DELLA VERA INFLUENZA DEGLI ASTRI
SUlLe STAGIONI E MUTAZIONI DI TEMpO

## SAGGIO METEOROLOGICO

D I

## D. GIUSEPPE TOALDO VICENTINO,

Prepogita della SS. Trimita in Padova, Membro dei Collegi di Teologia e di Filofofia in quefta Citta, Profeffor di Alironomia, Geografia, e Meteorolosia, Membro dell Aicademie delle Scienze, di Padova, di Bologna, di Berlino, di Pietroburgo, di Londra, della Socicta Mercorologica di Mannbeim, di Napoli, delle Economicheved Agraric di Udine, di Ve rona, di Spalato, di Montecchio, Corrifpondente della S. R. di Montpel-. lier, della Società Patriotica di Milano, della Socicta Olandefe fabilita in Arlem.
TERZA EDIZIONE

Di molto accrefciuta, e migliorata.


IN PADOVA M. DCC. XCVII.
NEL SEminario appresso tommaso bettinelli CONLIGENZADESUPEAZOAZ.

## $\because \cdot$

$!$

Digitized by Google
AGL'ILL. ${ }^{\mathrm{m}}$ ED ECC. ${ }^{\text {M }}$ SIGNORI
MARCO ZEN K.
ANTONIO CAPPELLO K. ${ }^{\text {R }}$ PROC.FRANCESCO PESARO K. ${ }^{\text {PROC. }}$
SENATORI AMPLISSIMI
RIFORMATORI DELLO STUDIO DI PADOVA
E A TUTTO IL COSPICUO ORDINE
DI QUESTO ECC. ${ }^{\text {mo }}$ MAGISTRATO
GIUSEPPE TOALDO
OSSEQUIOSAMENFE UMILIA
DEDICA E CONSACRA
PER LA TERZA VOLTA
la edizione di questo saggio
NOVELLAMENTE ACCRESCIUTO
E MIGLIORATO.
-

Digiticedy , Google

Vcracka

## AI LETTORI.

QUando rivolfi il. penfiero la prima volta a quefo argomento dell' Infuenza Lunare, io non avea altro difegno, che quello di comporre una Lezione da cattedra per l'apertura degli Studj nel Novembre 1769 , toccandomi di trattare delle Meteore. Dedotta perd brevemente ta teoria, e infinuando quefta manifeftamente l'azione della Luna full' Atmosfera, $\mathrm{m}^{\prime}$ invogliai a conftontarla colle offervazioni ; ed ottenute quelle del fu Sig. March. Poleni, trovando per una prima prova che parevanc corrifpondere ai principi,' m' incoraggii di proceder oltre: perciò nel mentre ch'io trattava quefte materie dalla cattedra, andava anche eftendendo il Trattato, che refò concepito, fcritto e- fampato in meno di dieci mefi, it che appena poffo ora credere, aztefe particolarmente tante laboriofe Tavole che ini convenne formare. Per effer $l^{y}$ argomento popolare e per render il Libro intelligibile al nofro popolo, lo feriff in Italiano; del che ora mi pento (fenza perd porerni indurre alla fatica d'una Traduzione); mentre per il popolo poreva baftare un piccolo Effrato Itafiano, quando il Latino farebbe fato intefo in tutta l'Europa dotta di là dall' Alpi, ove pochiffimi intendono la noftra lingua. Quindi, febbene i Giornali di Francia e di Germania abbiano dato degli Efratti vantaggiofi di quef'Opera, non offante fearfa idea fi avrebbe avuto de' miei rifultati, fe non foffe nato l'incontro del Premio di Montpellier 1774 Sulla Meteorologia applicata alf Agricoltura. Avendo io feritto quella Memoria in Francefe (fiampata pofcia e riftampata irr più lingue) allora fi ecciò da per tutto molta curiofità ; fí porfe piü d'attenzione agli effettidell Infuenza Lunare ; ed ormai i Giornali e i Trattati di Meteorologia ff veggono buli-care di Punti Lunari ; fi difputarono Tefi pubbliche ; fi ereffero Accademie Mereorologiche a Manheim, a Bade, all' Haya (a): da altre fí propofero Problemi analoghi di Premio ;e gli Autori che ottennero quefti Premj. ebberol'ingenuià di riconofcere i miei principi per efemplari, come fi pud vedere nominatamente nella Memoria del Sig. Dottor Retz, coronata dall'Accademia di Bruffelles nel $177^{8}$, fulla Meteorologia applicata alla Medicina; e in quella del Sig. Ab. Bertholon , full'Elettrictrà del Corpo Umano, coronata dall'Accadernia di Lione nel $\mathrm{t} 779(6)$;e quello di che aflai mi compiaccio, fono le difcuffioni ferie che l'autorevole Sig. Lambert fece fulle mie Tavole in più d'una Memoria dell'Accademia di Berlino. Pare in fomma che quefto Libro qualunque fia, abbia fatto una fecie di epoca e di rivoluzione in Meteorologia. Piu grato ancora mi riefce it vedere, che quefto Libro col Giornale Afro-Meteorologicoche dal 1772 feguito a pubblicare in confeguenza, ferve non folo di

[^0]divertimento allo fpirito, ma di giovamento alla Societin. Io ebbi a ricever de'ringraziamenti dagli abitanti d'un parto vicino peraver potuto prevenire i danni duna inondazione di mare, alpettata ed arrivata conforme ai miei principl:e in queftanno ( 178 r .) coi principi del Nuovo Ciclo di Lane da me fcoperto l'anno paffato, che fi vedrà nell'ultimo Articolo della Seconda Parte, avendo preveduto in pieno la qualità dei mefi corfi fin' ora, ho potuto prevenire diverfa poffeffori e intereffati nel negozio de'grani fopral'infelicita del raccolto che abbiamo avato. Quanto poffano effer utili tali regole in tutta la vita, voglio lafciarlo giudicare agli altri piuttofto che predicarlo io; qualche cofa ne dico nella Prefazione, e in altri luoghi del Libro.

Or effendo da gran tempo efaurita la Prima Edizione, avrei voluto darneuna feconda, anche per riformare la prima, fatta un poco troppo in fretta. Ma per alleftirla mi mancò fempre il tempo fin' ora; tra un' infinicà di cole che aveva raccolte, non era per me minor imbarazzo fciegliere quello ch'era bene d'aggiugnere, di quello foffe meglio d'omettere. In fine ho aggiunto, rifecato ancor più, cambiato , riformato varj Articoli della Prima Edizione: ho compito le Tavole vecchie, ne ho potto di Nuove: ho pofto pure nuovi Articoli di pianta, come quello della Marea del Golfo di Venenezia, quello del Barometro nella Seconda Parte, quello del Freddo, in2 particolarmente gli Ultimi della Prima e della Seconda Parte; quella relativo alla Teoria, quefto alla Pratica: in quello ho lafciato un poco di volo all'immaginazione; in quefo mi fono tenuto più frettamente ai fatti, nel tracciare i minori e maggiori cicli delle fagioni, che fono l'ultimo e il maffuno oggetto di quefte ricerche. In fom:na in fatto di meteore, di ftagioni e di tempi, troveranno gli amatori una tal varieta di cofe da paicere forfe l'intelletto, o alıneno la curiofita: il Seguente Indice degli Articoli puod darne un piccolo indizio. Il Giornale che d'anno in anno andid, finchè 2 Dio piaccia, continuando, porgerà l'applirazione di quefti principj agli anni particolari. Sia gradita la mia buona volontà.

15 . Agoflo 1781.
P. S. Non dird io nulla degli oppofitori delle Infuenze Meteorologiche della Lina? Si diftingue tra queßti per l'autorità l'illuftre mio Anico Sig. Ab. Frifi, nel primode'fuoi Opufcoli Filofofici recentemente flampati in Milano. Ma quanto al punto principale, che riguarda $i$ moti del Barometro dipendenti dalla Luna, gli ho rifpofo- in una mia Memoria inferita nell' ultimo Volume dell' Accademia di Berlino; ed ho provato che quefto gran Matematico, nel calcolare la quantità di quefto moto del Barometro, ha omeffo due elementi effenziali, che fono l'inerzia, e l'elafticita dell' aria. Quanto ai cambiamenti di tempo ed ai Punti Lunari, credo d'aver prevenuto le fue difficoltà nella ferie di quefo Libro, fegnata:nente all Aiticolo VIII. Parte II.' Molto meno parlerd de'più piccoli cavilli promoffi da altri, che moftrano di non comprender nè pure lo nato della quiftione. Colle difpute per lo più nulla figuadagna, e certo fi perde un tempo preziofo. Credo in fine, che fi debba lafciar ognuno penfare pacificamentea modo fuo.

In quefta Terza Edizione fonofi eftefe le Tavole fino all'anno corrente, ed aggiunti qua e là varj fquarci non inutili.

## I N D I C E.

$\boldsymbol{P}_{\text {Rgaxione }}$

PARTEPRIMA

Che contiene le cofe Generali e Teoriche.
ART. I. DRemeffa Generale: Degli affetti grandi de' moti pic-
11. 'Dell' Azione del Sole per via del Luwee e del Calore; des varj gradi di Calore nelle varic ftagioni, warie ore del giorno: Tavale.
1II. Del Moto diurno della Terra, e froi effetti. 19
IV. Del Níoto annoo della Terra accoppiato col Moto dierno. e Sxe confeguenze. 23

- Altre confeguenze dei Moti diurno ed annuo della Terra; Dei quattro punti Cardinali del Giorno, e dell' Anno. 28
VI. Della forza Meccanica della Lanx; breve notixia delle Sue Fafi, e delle Maree. 32
VII. De' Panti più efficaci della Lana Sopra le Mares- 35
VIII. Digrefione fulla Mlarea del Golfo Adriatico. 39
IX. Altra Digrefione ful Far della Lana. 44
X. Delle agitaxioni regolate, ed analoghe alle Mares, che la Lwna doe deftare nell' Atmosfera. 47
XI. Dell' Infiuenza Fifica della Lina; e prima fo cfamina la quiftione dol calore della Lama. 52
XII. Dell' Influenka Fijica della Lana, riguardo particolarmen-
te l'Agricoltura.

Conclufione della Prima Parte: Congetture nwove ful modo di operare degli Aftri gli wni fugli altri. 63 PARTESEGONDA
Che contiene i Rifultati delle Offervazioni fulle Stagioni.
ART. I. Ell' mfo delle Of Crvazioni. 69
II. Dellé Offervazioni del Sig. Marcib. Poleni, del Sig. Temanza. . 73
Giornale del Sig. Temanxa. 77
1II. ESame del precedente Giornale Sopra ta forea cambiante de' Punti Lunari: Tavola. 89
IV. Rifultati delle Ofervazioni di Padova: Tavola. 95
V. Ofervazioni Straniere: Tavola. • 96

V1. Della Combinaxione de' Punti Linaaxi : prova inverfa delta lero forze: . . . 99
VII. Aforifmi Meteorologici. ..... 101
VIII. Si prevengono e $\sqrt{2}$ Spiegano gli abbietti contro i precedenti Aforifmi. ..... 103
1X. Delle Ofervazioni fatte col Barometro: rifultati rimarca- bili : Tavole dol Barometro. ..... 115
X. Del Termometro, della Temperatura delle Stagioni, e de- gli Anni. ..... 127
XI. Digreffione ful Freddo in generale; e Sopra un offervabile aumento di freddo negli anni correnti. ..... 130
XII. Della mifura della Pioggia: Tavola. ..... 139
XIH. De' Giorni piovofi, nuvolofi, fereni, ec. ..... 146
XIV. Dei Venti, che regnane nel diftretto di padova, e della Marca Trivigiana: Tavola. ..... 149
XV. Declinazione dell' Ago Calamitato a Padova e Venezia. ..... 159
XVVI.Infiuenza delle precedenti ftagioni • fui prodotii della Terra. ..... 162
XVII Notizie Spettanti alla Medicina. ..... 166
XVIII. USo della precedente Dottrina per la Navigazione; Ca-talogo di varie infigni procelle173
XIX. Del ritorno delle ftagioni e delle Annate Atràvaganti, ..... 178
Cronaca degli Anni ${ }^{\prime}$ Piovofi. ..... 183

- degli An'ni Afciutti. ..... 185
dei Gran Freddi : ..... 388
PARTETERZADei fegni proffimi delle mutazioni di tempo.
ART* II, D Ei Segni del Barometro. ..... 191
1II. Dei Temporali ..... 199
IV. Delle Nuvole grandinofe, nevore, ec. ..... 203
V. Delle ore delle Pioggie, dei Temporali; ec. ..... 206
VI. Dei Terremoti, e delle acque Profetache ; catalogo ..... 207
VII. Segni delle mutazioni di Tempo, che dà il Sole. ..... 210
VIII. Segni dalla Luna. ..... 213
1X. Alıri Segni dal Cielo, dall' Aria, dalle Meteore. ..... 215
X. Segni dagli Animali. ..... 216
XI. Altri Segni generali. ..... 219
I pronoftici d' Arato. ..... 223
TAVOLE AL FINE

1. Del Caldo e del Freddo . III. De'Gioxni Piovof.
II. Della Pioggia. IV. De'-Morti in Padova. ..... PRE-

# PREFAZIONE 

ALLA PRIMA EDIZIONE 1770.

