# LE VITE DE I PONTEFICI DI BARTOLOMEO PLATINA CREMONESE, PARTE SECONDA. 

 DA SISTO IV. SINO AL PRESENTE PONTEFICE CLEMENTE XI. Et altri Autori più moderni.


## IN VENETIA, M•DCCI.

 Appreffo Antonio Bortoli.CON LICENZA DE' SUPERIORI, E PRIVILEGIO:

# P A O L O VI. 545 <br> PAOLO IV.PONT.CCXXVII.CREATO del 1555 .a'ı 3 . di Maggio. 



NACQVEPaoloIV.in Napoli citta principale di terra di Lavoro. La qual città era anche ftata prima patria d'altri quattro Pontefici. E fama, che gl'antichidi PaoloIV. veniffero di Germania dichiaro fangue, e che prima in Pifa, poi in Napoli fifermaffero. L'avolo di Paolo IV fu Diomede Caraffa Conte di Matalone, di molta autcorita preffo FerdinandoI. Re di Napoli. Il padre tu Gio: Antonio illuftre barone Napolitano, il qualehebbe da Vittoria Camponefia fua moglie il contadodi Mon torio in dote, \& hebbe dilei due figliuoli mafchi,e molte femine, le quali furono maritate con Ca vallieri illuftri. Una fola di loro fu monaca in Napoli, e fù tenuta una fanta donna. De'ma chi ií maggiore fu Gio: Alfonfo Conte di Moncorio, l'altro fú Paolo IV. ch'era prima chiamato Gio: Pietro , e che nacque in S. Angelo della Scala, vilaggio pofto preffole forche Caudine, e fette miglia lungi da Benevento,a'ventiotto di Giugno del MCCCCLXXVI. Infin da i fuoi primi annifi moftro inchinato alle buone difcipline, \& alla vita iv. inano religiola. Onde effendo a ndato per farfi frate di San Domenico, fü con gran zi il Pa sforzo ritratto dal padre, che dubirava della fua renera età. Cedendo egli pato. adunque finalmente al voler de' fuoi, fi volfe di nuovo tutto à gli fudii fuoiantichi, e fecegran frutto nelle buone lettere. Egl'apprefe, affai bene tutte le difcipline, equella fpecialmentedella fcittura facra, e volfe havere notitia della lingua Latina, Greca, \& Hebraica. Con le quali cole accompagnò infin dalla fua fanciullezza una grandiffima integrita, e bontà di Vita. Venutone egli giovenetto in Roma, re ne ftette un grantempoin cala d'Oliviero Caraffa Cardinale di Napoli fuo parente, il qual era in quel tempo con effetto, \& al giudicio di tutti, \& in virtu, edi riputatione il primo Cardinale del Collegio. Per mezo di coftui, che lo favori, fu Gio: Pietro da Giulioll.ne'primi mefi del fuo Pontificato fatto Arcivefcovo Theatino, \& alquabti anni poi madato in Inghileerra Nuntio del Papa adeffigervil'entrate di S. Chiefa. Effendo poi morto il Cardinale Oliviero, re ne andó in Ifpagna in Corte del Ré Catholico, e fu da quel favio Re, che haveva havuto notitia della fua virtù fatto di fuo configlio, Vicecapellano maggioie. Dopd la morte del Rè Cattolico fi fete anch'egli un rempo colmedefimo carico in corte di Carlo Rè di Spagna, che fù poi Imperatore. Fü chiamato in Roma da Adriano VI. che fucceffe à Leone, e del quale per la fomiglianza forfe de'coftumi era Rato in Ifpagna grande amico, e fù net numero di quelli poffo, per cuiopera, e configlio difegnava Adriano riformare i coftumi del clero, reftringere con nuove leggi la licentiofa vita de'facerdoti, e ritrovare una Chriftiana, efanta vita di reggere if Pontifiato. Conquefto Pontefice adunque tanto favore, \& auttorita acqui-
$546 \quad$ P A O L O IV.
acquiftò, che fe lungo tempo vivuto Adriano fuffe, pareva, che haveffe dovuto fenza alcun dubbio darliil cappello. Effendo poi morto Adriano fenza havere effettuato quefto fuo buon propofito, \& effendoli Clemente fucceffo, volle I'Imperatore Carjodarlil' Arcivefcovato di Brindifi. Et egli non folamente ricusò quefto Arcivefcovado, ch'e a ffai più ricco del fuo, ma rinontid ancora da fe fteffoquello, che poffedeva, e fotto il modre Pincio lunghi dalla converfatione delle gentifi eleffe di vivere una nuova maniera di vita, in una piccola ftanza nè amena, né bella, e d'ogni cura delle cofe bumane affetto fí rlo moffe, \& allontand. Et in quefto luogo intento fola mente a ftudiare la fcrittuo ra facra religiofamente vifie alquantianni. Nel facco di Roma fpaventato fug-Theatini.-gl, e d'andò à trovare Gio: Maria Giberto Veicovo di Verona Prelato fingolare, col quaie fe ne ttetre in uno ameno Giardino nafcofo un rempo. Accefo di nuovo d'un defiderio di quella quieta, e fanta vita, ch'egli haveva lafciata, fuggendoda Roma, fe ne parsò in Venetia. Dove effendo ftato un gran rempo conalquanti compagni Religiofi, e di fanta vita, firitirò conanimo di dovere Religlofamente viverinfieme, nella Chiefa di Santo Nicola Tolenti. no,dove alquanti anni viffe con opinione di gran fantita, e dottrina. Et all'hora furnno primieramente in quella Città , dove era effo molto offervato i preti Theatini inflituiti, e veduti. Hora in quefta compagnia di preti da hui eletti is vive va quando in quella celebre creatione di nuovi Cardinali tutti perfone eccellenti, e frà i primi prelatidel Chriftianelimo eletti fatta alli 22.di Decembre del MCXXXVI. da Papa Paolo III. con quel maturo, e generofogiudicio, col quale G lafcid digran lunga tuttigl'altri Pontefici paffati à dietro, hebbe anch'egli, rittovandofi aflente il cappello. Nè folamente accetto egli quefta cofi ampia dignità, ch'ancor il $\mathbf{V e f c o v a d o , c h ~ h a ~ v e v a ~ p r i m a ~ l a ~ f c i a t o , ~ p o c o ~ a p p r e f f o ~}$ ritolfe. E ne diede percid variamente da dire alle genti. Percioch' alcuni lo ponevano con gran lodi al cielo, e fantiffimo huomo lo chiama vano; perche lafciando quella maniera di vita, tutta quieta, nel futtuofo mare del governo de'negotiifi fuffe lafciato tirare. Alcuni altri al contrario,grandemente quefto fatto biafmato, e dicevano,ch'egli celando la Cua ambitione, ha veffe per giungereà quefta dignità, mofratodifpregiar ogni pompa del mondo, e che con maravigliofa altutia li fuffe la ccia to prima vedere per li luoghi eremi, e remoti a fcofo. E cosi cid, ch'egli faceva, à cattivo fine tira vano. Egli con febre ritrovandofi fe ne venue in Roma con generale opinione, e gridodi molta fantità, e dottrina. Percioch'alla fua buona,e religiofa vita, \&e à gli ottimi fuoi coftum $\mathbf{i}$ havea egl'aggiunta molta eruditione, una eccellente notitia della frittura facra, e una fingolare facondia in dire la fua intentione publicarnente orando, con una ficura libertà in ogni parlare, che faceva. Egli era in modo coftante, e virile, che fempredalla perfona, ch'effo rapprefentava, ricordandofs, per niun modo non filafriava, nè con minaccie, nè con prieghi dittorredal fuo primo parere. Se Paolo, d Giulio fotto i quali viffe egli Cardinale, haveffero per avventura cofa alcuna propofta, dove non fuffe à lui paruto, ch' affattola dignità della Sede A poftolica ftata vi fuffe, il cui commodo folo dice va haver dinanzi gl'ocehi, o non vi fi ritrova va prefente, ofe purefiritrovava, non vi affentiva. Edicid molti efempi, e memorevoli ve ne fono. Fu principalmente

