## Lettere, \& Orazioni

 DI MONSIGNOR BESSARIONE
## CARDINAL NICENO

Scritre à Principi d'Italia
INTORNO AL COLLEGARSI, ET Imprender guerra contro al Turco.
Volgarizate dal Signor Filippo Pigafetta.
Con vna Orazione del Sig. Scipione Ammirato pattenente alla medefima materia
A Papa Sifto Quinto.

IN FIRENZE,
PER FILIPPO GIVNTI. MDXCIIII.

Con Licenza dé Superiori, e Priuilegio.
inoity 0123 sistol I
TLIE?

 $3+2$ AU(0) 0ッタ0184 alath ionviaty 4 $+$

1

 03 as $\square$ el 8



in co weok
ximplatise sh


# Al SERENISSIMO 

 Donno FERDINANDO M E D I C I Gran Duca di Tofcana.

## SERENISSIMO GRANDVCA.



ESSARTIONE natio di Trabifonda città imperia le dell'Afia minore, \& dotato di fingolare ingegno \& fcientiatifsimo in ogni profefsione, s'adoperò molto in paceficare ''Imperator di Trabifonda con quello di Cóftantino poli trouandofi molee volte a trattamento con l'vno, \& con l'altro, \& predicando nelle chiefe la concordia, per difenderfi da Turchi. I quali chianati gia in Europa da medefmi Imperiali Greci in fufsidio cótra fe ftefsi, haucano vfurpato la città d Andrinopoli, \&eda Burfiattafporta-

$$
\begin{array}{lll}
a & 2 & \text { toui }
\end{array}
$$

5
prefa, per cacciar il Turco fuorid Europa;\& che fortifce piu doloro fine . Larmata non adempì il fuo douere, nèl'vflicio commeffole:anzi, no vorrei dire il perche, dal fonno prefa, \& forda, \& cieca, permife all Otomano di ricondurre quelle géti fteffe, varcádo loftretto mede fino di Gal lipoli in certe nauicelle, contra linoftri. Scant derbech non potè congiungerfi co 1 campo, per effergli ferratilifentierinelle ftrette del monte Emo da Gergio Vaiuoda di Seruia. L'ImperatorediConftancinopolinon porfe aiuto veruno: attanto, che il buon Re , il quale di già s' era auãzato con venticinque mila foldati infino à Var na, città di Bulgaria, fopragiunto da quei feffanta mila'Turch1, poco dianzi ripaffati, \&x in publico fatto d'arme combattendo, fù dıfperfo, \&x fconfitto con loro, \& vecifo; hauendo urtato nel corpo faldo degli archibugieri Giannizzeri, \& dello fquadrone della Porta, in cui erala perfona del gran Turco:\& il Legato fuggédo rimafe prigiódéladroni, che l'amazzarono, l'anno 1444 altempod'Eugenio Papa 1 i 1 ir. Per laqual cofa egli affai chiaro fi comprende, le guerre nó ot tenerequell'effetto le più volte, che nelle camere, \&ne configli fidifcorre; \& par anco ragiomenole, che molte cofe auengano fuor di ragioneàgli eferciti delle leghe, perimille accidenti,
loro, per neceffità annodati, che volgono fottofopral'efecutioni.

Dopo infortunio cofi miferabile, feguirono altri etiandio più dolenti, \& dannofi, percioche fuccedendo Mahometo, egli fuperòla Grecia tutta, \& la Imperiale città di Conftantinopoli, l'anno 1453.8 cinque anniappreffo Trabifonda, \& diftruffe moltiPotentati de' Chriftiani. Nelle quali fciagure non ifgomentandofi punto il Cardinale Niceno inanimaua il Papa, zx li Prin cipıà nuoue leghe, per non lafciar crefcerenemico tanto feroce conle difcordie loro.

Cofil'anno i45 6. Califto Papa iri.mandò fedici galeefabricate, \& fornite in Roma, con altrilegni, di cui era Ammiraglio il Cardinate di Aquileia, contra Turchi per tre anni continui: furono etiandio cento mila di loro, dalla città di Belgrado ributtati per la guarnigione degli Vn gari, \& delli Crociati dal Papa intromeffaui, \& lifteffo Prencipe ferito, \& toltogli le artiglierie, \& gli alloggiamenti. Et ficontentarono il Re Alfonfo di Napoli, \&il Duca di Borgogua ; \& Scanderbech di crociarfi: \& Vfuncaffano Re di Perfia, à cui mandò, \&\& riceuette ambafcuatori, \& lettere, di muouerl'armi contra li fuoi mortaliffimi nemici. Lafciò etiandio forfe dugento mila ducati d'oro per quefto effetto: $\&$ in fine or-

$$
\text { a } 4 \text { dinò, }
$$

dinò, che fu'l mezo giorno, al fuon dellacampana di nona, fi porgeffero prieghi à Dio per codoro, i quali contra Turchi guerreggiauano. Fû da poi efaltato Pio Papa ri.lanno ris 8. il quale con loccafione di quella pecunia, \& di alcuni Prencipi affai per l'adietro inchinati alla guerra Turchefca: publicò il Concilio in Mantoua de' Prencipi Chriftiani per iftabilire lega contra gli infedeli, doue il CardinaleNiceno fauellò in configlio, producendo nel mezo tutte quelle ragioni per ordine, che dapoi fpiegò in quefto libretto. S'attratierfauano al negotio della lega le durifflume nemiftà dé Précipi Tede〔chi; ad ammollire le quali fù eletto il Cardinale Niceno, che andando in quelle contrade, non fè nulla in due anni, che vi fpefe. 'Tuttauia, niente ceffando il negotio, fi accordarono alla lega il Papa; Ferdinando Re di Napoli, Mathia Coruino Re d'Vngaria, la Signoria di Venetia, il Du ca di Borgogna, che giamai non dinegaua; \& il valorofiffimo Scanderbech,mediante Paulo An gelo Arciuefcouo di Durazzo, che all'hora era in poteftì del Signor Mufacchio Topia Albanele. Se la primiera lega del 1444 . fì ragioneuole, \& da fare certa riulcita, quefta vie maggiormente moftrauafi per eccelléza intefa, \&x da fperarne ficura vittoria. In prima era ftatuito, che il Papa
náuigherebßbein perfona à Durazzo con l’arma ta fua, \&della Signoria di Venetia; laquale mandercbbe Chriftoforo Moro fuo Doge per Capitano,affine di aggradirlo dauantaggio, \& del Re di Napoli, \& del Duca di Borgogna con le Vrche d'Ollanda. Che il Re dVngaria, oltre à fuffidi de' cauallieri, \& fanti, metterebbe nel $\mathrm{Da}-$ nubio vafellià fufficienza; ondel'efercito terreftre foffe alla finiftra, \& alla deftra tolto nel mezo dall'armata del mare,\& del fiume, per nó lafciargli mancare li neceffari prouedimenti; hauendo quefti due ftuoli di nauilli à nauigare infino alla Valona in linee quafi egualmente diftanti infra loro, nè più lontane di 25 o.miglia, che fi contano dal Danubio à liti del golfo Adriatico: \& dapoi circondati li capi dell'Albania, \& della Morea, ritornare nelle medefme lontananze infino à Conftantino poli, in fecondando fempre l'efercito. Che arriuati à Durazzo Scanderbech foffe coronato Re d'Epiro, cioè Albania, \&x conftituito fupremo Capitano della Lega, pagandogli ventimila de' fuoi Albaneff, contra Turchi efercitatiffimi: \& all Arciuefcouo di quella città , dato il roffo Cappello; talche militauano í quell'im prefa le perfone d'vn Papa, di tre Regi,\& del Do g . Affermana Scanderbech conftantemente, \& gli era preftato credenza, fi perl'ardire, \& fran
chezza dell'animo, fiper la forza finifurata del cotpo,\& fi per efferfi azzuffato da venti volte có affai Türchi, \& con lifteffo loro Signore, \&segli con pochi Albanefi, del cótinuo quafi vittoriofo:ché oltre à fuoi,gli baftauail quarto de' foldati, rifpetto al numero, che hateffe il nemico, per farlo vfcire d'Europa, onde anco per ciò la Lega duraffe più lungo tempo, hauendofì à fendere mezanamente. Giàli Crociati di nationi diuerfe erano compariti alle riuiere della Marca, in táta quantità, che fù meftieri licentiarne: già il $\mathrm{Pa}-$ pa s'era condotto in Ancona, \& il Doge con l'ar mata, \& il Cardınale Niceno fopravna galea guer nita, \& corredata del fuo, haueano dato fondo in quel porto: il tutto ftaua in afferto per nauigare à Brindifi,doue afpettaua il Re di Napoli col rimanente de vafelli per varcare, coll breue tragit to di cento miglia, à Durazzo. Quando,ò ricor datione lagrimeuole, vi sinterpofe la morte, \& nel ${ }^{4} 464$. il Papa pofe fine al viuere, fciogliédofi quella ftretta lega, di cui hebbe tanto fpauento Mahometto che tentò la pace con gli allegati, \& \& attribuì taglia à Scanderbech di dugento mila, \& all'Arciucfcouo di cento mila Sultanini.

Nel 146 7. morì Scanderbech aneora, \& il Turco liberolfi da vna curacontinoua di non effere priuato della poffeffione di Cöftantinopo-

Ii: onde foggiogò molte regioni dé noftri inflis noal ir 47 I. che pigliò liffola di Negroponte, \& l'Albania, \&\& le riuiere della Macedonia, doue è Durazzo, \& la Valona, riguardantil'Italia.Ilche forte commoffe Sifto Papa 1 i 1 i.\& più il Cardinale Niceno a fcriuere a Principid'Italia in par ticolarità quefte orationi, confortandol à prenderel'armi contrail commune auerfario. Vedeano affai manifeftaméte, che gli altri Prencipi Chriftiani erano intricati in capitali nemicitie; come l'Imperatore, ilquale cótendeual l'Auftria, \& la Boemia co'l Re d'Vngheria, \& il Re di Frácia co'l Duca di Borgogna guerreggiauano gli Inglefi, \& la Spagna era dominata da cinque Re, tutti poco tra efli conformi: il Re diPolonia era intento a quetare le diffenfioni ciuli del fuo reame, \& al ripararfi da Tartari: fi che la fperanza di refiftere al Turco confifteua folamente negli Italici. Nondimeno fpedì quattro Legati, l'vno in Lamagna, il fecondo in Ifpagna, il terzo, che fù il Cardinale Niceno in Frácia, \& l'vltimo fè Am miraglio: i quali tre Legati non otténero nulla. In tanto fi raunò l'armata di venti quattro galee del Papa, di' cinquanta della Signoria di Venetia, \& di véti quattro del Re di Napoli, \& nauigarono in ver Leuante ad infeftar il Turco.

Quefta dunque èl'occafione, che conftrinfe il Car-
il Cardinale Niceno à dettare lé prefenti lettere, \& Orationi; nellequali predice quafi indouino, tutto ciò, che fucceffuamente è interienuto a Chriftiani, perl'armi Turchefche, dalla prefura di Negroponte infino all'età noftra, nello fpatio di cento ventidue anni: non per effere egli dotato, come auuertifce nella feconda lettera, di firi to prefago del futuro; ma dalle attioni preterite dell'Otomano argomentando quelle del tempo auenire prenuntio, che egli, affidato nella difidenza dé Précipi Chriftiani, rapirebbe loro quel le contrade, le quali nomina, tutte, auanti la fua morte, loggette a Chriftiani. Per certo accade a gli huomini d'alto fenno naturale, che giudichino, fecondo il detto d'Ariftotele, dirittamente d' ogni cofa,se leggefi di silla, che volle tor del mó do Giulio Cefare, guidato quadam coniectura, fiue diunitus, come fcriue il Tranquillo, preuedêdo, che egli farebbe la ruina della fua parte, come egli fü: \& sò io, che vn Prencipe grande, \& faggio Italico, vditol horribile cafo del Redi Francia, incontanente antiuide i mali fucceduti a quel Reame.
dice Euripide, cioè, Ottimo indouino, chiunque congiettura bene.

Marffringendomiàquel chẹ ci importa, sx preme,
preme, che prediffe il Cardinale Niceno dellitalia? Che il'Turcol'affalirebbe perlo Friuli con Thofte di terra, \& per via della Valona, \& d'Orră to con l'armata di mare; fi come fei volte ha fatto: quattro per lo Friuli, \& due per lo paffaggio d'Otranto, \& hora minaccia apertamente la fettima. Contafi la primiera l'anno 1478 . dopà la morte del Cardinale Niceno, quando Mahometto fpedì Maharbech con groffo fquadrone de Turchi, à guaftare l'Iftria prouincia d'Italia,\& le terre de' Venetiani infino al Lifonzo:la fecondal'anno feguente, rimandando l'ifteffo Capitano có dodici mila cauallieri, al quale effendo oppofto l'argine, erto dalla Signoria al Lifonzo, lo tagliò con le fcuricine, \& vccife la guarnigione, \& mife il Friuli à ferro, \& fuoco: la terza fù l'anno 1481 . con forfe venti mila di loro, che per lo Friuli penetrarono infino in Lamagna: la quarta 18. anni apprefso, imperando Baiafit; (pinfe innanzi Scander Pafcià, ardendo, \& rubando infino al territorio Triuigiano. Per mare fomighiantemente già due volte s'è prouato l'Otomano di foggiogar l'Italia: come. '̉anno 1482 . che inuiò Scander Pafcià con lo ftuolo de' vafelli dalla Valona in terra d' Otranto, \& prefe quella città, \& la tenne più dı quindici mefì, \& hauea giàin pró to l'efercito di venticinque mila Turchicon Ac-
mat Pafciầ, giunto alla Valona in foccorfo: ma per grande auentura de' noftri morifli in Nicomedia. Solimano anche nel is 37 . pur afsaltò l'Italia perfonalmente con tutte le forze maritime, \& terreftri; \& dalla Itefsa Valona fé partire l'armata, che bruciò la città di Caftro. Etegli dimoraua à mirare gliincendij, per trafportarui l'eferçito di cento cinquanta mila combattenti: fe non che sfogò lira contra gli ftati della Signoria di Venetia. Alla fine hora, fotto cagione di Segna, suuicina allitalia, non s ode altro alla Porta fe non Italia, \&Roma, \& già in Croatia hà pre fo le terre forti, \& contituito li confini quaranta miglia più innázial fiume Colapi, \& alla buona piazza di Sifac, d'onde infino in Italia fono duc giornate, \& in Vngheria piantato li termini à Vefprino, \&Palota non più diftanti da Vienna ditre giornate d'efercito.

Hor efsédofi fatte vere quefte feritture di Beffarione ; \& potendo feruir efse, quafi di ritratto, nel rapprefentare dinanzi à gli occhi gli eftremi danni recati dal Turco al Chriftianefimo da cento ventidue anni in quà, \& giouareà gli affari, che fit trattano: L'Altezza Voftra Serenifsima ha giudicato conuencuole ad ogni buon fine, che firinouellino. Percerto è vergognofa onta, anzi merita caftigo, fecondo Plutarco, chiiunque
erratre volte nellattomedefino. Noi accufiamo li Prencipi Chriftiani de' paffati fecoli, percioche dopo la prefura di Andrinopoli, \& \& di Có ftantinopoli non fifono raunati gramai di concordia alla difefa contra Macometani, anzi, per diffenfione, lafciatili formontare tanto in fublime: \& il reo gouerno, \& la fua difauentura incolpiamo. Ma di quale ammenda farebbono degni li moderni Signori Chriftiani, \& quale biafimo, \& mancamento douria loro effere rimprouerato, ( diuenuti prudenti, \& fcaltriti, per gli efempi delle ruine altrui da is o.anni, infino al prefente, che limperio occidentale cominciò à ridurfi al niente: difcernendo con gli occhi, \& toccando con le mani, che la grádezza del Turco nafce in tutto,\& dipende dalla pocaloro con fidenza) fe al tuono di quefti apparecchiamenti non fi deftafsero, anzi perfeuerando oftinati ne falli fteffi dormifsero? Egli è meglio tardi, che non mai: \& in verità, fe in alcun tempo fù nece£ fario rifuegliarfi, \& isbandire le tepidezze; \&le difidenze, gli hodierni pericoli di Croatia, \& di Vngaria, \&\& le minaccie, che s'odono à Conftantinopoli contral'Italia; \& lo fpianare, \& aprire le ftrade antiche da Gotthi, \& da quegli altri popoli Settentrionati vfate, per venirui; \& quefti dugento mila cauallieri;\&le fchiere de Giannizza-

$$
\mathrm{ri}, \&
$$

ri, \& li fquadroni de' Spachì della Porta, \& lo ftuolo di dugento galee, \& dodici galeazze lo richieggono. Oltreà ciò la natura pertinacedi Sultá Amurat in perfeguire le imprefe infino à guer ra guerreggiata, come egli hà fatto in Perfia, la quale hauedo doma, non ha piû̀ tema, chelo infeftial tergo; \& la fuperbia temeraria del Pafcia, generale Capitano, \& tanti tefori,\& tutta la potenza finifurata, \&e terribile di quefti orgogliofi barbari, che sfidano à battaglia, \& morte l'imperiale città di Viena, \& l'Italia,\&zul Chriftianefimo tutto:lo dimoftrano manifeftamente. Quafigridano ad alta voce, pregano, \&t ifcongiurano, per quanto s'ama la Religion del noftro Redentore, gliftati, li fighiuoli, lhonore, la libertà, \& le cofe più care, che non indugino à mettere denari in depofito, ad annodarfi in fermiffima lega, \&à trar la fpada li Prencipi Chrıfiani,\& maflime gli Italici; facendofí loro incontra, nè permettere à quefta sformata peftilenza il rafforzarfi dauantaggio.

L'Imperio de Turchi,dalla morte di Beffarione ad hora, è fopra modo moltiplicato có gliacquifti orientali della Soria, dell' Egitto, \& ditre reami in Barbaria, \& d'vno in Etiopia, \& della Mefopotamia con Babilonia; \& delle Arabie, \& dell' Armenia minore, \& maggiore, \& della Me-
dia con Taurị̣la Reale:\& con glioccidêrali delIa Dalmatiajdell Vagaria, e di Cipri, \& verimamente della Croatia: talche fe nelletà preterite innanzi che lOtomano aggiungeffe al fuo do minio tanti Regni, era cofilpauentofo; che douerà apparere al prefente, conla meta piû di forze fouerchiando?

Cofi da qué primieri tempi de' paffaggi di terra Santa, oue il famofo Goffredo Buglione fù il primo, \& appreffoleguirono Imperatori, \& Re \& tanti Duchi,\& Prencipi occidentali in quà, há no faltato li Macometani inuer l'talia, \& Lamagna foggiogando, ad vno ad vno, li Signori di Chriftianità forfe due mila cinquecento miglia. Talche fpuntando auanti, \&i noftri ritraendofi adietro, fono ridotti all'vltime rifcoffe, \& isforzatià difendere con nuoui baftioni dall vn cáto la Porta d’Italia, oltre al Lilonzo picciolo fiume, \& che fi varcà à guazzo, in Friuli: \& dall'altro for tificar l'vfcio di Germania, che è l'Imperiale Nienna. Diche lOtomano fi gloria, \& vaffene altiero; \&e dirizza, \& atifa lartiglierie della fua potenza in quefti due fegni, afpirando di fpezzare I'vna, ouero ambedue le fudette Por-te. Quefto debbe incitare, \& ftimolare li Chriftiani, correndof rifchio, per replicarlo di nuouo, dinon hauer a combattere nelle proprie pa-
trie, per la facrofanta Religione, per la libertà, \& per non effere fatti fchiaui, \& in cattiuità códotti in regioni lontane.

Tuttauia hauédo eglino riceuuto di grà quattro crolli,l'vnoà Sifac, \& due preffo ad Alba rea\& il quarto concra il Pafcià di Temifuàr, afsegnádofí quello d'Alba reale à fcófitta d'efercito formato, l'artiglierie, \& gli alloggiamenti perduti, fi fono sbigottiti, accorgendofi di non effere però inuincibili; \& che con alquante di cotali fcoffe, poffono diradicarf.

Li Serenillimı Auftriaci, s'io nó fono del tutto ingannato,fopraquefti prof peri auenimenti, non licentieranno per niun modo li venti mila guerrieri, che han foftenuto empito fi furiofo; ma co'l raffrancarli, \& fupplire le fuel lifte, \& cm pire i luoghi de' morti, \& de' mal condotti da gli ftenti militari: pagar loro ciafcun mefeil foldo, compartendogli in guarnigione per lefrontiere. Non furono fefí giamai feicento mila Daleri in profitto, et commodo più euidente di quefto; et al parer mio, dourebbonfi impiegare i valelli d'argento, fe altro non vi foffe, et d'oro, et le gioie: et rifparmiare nelle cotidiane menfe, \& obligare la fede per mantener' in arme li predetti fortiflimi campionidi Chrifto. Onde, col fauorediuino, fir martellaffe il ferro finche egli è info-
infocato, ricuperando quefto verno, con maeAtria di guerra, Sifac, \& Biz, \& la Croatia, \& ifpia nando la fortezza di Potrigna, \&l'ifteffo adoprá doà Vefprino, \& Palota. Si che alla prima vera, già veterani, et per poco la decima Legione di Cefare, opprimano li difcorrimenti degli auerfari, et fiano per tempiffimo in campagna anco auanti, che fe n'accorgano. Cofí non s'hauerà ad attendere gli aiuti delle circonftanti prouincie, che tanto ritardano, all'hor che bifogna menar le mani: nè daraffi loro tempo di foprafarci con le dilationi, fi come perl'adictro è accaduto: ma quando faráno giunti li fuffidi, potraffi fpinger innanzi, menando la guerra infieme con loro ad offefa, non à difenfione. Di Fiorenza a xxil. di Dicembre 1593.

Fedeliffimo Seruidore di V. A.

Filippo Pigafetta.


 smavacuing blisobil . stoph $4 \times 8$ ogitigloV írob








 - eicil hutatejidib.erza s


## LETTERA PRIMA.

# BESSARIONE CARDINALE NICENO, 

## A GLIILLVSTRISSIEMI, ET

 incliti Principi d'fialia.

Sette di Luglio Illuftrifs. Prin cipi,ci fu primieraméte nunciato la infelicifsima noua della pdita, \&ruinadi Negropóte; diche fen tẻdo io incredibile tribulatione, $\&$ affanno täto fmifurato nellanimo, che à gran pena mi pareua di douer hauere cagione di refpirare giamai: auuéne per uentura, che quel giorno ifteffo, métre io era in quel noiofo faftidio, mi furono portate lettere da Na polidi un certo Abbate Beffarione, huomo di ottima vita, il quale hora in quella Città è Priore de' Fratidi Santa Giuftina nel Monafterio di Santo Seuerino, doue mi frriuea, che la Maeftà di quel Re con marauigliofa difpofition d'animo $f_{1}$ trouaua infiammata alla difefa della Chriftiana fede, \& al diftruggere il crudelifsimo nemico noftro; alla quale pori£pofi, auuertendolo, che moftraffe le mie lettere all'Altezza del Re, Oltreà ciò publicai due orationi, moffo dalla gran-

A dezza
dezza di cositerribileauenimento, \& dai pericoli, che fopraftanno alla Republica Chriftiana. In vna delle quali è dimoAratolinfortunio, \&quefti pericoli appartenere à tutti; \& nell'altra io ho confortato voi Prencipi d'Italia all'vnione, \& ad imprendere la guerra contra gli auerfari, fimando, che ciò fir richiedeffe al douer mio. Ma conciofia che gli auditoritanto più ageuolmente fogliano reftare perfuafi, quanto colui, che parla è riputato diauttorità più graue, $\&$ di fede più falda; io ho tradotto di Greco in Latino vna oratione di Demoftene nobilifsimo Filofofo, \& fomnio Oratore, laqua le egli recito gia in fimile cafo, affine che tutti efpreffamente conofeano, che io non configlio à farcofe inutili, nè punto lontane dalla opinion de' valentifsimi huomini. Tutte quefte cofe hò deliberato mandarui,accioche voile leggiate, quä do vi farà conceffo da gli affari publici, che fono molti, \& importanti, ouero le diate ad altri, che le veggano, \& poi ve ne facciano relatione. Sono quefte fcrittureà tutti voi Prencipi communi, i quali, fi come voi fete padroni di queftanobilifsima prouincia, cofi, \& noi defideriamo, \& voi douete sforzarui, che per l'auuenire più felicemente la pofsiate reggere.