NOn crederei poter alcuno dubitare, the Se gli Vomini di twite le Nazioni della terra fi miffero per operare di configlio concorde il comen bene, non dovefe infinitamente migliorarfi la Sorte del genere umano. Ma l'idea della republica del genere wmano ì una dimera non meno, che guella della pace perpetwa e aniverfale, per ana iftefa ragione, perché la natarale cupidità, ne' popoli non meno, che negl' individui, con isforzo infaperabile da per fe, cerca Sempre il proprio beme, e il proprio meglio, vero, o creduto, a preferenza del bene, e del meglio comune.

Bafterebbe per migliorare gli affari dell' uman genere, she $\mathfrak{\beta}$ efeguife wn progetto più moderato; ed ì, che gli nomini, e le nazioni ponefero in effere, e comonicaffero tra loro le notizie che banno, in fatto di fcienze e di arti. Ciò intanto verrebhe a formare quello, che il Verslamio fuggerì , chiamò Inventarium Opum Humanarum, la lifta de' capitali del genere umano: cioè di quanto per natura, e per arte, in fcienze, e in lavori, negli antichi, o ne' recenti tempi, o ne' colti popoli, o ne' Selvaggi, nei ceti, o negli individui, o in qualunque modo v'è Sparfo di utile e d'ingegnofo al mondo. Il quale Inventario fatio - digerito the foffe, oltre l' avanzamento delle fcienze, parlando folamente delle cofe di pratica, rifulterebbe probabilmente tintto ciò, che tanto fi defidera, fi cerca, e poco fi trova: un ottimo corpo di leggi per governar i popoli: an piane di vera economia pubblica e privata. un fiftema di perfetta morale; un vero metodo di agricoltura con tutte le fue arti miniftre e collaterali; mille comodi per la vita, con un' infinità di macchine ed invenzioni ingegnofe, e maniere facili di adoperarle, a Servigio, epiacere degli momini, in tutte le fituazioni, e circoftanze, in cwi fi trovalfero: Sorgerebbe forfe in fine una buona Medicina, agginngendo ai medicamonti e metodi ftudiati, quanto $v$ 'è di rimedj quafi Spontanei nell' erbe, nelle piante, ne' foffli, negli animali, - di fecreti preziofí, Sepolti in manofcritti, e difprezzati libri, o nelle capanne, nelle vili officine, nelle donne, nei paftori, nei Selvaggi. Tra tanti vantaggi penfo, che vi farebbe anche quello di conofere con inconcepibile frutto le mutazioni naturali dei tempi, le qualità delle fagioni, e delle annate, Sol che a quello, che detta la buo-
$\mathbf{x} \quad P \quad R \quad E \quad F A Z I O N E$.
na fifica, fi aggiungeffe una raccolta di offervazioni lunghe e ben prefe, con tanti fegni, che pur noti fono ai marinaj, ai contadini, ai pafori.
$M a$, febbene la cultura, la letteratura', la ftampa, il commerzio in quefta età abbia facilitato e aperto, almeno in Europa, la comanicazione delle notizie, infinitamente più, che due fecoli avanti; non oftante io pur dubito, che in quefto Inventario compixto, quale fo concepifce, e quale fi richiederebbe per tutti $i$ buoni effetti accennati, e cbe per aliro niente eccede la mifura delle cofe mane, anche nello fasto in cui fono, fia tuttavia an altro voto de' Filofofi, impojfibile. da porfo effettivamente in piena efecwzione. $E$ la ragione fommaria ì queft' altra, che dipende dall' incompoffibilità di certe cofé, o con alo tra peola, dalla limitazione originale delle creature.

Imperciocchè tutte le grandi imprefe, come farebbe quefta, richiedome un tribunale, e ana focietà di corrifpondenti, vicini e rimoti, fotto wn cape e direttore: che vuol dire, richiedono infieme wno, e molti: uno, perchè un folo può formare un piawo, odifegno ben intefo, fenza cui miente fo può fare di fiftematico e di buono: molti, perché un fole non bafta a muovere tutia la mole de'materiali che occorrono. Ma i molti ( oltre gli oftacoli efterni, che devono incontrare dagli altri womini, fempre difpofti a deprimere, fcreditare, traver $\int$ are le cofe, is cui non entrano effi) o difcordi tra loro, o di forze difuguali, $\sqrt{\beta}$ contraftano, e $\sqrt{2}$ difurbano pixttofto che coadiuvarfi. L'sno, che deve aver ana trafcendente e quaß divina forza di fpirito, o non $\sqrt{i}$ trova, - non dura fino alla perfezione dell' opera. E cosi gli affari del genere umano devono andar fempre come poffono; ed in eterno rimarrà imperfetta la fabbrica delle fcienze, e delle arti, della politica, e della morale, dell'economica, della medicina, dell' agricoltura, della pratica e della teorica delle cofe; nè fíaverà mai finita un'imprefa di momento, Seforfe non fia tale, che bafti il talento, e la vita di un nomo folo per efeguirla.

Non però deve l'Uomo rimanerfo inerte ed oziofo, abbandonandof ad wna Spezie d'ignavo deftino, che farebbe il peffimo, e l' eftremo. Le cofe vanno, come vanno, tollerabilmente, confiderato il tetto, $\sqrt{2}$ vedrà che non poffono meglio; perchè tutti quelli che dirigono igoverni delle cofe, ftudiano in effetto per far il meglio. Anche tra' privati ognuno, che abbia qualche lame e talento, deve dal canto fuo contribuire quanto piò, a coltivare, promuovere, e perfexionare quegli oggetti, che fono della propria manfione e profeffione.

Ma qui facilmente s'attraverfa un altro difetto umano, finente dagli ftefli principj; ed è quello di trafcorrere leggermente agli eftremi; dol che abbiamo tutto giorno efempj ben manifefti. Un tempo fu non molto lontano, quando gli Uomini, pefando con foverchio momento fopratutte be cofe, davano corpo alle frivolezxe, e alle chimere: e un altro
altro tempo anche meno rimoto, quando gli Uomini, non penfanio Seriamente a nulla, fcorrendo leggermente Sopra gli oggetti più gravi ( parlo delle fcienze), molto volentieri anche ridendone, rafgirandoja anfanti per Sempre nuovi fantafmi, fenza ben Sapere quello, che cercafero, tetto credendo facile, per tstto abbracciare, nulla in fine fringevano. Non vorrei, che in quefto carattere $\sqrt{2}$ riconofceffe il fecolo noftro, in cui, fe col frugare per twtto, alcuno fortunatamente s' $̀$ abbattuto in qualche nuova $\int c o p e r t a, ~ d ' a l t r a ~ p a r t e ~ p e r ~ i l ~ p r u r i t o ~ d e l l ' ~$. Enciclopedia, diffuso e promoffo da tanti dizionarj, a forza di voler tntti faper tutto, qualche maliziofo può dire, che non fa fa nulla di bene, il che, eccettsati pochi, in generale non ì che di troppo vero: ed in tanto $\sqrt{3}$ i perduto quel profondo Sapere che Sopra $i$ rami particolari delle fcienze fifamente meditando i maggiori noftri acquiftavano. Senza decider grefto, certamente effetto dell' umasa leggerezza ì. che folamente dopo di aver fatto, come un pendolo, moltiffime ofcillazioni da una parte e dall' altra, fi riducono gli Uomini ftentatamente, o non mai, al difcreto, ginfto, e vero mexzo delle cofe.

Per ana fimil ferie di difficoltà, e di vicende generali e particolarí, pafso quella una volta tanto celebre Aftrologia divinatrice; di cui volendo io dire una parola, non vorrei da troppo alto aver prefo a ragionare: ma quefte due cofe credo veriffime: una, che gueft arte iw buon Senfo potrebbe effer portata ad wn fiftema e grado di perfezione ntile, come in parte rifulterà dal feguente Trattato; $l$ altra, che per la perpetsa illufone e originale indifcrezione degli womini, ella fubt in varj tempi le vicende inginfte degli eftremi viziofs. Poishè wna volta coltivata, efaltata, ammirata fino alla fuperfinione, confiderandofs quafi arte neceffaria (Quem tanquam neceffariffimum habere omnino volumus, dice parlando dell' Aftrologo l'antico Statnto della noftra Univer $\int \frac{1}{\mathrm{t}}$ à ) non ofando gli Uomini intraprendere co $\mathrm{f}_{\mathrm{a}}$ grande, né picciola, fenza confultare $l$ ' Aftrologo, il che tuttavia fi pratica nell' Oriente; inforti pofcia i furori della moderna Filofofia contro tutto cio, che aveva l' ombra di antico, venne attaccata, deri $\int a$, proferitte, annichila$t a ;$ dove, come nei tumulti fuol accadere, $\sqrt{i}$ confufe nella medefima ftrage il fano cal viziofo, il folido col chimerico, il vere col falfo.

ESaminando wn poco il dirstto, e il torto di guefte opinioni, dico, she avevano gran ragione $i$ moderni di bandire gli Orofcopi, le XII. Cafe del Cielo, ed aliri fimili principj affatto vani e precarj di queft' arte. Molto pì̀ era da rigettare la pretefa efficacia del Cielo Sopra le azioni morali, dipendenti dal libero arbitrio, e Sopra la Sorte degli umani avvenimenti, almeno direttamente. Ma dovevano poi quivi fermarfı, ed efaminare, Se in cotefto fterquilinio dell' Aftrologia Gisdiziaria non vi poteffe effer nafcofta qualche cofa folida o fondata. Poiché finalmente innegabile è l'azione del Sole fopra le ftagioni; nè of-

$$
\text { b } 2
$$

cura
cura la forza della Luna a consmovere con certi periodi l' acque del mare; e tutto effendo nell' Univerfo legato, non era incredibile qualche influenza fulla terra, e una corrifpondenza e dipendenza fcambic. vole con tutti $i$ vafti corpi del Cielo, comunicanti tra loro con dell' attivita, ed impreflione, permeante da globo a globo, fuori del veicolo della luce. Senza elevarf a contemplare quefto neffo tra $i$ globi mon. dani, guefta irradiazione fcambievole di azioni, di reazioni, di pafioni, non farà pofjbile di comprendere l' origine difenomeni circonterreftri (lafciando pure la fua attività propria alla terra, ed a' Juoi elementi) ; molto meno la generazione dei grandi effetsi nell' Atmossfera, particolarmente de' cambiamenti di tempo che fono l'oggetto delle noftre ricerche. Vedete l'Articolo ultimo della Prima Parte.

Il Verulamio, nel fevero e luminofo efame, che fa di tutte le fcienze, conofcendo $l$ ' Aftrologia infetta di molta fuperfizione, non per quefto. osò quel grand' Uomo bandirla; bensi valle, che $\sqrt{2}$ purgaffe, e ne preforiffe i modi e i confini, dichiaraudola una parte della vera Fifica ( De augmentis Scient. L. 1II.).

Nci varj Trattati di Boile fivede, che quefto rifchiarato Fiiofofo xiconofceva l' Aftrologia Fifica, cioè le emanazioni, e le infurenze de' corpi celefti Sopra l'Atmosferra terrena, e gli altri corpi fublisnari: Fuvvi qualche altro Filofofo Inglefe, che non infelicemente tento di eSeguire il piano indicato dalVerulamio per purgarel'Aftrologia: tra gli altri Giovanni Goad nel Libro che intitolo Aftrometeorologia fana, pubblicato a Londra nel fine del profsimo fecolo, nella gran luce della Filofofia, libro, che tiene un difcreto mezzo tra la fuperfizione antica - la totale incredulità moderna in fatto di pronoftici Metcorologici.