Officio della fanta Inquifitione, quando \& da chi inflituito. colui, che perfuafe à Paolo III che inftituiffe il tribunale della S. Inquifitione, e vi elegeffe i piu eccellenti Cardinali della corre per giudici, perche con ampia potefa inquiriffero, \& caftigafsero gl'heretici Luterani, la qual pefte s'era gia per tutta litalia fparfa, $x$ havea non folamente i fecolari:ma molte perfone religiofe anche tocche, $\&$ infette, di che n'avvenne per quefta via, ch'efsendole membra inferme, $\partial$ guarite, $\partial$ feguarire non porevano tronche, l'altre, ch'erano con quefta contagione per infettarf, e più vicine al pericolo venivano à poco
à poco confalutiferi rimedijà ricuperar la priftina fanità . Ma perch'egli cofi mell'efercitare con grande acerbezza quefto officio dell'inquifitione, al quale fù egli principalmentecletro, come nel portarfi in molte delle fue cofe troppo fevero, per non dire crudo (la qual maniera di vita ololeva egli chiamare feverità Chriftiana) Gitrovava havernegravemente offefo ogni forte di huomini, fe ne concirò agevolmente tanto odio di tutti quelli, i quali quefta feverità, e forfe buona rettamente di lui, afprezza, e pertinacia in rutte le cofe cof giufte chiamavano, che già neera per tutto bialmato, elacerato il fuo nome. Futono anche alcuni, e di molta riputatione, che volevano, che quante cole haveva avantial Pontificato fatte, fuffero cutte ftate fucate, e fatte più per oftentatione, e per acquiftarne gloria rreffo il popolo, che perche elle da fincera mente nafreffero. Mà perche molti memorevoli efempi di cofe, e bene, e non bene fatte dilui vi fono, non rocca à noi giudicare, à qualdi quefte due parti più l'huomo inchinar fi debba . E per conchiuderla in poche parole, quefto, eh'io dirò è per uma certa, e publica fama affai chiaro, ch'egli aṽantial Pontificato viveffe con grande opinione di buora vita, edorrrina: mà di troppo fevera, \& afpra natura, ed'un animo troppo nel fuo parere oftinato. Per la qual maniera di natura intrattabile non fapeva egli con gl'altri, nè gl'altri con effe lui accomodarfi Da Paolo III. fù eglidi Cardinale col titolo di Santa Maria in Tranfevere fatto prima Vefcovo Albano; poi Sabino,\& Arcivefcovo di Napoli. Da Giulio Terzo hebbe poila Chiefa di Tofcolano, \& finalmente l'OAtienfe. Effendo poi morto Marcello, preffoilquale haveva egli principal luogo havutodifavore, edignità, e la cui memoria dopò la morte non affai bene tratto, fù egli finalmente a' 23. di Maggio nel di dell' Afcenfione dopò non lunghe, mà fieriffime contentioni paffate nel conclave, contra voglia d'alquanti Cardinali, cheforte v'ofta vano, prevalendo il Cardinal Farnele, quel di Ferrara, che lo favorivano, co'voti di quarantaquatro Card.creato Pontefice, effendo il primo Card. del Collegio, se di età di fectantanove anni. Efù la Donsenica feguentedinanzila Cbiefa di San Pietro al folito incoronato con grande, e general mefitia delle genti, che della feverità, dilui dubitavano. Efúquefto certo un rrifto prefagio delle furture calamità, che dovevano da quel luttuofo Pontificato fuccedere. Perch'effendo Roma folita di viver, e \{pecialmente glanni pure hora palsatidi Giulio III. con qualche poco di libertà, e ragionevolmente temeva della fevera, e intrattabile natura di lui, la cui vita paffata gì̀ conofciuta havea alla maniera del viver di turti g'altri contraria. Et egli, che net principio delfuo Pontificato s'ingegnò ditorre datle menti de gli huomini quefta finjAtra oplnione, che diluihaveano, da re ftefo fenza alpettar d'efferne pregato, promeffe ad alcuni Cardinali di non dover cofa alcuna immovare nelia città, mà recondo l'antico ordine, e confueto moderarvi il tutto : Accompagnato poi da tuttii Cardinall, effendo tutta la città ditapezzatic, e d'apparato magnifico ornata, fe n'andò in palazzo di S. Marco, dando per tor quefta mala opinione delle genti, e privata, e publicamente molti fegni di clemenza, ediliberalita . Et ogni vota, che fífacea veder in publico, s'ingegnava con humane parole d'acquiftarfill favore d'ogni huomo . Mà effendofi poi fermo nel Pontificato tofto, che l'animo, quafi rotio il freno, alla feroce fua natura ritornò, incomiaciò a poco à poco ad efequir quelle cofe, ch'egli havea prima, come molsi penfavano, conceputa . Data in publici Conciftorijaudtenza, à gl' Oratori di tuiti i Prencipi, eRepubliche de' Chrifiani, frà iqualı eranoqueli, della Regisa d' Inghilterra, ch'erano fecondo un cohume ordinario venuts à rallegrarfi con effo lui, \& à baciarli il piede, feguendo di nuovo la fua natura fi volíe tuttoà dover rinovare, e corregger infinite cofe, \& ad eninguer del tutrogl'abufa natidallanegligenza de' tempi paflati, per porer almanco per quefta via fee-