LETTERA

## Lettera Seconda.

## BESSARIONE CARDINALE A

## Beffarione Monaco, \& Abbate.

 Salute. ENTRE ioà quefti giorni forpiraua, \& piangeua le auuerfità efreme de glhuomi ni Chriftiani,\&\& la rouina dolorofifíma di Calcide Città dell íiola di Negroponte, mi furono portate le voftre lettere, nelle quali leggendo io quella parte, oue mi frriuete, che la Maeftà di quel Re non mezanamente éinclinata à difendere la fede din oftro Signore Giesù Chrifto, to hò refpirato alquanto, \& prefo vn poco diconforto, \& infieme cominciato à fperare, che egli rifponda in fattià quel, che uoi dite hauere promeffo in parole. Ma io dubito, che noi infelici abandonati da ${ }^{\text {Pimmortale }}$ Iddio, per li peccati noftri,nó habbiamo per giunta à patire flagelli più gravi, \& crudeli; \& alla fine poif fia quefo mezo, che fi và ritardando, \& attendendo l'vn 'áaltro, faricando la col pa foprale fpalle del compagno, ruiniamo ne gli vltimi mali. O miferi Chriftiani,ò cicchi Italiani; egli é meftieri affrettarfi Beffarione per vfir fuori, in gratia però di Dio, di quefto mondo, \& transferirfi a fempiterno fecolo, ouero fuggir in qualche altro paefe. Non afpettiamo il Turco, clie affalti litalia, percioche,credetemiqquà riguarda, \&'afpira, quefto fa egli, à ciơ s’ap parecchia, \& faticacon egniforza, \& induftria, \& lo dirò, lo dirò pure efpreffo, o Dio chedolore; adempirà la fua voglia: fe però quel Re dal fonno-mortale non fir rifueglia, da cuì̀ poro à poco è confumato; fe vnito, $\&$ di vniucrfale confentimento non fa refifenza à cotanto furore, \& conflantemête, \& con tutte le forze non li y a inconcra, \& fe lafciando da parte le fittioni, \& le cagió,che fuote addurre, affine dif far apparere che fiano ragioncuroli, per via di mafcherate' parole, non affata gli inimicidella Croce, in fatto, \&ront 'opre, \&
con l'armi. Già la Città di Conftantinopoliftaua in pericolo, niuna parte d'Italia le mandò foccorfo; dandofi tuttiad intendere, che ciò loro non toccaffe, \& falfamente credendo, che il pericolo loro non apparteneffe. Ma da poi conobbero quanti mali fofferirono, \& quantibeni, \& ricchezze, \& Imperi de'Chriftiani fono caduti nelle manidel Turco, percıo checon vn perpetuo corfo di vittorie, egli hà foggiogato Trabifonda, Sinopi Città, \& patria gia di Mitridate, 1Ifola di Metelino, la Morea, la Macedonia, \& le contrade vicine, la Seruia, la Bofna, la Bulgaria, \& la baffa Vngaria, l'Epiro, \&z gran parte della Dalmatia, \& dell'Albania, \& della Schiauonia, \& vltimamente l'Ifola di Negroponte. Ben, perche fonoauuenute quefte fiagure? percioche non hanno voluto con la fommadi cinquanta mila fudi foccorrere in tempo Conftantinopoli, \&x cacciare di là il commune auuerfario. Per quefta cagió fola tutte quelle nationi fono andate in perditione; \& il Lupo ha fatto empito cortra le pecore, come fe hauefse ritrouato le porte della ftalla fpezzate; le ftà fempre adofso furiofamente premendole, \& amazzandole; \& niente di manco fir ricompererebbe ciafcuna di quelle prouincie, che fono perdute cofi imprudentemente, con vn millione, anzi pure con numero di denarifigrande, he in infinito fupererebbe liCinquanta mila Scudi. Dicono alcuni, Che habbiamo noi à fare co' Greci, nè co' Bulgari, ouero co' Dalmati, nè meno congli Vngari; vadano in mal'hora, che ci importa, Atiamo pur ben noi, \& perdanfi affatto gli altri. Cofi parli huomo da bene; in quefto modo fi potrà dunque mantenere la tua libertà ? Ma non vedi, che confumate le tue for. ze, percioche tue fi intendono le forze de' Chriftiani, tu fei per diuentare in ranto inferioreal nimico, \& piudebole, inquanto che co'l vảtaggio del guadagno che ha fatto delle tue, viene ad efserti fuperiore, \& piugagliardo. Con chi hauerai finalmente à combattere? Veramente parmi che ti potrai recar a fauore l'impetrare dal nimico, che ti lafci il diretano per vcciderti, fi come narrala fauola, che volle fare Polifemo
ad Vlifse. Ti bifognerà cedere al tuo difpetto, \&z torre in pacientia la feruitù, la quale bé è vergognofa certo per fe ftella; ma fopratutto vituperofifsima perla conditione del Signore. Nell'Ifola di Negroponte è la Città di Calcide, la quale gia tempo fú molto fortunata; da cui fü condotto vna Coloniaa Cuma di Campagna, doue nacquero poi quegli huomini, che popularono Napoli;è ftata afsediata, \& prefa per forza, \& ruinata, \& mefsa a ferro, \& a fuoco . L'Armata Turchefca, che è amplifsima, và foorrendo per tuttoil Mare di Conftantinopoli. L'armata de i Signori Venetiani è ritırata. I Turchi vittorioff forrono fuperbifsimamente tutte quelle Ifole, predano, \& menano via de gli huomini d'ogni ordine, d'ogni età, fimafchi come femine; guaftano le campagne, \& le difertano: \& purfilafciano vfcir dibocca, Checi importa a noi? Focca lacura a' V enetiani. Cio loro fà bene,et farebbecofa vtile, fe fo fsero afflittianche da maggiori danni, perciache noi altri ci viueremo più queti, \&\& ficuri; guadagnando noi tanto più d’ocio, \&\& di pace, yuanto piùfitoglie loro di forza, \& di Imperio; \&z auuiene che fe alcuno fi ramarica di queftimali, fubito eglicade, in fofpetione diefsere Venetiano, \& di fauorire la parte de' Venetiani, \&echenon $f_{1}$ debba vdirenè tenerne conto. O ignoranza brutta de gli huomini, ò malitia folta, ò infanabile odio, ò pazze nemicitie non mai piŭ $v$ dite, poiche incrudelifcono nelle vifcerede gli autori, \& capi fuoi medefimi, benche paiano prefe contra altri. Venite Befsarione, figggiamo infieme; voi fete vicino al pericolo, \& io non foro lontano, percioche diquià pocol'Armata del Turco farà all'ordine a Brindifi, \& pofcia a Napoli, \&a Roma. Gia cofi domina il Mare, cedendo i

- Venetiani, come la terra. In quefta maniera mentre coftorobadano a configliare, trafporterà in Puglia molte migliaia digente, di che molto abonda, con efse forreránelle cam. pagne di Napoli, \& poi di Roma. Horsù cediamo a quefto furiofirsimo nembo, accioche eglinon opprimanoi anchora, fono i Turchi nemicial mionome, \& di uoi fimilmente per cagion mia, guantunque ionon gli habbia giamai dato fa-

[^0]fidio alcuno, nè attizzatoli con farli danno, veramente non gia perche io non habbia voluto, ma perciochenon hó potuto. Ho detto molte cofe in Conciforo, \&raltroue, non ho rifinato giamai di perfuadere, ricordare, predire, \& fupplicare; non ha mancato la mia buona voluntà, la quale effendo loro contrarijfsima, tenteranno di vendicarfene afpramente. Venite dunque diamo luogo allima; Oh Beffasione vaneggia, impazziffe quefto vecchio freddo, \& paurofo.

Per certo Beffarione mio; non impazzifce Beffarione. Voimi fete teftimonio all hor che effendo noi a Bologna, \& anchora haueuate nome Pafcale, ci fu apportato la'miferabilifsima noua della perdita, \& vltima ruina della Città di Conftantinopoli, doue io predifsitutte quelle cofe, le quali da poifono di mano in mano feguite; ne ciò feci io gia per effere fornito di cosieccellente prudenza, ò per hauere qualche furore prefago, ò Spirito indouino, che mi faceffe antiuedere quelle cofe, che gli altri non poffono difcernere, ma io predifsicon certa congettura quel che à ciafcuno, il quale foffe lontano dalle pafsioni, \& libero da i priuati humori, \& interefsi, era chiaro, \& palefe. Con tutto ciò io in quel tempo veniua beffato co'fifchi del volgo, \& difcacciato, \& dallho nuftaconuerfatione de gli huomini coftumati rifiutato; di modo che io era tenuto folle, \& huomo che deffe fede a'fogni, non poco ridendofi de' fatti miei. Ma tuttauia, ohime, che cordoglio, s'auerarono tutte le cofe, come io predifsi. Guardinfi bene coloro, che odono quefte cofe, accioche loto non gli accadal'ifteffo per l'auenire. Non è timido Beffarione a metterfi ne' pericoli, ma fi bene accorto in preuederIi; potrebbe veramente vn Monaco difarmato, \& vecchio, moftrar'animo più grande di quello che coftoro fi danno ad intendere, \& adoprarlo anchora in fatto, pur che i Principi Chriftiani voleffero far ciò, che poffono,\& debbono. Egli andŕebbe contrail nemico infieme co' foldati, \& con le battàglie armate, \& coi difenditori della Croce, quando per certo foffero proueduti di tali apparecchi di guerra, quali ricerca-
no le forze dé nimici, le ricchezze, \& le lorolegioni. A che fine andiamo noi riuolgendo quefte cofe, poi che anchora ogn'vnodorme, \& perfeuera con glialtri in difcordia, bramando, \& machinando l'vno contra dell'altro danni, \&ultime ruine? In che modo Beffarione coll fuo compagno, veechi ambidue, tormentati da malatia dubiofa, che gli ha diminuito le forze, ributteranno l'empito furiofo del Turco, che ha fete del fangue Chriftiano? egli è fciocca cofa, pazza, \& inutile. Venite dunque andiamo ad habitare altroue; lafciamo quefta cura a i Prencipi d'Italia, percioche efsi ancora ci hanno abandonato, \& gia molto tempo fanno fembiante di non vdire, mentre noi ftiamo qquafi alla vedetta, chiamando, \& predicendo, \& producendo auantigliocchi fuoigliloro pericoli. Habbiamo nondimeno a defiderare, chel'immortale Iddio Saluatore noftro ci perdoni i falli noftri, \&\& difenda in tanti mali, che fopraftanno alle anime noftre, \& giale premono, quella fè, di cui egli è autore, \& fondatore, laquale ha promeffo di mantenere fina gli vltimi fecoli, tanto che non fia per mancare gia mai.

Non tralafciamo già di confortare, \& pregare i noftri Prencipi, che pongano tutto il fuo fapere, 1 fatica, la induAtria, il penfiero, \& tutto l'animo, \& l'ingegno per la falute, \& conferuatione delle cofe facre, delle cirimonie, \& di tutto il principato Ecclefiaftico. Chiamiamo il fortunatifsimo Redi Siculia, porgiamoli tuttili noftri preghi, che per difendere liconfini del fuo Imperio, non manchi nè di cura, nè di fpefa, percioche hauerà a fare co'l nemico uicino, che è potentifsimo. Deliberino de' fatti fuoi li Tofcani, i Genouefi, 1 Piemontef1, i Venetiani; penfino in chemodo poffano afsicuvarfídalla crudettà nemica, percioche niuna amicitia puote interuenire giamai frai Lupi, \&le pecore Neffuna ragione di amoreuolezza può effere tra gli huomini empi, \&i Chriftiani, non fi queta con doni quel nemico Bâtbaro, \& fpietato, nè con prefenti;non fi obliga il perfido con alcuno legamento di religioné; nè la mifericordia muoue punto quel crudelifsimo. Bramaimperare, far fo-

## $s$

 Lettera Seconda:praglialtri, \&tiranneggiare; \& uuole precipitarognicofa in ruina coll ferro, \&ccol fuoco. Si ftudia di foggiogare tutto il mondo. Chi lo vitarderà dunque dal corfo di cotante vittorie?Scorrerà pertutto il Regnodi Sicilia, \& giun gerà infin a Roma. Chi figli farà incontra? forfe i popoliche habitano fotto la Tramontana, \& le genti remotifsime? Si, ma effe non meno non fentiranno di ciò nuoua alcuna, di quello che fe ne curino; ftimandoche fia cofa fuoridel fuo douere, il metterfi à pericolo per l'altrui falute.Forfe i Francefi, gli Ingleff, i Tedefchi, che fonoftraniere nationi, porran mano alla fpada per l'Italia? Si, ma fono lontane dal pericolo, \& non potranno darfi mai ad intendere, chel'Italia, effendo nel mezo del trauaglio', fil lafci acciecare tanto dalle difcordie, \& dalle contrarie fattioni, che fia à vedere fepolta nel fonno, fapendo efsi bene, ella effere quella prouincia, che è ornata di Triöfíquafininfiniti, \& gloriofa per le fpoglie riportate datanti nemici. Sono quefti forfegli Italiani, ai quali fopraftà il nemico, à i quali minaccia, \& moftra il ferro, la morte, la feruitù, \& l'eflio? Si, ma non vogliono, non ficurano, non poffono indurfì à credere d'effer tanto proffimial periglio, troppo ficonfidano nelle fue forze, tal che in ogni modo egli è da dubitare, che non fiano conltretti alla fine di nutrire l'efercito nemico, \& campeggiare ne' fuoi proprijconfini più tofto, che in quellide gli auuerfarij,guaftando, \& ruinando 1 fuoi popols.

Horfu Befsarione venite ritiriamoci nelle folitudini, \& ne iluoghi diferti; già dallo ftato in che fitrouano le cole ciuili d'Italia, fiamo a fufficienza informati di quel che è per fuccedere. Pocodi vitaci refta homai; à me, perche io fono più vecchio, \& à voi, che fete più debole. Se in alcuno affare il noftro configho, \& la noftra vose, \&il corpo noftro foffe per giouare alla Republica Chriftiana, io direi che añchora reftafsimo per faticarci d'auantaggio. Ma io hauendomi con ogni mia poffa intanti anni adoperato, \&x con la profefsione, \& con quefta dignità mia, non ho fatto gia mai alcun profitto. Et voi benche rechiate giouamêto' a gli huo-
mini del voftro ordine, nondimeno farete molto meglio in contemplando meco le cofe celefti; doueche fe $i$ Chriftiani perfeuereranno in queftalor tepidezza, \& trafcuraggine, noi ci viuêremó a Dio folo, \&a noiftefsi. Ci nutrirà
per fua mifericoadia colui, che pafce gli Augelli del Cielo, \&le bertie delle campagne. Nè dubito punto, che debba parer graue alla diuina liberalità il foftentare con le fue ricchezze due homicciuoli, quel breuifisi-
mo
tempo, the refta lo: ro à' viuere.


# BESSARIONE CARDINALE NICENO. 

> A GLbILLYSTRISSIEMI, ET incliti Principid fralia.

## De i pericoli, che ci fopraftanno.



Olte cofe haurei io à dire dintor noal negocio, che horacófiglia mo per via di ragionamêto,affine che poi fiano davoi Illuftrifsi mi, \& Incliti Précipidi Italia ve raméte con le opre mandate ad effecutione; le quali fe al prefen te vorrò andare proponédo, \& efaminando ad vna ad vna,dubi to, che nè io potró offeruare la debita mifura della breuità infauellando, nè voi per auuentu ra afcoltare fenza faftidio. Riferuato adunque il rẹto ad altro tempo,fopra vna particella folamente, che è neceffarijfsi ma, difcorreremo; laquale fe à fofficienza con parole da noi verrà efpreffa, \&x dichiarata in modo, che co'l penfiero pofsia te rintracciare, \& toccare la verità; la ftrada fi farà piana, \&t ageuole tanto nel rimanente, che nulla cofa ci potra più apparere erta, \&x impedita. Et per certo ftimiamo cio di leggie ri hauer àconfeguire, fe con veri ammaeftramenti, \& prudenti ragioni potremo far conofere, che quefti pericoli, \& danniacerbifsimi, \& grauifsimi, i quali già vediamo fopraftarci, non fono proprij di quefto, ò di quellialtro, ò del ter-
zo; ma communi à tutta la Ropublica Chriftiana, \& principalmente all'Italia ; percioche quantunque quefta auuerfità eftrema minaeci primà̀ quefti, \&\& dapoi a queglialtri, tuttauia alla fine la tuina è pel douer cadere egualmente fopratutti, effendo la ingordigia dell'animo di quefto noftro nemico tanto diffoluta (piaccia à Dioche io fia falfo indouino) che all'vltimo ella éper apportare a tutti vn mifero, \& vergognofo fine, fe per auuentura con animo grande, \& con tutte le forzé, non fe le fa gagliarda refiftenza. Per la qual cofa, fe io potiò far venire tuttigli altri nella mia opinione, fi che non altramente di quel che fento io, \& è coff in fatto, efsi ancora fentano;à me parerà fenzả dubio hauere ado prato vna gran cofas nón gia la metà del tutto, come dice colui, ma fi bene condotto il negocio a pelfettione. Percioche quale è colui, che fra di animo coftinfermo, \&\& debole, cofi ne gligente verfo di fe fteffo, \& della falute fua cofipoco amore uole, il quale quando veda con gli occhi proprijle Chiefedi Dio immortale, gli altari, le cafe priuate, \& Atanze domeftiche, oue egli è naro, le fepolture de'fuoi maggiori, le leggi, la libertà, if figliuoli, la patria trouarfi gia infras pericoli, non fi rifenta, \&< rifueglia prendere le armecontrail nemico?Etnó pure tuttilibeni di q̂to mondo che egli ha, \& è per hauere, ma etiandio la vita ifteffa ponga a cifchio, amädo piu tofto degnamente morire, che con uituperio, \&infamia viuere in feruitù: La onde bilogna sforzarf, nion gia per dare ad intendere con ragionamento lungo quefte cofe a voi Prencipi fapientifsimi; aquali digran lunga più che a me tuttociò è chiaro, \& palefe; ma affine, di proporre il pericolodinanzi a gli occhidi coloro, che mentre prefuppongono di efferne molto lontani, $n$ ó poffono fcorgere il futuro. Ma prima che ad altro. IV vengangiouami rammemorare in breui parole alcu na cofa della fohiatta \& del , principio de' Turchi, \& delle fue forze, affin che chiaramente ciafcuno quafi in vn' aprir d'occhile vegga.

Veramente egli è gran marauiglia, come fia accaduto, che quefta cafa de gli Otomanni, ftata già vna minima parte de

Turchi, da quanto picciolo, \& baffo principio, in quanto bre: uetempo per viadi follecitudine, diligenza, \& accorgimento, fia montata in tanta altezza, che di già non folamente alle altre nationi, ma alla medefima Italia nobilifsima, \& potentifsima prouincia, auezza ad imperare apportifupore, \& paura.

La natione Turchefca hauédo tenuto vn tépo la Perfia, la Media, il paefedi Babilonia; l'A rabia, la Soria, \& alcune altre contrade dell'A fia fuperiore, alla fine da gli huomini del paefe che fir rimifero in libertà, \& da altri populidi Tramontana ef fendo di là cacciata, fi fparfe nelle parti dell'Afia inferiore, oue poi in molte, \& diuerfe guerre fatte có l'Imperio de' Gre ci, con dubbiofo auuenimento, all'vltimo rimafe per fif fatta maniera vittoriofa, che hebbe in fuo potere il paefedi Settalia, la Caramaniá, la Licia, \& la Paflagonia, che fono iui pref. fo, $\&$ ztutte le contrade vicine. Ma guadagnata la pace difuori, nacque difparere, \& diffenfione in cafa, perciocche tra loro con l'arme cominciarono a contendere della maggioranza.

Erano tra loro fette famiglie piu nobili delle altre, dalParbitrio delle quali pendeua la fo mma delle fattioni, \& degli affariturti. Quefte dalla lunghezza delle guerre gia faticate, \& ftanche, deliberarono di compartire tra loro, \& diuidere quelle prouincie, delle quali habbiamo fatto mentione, a forte piu tofto, che con le arme, di modo che la figno ria fua, cofi diuifa in fette parti, venne a rimanere debole molto, \&r riftretta. Alla famiglia de gli Otomanni dalla qua leil Prencipe de' Turchi, che al noftro temporegna, finumera l'ottauo, toccò la Caramania, \&iluoghi vicini. Talifono le cofe de' Turchi, quefto è il fuo cominciamento, di qui nafee il principio di pauento fi terribile. Dopo qualche tempo vno degli auolidel Turco, che fignoreggia al prefente, \& da lui viene difcendendo à tenere il fefto loco in ordine, prefe il gouerno del regno, \& hora fa quafi 130 annitragittò l'efercito in Europa, non fidatofi punto nelle forze, ò nelle ricchezze fue, ouero nel numero de' fols
dati, non certo nella grandezza dell'Imperio, ma inuitato da Greci per le ciuili difcordieloro, oue non fu manco dannofo, \& crudele a coloro contrai quali fü chiamato, che disleale, \& peftifero in verfo di quelli, in aiuto de quali eraftato fatto ve nire; conciofià cofa che pian piano acquiffando egli potenza, \& à fe medefímo non a gli amici procurando Imperio, accreb be in modo le forze fue, che volendo poi diffacciarlo, non fu pofsibile; anzi parue loro d'hauère confeguito affai, quando ftabilita feco la pace per viadi leggi eguali, impetraffero di poter viuere con effo lui. Ma il negacio fucceffe molto diuerfamente di quello, che fi haueano imaginato, percioche quella gente barbara, \& pouera, quanto prima cominciò à guftare la dolcezza de' frutti, \& la foauità delle ricchezze, nó pofe alcun termine alla cupidigia fua. Cofi da un picciolo, $\&$ debole principio nello fpatio di 130 anni fono aumentate le pofsibilità fue fif fattamente, che hauendo occupato gia buona parte dell'Europa, non potranno più ritenerle il profondifsimo Danubio, nè le frette del monte Emo, \& gliafprifsimi gioghi di Dalmatia, che paffando il fiume, \& fuperando le difficultà de' luoghi d'indi non forra con ruina pertutta l'Vngaria, \&x di là fino in Lamagna, \& penetrino in Îtria, \& nel Friulidifertando, \& guaftando tutto ció che troueranno, \& mettendo à ferro, \& fuoco quelle fiorite, \& belle contrade. In quefto luogo, flimo, che nói principalmente debbiamo notare, che benche habbiano adoperato i Turchi tutte quefte cofe nello fpatio del tépo fudetto, 1 ,iente di manco hanno efsi fatto ne gli vltimi quaranta anni più imprefe affai, che in quelli nouanta adietro; $\&$ di vero cofi interuiene perdiritto di natura, che 1 cominciamenti fogliano effere più eccellenti per virtù, \& valore, ma venganoben fuperati poi da la copia, \& grandezza de’ fuccefsi, che da loro dipendono. Diqueftiquaranta anni parimente trouiamo di gran lunga più imprefe hauer condotto à fine ne' profsimi 17 . anni, che ne i ventitre preteritt. Affai più cofe quefta sformata beftia, che fempre ha fetedel fangue (hriftiano, ha per fefola opera. to, dopo la perdita di Conftantinopoli, cheil padre, \& l'auo.

Io fuo non fecero in tutto il corfo della vita loro, hauendo, is come già molte volte è ftato da noi rammemorato, fra quefto mezo tempo conquiftato dieci Reami, per dichiarare à tutti, che quanto maggior diuiene la fua potenza, tanto minore impaccio poi è per fentire, à foggiogar qualunque altro vorrà affalire; percioche, fí come noi vediamo tutto diaccadere nelle fcientie, \& nelle arti, \& in ogni maniera diattione, che fi fa profitto maggiore in ciafcuno de gli vltimi anni, di quello che in tuttii primieri; onde ficoftuma volgarmente dire; A l'huomo è difficile l'arricchire, ma l'accrefcerele ricchezze in infinito, ageuolifsimo; cofi auuiene anchora nelleartioni militari, che il vincere è molto malageuole, ma poi l'andare per le vitrorie vagando, non è fatica veruna. Per la qual cofa ogni huomo da fe fefso puote facilmente comprendere, che cofa quefto fcelerato nemico, del qualeniente è più maluaggio, niente più crudele, fia per fare ne' profsimi futuri cinque anni, poi che digia in quefti dicefette anni, egli fi ha guadagnato tanta potenza, \& aggiuntola alla forza, che egli prima teneua. Grande certo, \& fenza comparatione è la fua potenza, non fipuote fatiare il fuo appetito, infinita la ingordigia di dominare, $\&$ infieme con la lcienza della guerra, fi troua nel fiore della fua età, \& hauere il corpo auezzo, \& indurato nelle fatiche militari. Horsù dunque facciamo che ei fappia, pofia, \& voglia; può dubitare alcuno, che egli con tutto l'animo, \& la mente tutta, giorno, \& notte contra di noi non fi fpinga? ò pure ftiamo noi sbadigliando ad afpettarlo, che ci uenga àtrouare in cafa armato, accioche poi finalmenteallhorace ne accorgiamo, quando lo vedremo dinanzi à gli occhinoftri foffiare ueneno, \& morte? Non è diceuole certamente, nè alla patenza de gli Italiani fi conuiene dire; Io nó penfaua. La prudenza è propria del fangue Italiano, propria è la libertì, \& proprio l'Imperio. Forfe vorrà degenerarel'animo nobilifsima da fuo maggiori, \& hanendo Iddio volu to, che egli commandi, foffrira di feruire a vilifíma, \& fporchifsimagente? Niente più degno ftima il Turca di poter fare, nè cheal nome fuo apporti glonia maggiore, che guidar l'efer-
l'efercito in Italia; \& aggiungere all'Imperio fuo quella prouincia, la quale è vfata d'imperare.

Il padre del padre del bifauolo dicolui, il quale dicemmo hauere prima trafportato Mefercito in Grecia, è dar Turchice lebrato con diuine cirimonie, quantunque egli foffe Re pic. colo, \& fignore di poche Città, \&o lo magnificano con perpetua fama, \& gloria eterna, chiamandolo Santo, \& beato, \& vantandolo, che egli fa collocato nelle fedie celefti, non per altro, che per effere ftato il primiero a guérreggiare contrai Chriftiani, et tolto loro alcune poche terre, hauerle attribuite a l'empia fetta Macometana. Hor qual fegno di deuntione ftimerà egli, che fiano all'vltimo $i$ Turchi per fare verfo del la fuaperfona, feinfieme con tanti altri populi Chriftiani, foggiogherà, cofa che folo imaginandola trema l'animo, gli Italianiancora? Forfe potremo dubitare, che egli non fia defiderofo di gloria, effendo ciò per natura in ciafcheduno, \&z fpetialmente ne i prencipi ? \& conofcendocoftui niuna ftrada effere piu larga, \& aperta per guidarlo all'immortalità di quefta. Il dubitare poi, che gli fia per tornare ad vtile ò nò, parmi certamente fouerchio, percioche diuidendofi quefta vtilità, \& ragione di fato in due capi, nell'vno de'quali fi con fidera in che maniera poffaconferuarfil'acquiftato;\& nell'altro come fi debba accrefcere; con qual modo finalmente più ficuro; \& ageuole può egli mantenere quel che has, che in aumentandờ il principato, \& in allargădo $i$ cófini dell 1 mperio fuo? Hanno per coftume i Madicinel guavire i corpi infermi adoprare quei rimedij, i quali hâno prouato alcuna volta giouare à quella medefima forte di male. Quefto ifteffo fa l'Imperatore de' Turchi, percioche effendofi gia perfuafo, che cio fia vn certo quafi appropriato, \& falutifcro medicamento per cóferuare le cofe, le quali egli ha guadagnato, l'vfa dicốtinuo, fta faldo in quello, \& fpefle voltelo mette in efecutione:non ftimando ficuro partito il mutar quefto, per efperimentarne vn'altro. Brama egli,come è il douere, \& con ognıforza procura di conferuare l'Imperio, ne à ciò confeguiretroua più ficuraftrada, che aumentare la fua potenza con l'altrui ruina il
che quando egli non poteffe adempire, non ci foprafterebbe certo alcuna cagion di timore, nè dubbio veruno delle cofe noftre; ma, ò me mifero, non poffo, nè anche,s'io volefsi, in quefto cafo dir menzogna, percioche niente fù giamai più 2 geuole ad alcuno. Per quefti effetti pofsede infinito numerodidenari, \& mantiene vna moltitudine inaudita di foldati, percioche feguita l'efercito fuo più di dugento mila huo. mini. Ha poi vn'armata in mare, della quale hauete vdito nouelle, non fenza fupore, nella prefura di Calcide, Città di Negroponte, fi grande, che à penal'Italia tutta porrebbe tantilegni armati infieme. Auanti quefto giorno era folamente poderofo con l'effercito diterra, effendo rimafolimperio del marea noftri. Ma hora, ò confideratione parimente acerba per figrande perdita, il mare anchora è tolto a ${ }^{\circ}$ Chriftiani, \& aggiuntoal fuo Imperio. Già è permeffo à lui l'andare foorrendo ficuramentedoue li piace; ogni porto, ogni ridotto di mare ha libero. Il Golfode l'Arta, quel nobilifsimo porto, \& la Città d'Apollonia, luoghi pur vicini all'Italia, ne' quali gia fmontauano iRomani, che faceano il paffaggio in Grecia; al prefente feruiranno à luicon nauigatione cortifsima d'vn ftrettifsimo mare, fe vorrà con l'ifteffo viaggio varcare in Italia. Oltreà ciò il camino per terra fino in Friuligli è aperto, \& efpedito, di maniera che puó cingere l'Italia per mare, \& perterta.