Finalmente invitati coi premj dall' Accademie i più gran Matema. tici di quefta età, a contemplare il Fluffo e Riffuffo del mare; nellas manifeta cau $\int a$ delle marce, per l'azione della Luna e del Sole, rav. vi $\int$ arono una forza confimile per agitare $l$ ' Atmosfora; dalla quale agitazione ragion vuale, che nafcano sbilanci, turbamenti, cangiamenti nell' aria, che $\sqrt{i}$ troveranna dunque legati a dei principj coftanti e determinati. Tale ancora ì il linguaggio dei detti Enciclopedifit, in tutti gli articoli, che banna relazione a quefto argomento. Io credo che fe gli Aftronomi aveffero volta l'attenzione da quefta parte, e fi foffero applicati con determinato ftudio ad inveftigare le mutazioni dell' aria, ficcome riufcirono. a fcoprire tante cofe inafpettate, e quals incredibil; rapporto al cielo ed al mare, cosi molto lume avrebbero Spar $\int 0$ in que fta materia comune involuta delle ftagioni incoftanti. In fatti, coll a, verla folo occafonalmente toccata, banno però indicato le caufe generali, aperta una ftrada, dato un filo, che ferve di qualche guida; e La teoria coll' analogia delle marce ba fervito almeno per fiffare certi - manti di offervazione.

Ma nella moltiplicità, e ofcurità delle caufe, delle quali è difficile difcernere, e calcolare $l$ 'influeña Separata, non che unita e confnfa, le Offervazioni fono quelle, dove $\sqrt{2}$ può e $\sqrt{2}$ deve ricorrere, come a. ficuro mezzo, fe ve n'è alcuno, di ftrappare anche quefto fecre$t 0$ alla natura. Poiché l'offervazione fola, anche nella totale ignoranza delle caufe, ben intefa e continuata, porge principj fodi di congetiure. Sopra di effa perciò è fondato il calcolo delle probabilità, parto de'nofri tempi, e de' noftri Matematici, che tanto uSo ba nelle cofe economiche, e nell' amminiftrazione delle cofe civili. Alle offervazioni, ed ai rifultati delle medefime, per promovere le Arti e le Scienze, fono dirette le Accademie, adunanze di perfone illuminate e fudiofe, unicamente occupate di fcoperte utili, le quali folo per ansefta via di concorfo, come da principio $\sqrt{2}$ diffe, poffono far $\sqrt{2}$ e propagar $\sqrt{2}$.

A guefto fcopo in particolare tendono le offervazioni Meteorologiche, difuse da circa un Secolo per tutta l'Europa. Lo fcopo ò di fcoprire una volta, fe mai vi foffe, qualche regola nelle ftagioni varie, e nelle mutazioni di tempe: la quat notizia, che ottenuta, fi potreble confiderare come un dono veramente celefte, di tanto $u$ So Sarebbe per tuttos la vita, ma in particolare, per l'Agricoltura, per la Medicina, per La Navigazione. E perché le offervazioni particolari di un fol luoga fono infufficienti per formare wn generals fiftema; fu propofto, ed in parte efeguito dalle Accademie, di raccogliere Offervazioni fimultanee quafi parallele, che Sopra un comune difegno veniffero fatie da Uomini intendenti in molti rimoti paef (*).

Uno di quefti Comini benemeriti fu il Chiariffimo noftro Sig. March. Poleni, il quale corrifpondendo all' Invito pubblicato dal Sig. Giucoms Gisrin della Reale Società di Londra, fin dal 1725, fra tante Jue
(*) Vedete Mayor, Opera Pofibuma Vol. I. colle annotazioni del Sig. Lichtemberg; Lambert, Nuoz. Mem. di Berlino 1771; e particolarmente il citato Difcorfo del Sig. Bockmamn fulla perfettibilità della Meteorologia. Per perfezionare una volta la Meteorologia, conviene imitare gli Aftronomi: flabilifono quefti, dalle oflervazioni, delle leggi generali, $i$ moti medj ec., indi cercano le difuguaglianze, con che predicono qualunque fenomeno Aftronomico per quaiunque tempo. Anche la Meteorologia ha delle regole generali, e dei fenomeni periodici, come rifulta evidentemente da quefo libro; conviene rilevare le aberrazioni, le vicende particolari: fe fi fcoprirà tra quefte e quelle un nellio, farà ottenuto il gran punto di poter predire le ftagioni: anche quefto paffo fi è molto avanzato in quefto libro, efi avanzerà col moltiplicare le offervazioni efatte. Profondonfi da' Principi molte fomme per l'Aftronomia, e ben giultamente per le fue grandi utilità. La Scienza Meteorologica intereffa ella meno l'uman genere, dice il Sig. Lambert, perchò non s'abbia a fare qualche cofa anche: per effa?
dotte oceupazioni, ixtraprefe e continnò poi fino alla fwa morte wo Giornale non interrotto di offervazioni Metcorologiche quivi in Padova; le quali continuate anche dopo dal Sig. March. Abate digniffomo di lui Figlio, formano una feric di 40 e pix̀ anni.

Ma vecchia ì altresi la querela di molti altri Dotti fopra il poco $\boldsymbol{w}$ fo finora ricavato da tanta mole di offervazioni. Il Sig. Holmann della Società di Gottinga, ne parla con grandiffimo difpregio; $e$ da lui, come da qualche altro (poichè non manca mai chi, o per un fuo modo di penfare, o per fingolarizzar $\sqrt{i}$, $\sqrt{2}$ opponga alle opinioni comsni) non avrebbe mancato, che non veniffero del tutto abbandonate. Ma, oltre il giudizio delle Accademie che tustavia fegnitano coltivarle, e l'ufo vario, checché fo ne dica, il quale da quefte Offervazioni, e a lume della Fifica, e anche di notizie pratiche, fe n'̀ tratto; refta Sempre la legittima difefa, di non efferfa ancora raccolra copia $\int u$ fficiente di quefte offervazioni, almeno per cavarne tntte quelle fondate confeguenze, che fi poffono defiderare.

Comunque $\sqrt{3} u$ di ciò, per la cortefia del Sig. March. Abate Poleni avendo io l' agio di efaminare le fuddette Offervazioni di 40 anni fatte in Padova, che folegano colle $\int u \int f e g u e n t i$ mie proprie, ed effendomi parfo quefo un numero di anni, e di fatti molto conjiderabile, bo tentato di cavarne qualche frutto, ed i quello che nel feguente libro fi troverà efpofto. Ofo lufingarmi, che non debba aver pix tanto luogo la infultante dimanda che $\beta$ faceva : a che rervono tante OffervazioDi s Poiché rifulterà, fe non $m$ 'inganno, she fervono a qualche cofa.

Ho avuto nello ftefo tempo con egual cortefia dal Sig. Tommafo Temanza, celebre Architetto, e Ingegnere Veneto, difcepolo del meedefimo Sig. March. Poleni, un Quinguennio di fimili offervazloni, da effo fatte in Vcnezia, nelle grali contenendofi in oltre l'annotazione qreotidiana del Fluffo e Rifiufo, quefta mi por $\int$ e grandifimo lume e fondamento per le regole Meteorologicho, che pofcia bo dedotte. E perche quefte Offervazioni,e $i$ loro rifultati, $\sqrt{2}$ riferivano al noftro paefe particolare, bo voluto e faminare e confrontare moltiffime altre offervazioni, quante capitarono a mia notizia 2 Sparfe o negli Atti dell' Accademie, o ne' libri de' Medici, o ne' Viaggiatori, fatte in paefi rimotiffimi, e quafs Sopra tutta la faccia della terra.

Da quefto confronto rifultò un mirabile confenfo di co $\int$ e, non a $\int$ pettato, che forma un'induzione bew forte, per fondare quelle confeguenze, che ad imitazione de' Medici bo credwto poter chamare Aforifmi Meteorologici.

Siami condonato d'aver tentato di ridurre a numeri, e dentro dei limiti, una materia dianzi futtuante, ofourifima, incertifima, controverfifima tra i Dotti, e tra il popolo: avvertendo, che io non do quefte Regole, che per prababili, in quei limisi, e in quei modi con csi fono efpreffe, a piè tofto come pwnti di offervaxione, da verificarfí
pai, da dilatarfa, o da riftringenfi, o anche, fe le offervazioni pin Lunghe e piut efatte vi fo opponeffero, da abbandonarfi del tutto; poit ché non è finalmente quefto, fe mon che un. Abbozxo, ed un Saggio, di cui abbandono-il gindizio alla ventura, c Senza dubbia farà vario, Secondo i varj genj, e modi di penfare degli Uomini.

Quello, di cui $l$ ' utilità mi fembra meno equivoca, © che in conse guenza psò meritare pis̀ di attenzione, ì l' iftoria Meteorologica, per 45 anni, di quefta regione Euganea, a circangiacente Venezia (per confeffone di tutti i Viaggiatori la meglio coftituita, la piǹ bella, tra le poche piè belle della Terra tutta): iftoria, che farà conofcere la coffituzione-dell'aria, le Pigggie; i Venti, il Fredio, il Caldo, il eneriato pefo del!' Atmosfera, e l'Influenza di twite quefte cofe (che $\sqrt{2}$ potranno fcorgerein wn' occhiata ridotte in Tavole) fulle annate in quefto paefe.

Ma non fa creda limitata a quefto paéfe folo l'utilità di quefte notizie. Poiche, prima vengono quefte confrontate colle Metcore di molti altri paefi fcambievolmente le wne colle altre. Di poi i rifultati pis̀ importanti fono generali e promifcui per twtti $i$ luoghi della Terra; ed aniverfalifima ì l'applicazione loro all' Agricoltura, alla Medicina, alla Navigazione. Finalmente ai Dotti $d^{2}$ ogni paefe deve risfoir grato di trovare illuminati dai fatti, varj punti intereffanti curiofi della Fifica celefte e terreftre.

Quale fia fata il mio debole lavoro, $\sqrt{2}$ vedrà nell' Opera: io l'bo divifa in tre Parti: la Prima ferve d'Introdszione: contiene le cofe generali e teoricbe, rintraccia le cas $\int_{e}$ atte a mutare $l$ ' Atmsosfera, e coll' analogia delle Maree accenna qwei Pnnti offervabili, Spezialmente del corfo Lnnare, che dovrebbero inflnire fulle mutazioni de'tem$p_{i}$, il tutto ridotto alla capacità ed intelligenza del popolo; poiché $l$ ' opera è Scritta per li dotti, e non dotti, che però amano di leggere gralche libro.

La Seconda Parre efamina, e confronta i Panti medefimi colle ofServazioni, difcute $i$ fatti, ne deduce confoguenze, e rifnltati varj, teorici, e pratici; tutto in Seguito venendo applicato agli oggetti dell' Agricoltura, della Medicina, e della Navigazione. Le offervazioni me fanno il werito.
la Terza Parte contiene i Signi proffimi delle mutazioni dei tempi, molti de' quali fono più noti al volgo che ai dotti, cercando però fecondo $i$ mici $\int c a r \sqrt{i} \operatorname{lnmi}$, di Spiegare con ragione fifica i fatti; poichè appartiene al Filofofo rendere, quanto pwo, ragion delle cofe. Mi farà condonata qualche picciola digreffione, Sparfa qua e là, o nel Tefto, o nelle Note, non però affatto fenxa propofito.

Qxefti Pronofici $\int$ n $i$ tempi, molto fradiati $e$ offervati dagli antichi, fi trovano come in fonte, nel Pocma di Arato, da cmi iolfero Traduzione Italiana di quefto Poema dal Greco, fatta dal Sig. Antonio Luigi Bricci, mio difcepolo, giovine Veronefe di molti talenti e di fingolare afpettazione, che tra gli altri fuoi ftuolj all' età di 16 anni gufta e coltiva con particolar Sapore le lettere latine, e le greche diffintamente ( ${ }^{*}$ ).
20. Settembre 1770.
(*) Il Sig. A. L. Bricci, avendo fpiegato talenti anche più folidi, trovaf già da qualche anno fregiato del carico di Confultore della Sereniffma Repubblica.


# S A G G I O <br> METEOROLOGICO. PARTE PRIMA, 

## Che contiene le cose generali e Teoriche.

## $\begin{array}{lllllllll}\text { A } & \mathbf{R} & \mathbf{T} & \mathbf{I} & \mathbf{C} & \mathbf{O} & \mathbf{L} & \mathbf{O} & \mathbf{L}\end{array}$ <br> Premeffa generale: degli effetti grandi de' moti piccoli.

