# பऽ@: <br> STEFANO PITTOR FIORENTINO. 



Ra tantala fama della nuoua pittura \& \& tanto erano onorati gli artefici di yuella: per le marauiglie, che Giotta faceua, a paragone di quelli, che inan zi a lui in muri e in tauole aueuano o perato; che molti giouani pröti \& vo lonterofi, fi metteuano ad imparar tale arte; fcioperandofida tutto il refto de gli effercizii; \& fentendo il bene che del continuo ne traeuano, volentieri vi perfeuerauano. Eraii quali fú.Stefano pittor Fiorentino, il quale conl'operefue digran lunga pafso coloro, che prima di lui s'erano aftaticati nell'arte : moftrando.il valor fuo effere di tanta intelligenzia in tale efercizio, quanto di minore gli inanzia lui erano Itati/ ImparàStefanol'arte della pittura da Giotto, il quale l'amòmolto per li coftumi buoni, \& per l'afsidu ità, che' moftraua in ogni fua azzione; che pertale ef. fercizio faceffe. La onde in poca tempo dopo la mon te dí Giotto, lo auanzò di maniera, d'inuenzione, \& didifegno talmente; chene gliartefici uecchi può ve. ramente darfigli il vanto; poich'egli tolfe a tuttil'onore, \& il pregio. Coftui dipinfe a frefcoin Pifa, la Noftra Donna del campo fanto: $\&$ in. Fiorenza nel chioftro di Santo Spirito intre archetti, a frefco lauo rò di fua mano: nellíuno de i qualie ela trasfigurazione dichristo con Mofe \& Helia eitre difcepoli. Doue Stefano imaginandof lo Splendore che abbagliò quegli, figurandogli in Araordinarie attitudinis cercẹ
nafeofa, \& nö bê cofiofcita dallintelletti degli huomir ni. Et le dette opere di Andrea furono da lui lauorate: circa ghanni mece xxxx Lafciò a la morte fua, difcepoliaffai,fra quati fu grovanNi:pisANO architetto, che fece il difegno \&\& la fabbrica del cäpo fan to di Pifa, \& il Campanile del Duomo:Similmente NTCCOLA-PISAN 0 , che fece la fonte, \&: il Pergamo di San Giouanni, ad onore del quale Niccola furo no intagliatí quefti uerfi.

Anno milleno, bis centum, bisque trideno Hoc opus inflgne foulpfit Nicola Prfanus.
ET altri difcepoli ancora, de quali non accade fare inemoria altrimenti, fe non dire che é conduffe $\rightarrow$ Yo infinite cofe goffe nella facciata di' Santa Maria del Fiore di Firenze, \& a Pifàa Vinegia, à Milano, \& per zutta Italia, ne fecero piuche molte. Dï Andrea, rima fe N in o fuo figlinolo; the attefealla fultura: Et in Santa Maria Nouella di Firéze fotto il tramezo fece di marmo una noftra Donna dentroà la porta allato silla capella de" Minerbetti Coftuifepeli Andrea fuo padre inSanta Maria del Fiorel"anno. MGCCXL: Et glifece nel fepolcraquelto epitaffio.

Incenti Andreasiacet bac Pifanus in urna:
Marmare qui potuit pirantes ducere wultus,
Et fimulacra Deum medis imponere templis
Ex are $2 x$ auro, candenti, er pulcra elephanto-
aueua una bonifsima uernaccia, che perlo facrificio della meffa ferbaua, le diffe efferci rimedio ad acconciarle:che auendo uernaccia, laqual buona fuffe, téperandola ne' colori,\& toccandone le gote ell corpo del le figure, le farebbe tornare il colore piu uíuace, che non aueuano:di che ne fu fornito mentre che durò il lauoro. \& egli fece le figure piu roffe co'i colori, \& ite \&à gli amici fuoi il colore medefimamente mantêne. Finito il lauoro delle monache,dipinfe nella Badia di Settimo alcune iftorie diS.Iacopo;a' monaci di quel luogo;a i quali fece infinitifsime burle, \& molte piace uolezze Lauorò à frefco in Bologna in S. Petronio ha capella de Bolognini, con molte iltorie \& gran numerodi figure:doue tanto fatisfece à quel gentilhuomo che lo faceua laiorare, che oltre al premio che non fu piccolo, ne acquiftò beniuolenzia \& amore perpetuo. Appreffo fù da molti fignori per Italia chiamato, per la fua garbata maniera, \& per far burle, \& per trattener cicalando gli amici. Fece ancora in San Paolo a Ri pa d'A rno in Pifa certilauori, \& in campo Santo alcune ftorie, doue cominciail principio del mondo. Fu coftui fempre familare \& dumeftico di Mafo del Sag gio, \& la fua bottega era del continuo piena di cittadi ni,tirati dalle coftui piaccuolezze, feconda che fi uede nella nouella di maeftro Simone, quando lo manda rono in corfo, \& fimilmente nelle gioftre fatte a Calădrino. Dicefi che auendo egli promeffo in Valdimari nà̀ un contadino, lauorare, un San Chriftofano, ne fe ce fare daccorda con effolui in Fiorenza uno iftrumento rogato, che lo doueffe fare per prezzo dotto ducati, \& la ftgura doueua effere dodici braccia. Arriuato Buonamico à ha chiefa per farlo, trouò che ella non era piu che noue braccia in tutta l'altezza. Doue ne di fuori, ne didentro potendo accomodarlo, firi-