548 P A O L O VI.
Severiffr- nare le lingue de'Luterani, che tanto contra la corte di Roma parlavano. Per la mi editti qual cofa havendo fatti feveriffimi editti, fe bene erano per lo piti con effetto di Paolo per correggere i coftumidella difsoluta, e licentiofa città, perche era nondimeno II.
iltutto indifferentemente fatto, fenza diftintione alcuma, pareva, che a volonta più tofo, che con certa deliberatione, ò configlio à far queftenovità fi moveffe. Venutone dunque a tutti per quefta caufa in odio, benche molre cofe faceffe degne d'eccellente Prencipe, non pore vano però quefte cofe efser cofi graze, \& accette, quanto erano all'ucontro odiofe quelle, ch'eglidi contraria qualità facea. Egli pensò primamente d'alleggetir $i$ datij, e le gravezze publiche impoAte eftraordmaniamente da i Pontefici palsati. Ma perche firitrovava la Camera povera, e lenza un quattrino, fü sforzato a mutar propofito, per non effer poi neceffitato di nuovo di imponer de gl'aleri più gravi . Fece un decreto. e volle (ancor,che vi folse il danno di molui,) che le poiseffioni delle Chiefe makamente, e per via difimonia alienate, le qual'erano da molui fare occupate, ò con poco giadrtio comprate, forsero da catti quelti, che le polsedcano rett mite. Riachiufe in una parte della citta all' ufanza de' Venetiani, gl'Hebrei, che (parfi per turto, e mifticoi Chriftiani quafi lenza diftintione alcuna viveano. Eper frenar la loro avaritia, del qual vinio principalmente, e quella natione infame, vietò loro le ufure, e volle perche da inoltri con qualcie fegno diftintifofsero, che portafsero ha berretta di color gialto . Etravagliandoliancora di graviffime efattioni, tolfe lore quaf quanti danari haveano annuthando, e dando à cerra tutil privilegij, che haveano da' Pontefici palsati havuri, onde n'baveano à torto, \& à dritto infinire ricchezze cumulate . Egl'annullò molti decreti di Giulio III. i quali non havea efso approvati mai. E fece porre
Hebrei in prigione alconi de' famigllari intimi di quel Pontefice. In toogo di Horatio diftinti ia Farnule, ch'era pocoavanti morto, fece Preferto di Roma il Duca di Urbioo Roma. Rivocò rutti i Cardinalt, ch'erano Legati per lo ftato dclla Chiefa, ponendo ia wor luogo i Generali de glordini Minori, fuori che Carlo Car^ffafolo figliuolo

## Carloca

 refacardim .n di fino fratello, il qual nel principio delfoo Papato, efsendo Ca valicre Gıerofoprolto à volontà di lui fíreggeva. Hi vendo dichiararo Ofio fuo antico famigliare. Datario, fofpefe f'entrate diquetto officio, e feveramente al Datario or. dinò, che per quabunque beneficio, che fi ottenea, non prendeffe un quattsino ${ }_{2}$ fin che d'alcunis Carde 2 quatipoi ne diede il carico, quefta cola non fiemendaf. ie. Percioche fi perfuadea egli, che per quefta via con ogni debito molre quanzità didanarifi efigeffero. Ibmedefimo Oio, cui havea egli dato il casico dinotape le fuppliche, el havea per un de" fuoi primi configheri, efattolo finalmente Vefcovo di Riete si per la rultica, \& afpra natura di lui, come percixe i parencifteffidel Papa, ch'egli poco eifpetrava, erano del cortiano a gli oreccbi di peoto, volto ilfavore in odio, fattoloporre in cafello, ve'l tenne in un duro oarcere preffo a quattr'anni. E con un fro nuavo decreto, volfe via quanto dopò Giutio Secondo havevano tatiii leguenti Pontefici de i beni, ò dellic entrateecclefiaftiche conceffo. Ordinò clie rolti via gl’abufi fi correggeffe l'officio di pemitentieria, e lo flato clericale nel vetire, e nel vitto;nè volle, che fi deffe beneficio ad alcuno, ha cui wita paffata appsovata non fufle. Ampliò la poteflà de i ue Cöfervaroridi Roma, liberalnenceaccrebbe, e confermàal popolo di Roo ma tute le immunità , e privilegii, che gl'erano da i Puntefici paflati ftaticonceff, e lidiede Tivol, togliendoloal Card. di Ferrara, che n'havea il governo. Ber li quali favori, egratie divemuto il popoto tutto amorevole verfo di lui , volendo moftrarti,che non fia wea animo ingrato, cō un folenne decreco li drizzod ful Campidogho fecondo ilc: ftume antico una ftatua di marmo, e lidiede piì di cento genillhuomini Romani che fenza flipondio vicendevolmente (confa, che non eraftata majprima fatsa + alle guardia del corpo del Pontefice ferviffero, iquali Paolo fece tutu cavalieri. Quefta fua nuova liberalità verio Roma imporra va un fuo più profondo difegno, che non parso molto, che $\mathfrak{i}$ (coperfe, perciache, da che fi vidde Pontefice, difegnòdıfar guerra, alia quale perche $i$ Romanijn luo ajuto più volegtiari veniffero, haveva voluto prima
con quefti favori obligati. Eglifcopréndo frà poco tempo l'animo fuo, con una pericolofa guerra, che gl'imprefe, ne macchiò inbreve, quanto haveva prima fatto di byono, echene havrebbe fecondol'opinione di moki fatto eterno il fuo nome. Percioche mentre ch'eglilodevolmente le cofe, già decte s'operava, $\mathfrak{i l}$ larciò da iconfigli de' fuoi. (come vogliono alcuni) levare il pièे, e pori Capa in per alcune fúpitioni ad un tratco prigioni nolti, percioche egli havevano igio. fuoi dato ad intendere, che glifirendevano l'infidie per farlo morire con un'elercito di Francefi, e di Svizeerl imprefse una cruda guerra con Filippo Rè di Spagna - E col prender effoàquefta guifa l'arme, ne furció̀ fra'l Rè diSpa-