ATutto quello, che framo per ragionare, e dimoftrare fopra razione, ed influenza degli Aftri, particolarmente della Luna, e del Sole, fopra le Meteore e e le mutazioni dell'aria; opportuno anzi neceffario fembra premettsre, come Lemma univerfale, la confiderazione della gran forza de' noti piccoli, o fimultanei, o raccolti, per produrre grandiffimi effetti; mentre da per tutto lenta, nafcofta, e quafi mifteriofa fi offerva la maniera di operare della natura, e per lo più tenui, e folamente accumulate grado a grado fono le emanazioni degli Aftri per commovere, ed alterare e l'Oceano, e l'Atmosfera, e gli altri fluidi, e folidi corpi attinenti al noftro Globo.

Del grande effetto dei piccoli moti, innumerabili efempi familiari fi prefentano a chiunque per poco offerva e riflette. Ognuno può vedere, come radici minutiffime, e teneriffime d'ellera, di caprifichi, ed altri alberi, s'aprono a poco a poco la ftrada per entro le commiffure angutiffime di muraglie marmoree, per le vene delle rupi, e degli fcogli, dove i cunei di ferro non fi farebbero cacciari coi martelli de' Ciclopi; e dentro crefcendo e dilatandofi, fquarciano e fpaccano quefte duriffume maffe; effetto che da altro non proviene fe non che dal continuato comunque tenuiffimo urto del fucco nutricio afforbito dai tubi capillari de' vafi della pianta. Le goccie d'acqua cadendo da' Atillicidj, le pietre più dure incavano, con tenui, ma replicati colpi, commovendo a poco a poco, e diftaccando le parti delle medefime; nel qual modo vengono logorate e confunte le moli delle piramidi, e le maffe de'metalli, dal tempo, cioè dalla forza predatrice dell'aria, e dell'etere ${ }_{2}$ la quale in altro non confifte, fe mon in pic-

## P. 1. $\mathcal{A R T}$. I. PREMESSA GENERALE:

culi urti continuati, coì quali l'aria battendo alla fuperfizie, e l'etere penetrando, e fcorrendo per gl' interfizj interni, va fcuotendo, e feparando le molecule, comunque aderenti, che compongono i folidi.
Boyle nel Trattato de Cofmicis rerum qualitatibus, riferifce l'efperienza che fece più volte fopra grani di fava fecca, i quali immerfi nell' acqua, gonfianfi, e crefcono con forza tale, che giunge a farne foppiare il vafo, fe fia ben chiufo, o pure ad inalzare un pefo di cento libbre pofto fopra il coperchio. Simile è̀ la forza con cuif fi dilata l'acqua congelandofi nel noto efperimento, in cui una canna da mofchetto quantunque forte fi fpacca con fragore fimile allo fparo della polvere. Chi nor fa, come bagnandofi le funi $f_{i}$ accorciano in modo da follevare enormi pefi f e chi non ha intefo, come da una maffa di pietra arenaria fi feparino. ad una ad una le mole da macina, folamente col bagnare alcuni cavicchi di legno fecco conficcati in bucchi ben diftribuiti $;$ mentre gonfiandofi il legno arriva a follevare, e diffaccare una mola dall'altra prontiffimamente?

Tutte quefte immenfe forze e del legno ${ }_{4}$ e delle funi, e delle fave bagnate, e del gelo, e delle radici ancora, non fono che piccole azioni raccolte delle molecule d'aria, alle quali, l'umido lubricando le fibre rifpettive de' folidi, dà adito di andarfi fviluppando, e riacquiftare il proprio elaterio. Nà in diverfo modo, fecondo molti, nalce la forza della tenfione de' mufcoli per l 'ingreffo del fluido animale, che gonfia i piccoli anelli, o veffichette delle fibre, forza che dal Borelli, e da altri viene valutata equivalente al pefo di molte centinaja di libbre in un fol mufcolo.
Gili efperimenti, e gli efempj fono in tanto numero, che non fo quali friegliere, o quali omettere. Riferifce il Montanari (AAProl. convin.) trovarfi nella Stiria, preffo la via che dall' Italia conduce a Vienna, una fpelonca di tal natura, che gittandovifi un faffolino, s'inalza un vapore tale, che dentro mezz' ora eccita intorno quel monte una procella con pioggia, grandine, tuoni e fulınini; il luogo fí chiama Kopffenberg, ed è defcritto anche nelle Tranfazioni Filofofiche n. 19r. Caverna fimile viene riferita da Plinio ( L. ir. C. 45.) fulla fpiaggia della Dalmazia, che fecondo lo Scheuckzero deve chiamarfi Senta. Sinili elempj fomminiftra. I' 1 fforia della China (Kirch. Chin. illuftr. P. 4. C. 4.). Nella Provincia di Xengi $v$ 'è un monte detto Taipa, ove battendo un tamburo, ben tofo fi eccitano lampi, tuoni, fulmini, ed orribile procella ; onde d' vietato con feverifime pene di toccare alcuno frumento intorno quel luogo. Nella Provincia Quanton $y^{\prime}$ è un altro monte orrido, ove in alcuna delle fue voragini gittando un faffo, fi fente un orrendo fracaffo di tuoni, e ben tofto turbato il cielo fi fcatenano nembi rovinofi (. ${ }^{*}$ ) . Molte altre fimili

[^1]caverne $s^{\prime}$ incontrano riferite nell' Iftoria naturale, le quali provano gli effetti terribili, che poffono forgere da un principio di piccolo moto.

Io non ho difficoltà di riferire a quefto genere la forza degli odori fopra i corpi animati, ne' quali un femplice alito cagiona fincopi, e deliquj mortali; quella de' veleni, de'miafini peftilenziali, degli effluvj delle caverne, o folamente delle frefche intonacature di calce, che talora uccidono. Chi non conofce la forza del folletico, e della titillazione, nell agitare i corpi, che fupera l' urto delle percoffe più forti (*)? E in qual altro modo opera la Mufica deftando le paffioni, o l'a apetto di qualche oggetio amabile per accendere $l^{\prime}$ amore, o di un odiofo per l'ira? In tutti quefti cafi, $\mathfrak{j}$ fluidi, e $\mathbf{i}$ folidi adagio adagio fi vanno vibrando, e agitando in modo da produrre una perturbazione, e \{cuotimento, che forfe in vano con qualunque grande impulfo repentino fi tenterebbe. Anzi una forza grande tutta infieme applicata potrebbe impedire l'effetto, impedendo fe fteffa; come quando una gran folla concorre per ufcire da una porta, e niuno pud ufcirne, perchè l' uno foftenta l'altro a guifa delle pietre di un ponte, o di un arco.

Un certo dominio di terrore, o di amgre, che alcuni animali efercitano colla fola vift ropra degli altri, o uomini fopra altri uomini, ch'd come una \{pecie d'incanto, e di fafcinazione, non fi deve ripeter altronde, che dalla vibrazione o di effluvj, o folamente di percoffe vive nell aria intermedia, che batte i fluidi, e la macchina de'foccombenti . Non fi troverà affurdo, che tali vibrazioni, replicate, moltiplicate, e condenfate, fi poteffero propagare in diftanza, a commovere un volume d' aria rimota, per efempio coi clamori intenfi, e continuati d' un numerofo popolo, aggiontovi il rimbombo di molti ftromentl :efe foffero verificati certi quafi magici, ed iftantanei cambiamenti d'aria in fimili cafi, non fi A 2 . po-

[^2]potrebbe fificamente concepire, che arrivaffero in modo molto sdiverfo da quello, con cui i clamori de' Crociati fotto Tolemaide fecero cader dall'alto la Colomba meffaggiera, che all'ufo di que' paefi portava lettera d'avvifo agli affediati; o pure come accade talor di vedere a chi viaggia in tempo di neve per profonde valli tra l'Alpi, che ad un femplice fternuto, o altro piccolo fuono, faccandofi per si tenue tremore un fiocco, di neve dalla fronda di un albero, o dalla cima prominente di un faffo, quefto fiocco iotolando gius, e involgendo la neve che incontra, crefce alla mole d'una montagna, che fchianta tutto cio , che incontra per via, feppellife vetture e cafe, riempie, gli alvei e le valli, fa cambiar letto ai torrenti, eccita nell' aria una tal onda, che forma un vero uragano.

Più che fi confidera la maniera di operare dalla natura, tanto nel produrre, quanto nel diftruggere le cofe, fi troverà, che ella procede adagio, con filenzio, con tempo, con moti piccoli, lenti, e mifurati; ficchè un effetto non fi produce mai, fe non con un grado precifo, e quafi atomo di azione, equefto compartito a mifura . Yoffono atteftarlo i più intimi efploratori della natura, voglio dire i Chimici, i quali per effettuare qualche foluzione, digeftione, coagulazione, 0 altro, fono coftretti 2 compartire tanto fcrupolofamente i gradi del fuoco, ed attendere i giorni, le Cettimane, i mefi, e gli anni ; anzi cid fi vede nelle operazioni più comuni, ne'lavori de' cuochi, nel fermento del pane, nella formazione del cafcio, e del butirro. Ma chi avrebbe creduto, che per accelerare la formazione del gelo, cioè per fiffar l'acqua, come fi pratica artifizialmente, foffe giovevole qualche piccola fcoffa del vafo, o un leggiero vento? E pure cosid d, quafi che con quefto piccolo fcuotimento le particelle erette dell' acqua fi pieghino, e cadano le une fu l'altre, o pure più prontamente fi fcacci l'aria ed il fuoco, che le teneva in folur zione. Cosi il Sig. Frievrald ( T. XIV. Comment. Petrop. ) mentre in ftagione fredda faceva efperienze fopra le congelazioni, pofto cafualmente il dito fu la pelle che copriva l'ampolla de' Diavoli Cartefiani, con iftupore vide in un fubito per sl leggiero tocco tutta l ' acqua convertirfi in lamelle di ghiaccio. Ciò accade a grado dello Sperimentatore ogni volta, che in tempo di gran freddo tenga delle bottiglie o tazze d'acqua coperte e difefe dall' aria: benchè l'acqua abbia concepito molti gradi di freddo, 6, 10, 12, fotto il grado del gelo, non fi gela: ma un piccolo tocco che la fcuota, la fa tofo gelare. V. M. ${ }^{\text { }}$ de Mairan, Diff. Sur la Glace. p. 11. Sect. 3. Il qual fenomeno fulla formazione del gelo col tremito, ci fa capire quello che fi offerva in tempo di nubi procellofe, che allo fcoccare di un tuono, cade tofto la grandine, o la pioggia, fimile a'frutti maturi che cadono al crollarfi di un albero; e fa infieme arguire, quanto pericolofo fia il far rumori grandi, come fuonar le campane in tempo di temporali (*).

[^3]Nel volume II. delle Memorie adottate dall' Accademia di Patigi v'e quefta IRoria. Li 26. Maggio 1750 . dopo una leggiera fcoffa di terremoto
pezzi di cannone, o mortari, da (parare contro le mavole procellole abbiamo intefo pia d' una volta da' noftri militari ( dice il Cav. di Jaucourt Artic. Orage Encicl. ) che lo ftrepito del cannone diffipa le procelle, e che non $\mathfrak{f i}$ vede mai gragnuola melle Città afediare. Forfe, dice, col mezzo di quefta fpezie di moto di undulazione che deferebbe nell'aria l'efplofione di molti cannoni fparati gli uni dopo gli altri, fi porrebbe fcuotere, dividere, rompere, diffipare una nuvola, o gruppo di nuvole, che cominciaffe a fermentare, ec.

Che i fuoni forti, e gli fari imprimano un gran tremore nell' aria, capace di produrre effetti diverfi dal fuono, non pofiamo negarlos provandofi per efperienza, che per tal mezzo fi guaftano i vini nelle cantine, reftano infrante le vetriate, e fpaccate le muraglie; e qui fopra fi è infinuato, che fimiki commozioni potrebbero produrre delle mutazioni d' aria quafi improvvife.

Tutto quello però che dallo fparo del cannone, e dal rimbombo delle campane fi potrebbe afpettare ( prefcindendo dalla forza firituale delle Benedizioni, e confiderandola come caufa fifica) farebbe $d^{\prime}$ impedire forfe, che un nembo in quel luogo iftefo non fi formaffe, o di fquarciare una Tromba formata; quefto è il più che fi poteffe fperare . E certamente farebbe quefto mezzo più valido, che non fia il Scgno di Salomone ufato a farfi dalla fupertizione de' noftri Marinari, con coltello a manico nero, tutto di reguito, pronunziando il primo Verfetto dell' Evangelio di S. Giovanni. Ma che un tal rimbombo pofa diffipare un nembo già formato, nè da vicino, nè da lontano, non cè credibile.