Ta di Giotto auuta da lui in grandifsima venerazions. Dipinfe a Santo Stefano del Ponte vecchio, la tauodr, \& la predella dello altare maggiore, con grandifsima diligenzia:\& nello Oratorio de San Michele in orto, lauorò molto bene vna tavola d'un Chrifto morto, che dalle Marie è pianto, \& da Nicodemo ripofto nekla fepoltura molto deuotamente. Nella chiefa de fratì de Serui dipinfe la capella di San Nicolò di quegk del palagio;con iftorie di quel Santo : Doue con ottiimo gividizio \& grazia, per vna barca quiui dipinta, dimoflrò affai chiaramente, come egh aueua notizia intera, del tempeftofo agitar' del mare; \& della furia della fortuna. Nella quale mentre che i marinari votano la naue, \& in mare gettano le mercäzie; appare in aria Santo Niccolò,\& gli libera da quel pericolo:opera cer to molto lodata. Fù condotto a Pifa dalla comunitd, doue nel Capo fanto fece in iftorie tutta lavita del patientifsimo Giobbe : \& nella medefrma citta nel CioAro di San Fraocefco, una noftra donna có alcuni fans ii, la quale è con molta diligeñza lauorata \& condottz. Ritornò a Fiorenza, \& dipinfe il tribanale della Mercatantia Vecchia, rella quale iftoria, con poetica inuenzione figuròil tribunale de' fei huomini; magiArrato di detta città ;i quali Aanno a vedere cauarela lingua alla Bugia dalla verità: la quale e veftita di velo sù lo ignudo; \& la Bugia ammantata dry nero, fcrittơ fotto a quefte figure i verff che feguiono.

## Ia purdineriri per ibbidire.

Allafanta Ginftiziasche non tardá:
Caua la lingua a la falsa bugiarda.
Et fotto ha foria è vno epigramma in nome fuo, $\cos$ 体 fritto.

Taddeo dipinfe quefo bel rigeftro:
Difcépolfüdi Giotto.l buon maefro.

## Z ii

# ANDREA DI CIO. 

 NE ORGAGNA PITTORE ET SCVLTOREFIORENTINO.