Hor qual accidente è quello, che lo debba non folamente non confortare, ma fpingere ancora à metter in opera quel che già lungo tempo fì è propofto nell'animo, ouero daciò diftornarlo impaurendolo? Hauete vdito molti, i quali hanno intefo,che egli bramal'Italia, fperal'Italia, \& fpeffe volte grida Italia, \& Roma; però fe egli la defidera, \& fpera di poн ter ottenere, veramente niuna cofa è che da quefto propofito lo poffa diftogliere, mafsimamente, mentre fi confida, che gli Italiani non fiano per congiungerfid'vn volere in fuo dât no giamai, nè manco pigliare le armi contra di lui. Per que, fte contefe egli confermale fue fperanze, \& di leggieri fi pró? mette tutto ciò ches defidera.

Rapprefen-

Rapprefenterò vna fauoletta, benche ella fia notaal volgo, molto accommodata al prefente negocio, la quale, fidice, hauere vfato, all'hor che vn certo de' fuoi fudiauafi d'allontanarlo da penfieri della guerra contrai Chrifiani, mo. Atrandoli, come egli era da temere, chei Chriftiani ftimolati dalla guerra, finalméte non fi vniffero, \& di communeconfentimento, \& forza guerreggiaffero contra di lui. Mail Tiranno ghignando diffe, egli è meftieri ricordarfi di quella fauola. Intendendo à cafo vna volta i Lupi, che gran mol. titudine di Cani li veniua adoffo, entrò fra loro gran timore; auêne che vno d'efsi, il quale era più attempato di tutti, prefeil camino verfo d'vn colle iui preffo, \& montoui in cima per riconofcere i nemici, \& quando egli vide, che veramente erano affai, ma dicolori differenti, tutto ridente, \& allegro ritornò a' fuoi dicendo, fate dibuon animo, percioche tanta è la varietà de gli auuerfari noftri ne'colori, ne' coftumi, \& nelle profefsioni, che non potranno maitutti accordarfi, nè infieme congiurare contra alcuno, che fe verannoad vn ad vno noi li potremo fenza difficultadiuorare.

Quefta è la fperanza del Tiranno: tale è il fuo penfiero; quefto il fuo configlio. Se non fitroua della fua fperanza ingannato; come fi trouerà, fe voi vorrete, mai quell'animo fiero non fi potrà far manfueto, percioche egli trattiene la militia fua in armecon ordinatione infallibile, che ella fia d'ognitempo pagata, fia pur queta alle ftanze, ouero efca fuorialla guerra, femprede' terreni affegnatile dal Signore le corre il foldo militare, fenza feefa del Prencipe, \& per quefto ogni anno è sforzata d'andare a trouar il fuo Imperatore per farliil facramento militare, \& offerirli l'opera, \& la fatica fua.

Oltre à ció egli ha mediante l'vfo, \& l'efperienza lunga delle cofe efpreflamente conofciuto, \& imparato, che nó per altra cagione egli ifiè procacciato tanta gloria, \& figrāde Im perio, che per hauere con trauagli perpetui efercitato ifuoi nelle guerre, \& fconfitto i nemici; dal quale coftume non fi partirà giamai, cafo che egle non tralafci pazzamente quel-

## Oratione

lo che li torna in vtile, \& gloria; \&́ quel che egli sà efferli neceflario. In che modo, ò buon Giesù, pofsiamo noi fperare, ò pur fo feettare, che eflo non fia per tendere infidie, \&z procurar occifioni, feruitù, per diftruggere la fede noftra? O dirà alcuno. Non sà egli che naturalmente fuole cofi auuenire, che niente dura nel medefimo fito, ma il tutto è aggirato da nuouo, vario, \&\& perpetuo mouimento? Però fe egli poffedelmperio grande, viene ad effere fottopofto ancora alla alteratione per legge di fortuna, onde bifogna che $f_{1} \mathrm{mu}$ ti: adunque non fidiminuirà egli, fe non crefce?

Non ti dare ad intendere che il Turco non fia bramofo di allargare il fuo Imperio, \&̌ non viattenda; ma ben afsicuratialmeno che egli lo voglia mantencre; ma non lo potrà gia mantenere, fe non lo auanza, \& moltiplica, percioche è per tornareà dietro quel che non camina innanzi, è per cadere quel che non forge, \& è per ruinare quello che non diuenta maggiore. In cotale opinione effendo confermato, va rinforzandol'efercito fuo, che ha numerofifsimo, di giorno in giorno, \& affalta ibeni altrui, affine di non perdere lifuoi. Penfate voi forfe, che egli habbia fatto figrandi fpefe, \& pofto i foldati fuoi in tanti pericoli, \&\& in flagioni affatto contrarie accintofi ad imprefe importantifsime per fignoreggiare lo fato picciolo de' Bulgari, \& de gli afprifsimi montı de' Seruiani, ouero per la pouertà de i Dalmati? Per le ricchezze di Italia, dico io, per la vbertà delle campagne, per la dolcezza de frutti, \& per quefta luce ifteffa, nella quale defidera viuere; dandofi ad intendere di non potere giamai far imprefa maggiore, \& diffegnando piátare qui la fua Rocca, qui le fue guarnigioni, \& glorie collocare, affine di foggiogar poiil refto del mondo, $\&$ in maniera diffegna, che per rifpet to alla difcordia de gli inimici fuoi, pera d'hauer ciò nó difficilmente à confeguire. Egli ha nell'animo conceputo già quelle cofe ifteffe, che Pirro fi imaginaua, percioche colui rotto l'efercito de'Romani, fi prometteua fuor di dubbio tutto l'Imperio del mondo, \& sforzandofi Cinèa Theffalo fommo Oratore, \& huomo fapientifsimo, per difuiarlo dal
propofito diaffalire l'Italia, hebbe tale rifpofta. IRomani, diffe, fono riputati eccellenti in guerra. Segli Dij,foggiunfe Cinèa, ci daranno gratia di fuperarli, ò Pirro, che faremo noi, che haremo d'auantaggio ? Che non fi troueranno, rifpofeil Re, più mura, nè Greche, nè Latine, vintiliRomani, che poffono foftenere l'empito noftro, occuperemo fubito l'Italia tutta, la eccellenza, \& virtù della quale tu bé co nofci. Poiche tu haurai fignoreggiata l'Italia, diffe Cinèa, Che faremo pofcia noi ò Re? La Sicilia, rifpofe, che giaceiui preffo, la quale è vn' Ifola felice, \& habitata da moltitudine grandifsima d'huomini cifi renderà potêdofi ageuolmente prendere, per effere ella diftrutta in fattioni, \& commoffa da grandi tumultidi guerre ciuili. All'hora Cinèa, Forfe la Sicilia ti apporterà ò Re, il fine delle guerre. Faccianlo iD Dei, diffe, ò Cinèr; percioche cifarà ageuole l'affaltarel'Africa, \&z le contrade vicine, \& fuperar la Città di Cartagine, oue nauigò Agatocle con non picciola armata, \& poco vi mancò, chenon la pigliafie, poi che noi haueremo vinte queftegéti, non farà più nemico veruno che ardifca offenderne, ma tutti verranno fotto il Dominio noftro. Cofi è, diffe Cinea, effendo chiara cofa, che tu fei per hauere in tua podeftà la Macedonia, \& la Grecia tutta, ma dapoi che hauerai conquiftato ogni cofa, che faremo noialla fine? A che egli ridendo, diffe, flaremo queti, godendo l'ocio ne' conuitti, ne'piaceri, \& ne ragionamenti di lettere. All'hor Cinea foggiufe. Ma checofa ci vietail godere al prefente anchorai piaceri, \& feruirf di cotefto ocio nelle lettere? A che fine cerchiamo noicon tantiftenti, trauagli, \& pericoli quelle cofe, lequali pofsiamo hauere quando vogliamo. Con quefte parole Cinea venne ad offender più tofto il Re , che à rimouerlo dalla fperanza, \& dal configlio, il quale primas'hauea propofto. Queftecofe vi ho raccontato, accioche vediate nó effere mancaro di quelli, i quali fono ftati accefi della ifteffa cupidigia, della quale il Turco è infiammato. Ma Pirro non potè effere sbigottito dalla auttorità, \& dalle parole diCinea, del quale, preffo di lui, non hauea perfona più cara, non dalla poca quantita de' Soldati, nè dalla fama del nome Ro-
mano, che non voleffe tentare la priuile giatifsima, \& defideratifsima Italia. Et al Turco non bafteral lanimo ? il quale fi per valore de' foldati, come d'ampiezza de' confini à Pirro è di gran lunga fupcriore, il qualc ben sà, che l'Italia, $\&$ di fattione, \& di forze è diuifa, il quale fuole fchernire, \& farfi beffe dell imprefe di Pirro. Pareggia la fua virtù ad. Alefsandro, conciofracolfa che i negoci, per gara digloria, fi ha propofto di contrafare Aleffinidro, quellinteflo Aleflandro, 11 quale hauendo vdito difputare A nafagora, che vi fofse priu di vn Mondo, dicefiche foffiiò \& \& pianfe, per non hauere almanco tutto vno di quelli anchora potuto egli in fua pode flà ridurre; loggele fue imprefe, \& flà tutto in lui, nè fitieneinferioread effo, hauendo per coftume di vantarf molte volte, \& fpefsifimo vard di quefte parole, che egliè fuperio. re ad Alefsandro, più di dieci volte tanto, percioche con trë ta mila huomini folamente, \& e fettanta talenti conduffe l'efército fuo per lo cerchio della terra. Ma eghi molto più di Juiapparecchiato fif fente, \& abondante, \& ricco di tutte le cofe. Sogliono quefte confiderationi, \& quefti ftimuli di gara, fogliono dico, le più volte partotire grandi effetti, \& arriuare la doueafpirano, mafs mamente efsendoui la potêza, che al ficuro non mancaal Turco, 1 quale fireputa poffedereforze maggiori, di colui, che egli fi hatolto ad imitare. Cofi Thefeo fininto dall e efempro di Hercole, \& di Temiftocleda quello di Miltiade adoprarono fatti marauigliofi. Veramentel l'imitare Alefsandro hà non fo che di fatale, conciofia che Giulio Cefare, con quefta intêtione, dopò l'ha uere menato ad effetto imprefe chiarifsime, riuolto anche J'armi contra il fangue ciuile della patria. Onde fe il Turco fir regge con P'efempio di colur, che foggiogò P'Africa, PAffa, \& quafi tutto il mondo, feeif feguita, fuol veftigi, fe in allargando itermini dell' Imperio, confida non folo dragguagliarlo, ma in tanto più auanzarlo, in quanto poffede maggior efército di trenta mila huomini, \& più quantità didenari, che fettantatalenti, doue fimiamo noi, che eglialla finedirizzi la fua mira, \& intenda impiegare tante forze? Hor chedimanda quel defiderio di far pace col Serenifsimo, \&
pijfsimo
pijfimo Redí Sicilia? che fignifical'hauergli mandato Ambafciadore? effendo cofa manifefta che chi ha in odio il nome Cliriftiano, \& l'offende con ogni maniera di crudelcà, \& lo difprezzá, non ricercà concordia per timore, che egli habbiade'Chuiftiani,nè per aggradire in nulla al Re Chriftiano, ma affine che poi ch'egli hauerà oppreffo ad vn ad vno quelli,i qualisà di non poter ruinare tutti in voa volta,all'vitimo adempia la fua rabia.

- Ma certo quel falfo, \& trifto viene da la fua §peranza, \&z opinione forte ing annato, conciofiacofa che l'Inclito Re, à quefti giomi paffati habbia licentiato quell'A mbarciadore con rifpofta magnanima veramente, \& degna diReCbrîftianifsimo, hauendo eglidifpregiato non folamente la lega, come a tuttii buoni dannofa, ma chiaramente fatto anchie apparere, che habbia minacciata la guerra all'inimico, per amore della Chriftiana Religione. Et accioche non fia of cu roin conto veruno quelche gli va per la fantafia, confidera te vn poco, che v̄iol dire quella humanità, \& gentilezza, la quale quefto horribile Barbaro, nato alla crudeltà, vfa ne'pae fifuoi verfo de'noftri Mercatanti? Altro nel vero copre fotto fe, di quel che moftra in apparenza, \&è prodigio, che vn beftiale monftio, contra i noftri principalmente, diuenga quiui manfueto, \& da vn crudelifsimo nemico, \& f fietatifsimo fia la pietà, \&\& l'amicitia finta, \& mentita. Non dura molto ciò che fi fa per forza; s'accommoda alleoccafioni, fin che peruiene al difinto fine. Con tutto ciò anchora non ciaccorgiamo di quel che vada facendo, tu udiandofir egli mafsimamé tedi fare in modo, che non vuole, che ne pofsiamo fare dub biofi. Non chiuderà già fi grande efercito ne glialberghi, non patirà, che gli animi defoldati fuoi diuentino molli, \& .vili, hauendo egli necefsità di tenergli in armes percioche non pochi popoli dell'A fiagli fono auuerfi, \& ftano appaecchiati per mandarlo in ruina, \& conofee efpreffo, che foнo perafalirlo, fedeporrà le arme, ouero lafcierà venire in difpregio, \& ifcherno la riputatione del fúo éfercito. Hordo ue penfa egli inuiatlo all'vltimo, per adornarlo di pregiatifsi
me lodi, \& farlo fpauentofo à populid'A fin ? doue conofe egli effere maggiore abondanza di vittuaglie per nutrire, \& fecondare i fuoi difegni? doue puote egli tentare cofe più marauigliofe? nó li caderăno gia le fcimitarre, nè gli vfciran di mano l'armi, percioche egliprocura di mantenere iColle gati in officio \& fede, \& quelli iftefsi ancora co' quali tutto di viue, \& regna. E fama che fia odiato mortalifsimamenté da ciafcuno de'fuoi, gli voghono malegli allegati, \&non Jamano i famigliari, di modo che ageuolmente fi folleuerebbono alla ruina, \& morte fua. Cio hauendo egli per chia ro, \& manifefto ha deliberato di imprender guerre con gli Atranieri, trattarle, \& compirle, affine di non hauer à prouare Jadifcordia ciuile, \&domeftica, feruendofidel configlio di Scipione, il quale ftimaua che tornaffe meglio combattere fuori, che effere vinto í cafa. Forfe anche farai dubbiofo, che egli fia per condurre fuori l'efercito, no'l fenti, no'l vedi efpreffo? Non ifcorgiamo noi a fufficienza la fporchifsima fua natura, la bruttifsima vita, \& gli infami fuoi coftumi?che facella, ò bontà di Dio, che fceleratezza, che fuperbia. Non è cofa alcuna, la quale egli non traccanni, \& ingoi, nienteche non voti, \& confumi co'l penfiero, \& non crediamo, che egli procacci il noftro male eftremo, non hauendo in capo mai altro; \& veggendo noi manifeftamente, che egli ha prefo ri foluto partito di impiegare i fuoi compagni, \&i fedelifsimi Collegati della fua fetta, \& la forza, itormenti, \& le croci, \& ogniopera, \& fatica con fperanza di diuenir fignore delle noftre foftanze, \&z di fuellere, \& diradicare la nofra antichifsima religione.

Ne fia digratia alcuno, ilquale mi opponga, quello, che alcuni poco pratichi delle cofe del mondo, ò intendenti delle memorie antiche fogliono andar cianciando, che le nationiftraniere non hanno tenuto /Italia giamai, benche molte volte tentata madauenturofamente. Et di vero mentre io con la memoria vado ricercando le cofe antiche, mentre l'ordine delle imprefe fin à tempi noftri fucceffe vò deducendo, ritrouo fenza dubbio le genti foreftiere prima eflere forfecó
learme in Italiajapportandoui vltimi danni, che elle ne habbiano riceuuto dall'Italia. Percioche (lafciando i Galli da can to, i quali conduffero l'efercito in Italia in quel tempo che ft combattè a Chiufícitta di Tofcana, come feriue il noftro Plu tarco,ò pure dugéto anni innanzi, fi come piace a Liuio Ro mano) venne in Italia vna poca moltitudine di Gotthi, vfcé do di Vngheria,\& di Thracia, \& poi che di quà, \& di là heb bero ammaffato vn efercito fatto à cafo, \& dato il guafto alle campagne di Italia, \&arfele città, pigliarono quefte ifteffe mura, empiendo ogni cofa di incendio, di guaftamento, \& di vccifioni. Coloro con pocagente, baldanzofi per vna certa folle prefontione, fono ftati bafteuoli à confeguire quel che il Turco con efercito numeroffifimo, \& con certa, \& oftina ta deliberatione, non ardirà imprendere, \& tentare? Quelli paffarono per vie impeditifsime,fe ven'è al módo:\& il Turco hauédo il paffaggio per mare tanto breue, \& efpedito,du biterà trafportare le fue legioni ? Coloro fi fpinfero in Italia, la quale haueua nomed'effere vn'altro mondo, \& coftui hauendo gia prouato le forze di Italia fi fattamente, che le di Spregia, non li bafterà l'animo? Che fe ci piace riandare per lécofe antiche, rammemorerò io la venuta lagrimofa di Pir ro? Che dirò di Aleffandro Moloffo? Che di Archidamo figliuolo d'Agefilao? A che produrrò io nel mezolitanti corpieftinti de'Romani ne' fatti d'arme d'Annibale? troppo veri, \&troppo antichi nomi propongo. Perche rinfrefcherò io con quefto ragionamento tante ruine apportate al 1Italia da Atila, Totila, \& da i Saracini ? Ma forfe, credo io, Pirro fu poffente di fare, quel che non potrà il Turco? Pirro hebbe ardire di approfsimarfi quafi alle mura della Città di Roma con l'efercito vincitore, quantunquei Romanifoffero proueduti di tanti eferciti,\& ditanti valenti Capi tani, i quali poi furono dalla feconda guerra Cartaginefecó fumati: \& il Turco, il quale ha foggiogato $\$$ Epiro, la Macedonia, \& la Grecia tutta, \& tanti Imperii, temerà l Italia, laserata da tante factioni, \& partita incontrarie fette ?non l'af falterà? non? ohimemifero, io non fo già come io fonotra
fportato dal corfo del parlare in cofa, the il dolore non mi lafcia mandar fuori. Ma affine che egli non paia io folamente ftare nelle cofe antiche, doue gli efferciti fapeuano far camino tchierati con fi eccellente ordine, che d'oghi fato erano pronti al combattere; \& li foldati obligati per facramento fioriuano, \& tanta virtù de gli Imperatori,tanta fofferenza delle legioni, \& tanta maeftria militare fi vedeua, ritorno à fauellare delle cofe più frefche. Che ci pare della moltitudine rozza de gli Vnni, \& Vandali? Reftano fcolpiti, \&imprefsi ancora nelle mura di Roma i fegnieterni de' loro oktraggi. Che fe ti muouono gli efempidelle miferie interuenute, dapoi che Roma è in potere de' Chriftiani, mirane'tépi di Papa Leone, Atila, di cui poco dianzi ho fatto métione, il quale,foggiogato il Piemonte, la Lombardia di quà \&t dilà dal Pò,\& gran parte della Romagna, moffe l'efercito à fpiantare la Città di Roma, il furore Barbaro \& villano del quale fú ritardato dal venerabile afpetto, \& faggio parlare del Pontefice. Per la qual cofa, fe dopo Annibale, \&quelle antiche vittorie; fedapoiche il nome di Chrifto è publicato, la fchiuma, \& fentina de gli huomini franieri è foorfà à prendere il gouerno dell'Italia : per qual cagione non temiamo noi finalmente tanto infortunio di rea tempefta?la quale è per apportarcial ficuro tante onde di miferia, $\&$ di infeljcità, fe ella rompe fuori, che non batterà, \&\& offenderà alcuno folo, in fi fatta manicra, che non tocchi, \& arrechi detrimentoà glialtri ancora, mail male foprabonderà sù le tefte d'ogn'vno: percioche, fi come vediamo nelle fortune di mare, le acque furiofe, allhor che fono rotte, \& pezzate nelli foogli, ne' quali terribilmente percuotono, effere poi ributtate indietro da loro con fi grande foofsa, che non manco fommergono, \& premono quella naue, la quale haueano dinnzi prefa \& fracafsata, di quello che fecero quando era intera. Vn tale inondare de' Barbari, ftimo io, che noi debbiamo temere, percioche cotefto nimico non vuole contédere di vna, ò due Città: ma egli ha diterminato di voler difinire con le armi la fommadi tutte le cofe. Chi brama dominare
non puó comportaril fupériore, nè patifce il pari, nè ama 11 nomedet Prencipe.

Et pernon lafciare di sicordar anchequefto: Graue cofa è lo fperare da alcuno cofa veruna, mifera thauerela falute fua che dipenda dall'appetito altrui, \& bruttifsima, \& lagrimofa conditione è quella di colui, cheattéde perdono dall' inimico vniuerfale di tutti. Qual pace'puoi tu hauere da colui, la crud lıà delquale fi féde anche oltra la mortể il qualenon fi può fatiarecon maniera alcuna di fupplicio, \& tormento: da cui tu riceueftila morte in vece di beneficio, quả do nọn fofsero i martiri, \& gli eftremi dolori, che fa patireà noftri nella morte. O crudelta non vfata, non vdita, fiexa, barbara; può efsere pace con contui? fe noi vogliamo godere la pace, è meftieri guerreggiare con efso lui; fe lafcieremo di far guerra, non maigoderemo la pace. Per la qual cofa, efsendo l'inimico noftro da fi bafso principio afcefo al colmo di tanta altezza, fápendo egl, volendo, \& potendo afsaltare l'Italia, la qual cola hauete gia vdito ef fere molte volte fata anche fatta da altri, \& appartenendo à tuttiil pericolo, ri-
buttate, \& difcacciate l'empito dell'auuerfario, affine, che ciconferuiate interamente
nello ftato noftro, \& la liber-
 a tutti manteniate.


# 26 Oratione Seconda. BESSARIONE CARDINALE NICENO. 

## A GLI ILLVSTRISSIOMI, ET Tantitit Principi id ${ }^{\prime}$ fallia.

Che bifogna quetare le difcordie,\& prendere la guerra contrail Turco.
 Ell'alera oratione è ftato à fufficienzia, fi come io ftimo, difputato de'pericoli, che fopraftanno à tutta l'Italia, i qua. li effendo graui, \& manifefti, altro non veggo che ci rimangaà fare,fe non à piu potere cac ciangli lunge da noi con vnione, \& configlio commune : \& mentre ancor ne habbiamol'agio, \& ci trouiamo in buó effere, ritorcere l'infortunio fopra le refte de'nemici. Ma non fi potédo ciò dirittamente fare, fe prima non fi quetano idifpareri, le inimicitie, $\&$ gli odij tutci, \& finalmente, feleuando via ogni fofpetione, con libero \&x vnito volere, \& confentimento non affaltiamo il nemico: però egli è meftierila prima cofa impiegare ogni opra, affine,
affine, che fabilita vna Lega ferma da tuttal'Italia, veniamo à reftare tutti di vn parere, \& vogliamo, \& deffderiamolifteffor Et in verità fe io vorrò difpenfar molte parole, come fopra tutto parmi, cheil prefente propofito ricerchi, innn? merare quanti commodi, quali profiti, \& in fomma che felicità apporti alle prouincie, \& alle Città, la concordia, \&t congiura de gli animi verfo d'vna iftella cofa:Io sờdiefsere da alcuniafeoltato in maniera, che non ftimeranno gia, che io proponga cofe nuoue, ma fi bene affatto conofciute, \& apprefso d'ogn'vno palefts non efsendo alcuno, che non tenga per certo la concordia hauere vna marauigliofa forza in difponere \& conferuare ciafouna cofa.