Quanto poi alle Gragnuole, s' è moftrato qui fopra, che il tremore contribuifce piuttofo alla formazione del gelo. Se nelle Città affediate cada gragnuola, o no, io non faprei dirlo: fo bene, che nelle Città grandi, ove numerofifime, e grandifime campane di ogni forte in cafo di temporali fuonate fanno un rimbombo terribile, per efempio in Padova, e in Venezia, vengono fpeffo e gragnuole, e uragani ; del che abbiamo efempi in quefi feffigiorni.
 pane, i fulmini nei campanili colla rovina delle fabbriche, ed uccifione delle perfone. Effendo i campanill cospi afulati, devali, pui lu pilu di figura piramidale, con croce di metalle in cima: di metallo le campane, le corde che tengono i fuonatori, di canape : tatto ciò atto a provocare, e condurre i fulmini, non effendo quefti altro che efplofione di fuoco eletrrico, come fi fa di recente, e fi efporrà nella Terza Parte. Aggiungafi ora il tremore dell' aria eccitato col fuono delle campanc : quefto fenza dubbio determina più tofto la corrente dell' eletricifmo da quella parte: perchè il fuono forte col fuo tremito fa nell' aria due effetti: fa foffregare tra ioro le parti, e ne dirada la maffa: il fregamento, come ì noto, defta il fuoco elettrico: la diradazione to chiama, diminuendo la refiftenza dell'aria $e$ il tremore in genere piuttofto unifce che difgregare. $S^{\prime}$ à veduto gui fopra gli efempi fingolari de' tuoni, de' nembi, de' fulmini, eccitati col batter il tambaro, col gittare un faffo in una caverna. Si è veduto lampeggias le campane ad ogni colpo del battente, mentre $\mathfrak{f}$ fuonava per il Tempo di notte.

Parlando del fuono delle campane, nell' Intoria dell' Accademia Regia di Parigi 1919 . غ ziferito quefto fatto notabile. La notte dei 14-rs del mefe di Aprile 1718. vi fu un orzendo temporale nella baffa Bretagna verfo Breft, ove dopo vabi giorni di pioggia, ed une motte di lampi continui, fcoppiarono dei fulmini con tal fragore che atterrrono i cuori più arditi. La fteffa notte a4. Chiefe in vicinanaa furono colpite dal fulmine, $e$ in tutte guefte fi fuonavano le campane: reftarono immuni quelle, ove non fi fuonavano. Il popolo giudicando al modo fuo, fe ne prefe alla viokaione dél Vonerdi Santo, poichè cadeva m sal giorno, in cui le campane devone flare legate. Quefta fola iftoria batterebbe per provare il pericolo, che vi z̀ nel fuonare le campane, quando la nube procellofa è già arrivaia fopra il luogo. Ma non paffa anno, in cui non a' oda di fimili difgrazic di campanili colpiti, di perfone uccife dal fulmine.

Si dirà dunque effer quefto an pericolofo coftume di fuonar le campane nei temposali ? Certamente che rifpetto al fulmine, e alla gragnuola, non pare da dubitarfi : Tuttavia io mon condanno un coftume generalmente ricevato: a fronte della inutilità, 0 anche ded pericolo rapporto agli effetti fifici, $v^{\prime}$ è la confiderazione degli effetti morali. Poichè zoin $\mathbf{L i}$ bri Rituali dichiarano, che in rempo di procella fi fuonano le campane per eccirare il popolo alle Preghiere. 2. Il fuono delle campane in tal cafo particolarmente efercita il vero tuo afo, che è di avkifare il popolo: avvifa gli abitanti, o dei lugghi baffi, o chiufi nelle
moto un macellajo vide nel fuo macello tutte le carni lucenti, fpezialmente le parti graffe, e preffo le offa: il chiaro che mandavano, faceva diftinguere le perfone : e cio che è notab:le, quelte carni diventavano meno fosforiche a mifura, che fi corrompevano, ficche quando furono da gittar via non lucevano più. Dunque non è propriamente la corruzione quella, che rende le carni, i pefci, e i legni fosforici. Come poi quefte carni contraeffero tal luce con quella leggiera fcoffa di terremoto, fe acquiftando le parti una vibrazione, o pure una fpezie d'alito, ed effluvio eletrico, o per altro modo, non à facile a decidere; quanto el chiaro il noftro principio generale, che piccoli moti fanno effetti maravigliofi. Simile è l'effetto de'tuoni, degli fpari de' mortaj, e molto più dei fulmini, che fanno perdere il magnetifmo agli aghi, e più frequentemente guaftano $i$ vini nelle cantine, come fa pure il tremore delle carrozze che paffano: cofa curiofa, mentre il vino condotto fu'carri a molte miglia per vie faffofe, riceve più tofto benefizio, che danno: tanto è determinato il grado, e la frezie de' moti, onde la natura produce $i$ fuoi effetti.

Generalmente la natura efige tempo, fucceffione, e difpenfazione di moto: Ja quale economia chi fapeffe imitare, imitarebbe le opere pius grandi della natura. S' è cio ottenuto nel far nafcere i polli fenza l'incubazione della chioccia, ne' forni : arte da antico tempo, e cafualmente poffeduta dagli Egizj, ma ragionatamente fcoperta, e ftabilita dal celebre Sig. Reaumur; il quale confiderando, che il calore della Gallina non poteva effer altro, che quello dell' animale, ritrovato coftante di 33 gradi nella fcala del fuo Termometro, applicando un tal grado di calore per 2 I giorni alle uova, ottenne finalmente il bramato effecto, in vano prima più volte tentato in Italia, ed in Vienna nel fecolo paffato, di veder nafcere felicemente i polli. Ma conviene leggere il fuo libro per vedere $\boldsymbol{I}^{\prime}$ eftreme difficolta, e le infinite prove occorfe, prima d'incontrare il precifo grado, e qualita del caldo, avendo adoprato or letame, or carbone, or legna, e nella materia, e forma dei forni fteffi, e nel mantenere coftante il grado del calore, ( poichè un piccolo colpo di caldo più acuto uccideva tofto $\mathfrak{i}$ teneri feti, ) e nell' allontanare gli effluvj nocivi, e nel rinovar l'aria, e in mille altri riguardi, che tutti provano la mifurata, delicata, e precifa operazione della natura. Quefta è quella, che impedifce ai groffolani organi noftri la produzione artifiziale di animali più perfetti
loro cale, fpezialmente di notte, che fi avvicina un temporale, onde poffano. prender le loro mifure, per portar al coperto della roba che foffe efpofta, meglio chiudere le fineftre, munirfi in fatti contro i danni della forprefa. 3. Tanto rumore di campane fanorza in parte lo ftrepito, e toglie al fenfo il tumulto del temporale. 4. Porta qualche parte di coraggio, e di conforto con una fpezie di compagnia, facendo tacitamente conofcere, che vi fono perfone in moto, e pronte al foccorfo; ed in oltre il rimbombo fordifce gli animi, come le trombe, i corni, $i$ tamburi, ed altri Aromenti militari ne' giorni delle battaglie feemaino la trepidazione de' poveri foldati.

Se poi il fuono delle campane attiraffe nel campanile tutte quelle faette che foffero per cadere nelle cafe della contrada, e del vicinato, quefto farebbe un altro reale vantaggio; ma il fatto $̀$, che queft ufo uccide ogni anno molti fuonatori di campane. Per evitare it pericolo fi deve praticase il simedio fuggerito dalla Providenza, di applicare ai Campanili ua Conduttore Elettrice.
vivipari (che lo fpirito idealmente non trova impoffibile). Poichd oltre 12 difficoltà di formare un forno, o matrice artifiziale, oltre quella di fomminiftrare fucto e altmento opportuno, oltre it grado di calore, vi farebbe quella di applicare una \{pezie di moto periftaltico ed animato, che ferve allo fwiluppo de'germi nelle macchine viventi. Ma oltre tanti ingredienti in grado fiffa ed individuo bifognerebbe foftentare tuto quefo compofto di azioni per turto il tempo determinato dalla natura al nafcer di un animale. Poiche fe uno per far nafcere i polli diceffe, che richiedéndofi 33 gradi di calore foftenuto per 21 giorni, dunque fi porrebbe far nafcere le uova in un giorno folo, coll'applicare un calore di 33 gradi moltiplicato 21 volte, che farebbe uno de' più ardenti fuochi della Chimicà; quefto al più porrebbe cuocere, calcinare, e vitrificare le uora; ma non ingannare le regole eterne della natura.

Io conchiudo finalmente applicando il fin qui detto al mio scopo principale : fe tanta è la forza dei piccoli moti, o fimultanei, o fucceffivamente accumulati; fe la natura per operare efige gradi quafi individui di moto; per quanto piccole fieno le emanazioni, ed impulfioni degli Aftri fopra i fluidi, e folidi fublunari, poflono tuttavia effere efficaciffe me a produrre almeno cooperando validamente le meteore, le mutazioni di tempo, ed impreffioni fenfibili fulle piante, efugli animali. Chiuderd quefto Articolo con un paffo del Montanari, prefo da quel Libro ifteffo, in cui confuta gli Aftrologi (Pag. 16. Aftrol. Conv. di faljol.

Applicando quefte dottrine del calore, e del moto a qualle fermentazioni, o fia mavimenti interni delle particole componenti the nell' aria vediamo farfiz che or Jereno, or nebbia, or nuvolo, ora pioggia, ed altre meteore produconio; io non ardirei negare, the i moti, e il calore, non folamente del Sole, c della Luna, ma delle altre Stelle ancora, poteffero ciafcuna proporzionatamente concorrere a temperare il calore, e il moto di queft aria, in modo di produrre colla diverfità de' fuoi gradi, la varietà degli effetti g. che vediamo. E ciò che dico dell aria, pui dirf della terra, delle piante, degli animali, e de'corpi noffi ancora: e forfe certe infirmità, che regnano alle volte in certe fagioni, a in certi luoghi particolaii, 0 in certa Spexie di animali, dat determinati gradi di calore e di moto, 0 , Se vogliamo dirlo in una parola, da diver $\sqrt{i}$ gradi di fermentazione, che nell' aria, nel fangue, ed in altre cofe fa produce, banno ${ }^{\prime}$ origine. Nè io faprei convincere direttamente di falfo, per quanto ingannato io fimalfz uno cbe mi diceffe, cbe a un tale effetto poteffe effer neceffario un raggio di Marte, o di Saturno, perchè conof60, che per quanto debole fia il lume, e la mozione, che pud quaggiu produrre wna fella cosi lontana, pure può ella effer quella, che cofituifca in effere quel grado precifo di calore, e di moto ${ }_{2}$ che a quell effetto of ricbiede. Vedete il feg. Art. XI.

## $A \cdot R \quad T \quad I \quad C \quad O \quad L \quad O \quad I I$.

## Dell axions del Sole per via del Lume e del Calore; dei vari gradi di Calore nelle varie fagioni 2 varie ore del giorse $2_{2}$ ec.

CHiamafi una Caufa Fifica, quando certa è la caufa, certo l' effetto, ma non è chiaro il modo, con cui la caufa opera l'effetto ( $\mathbb{V o l j i o}$ Fifica Cap. I. ). Caufa Meccanica poi fi dice, quando è chiaro il modo, con cui la cagione produce l'effetto, come nell' Impulio, e nella Trazione. Gli Aftri, particolarmente il Sole, e la Luna fanno impreffione fopra i corpi fublunari in ambedue quefti modi; che percio noi diftingueremo, riferendo alla caufa Fifica. L'azione del Lume, e del Calore, comprefi altri effluwj che dagli Aftri poteffero emanare in terra; $e$ alla caufa Meccanica la Gravitazione, fia quefto effetto d'Impulfo, o di Atmazione. E prima parłeremo del Calore del Sole, come di caufa, la più generale, e la più feconda nelle mutazioni dell' aria. Prima poi di parlare degli effetti del Calore del Sole, non farà inutile dir una parola della quantita ,o mifura del Calor Solare, che tanto varia da una ftagione all' altra, e da un' ora aH'altra.