Popole diRoma drizza una గatuz ${ }_{2}$ al Papa in Campido. P Papamao gna, e quel di Francia g'odijantichi, cli'erano già nezo eftinti. Eponendo- al Ré Rit me quagi tuta Europa Ioffopra, diede occafione, che i popoli alla Cbiefa fog. lippo di getiifi rierovarsero in grandiffime calamità, e fagelli . Dellaqual guecra io Spagna. nafterò breviffimamente il principio, el fine. Haveva Paolo già dibuea tempo con tuto'l cuore il nome di Spagnuoli odjato, per havere queftı dopò la Vittoria, che bebbero di Monfignor di Lortrecco, quale dopd il foccorfo del facco di Roma nealsaliul Regno di Napoti tolco da alcuni cavallieri principalidi cafa Caraffa, che fi erano conli Francefi accoftacile rerre, e ifsudi, ch'effi polsedevano in regno, \& alcuni di lorobandici da cafaloro. Havendo anch'egli pochi anni avanti bavuso da Paolo III. I'Aricivefeovarodi Napoli . non puote dibuon tempo haverne dal Vicerè del Regno al pofselso, come huono troppo partigiano delle cofe di Francia, nel tempo de' sumori di Napoli, quandò volendu il Vicerè Don Pietro da Toledo porre fecondo il coltumedi Spagnal'lnquifitione nel Regno, contante rivolte, e tumulti lo travagliarono, che lo sforzarono ì reftará di queldafegno, nel maggiore ardorediquell'arme, fe u'andò egli à Paolo III. con ardentuffimi preghi, econ gran promefse efsortandolo à dover palsare contra Carto Quinto nel regno la guerra, offerendofil'ajuto, efavore fun, e dei fuoi, ch'efsofi vantava haverne nel Kegno molti. Il prudentiffimo Paolo III. maravigliato frà fe Itelso dell'anımo di lui, e lodata con la bocca quella fua diligemza, e pietà, quelto configlio, quafi che all'hora non fufseà tempo, rifituto . Fatro egh poi adutrque Pontefice, dè punto dell'ingiurie dimenticato, parendoli giàtempo di dovere.fe ei luoi vendicare, ceriava da ogni parte la occafione della guerra perfuadendo di certo à fe ftefso, come fiera già sforzato di perfoaderlo anco a Paolo 11I. che alla primavoce di quetta guerta, fif furse dovato Napoli ribellare. Si haveva gia di buon tempo con la (peranza quel riccluffimo Regno inghiottitoefsendovi maffimaniente (come dicono) alsai pinto da fache he divenuti con la piacevole auradellifivora molto infolenti al veccbio, che poco delle cofe di guerra fapeva, con havervi il Rè di Frıncia compagno, faciliravano mirabilmente l'smprefa. E prefto n'bebbe l'occafione, con la qual puore il Papa, - legitunamente bandir la guerra, e col Rédi Francia per queft'unprefa confa deratfi. Haveva Henrico Rédi Francia; perche da lua rubellato fiera, toltek Carlo Sforza Prior di Lombardia due galere, le quali poco apprefso ritrovandote nel porto di Civita Vecchia Alefsandro fratel di Carlo, e Chierieo di cameza fenza haver rifpetto, che forto la tede del Papa in terra della Chiefa fufsero Le rubobe mepolle feco à forza in Gaeta. Di che fi dotfero in Roma i minißri del Ret col Papa, il qual penfando, che Alefsandro non havefse cì̀ fatro feaza volon. ès ò laputa almancodel Gardip. fuo frafello, ne gridd col Cardınal fieramente,