Are volte evno ingegnofo \& valente, che non fia ancora accorto \& faga ce: nè mai la natura partorì vno fipirtain vna cofa eccellente, che apcora in motre non operafle 11 medefimo;o vero delle altrui nú fuffe almeno intelligentifsimo : come fece nell'Orgagna, ilquale fu pittore . fcultore architetto \& poeta. Dimoftrofsi coftui molto valente nella Pittura: \& di auere di quella gran' pratica: \& nella fcultura fimilmente; come ancora le fculture fue ne poffono far fede:\& nella Architettura, Il tabernacolo di Orto San Michele, \& nella poefra alcunifonetti, che difuo fileg gono ancora, fcritti da lui gia vecchio, al Burchiello all'ora giouanetto .. Moftrofsi molto accorto nelle fue operazioni, $\&$ vedefi efpreffamente, che mai non fi parte dal buono, chi nafcerdo con effo, nelle azzioni fue, non fa mai cofa che nó fia con buon garbo, \& con bellifsimo difegno. Il che moftrò lo feirito del garbatifsimo Orgagna, il quale fece il principio delle pittus re fue in Pifa, che fono alcune forie in Capo Santo, al lato: quelle di Giob, che furono fatte da Taddeo gad: di. Fece in Fiorenza la capella grande di Santa Maria Nouella de Tornabuoni, ridipinta nel 1.485 da Domenico Ghirlandai, il quale ne traffe molte inuếzioni; di cofe che in detto operar' fi feruî. Fece ancora in det ta chiefa la capella degli Strozzi, con bernarda
fuo fratello, vicina alla porta della fagreftia, che fale vna fcala di pietra, nella quale lauorò vina tauola atem pera, doue pofe il nome fuo. Et nelle facce di effa figurò l'Inferno \& 1 cerchi, \& le bolge di Dante, dilettandofi, con ogni itudio cercare di intenderlo. In Santo Romeo fece vna tauola, \& a Santo Apollinare con Bernardo predetto finì a frefcola facciata fuor' della chiéfa. In Santa Croce di Fiorenza; dipinfe l'Inferno il Purgatorio \& il Paradifo, con infinite figure. Nello inferno della quale opera, ritraffe, tirato da vn Diauolo il Guardi meffo del comune, con tre gigli rofsi fopra la berretta, perche lo pegnorò, \& il notaio $\&$ il giu dice ancora che gli dette quella fentenzia. Fece in San Michele in orto, la cappella della Madöna lauorata di marmo da vno altro fuo fratello che era fcultore, \& condotta al fine da lui, nella fcultura, \& Architetu ra.Nella quale opera dietro alla Madonna, fece di mezo rilieuo vna morte di noftra Donna : \& l'affunzion' fua : \& appreffo alla fine della foria, a man finiftra, ritraffe fe; Il quale è vno che hà il vifo tondo, \& piatto, co'l cappuccio auuolto alla tefta : \& fotto a tale iftoria mife il fuo nome "andreas cioni pictorar chimagister. Trouafi quefta opera effer cofta, fra lo edifizio di fuori, i marmi della capella, \& altre pietre, che in effa fono, \& il magifterio $\mathrm{L} \times \mathrm{x} \times \mathrm{v}$ I. mila fiorini. La onde per l'architettura \& fcultura di cosî fatto lauoro, con reputazione \& gloria non piccola, viue ancor oggi la fama fua. Vfaual'Orgagna fcriuere il nome nelle fue opere:ma nelle pitture, diceua, An drea di Cione fcultore, \& nelle fculture, Andreadi Cione pittore, volendo che la pittura fi fapeffe nella fcultura, \& la fcultura nella pittura. Sono per tutta Fiorenza infinite tanole, fatte da lui, \& parte da Bernardo fuo fratello, ll quale poco dopo la morte di $\mathrm{An}_{\boldsymbol{r}}$
drea, chiamato a Pifa, fece l'Inferno di campo fanto, imitandole inuenzioni dello Orgagna. In San Paulo a mpa d'Arno rifece di molte iftorie, ct tauole per mol te chiefe,\& nel füo dimorare in Pifa, infegnò l'arte del la Pitturaabernardo nello di Giounni Falconi Pifano,il quale lauorò le tauole che fono nel duo mo, della maniera vecchia. Viffe Andrea Orgagna anni ix.\& nel m. cccixxxix. fuilil corfodique fta vita. Le cafe fue erano in Fiorenza nella via vecchia de' Corazzai,\& ebbe in fu la fepolturall feguente epitaffio.

Hiciacct Andraas, Qwo'non praftantior Alter Aerefuit:Patria maxima fama/ía.
Rimafe dopo la morte fua vn fuo nipote, chiamato mariotto, il quale fece in Fiorenzadi pittura a frefco, il Paradifo di Santo Michele Berteldi nella via de Serui, cercando di imitare in ogni azzione l'opere lodeuoli dell'Orgagna.

## T O M M A S O FIORENTINO PITTORE

 DETTO GIOTTINO.