La proporzione del calore che proviene dal Sole in un dato tempa, fopra un dato luogo, dipende da varj principj, o elementi; e prima dalla direzione più , o meno obliqua de' raggi folari; poichè fi fa dalla Meccanica, che un impalfo imprime tutta. la fua forza, quando cade perpendicolare; e che quefta forza è fcemata tanta piu, quanto piu il colpo cade obliquo. Ma in oltre nell' obliqua incidenza de' raggi folari $v$ ' è un' altra sagione, che ne diminuifce la forza; poichè non fono effi corpi femplici, ma come tanti fafcetti di fili paralleli, i quali percio urtando feguono la legge de' fluidi; e ne nafce quefto effetto, che pota una medefima fuperficie obliqua, quefta ne riceve in minor numero di quello che faceffe efpofta a'medefimi a perpendicolo; in ragione del Seno totale al Seno dell' angolo d'incidenza; e perciò la diminuzione di forza ne' raggi per quefte due cagioni., dell' obliquità, e della rarità, crefce in ragion doppia.

In terzo luogo il più lisngo tratto d'aria, che la luce deve traverfare, quando il. Sole è baffo, come in Inverno, intercetta molti raggi, e n'eftingue la forza, it che è cagione che fi puo mirare il Sole all' orizzonte fenza che l' occhio ne refti offefo. Il Sig. Bouguer (Mem. Acad. Reg. Parif. 1726.) fa la luce della Luna che tramonta quattrocento volte più debole, che all'altezza di 66 gradi: e febbene faccia la luce del Solftizio d'Inverno due terzi folamente di quella d'Eftate; non ci farà errore nel fupporre fcemato per tal conto it calore de'raggi d'Inverno della metà di quello d'Eftate.

In quarto luogo à da confiderarfi, che il Sole la State dimora fopra I'orizzonte in quefto Clima in circa 16 ore, vale a dire il doppio, che ne'giorni d' Inverno; ed inoltre paffa il doppio più alto; che vuol dire con doppia forza quafi per tutto il detto fpazio di tempo.

Con quefti principj il Sig. di Mairan (Acad. Reg. 1719.) calcold la proporzione del calore eftivo a quello d'Inverno per il noftro Clima: il fuo calcolo de rempliciffimo:

1. Loaltezza del Sole nel Verno a quella d'Eftate è meno del terzo: per efempio a Padova quella è di gradi 21 , quefta di 68 incirca. I Seni di quefti angoli fono appreffo poco come 3:9, o fia come 1:3. Facendo dunque i quadrati, conforme a quello fi è detto nella nota qui fopra, farà il calore dell' Inverno a quello dell' Eftate, come 1:9. confiderando fołamente l'obliquità de' raggi.
2. I Raggi medefimi dovendo nel Verno traverfare uno fpazio d'Atmosferz almeno doppio, reftano intercetti mezzi; e refterà il calore del Verno la metà minore, cioè come 1: 18.
3. Il Giorno folftiziate d'Eftate de doppio di quello dell' Inverno. Dunque il calore d'Efate crefce ancora del doppio fopra quello del Verno; onde $f$ ridurrà quefto a quello come $1: 36$.
4. Ma inoltre il Sole del giorno Eftivo marcia del doppio più alto; dunque quel calore, che già farebbe doppio per la doppia durata, fe anche il Sole paffaffe baffo, farà doppio del doppio, paffando alto: e farà in fine ridotto il calor del Verno a quello d'Eftate, come 1:72. Fatte dal Sig. di Mairan alcune picciole detrazioni, riftringe quefta propozione a s:66،

Ma fi offervi bene, che cio procede folamente confiderando la fituazione, e l'azione del Sole. Attualmente quefta proporzione col Termometro del Sig. Amontons, la cui fcalad la più atta a manifeftare effa proporzione, non fi trova a Parigi che di si $\frac{1}{2}: 60$; a Padova poi, per le offervazioní del Sig. M.e Poleni di $47 \frac{\mathrm{x}}{2}: \leq 2 \frac{1}{2} ; 0$, perchè teneva il fuo Termometro in Camera, poffiamo fupporre di 47: 53. Quefta apparente difcrepanza fi conciliera beniflimo col fupporre una cofa ben fondata, ed è quefta;che fi conferva in terra in tutte le ftagioni un grado di calore coftante, e permanente ( per efempio di gradi 47, che fuffiftono anche nell' Inverno ) fia quefto prodotto dal moto dell'etere, o per le fermentazioni terreftri; o per l'efalazioni d'un fuoco centrale, o per un cumulo di calore folare raccolto da fecoli, ed afforbito dal corpo della 'Terra efpofta continuamente' all azione del Sole. Quefto fondo di calore coftante aggiunto all' uno, e all' altro termine della ragione data dal calcolo 1: 66, renderà la proporzione 47: 53 data dal Termcmetro (*).

Il celebre Hallejo ha dato una Tavola dei gradi di calore nelle varie
B fta-

[^4]fagioni, e per li varj climi, o gradi di latitudine Geografica: qual Tavola io non pongo qui, perche è fallace a cagione del falfo affunto dell Hallejo, che fuppone la forza de'raggi obliqui in ragione femplice dei Seni d'incidenza, quando, come s'è veduto, è doppia. Molto più fottilmente ha fatto quefto calcolo il dotto P. Belgrado nella fua Differtazione Del fenfo del caldo e dil freddo.

Piuttofo è da levare un'altra difficoltà , che fi prefenta. Doichè fecondo quefti computi il maffimo calore del giorno dovrebbe farff fentire nel meriggio, quando il Sole d al colmo del fuo cerchio diurno; nella fare poi il di del Solftizio, effendo allora il Sole proffimo al noftro Zenit. E pure ordinariamente il più gran bollore del giorno fi prova due in tre ore dopo mezzodí; nella fate dopo la metà di Luglio verfo i primi di Agofto.

Ma anche qui fi deve confiderare oltre il Sole che rifcalda, la terra che riceve il calore. Il calore non ad come l'onda del fiume che fcorre e paffa: fi addenfa, fi accumula nei corpi, e tanto più, quanto fono più denfi, e vi fi mantiene qualche tempo; che vuol dire il calore precedente fi accoppia col confeguente, e perciò il caldo va crefcendo fino ad un dato fegno; non fempre, altrimenti il maggior caldo fi farebbe fentire la fera al tramontare del Sole.

Bifogna diftinguere due parti, o due rerie di gradi nel calore : una che feguita l'andamento delle altezze giornaliere del Sole, e quefta è usa ferie, $i$ cui termini vanno crefcendo fino alla mafima altezza che e nel mezzodi, e poi fcemando fino alla fera con egual paffo. L'altra fesie è dei gradi di calore aggiunto dalle ore precedenti.

Quefta feconda ferie, febbene debba aver un maffimo anche effa, deve perd procedere un poco diverfamente; prima perchè comincia qualche ora dopo il nafcer del Sole; attefo che il tenue caldo delle prime ore fi confuma, per cosi dire, a diftruggere il freddo della notte precedente: poi perche la ragione tra i-termini di quefta ferie non farà la fteffa, che quella della prima; e quindi il maffimo tarmine della feconda non coinciderà nell' ora del :naflimo termine dell'aitra.

Non deve poi ímpre crefcere l'aggiunta; poichè fe i corpi ritengono per qualche tempo il calore, cominciano anche a perderlo; e perchè id Sole muta direzione rifpetto alla loro fuperfizie, e col farfi più obliquo fottragge il calore, e perche fopravvengono a poco 2 poco le ombre, le quali privano affatto $i$ corpi di calor nuovo, anzi raffreddandofi l'ambiente,
rifultera $x=$ s $03 \frac{1}{6}$, il qual numero aggiunto ai due termini $66:$. fif avera $574 \frac{\pi}{6}$ : $509 \frac{1}{6}:$ : $53: 47$, ch'è la proporzione di calore dall Eftate al Verno data. dall' offerva zione.

Oppure più brevemente fi faccia, come $\sigma_{5}: 1$ così 6 ( differenza tra il cildo d' Eftate e il caldo del Verno ) : $\frac{1}{21}$. Onde il calor coftante refterà $46 \frac{10}{11}$.
Il Sig. di Mairan, nella feconda Edizione 176 g , ha modificato un poco quefti elementi, con che ortenne la proporzione del caldo d'Eftate a quello d'Inverno, come 16: 1. Diverfa pure fa la proporzione de' due caldi attuali, fegnati dal Termometro, 32: 3 i ; mat tatto cio non cambia il fondo di quefi computi.
te, comincia ad efalare il gia concepito. Dunque fe bene la fera debba aver più caldo, che la mattina, non oftante non può effer il maffimo.

Come il grado maffimo del caldo, rifultante dall' unione dell'una e dell'altra ferie, cada due in tre ore dopo mezzodi, fi può vedere in grazia di efempio, fommando per ordine i termini di quefte due ferie, adattate $f u$ i fondamenti precedenti alle ore della mattina, e della fera.

Ore -. - - - - I. II. III. IV. V. VI. I. II. III. IV. V. VI.
Gradi del Calor affoluto. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Gradi del Calor aggiunto, 0. 0. 1. 3. 5. 7. 9. 11. 9. . \%o 5. 3. Calor effettivo.

1. 2. 4. 7. 10. 13.14.15.12. 9. 6. 3.

Si. vede in quefto efempio, come il calore poffa crefcer nelle ore dopo mezzodl, ed il maffimo calcare due ore dopo.

Non è cosi del calore fcemato o negativo, o fia del freddo della notte. Il fommo grado del freddo fi fa fentite non folo paffata la mezza notte, ma la mattina mezz' ora in circa dopo il levare del Sole; e cosi deve effere. La ragion è, che il freddo tutta la notte crefce, niuna caufa effendovi che lo diminuifca: e febbene verfo il nafcer del Sole, e nell' Aurora, i raggi del Sole comincino a rifcaldar l'aria, quefto è nella reǵione fuperiore dell' Atmosfera, non preffo terra, dove anzi deve aumentarfi il freddo per li vapori umidi e freddi, che cadono dall' aria alta già diradata; e quindi nafce quel frefo che ognuno pud provare ufcendo di cala, o viaggiando, verfo il nafcer del Sole.

Con quefta difcefa di vapori l'acuto P. Cabeo fpiega ingegnofamente un fenomeno curiofo e certiffimo, potendofi offervare da ognuno che viaggi di notte.' Quefto $\dot{d}$, che nelle notti fenza Luna, alla fera dopo il crea' pufculo, e la mattina avanti l'aurora fi fanno le tenebre affai più denfe, e l'aria più ofcura, che nella mezza notte: ciò proviene dalla difcefa , e dalla condenfazione de'vapori. Per fimile ragione, negli Eccliffi Lunari, fi fcorge la Luna più ofcura verfo i margini che nel mezzo.

Pongo qui una Tavoletta, compofta dal Dottor Chiminello colle proprie offervazioni, che efprime la temperatura media per tutte le 24 ore del giorno; la qual Tavola pud fervire a'Fifici per moltiffini ufi; e dimoftra le cofe qui avanzate circa l'andamento del calore, e mille curiofe confiderazioni. Si noti ch'è prefa nel progreffo della ftagione; percio le ore del maggior freddo pajono un poco anticipate. Nella Meteorologia applicata ( preffo Storti 1775 .) ho dato il Calendario Termometrico che fil potrà confultare, per veder l'andamento del calore in tutto il 'corfo dell' sanno.


Rifulta il caldo delle ore pomeridiane fenfibilmente maggiore di quello delle ore della mattina: infatti in quefte fi trova 1 ' ora del fommo freddo, in quelle l.ora del maggior caldo.

Nel modo con cuificé fpiegato l'andamento del caldo diurno, fi congettura appreffo poco il tempo del caldo maffimo nella State, che deve fuccedere molti giorni dopo il folftizio. Paffato l'Equinozio di Prisnavera, fannofi i giorni più lunghi delle notti, fempre più avanzardo verfo il folftizio: ficché la notte più breve togliendo fempre meno di caldo di quello, che aggiunga di più il più lungo giorno, è marifefto, che la fomma deve andare crefcendo. E febbene dopo il Solfizio cominciano 2 calare i giorni, e crefcer le notti retrogradando, quefto non fa fe non che fi aggiunga meno ; ma fi va tuttavia aggiungendo quaiche grado di calore alia fomma precedente. Quefta aggiunta poi deve aver un termine maffimo, come fi è detto del caldo diurno; e finalmente dev'andare fcemando, come di fatto fi prova per efperienza ; mentre i gran bollori della State fi provano in circa 40 giorni dopo il folftizio verfo il fine di Luglio, come per la feeffa ragione il freddo fuol inferire alla metà di Genлajo, o dopo. E fi pud offervare in paffando, che 45 giorni in circa di ritardo, tanto per il caldo, come per il freddo, formano l'ottava parte dell' anno ; come tre ore che ritarda il gran caldo dopo il mezzodi fono l'ottava parte del giorno naturale.