A coftoro potrei io rifpondere non punto fuori di propofito. Perche adunque afpettate voi, che io vi habbia à có ${ }^{*}$ fortare ? \& non prendete quel partito da per voi, ilquale fapete efsere cofi vtile, \&necefsario, fenza il quale nulla cofa giufta, honefta, \&\& fanta puote auuenir gia mai. Perlaconcordia crefcono le cofe piccole, \& per la difordia ruinano le grandifsime. Tutto quello, che è dottimo in Cielo, \& in rerra fra gli huommi, dipende \& nafce dalla concordia; la quale è fommamente neceffaria per reggere, \& mantenere le Città, \& le raunanze non folo, male domeftiche cafe, \& famiglie de gli huomini priuati ancora. Percioche qual cofa è più brutta dell'huomo, che non fi accorda con fe feffo'; \& filafcia aggirare, \& folleuare da configli diuerfi, \& oppofti, \& da contrarie attioni? Chi non lo di pregia, chinon lo bef $\mathrm{fa}^{\text {? }}$ Io riputiamo perfona leggiera, inftabile, \& dineffun conto.Tutto ciò che prende à fare, \& fá, é pieno di dảno \& vergogna; poiche, mentre egli difcorda da fe fteffo, nulla ${ }^{\text {'cofa }}$ puote menar ad effetto, che fecondi, \& fatiorifcaicommodi, \& gli honori fuoi. Nel gouerno dicafa parimếte, come può fare il douer fuol'vno verfo l'altro, fela moglie, ifigliuoli, \& iferui fi perfeguitano, odiandofi feambieiolmente? fe il padre di famiglia ha la cafa in difparere \& querele, non fi fat tica punto in accrefcere la roba fua: fi cófuma nelle lagrime, mentre egliageuolinente preuede, chela fua famiglia tutta
per andare fótơofopra, mediante la difenfione; viuendo miferamente in cafa, \&odando fuori materia di ridere alla genten. Onde Vliffe, come foriue il fapientifimo Poeta, non feppe deffiderare cofa più felice à Nauficaa figliuola del Re Alcinoo, dalla quale erra fato fommamente, carczzato, \& foueniuto, che in marito, \&xi folinoli auuenenti, \& \& amori reuol li infieme, dichê afferma eglì non poterci accadere cofa più foaue, nè à gli inimici più molefta, ${ }^{\text {K }}$, per confeguenzaa gli amici più gioconida, Horqual cofà è più mifera, \& dalla humana conuerfatione più lontana, che quand ole Città, ouero oe prouincie fono con fumate dalle dometicheribel lioni, \& dalle guerre ciuiti? percioche la difcordiati fa diué tareinemici; , 8 auuerficoloro, i quali la natura ti ha generatò fratelli, cuigini, \& parenti, doue il vincere è lagrimofo, \&il perderedi danno, \&: yergogna. La guerra ciuile in tanto c̀ píugraue dellaftraniera, in quanto che quefta apporta quadche volta vile, \&: frimprende fpeffo, affine diviuere in pace, màla ciuile non giouò à neffuno giamai Molte vol te configliano dintorrio allag guerra foreftiera, fe egli è da farlaiò nò; mala ciuile non cade maj in deliberatione; per $r_{7}$ sioche fic come non fi mette in configliole cofe, che debbono aưuenire di niecefsità, mà le dubbie folamente, coff nè anco, raquelle, che fono chiare, \& manifette d'ambeduc le parti, tral le qualiè la nemillà de'cittadini in parti diuifi, la quale chîdefidera moftra di nó haué carole priuate cofe, nè il pu blico diritto della libertà. Ogn'vno tiene percerto, che la tirannide fia odiata da tutti ibuoni, \& Copra tutto che appor tiruina alle Città a, inientedimeno i tiranni alcuna voltale hanno ampliate diricchezze, \& di potenza, $\&$ accerecciute di grande Imperio, laqual co fa facilmente ff è conofciuta nell: auerfario noftro, il quale benche fia il più crudele tiranno del mond do, tuttauia ha fatto molte prouincie diquelle , che eglit há aggiuntoal fuo Imperio, piu grandi \& poffenti. Ma per viadelle difcordie cittadimefche, chi mid dimoftrerà in al cun tem po giamai,quali mura fiano frate d'auantaggio for tificate, anzi pure quali non ruinate do fondamenti? Hor:
fe la tirannide deue efsere fuggita dalthuomo libero, \&z dal fortifsimo cittadino come fi ha da penfare alladifoordia? \& in che maniera ftimerà alcuno, che fidebba fchifane la tirannide, co'l rifchio anche della propria vita, fe andrà poivo. lontariamente procurando la guerra ciuile, che è più acerba, \& lagrimeuole? Habbiamo per coftume, fi nelle priuate orationi, come nelle publiche preghiere, di chiedere à noftro Signorelddiol pace, \& la concordia ; \& nondimeno faremo tanto ciechi, che cercheremo accurataméte quel che fappiamo douerci recare eftremo danno, \& andremo ritrouando quel male, per fuggire ilquale porgiamo preghià Dio, che ci aiuti ᄅ Che cofa all'ultimo è quefta, fe non trauagliarfi per l'utile, \& commodo degli auuerfari noftri? \& fav fi che confeguano il frutto delle fue empie orationi, da loro fommamente bramato? conciofia che le primiere loro fupplicationi, le quali fono ben note à molti, ma nongià forfeà noi, mirino a pregare, che tra loro regni la pace, il confentimento de gli animi, \& la quiete; ma per l'oppofito fra Chriftiani viuanol'odio, le parti, \& le guerre ciuili. Horsù vogliamo noi fatiare la loro brama?? Si, ma quefto è vn fecondare il pro, \& l'vtile dell'auuerfario ,\& co'l noftro danno procacciare il commodo fuo . Gliammaeftramenti, s'io non fono ingannato, come ho molte volte veduto, \& letto, i quali ci fono fatilafciati frritti d'intorno al gouernare le Città, \& al condurre a buon fine le guerre altramente ordinano, \& infegnano, cioè, che fe volete ritenere, \& conferuare lo ftato della Republica, fe in guerra defiderate confeguire la vittoria; egli è meftieri fpiare bene i diffegnide' nemici, \& poi fare ogni opra per im pedirgli, \& andargli incontra. Forfe debbiamo noi comportare, che colui, il quale ci minaccia pianto,terrore,tormé to, \& occifioni firallegri per colpa noftra, \& ne vadialtiero? Quibifogna rifuegliare quel Neftore d'Homero, il quale idefiderando paceficare Agaménone con Achille vsò di quefte faggie parole;

## obime che grande d angof ciofo pianto,

## Di Greciaaffale l'honoratatcrra;

Et quanto viè più lieta, or maggior gioia
Sentirà Priamo, ơ di Priamo ifigli,
Et gli altrs tutti fuoi Troiani inficme,
2uanto baueran digaudio ne ilor petti;
Se voichenella zuerrail pregio e'l vanto
TraGreci bauete, diconfiglio, \& arte,
$V$ diranno che fate a/pre contele.
Ma ftate chetial mio fedel fermone.
Qui non ftarò io, come Neftore, à dirui, perche io fono più vecchio di voi hò veduto anche più cofe; Ma percioche io ho tolerato piu cofe, ho fofferto più miferie dal nemico; ilquale mi hatolto per forza gli amici, il padre, \& la madre, \& la patria, che fono in vita allhuomo di infinita contentezza; Aratiandoli, \&e crucciandoli con terribili angofcie, le qualicofe, benche voi per effere prudenti, \& faggi pofsiate comprendere, \& vedere con la fantafia, niente dimanco il fen fo, il quale ha fopportato in effetto, \& quel che gli altri hanno folamente vdito per fama, netiene di gran lunga maggior conto. Non fir ritengono tanto fifi nell'animo quei mali,che vdiamo, con le orecchie, ò co'proprijocchi difcerniamo, quanto reftano imprefsi quelli, che ci apportano le ferite della propria perfona, ó de fuoi, \& le vccifioni, \& i martiri íquali efercitano i crudelifsimi nemici contra di noi. Credete à chi n'ha hauuto efperienza, Credete à chi ha patito. Niente altro hà ruinato la mifera Grecia, che la difcordia; niête altro ha difertato quella partedel mondo, fe nó le guer re ciuili, \& non folamente ne itempi noftri, mane'gli antichi ancora. Percioche Filippo figliuolo di Aminta, padredi Aleffandro il grande, per cagion de gli odij,che fi portauano fcambieuolmentegli Athenieff, Lacedemoni, \& i Thebani, \& altri, viduffeal nientela Grecia. In tutto il tempoche efsi guereggiarono con forze vnite, \& di commune configlia, pofero in fuga il nemico, lo fogliarono de gli allogiamen:

## Seconda.

## 31

ti, \&lo vinfero. Ma quanto prima cominciarono à non fidarfi l'vn dell'altro, \& ad affaltare il vicino, l'inimico chiamato da vna delle due fattioni, non meno era dieftremo dan no à coloro che lochiamauano in fuo aiuto, chedi ruinaà quegli altri,cótra i quali fi era moffo. Nella guerra della Morea, all'horche gli Atheniefi tuttidiconcordia ftauanocongiuntid'vn folo volere, non fentirono giamaine per terra, ouei Lacedemoni erano potentifsimi, ne per mare difagio veruno dal nemico, anzi fecero fi grandi vccifioni de gli auer fari, che per auanti non fe ne intefe mai ditali, conciofiache quattro cento foldati de'Lacedemoni, i quali haueuano per coftume dell a patria,ed era loro per legge impofto, che effen do alle mani co'nemici doucffero ò vincere, ò morire combattendo, per non andare viui nelle maniloro, furono prefi, \& condotti per Trionfo in Atene. Ma quando diedero principio a trouare il nemico in ca fa, \&cófumarfi có le guer re ciuili; la fua armata che era grandifsima, \& valentif́sima andò in poteftà de i Lacedemoni, perdendo la poffefsione, \& guardia de'fuoi porti, sk furono fpianate daifondamentile muradella Città loro. Hor quando Xerfe potentifsimo Re de'Perfi venneadoffo la Grecia con vno millione, \& fettecento migliaia dhuomini, \& con vna armata per mare di mille ducento Naui, che cofa la faluò, la fece vincitrice, \&la commendò con laude, \& fama immortale, fe non la concordia, la pace, \& l'ifteffo animo contra il nemico? Che fenon haueffe difacciato l'auerfario con forza \& con efercito com mune, qual cofa haurebbe potuto vietare, che tutti affatto nó foffero ftati diftrutti da quella guerra. Vedete il medefimo pericolo fouraftare à voi ancora, \& la medefima ruina, con l'ifteflo modo haucte a tener da lunge l'impeto del nemico, non potendo voi con neffun altro. Allifteifa malatia, l'ifteffo medicamento acconciamente ficonuiene, il quale è nel vero forte a fufficienza, Imperoche fei Grecicon tutto che fofferodi poffanza a Xerfe di gran lunga inferiori, nientedimeno con la forta della concordia lo fuperarono. Che cofa potrete voi finalméte col fauore della gratia diuiná ado-
prare di concordia, \& con tuttele forze vnite? i quali non hauete manco numero di huomini de gli zuuerfari, maben di valore fete molto migliori di loro? O fe lucerà quel giorno per megiamai, nel quale annullati, \& fepoltigli odijtutti, dipari confentimento afsaltiamo il nemico, non mirefta più dubbio alcuno della vittoria. Già habbiamo vinto. Piacciaui di gratia, Prencipi ottimi, diabbracciare vn poco negli animi voftriciócheio fon perdire. Sicome l'efsere partegiani, \&e la difcordıa de' marinai apporta vltima ruina ad vna Naue : cofi ancora interuiene ad vna Città, \& fi come anche è graue \& dannofa nella Città, coff nella prouincia vie ne ad efsere molto più peftilentiofa, che quanto più fono gli huomini, tanto maggiormente quefta infermita che s'appiglia và prendendo forza, \&\& tanto più difficilmente fe ne gua rifce. Et fi come l'efercito fí mantiene mediante l'ordine, \& la obedienza de' foldati; le quali cofe mancando, il tutto và in vltima perditione. Cofi in vna prouincia è neceffario, che fia la beniuolenza, \& vno fambieuole confentimento tra coloro prencipalmente, i quali fono i più fimati \& poffenti; altramente ficonfumano dalle fue forze medefime pri ma, che dalle ftraniere. La difcordia tende infidie, diminuifce la potenza, \& diftrugge con vna certa lếta, \& nafcofainfermità gli Imperij; \& però ben diffe colui, ella effere vn veneno, il quale fi da à gli Imperij, accioche non durino fempre. Veramente ella è à fimiglianza della tifichezza, la quale ferpendo fenza quafi auederfene fpedıfee, nè prima ceffa, che habbia atterrato il corpo, \& vccifo. Non è da faticarfi, affine di perfeguitare con perpetua guerra iftrettiamici, \& quegli huomini che fono alleuati con noi fotto il medefimo Cielo, percioche coloro i quali faggiamente hanno cura della fua propria falute, fis sforzano ben di vincere ilnemico, ma però à qualche tempo perdonando a fuoi, \& amano meglio alcuna volta effere fuperati, che fuperare; però che tutte le vittorie non fone già vtili, nè vengono da Dio. Bıfogna fuggire le vittorie fanguinofe, come quella di Cadmo:\&come dice quel Tragico. Tu dominerai gente, che ti fer̀̀
ámica, fetu non vincelai tanto, quanto fiftendela rua voglia: tu fignoreggierai, dico, piu tofto gli amici, che effere vinto da gli amici. Et Demofene dice, che allhora la vittoria è Illuftre, quando i figliucli cedono volentierià padri, \& i Cittadini à i Cittadini. Forfe giudicate voi effere grandemente dannofo, che ne gla ffedij delle Citta i Soldati? della guarnigione fiano in difcordia: \& poitra 1 Cittadini, 0 vero nelle prouincie vi fate credere, che ladifcordia poffa recare vtilità, mentre che fi precipita in diuerfe fattioni, men-s tre ficontende con varie opinioni, \& mentre cialcuno ap. prezza più il fuo parere, che la propria falute. MoftraHefiodo trouarfi due fpetie di contefa; l'via è buonifsima, quando alcuno incitato dall'efempio d'vn'altro fa bene imitandolo: la feconda è femenza di inimicitie, didifordia, \&diguerre, la quale chiama infelice, \& maluagia, dicui Homero;

> Pucciola fembra al cominciar, mapoi
> Che direpente colpie toccaterra,
> Fral'alte nubilil capo alneer nafconde.

Bifogna feguitare la primiera, \& fuggire del tutto l'altra quella è fommamente vtile: quefta è dannofifsima. Non è diceuole veramente, che voi, i quali fete ftati adornati da Diodi ingegno, di fingolare conofenza di molte cofe, \& digiudicio, lafciando adietro la migliore, v'appigliate alla peggiore: è meftierigettarla via, \& leuarfela dinanzi: \& abbracciare, \& prendere publicamente la pace, \& la concordia. Che fein alcuna cofa è degno d’adoprarfi con fatica: Ecco finalmente, che vi è propofto vn gloriofo, \&x belliffimo contrafto: cioè, chi prtmieramente di voi vinca fe fteffo? Chi giungerà il primo alla concordia? chi farà quello, ilquale piu riguardeuoli, imprefe, \& fingolari prodezze manderà ad efecuzione per la commune falute? quefta è vna cötefa piena di laude, quefta è donataà gli huomini da Dio.

Che è quello, che contiene ogni cofa? PArmonia: Che è quel che tempra, \& rende formofo il tutto; il concento, \& la bellezza? Quefto cielo, ilquale veggiamo d'ogni intorno; iCerchi delle ftelle, \& gli interualli de fegni Celefti, gli element; \& i principijdelle cofe tuttenon fono comporti, \& mefsi infieme per niun'altracofa, che per la concordia. Se le leggi della prudentia diuina non gli manteneffero, non durerebbono, ma fi guaftarebbono, \& andrebbono in ruina.

Hor penfitu, chele cofe humane, le quali fono inftabili, \& paffano tofto, \& da perpetun mouimento vengono aggirate, poteffero durare infieme, fe non foffero gouernate, \& ingiufta bilancia moderate da mifura, pefo, \& concordia? Con quefti rimedi veramente egli è anco impofsibile, che alla fine non fidifiolgano, \& riducanoal niente. Si come fono più graui quelle infermità, le qualicon empito, \&̌: violenzaaffligono le parti di dentro del corpo, cofi la intima, \& ciuil diffenfione è più nociua della gucrra apertaspercioche nell'vna noi framo nemici à noi iftefsi, ma nell'altra ci difendiamo. A niuno giouò mai l'vacifione de'fuoi, percioche mancando efsi, egli fottogiace à maggior pericolo:pche fubito che gli huomini non ficurano della faluez za de' fuoi, vengono à tradire la fua à nimici, \& interuiene loro il medefimo, che à colui, il quale ha vn membro prefo da piaga roditrice mortole, ahe mentre gliconfuma ferpendo tutta quellaparte, mon fene cura, Sperando che tutto il refto del corpo habbia à rimaner ficuro, \& libero dal male; mafinalmente fenza auuederfene, trouali tutto fo-prafatto dalla furia di quella piaga, che fiè allargatapor tutta la fua perfona, \&all'hora all'vitimo conofe elpreflo, che ciò non farebbe accaduto, feal principio hauefle quella infirmità medicato.

Per qual cagione, digratia, la natura ci ha dato due mani? perche due occhi? perche due piedi? certo affine che vi-1 cendeuolmente ci feruano; via mano laua l'altra, vn piede fo-
de foftiene laltro; le parti finifle fono dalle deftre folleuate, \& cofi per contracambio, le deftre foftenute dalle finiftre. Da quelle viene il principio del mouimento, \& con quefte portiamo i peff. Meglio fannoquefti due membrifauorendofi infieme, percioche effendo l'vno d'efsi occupato, viene aiutato dall'altro, preftandof il debito, \& commune oficio traloro. Perche dunque non feguitiamo la natura ottima guida, \& maeftra? poiche, come dice colui, quel che non può vedere vno, viene in mente all'altro, \& coficon rifpondente fufsidio, confeguifcono il defiato fine. Quanto buono, \&quanto giocondo è l'habitare ifratelli infieme, dice il Profeta, ilquale fu pratico di molte cofe, \& fagace conofitore di molci accidenti, che tutto di accadono alla humana vita; il quale moffo da fpirito diuino, chiama gli huomini alla concordia: \& affine, che non parefle ciù effer à cafo infegnato, \& impofto, dice in quel luogo; Mandò il Siguore la benedittione \&la vita fin nel fecolo, \& il figliuolo fưo dotato di infinita prudenza, dice per if pauentarci veramente dalla difoordia; Quando vno fabrica, \& l'altroxuina, che altro fanno efsi fe non faticarfi in vano? Ciro potentifsimo Redi Perfia, quando fi parti da quefta vita, chiamò i figliuoli, \& diuifogli limperio, gli confortò tutticon piulungo ragionamento, come frriue Xenofonte, ad effere tra loro concordi \& fedeli, \&\& vare carità \&amoreuolezza luno verfo dell'altro, \& gli dimoftrò efpreffo, che fe foffero flati di contrarie fattioni, \& difcordanti, \& feparati fra loro, ne alla Re publica erano per poter giouare, nè̀ a fe fefsi pereffere di ficuravza, ò diutilità ueruna giamai. Etbenche quellhuomo che fiera fatto fapientifsimo per l'ufo lungo delle cofe, per molti trauagli fofferti, \& per la grande uarictà della fortuna, fapeffe ciò effere fenza dub bio uerisimo, \& ageuole à uederfi da ogn'uno, tuttauia non contento diquefte apertifsime ragioni, cercò di farglienc etiandio difcernere, mediante un certo accommodato efem Pío, congli occhi proprij: \& cofi dicono hauer comman-
dato, chegli foffe porta vna man piena di verghe legate infieme, \& impofe a ciafcuno di loro che faceffe proua, fe in vna volta fola potefle fpezzarle; il che non potendo alcuno d'efsi menar ad effetro, all'hora diede à ciafcuno diefsi feparatamente vna di quelle verghe, che la rompeffe, \& bauendo ogn'vno ageuolmnte rotta la fua; hornon vedete, diffe, che lifteffo interuenirà à voi, percioche niuno farà baftante fog giogarui, quando farete legati infieme con pace, \& concordia fcambieuolmente; ma fe uidiuiderete l'vno dall'altro, odiandoui,ogn'vnoche voglia, vi potrà vincere .

Per la qual cofa chiconforta voi Prencipi d'Italia alla pace, vi conforta alla voftra falute, alla gloria, \& a conquiftare Trionfi dal nemico. Che altro ricerca la vtilità voftra? fe non la concordia; Che richiede la dignità, \& la laude voftra? Abbracciate dungue la concordia, prendetela, amatela, affine che mediante efla di fambieuole confentimento fate piu forti, \& imprendendo la guerra contral'auuerfario, che ci fopraftà per tagliarciil collo, difacciamo lunge la violenza, \& facciamo vendetta di quell'empio, che gia fi è bruttatodel noftro fangue, \& aumentiamo la gloria, \& dignità allitalia. Nruna guerra fu mai più giufta di quefta, ò fatta più neceffariamente, oucro dimoltró più ageuole, \&aperta la vittoria? Percioche qual cofa è pıu giufta, \& douluta, ouero piu conueneuole alla pietà, quanto vendicare il fangue noftro farfo con lagrime infinite, $\&$ con intolerabili pafsioni.

Qual effetto di vituperio, dingiuria, ditormento, \& di morte hanno lafcuato adietro quefti maluagi ribaldi di fare contra il noftro nome? Hanno con fomma impieta macchiatole fantifsime Chiefe; \&z le immagini della beata Vergine, \& di noltro Signor Giefu Crifto fono da loro ftate con difpregio, \& rifo, \&z con ognjaltra maniera di villania oltraggiate. Che rammemorerò io li sforzamenti delle facre Vergini? ; Fanciulli sbarbati ftrappati con violêza dalle braccia dépadri, \& delle madrí? il nome Criftiano con ogni ma-
niera di infamia macchiato, \& vituperato. La grandezzå de quefteauuerfità, \&il dolore ch'io ne fento miimpedifco no, chio non poffo continuare il filo,narrando, di tanti infortuni, percioche, chi potrebbe raccontare a pieno, ouero afcoltare fenza pianto i fidelifsimi compagni del nome ChriAtiano effercftati calcati, \& premuti da Catalli, \& viui forticati, ciồ commandando, \& vedendo il feeleratifsimo nemi co, \& conficcati in Croce, onde eglino pigliaronfi la morte in luogo di benificio, \& fauore Giail Turco pietatif fimo sfogóla fua rabia con tuttigli efempi di crudettà contrà queidi Cóßtantinopoli, per rinouare la memoria de'qua licifi prefenta hora la perdita di Negroponte , percioche, fra caffate le porte, abbatture à terra le mura con la violéza dell Aftiglierix, \& prefa per forza la Città, \& la Rocca, dal cőcorfo de gliarmati fù meffo ogni cofa à ferro, \& à fuoco, vccifero fpietatifsimamente tuttiquei, che erano di età militare, i ramarichi, \& i lamenti de' quali giunfero quafi fin alle noftre orecchie.