Vando larte della Pittura, è prefa in gara , \& efercitata da gli emoli cons grandifsimo ftudio ; $\mathcal{E}$ quando git artefici lauorano a concorrenza, fen za dubbio,truouano ogni giomo gli ingegni buoni nuoue vie, $\&$ nuoue maniere, per fatisfarea' gußti \& alle wolond di chi gli vede gareggiare nella arte. Chi ve di porre in opera cofe ofcure \& inufitate, $\&$ in
di molti, che lo auanzärono di difegno; fuperò niente dimeno co'l tanto fare tutti gli altri della età fua : Perche in tanta moltitudine di opere, gli vënero fatte pure delle buone. Dipinfe in Fiorenza nella fua giouanezza alla compagnia di San Marcola tauola dello altare; \& iñ San' Eriano, vn' tranfito di San Ieronimo. che è ttato guafto per acconciare la facciata della chie fa lunga la ftrada. Nel palazzo de' Medici fece in frefco la Cappella con la foria de' Magi, \& a Roma in Araceli nella cappella de' Cefarinile ftorie di Santo Antonió da Padouá, \& in Santo Apoftolo, la cappella dello altar' maggiore. Laquale per le fatiche durateui, \& per alcune figure fcortate, ebbe grido \& fama gran difsima in quella cittd, \& fu cagione di farlo conofcere per maltó pratico, \& diligente nella arte. Non man cano però alcuni che attribuifchino quefta Cappella a melozzo daffrli; il cheanoi non pare verifimile:fi perche di Melozzo non abbiano vifto gia mai cofa alcuna;\& fi ancora perche e' vi fi riconofce tutta la maniera di Benozzo, Pure ne lafciamail giudiciali, bero a chi la intende meglio dinoi. Dipinfe in quefta cappella la Afcenfione di christo,conaffai ornamé tidi profpettiua, ad inftanzia dicono del Cardinale Riario, nipote di Papa SifoII IL dal quale ne fumolte remunerato. Fucoftuiabbondante di figure \&di ogni altra cofa ne' fuoi lauori,\& molto fí dilettò di fare fcortar:le figure di fotto in fu; cof difficile \& faticofa nella pittura Fu chiamato dalla opera diPifa, $\& 2$ lauorò nel cimiterio allato al Duomo detta cảpofanto vna parete di muro,lunga quantatuttola edifizia \& vi fece forie del teftamenta vecchio, con grandifi ma inueazione di figure. Et bene fi può veramente chiamar' quefta, vna opera terribilifsima;Per efferui di ftintamente le forie della creazione del mondo,a gior
nó per giorno; Tutte quelle di Noe che fabrical'Arca; \& vi riceue ghanimali, La mondazione del Diluuio efpreffa con bellifsimi componimenti, \& copiofità di figure, \& con ogni bello ornamento. In oltre la fuperbaedificazione della Torre difegnata da Nebrot; lo in cendio di Soddoma, \& delle altre cittd vicine; le iftorie di Abramo, nelle quali fono da confiderare affettibellifsimi. "Perchè ancora che Benozzo non aueffe molto fingular difegno nelle figure:c' dimoftrô nientedimancol larte efficacemente nel facrifizio di Ifaac, per auere fituato in ifcorto vno afino in tale maniera, che c' fi volta per ogni banda, il che è tenuto cofa bellifitha. Segui appreffo il nafcere di Mosè, con que tanti fegni \& prodigii,fino a che à traffe il Popolo fuoride to Egitto:\& lo cibò tanti anni dentro al deferto. Aggiunfe a quefto tutte le iforie Ebree fino a Dauit, \& 2 Salomoné fuo figliuolo, fino che a lui viene la Regina Saba. Et dimoftro weramente Benozzo in quefto hauoro yno animo piu che inuitro:Perche doue figra de imprefaarebbe giuftamernte fatto paura ad vna legione di pittori;egli folo la fece tutta, \& la conduffe a perfezzione: Di maniera che auendone acquiftato fama grandifsima, meritò che nel mezo di quel lauoro gli fuffe pofto quefto epigramma.

> Quid Jectaas nolucres ;ifices, Go monstraferarum? Et uirides fluats, atherea/que Domos? Et Pueros, Iuuenes, Matres, canofque Parentes? Queis femper suuxm/Piratt in ore decus. Non hactam uarÿs finxit fimulacrafiguris Naturajing enio foetibus apta fuo:
Eft opres artificisipinxit uiua ora Benaxus:

- superimuos fundite in ora fonas.

Nella medefima cittì̀ di Pifa nelle Monáche di San Ba nedetto a ripa d'Arno, fivi tutta la ftoria della vita mo naltica di quel Santo, che non è piccola. \& in oltre mol te opere a tempera in trelco, $\&$ in tauola fi veggono per tutta quella terra, facilifsimamente lauorate da lui come nella compagnia de' Fiorentini, dirimpetto a San Girolamo ; \& infiniti altri luoghi, che troppo farebbe lungo il contargli.Dipinfe a San Gimignanos\& 2 Volterra; tanto che logoro finalmente dalla fatica in ctà dilx xviir. anni, fene andòa'l vero ripofo;nella Aeffa cittì di Pifa; in vna cafetta che in filunga dimora, vi fi aueua comperata nella Carraia di San Francefco. Laqual cafa láfciò morendo alla fua figliuola; Ex con lagrime di tutta quella città onoratamente fu fepellito in campo fanto, con quefto epitaffio.
-HIC TVMVLVSEST BENOTII FLORENTINE QVI PROXIME HAS PINXIT HISTORIAS. HVNC SIBIPISANOR. DONAVIT HVMANE. FAS. MCCCCLXXIII.
.
Viffe Benozzo coftumatifsimamente fempre, \& da vero Chriftianoiconfumando tutta la vita fua in efercizio onorato: Per il che, \& per la buona maniera \&z qualital fua lungamente fu ben veduto in quella citta, \& tenutdin pregio. Lafciò dopo fe difcepoli fuoiz Anobimachiavegif Fiorentina, \& alcunialtri che non accade farne memoria.