Quindi fi può giuffificare la divifione delle quatro Stagioni per li dodici mefi dell' anno, che a prima vifta fembrerebbe mal difpofta, ponendofi il principio per efempio della State, al punto, in cui rapporto al Sole, il calore dovrebbe effere al fuo colmo,o fia nel mezzo della flagione; lo feefo potendofi dire del Verno. Ma confiderando, che il gran caldo, ed il gran freddo, cade 40 giorni in circa dopo i Solftizj, fi vede che quan-
quanto all' effetto le due flagioni eftreme non fono mal difpofte. Non oftante, fe per evitare ancora la fpezzatura de'mefi, fi voleffe cominciare la State dal principio di Giugno, il Verno dal principio di Decembre, non avrei difficolta di accordare, che quefto foffe più congruente. Poichè allora il colmo, ed il mezzo della State cadrebbe nel fuo vero fito alla metà di Luglio, il colmo dell' Inverno alla metà di Gennajo. L'Eftate avrebbe i fuol tre mefi caldi, Giugno, Luglio, ed Agofo ; I'Inverno i fuoi tre mefi veramente freddi, Decembre, Gennajo, Febbrajo; le ftagioni medie, ciafcuna i fuoi tre mefi temperati ; la Primavera Marzo, Aprile, Maggio; I'Autunno Settembre, Ottobre, Novembre.

Nel mio Difcorfo (Giorn. Affrometiorol. 1778 ) ho moftrato doverfi fuddividere le dette quattro ftagioni in otto, di 45 giorni incirca cialcuna: e i loro principi fono marcati da punti fifici nella temperatura, indicata dal Calendario Termometrico (Meteorologia applicata all'Agricoltura preffo Storti, in Venezia 1775): la metà dell'Inverno dal fommo freddo dopo la meta di Gennajo; la metà dell' Eftate dal fommo caldo dopo la metà di Luglio ; la metà delle due Stagioni medie dal grado del temperato, che cade nel paffaggio del freddo al caldo fulla fine d'Aprile; dal caldo al freddo agli ultimi di Ottobre. Ho moftrato pure che la ftagione, in quefti otto termini, colle nuove e piene Lune, prende una certa indole, ferena, piovofa, ec. che dura per fei fettimane incirca; e le Offervazioni pienamente in confermano.

Paffiamo ormai a confiderare alcuni effetti del calore Solare, poichè il defcriverli tutti farebbe lo feffo cho voler defcrivere tutte le produzioni della natura. Io non fo, fe mancando, ed eftinguendofi il Sole refterebbe più alcun veltigio di vita, e di moto fulla terra; dal vedere il torpore dei Climi glaciali folamente per l'obliquo fguardo del Sole, farebbe da fofpettarfi, che per la totale abfenza del medefimo diveniffe la terra un caos informe, come recondo che fogno il Wifton, già fu avanti l'Opera dei fei giorni della Creazione, cioè come una Cometa proveniente dagl' intermondj di fopra Saturno. Certo quefto immenfo globo igneo, pofto al centro del Siftema, fembra il fonte vitale, il motore, l'animatore della terra, e degli altri Pianeti tutti.

It Sole circolando giornalmente intorno la Terra, conduce feco un emisfero di lume, e di calore con un gran promontorio di aria rarefatta (donde il vento orientale perpetuo della Zona torrida), il qual calore, e lume defta nei vegetabili, negli animali, ed anche nei corpi inanimati una certa agitazione, e vibrazione, un nuovo fenfo di vita. Lafciamo a' Poeti la defcrizione dell' Aurora, i faluti degli Augelli , le rofe, ec. Gli animali, e gli Uomini meno alterati dal coftume, che fentono, e fecondano i moti della natura, allo fpuntare del giorno dellati ad operare, fono impazienti del letto, e del ripofo, mentre gli Uomini du'bol air dormono $i$ fonni inquieti, e turbati per le vibrazioni dei dardi luminofi del giorno, le quali per via dell' aria più agitata penetrano anche nel fondo delle Alcove. Ho veduto de' veri ciechi difcernere, per la diverfa impreffione, l'ausora, il fereno, il nuvolo.

## PARTE.I. ARTICOLOII.

La luce, fuoco, o urto, vibrata con incredibile celerita, comanque $\mathrm{d}^{\prime}$ infinita fottigliezza è atta a deftar il fuoco, e molto più a fcuotere, ed agitare $i$ corpi fpezialmente delicati, e deboli degl'infermi: anche i fani, e robufti ne coffrono, poichè i più indurati contadini fe fi arrifchiano a dormire col capo fcoperto al Sole, non folo contraggono infiammazioni refipolofe alla cute, ma in oltre orribili dolori di capo, ftupori, deliqui, delirj; il qual co!po di Sole da'ruftici nofri vien detto Solana. Nello Stato di Milano fono i contadini infeftati da una malattia cutanea a guifa di lepra detta pelagia, che viene attribaita all' infolazione. E riferifee il Derham nella Teologia Fifica, che nel giorno 8 di Luglio 707 in una Provincia d'Inghilterra vi fu un ardore di Sole cosi intenfo, e bollore tale, che molti mietitori, e fino i buoi, e i giumenti morirono ne' campi. E li 30 Luglio 1705 , a Montpellier, per un calore eftraordinario fi ruppero i Termometri d'Aubin; l'aria divenne infocata come quella detle fornaci; fi coffero delle uova al Sole, le vigne reftarono brugiate . E nella China, a Peking, l'anno 1743 , dai 14 fino a' 2 s Luglio morirono undeci mille perfone della plebe nelle ftrade per il caldo intollerabile, effendo ftato di gradi $35 \frac{\text { 古, }}{}$, vale 2 dire, 3 gradi fopra il calor naturale degli animali, in cui dunque l'uomo non puà vivere lungamente.

Strani talora Cono gli effetti che naícono in tempo delle Eccliffi Solari, o fia per l'improvvifa mancanza di luce, o che la luce contragga qualche rea qualità per il contagio, e per gli effluvj del corpo lunare. Due cafi infigni adduce il P. Belgrado nella fua Differtazione dell' Influffo atgli Afri; e poichè fa a propofito: siova qui recare per eftefo l', intiero paffo di quefoo elegante Scrittore:

La forza rifcaldatrice del Sole fi fa fentire non folo pei raggi diretti, ma amior pe' rifeffi ; non Solo ne'giorni chiari, ma ancora né torbidi é fofcbi, avvegnachè inegualmente. Quefza promove il fucco,e l'alimento nelle trachee più fottili de' vegetabili,e delle piante: quefta s'infinua ne' feni più cupi de' monti, e vi perfeziona i metalli: quefa conforta colia fua prefenza gl'infermi,e paitendo li rattrifa. Quefo fuoco è la Jorgente della vita, dello Spirito, della friza, e confeguentemente della lanità negli animali, che per $i$ pori de'loro corpi ne ricevono fecreti infufla, fovente involti tra l'aere, cbe quafi di corteccia loro ferve. Non v'ba chi non s'avvegga, che ne' giorni puri le fibre fon più rigide, e tefe, i pol/z più forti, e robufi, e tutta l' economia animale pià jolfenuta, come l'efperienza c'infegna: Nelle grandi ecclifs Solari fon varie volte avvenuti deliquj, accidenti, che fombrarono fatali, e funefi. Un valente letterato mi diffe, che ritrovavafi nel giorno di una celebre ecilifi dell' anno 1715.li 3. Maggio in Venezia nclla gran fala del Palazzo pubblico, che chiamafi dello Scrutinio, ove era allora raunata gran quantità di Ncbili, di Caufidici, di Briganti, e Clienti; alcuni de' quali verfo il punto della maffima ofcurità, non Solamente rimafero Aupidi, e quafíforditi, ma ancora tramortirono, e venner meno. I Nell' eccliff dell' anno 170612 Maggio il Chiarifimo Vallifnieri, che era allora convalefcente in Padova provo una maggior languidezza del folito, con certi tremori inufitati del corpo. Anche il Ramazzini aveva offervato in tal tempo ai polf degl' infermi de' moti irregolari, 6
confuf. Lo feffo afferiva d' aver fofferto nel capo, dove era fovente infetat ${ }^{\circ}$ dall' emicrania, un' affizione, e un tormento maggiore. Il Signor Santuliana, che era allora col Vallifnieri, provò in quilla torbida e funsfa luce qua!cio infofcamento di vifa, ed una certa confufione come forafiera negli fpi,iti: it ibe penso procedere dal mancamento de' raggi Solari, che vivifiano il noitro corpo, o da una certa confufa alterazione dell' aria che fentono $i$ nofiri fuidi, e fegnatamente que' corpi egri, e languenti, ne' quali quaiche principio attivo del fangue fo trova fenza il dovuto freno, non averdo la majfa degli umori quefia necffiaria armonia, nè quel conveniente equilibrio, quelia proporzione, ed intreccio, a combaciamento di particelle, nè quella forza energetica, che foriserca ad ogn' efterno, e molefo infuffo. Offirvò un altro fenomeno il Vallifnieri, ibe moftra rendere al mondo un non fo che di piu funefio la privazion della luce nell' eccliff, di quello faccia la privazion della fiefa nelle ore notturne. Era egli nella villereccia fua cala; cinto d'intorno d'una verde, e ridente campagna: cantavano gli uccelli, e le rane, e i grilli, e gli altri animali affordavano l'aria colle folite loro frida; quando fopravevenendo all' improveifo le tenebre, attoniti, e quafo forditi ammutolirono affatto, in gmifa che in ogni lato v'era un alto, e trifo filenzio, che non ebbe fine, fe non al nuovo folgoreggiare de' raggi folari, i quali tornarono a vivificar il mondo, a rifvegliare gli uccelli al canto, e a render íl primo fembiante all' intrifita natura.

Il Mead nel fuo libretto de Impexio Solis fr Luna defcrive la medefima Eccliffe veduta a Venezia 3 Maggio 71 g che fu totale a Londra per più di tre minuti, defcrive, dico, anche effo il filenzio e la cofternazione di tutta quella gran Citta, il Glenzio e il pavore degli animali; il tripudio; 1'allegrezza, le grida quando tornd lo splendore al Sole, quafi foffe rifufcitato il mondo. Adduce lo fteffo dal Bellonio un altro efempio rimarcabile di una Dama inferma, per la quale mentre confultavano i medici, fopravvenne un'Eccliffi di Sole :partono i medici dall'ammalata per vedere il Cielo, fenza prevedere, nè fofpettare quello che arrivo; nell' atto che il Sole fi ofcurava, vengono chiamati in fretta, perchè l'inferma tramortiva; ftupirono poi tutti, che non ritornd in fe feffa, fe non col ritornare il lume del Sole. Vedremo dopo altri effetti funili dell' Eccliff di Luna.

Paffiamo ad aliri effetti-det Calore folare. Il Sig. Bouguer trovo , che il calor del Sole nella Zona torrida produce ne'metalli un'eftenfione piùgrande, che l'acqua bollente, la quale pur diftrugge in un momento l'organizzazione de'corpi animati, e di tanto eccede il calore del lume folare. Elaminando poi la dilatazione di un pavimento di mattoni in un cortile, trovò che per 33 piedi fi faceva un aumento di una linea per il calore della State. (Accad.Reg.1745) E quali enormi variazioni devono foffrire gli edifizj, fpezialmente ifolati, non folo dall'Inverno all'Eftate, ma dal giorno alla notte? E non deve la crofta della terra foffrire, per tale alternativa, una perpetua fiftole e diaftole, con notabiliffina differenza di effluvj? Ma quanto maggiore ancora, $i$ fluidi ed $i$ folidi dei vegetabili, e degli animali, che fono anche più mobili, e particolarmente l'aria, fluido il più fufcettibile di dilatazione, e perció di diradazione e leggierezza?