- Icorpi morti de' noftriallhor che fi cóbatteuano le mura, fia to nonlo voglio dire, percioche egli è incredibile, anzi pure io lo dirò, perche egli ècofi, icorpi morti de noftri, dico, mefsi dentro alle artiglierie erano gittati nella Cittácó trai noftri. Ocrudeltà non vdita mai più auanti quefto giorno, o beftialità terribile, o afprifsima forte dirigore; qual cof à etanto commune à viui, quanto il refpirare?nientedimanco inoftri, che fon prigioni viuono in modo, che ron ofano pigliare il frato dall 'aria; Che cofà è tanto commune a morti, quâto la terra? mai noftri cof muoiono, che le offa loro fono difperfe per l'aria \& lacerate. Che cofaè tanto commune a' corpi morti, quanto la quiete? tuttauiai corpide' noftri vengono fi fattamête frollati,\&ifcolsi,che nè anco dopól leffere rìmafi fenza anima, poffono ottenere it ripofo. TRomanidi fertarono la bellifsima Città di Cou rinto, per effere i fuoi Ambafciatori fati vn pocó più acer-t bamente crattati in parole, di quel che pareua loro cóvenix?
fi, \& noi veggendoi noftri compagni crudelifsimaminete ta: gliatia pezzi, la noftra religione, dalla qualénâconoibuo, ni ammaeftramentidellla vita, oltraggiofamentesbeffata, o \& guafta da nationi tanto remote, \& non cixifueglieremo, od inciteremo? Fabio Mafsimo per tifcuoterei prigionivendè vna poffersione, \& noi non teriemo conto veruno di tanti noftri compagni menati à fil di fpada? Theodofio comandoे, che il populo di Salonichi, ridotro in gran mol, ritudine nel Teatro foffe ammazzato, percioche faegnofo per la nuoua impofitione del tributo, havea ftrafcinato perla città le fatue di Placida. Et noi cöbattuta la fede, vccifig gis huomini Chriftiani, fatto violézaa alla Maeftà di Dio Signor noftro,non ci doleremo?non caftigheremo noi afpramente lauuerfario? Veramente lintereffe della propriafalute, o uero gli oltraggi fatti publicamente ai fuoi non perfuafero mai con più viua ragione, \& equita maggiore il muouere le arme contral'inimico, che al prefente. Hò detto affai della qualità della guerra, quanto fia giufta; hora dirò quagnto fia neceffaria. Non permetterà coffui mai, che noi pofsiamo viuere liberamente in ripofo, hauendo già machinato di muouere grande apparecchio di guerra per mare, \& per terra, che fe cilaficiaffe flare niuno certo farcbbe, che amaffe piut tofof far guerra, che godere la pace, ma egli dig già tiene le fue genti in battag lia, hal legioni efercitatisisime ordinate con tra di noi, già cis sfida, \& minaccie, \& preme, \& grida battaglia. Dunque egliè meftiero guercggiare, ouero fottoporfial giogo acerbifsimo, qui non hal luogo altro partito, vna fola speranza cié propofta per conferuare in noftri beni, \&\& la fats lete noftra, cioé, che con tuttele noftre forze, con l'aiuto| delSignore Iddio, manteniamola noftra libertà, per la qua-s Le deue 'huomo dabene, \& il buon cittadino faticarfinon, manco, che per difenderei ferui, \& ruttoil refto della fua roba dicafa, Ma non è èlcuno, il quale non fentadifpiace ${ }_{\text {t }}$ re, feil feruo fuo viene offefo, ò rubato il fuogrege, $\&$ non ${ }_{\text {i }}$ cerchic con induftria di vendicarfidelly'ingiuria con le arme,
\&direcuperar le cofe fue, \&́nón faremo nó htima veruna delle mogli, de' figlinoli,\& della patria? A che afpettiano noi difarmatiil furore de Turchi? le arme fi difacciano con l'armi. Bifogna far guerra per viuere in pace. Se noi lafee remo da canto laguerra, noi non haueremo niente di pace. Che fe il Turco mentre noiftiamofcioperati, \& quieti e aumentato di ricchezze grandifsime, fe mentre languidi in ripofo framo fcorfi in grauifsimi danni, che ardirà finalmente dperare? fe non che noi, perfeuerando pur nel marcirci nell ocio, \&all'ombra, non fiamo per confeguire giamai felicemente cofa veruna? Egli bife gna riuocare l'intelletto dalla rea ftrada, \& poi che con fi faiti modi fiamo caduti in tanti pericoli, è neceffario per contrario cammino far ritorno alla falute, \& alla ficuranza : lafciando da parte la pigritia, \& la viltà dell'animo, \& prendendol'ardire, \& la guerra, percioche, ficome dice il beato Paulo, non è coronato, fe non colui, che combatte giuftamente, \& A riftotele fcriue, non fi coronano quelli, che ftanno à vedere, ma ben coloro che s'adoprano con valore, menandole mani coneralauuerfario, percioche fanno qualche cofa degna di laude. Non habbiamo noi ad a fpettare la falute in cafa, ma bifogna, che ce la guadagniamo al fole, \& nella poluere. Neffun di voi è, il quale effendogli dalla natura cómandato, che difenda fe fteffo, il corpo, \& la vita, voglia a pettare quelle cofe che gli fono per nuocere. Il nemico hal'efercito,che infidia, \& fopraftà alla libertà noftra; vuoi tu tenere da lontano l'empito fuo? tu potraiciò ottenere con la guerra, ributtando in dietro la forza, con la forza: \& quantunque io conceda ifini, \& il fuccedere delle guerre effer incerti, \& il fatto d'arme commune, \&dubiofo, tuttauja egli è da combattere per la libertà, \& per il pericolo della vita, \& dar di mano all'arme - per Dio, per mantener la Malftà del quale morendo, fivà ad liabitare in altre contrade, viuendo vitagloriofa, \& immortale: perciochela vita non é compoftadi firitu, ma di pietà, la quale ficontiene principalmente nella conferuatio-
ne della patria, de itempi, \&\& dello fato delle cole diunne., Hor che la cagió \& la ragione della vittoria è manifefta, che cofa debbiamo cercare d'auantaggio? percioche già le voftre orecchie, \&il tempo richiedono, che noi difcorriamo alcuna cofa delle forze noftre per trattare la guerra, \& dell'amplifsimo Trionfo, che in premiociè propofto. Quì fò io efpreffamente profefsione, di non fcemare in quefto ragionamento punto la potenza dellinimico, \& le fue genti: ma il tutto narrare con falda fede. Et di là cominciando, dico, che quell'efercito nemico, quella infinita turba di huomini, non editanta fermezza, qual ta alcuni fil lafciano credere, nè tale, che ageuolifsimamer eda voi non poffa effere fuperata : gran parte diquella ì compofta di gente ammaffata à cafo, \&\& fenza ordine, \& di venturieri raccolti díquà \& di là, iquali non fono obligati con facramento militare, nè códotticon falario, \& hanno icorpi molli, che non poffono patire à modoalcuno le fatiche, feguendo non l'efercito, ma la preda, \& il guadagno; di che fe per qualche pocodi piu tempo mancano, fubito ritornano à cafa. Non fif trouano à fattione alcuna sù la guerra, non feruano ordine veruno quefti Jadroni, affafsini, priui affatto della fcienza militare, di maniera che più dileggieri poffono effere vinti, che fappiano vincere. Ben fiamo noi veramente chiariti, che il Turco ha fettanta mila huomini d'ordinario folamente, i quali fempre tirano il pagamento del Teforodel Signore. Ma vditemi di gratia va poco di buon'animo. Di quefto numero di fettanta mila huomini, quindici in venti mila al più pigliano il foldo ciafcun mefe, iquali fanno per guardia della perfona del fuo Imperatore; gli altri tutti, che fi chiamano Spachi, vengon o foftenuti in guerra dalli terreni, \& poderi, che fono loro affegnatidal Turco nelle prouincie, \& fichiamano Timari, q qualifono veramente cofi pochi, \& compartiti loro tanto fcarfamente, che di tuttol'anno, à pena hẩ tâto che loro bafti quattro mefr. Perla qual cofa vedete, chenon fta -infieme l'efercito fuo più di quattro mefi giamai, ma và licé-
tiando tutti quelli, che ho detto, perciochefe prouincienó mandano loro piulle paghe. Per coteftomancanento habbia mo fpeffe volte à Conftantinopoli veduto, allhonche eranoaccommiatati, hauere per necefsità venduto icaualli, le vefti, \& learme, affine dicondurfia cafa. Quefta è la po. tenza dell'efercito nemico, quefta è la fua grandezza; quefta è quella marauigliofa fanteria, \& caualleria. Che fel campo Chriftiano ardendo, \&x rubando i fuoi paefi laconfringeffe à tener in arme tutto vn'anno il fuo efercito, innteruerrà vna delle due cofe: ouero, che egli abandonato da fuoi, fi precipiterà à combatterecon pocagente, \& cofi agetuole farà il vincerlo: ouero gli farà neceffario di nutrit tutto l'efercito fuo con quelliiftefsidenari, cheripone ogn' anno, il che non potrà egli lungo tempo fare, non hauendo figrande quantità di pecunia, comealcunigli danno vảto. Conciofiacofa che da coloro, i quali fono pratichi de gli affari fuoi, fi è conofciuto efpreffo, tutta la fomma dei denari che gli viene portata dalle fue entrate, non afcendere alla fomma di più di due millioni di fcudi : de' quali mantiene liberalméte quei venti mila foldati per la guardia della fia perfona: \& fodisfa alle feefe domeftiche della fua corte lequali fono grádifsime;fe gli auảza poi qualche cofa di più, la fpendetutta nell'apparecchio delle arme, delle armate, \& delle artiglierie, di maniera, che gli è tolto il modo di raunare teforo, \&x diaffoldar gente d'auantaggio. Hor che egli habbia foggiogato tanti Impericonfi brutta generatione, \& vile, \& con fi poche forze, nom è già da farfi più marauiglia, che da attriftarfi, percioche egli non ha incontrato nemico alcuno, \& perd́ li fú molto ageuole il vincere coloro, che non lifaceuano refiftenza. Date il fegno dellaguerra, \& ageuolmente conoferete quanto fono codardi; percioche ficome iTurchi gagliardamente danno la carica à quelli, $i$ quali cedono loro, co 1 fuggono toftoda coloro che li uáno incontra. Non hanno ardiméto diaunicinàe campoà campo, \& per ritomarlo à dire, la vittoriaè nelle voffre manib purche
purche vogliate; peroche niuno apparecchio diguerra vi manca. Viè la virtù de gli Imperatori; il numero de'foldaci, \& la potenza. Vi fono denari ; vi fono in fatto incliti Prencipidi Italia, i quali non meno à quefto tempo douete confegnare in publico, di quel che ciafcuno ha cara la propria falute, le leggi, 'R la patria. Appartiene ad ogn'vno fatto, che egli ha vn diligente conto delle cofe fue, tanto trar di borfa quanto può. Odo accufare da alcuni quei di Conftantinopoli, i quali non volendo fpendere i proprijdenari nelda commune falute, tradirono tutte le fue cofe in mano dellinimico; in che certo fono degni di grauifsimo caftigo, \& àgran ragione vengono riprefi ; però dobbiamo noi guardarci dinon cadere nellifteffo fallo, affine, che quel che noi habbiamo auuertito, \& fentito effere ne gli altri inutile, \& vergognofo, noi imprudentifsimamente non feguitiamo. Meffo che fi haurà l'efercito infieme, che cofà è, che nonci dimoftri, \& promettala vittoria, \& ognicofa lieta, \& ageuole? Vi farà prefente il grandifsimo Iddio de gli eferciti, per accrefcere la pietà, la fede, \& la gloria del quale combattiamo, le ingiurie dícui vendicheremo, egli è adirato co'l nemico, \& à noi è fauoreuole : il quale in quefto fatto non folamente accetta la opera, \& fatica noftra, ma la xicerca, \&r domanda, comandando che gli fia refol'officio, che fegli deue. Non temere, dice, la faccia di coloro, percioche io fon reco per cauarti di pericolo. Non temere la farcia loro, percioche io non ti lafcerò hauer paura del volto fuo. Guerreg gieranno contra dite, \& non refteranno però vincitori, perciocche io fon teco, dice il Signore, per liberarti. Et à Iofue; Ecco io ho dato Hierico nelle tue mani, \& il fuo Re, \& tuttiglihuominiforti.Se Diaè per noi, come dice Apoftolo, chi farà contra noi? egli farà fa che vno caccierà mille; \& due potranno mettere in fuga dieci mila. Ma noi fiamo pofentidimenare vn efercito in guerra piu numerofo di quel. lo del nemico. Cheaccaderebbe, fe egli haueffe anchepiu huominidi noi? for feil corfo della vittoria farebbe ritenu.
to? Qualinón fa vero, che molti efercití di numero infinz ti, non frano flati daaffai ben poca moltitudine fpefse volte rotti, \& pofti in fuga, \& fconfitti, L'efercito di Xerfe; guidato da Mardonio, che afcendeua al numero ditrecento miglibiad huomini, furdifperfo, \&o vecifo da ottanta mila Greci Mario con ottanta mila huomini tagliò à pezzi dugento mila Cimbri: \& di piulliftefso Mario infieme con Ca tulo ne ammazzò cento \& quatro mila. Et Pompeio, il qua le in Tefsaglia haueua vn efercito di fefsäta mila fanti, \& di fettemila cauallieri, con tutcigli aiuti di Oriente, \& con tut ta la nobiltà di Roma, \& niente dimanco fu pofto in fuga, \&z priuato dē glialloggíamenti da Cefare, che nón hauea piu che trenta mila fanti, \& mille caualli. A che rammemorerò io le innumerabiligenti di Tigrane foggiogate con picciolo efercito da Lucullo? quefte cofe fono troppo antiche, \& per auuentura tengono della fauola piu tofto, che della hiftoria: Alla memoria noftra, non fono ftati gli auuerfari noftri piu yolte dal valore di pochiguerrieri vinti,mefsi in fuga, \&disfatti? lafcio la mirabile vittoria, che di loro hébbe Ladislao Redi Polonia, il quale, fi come habbiamo gia narrato, con quattordeci mila huomini, percioche coloro i quali friuono di piu, non pafsano il numero didiciotto mila, com* battè in publico fatto d'arme contra il nemico in ordinanze giufte, \& ruppel'efercitofuo, \& difperfe d'ogni intorno, reftando feritol'Imperatorenemico, se feeglinon hauefse feguitato la vittoria vn poco piu cupidamente di quelché all'horabifognaua, \&nonfi foffépoffo dinanzialla morte; veramentei Criftianiriterrebbono hoggidi tutta la Euroz pa; tralafcio quefto. Veniamo alle cofe piu recenti. Che dirò io del maravigliofo Trionfo, cheriportò quella Chriftiana molcitüdine, la quale fenza capitano alcuno, armata fo lo del fegno della Croce, cacciò tutto l'efercito del Turco fuoridella fortilsima città di Belgrado, all'hor che effendofene giä eglifattó fignorȩandauiag forrẻdo con le fcimitarre in mano dentro alle mura della terra; \& nonfolamente lo
fofpinfe con grande vccifione, \& vinfe, ma ferianche grauementequefto ifteffolmperatore, che hora viue, cóquiftando. cuttigli impedimenti del fuo Campo ? Ma accioche non paiesche cotaleaccidente fia interuenuto vna fola voled, fous uengacs, quando queftoempio, \&ilmaluagio tiranno hauea giaidocupatótuttalainferiore Vngaria, \& riempito ognicofadlarmes cha ill Redell' Wagariafuperiore, huomo d'animo eccelfo, \& verathente reale, prefocheregli hebbe Iavicia Cittâ forte per natura, $\&$ arte, mifein fuga grandifsima quantità digente Turchefca, \&iquella parte della prouincia fudetta, aggrunfe elfuo Imperio on
nif Hora vedete affai manifeftamente, Prencipidi Italia, con qualnemico harete à fare. Ben con quale? dirai; con quelto cho ha nna moltitudine di huo mini non atta alla guerra, \&xaurofa, \&non ondinath, ilquale di numero di huomini veramenténon ci fupera; ma di virtù, \& valore è ben vinto, del quale molte volte piccioli eferciti de' Criftiani hanno triońfato. Nequefto ci deue recar punto di marauiglia, pos fciache vie piur oftinati, \& forti menano le mani coloro, i quali combattono per ifcampareidalla morte, \& non effere fattifohiaui, che non fanno quelli, che vanno dietro al rubare,8oalla preda, \&ial difpogliare i morti, percioche quelli po co perdono, fe non conifeguifcono la vittoria, ma à queftie è pgni cofa rapita, fe vn poco piullentamente fiadopranocon l'armi.Combattano, dice il Lacedemonio, per douer morire, \& inon moriranno.

Perila qual cofa effendo tanto necéfaria la concordia, nobilifsimi Prencipi, fi in ognialtroisempo, come prin6 cipalmente in quefto, per mantehere i priuati beni, \& per confenuare la propria fahute, abbracciamo con ogni fudio, \& confentimento la concordia. Imprendiamo vaa guerra giuftifima, \& fommamente gloriofa \& vile perritencre lifplendori, \&lecommodicà, che figodono in pace; 8 pervendicarelglindoraggo, 80 difendere lapicea di Dio ottimo, scMafsimo Orniamol'Italia di Trofei 4

## Seconda.

\& dhonoratifima vittoria, \& difpoglie nemiche, le quai. li fono nelle noftre mani, affine che tiberiz mo noi Aefis, \& le cofe nofre tut: te in perpetuo dalla palu-

## ra, \&dal pe-

zicolo.
on93i/ glsribys


# $4{ }^{6}$ <br> <br> PERSVASIONE <br> <br> PERSVASIONE DELREVERENDISS. BESSARIONE <br> <br> Cardinale Niceno, 

 <br> <br> Cardinale Niceno,}

> A GLI ILLVSTRISSIEMI, ET Incliti Principi d ftalia.

## Dalla Autorità diDemoftene .



Iacesse à Dio, Illufrifsimi Prencipi di Italia, che quelle cofe, le quali fono ftate da noi ram memorate, per la falute commune ditutti, foffero da uoi etiandio riceuute con quella affettione, \& diligente cura di mandarle ad efequutione, con la quale fono da noi ftate efpref. fe; \& fteffero falde ne gli animi voftri, \& vi perfuadeffero l'vtil voftro in modo, che non v'habbia meftieri più di conforti,nè di ragione veruna d'auä taggio; anzi in effetto vi deftiate \& incitiate alla noftra dife$\mathrm{f}_{\mathrm{f}}, \& \mathrm{Z}$ a diffacciare lontano gli auuerfari. Il che ho ftimato io poteffitherg farcon ageuolezza maggiore, fe à i miei confi-
gli io defs forza, \& Confermarsi TE cofeprederte co'l teftimo nio diqualche eccell êre perfona; \& prefentafsi dinanziqual-
 mâto per vera commendatione dicredito ot̀ dì fápientra, Yāt ceffe certa fede, che elfendoceliy flatog giz in talecafo pruale è il voftrof Tenti anche leeofe ifteffe, \& vicord a Mubicittadiniil medefimo, che al prefentefo io in frittura, \& molte volte fauellande in concifforo hò diffutate: $\&$ lofi mi vêne in mente Demofene filo fofoeccellentifime, \& Oratorecol modi tali pregi, \&laudf figrandi, confermateper tantifeco li, che non fe ne trouerà forféalcun'altro giamaildegno di paragonarficon effolui, il qualg incorfe ne gli iftefsi tempi, \& configliò fopra i medeffimi affari: \& finalmente neffuna cofa hebbe, che non ficonfaceffical propofito noftro, fuor che i nomi de gli huomini del fuo tempo. Perla qual cofa giudicando io che lauttorità di quefto valenthuomo douefse efsere più graue, \& la oratione fua più accommodata à perfuadere, che le parole mie, ho deliberato che egli dica il parer fuo : Etàffine che friaintefo fenza difficultà, è da fapere, che Olinto era vna cittè in Tracia ricchifsima. Filippo padre di Aleffandro Rede' Macedoni, efsendofi propofto nell'animo diaffaltare tutta la Grecia: ditermino di conquiftare primieramente Olinto, vedendo, che per condurre $\mathrm{lim}^{\prime}$ prefà̀ fine,ciò litornaua molto bene. Muouele arme contra leì, mife a rubale campagne. Quei di Olinto mandano ambaffiatoriagli Ateniefiadimâdar loro foccorfo. Demofte ne perfuade douerfegliene inuiare, accioche Filippo,ill quale con animo grandifsimo, \& offinato hauea fatuito doc. cupàre la Grecia, prefa la Città diOlinto, nóna venifsgad op-r? primere anco gli Ateniefi,perciocheall hota Filipplacofitod. Ia Grecia fopraftaua; come hora il Turcoall'Italias, Addunque Filippoterrà la perfona del Turco, \& gli Italianiqquella degli Ateniefi, \&̌io quelliddi Demoftene, \&\& in quefto modo agecuolmente intêderete tuttaquefla Orationeaddattarf benealcafo noftio.

ORA.

## ORATIONE

## DI DEMOSTENE, OVE CONFORTA

## भiom GLI ATENIESI

AMANDAR SOCCORSO A QVEI di Olinto contra Filippo Re di Macedoniz. smblear 9JaOmalarit




O Stimo, chevai, Signori Atenief, anteporrefte à gran fomma di denari vn vtile, \& fecuro partito per la voftra Repu blica nel negocio, che voi hora configliate. 11 che effendo co$\mathrm{fi}_{1}$, egli è douer voftro contentarui di afcoltare attentamente coloro, che fopra quefto fatto fono qui per dire il parer fuo. Percioche non folamente voi in afcol tando potrete accettarequel dibuono, \&s vtile, che farà ftato da alcuno, confiderandoui, ritrouato, \& propofto; ma ancora (la qual cofa tégo, che vi interuenga per voftra buona fortuna) molte cofe opportune venitanno in mente à qualcheduno alla fprouue duta, \& le diràa, affine, che poi fa in voftro arbitrio l'eleggereciò che vi è per tornare in vtile, \&x profitto. Et in vero la occafione
occafione del tempo prefente, mandando quafi fưori là voce, dice, che bifogna dar aiuto à quei di Olinto, fe però vi curate punto della faluteloro. Ma noi pariamo in non fo che modo difpofti verfo cotefte cofe.

Hor quel che io giudico doucrfi fare, è quefto. Bifogna determinare di inuiar foccorfo di fubito, \& apparecchiarlo quanto più tofto è pofsibile, accioche diqui dando loro aiuto, non patiate il medefimo, che altre volte hatiete fatto, \& mandare A mbafciadori, i quali facciano ciò intendere, \& fiano prefential trattare gliaffari. Percioche egli è grandifímamente da temere, che effendo Filippo aftuto, \& nel condurre i negoci faltrito, hor co'l cedere, quando l'occafione il ricercherà, hor co'l minacciare qualche gran male, che in quefto egli è degno certo deffer creduto: hor con l'accufare voi, \& la voftra lontananza, apponendoui il falfo; non tolga, \& riuolga fottofopra qualche cofa della fomma ide le fatiche.

Et veramentequel che nelle cofe di Filippo fembra tanto faldo, \& vantaggiato, che à gran pena fiipoffa agguagliare, è a voi vtilifsimo ; percioche fében egli in quanto all'effere padrone folo di tutte le fue cofe, non lafciandouene pur vna: Capitano generales Teforiero, \& in ogni luogo guida, \& ifcorta delle fue genti: \& nel mandare tofto ad efecutionele imprefe alla guerra pertinenti, \& à fare inegoci fuoi in tempo, viene certo ad efferuidi gran lunga fuperiore, tuttauia nel trattare poi le conditioni con quei diOlinto, à che marauiglio famente attende, la cofa và in altro modo. Percioche ben fanno quei di Olinto, che al prefente effi non hanno à contendere per lagloria, ò per vna parte del fuo territorio: ma per fuggire laxuina fua, \& per difcacciarfida colli il giogo della feruitù, \& conofono parimente quel che fece a quelli Anfipoliti, chē per tradimento glidiederoin mañola patria; \& à quei di Pidna, i qualilo riceuerono nel fuo paefe. Finalmenté ioftime, claeril dominio d'vn folo fia cofa fofpetta, \& infidele alle Cittèthbere, mafsi-
me feconfinano infieme La onde redendo no tutte queItecofe, \& difcorrendo fopra tutte le altre, dico che noi debbiamo dibuona voglia, \&z con diligenza volerci deftare, \& incitare ad imprendere la guerra, \& fe mai in alcun tempo con grande animo vi fi diede opera, hora principalmente fa meftieri: sborfando prontamente denari, vfeendo noi ftefsi fuori in Campagna, \& non lafciando in tutto cofa veruna à dietro. Nè già vi refta più fcufa ò ragione alcuna dinon menar ad effetto quelle cofe, che debitamente hauete à fare. Percioche quel che già tempo voi tutti bramauate, \& ne faceuate ftrepito, cioè che fi tentaffe di nemicare, \&\& inafprire quei di Olinto a Filippo, Ecco che de propria volontà vi fi proferifce, \& viene fpontaneaméte nel modo apunto che vi torna in grandifsimo vtile; percioche fe a voftra perfuafione haueflero prefo la guerra ragioneuolmente douerebbono effere tenuticompagni di fede dubiofa; \& per qualche tempo, non per fempre parerebbono forfe hauere deliberato di zener da la voftra. Ma effendo ftati primieramente da lui oltraggiati, lo odieranno; \& è da credere che efsi manterranno conftantemente la nimicitia con effo lui: fi per la paura, \&c fi per le offéfe. Non è dunque da tralafciare, Signori Ate-- niefi, queftacccafione, che ci fi prefenta innanzi, ne tolerare di quelle cofe, chenel tempo preterito hauete molte volte fofferto. Perche fe quando ritornammo dal foceorfo di $\mathrm{N} 2-$ groponte, \& à quefte medefme fedie evano Hierace, \& Stratocle di Amfipoli confortandoci, che nauigando noi con PArmata di mare pigliafsimoa difendere la fua Città : noi hauefsimo adoprato laifteffa diligenza in pro di noi ftefsi, come per la falute di quei di Negroponte; allhora certo am fipoli veniua in noftra poteftà: \& al prefente voition fareSte ne'trauagli, che dilà nacquero.

Oltre a quefto, fe quädo era fama affediarf Pidna, Metone,Potidea, Pegafa, 2 il refto, per nó perdere iltépo in nume areciafcuna di loro, noi hauefsimo prefo partito difoccorerle, noi hauremmo hoggi à fare con Filippo più manfue-

## Di Demostene.

to, \& humile. Ma certo mentre noi gittiamo viale occafroni delle cofe prefenti, mentrecidiamo ad intendere, che le cofe da per fe debbano fuccedere profperamente, noi ftef. fi habbiamo, Signori Ateniefi, fatto grande Filippo, \& accrefciutolo tanto, quanto non fu giamaialtro Redi Macedonia. Ben ci fi proferifce hora l'occafione: \& quale dirai ? \&d'onde? Dalla Città diOlinto, che di proprio volere fi do na; la quale non è in cofa veruna inferiore a quelle, di che prima ho fatto mentione. Et per certo fe alcuno vorra far conto fenza pafsione delle cofe, le qualici fono da Dio fate conceffe, con tutto che paia la maggior parte effere auuenuta non molto commodamente, nientedimanco, io ftimo, che egli habbia giuftamente à rendere grandifsime gratie à Dio. Percioche di molti finiftri accidenti, che incorrono, fi incol pa la guerra, che meritamente alla noftra trafcuraggine tugli puoi affegnare.

Hora parmi di poter in tutto affermare, che noi debbiamo riconofere dalla beniuolenza di Dio verfo di noii mali per lo pafiato fofferti, \& cheal prefente ci habbia propofto queftalega, laquale poffa cifarci ditutti i danni per l'adietro riceuuti, pur che vogliamo valercene. Ma in quefto fattoaccade, al parer mio, come fuole anche interuenire à coloro, che porfeggono denari affai; percioche fe alcuno ha guadagnato vn numero di pecunia quanto fí vogliagrande, Sela falua fenza diminuitione, ringratiala fortunagrandemente. Ne i negoci,il fimile. Coloro, che non fanno accortamente feruirfi dell'occafione, non fentono nè anche commodo veruno per lei; ma fe per gratia di Dio confeguifono qualche cofa di buono, fene ricordano ; percioche le più volte leco fe paffate fogliono tutte effere giudicate, \& alla bilancia contrapefate dall'vltimo fine, che prendono. Onde egli è mefieri accuratamente prouedere, che con l'emendari falli, annulliamo la macchia de fatti preteriti. Ma fenoi anche, Si gnori Ateniefi, perderemo queftihuomini: \& oltre à ciò fia prefa Olinto da Filippo; venga alcuno, \& midimoftri,
qual impedimento fi trauerferà più dinanzi à Filippo, che lo ritardidallo fpingerfi là doue la cupidigia dell'animo fuo lo porti . Forfe non è alcuno di voi, che auuertifca, \& vegga la ragione, con la quale Filippo, effendo al principio di ben picciolo fato, di repente fra diuentato grande ?Primieramente occupò Anfípoli, poi Pidna, \& Potidea, \& ancoxa Metone, \& finalmente riufci in Teffaglia, \& di mano in mano fi fe padrone di Sfera, di Pegafa, \&\& di Magnefia, \&z pofcia che egli hebbe ordinato tuttele cofe fueà fuo modo, ficonduffe in Tracia. Quiui difacciando alcuni Re, \&al. cuni altri simettendo in iftato, cadè in malatia, dalla quale effendofi vn poco folleuato, non fi diede già alla poltroneria, ma incontinente fece empito contra quei di Olinto. Nó ragiono hora delle fue imprefe contra gli Illirij popoli di Dalmatia, \&i Peoni, \&contra Arimba , \& contraqual fi voglia prouincia.

Ma parrebbe dire alcuno, A che fine ci narri tu cotefte cofe ? per faruiconofere, Signori A teniefi, quanto pregiuditio, \& danno apportiil lafciare fempre trafcorrere qualche cofa in finiftro. Etnotate bene il diligentifsimo ftudio, che vfa Filippo nel trattare le facende, \& lacontinua cura, con che parimente viue, mediante la quale, non ficontentä, do delle imprefe, che hafatto, non potrà gia contenerfi da poi in quiete, fi che non tenti qualche altro conquifto. Che fe egli ha diterminato di volere fempre machinare, \&z imprendere qualche fatto più grande, \&e voi per l'oppofito giudicherete che non fia meftieri accingerfiad imprefa alcuna valorofa; che riufcita debbiamo noi ferare finalmente, कhe habbiano à fare quefte cofe? ODio qual è quel di voi di coli tardo ingegno, \& di fi poco giuditio, il quale nö fappia, che fe noiftaremo à vedere, la guerra fi riuolterà contraa noi, \& qui verrà a trouarci. Il che accadendo, io veramente hò gran paura, che non ci interuenga, come à quei che preftano ad vfura, i quali per via delle gagliarde vfure, per poco fpatio di tempo viuono agatamente in grande abondanza :

## Di Demoftene.

all'vltimo perdono affatto i fuoibeni; cofi noi dati in preda alla pigritia, \& procacciando ogni cofa, per fatiare gli appetiti noftri, alla fine faremo coftretti à prouare, in difpetto noAtro, molti \& gran difagi, \& à correr pericolo di non perder le entrate, \& i frutti delle noftre campagne.

Ma tu per ventura, dırai, Egli è ageuole, \& cofa da ogn' huomoil riprendere, ma il moftrareciò che fif debba fare nel prefentecafo,appartiene al Senatore. Veramente quantunque io habbia per chiaro che voi, quando vi interuiene alcuna cofa fuori della opinione, \& feranza voftra, hauete per coftume d'adirarui non contra coloro che hanno il mancamento commeffo, ma contra quelli che han detto vltimamente il fuo parere: niente dimeno non voglio io per cagió della propria mia ficuranza trapaffare con filentio quelle cofe,ch'io ftimo efferui per apportare giouamento. Dico adun que effere di bifogno she voi foccorriate \&porgiate rimedio alle cofe in due parti. Con vna mandando fuorili voftri foldatiche difendano le terre, \& le campagne di quei di Olinto, \& con l'altra forrendo ne ${ }^{3}$ confini di Filippo, \& con l'efercito di terra, \& con l'armata per mare, guaftar, \& difertare i fuoi paefi.