Romori di Napoli.
elo minacciò ancot' e ne pole prigione Gio. Francelco Lottinl da Volterta in: cimo (ecretario del Cardinale, ch'era pure all'hora ritornato dall' Imperatore Carlo Quinto. E di qui nacque primieramentel'odio, e la gara frà loro, la qual pochi di appreffo il Papa accrebbe, effendoli riferito, che alcuni baroni della , fattione Imperiale andaffero a parlare fecretamente hora col Cardinale, hora con Marc'Antonio Colonna contra di hui, eche il Lottini, che tutti i fecreti del Cardinale fapeva, fuffe tofto dopò la creatione di Paolo fato mandato a Cario V. per informar particolarmente di tutto il progreffo, efucceffo di queAa elettione, della qual pareva, che l'Imperatore reftaffe poco contento. Hora - il Papa, ò che haveffe con effetto ritrovato, che cofi fuffe, ò che li pareffe quefta buonaoccafione diquellaguerra, ch'egli bavea tanto avanti al Pontificatodefiderata, tutto pieno di ídegno accrefeendo la guardia del corpofio, fece far alquante compagnie di foldati. Ene pofe tofto il Cardinalt prigione infieme con Camillo Colonna, e poco appreffo l'Abbare.Brifena Spagnuolo, ch'era poco anzi ftato prefo fuggendo di Bologna, Efè citare Marc' Antonio Colonna, chedopòche vidde il Camerlengo prigione, (e n'era ulcendo di Roma andato in Napoli, perche compariffe a dir in Roma léfue ragioni. A Giuliano Cefarino, \& ad Alcanio della Corgna, i quali effo forpetti havea, fece pochi diapprefo dar ficurtì di non ulcir di Roma . E fatte reltituire al Rè di Francia le galere a prieghi di alquanti Cardinali, havutone ficurtà di non ufcir di Roma, liberòil Card. Sfoiza, e Camillo Colonna. E pensò di prizar Marc'. Antonio Colonna, perchenei tempo prefiffo non compariva ditutrolo takto paterno, che nel territorio della Chiefa havea, havendod Giovanna d'Aragona fua madre vietato, che nè efla, nè la nuora, nè le fighouole, che ella hao ch'era afsente, lo privò del Chiecricato, Giovanna d' Aragona dubitando in quefto dellisritato, e idegnofo Pontefice, nel principio del 1556 . if fuggì fecretamente di Roma e diede con quefta fuga occafione all'accefo Pontefice di effettuare quello, ch'egli haueua prima con gran danno della famiglia de' Colonnefi incominciato. Percioche fattone fare procefso, ifcommunico Marc' Anto. nio, e Afcanio (uo padre, che in Napoli all'bora prigione fí ritrouaua e di tuttele loro dignità, ediquanto ftato nel territorio della Chiefa haueuano lo priuc̀, ene inuefti Giouanni Conte di Montorío figliuolo di fuo fratello, e Duca di Paliano lo chiamò. Il che parue à molti duro, e cagione delle future calamità - Enon molto dapoi dichiarò Antonio Caraffa fratello del Conte Marchere di Montebello, il quale ftato haueua tolto poco prima al Conte di Bagno Antonio come concumace, per hauer, come gli apponeuano rabato il danaio, che il Rè Caraffa fatto dal Pap Mar. chere di Mórebello.
Moffinnor Gihis, mandato in Italia dal Rèdi Frácia co proffo efercito. Imperiali pofti prifioni da faclo IV. di Francia per la guerra d'Italia hanea mandato. Fù non fenza paura de gli Imper. con arte diguerra per configlio del Cardinal Caraffa, e di Pietro Strozzi,ch'era all'hora in Rona, fortificato Paliano dal Duca, sì perche fi toglieva del tuttoa Colonnefi ogni peranza dı ricuperarlo più mai, come perclie era per efser quel luogo, come una rocca della guerra, che fifuise foprail Regno di Napolifarta. Apparecchiandofi adunque il Papa per la guerra, ch'egli, fommamentedefideraua; intefala tregua di 5. anna, che haneuano l'Imperator,e'l Rè di Francia fatta, perche conofceua, ch'era a'fuoi difegni contraria fotto co ler di procurar la pace, deftinò due Card. Legati, Scipione Rebiba al Re Filippo, Carlo Caraffa al Rè di Francia. Scipione non andò. Carlo pafsò per barca in Francia, e per commune opinione di ogn'huomo, in luogo della pace riportod da quel Rè la guerra. Percioche adefcato Henrico dalla fperanza della guerra d'Italia, appunto come fe havefsero già la vittoria, c'l Regno di Napoli in mano mandò Monfig. di Ghifa quafi in foccorfo del Papa con molte genti, perche non parefse, che rompefse fenza caufa la tregua. In quefto il Papa fatto più fofperto
perab
per alcùne lettere de g|'Imperiali intercette, nepofe tofto prigione Giuliano Cefarini,poi Camillo Colonna, l'Arcivefcovo di Taranto fuo fratello, Garfia, Laffo, Hippolito, Capilupo Agente del Cardinal di Mantova in Roma, Antonio di Taffo maeftro di pofte, tuttidella fattione Imperiale. Havendo in quefto il Papa fortificato Paliano, e fatto il Duca fuo nipore Generale, con danno grandiffimo delle cafe, e delle Chiefe ancora vicine, e delle vigne medefimamente, ne fortificava con baftonidi terra la Cittì, e le porte con buone guardie, la qual cura era fata commeffa à Camillo Orfino, e facea far gente per tutto lo ftato della Chiefa, e far provifione di vettovagtie, diturte l'altre cofe neceffarie alla guerra. Fernando di Toledo Duca d'Alba, ch'erà in quel tempo Vicerè di Na poli, intefo quanto paffa va in Roma, volto tutto fópra la guerra, della qual dubitava, fece far molte compagnie di foldati, e le uni con l'antiche, che fif fece venire dalle flanze, dove firitrovavano. Furono all'hora molti meffi dall'una, e dall'altra parte mandati per la pace, mà il Pap3 gonfio di collera, e inchinatoalla guerra, non volle condıtione alcuna di pace accettare dicendo (peffo, che non fi poteva una buona pace fare, fe non vi prendeva prima una cruda guerra. Nel principio di quefti forpetri, e motivi d'arme, Afcamo dalla Corgna, che havea havuto cura di fortificar Velletri, effendoftato ordinato dal Papa per alcune folpertioni, che foffe prefo, fe ne fuggi accortamente via, e fù da gl' Imperiali affai honoratamente raccolto. Il perche li furono confifcate le robe, e fú fatto bandire, il Cardinal di Perugia fuo fratello fü pofto in Caftel prigione. Havendo prima gl'Imperiali mofte fopra lo fato della Chiefa l'armi, perche voleano in cosiaperta guerra anzi affaltare, ch'efferaflaltati, prefero nel primo impero Pontecorvo, poi Frofolone, poi Anagni, Marino, Valmontone, Paleftına, Tivoli, Oftia, Gave, Ge• nazzano, Nettuno, Albano, Vicovaro, Monte Fortino, efinalmente tutua Campagna in poter loro ne venne. Ne fù poi dalle genti del Paparicuperata una parte, un' altra poftane miferabilmenteà fuocalaccheggiata. E in quefta guerra havendo il Papahavuto in fuo ajuto i Francefi, e i Svizzeri tutto quell'annodurò, e una buona parte dell' altro, con tanta oftenamone, cbe la mifera campagna vidde quafi tutte le fue terre andarne à ferro, e à fuoco. In quefta guerra ritrovandofi la Camera efaufta, fü il Papa sforzato.ad imporre continuamenre eftraordinarii,e groffi datii, \& à farliacerbiffimamente rifcuotcre. Di che fe ne concitò egli un fupremo odio ditutti. Eprimieramente ful principio della guerra impolt à tutiii beneficii di $R$ oma due decime, e fatto pagare alla Camera una mefatà à tutti gl'officii della corte, velle, chè̀ lui $\mathfrak{a}$. pagaffe tutto il danajo, che per varie cagioni da diverfi debitori fí dovevano a particolari creditori. Levando poià quanti ne havevano in Roma ilorocavalii,sfotzd tutti gli ordini delle religionià fervire ne' baftionidi terra, cl’egli faceva, non rilafciandone efente alcuno. E tolfe le Chiefe facre, pir farvi granai, e tenervi le vertovaglie per quella guerra. Per la occafione di quefta guerra, come fù creduro, Cttavıo Farnele Ducadi Parma rihebbe Piacenza, e ne fù dal Rè Filippo ritolto in gratia . Hlche molto turbò l'animo del Papa; ch'era tutto in quelta contefa pofto, -percioche egli fi prometreva in quella guerra l'a juto, e'l mezo di Ottavio, come nemico del Rèdi Spagna. Mà col ritorno del Cardınal Caraffa dı Francia fíricreò, e ne fè con grand' oltıuatione la guerra un anno mieriero con miferabile rovina di rutta campagna, dannodi Roma, e calamità dello itato di lanta Chiefa. Ebenche fi fulie più volte offerta la pace, non volle però mai, mentre che li baftarono le forze, accettarla. Edi puù de' Francefi, e Suizzeri, che haveva leco havuti, teniò, mà in darno, per mezzo del Cardinal Caraffa, ancor che groffi premii lor prometteffe, d'havervianche i Venetianl. Montignor di Ghila menò l'efercito Francefe in Italia, mà di

Mm 3 - tur-

Fernando di Toledo Viceré di Napoli.