Qual fi voglia di quefte due fattioni, che voitralafciate, io dubito, che turta quefta imprefa riufcirà vana, \& fenza effetto. Percioche ouero voi fingerete innanzi à metter à ruba il fuo paefe, \& egli tra tanto fia faldo, \& prenda la Città di Olinto per forza; ageuolmente pofcia ritornando alla patria vincitore, fi vendicherà dell'ingiurie; ouero manderete folamente aiuto à quei di Olinto, \& egli veggendo il fuo paefe mancare di pericolo, ftringerà più forte il negocio, $\dot{\alpha}$ per la lúghezza del tếpo ridurrà gliaffediati all'vltimo in fuo dominio ; però egli è meftieri efpedire i prefsidi, \& gagliardi, \& dinifi in due lati. Ciò ftimo io che fi debba adoperare nel manday foccorfo. Del modo poi di trouardenari, habbiamo idenarialla guerra partenenti,ci fono i denari,Ateniefi, certo in' tanta quantità, cheniun' huome gionge à
quella fomma. Voi di loro vi valete à voftro piacere; fe veramente voili compartirete a foldati, non hauete bifogno di. altri denarid'auantaggio; ma fe non:hauete bifogno di altri denari d'auantaggio; anzi pure è meftieri affatto ritrouargli tutti.Che? dirà alcuno, proponi forfe tu in Senato, che quei denari debbano farfi militari, \& affegnarfi all' vfo della guerra? non certo ; ma fi bene giudico, che fi habbiano ad apparechiare, $\&$ ordinare i foldati: $\&$ che quei denari co' quali fi darà loro il foldo fiano militari; \& che conuenga fcambieuolmente l'vno verfol'altro, \& adoprarfi, \& faticarfi, \& pigliar denati. Ma voi non fo già in che modo ve ne valete ociofamente ne'teatri, \& nelle publiche fefte. Per la qual cofarefta, fi come io veggo, che ogn'vno depofiti denari in publico, fe ven'è bifogno di pochi, pochi, \& fedi affaia, fflai, percioche vie ebifogno di denari, vie e bifogno di denari, dico, fenza iquali inon fi può fare cofa che bene fia. Altri ricordano anche altri modida trouardenari, trai quali fiegliete voi quello che penfate tornarui meglio, \& mentrc la commodità viè, dateui a farédelle facende. In queftoluogo è conueneuole, al parer mio, confiderare, $\$$ con ragione moftrar' in quale fata hora fi trouino le cofe di Filippo, per cioche non come fembrano, \& fi da ad intendere quaich'uno, che le habbiacon pocadiligenza efaminate, ftanno molto commodamente, nè in quel miodo che douerebbono, qua do foffero in ottima difpofitione. Mai nel vero Filippofi farebbe moffo con learmi, fe egli haueffe creduto douer venireal combattere- Ma, ficomeal cominciamento, cofi; da poi egli di leggiero fperò tuttigli auenimenti delle cofe fue profperi. Ma egli diquella opinione fir itroua forte ingannato, \& quando ciò primieramente fuori d'gngi fua fperanza gli interuiene, forte fi turba, \&ogli apporta nell animo grande moleftia, \& follicitudine. Aggiungafi le cofe dei Teffali,le quali effendo flate fempredi natura fua verfo tutti poco fincere, ${ }^{2}$ e fedeli, non hanno hora mutato coftume, anzi pella minicra che già erano, fono efse ancoal prefontcos

## DiDemoflene.

percioche dicono efsi hauere già diterminato di secuperare Pegafa da lui, \& han vietato che la Città di Magnefia fiacinta di muraglia. Io ho parimente vdito da alcuni, che efsi nó vogliono che rifcuota più le entrate delle gabelle de' paffaggi, nè de' mercati di quel paefe, percioche con queidenarifa meftieri gouernare, \& mantener la Republica de' Theffali, non darlià Filippo. De'quali denari effendo egli priuato, fi condurrà certo in grandifsima difficultà di nutrire l'efercito. Finalmente è da credere, che iPeoni, \& i Dalmati, \&r tuttequelle altre fi fatte nationi ameranno meglio vfare le fue leggi, \& viuere in libertà, che voler feruire, come quelli che non fono auezzi ad obedire ad altri giamai, \& egli,come dicono, è molto rigido, \& vfa parole villane, di che non è punto da marauigliarfi, conciofiacofa che la felicita fenza merito dia occafione a i mattid dimpazzire affatto:per la qual cofa maggior difficultà fi credeeffere il più delle volte a mätenere le ricchezze guadagnate, che à procacciarfele da principio. A voi dunque fiappartiene, Signori Atenieff, poi che egli fi troua nelle difficultà de' tempi cofi difauantaggiofi, come hauete vdito, non lafciar fuggire quefta occafione, anzi pigliare fubito valorofamente quefta imprefa, mandädo Ambafciadori, doue fi hanno a mandare, \& vfeendo fuori alla guerra, \& confortando, \& inanimando tuttigli altri . Pregouià comprendere vn poco ciò, chio fon per dire ne gli animi voftri: feai noftri confini fi guerreggiaffe, \&che Filippo pigliaffe cotefta occafione contra noi, con quale vigore, \& prontezza penfate voi che eglici ueniffe ad affalire. Manon ui uergognate voià non hauere ardimento di fare à lui, mafsimamente hora, che potete, quelche patirefte da effo, fe poteffe. Nè vifia nafcofo, Signori A teniefi, che voi hoggi haute à diterminare l'vno de due, ò voi iui guerreggiare. ò egli qui; percioche fe quei di Olinto faranno refiftenza voi guerreggierete iui, \& guafterete le fue campagne, \& infieme raccoglierete ficuramente if frutti del voftro contado; ma fe Filippo diuerrà Signore di quella contrada,

## Orationt

chi gli vieterà finalmente, che non venga a trouarci, i Te bani? Ma io non vorrei già parere di parlare troppo acerbamente, efsicon loro infieme faranno prontífimamente empito contra noi. I Focefi? Sibene, poi che non fi fanno ne anche difendere in cafa fua, fe voi ò altri non gli aiutate. Ma dirai, forfe non vorrà? Ben ciò farebbe certo fuor d'ogni ragione, fequelle cofe, che egli, benche venga tenuto per ftolto, tuttauia non ceffa di vantarfene, può menar ad effetto;non voglia fare. Veramente io ftimo, che non ci habbia meftieri di parole, per dimoftrare quanta differenza fia a fare la guerra quì ò pur iui, percioche feegli foffe neceffario che dimorafte trenta giorni folamente ne gli alloggiamenti dell'efercito in Campagna, \& pigliare tutte le cofe che bifognano al campo nelle noftre poffefsioni, non vi effendo ne anche nimico alcuno nel territorio voftro, io credo al ficuro, che più danno fentirebbono i padroni delle poffefsioni, che tutti quegli incommodi non mötano, che fi foffero pros uatinello apparecchio di quell'altra imprefa. Che fequal-, che guerra ci fi fpingerà adoffo in quefto noftro paefe, quan ta perdita penfate voi, che fiano per fare le cofe voftre? Aggiungafi l'oltraggio, \& la vergogna di fi brutto, \& difonefto fatto, la quale non fu tenuta in manco conto dogni danno mai, da fauio alcuno. La onde confiderata bene ciafcuna di quefte cofe, turti debbono fecondare, \& aiutare, \& tutta la maffa, \& il pefo di quefta guerra riuoltare colà oltre. I più ricchi, rif petto alle molte facultà, che giuftamente poffedono, debbono sborfare alcuni pochi denari, affine dipoter liberamente, \& con ficurtà godere il refto che gli auanza. I giouani fimilmente, per farfi efperti della militare fciéza nel paefe di Filippo, vfciranno uolontieri alla guerra, onde poi diuentino à cofto del nemico valenti, \& ifpauentof guardiani della roba loro; \& finalmente gli Oratori accioche poffano più ageuolmente render conto de'negoci da loro trattati ; effendo cofa chiara che quale farà la códitione delle cofe roftre,taligiudici vi fete loro per dimoftrare. De fidero

## Di Demoflene:

fidero atuttibu ona uentura, \& a noi ognibene, \& felicità. Questo è ilconfiglio, Incliti Prencipi d'Italia, del fapientifsimo Demoftene non punto lontano dal noftro;que foo il fuo parere, fimile in tutto al noftro; $\&$ benche recitaffequefte cofe àgh Aicniefl folamentecontra Filippo Maeddone, tuttauia pare, che le habbia propofte, $\&$ predette ancheà tutti i popoli d'Italia, \& àtutti i Chriftiani contrail Tranno deTurchi, nemico à fpada tratta della noftra religione. Quelle cofe che egli dice fono accommodate al prefentetempo; \& ficonfanno marauigliofamente allo ftato delle cofe che vediamo. Adunque feguitiamo il configlio dicoff grâ valent'huomo, ilquale fu eccellentifsimo in ogni finnzia; \&principalmente nell arte del gouernare iftati, \&z fatiamo sù allo ftruggere il commune auuerfario. Pen firmo choil pericolo tocchià ciafcuno, prendiamo Ja guerra vniucrfale, non freddamente, ò tardo, non alla farfá; nè come fi coltuma, quando fi contende di cofa che non ci appartenga : fi come fin hora ê accaduto, ma gagliardamente $\& z$ tefto, \& con liberalità, nel modo che s'v fa quando fi tratta del proprio intereffe, \& pericolo. Tanto depofiticiafcuno in quefto negocio, Prencipi Criftiani, quanto perla falute del fuo Imperio, ogni voltachel'occafione tha ricercato, nó dubitò fpendere, \& quanto, fatto vn diligente conto, comportano le facultà d'ogn'vno. Quefto non è intereffe particolare di vno ò due? Habbiamo l'auuerfario fortifsimo, potuntifsimo, deliberatifsimo, che fopraftaà i noftri colli. Darà pur troppo che farc à tatti infieme. Nön ci mancheranno le Aranierenationi, pur che veggano, che noi non frodiamo noi ftefsi, vi faranno prefenti, fauoriranno, \& daranno foccorfo. Neci abbindonerà il Noftro Saluatore Giefu Chrifto, ma ci vdirà, \& compiacerà delle noftre orationi, pur che egli veda che noi, i quali domandiamo il fuo aiuto, facciamo degnamente il douer noftro, portandoci da valent'huomini; percioche, fi come altroue dice Demoftene, non è da pregare, non pur Dio, mane anchel'amico, chetifoccorra

E mentre
mentre ftai à dormire, ò poltroneggiare. Veramente fe noi metteremo in opera quel che habbiamo diuifato, faremo baftantinon folo a difendere le cofe, che cifono rimafe, ma ancora con l'aruto celeftiale ricuperar le perdute. Altramen. te noi poniamo le cofed'Italig in grädifsimo rifchio. Et per finire il ragionamento con quefto parlare, che contiene due capi feparati, \& diuifil'vno dall'altro; il quale à queftigior ni paffati, all'hor che primas'intefe l'affedio di Negroponte, vfai parimente in Conciftoro; dico, che, ouero compoIte, \& acquetate lecofe, \& mandate in obliuione le parti, \&\& meffo da canto tutti gliodij, \& idifpareri, \& raunate in yno tutte le forze, con la fcotta di Dio Ottimo Mafsimo, la Italia, tutta rompa, \&diftruggala potenzadel Turco; ouero, fi come habbiamo conofciuto per efperienza da dicefette anni in quà, dopo la perdita, \& vltima caduta diCoftantinopoli, mentre noiandiamo confumando i giorni, \& dando opera folamente a parole fenza efferto, \& à vane promeffe, in corto tempo, Tutta l'Italia; ma raffenola lingua per nó mandar fuori quel chead vdire è anche pur troppo crudele, \& horribile.
${ }^{2}$ Per la qual cofa affine difchifare pericoli grauifsimi, \& confeguire la defiderata vittoria, io porgo tutti quantili più grandi, \& efficaci preghi ch'io sò, \& poffoà voi Prencipi, \&z populiCriftiani, che rifuegliati, con ogniftudio, $\&$ diligen za à quefto attendiate.

## IL FINE.



## REGISTRO.

## ab ABCDE.

T'uttifono quaderni eccetto b E mezzo foglio $D$ duerno.


PER FILIPPO GIVNTI.<br>MDXCIIII.

 - U. OSI21DUSE femo








\%
x
-

$$
\begin{aligned}
& \text { (8) } \\
& \text { ITVYIOOGII.TII IBq } \\
& \text { IIIIOXGM M }
\end{aligned}
$$

## Orazione

# DEL SIG. SCIPIONE AMMIRATO 

AL BEATISS. ET SANTISS.

PADRE, ET SIGNOR NOSTRO SISTO QVINTO.
INTORNO I PREPARAMENTI Che hauerebbono à farfi contra la potenza del Turco.


$$
\begin{aligned}
& \text { IN FIRENZE, } \\
& \text { PER FILIPPO GIVNTI. } \\
& \text { MDXCIIII. }
\end{aligned}
$$

Con Licenza de' Superiori, e Priuilegio.

## 90015510

$$
\text { IHOIGID2: } 012 \text { ITC }
$$ OTA KIMMA －221TИAZ ТЕ ．22IFAG\＆IA

 OTMIVのOTZIZ

 st sumos inset कि onoddoround oil ．oswit hb singzog

$$
\begin{aligned}
& \text { - コડИコ Sif Иi } \\
& \text { 1TトV10 Oqq1」は タコq } \\
& \text {.11) } \mathrm{XGM}
\end{aligned}
$$



# ALLA SERENISS̈. Madama <br> CHRISTINA DI LORENO 

Gran Ducheffa di Tofcana.


Enche il pericolo fopraftate alla criftia nità dallarme Turchefche ricerchi più tofto follecito rimedio di fatti, che lento conforto di parole, pur tuttauia non douerà effere ftimato al tutto vano, \& inutile il mio penfiero di mettere infieme, e publicare, fi come hò fatto, alcune orazioni, per le qualii Principi Criftiani poffano maggrormente effere inanimiti à correre concordemente
alla difefa'della fede catolica, e degli ftati, che hora con tanto apparecchio, e sfor zo dallo Imperatore di Turchi fono affal liti: Efe Tirteo fu in tanta ftima appreffo gli Spartani huomini fortifimi, b bellico fi non per altro in vero, che per lo aiuro, che pareua loro di riceuere nell'ardore delle battaglie da' verfi di quel poeta,comenon farà ftimato opera vtile, e profittenole il fuono di quefte trombe, che inuitano i noftri Principi à vna generofa vittoria contra fiacerbo, e potente nemico? la virtù degli huomini, Madama, che per altro fiftarebbe oziofa, e nafcofta, ha dibifogno delle occafioni per fuo proprio, e particolare efercizio; hor quale ò più horreuole, ò più v tile opportunità fí può man per alcun tépo afpettare di quella, che ci porge laguerra prefente ? mà fe fíricerca la neceffità dell'operare, chi non vede, che niente più, che fii indugi à (pegnere lìncendio di già accefo, e di molto auanzato, ogni rimedio farà poi fcarfo, e non buono: quefte, \& altre cofe dà pre-
fenti fcrittori fono pofte innázià gli occhi con fiefficaci ragioni, che ben meritano dieffere continouamente lette, ecó fomma diligéza confiderate: lequaliancorache io creda, che fieno fcolpite ne' cuoride noftri Principi, nondimeno leffere fpiegate con feconda eloquenza dà huomini efercitatiffimi negli affari del módo, e di fomma dottrina, ú ieruirà quafiper vno rifcontro del retto giudizio de noftri Principi,ouero per certa, e compita lode delle loro operazioni, che pure dà gli huomini generofi per teftimonio delloro valore fuo l'effere defiderata, \& hauuta cara. Queita raccolta adunque di cofi fatte perfuafioni, \& encomij porgo io, e dono à Voi, Madama, fi perche ogni mia cofa è veramente voftra, \&tà voi già molto tempo è douuta, \& fi perche ceno fcédo voi ottimamente l'importanza del negozio prefente poffiate con più affetto accrefcere l'ardore del voftro Sereniffimo Conforteà folleuare la afflıtta Criftianità da tante miferie, il quale per fe fteffo pronto,
pronto, e difiderofo di confeguire eterna gloria mantenere, \& accrefcere il culto diuino, e la Criftiana religione, dà voftri conforti farà maggiormente mfiammato; e certo fe la pierà, e religione fù mai propria d'alcuno, di voi Madama è ella veramente proprijflima, e có voi nata, e crefcuta, e dà voftrı magnanimi pro genitori, infino dà quel gran Gottifreda per diritta, e non mai interotta difcendéza in voi pura, e fincera peruenuta;fiche in parte voftra dee effere la cura, che le perfuafioni in quefti fritti contenute altamente difcendano nel generofo petto del vottro fauifimo conforte, il chee per rifpetto divoi,e eper l'ottima difpofizione dilui mi reado certo che faciliffimaméte fia per fuccedere:e fenza piulalla ferenità voftracon ogni humilta minchino.

DiFirenze lixx11-di Dicébre ts 9 3:

## Di Voftra Altezza Serenifs.

Seruitore humilifs.
Filippo Giunti.
Oratione


[^1]$\qquad$



－ $2 \times 20$


## Oratione

# DISCIPIONE AMMIRATO AL BEATISS. ET SANTISS. 

 PADRE, ET SIGNOR NOSTROSISTOQVINTO.

 ALLO IDDIO Beatifimo Padre à capo di quanti anni,dopo qual dura refiftenza, anzi dopo quali acerbi, \& fieri combattimenti del cuor mio, \& finalmé te con quanto timore, e tremor d'animo io mi fia condotto ad aprir la bocea dauantial cofpetto della Sancità voftra, nó perche hauendo io a ragionarle di cofe profane, ó pertinential commodo, \& beneficio mio, io tema riprenfione ò gaftigo da lei, ma perche hauendole à parlar dicofe importantifsime, \& dicuiniuna forfe è più ne* ceffaria, ò più vtile, ò più honoreuoleal Criftianefimo, forste dubito, che à cofi fatto ragionamento molto non detraggal'humile fato della perfona, \&e condizion mia. Nondi-- meno indotto io à credere, che quefta fia yolótà di Dio; poi she oppoftomi con falda perfeneranza per lo fazio di mol. A 2 tifsimi
tifsimi anni a quefto interno ftimolo del mio cuore; mi è tuttauia paruto fentire vno fprone ardentifsimo, che ació mi fofpinga, ho al fine deliberato, non mi curando di vergo gna, ò dibiafimo, che di ciù mi poteffe peruenire, di vbbidire alla diuina volontà; la quale non hauendo bifogno per condurre fine i fuoi giudici, di mezzi eccellenti, anzi ferué dofi perlo piu permoftrar maggiormentel l'ineuitabil forza della fua fomma potenza, d'inftromentidebolifsimi, \& infer mi, non farà gran fatto, che in quefta opera habbia voluto feguitare il folito tencre delfuo coftume. Da quefta fola credenza dunque affidato, \& non perche io già vecchio d'anni le ragioni dicofa, oue io habbia impiegato lunghifimo ftudio, \& poco men che io non tratti della propria arte mia,nella quale a ciafcuno fi fuole, $\&$ dee porger fede, vengo coftret to dal bifogno grande, che fopraftà al chriftianefimo, \& fpezialmente all'Italia a volerle moftrare, fe mi verrà fatto, tre cofe importantifsime a bifogni noftri. Che il fine, \& l'intendimento del Turcofi è d'occupar l'Italia. Che fe diuino, ò humano aiuto non s'intrappone in proceffo di tempo ageuolmente potrebbe occuparla. Et quali dal canto noftro hab biano ad effere i prouedimenti non folo perchea lui non uéga ciò fatto, ma perche valorofamente contraftandoli poffiamo hauere fperanza di vincerlo. Et fe da quel che è paffato fi può far giudicio, di quel che hà auuenire, non farà fa--ticofa opera il fartoccar con mano a ciafcuno, non ad altra -imprefa effer più intenta la Turchefca potenza, che all'occupazione d'Italia . poi che da che ella prefe a dar alle fue uittorie alto cominciamento, non lafciandofi mai palmo di terra addietro, che da lei acquiftato, i\& ftabilito non foffe, -\& attendendo tuttauia a proceder più innanzi, ci fi è ap-- preffata in modo, che come coftuma di dirfi in uolgar prouerbio da popoli Salentini; mettendofi a bollire la carne al fuoco nella Velona, opportunamente potrebbe venirfià idefinare in Otranto. Il che perche meglio apparifca lafciando da parte ogni ornamento di parole, non foftenendo la
necefsità delle cofe noftre, ne l'impetuofo torrente de concettil'indugio dell'arte del dire; \& de progrefsi de Turchi non dell'anno ottocentofettanta, che incominciano a menzionarfi, ma dalla prefa di Coftantinopoli in quà folamente ragionando, che fono poco piu di cento trent'anni andrò bre uifsimamente facendomi da Maometto raccontando, quali fono ftati i loro acquifti, perche da quelli fi poffa de piu profondi penfier loro far congettura. Maometto dunque fettimo Rè di Turchi, \&della famiglia Ottomanna di quel nome fecondo, effendo fucceduto a regni paterni l'anno della falute 1450 . non più tardi, che nel terzo anno del fuolRegno fi fece Signor della città , \& imperio di Coftantinopoli. India guifad'vn fulmine per non parlar delle cofe di minor conto, occupò l'imperio di Trabifonda hauendo fatto mozzar il capo al Rè e Dauit. S'infignorì dell'Ifola di Metellino, foggiogò l'ifola di Negroponte, vinfe in battaglia Vfumcaffano Rè di Perfia, come che egli altre voltefoffe ftato vinto da lui: Tolfea Genouefi Caffa; Coftrinfe i Veneziania dargli Calcide, eScutari, è a pagarli yn cenfo l'anno per lafciarli nauigare ne' fuoi mari; \& hauendo da tante vittorie pregno l'animo di concetti vaftie fmifurati, e fopra tutto accefo didefiderio ardentifsimo di metter piede in Italia, pretendendo, che limperio di quella a fe,come a vero, \& legittimo fucceffor di Cefare per virrù dell'imperio Coftantinopolitano da lui acquiftato s'apparteneffe, l'anno nel qua le finilavita, sinfignorid'Otranto città degli antichiSalentini pofta non lungidal promontario di Leucade. Quefti furono gli acquifti di Maumetto, di cui fi frriue, che fugridato primolmperador di Turchi per hauer acquiftato due
 Baiazet fuo figliuolo prefe la Vallacchia, occupò i monti Cerauni, \& tutto il tratto dell'Albania, e quelle genti che viueuano libere. Sottomifeal fuo imperio. Modone, \& Co. rone città della Motea. Tolfe a Veneziani Meto città, nelle quali efpugnazioni, chi raccontaffele crudeltà commeffeda

Turchitrarrebbele lagrime dágli occhi dellifteffa crudeltá . Solim figliuolo di Baiazet vinfe in vna battaglial fmael Rè di Perfia, eil cacciò nelle campagne Calderane. Ruppee fece prigione il capitano generale d'Aladola Rè della Cappadocia, a cui mozzato il capo, il mandò a Veneziani per fegno della vittoria. Superò cóbattendo Cápfone Soldano d'Lgitto, \& meffolo in fuga il coftrinfe a morirfi, nel corfo della qual piena, égloriofa vittonja vinto, \& impiccato l'altro Sol dano prefe il Cairo, foggiogö Aleffanderia, e fattofi Sigio ore dell'Egitto, acquiftò anche Damafco capó,e fedia del Regno di Soria. Solimano figliuolo diSelim, come che moftraffe d'hauer a effer manfuetrfsimo Principe, tolfe a gli Vigheri Belgrado; cacciò la Religione di San Giouanni dall ifola di Rodi, \& acquifto all'imperio fuo quellaifola nobilifsima Diedé di nuouo una terribil rottaa gl'Vngheri, nella quale reftò morto il mifero Rè loró Lodouico. Occupò Buda: Tolfeil Regno al Rè di Tunifi, oltre moltidanui fatti a Veneziani, a quali faccheggiò Zante, is Cithera, fpianò ancor loro'Egina, prefe Paro, \& fece tributaria $\mathrm{Naflo}^{2}$, prefe Caftelnuouo, oue tagliò a pezzil la miglior milizia, che haueflero maihauuto ghe Spagnuoli, \&\& per colmodd'ogni fua opera fi morifinalméte pieno d'ani, dé digloriajntorno a Sighetto, occupato con eferopi incoginitia chriftiani con la morte di lui. A nofrigiorni Selimo figliuolo di Solimano ancor che tenuto per huomo dedito al vino,'\& di piccol vatoretolfea Veneziani il deliziofifsimo regno di Cipri, dopo haterficon potentifsima armata cercato di foggiogare Malta nuoua refidenza de Caualieri Gierofolimitani. Ne cofa èche habbia ritenuto al prefente A murat figliuolo di, Selim, \& Iniperador diCoftantinopoli fefto a nó venire có efercito contra le chriftiane prouincie, e contra l'italia altro, che la continua guerra, ché egli hà hauuto, \& ha tuttauia col Perfiano. imperò che iftimando i fuoi quefte im prefe, \&o per la diuerfita della religione più giufte, \& per la poca refintéza, che plo piü hã ritrouato in efle più facile, $t$ p

## Scipione Ammirato:

le ricchezze , \& teforo, che ferano confeguirne più vtile, non è da fimare quanto fpeffoal Signorele propongano, confortandolo non folo con la giuftizia, con la facilità , \&r con l'vvilità di efse ad acquifti cofif fatti: mà con gli fimoli della gloria feruentifimamente accendendold, perche di fama, \&di grandezza dicofe fatte à glialtri Principi fuoi predecefsori della cafa Ottomanna nori rimanga inferiore. Da quefte cofe stio nờn m’inganno può cia fcuno, il quale non voglia lufingare à fe medefmo, auuederfi, non che d'occupar Ittalia, ma di mettere itgiogo a tut ta lá Cliriftianità infieme feil deftro giammaineli venifse, efser de Turchi il penfiero. Ma io mi riftrinfialli'talia, imperò che effendoe ella alla po tenzaloro più vicina, \&hauendola fí può dire da tramontana con la Dalmazia; da ponéntecon la Girecia, \& da mezzo giorno con la Barberia circondata, occupate quafi tutte 1Ifole del mardintorno, arricchito con tanti regni occupati in infinito l'erario; per la moltiplicità delle mogli, \&de fanciulli,che tolgono a Chriftiani accrefciuto il numero de gli huomini; perla difciplina militaré fatti eferciti poderofi, \&\& robufti, \& efsendo noi dall altro canto có la lunga pace addormétati, con loozio ammolliti,con le mórbidezze fneruati, niuna altra cofa rimane, che acchctate le guerre Perfiane darci addofo, e a forbirci.II che perche piü leggiermente venga lor fatto, non lafcerò di palefarui una fagacità tenuta da loro forfe da pochialtri cöfiderata, la quale è quefa ; che conofendo eglino, fe guerra a'guerra continouaffero, di metterci n necefsità,\&\& dicauarci il fonno dal capo; il che potrebbe mettere in pericolo lo fato lore, accortifsimamente coftumano, vinto che hanno vna guerradi pofarfi, quafi amoreuolmente dicendoci. Fratelli non vi turbate, noi non intendiamo voler cofa altra da voi, che quefta, laquale tolta $\mathbf{v}$ 'habbiamo, laquale ing giuftamente da uoi poffeduta, per la tale, $\mathbb{Q}$ cotal ragione à noi s'afpettaua. Onde noi, i quali per tema de noftri danni hauieuamo prefo l'arme, ecorfoal romore, vedendo feentalíra, ò fopral'Vn-
ghero, ó fopra il Venéziano, ò fopra il Greco, ù lo Schiauone, nimici della guerra, a cui ci gittauamo per vera hecefsità, \& vaghi del ripofo, a cui ricorriamo per diletto, ci fembra mill'apniogn'oradi ritornare, come a quegli antichi $\mathrm{E}_{\text {- }}$ breiauuenne; alle cipolle, e a i poponi d'Egitto. Onde fi può vedere comeal defiderio d’infignorirf d'Italia vadano effsiageuolando la ftrada di poterlo confeguire, che è quella feconda parte, della quale io hauea propoflo didouer ragionare; d'intorno la qual facilità di molti, \& molti capi andrò eleggendo alcuni, come cofe affai per fe feffe conofciute ieffendo tutto il mioopenfiero riuolto a trattar de' rimédi, è dellémedicine de noftri mali. Et hăùendo io già detto delJa copia de denári, del numero delle genti, \&xdella difciplina militare, porrei pocomen che dire fenza aggingnere altro d'hauere appieno dimoftrato quanta fia la facilità, che efsi hamo d'opprimerci. Ma u'è ancor peggio, che con la guereránon impouerifono, con le morti non feemano gli huo--mini, \& col combattere la milizia s'ffina, \& fí rendetutta via mighiore; Non impoierifcono: percioche effendo diftinto l'Erario del Signore dal pagamento de' foldati, \& effendodi lunga mano aflegnatià ghi huomini militari i Tilmani, quel che no i diremmo commende, àfi faccia guerra, ò -fiftia in pace, gli affeguamenti cortono; onde il Principe non perdendo foggiace in vece del danno alla feranza del guadagno. Non mancan gli huomini combattendo, perche -afpirando ciafcuno ai Tilmani de' morti, fubito compari-- fcono in luogo d'vn morto le decine de viui, che uorrebbo-- no occupar quel luogo, che vaca. Etche la pace, \& non la guerra fia quella che fpenga $i$ foldati, come quelli, che fenza guerra, non poffon chiamarfi foldati, non che effer huof foldati, é cofa per fe affai manifefta. A quefta facilità cofi grād, come ciafcun può vedere, s'aggiugne l'vbbidienza marauigliofa, che efsi portano al lor Principe, la fobrietà del - mangiare, le poche gare, e contefe, he fono in fra di loro; la credenzachehanno, che morendo in feruigio del lor Rè
muoiano perferuigio dIIdio; la f peranzá certa de premi, il non effer fraloro giuochi, il non hauer riguardo ad altra nobiltà, che a quella della virtù, il faper pochialtri meftieri, chequel della guerra, \& finalmente l'arte militare effer principio, mezzo, \& fine d'ogni loro honore, d'ogni loro ricchezza,d'ogni lorbene. A quefta ampifsima facilità, che hanno di batterci, s'aggiugne l'effer noi Chriftianidifuniti, \& effer non che difficile, ma quafi impoffibile P'vnione, tenendofii modi, che fitengono, l'efser poueri non per mancamento di denari, de quali iabbondiamo, ma per i moltiagi, edelicatezze, nelle quali affoghiamo, ''efser pieni d'ambizio ne, \&2 di precedenze; onde non che i paria a ipari, ma gli inferiori malageuolmente s'acconciano ad ubbidire a grandi, Tefser pigri, © tardia mandare adefferto le noftre deliberazioni, il che nafcesìda un cattiuo vfo, che intorno ciò habbiam fatto, \&\&fi perche efsendo le forze de Chriftiani in uarie, élontane parti diuife, di lunghezza di tempof a d'huo po per metterle infieme. Ha il Turco facilità divincerne non folo per la porenza grande, che nell'A fra, nell'Europa, \& nell'Affrica egli ha fopra i popoli,imperi, \&regni fudditi a lui, ma perche noi Chriftiani medefimi fiamo a tal termine condotti, che pei cominciar dalle piccole cofe, iRagugei gli fono tributarij, i Veneziani gli pagano ogn' anno denari, 1 Hmperador de Chriftianigli da ogn'anno il donatiuo, per no dargli nome ditributo. Contro la vo. lontà del Turco non fí crea in Polonia Rè, egli nomina il Vaùoda della Tranfiluania, i Franzefi gli fono amici. Hanno i Turchi facilità di vincerne, perche oltre efser noi Chriftiani in più potenze diuiff, framo anche diuiff, \& partiti nella religione. La Francia è piena d' Vgonotti, la Fiandra nè del terreno, nè del diuino Rè vbbidife ' $a$ ' comandamenti; la Germania è colma di Caluinitti, \& dijLuterani, MInghilterra, e la Scozia hà quafi del tutto fooffo il giogo della fede Cattolica; la Dazia, Stla Noruegia, e g'altri popoli fettentrionali fanno

$$
\text { A a } 4 \text { ilme- }
$$

il medefimo,'i Mofouuiti per condimento diquefta velenof viuanda, in quel modo, chei Giudei ardifcono chiamar Chrifto feduttore, con empia lingua appellano Roma, \& la Santità voftra Prenciped Eretici.Hannoi Turchi facilità di fuperarne; perche oltrè la potenza infinita, che efsi hanno accelto infieme nel capo dell'Imperio loro Confantinopolidi tante galere, di tante artiglierie, ditante ciurme, di tanto numero di fanti,di tanto dicuualli, hanno fenza quafi noi auuedercene vicino alla Spagna, eall' 'talia cretto in Al. gieri quafi vn'altro Capo d Imperio, fe non di nome per nó isbigottirci, di forze mutole, \& forde, per meglio ingannarci, per che moleftando eglino quefte parti più verfo poinente con quefte armi, quando voleffer con quelle affaltarci in Sicilia, ò in Terrad Otranto citeneffero à lor yoglia, e etrauagliati, e forpefí, e deboli, e infermi. Di tanta volontà, \&' di tanta facilità quale, \& quanta hà il Turco, d'offenderci, quale habbiamo noi à fperare, che debba effere il fine? 'che Chrifto Redentor noftro per fua ineffabil bontả,, e potenza ci liberi ? creder deefi Beatifs. Padve che quefto non farà la fua diuina Maeftà, la quale hauendoci dato la libertà dell'arbitrio , e meffoci innanzillacqua, \&ill fuoco, \& dotatici del lume della agagione eilluminaticic con tanti efempi, \& ammae ffratocicon tante dottrine vuol che noi ci mouiamo, \& che ci aiutiamo, \& che operiamo infieme con lui, fe bramiamo, che egli ciaiuti. Allora, \& non altrimenti faran forti, \& gagliarde le noftre braccia, allora haran taglio le noftre ipade, \& punta le noftre lance, e Chrifto con lauradella fua grazia fipirerà fauore, $\&$ vittoria alle noftre bandiere. Ma fe noi nel modo, che facciamo, fandoci pigrie elenti alla noftra falute afpettceremo, che il Turco fuperate le Perfiane contefe ciaffahifca; quale fcudoci difenderà quando il colpodella fendéte fpadaci faxà fopra la tefta ¿Diuerremo noi Italici fimilia ghì nfelici Greci diuéterà I'Italia vn'altra Gre cia? Io non hauea in animo di peruenire à quefta dolorofa immaginazione, \& fomiglianza d'Infelicità: ma ben farà for

## Scipione Ammiralo.

\&e,che per breue fpazio almen ci pen fiamo, \& con l'animo \& con la mente, \& col difcorfo in effa ci riuolgiamo: perche vedendo in vifol'horrihile, e fpauentofo fettacolo de fupraftanti mali, con animo fermo ${ }^{\prime}$, \& ficuro incontro ad efsi ci apparecchiamo. Già fula Grecia non dico lantica, mà quella tale, qual fotto Imperio de Greci firitrouaua, fenon del tutto inclita per pregio d'arme, fi veramente non fenza lode di lettere. Haueua perle fue Città non folo ifuoi nobili, mà molti Baroni, molti Signori e molti Principi in effa fi ritrouauano. Quiui eranoi Duchi d'Atene, $i$ Duchidi Durazzo, i Defpoti dell'Arta, i Principi della Morea, etantialtri Signori, e Baroni, chelunge farebbe à raccontarli. Quiui erano oltre l'Auguftal maefta degli Imperadori, i ma giftrati dell'Imperio, i Curopalati,i Patrizij, i Nobilifsimi, i Sebaftocratori, ${ }^{1}$ Pretoridell'Oriente, $i$ Protoftratori,, Drum garij dell'Armata, i Megadomeftici, \& infinite altre preminenze, \& dignità. Oue fono ellono ite? La religione fe ben molte volte imbrattata hor da vna, \& hor daaltra erefia rite neua nondimeno in gran parte la fua maefta . Non erano ancora itempi, e glialtari confacrati al culto del vero Iddio da Turchiconuertiti in mof chite, nelle quali non riconofeendo Dio in Chrifto: come fi poffon dar vanto', che il vero Dio adorino ? Godeua ciafcuno i fuoibeni paterni, nèdi quelli, ficomeà tempi noftri auuiene, diuentati coltiuatori, è non poffeffori rifpondeuano della maggior parte de frutti al foldato Turco. Non erano ancora digrembo alle madri toltii lor cari pegni : perche condottial ferraglio havefferoà tempo à sfogar ne lor corpi la Turchefcha libidine. O profondi fegreti, \& eterni abifsi della diuina fapienza, dentro ta profondezza de quali non può la debol vifta del mortal oc chio penetrare. Hora io mi volgo à te Izalia per la maeftà del Ponteficato fopra tutte laltre prouinciedel mondo eccellentissima, per tante Repubbliche, \& per tanti Prencipi, che rifeggono in te, nobilifsima ; per cotanti arti; percotanti ftudi, © © ingegni, di che tuabbondi, chiarifsima : nelle
tue Cittrà ricca, ne tuoiedifici fuperba, ne tuoi témpi pia, e magnifica, nelle tue culture con vtilicà diletteuole, ne tuoi albergbi bella, e módifsima, ne tuoi abbigliaméti fontuofa, ne tuoi giudici libera, ne tuoidifcorfi honoreuole, nellalleuamento de tuoi figliuoli cafta, ne tuoi letti pudica; che farefù fedalla Turchefca immondezza, \&\& fua barbara ferità (il che cefsi per la fua infinita mifericordia la bontà d'Iddio) fufsi mai foggiogata. Veder ò Napoli (ate fauello come più vici na) ituoi giouanetti Caualieri menatiò ferragli del Turco, ituoi nobili baroni ò priui de loro ornamenti fannati qua. fi vittime per lel loro vittorie, ò carichi di catene condannati alle galere, \& falle turchefche, la nobiltà , e caftità delle tue donne co crini mozzi, \& conle vefticorte, \& in guifa di profumi vntedi fudori, \&ódi fchifeltà feruiralle concubine de barbari. Vedere ó Roma i tuoi prelati per bontà di coftumi reueren đ̛́, per la cognizione delle fcienze riguardeuoli, \&2perifperienza di negozi chiari, effere Cherniti, \& beffaci dalla orgogliofa ignoranza de folli Maumettani? La porporade tuoiCardinalifublimata al par delle tefte reali abbaffata, \& cal peftata dalle piante deg li infedeli. Il Vicario dIIddio, alla cuid dignità cede llimperial dignità, \& r gran Re del Mondo volentieri, \& prontamentes inchinano, dipender dacenni d'vn vilifisino fchiauo? Quel nobilifsimo, \& auguftifisimotempio,nel qual fif facrificail puro \& immacolato agnellodi Dio hauere a riceuere in fe le diaboliche cerimonie del peruerfifsimo Maometto. Schifa, \& abborife l'anitano difermarfi per piccolo momento di tempo in fifiera im maginazione. Et pur tale, qual noi hor framo, doueuigià effer tù efe non del tutto in gran parte è imperial Coftantì nopoli : oue non temerono i tuoi Patriarchi difgridare, ox di cacciar per lieui falli appetto à cotanta impietà da tempi di Dio glii Imperadori fuoi, \& hora appena ofano render fia
 magulano fpafleggiando per quelli dif prezzanti, \&allieri, siderfi dinoi, ©e dinoftra religione , Non intendo in fid do

## DiScipione Ammirato. 4

lorofe memorie d’andarmi più raggirando. Mà volendo, che hauerne ciòdetto bafti; perche più auidamente attendiamoa quet chenell'efpettazion di tante fciagure ci conuien faré, fupplico humilifsimamente ls Beatitudine V oftra, che non guardando a quel che io mi fia, ma badädo con l'animo a quel chior ragiono, e perfuadendof pur ficuramente, che di bocca, \& di mente di fauifsimi huomini ragionerò, mi preItigratissima audienza in quefta vltima parte del ximedio de fopraftanti pericoli, che fenza alcun fallo gloriofilsimo fine harà la diligenza noltra; fe rotto il gelo diff lunga trafcurat tezza, i\&trimoffe le freddeceneri, che ricuoprono alquante poche fauille della non fpenta ancor del tutto virtù del fanz gue Italiano, con raggi chiarifsimi di yalor militare cifaremo incontroall'orgoglio Turchefco. Et feio nón fallo, di tre cofe principalici fà bifogno per fare argine e fpondaà quefta impetuofa piena, che benche dalla lungi vediamo fenza alcun contrafto venirciaddoffo, di lunghezza di tem, po, d'huómini, di denari. Il tempo ènon lafciarlo coryere à voto, hora che noi citrouiamo in pace N potendoci di effo mal feruire, quando ci foprafà la guerra ; pella quale facendofir tuitto quel che fifà per vera necefsità, ogni opera in effa fatta, fara tanto men buona di quella, che fi fà in tempo di pace, quanto le opere coftrette fono men buone che le vo. lontarie. Nei medici necorpi quando fono d'ardentifsima febbre moleftati, ne i Filofofimorali neglianimi quádo fon d'ita, ò d'altro humano affetto combattuti, vogliono, che fi ponga mano à rimedi, effendo il corpo, \& l'animo in quello inftante molto agitato; mà fi ben tofto che l'vno, \&t laltro habbia alcuna pofa, ò interuallo, \&z quafi fatto preffo che tregua, ò breue pace col male. Comei precetti alla falute noftra appartenenti dalla lezione dertibri facri ò del vecchio, òdel nuouo teftamento fi cauano, \& quello è il vero fonte, onde s'attigne quefta fcienza, \& chi altrouericorreffe, niu na alera cofa farebbe, che volere a fommo Audio errare, coli prênde errore notabilifsimo ciafcuno il quale vo-
lendo di guerre, ò di pace, e in fomma di gouerni di Stati parlare,altroue ricorreffe, che ne libri degli Storici, poiche i Filofofí quando di ciò ragionano, ancor efsi a gli Storici ricorrono: nequali vedendofif fiegati i penfieri, \&\& le follecitudini de Prencipi, \& delle Repubbliche, fif forgono quafi in vno fpecchio lncidifsimo, \& gradifsimo dalla mifuradelLe cofe paflate vifibilmente tutti gli auuenimenti de prefenti fecoli. Filippo Rè di Macedonia padredi Perfeo accorgendofi dalla guerra, \& pace fattaco'R Romani, che leggiermente farebbe vn'altra volta potuto venir con effo loro alle mani, dice Livio frittor gravi fsimo, \& pradentifímo dellecofer Romane, cheallora; cioè nel tempo della pace fí dié egli con tutto l'animo à mettér le fue forze infieme, perche quando ilcafo foffe auuenuto, per la gueira fene foffe potuto feruire. Vengan'purturtii Filofof, e tuttii Capitani del mondo: che ftando le cofene termini in che elle fitrouano, niuna altra cofa diranno giammaí, fe non di lunghezza di tempo hauer $i$ Chriftiani bifogno perle preparazioni daffarficontra la potenza değliO Ottomanni. Ma di quefto tempoà che ciferuiremo noi? non adaltro, chealle due cofe che accanto gli feguono, ficome nô adaltro fine fivalfe dieffotépo Filippo, che per mettereinfieme genti, \&denari. Mà mè piace trattar prima de denari,de quali veracemente parlando dice, che digrandifimo Pontefice diè la Santirà Voftra argomento, quando non hauendo appena prefo il ponteficato in vn batcer d'occhi, in vn baleno, con velocità non vfab ta mai fimile purgò in vno iftante la città di Roma, \& lo flato di effa di trifti. Quefta fola azione baftauaà farui ripu tare nelle future età per gran Pontefice; ma quando io intefi che la Santita voftra fatta non men nel ponteficato, che fif fuffe fata nel conuento, \& nel Cardinalato continentiffima moderatrice della fua bocca, 'che diuenuta inuitta contraila mondana pópa del fafto, \& del luffo deffamigliari, che refafi potentifisima difprezzatrice della vana aura del volgo fciocco, che tutta confidatafi in Dio, \& nel cupo, \& interno fe-
no fegreto della fua confcienza, laqual cofa èquella, che fall Principe, \& il fuddito fecuro, attendea con ogni diligenza à munir la Chiéfa di Dio contra le forze degli eretici, \& degli infedeli, oltre cotanti fuoiottimi efempi, del prefidio dell'oro; alloraio difsi framemedefimo, Veramente gran foftegno è fortoalla Chiefa d'Iddio. Veramente qualche gran cofa vuol operare in noftro beneficio la diuina maeftà. Veramente dee fiere venuto, \& auuicinatofi il tempo, che il Chriftiano habbiaà fiaccare il corno della peruerfa Babilonia. Benedunque, prudentemente, \& valorofamente ha fatto, \& fa la Santità voftra in ragunar quefta moneta; poi che effendo ella linftrométo di tutte le cofe, niuna cofa può farfi fenzail fuo aiuto; benifsimo, \& prudentifsimamente ha fatto, \& fala Santità voftra con vfar la parfimonia, che ella vfa, non fifpendendo nella tauola d'vn Pontefice piudi quello, che fpenderebbe vn pouero Vefcouo nella fua; poi chegrandemente in quefto può giouare al Chriftianefimocon l'cfempio. Ma mentrel'vna cofa fi fa, non lafafí di far l'altra. Due grannimici ha la noftra fantifsima fede; l'eretico, \&l'infedele. Se quel che habbiamo fatto contra l'eretico farem control linfedele, felicemente fuccederanno le cofe noftre. Rizzifi dunque vn tribunale, $\&$ vn'vfficio, il quale vigilidel continuo intorno le cure della guerra facra; come l'vficio della fantifsima Inquifizione, non maitien gli occhi chiufi intorno l'abbaffamento \& sbarbamento degli Erctici. Et fevogliamo che quefto noftro penfiero vada innanzi, nó altuimente, che per ftabilire la religione, bifogna fabilire i tempiconfacratial culto di Dio; iquali non è marauiglia, chegli eretici per lo più cercan dabbattere, fondiamo, i\& flabiliamo ancor noi, \& d'vna piccola parte di quefto ragunato teforo, lia la prima opera, la refidenza di quefto facro configliodampiczza, \& capacià tale, che nen folo per effo cófiglio,ma permolte altre cofe, che feco andranno congiunte, ficome dimano in mano andrò diuifando, poffa effere bafteuole. O checidifendiamo, ò che altri cerchiamo doffinde-
$r_{e}$, neceffaria cofà e, che di ottime arme fram proueduti; delle quali fi come fil legge che molti Rè d'Egitto, \& di Soria \& d'altre prouincie ne loro armamenti fecero ragunanza, \& fi come vediamo hoggi, che fanno i Veneziani, è neceflario cheancor noi andiamo pian piano gran numero mettendone infieme: di che non folo il fatto, ma l'opinione è digran giouamentoà gliStati, \& non folo di arme da combatter eferciti; ma dibattere, o difendere le mura, \& di portar fulegni, \& cofid'ogni forte di munizioni per armate terreftri, e marittime s'hanno à far prouifioni. Lequalicon agio fatte, incomparabil cofa è, quanto men coftino, \& quanto migliormente fi facciano, oltre il pafcer ne tempi della pace tanto numero di poueri, quanti nella diuerfità di tante opere fi poffon tenere impiegati. Fra le cofe con marauigliofa prudenza da Fiorentini huomini adoperate, onde trad tuttii popoli de noftri tempi han d'induftriofi meritato il cogno me, quefta fral'altre miè paruta fempredegna d'effer tenuta à méte da coloro, i qualià quel che fanno, defiderano d’acquiftar perpetuità, quanto lo fato dell'humanecofe può foftenere; \& quefto è che in facendo, ò fatto, che habbiano alcuna ñobil muraglia pubblica ù facra, ò profana, she ella fi fia, fubito, è mano a mano l'er eggonoà canto un magiftra* to, ò vfficio, che fi debba dire per la coftruzione è manteni* mento della detta fabbrica, da efsichiamato Opera. La quale hauendo già fatto vn corpo di denari di quantità tale, che ir-ueftendofi in compere di beni poffa coftituire vna rendita opportuna alla feefa dell'edificio, ò alla conferuazione di effo, fon fecuri, che ò viuano, à muoiano gli huomini, che di tale edificio furono autori, ficuramente limprefa farà peran dare innanzi, non hauendo piu ad affaticarfíl la borfa del pub. blico, ò del priuato cheegli fi fia. Quefto appunto habbiamoà far noi Beatifsimo Padre, fe vero ftimolo pugne il cor noftro, che quefte cofe fi mandino non folonad effetto, ma habbianolunghifsima vita;ò fi comprinodunquetevreni, © queltidenari fopra vniuergtà dicitca principalid'ltalia s'im
pieghino, ò in altre rendite fi conuertano, che non mancherà à peritidi quefte cofe di moftrarneil modo, facciafı vna rendita de frutti de dinari fenza guaftare il capitale; che non folo quefta fabbrica fi poffatirare innanzi, ma alla fpefa \& dêll'altre cofe già dette, \& di quelle, che appreffo fi diranno, poffa copiofamente rifpondere. Io ho attefo à proporre alcune cofe tirato dal filo di effe, forfe fenza confermarle con quelle gagharde pruoue, che farebbe fato neceffario; onde potrebbono leggiermente effere fimate di lieue pefo con molta perdita della mia intenzione. Il che affin che non fegua, lafciandoci per trafcuratezza cader di mano il frutto di tante fatiche, proccurerò con alcune breui, ma vere ragioni o efempi d'andarle rifondando. Et che de dinari mefsi, che fono infieme fia neceffario fpenderne alcuna parte per le cofe opportune, non allegando mie ragioni, maadducendone l'autorità del maggior capitano, ò principe, che fia mai fato nel mondo, crederrò d'hauerlo interamente prouato. Trouandofi dunque Aleffandro Magno in Perfia, \& hauendo Abulito vno de'fuoi miniftri per gli affari della guer-
 ra portatogli tre mila alenti, egli che d'altro haueua allora bifogno, fece porre tutti quelli denari nelle mangiatoie de caualli,i quali per molta fame che haueffero non dando pure à quellid'vn morfo, egli ad Abulito riuoltò. Hor vedidiffe à che gioua la prouifione, che tu m'hai fatto. Non effendo noi dunque fempre à tempo di valerci del dinaro, \& non fapendo noi, ne ftando in noftro potere di faper quando altri ci venga ad affalire, faluteuol cofa è, che elle fi facciano quando ce n'è conceduto l'agio, \&la commodità; di che fenzacercar gliantichi efempi, quello che à tempinoftri è auuenuto, ne renderà fempre faldifsima teftimonianza, il chefu nella guerra che hehbero i Collegati col Turco. De ${ }^{*}$ quali collegati come che il Redi Spagna haueffe forze grandifsime; il Papa autorità ampifsima, nei Veneziani medefimi foffer fenzadinari, non dimeno perduta opera fata farebbe, \& delle forze, \& dell'autoratà, \& de denari, fe i Vene-

## Oratione

ziani di lunghifsimo tempo prima non fi foffero trouati for niti,\& di legni,\& d'ancore, \& di gumine, \& di vele, \& di remi, \& d'artiglierie, \& di tuttel'altre munizioni ad efsi Jegni appartenenti. Et tali, \& tante fono fif fatte preparazioni fatte da prima, che io porto ferma credenza, che fetuttiiRe, $\&$ Po tentati de Chriftiani s'vniffero in buona concordia infieme contra la potenza del Turco, non farebbon d'alcun vigore, fe, non ricorreféro à valerfí di quefto buono, e prudente, \&z non mai appieno, \& interamente commendato auuifo de Veneziani. Io ho fentito dire a molti, che il fare infegna fare, \& che per quefto fenza far tanti preparamentidiconfulte, \& di luoghi di effe confulte, pur che fí venga alle mani; \& che vi fieno denari,prefto fi trouerranno i confultori, \& in ogni cafa, \& fotto ogni tetto, \& nelle campagne, \& ne padighoni firizzeranno iconfigli. Quefto in parte è ben vero:ma piac cia à Dio, che fimili opinioni, come fanno gli eretici della gra zia, non fieno il feme delle noftre ruine; \& che per quefo ter minino per lo piu cosi bene i noftri difcorfi, \&i noflricöfigli. Et io dico Beatifsimo Padre che fe noi non habbiamo vn configlio, ilquale habbia perpetua vita.\& che nó muoia mai, ogni cofa che noi facciamo, è per durar tanto tempo \& non piu, quanto viue quel Principe, che a quella imprefa ha pofo mano, \& non più. Ilche effer vero con la fua morte ottimamente ciinfegnò la felice memoria di Pio Quinto, efu fendo infieme con lo fpirito dilui fpirata, \& hauendo con la vitadi lui refo il fiato la fantifsimalega, che tutta fopra l'ardentifsima, \& mirabil carità fua era fondata, \&perciò io dif, fi, che fe noi faciauamo contral'infedele, quel che contral'ere tico fi era fatto: buon fine erano per fortire le cofe noftre. Ne cof a altra è la vita, \&il buonoftato dell'vficio della fantifsimainquifizione, fe non che ò viua, ò muoiail Pontefice, ò poco, ò molto che fia per durar la fede vacante, di nulla firts tiene, ò sallenta il corfo delle azionidi quel veramente fanto, \& vtilifsimo magiftrato . Ma tempo è che noi parliamo deghı huomini, i qualı in quantità, Sx qualità cófiftendo, de-
gli vni, \& degli altri farà neceffario che fir ragioni. Et fe del numero parleremo, chi farà delle cofe del mondo fir rozzo, che molto prefo, \& f pacciatamente non dica fenzai congiun gimenti del mafchio, \&̌ della donna non poterfene havere. Gran diletto dunque preff io, quando io fenti che la Santità voftra per confortare, \& ageuolare i padri a maritare le lor fanciulle, fece, \& pubblico leggi intorno alla moderazione delle doti, , che rinouò \& pore in vfo l'antiche leggi contra gli adulteri, perche chiarendof, che non s'haueano a impacciar can le donne d'altri, di proprie mogli attendeffero a fornirfi. Cofi parimente incredibile, \&t non vata letizia ingombrò l'animo mio, quando alla mia notizia'peruenne, che per riftrignere il numero di coloro, i quali fuggonoper infingardaggine, \& non da diuino fpirito commofsi i pefí del matrimonio, ella vietò l'entrar alle religioni a falliti, a gli homicidi, \& altri fimiglianti mafattori. Ft veggo, che con alto configlio fi moffero ancora que' reuerendi padri, i quali nel Tridentino concilio interuennero, auuertendo i Vefcoui ad hauer diligente cura, che le fanciulle non foffero a farifi monache dall'autoritì de padri, ò de fratelli coftrette, ainformarfi fe elle intendeuano, che cofa era quella, che prế deuano a fare, \& finalmente fé vera, \&\& pia elezione di feruirea Dio, ò fealtra cof a farfi monache le muoueffe. Santifsima cofa, diuinifsima cofa, 8 r fenza alcun dubbioda collocarfi fopra ogni humana eccellenza èla verginità, quando per amordieffa verginità, \& di Chrifo vergine, \& nato di madre vergine innanzix \& dopo il patto, noi labbracciamo, e riceuiamo ne corpi, \& negli animi noftri; Mà doue quefto zelo, doue quefta carita non arda, $\&$ infiammi le mếtionoftre; deh per l'amor di Dio fantifsimo Padre lieuinfile pompe, fceminfi le doti, inducafi l'amor della parfimonia rinnuouinfi i priuilegi delle donne feconde, aiutinfi ipadri di famiglia, rimuouanfi inon ammogliati dal gouernodelle Republiche, \& ognialtra opera, \& induftria fiy yfor, perche