## Guerra

 frà glimo periali, ${ }^{-}$ il Papa.Capagna di Roma infovina, e luochi d'efla pre $\mathrm{f}_{1}$ da $\mathrm{gl}^{\circ}$ Imperiall
$\qquad$

 Gravezze impofe da Paolo iv. a Roma.
rattol'efercito det Rè, ch' era venuro in favore della Chiefa; ò ch'era fato in Italia fatto n'era Generale il' Duca Hercole di Ferrara. Effendo ftaso l'efercito Francele un buon tempo fermo nella Marca deAncona non fenza gran danno, e moleftia di tutta quella rtovincia, pa(sò finalmente fopra Civite Ha, terra pofta ne'primi confini del regno, ma indarno laffediò, e travagliò. Ogde maricandoli le vettovaglie, feguendone poco appreffo la pace, te ne ritornò una parte nella Francia, e in Corfica, un'altra le ne ritornó in Montalcino, che con buone guardie fi reneva in nome del Rè diFrancia . Alcune compagnie det Svizzerí, che erano in favor del Papa venute, furon con la morte di molti dl loroda gli Imperiali alfai maltrattate . E fi farebbe fenza alcun dubio menata più in lungo la guerra, fe non fi fofle intefa la nirtoria, che haveva l'Agofto

Rottade irrancefi aS.Quintimo.

Civitella del Trento altediata da Prancefi. havuta preffo S. Quintino il ReFilippo contra i Francefí. Nella qual battaglia era quafi tutta Ta nobilsà di Francia ftata fatta prigione. Quefto fù quello adunque, cbe piegò, e fpinfe l'animo del Papa alla pace, tanto più, che vedeva ancora, che effo di quella•guerra poco fruto cava 1 , e che fentiva tutta Italia grandiffimo danno, e che poco prima era mancaro poco, che non foffe ftara Roma da Marco Antonio Colonna, e da Afcanio della Corgna à tradimento prefa. Quefte cagioni l'induffero à trattare la pace, la qual fü finalmente per mezzo de' Venetiani, del Duca di Fiorenza, e del Card.Sforza aili 1 3.di Settemb. con alcune conditioni conchiufa, e fermara : It Cardinal Caraffa promeffe per Papalaolo, e'l Duda d' Alba per il Rè Filippo : Mà erano à pena ritornati in Romai Cardinali, che erano ftatià fermare la pace nel campo, che la povera Ciità, che non era ancora delle calamità paffate fuori, in un' altra non punto minore fir ritrovò - Perciocha allagando il Tevere, occupd in modo I luoghl piani, e più habitatidella Cittì, che fentendone non picciolo danno gli edificij, equelle poche facoltì, chefí erano nella guerra falvate, fi navigava per tutta Roma - Una fimile calamità fenti Fiorenza dall'Arno, che inondo, e che ne gettò ancora alquanti ponti à retra. Hora fatta la pace Monfignor di Ghifa montato in Cività vecchia in barca con ura parte delle genti, fe ne rtt snò nella Francia. Il Ducad'Alba entrato in Roma bació il piede al Papa, fù affoluto da lui, econ molto honore rice vuro; efurono per fuo mezzoliberati quegli Imperiali, che carcerati in Roma firitrovavano. Quietata la guerta, firivolfe di nuovo il Papa all'antico fuo difegno d'emendare le cofe de' ChriAtiani, che ne andavano ogni dià dietro, \&\& à raffetear le cofe della Chiefa, che per la guerra palfata affai fcofse fí ritrovavano . Mandò il Cardinale Caraffa al Rè Filippo, \& il Trivulteo al Rè di Francia, per farne feguire frà loro la pace, o una buona rregua, per negotiare le cofe fue particolari del Ducaro di Paliano. Toltofi eglidopd quefte ogni altra cura; epefo di fopra, edatone ad alcuni miniftri, ed al Cardinal Caraffa il carico, fivolfe tutto al tribunale delPinquifitions, dove volle, che non fola mente le cofe della herefia s'agitaffero; mà quelle dimolti altri ecceffi ancora, dei quati folevano altri giudici conofcere, \& à volere effo vedere ; e caftigare ì needefinnifaHi, efsendo già il carceredella inquifitione pieno di una gran copia direl. Elefle da fedicı Cardinali giudici delle caufe, che quifi agitavano, e creò inquifitore maggiote il CarTribuna dinale Aleffandrino, à cui diede il carico dl dovere inquirere, e caftigare gli le dell'in- herecici', e tutti quelli, che erano di herefia fofperti. Fece con gran lamenti, quifitione e gridi de $i$ librari, publicare an grande indice de ${ }^{\prime}$ libri, che la Inquiftione riprovò, ò tenneà qualunque modo fofperti di herefia, e fotto grawi pene di fcommunica vietò, che nè leggere, nè tener fípoteffero. Privò della legationed Inghiliterra il Cardinal Polc, col qual (come penfatono alcuni) antiche are egli havea. E fattoreodi herefia il Cardinal Morone, ansiciffimo di Pogn, nelpofecol Vefcovo della Cava in Caftello prigione, dovegran tempo lo
tenne, e pensò di dover tutte le fue dignità privatlo, e à giudicio d'ogni huomo fatto l'havrebbe, fe una fua infermita priwa, e poi la morte non haveffe rronco quefto difegno. Travagliò molti altri di ogni qualità non fenza macchia di acerbezza. Coftitui di ogni mele un di,nel qual haurebbe publica andienza dat2. Nel qual teinpo hayendo Carlo V.faltidito delle cofedel Mondo trasferito il tirolo dell'Inperio, ćh'egli rinontia va, in Ferdinando d'Auftria fuo fratello,e già
create Rè de'Romani o N Papa per l'odio antico, che à Carlo V. portava; non volle quefla traslatione dell'Lmp. approvare, come fatta fenza fua faputa, e contra ifacrı Canoni, nè mentre vilfe, volle mai accettar per Imperat. Ferdinandosnè gti Oratori di lui. Eftinfe l’officio dell' Auditor della Camera, e mutatolo nel Regente della Camera Apoftolica, e di gran privilegii accrefciutolo al Card. AlfonTo sipote del fratello lo diede con danno del Camerlengo, al cuı officio, per cumularne quell'aliro,fi tolfero molte cole. Ordinò,e volle,che tutti quei monaci, efrati, che erano da'loro monaiteri per qualunque cagione ufciti, doveffero fenza replica,nè fcufa alcuna ritornarvi. Mà ne sforzò di altro tanto gli Abbati, i Guardiani, e Priori de' monafteri, che ricertare gli dovefiero. Il che fece eglieffequire con raņa feverità , per non ufar parola più grave, che tutti quelli, ché fubito non obbedivano, perche haverebbono voluto, chi una, chi un'alcra legitima caufa moltrarnepfome difubbedienti, e renitenti mandando à queft'effetto per tutto lo fato della Chiefa crudeliffimi miniftri, fè un giorno porrerutti prigioni, e in ceppi, condennandon e molti in galera, e gl'aleri tutti,quanti egli ppote, sforzandoli à ritornarfi ne'monafterı loro. Ben meritò Paolo per una voçe di ogni huomo gran lode, quando con raro elempio di giuftitia, insefele cofe, che fino à quel di contra ogni debito fatte havevano i figliuoli di fuofratello , forto il cui governo tutto lo ftato della Chiefa fi ritrovava, in pieno Conciftoro privò il Cardinal Caraffa del governo, e della Legatione di Bologna, il Duca di Palıano del generalato dell'efercito Ecclefiaftico, e dellegalere della Chiefa, \& il Marchefe di Montebello del aguardia di palazzo . E con parlar così vebemente contra di loro in quel Conciftoro fiaccefe, deteftandoi