If frequentino i matrimoni, che non per altra via,che per que fta può fperarl'Italia non dico la fua conferuazione", ma"di nuouol'imperio del mondo. Il quale fé a Romant fü défrderabile per pompa, \& gloria del nome loro, defiderabilifisimo fenza alcun fallo dee effere a noi, per fuellere dal móndo gli errori del paganefno, \& per fpargere, $8 \mathcal{P}$ feminare né cuori di ciafcuno il feme della parola di Dio, exla fantifimia fede di Chrifto. Tempo fù già beatifsimo Padre, che temendo la noftra Italia da foreftiere, \& barbare arme effere oppreffa, ancorella con viue, \&z gagliarde forze fi preparou non à fchifare, màa farfi incontro animofamente, \& a cozzare, \& vitare, con parìimpeto col foprauegnente furore. Ma perche vegga la fantita voftra quanto di numero a quegli antichi fiamo reftati inferiori, non le fia tedio vdir de noftriltaliciil maraugliofo apparecchio, perche ancor noi in fimiglianti caf fappiamo quel checi conuenga fare, e quel che che noi innanzi tratto habbiamo a fare per poter cio fare? Calauan giù dall'Alpi quafi precipitofo, \& horribil torret? teíGallifieri, ¿2perpetui nimici del nome Romano per inondar Roma, \&t Lalia, quando iRomani con quattrolegioni, ciafcuna delle qualihauea cinque mila fanti, \&zdugento caualieri, \&o oltre a coftoro con trenta mila fanti, \&\& con due mila caualieri de loro compagni, seconfederatili fi fecero incontro, \& fatta la raffegna per thetta Italra, hauendo trouato, che i Iófcani, ei Sabini hauearo mello ordine intor? noa fettanta mila fanti, \& quatt o ithlacauafieri, iffcompagnia dicoftoro, hauendo intefo, che i Galli paffauanol'A ppenniño, fi fpinferó ínnanzi. In tánto gli Vmbri, ei Sarfefrati abitatori dell'appennino haueafo accazzató ventiritila fanti, $\&$ altri ventimila i Veneti, ei Cenomani, a quialf fuco mandato, qhenon fi partiffero dell apeninino, \& venendone il bifogib rompeffere ne camprde Boijg Oltre quefte genci, lequali erano per cómbaterer col nimico, cranopre parateadtre arme nella città di Roma per poter foccorrere,

## Di Scipione Ammirato.

fecafo aunerfo foffe auuenuto, \& coftoro erano de cittadini Romani uenti mila, \& caualieri mille e ciníquecento, \& de compagni lor collegati trenta mila fanti, \& \& caualieri due mila. I Latini fi erano apparecchiati con ottanta mila pedoni, \& con cinque mila caualieri. I Sanniticon fettanta mila pedoni, \& con fedici mila caualieri. I Iapigi, \& Meffapij cō cinquuâta mila pedoni, \&\& có fedici mila caualieri.I Lucani con trenta mila pedoni, \& con tre mila caualieri. I Marfi, i Marruccini, i Ferrentani, c i Veftini con ventimila pedoni, \& con quattro mila caualieri. In Sicilia, \&ccirca Taranto haueuano per prefidio due Legioni con otto mila fanti, \& con quatrocento caualieri ; \& oltre a tutto quefo numero haueano dialtri Romani, \& Capoani intorno a fanti dugento cinquanta mila, \& ventitre mila caualieri. I quali computati tutti infieme paffauan la fomma di fanti fettecento mila, \& s'auuicinauano a fettanta mila caualieri. Hora fe noi vorremo fecondo gli fati, nè quali l'tralia ne prefentitempi è par tita, andar difcorrendo, che numero dif fanti, \& di caualieri pofsiamo mettere infieme, \&\& diligentemente fi efaminerà quel, che poffa farlo ftato della Chiefa, quel che il regno di Napoli, \&ill Ducato di Milano, quel cheil Gran Duca di Tofcana, ei Duchi di Sauoia, di Ferrara, di Mantoua, di Parma, \& d'Vrbino poffan ragunare di lor genti; quel che poffan fare i Veneziani, i Genouefi, ei. Luccheffi, \& \& andremo a ragguaglio del Gran Duca di Tofcana, che fa trenta mila fanti, \&e farebbe due mila caualieri, fermando quel che altri farebbono, io fon quafidel tutto fecuro, che non ci apprefferenimo di gian lunga alla metà del numero di qué tempi, confiderando mafsimamente, che noi habbiam pofto in Italia molti di que popoli, che allora non vi veniuano compreff. Ilche fe cofi è come egli è, qual cuor farem noi, \& qual penfiero faràil noftro, fe con numero tanto minore haremod'afpettare forze tanto maggioni? Oltre effer noi per qualità molto dal valor delle genti di que tempi allonBb 2 tanataci
tanaticijdella qual qualità come più neceffaria, \&xpiùdiciafcun'altracofa, che infino a queft'ora fi fia detta, importante, non metrerò più indugio in mezzo di ragionare. Nè in dav modo, ò forma alle cofe militari fi può col penfiero trouare, ò confiderar modo, ò forma migliore di quella chefi è tenuta per migliorare i già cadenti, \& quafi corrotti coftumi , e precetri della noftra religione. Il che è, poiche glialberi vecchi prima fi rompono, che fi torcano, far feminario di fanciulli, \& fe nazione, ò religione alcuna fu mai, che haueffe l'opportunità diciơ fare; opportunifsimo è il farloa noi chriftiani, in ciafcuna città de quali, che fia d'alcun mo. mento, fi trouano luoghiaffegnati al riceuimento di que fan ciulli, i qualio per pouertà, o per effer nati da illegittimi congiugnimenti dalle proprie madri non fono alleuati; fopra 1 quah hauendo la fantità voftra, come cofa appartenentea religione; ampifsima autorità eziandio in luoghi a fuá giuridizione immediatamente non fuggetti, può più chealtro Principefardiefsi grandifsime fchiere. Coftoro fe in quellacafa, che dianzi dicemmo del facro configlio ridotti, faranno da huomini efperimentati nel mefticr della guerra ne bellici efercizi ammaeftrati, fe io non m'inganno, $\&$ di ogni pericolo fatti già prodi guerrieri ci libereranno, \& riaprirannoci le ftrade per cotanti fecoli racchiufe, \& intralciate della gloria, \& dell'honore. Coff fatti fanciulli, \& giouinetti con quella diligenza, \& difciplina alleuati che fi ricerca, poi che a lodar iproprinimici fono conftretto, han, leuato dal fango il nome Turchefco . Efsi dalle ignobili, \& eftreme parti dell'A fia l'hanno ridotto nella luce dellEuropa, piantatolo nella Grecia, allargatolo nellilllirico, fattolo fpauentofo nell $V^{\prime}$ ngheria, $\&$ in fommal tremendo, e gloriofo per l'vniuerfo. Cotali fanciulli huomini diuenuti, \& dal lor Principe adoperati; fe in loro virtù alcuna, ò valore in proceffo di tempo per certa pruoua éfato riconofciuto, tantofto a regger le numerofe fchiere
de fanti, ò à guidar l'inuincibili fquadre dicaualli, ò a gouernar gli eferciti intericofi di terra, come di mare, \& le prouincie, ei regnifono inalzati. Combatte per quefto trà lorola virtù, gareggia l'induftria, aggiugne ftimoli la gloria, \& auuintad'innumerabili catene fà continuamente diftefa à lor piedi la neghittofa pigrizia. Il fauio Platone confiderando da i fanciulli farfigli huo mini non con più fortiargomenti, né con maggior eloquenza à cofa alcuna attende cotanto, quanto alla loro creanza. Inftituifce l'ordine delle nozze, confidera la fobricrà delle cene, mette la moglieallet to col marito; della balia, del latte, de precettori, delle cofe, che shanno à infegnar loro quel fauio filofofo difcorre, \& ragiona, fappiendo molto bene in vano farfile grandi muraglie, quädo fon fatti deboli i fondamenti. Ne fon già de Turchi folo quefti ritrouamenti; anzi molti, \& molti fecoli innanzia loro da men barbari principi fur pofti in vfo. Onde à SefoftriRed'Egitto fu molto ageuole far i grandifsımi, fatti che egli fece, per hauere il padre nella nafcita di luitolto à fare alleuare con la medefima cura, \& ammaeftramento tutti i fanciulli Egizij nati in quel tempo. la qual cofa da Aleffandro piu volte diligentifsımamente confiderata, \& come quelliche hauendo in animo di vincere il mondo fi uolea trouar preparati gli inftromenti atti à cotanta imprefa, diliberò di fare alleuare trenta mila fanciulli con follecito $\mathrm{fu}-$ dio, '\& difciplina negli efercizi militari. Ma fe a pafcere tal numero di huomini mi direffero i miniftridella Santità voftra, dhe le forze del ponteficato non baftaffero, \& che iocome poco accorto de fatti del mondo non vò prudentemente mifurando quantole forze diSefoftri, \& d'Aleffandro alle noftre fien diffuguali, rifpondo loro non hauer io detto, che per ciò noi trenta mila ne alleuafsino, effendo di oppinionechedieci mila purche foffero bene efercitati, alle noftre necefsità foffer baftanti, conciofia cofa che nei giannizzeri del Gran Turco pafsino di gran lungail numero difedici innelb Bb 3 mila,

## 22

mila, neiMammalucchi fia opinione che a cinque mila artiuaffero. Ma chicrederebbe che nell'efercito deParti, il quale mife in fuga Marcantonio, nel quale furono cinquanta mila caualieri, 'non foffero piu che ottocento liberi alleuati fotto buona difciplina? Etgli Spartani furono fempre fi pochi, che domandato Agide, quanti efsi fuffero, tacendo il conto, rifpofe quanti baftano à cacciar via i cattiui. Et perche fpeffo di quefto erano prouerbiati, Ariftone del medefimo interrogato rifpofe; aftai fono à baftanza à cacciar inimici, \&z vn'altro diffe. molti ti parranno, fe verretecon effo loro alle mani. Oquante cofe fi potrebbon fopra ciò dire, feio non vedefsi andarne troppo à lungo il mio ragiona--méto. Ma queftidieci mila, perche ciafcun vegga alla fpefa di efsi efferfi ottimaméte confiderato pafcendofi abbondeuolmente con mille fudi il giorno, \& per queftr hauendoefsi bifogno à capo dell'anno di fcudi poco piu chedi rrecéto feffanta mila, ma faccianfi atte fo all'altre opportunit̀̀ quattrocento mila, dico che à far quefta, rendita, computandolerendite à fetteper cento, che ifrutti di meno di feimilioni d'oro adempirebbono abbondeuolmente à tutto il bifognodiquefta milizia. Iquali fei milioni, concedendo Iddio benedetto per fua mifericordia vita alla Santità voftra quäta hebbe Gregorio fuo predeceffore,certa cofa è,che ella fteffa fenza l'aiuto d'altri potrebbe metterliinfieme; nè ftmo io cofa impofsibile, ne forfeancor molto difficile fenza partirci d'Italia , poter con efsi fondar quefta entrata come difopra ascennammo, fopral'vniuerfità delle Città d'Italia. lequalià quefto modo fon certo, che pagherebbono meno interefsi di quelli, che hor pagano, il che tutto fia da me prefo con quella difcreizone, che fi conuiene, fapend $n$ io, che fi potranno ben trouar modi, che legittimamente, \& chriftianamente quefti frutti fi poffan rifcuotere. Et ficome la Sansità voftra potrebbe concedendole la fua diurina Maeftà, vita veder fatta l'entrata a potrebbequafi nel medefimo fpazio
d'anni cominciare à veder preffo che fatta ancor la milizia, poiche prendendofi i fanciulli di dieci, o dodicianni, con L'efercizio di otto o dieci altrianni farebbono vtilifsimi, op portunià idifagi, \& fatiche della guerra. Io ho moftrato Beatifsimo Padre il fommo diquefta fpefa da impiegarfi nel feminario della facra milizia, profupponendo, che nel feminario habbiano ad effer fempre dieci mila giouani; ma perche paffando i venti anni molti diefsi potrebbono impicgarfi in altri feruizi; oltre il guadagno, che poffon trarre dalle loro arti, vna delle due cofe ne feguirà, o che crefcerà il numero degli huomini di effa facra milizia fenza crefcer la feefa, ò mantenendofi fempre il numero eguale, fcemerà fenza dubbio la fpefa. Io ini lafcierò benifsimo intendere, fe la Santità voftra caua mille di queftigiouani finiti, che haranno i venti anni, ezdiefsi fi feruirà nelle fue fortezze; per la guardia della fua perfona, per fuoi caualeggieri, per fuoi palafrenieri : Se ordinerà a Cardinali \&à prelati di Roma , che altri palafienieri di coftoro non tengano, certa cofa e ${ }^{\prime}$, che nel feminario fi farà la fpefa dinoue mila $\&$ non didiecı mila giouani; Et fela Santrità voftra vorrà in ogni modo, che il numero dei giouani non fialteri, à coftoro, i quali faranno vfcitidel feminario, hauendo le prouuifioni delor Signori non accaderà, che cofa alcuna fia fomminiftrata de ifrutti del feminario; di modo che in poco fpazio di tempo ò fcemarà la fpefa com'io difsi, ò crefceranno i foldati della facra milizia, a quali douendofi rinouar gli antichiordmi militari, mottiamo pur nome di Legionarij. Neceffaria cofa èdunque (felecofe dette da me han prefo alcun luogo nel petto della voftra Beatitudine) che la cafa del facro configlio, la qual farà ancor cafa del feminario della facra milizia, oltre la fua capacità fia pofta à canto al fiumedel Teuere, oue il colle fia vicino, el'ampiezza del piano non manchi, fi pergli efercizi, i qualio falendo, ocalando concorfu s'haranno à fare, \& per fiegar le raffegne

## 24

de Legionarij, camminareal fuon del tamburo, volgere, annodarfi, fuilupparfi, \& ogn'altra cofa fare, che à cotal meftiere appartenga, faltando foffe, lanciando pali, traendo con l'arco, con la baleftra, con l'archibufo, aggiuftando artiglierie, facédo trincee, cőbattédo caftelli, maneggiādo caualli, \&\& con efsi trottando, corrédo, parădo, faltãdo, \&ogni altra cofa facendo, che richiegga l'vficio del caualcare, \& $\mathbb{\&}$ perche con l'opportunità del fiume fi poffa apparare dino. tare, rompere la corrente, far molto fotto acqua, nuotar armato, nuotare à cauallo con ogn'altra agilità, che à gagliardifsimo nuotatore non $f_{1}$ difdica. Tutto ciò che $f_{i}$ è detto Beatifsimo Padre non par che riguardi altri, che. la perfona, \& lo fato della Santità voftra; ma fe in quefta facra milizia, come di ragione fi conuerrebbe, ha-ranno à concorrere tutte le forze d'Italia, poi che tutto ciò fi fa per faluezza d'Italia; pofto che ciafcun Principe voleffe il fuo feminario per fe, al che non contrafto, conurene nondimeno, che il configlio non altroue fi debba fare. che in Roma, fi per effer piu luogo opportuno, \& felice alla grandezza d'Italia, \& fi per effer refidenza della Santità voftra: la quale effendo Principe del chriftianefimo, \& padre comune, \& vniucrfal ditutti 1 principichriftiani, niuno fofpetto, niuna ombra, \& niuna competenza ha da cadere fopra la fua facratifsima perfona; del qual configlio parimente non altri, che ella ha da effere il capo; ma capo tale, che come dicemmo per foprauegnente accidente non s'habbia a fentir danno del mancamento del capo ; \& hauendo quafraciafcum principe, cardinale fuddito confidente, 0 cardi-1 nale del fuo fangue, o ambafciadore di fomma autorità, non fir farà molto ad andar cercando quali,\& chi habbiano ad effer di quefto configlio i configlieri. I quali hauendo dal lor principi il pieno mandato, potrebbono in tutte le ocm correnze impoitanti prender qué partiti, che i principila roftefsi, quando vi foffer prefenti, potrebbon pigliare.

Er in tal cafo non fi parlando daltri denari, che di quelli d Italia, nè d'altre genti, che di quelle d'Italia; alle quali cofe ciafcun principe fecondo la rata delle fue rendite potrebbe concorfere, (dico tutto ció non volendo altri accomunar con effo noile lor fortune, non mi effendo incognito quanto lo Spagnuolo, \& il Franzefe ci giouerebbe) 10 mi rendo del tuitto ficuro, che ci opporrémo con tal ıeruo, \&\& vigor di milizia contro la potenza del Turco; che conuerrebbeglial ficuro badar più a penfare di non hauer a fombrar della Grecia, che perfuaderfi di venire ad habitare in Italia. Dunque fe fopra tali fondamenti, quali io ho difegnato, fi può gittar la faldifsima mole della noftra ficurezza, \& della noftra gloria, cofe non fondate in aria, non richicdenti eternità di tempo, non per la lor difficoltà da difperarne la riufcita; qual pigrizia harà con fi profondo fonno addormentato glianimi noftri, che a terribili fooppide gli fcudifci, \& delle sferze del Turco non ci deftiamo? Vollehier Cipri, domani vorrà Candia, \&quella hauuta chi il terrà che non afpiri pofdomani alla Sicilia, \& per confeguente all'Italia? Deh Beatifsimo, \&\& fantifsimo Padre fe non tema de noftri danni, fenon compungimento delle noftre fciagure, fenon ftimolo di gloria a deftarci difi gran fonno ci fofpigne, fofpingaci va fol cofa, il vedereil fepolcrodiChrifto; ahi vitupero, e infamia del chriftianefimo nelle mani de Turchi. Soleuano gli antichi capitani quando vedeuano i loro eferciti in pericolo di piegare, \&z di romperfi, feagliarfi nel mezzo de nimici, \&t voltia foldati loro, dirli quefte parole. Andate o valorof foldatiRomani, andate al fenato, \& popolo Romano, \& dite loro, come hauete lafciato il voftro capitano in mezzo a nimici. Le quali pockie, ma viue parole potendo più che gli fpauentofi terrori, \& horrori della morte, refero molte volte gli eferciti da vinti vincitori. Hor non fentiamo noi il medefimo eflere a noi rimprouerato dal noftro capitano, dal
noftro principe, dal noftro Dio Chrifto; il cui fepolero fe per fil lungo fpazio d'anni habbiamo lafciato in preda di cani, chi non sà che per poco $v$ 'haremmo lafciato ancor lui? Perche altri non ci dia altifsimi titoli, \& honoranze volgiamo monti, \& mari, tra noi fuperbi, tra noi difpettofi, tra noi crudeli; perche vilifsima femenza di Scitia ci occupi l'arca preziofifsima, che in fe racchiufe rutti i tefori del cielo, come cofa cheanoi non tocchi, o nullaci muoue, o come chi racconta fogni, \& fauole di romanzi, accenna \& non percuote, calca \& non imprime, muoue $\&$ non rifolue. I tuoi capitani o grande Aleffandro combatterono per lo tuo morto corpo, dandofi a credere, che qual di loro quello appreffo di fe haueffe, doueffe effer gloriofo, \&s inuitto; noi per lo fepolcro di colui, che vinfe la morte, \& il quale fciolfe per lo fallo del primo parente ilunghi diuieti del cielo, non veftiamo arnefe, non abbafsiamo lancia, non iftringiamo fpar da. Se a cotali parole fudore di fangue non ci bagnail uolto, fe à total rimembranza auuampamento di vergogna nó ci intenerifce; fea cotal percotimento di confcienza non defideriamo gli abifsi, che ci inghiottifcano, qual cofa altrao poco, o nullaci harà a muouer giammai? Ribellanti popoli, e a lor fignori mancanti di fede, fpogliati del nome, \& del grado della milizia a minifteri indegni fur condannati;) altri per fallo commeffo in opera d'arme da fe medefimi togliendofi il gaftigo gittarono a terra quelle infegne, le qualifi male haueano adoperate. Deh che non gittiamo noi la corazza, \& la fpada, egli elmi, e i lunghi e pompofi pennacchi, de quali pauoneggiandocifenza hauer riguardo al-3 la bruttura delle noftre opere andiamo altieri, e in man prédiamo la rocca, \& il fufo, poiche in mano de i nimici, di Chrifto, lafciamo quel che è pofsibile lafciar di Chrifto? Noi iqualici gloriamo fopra tuttigli altri popoli d'hauer Dio a noi auuicinantefi, $\& x$ con la noftra natura congiungentef, perche fia minor la noftra feufa; \&e la feleratezza
maggiore, non potendo dire d hauereabbandonato tra inofri nimicile bandiere del noftro Principe, ci conuien per viua forza pur confeffare, che habbiamo trà efsi lafciato la fepoltura del figliuolo di Dio. Paura indegna partitı dal mio cuore; linguagrida con altifime voci gli obbrobri del nomeChriftiano. Impazza di fanta, č dinobil pazzia ò mia anima, \& quanto farà breue ò lunga la dimora, che tu farai nella prigione di quefta fpoglia mortale, non dettar d'altro, non penfar d'altro, non feriuer d'altro, che della Criftiana viltà. Ributtata fatti innanzi, non afcoltata efflama al cielo, fchernita cerca honore, e pregio negli tuoi fcherni, pur che nella tua oftinata pazzia tardi, ò per tempo riconof ca chi che flai fempre viui, \& germoglianti furori degli innamorati del zelo dell'honor di Crifto. Figliuolo ab eterno di $\mathrm{Dio}^{\circ}$, có fuftanziale col padre, faluator dell'humano legnaggio vedendomi da tanti falli ricoperto, da quanti fono, triemo, \& pauento d'hauere hauuto ardire dichiamarmi innamorato del zelo dellhonortuos paragone troppo indegno di fporchezza à purità, di viltà à maeftà, di miferia à felicità. Ma fe vero èche infiniti, \& diuerfi fieno idoni, che da te procedono, qualunque io mi fia, il fai pur tu, quanto intorno tutto ciò che fi è detto io di cuor fauelli, \& ragioni. Io di quel furore, che dianzidifsi, ripieno, fe prima che io giunga all'occafo di quefta vita, vedrò fpiegare à Chriftranillinfegne gloriofifsime tue per la rieuperazione di quella terra, che fu calpefta datuoi piedi, \& di quel fepolcro, che fu honorato dal toccamento felice della tua carne, prometto canuto facerdote impugnar l'elza, \& lo foudo, \& offerir quefto petto all'armi nemiche per vittima, \& holocaufoal tuo fantifsimo nome. Et con quali acque piuchiare \& più pure potrò lauare, \&purgar io le tante fozze macchie de miei peccati, che col fangue di quefte vene fparfo pergloria del nome tuo. Perdonimi la Santità voftrao vero, \& vnico Vicario in tersadiChrifto, \& poffente ancor voi in virtù dilui, di a prirci
le portedel Cielo; fe mentre vfito di wie mede fimo fuori; ma.non già fuor del filo, che io haueua alle mani, \& quafi della voftra maeftà dimenticatomi troppo forfe licenziofo, o troppo forfe furiofo fono ito vagando. Voi vedete ò glot riofifsimo Sis to,qual fia la volontà del Turco, qual fia la fua fomma potenza, quel che per colpa della noftra lentezza potrebbe pur troppo veramente in danno delle cofe noftre riufcirli. Non lafciamo correre indarno quefta larga vfura del tempo, non impieghiamo in imprefe inutili itefori delle temporali, \& delle facre ricchezze, cauiamo commodi, \& benefici dell'altrui incontinenza; \& facendoci padri fenza carnalità, difpenfatori fenza auidita, frettolofi fenza temerità gittiamo homai i fondamenti della cafa della facia milizia, fermiamol'erario, poniamo il configlio, raguniamo i fanciulli, trouiamo i maeftri, conuochiamo col nofto efempio fe non tutti i principichriftiani, al meno tutti i prin cipi Italici à imprefa cofi fanta, à imprefa cofi neceffaria, à imprefa cofi gloriofa. Se la Santità voftra firiuolgénel fiorito reame di Napoli, di cui ha ella il fourano dominio, \&x à cui hoggi infieme col ducato di Milano il potentifsimo Ré di Spagna ftrigne, \& allenta il freno, non fono iui ancora mancate le fchiatte di coloro, i quali altre volte più pij,\& piu coraggiofi di noi in quelle facre guerre interuennero. Se ella in Tofcanarimira, iui vedrà vn Gran Duce, \& infiememente vn gran Maeftro, la cui facra milizia auuezza àtigner ${ }^{2}$ l'arme nel fangue Turchefcho, ne ricufante difar vermiglie del proprio le candide veftif fue per feruizio di Dio, brama, \& afpettacon ardentifsima fete quefta compagnia; perche in più honorato fangue che di pirati faccia vendetta ditanti oltraggi riceuuti. Poco lungi da lui vedrà ella due Principi, i qualigiouanetti varcaronoil mare, \& veftirono arme, \&s s'azzuffarono co'Turchi, \& comel'vno di efsi diuenuto inuitto Capitano fa cara ongi giorno coftare à Fiamminghila. lor perfidia, \& vibellion fatta al lor Rè, \&à quefta fantifs.:

Sede; cofil'vno, \&lâtro afpettai cenni voftri, \& hictoat. tende da SISTO imprefe non men grandi, \& eroiche che quelle di $\mathrm{P}_{1}$ o. Se più oltre trapafferà con la vifta la fua Beatitudine, ella s'incontrerà in due altri principi come d'affinità congiunti, come di fato vicini, come d'amor concordi, cofi di pari volonta, \& di pariaffetto pronti, \& con le perfone proprie, \& con quelle de fudditi loro di feguitare l'infegne voftre. Colà preffo l'alpi, che diuidono la noftra Italia dalla Francia germe nobilifsimo d'antichiffimilmperadori, \& genero hoggi del maggior Re per potenza che fra Chriftiani cinga corona, \& da pio defiderio commoffo ancor egli \& da giufto fprone follecitato per ricuperare il bel regno di Cipri, che à fua progenie s'afpetta, quafi feroce deftriere che batta laterra, i\& morda, \& bagni il fren dorato di fpuma afpettail fuon della tromba. Due nobilifsime Repubbliche già in fra di loro gareggianti, \& hora amiche, icuilegni, le cuiarme, icuiftendardi han più d'vna volta veduto ilitidi Soria, \& à quali ha ifole, \&terre, \& prouincie rapitola Turchefchatirannide, ò ón quai famiafpettan quel giorno, \& quell ora, promettente le fedele congiunzione la terza Repubblica non ignobile ornamento di Tofcana, perche à vecchi honori, nouelli fplendori aggiungano, \& perche antiche ingiurie con frefche vittorie fancellıno. Sifto Vicario di Chrifto, colonna della Chie$f_{a}$ Cattolica, coltello dei rei, martello deglieretici, fcoglio oue firompono limportune domande de potenti, \& porto tranquillifimo delle noftre tempefte, à voi l'infelice Vngheria, à voi la mifera Grecia riuolge le braccia, fcuotendo le grauicatene, onde elle fono anuinte, e con fupplicheuoli voci tutti vichicggon pictà. Et come elle furono un tempo fcudo, \& vsbergo ai col pi d'Italia,cofi richieggono all'Italia per ragione di giuftitia, \& per honefta equità, \&z debita ricompenfa dell' vefficio preftato in lor fauore, che fia loro fpada, \& lancia à liberarle dell'infelice feruitù in che
elle fí trouano. Seciò farà la Voftra Santità ne farà maggiormente efaltata la fede diChrifto, l'Italia agh altrui mali,\& à propri pericoli prouederà,
\& il voftro nome celebrato in mille sarte dalle penne de gli fcrittori farà gloriofo per tuttii feco- li.
IL FINE.


AKA $A$ HMIA AOHNON



[^0]:    sloa
    A 3 fidio

[^1]:    3 24． 4
    神接地