Carlo $\nabla_{s}$ rinontia linp a Ferdip.d? Aufriz suo fras, tello. Ordine fevero di Paulo iv. circa pli ufciti dei monafte jij ,
.
$\qquad$

$\square$


$\square$ lor pravi, eperverfi coltumi, efeveriffimamente riprendendoli, che volendo alcuni Cardinali, cbe to vedevano così alterato, placarlo, e ifcufarne i nipoticon fiero vilo mirandoli, minacciò di dovere loro affai peggio faredı quel, che fatto baveva; fe non fúcivano rollo tutu di Roma. Ene rilégò con grande ignominia il Cardipale in cività Lavinia, gli altri nelle caftella loro. E havendo tolto i governi, e glı officii à tutti quelli, che da coftoro havuri gli haveva, epoftine ancora alcuni in prigione, mandò nuovi governatori in tutri quei luoghi. Havendo dopò quefto levate alcune gabelle,e darii quafi fenza fuo ordine impoft, mà in effetto dalui ordinati a diede.à Camillo Orfino la guardia di palazzo, e della Città̀. Et effendo poí coftui morto, cred̀ in tuo luogo G. Antonio Orkino tratcllo del Dúca di Gravina. Ordinò ancora un collegio di alcuni, così Cardinalicome Prelati minori, che parevano à lui pefone gravi, \& atte à quel pefo , perche in luogo fuo, ch'era grayemente infermo, riconafceffero le cande di tutso 10 faco Ecclefiaftico, riverfando per quefta via ne'ínoi la colpa di rutrel ecote paffare: Che efo ficragià tutro all'officio della Inquifitione voho Cred in quatuo volte 19. Cardinati, de' qualı ne furono trè della tua famiglià, cinque fuos antichiamici, efamigliari, gha altri turti per la dotetina, e vita lor buona à fe cari. Diae furono (e fí cofa nuova ) che ricufarono il cappellu, Gio. vanni Cropero Todefio, e Guglielmo Prero Inglefe. RIordinóla fefta della Cathedra diS. Pietro Apoltolo quandone venne primieramente in Rowa, che fù a' L8. dı Genaro, nei quad dì anticamente rella Chiela Romana fi celebrava, \& fi era poi uradafciara. Percioche egli fú defiderofo al pofibile de accrefcere le


$$
\operatorname{Mm} 4 \quad n C=
$$

Card.Cen raffa rilegato.
negarlo, diede falutiferi documentid'eccellente Pontefice, percfie pareva poi; che eglitute le cofe imprendeffè à un certe difufato modo; $\$$ afpro, e mođo anzi di tefta fua,che per legitime cagioni, non puore far matcofa, nè cosi fanta, nè cosi lodevole, che non fuffe da!le lingue biarmato, e non ne fuffe quali da tutre le perfone civili riprefo. Onde fe ne haveva un fiero odio quafi diogn'buomo concitato. Tanto importa à che modo, oà che tempo alcuna cofa fi faccia. II perche non puotea mai eftinguere, nè mitigare queft'odio contra di fe una volta conceputo. Così fiamo noi delle cofe mal fatte tenaci,e ricordevoli; là dove la gratia , e'l favor delle cole ben fatte é più che una piuma leggiera. Quefto Pontificato nondimeno tiputato cosi duro da tutti fu da quella nobil , e memorevol pace illuftrato, che per gratia di Dio fù con parentado frà iḍue primi Rè del Chriftianefimo Herrico Ré di Francia e e Filippo Rè di Spagna conchiufo Nella fefta della qual pace facendofi una gioftra diCavallieri nobiliffimi , per darnè̀̀ tante Signore, che vi erano prelenti (paffo, vi fù il Rè iteffo Herrico gioftrando morto, e reftò de gli acciordi della pace, e del regno fucceffore Francefco II. fuo figlinolo garzonetto. Per cagione di quefta pace il Papa come fempre ficoftumó,fè fare folenne procelfione, efegnidi molta fefta. Alla morre del Rèdi Francia fegul una grave infermità del Pontefice, ilqual effendo hidropico, fe n'era fato un buon tempo per ordine de' Medics in alcune ftanze da Palazzo rinchiufo. Mà la morte della nuora dı fuo fratello, la quale ftrangolaroño, e del fofpetto adultero uccifo, fù creduto, che lo sbigotriffe, e gli acceleralfe la morte. Crefcendo adunque il male, \& effendo difperato della vita, perche fifentiva la morte vicina ai 18. d'Agofo à 12 . hore fi fece tuttii Cardinali chiamare . E veggendoli nella fua camera tutti, li pregò prima; che fe effo fuffe fato più lento in tar Conciftoro di quello che pareva, che all'officio fuo richiefo fi fuffe; l'haveffero alla fua eta, \& indifpofitione attribuiro : Appreffoche doveffero concorrere tutti nella elettione d'un'ottimo Pontefice. E finalmente raccomandò lorol'officio della Inquifitione, ch egli fantiffima chiamava, e nel quale iolodiceva mantenerfi, e foftentarf l'auttorità della Sede Apottolica. E diligentemenze ifcufandofi con motre parole, che gli ufervano quafí morre di bocca, li lafciò . E mentre ch'egli ne efalava già l'anima à quefto modo, furono di un fubito feCondo un coltume antico, aperte le prigioni della Città, e fù dal furiofo popolo; che come fenza cervello ne andava difcorrendo per Roma, e beftemmiando ta
Popolo ds Roma piglizl'armi nella mor re di Paolo iv, egrä motivi che fece. Capo, e man deftra della Statua di Paohorrbco dal popolo Romano, e con ogni vituperio olvaggiato.
ArmeCa saffa bandite ditut $t 2$ Roma.

## Pace fra

 Herrico Redifra cia, é Fi lippo Rè aispagna. Herrico Rèdifräcia uccifo perdifgra tia in una eioftra Prancefco II. Rè di Francia.memoria di Paolo, e di tutti i Caraffefchi, attaccato fuoco alla nuova prigione della inqusfitione ; la quale con tutti i proceffi arfi, ca vatine grà quanti prigiòni v'erano, tentò anche di voler attaccar fuoco alla Chicfa della Minerva, per cagion de'Frati della Inquifitione, mà fù da'mulit prieghi dı perione gravi, che vifrapofero, rattenuto. Mori Paolo a'ı 18 . d'Agofto del 1559. à vent'un'hora havendo vivuts 83. anni, un mefe, e ventidue giorni, a tenutone quattr'anni, due mefi, e ventifetre giornal Pontificato. Fü da' Canonici con poca pompa portato in falle in San Piecro, \& in un fepolcto di mattoni fepolto. Vacò all'hora la lede quattro mefi, e fette giorni. Tofto che fù Paolo morto, ne curfel'mqueto, e furibondo popolo nel Campidoglio. E troncò il capo colla man deftra à quella ftatua da marrio fino con molta ipefa, e da eccellente maco Arolavorata, che drizzata nel palagio de' Confervarori glı havevano, tiè giornicontibui la Atralcinarono per la Citta , con ogni maniera d'immondıtue iporcandola. E finalmence per la pietà, che alcum baronin'hebbeto, ellendogial la rabbıa della plebe incomınciata à rallentare, la gettarono nel Tevere. Fu per un publico bando del popolo di Rowa commandaro, cheditutri iluoghi della Città, dove fuffero le arme della famiglta Caraffáa ò pofte, ò dıpinte, d̀ miághate; ne doveffero tofto efsere tolte, e guafte fotto pena da ribellione achiunque non havefse tofto ubbedito : Nel medefimo diadunque nonfi vidde in'
luogo alcuno della Città, nè ar me, ne infegne de'Caraffefchi. Fì Paolo I V. di gran ftatura, di corpodelicato, di malinconico, e minaccievole arperto, e dı magro volto. Hebbe gli occhi poftià dentro, e con fiera guardatura fcintillanti, \& accefi, picciolo il nafo, la barba rara, e corta, e le gambe impiagate, Fù di compleffione per ogni modo fana, e buona, poiche non fi fervì mai di Medici, benche non ufarse egli molta diligenza net vivere. Egli farebbe fenza alcun dubbio ttato fortunato, e felice, fe morto fufse nella vita privata con quella opinione, che rutti di lut ottima havevano, fenza giungere mai all'altezza del Pontificato, il qual fà più, che altro, le perfone cono fcere.

Creò Paolo IV. in quattro ordinationi dicianove Cardinali, cioè y 5.preti,e 4. Diaconi, che furono.
Giovanni Martiner Silicenfe Spagnudlo, Arcive/covo diToledo, prete card. tit. di SS. Nereo, do Achilleo.
Bernardino Scolo, Sabino, Arcive/covo di Trani, prete Card. tit.diS. Matteo. Diomede Caraffa, Napolitano, V'fcovo di Ario, prete Card.tit.dıSan Martıno tei Monti.
Scipione Rebiba Siciliano Ve/covo Motulenfe, prete Card. tit. di S. Potentiana, leP Paftore, detto il Card. di Pifa.
Giovanni Suavio Romano, Gua/cone, Vefcovo Mirapicenfeprete card.tit.di San Giovanni anteportam Latinam.
Giovanni Groppero Germano, Decano di Colonia, prece Card. tit. dis. Lncain Silice, quefBe refuto al Cardinalaso.
Giovanni Agtonio Cepizucco Romanno,prete cardítit. dis S. Pancratio.
Taddeo Gaddi Fioramine, Arcivef covo di Cofenza;prese card,tit.dìS.Silvefto. Antionio Trivultio Milanefe, pretecard.tit.di S.eiriato.
Lorenza Strozzi Fiorentine, Vc/covo Sutirenfe, Trese carditst.di S.Balbina.
Virglio Rofati da Spoleti, Vefcovo Ifelanenfe, prete card./enza titolo.
Giovanni Beltrando Francefe, prole cardotit. di S. Prifca.
F. Michial Gislerio dal Bofco, Caftello d' Aleffandria, detford. de'Predicatori Vefcovo Nepeíno,e Gutrienfe, prete card. tit. di S. Maria alla Minerva.
F.Clampnte Olera da. Monelia, del Genove/atoodell'erdine dei Minori dell'Offervanza prete card.titods S. Maria Araceli.
F.Guglielmo Peto, Inglefe dell' ordine de' Minori dell'Offorvanza, prete card. fenza tisolo, il quale ricuso il Cardinalato.
F: Carlo Caraffa Napolitano, nipote del Papa,Cavalier Gerofolimitanno,prior di Napoli, Diacono rad.de' SS:Vtto, e Modefto.
Alfon/o Caraffa Napalitanopromipote del Papa Arcivescovo elettó di Napoli; Diacono card. diS Maria in Damenoca.
Vitellozze Vitelli, cietadino, ©'Ve/cove eletto di Gistì di Caffello, Diacome sardo. di SS. Sergio, e Bacco.
Giovan Battifa Configliario Romano, Diacomo gard. /enza Diaconia.