Il Montanari nel libro citato, ed altri dopo di lui, propongono un gio-
co, che molto fpiega gli effetti varj provenienti da quefta alternativa di condenfazione, e rarefazione dell'aria, per il freddo della notte, e caldo del giorno. In valo ripieno d'acqua fieno pofte alcune pallotole, o figurine di vetro, con un pertugio interno che contenga più o meno d'aria, finili ai così detti Diavoli Cartefiani, ficchè la gravità fpecifica del totate poen differifca da quella dell'arqua. Quefte figurine efpofte nel giorno al Sole verranno a gala, perchè l'aria rinchiufa rarefacendofi col caldo, rende più leggiera tutta la mole ; all' oppofto col freddo della notte difcenderanno al fondo. Si confideri l'operazione del Sole fopra ifluidi e Solidi, che tutti contengono parte d'aria, e fi rifletta, quanta differenza del loro flato ci debba effer dal giorno alla notte. Si danno dei Termometri cosi \{enfibili, che all'entrare d'una perfona nella ftanza, dove fono pofti, col folo alito d'effa fi muovono per molti gradi. E non deve nafcer un non fo qual moto fimile nelle macchine idrauliche degli animali, fpezialmente nei fluidi di perfone tenere, deboli, ed inferme, col variarfi il caldo dell'atmosfera nelle varie ore, e nelle varie Atagioni? Le piante ifteffe rifentono quefte differenze; equindi colle foglie e col futo Ga voltano verfo il Sole, e con effo girano non folo i girafoli, le malve, ma moltiffime altre erbe (*). Di qua nafce l'eftenfione maggiore negli anelli annui de' tronchi, de' rami delle piante, verfo quella plaga, che siguarda il Sole, o il mezzodì. Ed il Cavalier Linneo ( Pbilof. Botan. p. 27I) propone come fattibile una fpezie di Cronaca degl' Inverni più afpri, o più dolci, per via degli anelli, fpezialmente delia quercia, pià angufti, o più larghi, fecondo il grado del freddo.

Quindi da una fagione all' altra tutta cambiata fi vede la faccia della natura; perchè it Sole col fuo moto obliquo, coll'alzarfi e abbaffarfi fopra un clima porta feco tutto il circolo delle generazioni in un anno; mentre fla lontano fottraendo il calore nel modo fopra fpiegato, tutto refta condenfato, e coftipato, e ceffa ogni fenfibile vegetazione; ma alzandoff col caldo promove gli umori, e i fucchi, ravviva, nutrifce, aumenta, matura ogni frezie di piante, e di frutti. Ognuno dei dodici mefi dell'anno, per un grado precifo di caldo, fi vede partorire qualche pianta, qualche fiore, qualche frutto, e fpeffo qualche animale proprio di quel mefe. Poichè ficcome il fiorir di certe piante ricorre con regola dentro una fettimana di un'appropriata fagione, ficchè come riflette il Sig. Linneo, il fiorir delle piante potrebbe fervire per una fpezie di Calendario, anzi di Orologio per via del foro fonno, e delle loro vigilie (**); così tra' pefci, volatili, qua-dru-

[^5]drupedi, ed altri animali, ogni fpecie ha un certo mefe per generare, ficcome per far i fuoi paffaggi ec. Lafcio le proprieta, che le foftanze, ed i fucchi degli animali, e delle piante, acquiftano particolarmente in queft tempr', le uova de' pefci per efempio diventando venefiche, ed altri oggetti, che molto importa d'offervare alla medicina.

Quello, che più fa al propofito noftro, è, che ogni fagione per un corrifpondente grado di calore, fi trova difpofta a produrre meteore fue proprie: per efempio nel verno, proprio effendo del freddo il condenfare, regneranno le meteore acquofe rifultanti dalla condenfazione de' vapori, caligini, nebbie, nuvole, pioggie, brine, brume, nevi, geli: all' oppofto nell' eftate co' vapori umidi, dall' ardore del Sole venendo efaltate efalazioni fecche e minerali, regnar dovranno le meteore ignee; nelle medie fagioni le procelle, ed i venti, per lo sbilancio ed inegualità di caldo, e di freddo. Cosi, fecondo i climi , e la fituazione de' luoghi fí troverà qualche vento anniverfario, e quafi fiffo ad un mefe; due efempj ferviranno per molti.

Notiffima è l'alternativa de' Venti di Navigazione, dentro, e preffo la Zona torrida : In poche parole l'Iftoria è quefta raccolta dalla diligenza

Si riflette la Sigesbeckia, 1a Triomfetta.
Si chiudono le Senfitive, equelle a fior di papiglione, 0 a grappobo; ficmpene 1 Tamarindo.

Di giorno tutte quefte vegliano colle foglie aperte.
Segnita il sole la Refeda Luteola, e i fiori femiflofculofi.
Il diferro di moro procede per ombra, o imboleamento.
E alla pag. $27^{\circ}$. Il regliar delle piante fuccede in ore determinate del giorno, alle quali ciafcun di aprono i loro fiori, e li chiudono. Chiamanfi fiori Solari, e fono di tre fpezie. 1. Li Meteorici, i quali non ofervano tanto efartamente l'ora per apsiri, ma lo fano no più prefto, o più tardi, fecondo l'ombra, l'umidita, o ficcità dell' aria, la preffione maggiore, o minore dell' Atmosfera. ${ }^{3}$. I Tropici fi aprono la mattina, e avanti fera fí chiudono ogni giorno: tha l' ora dell'aprirfi va alta, o bafla, fecondo che 1 giorni crefcem no, o calano, offervando le ore Ebraiche, o ansichs. ${ }^{3}$. Gli Equinoziali, che ofervano le ore Aftronomiche, e fempre fi chiudono ed aprono all'iteffa ora. Notiffime fono, dice, le vigilie de' Fiori Solari, e ne da una lunga lifta colle ore. Soggiugne poi: Gli Orologi Florali devono farfi per ogni clima particolare; dopo di che, fenza orologio, e fenza vedere il Sole, porrà ognuno conofere certe ore del giorno, dall' aprirfio chiuderfi i fiori, e le foglie di certe piante. Un tale Orologio fi può vedere efeguito mella villa elegantifama d'Altichiero di S. E. Sig. Angelo Quirini.

Il fimile deve dirfi de' Calendarí di Flora. Fiorifono le siante in ogmi clima un certo dì d'un dato mefe. Per efempio in Upfal 1748 fiori l' Epaticali I 7 Aprile ; la Fumaria li 18 ec .

Li vasj Cardi non fiorifcono avanti il Solltizio.
Ia Parmalfia (pianta di lmoghi umidi) quando fiorifce, indica la Aagione di tagliare i Fieni.
Il Colchice annanzia l'Autunno, ed il freddo.
Ia Calendula Africana entra in veglia tra l'ora fefta e fettima della mattina; e veglia fino all' ore quarta della fera, fe fa buon tempo, ( ed ecco anche de' prefagi da aggiugaere alla noftra Lifta della Terza Parte) : fe non offerva l'ordine delle fue vigilie, fe non apre i fiori all' ore fette della mattina, coftantemente annunzia pioggia.
Parimenti il Sonco fe la notre fi chiude, il giorno foguente per to pià fara fereno: all: oppofto, fe tiene la notte il fiore aperto, la feguente giornata fara piovofa.

La Carlina ( pure mi afferifce il Sig. Pietro Arduini degnifimo noftro Profeffore di Agricoltura Sperimentale ) quando fi rompe il tempo, tiene il fior chiufo; e fe l'aveva aperto, ' 10 chiude; anche fe fia in camera, anche fecca.
Il Giranio ( cisuta folio ach longifima) fomministra un fedeliffimo Igrometro.
di Hallejo l'Aftronomo Tianf. 1686 n. 283 . Quando il Sole dall' Equatore comincia a dectinare verfo il Tropico del Cancro, il vento di Levante nei mari di qua dall' Equatore viene generalmente dal Levante vero, o Equinoziale ; ma nei mari di là dall' Equatore, dal Levante d'Inverno. All oppofto quando il Sole paffa nei fegni Auftrali, nei mari Aufrali il Vento Spira dal Levance-Equinoziale, nei mari di qua dalla Linea, dal Levante eftivo, o fia di verfo Greco.

La ragione di quefta permutazione farà evidente, confiderando la diverfa declinazione del Sole. Prima di tutto, come fi accennd qui fopra, il Vento perpetuo della Zona Torrida da qualche plaga dell' Oriente, nalce perche il Sole lempre imminente e verticale a qualche luogo della Zona medefima, rifcalda una gran mafla d'aria che vi d fotto, la quale percio, o diventi più rara e leggiera, o più elaftica, quefto effetto avanzando col Sole verfo Ponente, deve cagionare una corrente d'aria verfo quella parte. Ma nello fteffo tempo deve farfi un fluffo d'aria d'incontro i Poli per la diverfa azione del calore in diftanza del Sole diretto ; e componendof in fine due direzioni nafcerà un vento medio più o meno obliquo, fecondo il fito, e la diftanza del luogo dall' Equatore di qua, o di là, avendo riguardo infieme alla declinazione del Sole. Quindi la Mon zione ( così fi chiama quefto Vento dagli Olandefi ) dovrà cambiarfi da un Equinozio all'altro, e recondo il fito de'mari di qua e di là dalla Linea, effer qui di Levante, la di Scilocco, colà di Greco.

Ofervabile è il fenomeno del vento nelle cave delle miniere, riferito da Giorgio Agricola Lib. s, e da altri offervarori . Scavandofi le miniere, oltre le frade orizzontali, fono coftretti i minatori di fcavare di tratto in tratto dei pozzi verticali, per cambiare e ventilare l'aria, come di fatto fuccede, generandofi un vento molto fenfibile. Ma il curiofo $d$, che quefo vento nei mefi dell Inverno, cioc̀ dopo l'Equinozio di Autunno fin dopo l'Equinozio di Primavera, entra fempre per le Atrade orizzontali, ed efce per li pozzi verticali. Dopo l'Equinozio di Primavera per tutta la State, il vento prende una direzione oppofta, fcendendo giù per li fozzi verticali, ed ufcendo per le bocche orizzontali, con egual impeto. Intorno gli Equinozj, o il vento ceffa, quafi equilibrato da una parte e dall'altra, o varia di ora in ora, or afcendendo, or difcendendo, onde i Minatori lo chiamano Vento Folletto . Anche di quefo fenomeno la cagione fembra manifefta: perche l'aria interna delle Grotte nell' Inverno d pì̀ calda, e meno denfa dell'aria efterna; più fredda e più grave nella State: in particolare poi nell'Inverno l'aria baffa delle Valli e più fredda dell'aria fuperiore; perciò deve entrate per le bocche orizzontali: all' oppofto nella flate, pel calore afforbito dal terreno, per tante rifleffioni di luce, per tanti aliti caldi, l'aria baffa è più calda, e percid piu leggiera dell'aria interna delle Grotte, e anche dell'efterna più alta : percio il corfo del vento deve cambialfi ed entrare per li pozzi, quando nell'Inverno entrava per le bocche baffe. Che poi l'aria più baffa dell' Armosfera fia più fredda nel Verno, più calda nell' Eftate dell' aria alta; indizio, ed effetto pare che fia il generarfi nell' Eftate nella regione kupe-

PAR. I. $\mathfrak{A R T}$. III. DEL MOTO DIURNO DELL $\mathcal{A}$ TERRA. 19 riore dell' Atmosfera il forte ghiaccio della grandine, nell' Inverno nella regione più baffa la neve.

Ma bafti il fin qui detto intorno alla caufa generafe delle meteore, ed altre impreffioni, dipendente dal tume e dal calore del Sole. Veramente quefta caufa direttamente produce e governa le ftagioni periodiche, e ffabilmente ricorrenti. Non oftante molto influir deve anche fulle flagioni varianti, fulle meteore, e mutazioni del Cielo, in quanto prima fornife loro la materia, e poi le modifica quanto alla (pezie, ed ai gradi di veemenza, di eftenfione, e di durata. Paffiamo a ragionare della feconda caula, che è il Moto.

## ARTICOLOLII.

## Del Moto diurno della Terra, e fuoi effetti.

CHiunque difficilmente può indurfi a concepir il moto della Terra, come probabilmente faranno tutti i popolari, pud forpaffare itre articoli reguenti. Poichè re bene il moto diurno ed annuo della terra fia un principio attivc anche delle mutazioni de'tempi, non è fe non un principio generale e rimoto. I rifleffi quivi azzardati fi dirigono, e fi affoggettano ai Fifici, e alla claffe de' Dotti.

Quantunque per ifpiegare i fenomeni del moto diurno, come it nafcere, il tramontare degli Afri, la loro apparente elevazione e depreffione, i paffaggi per certi circoli, ed altri, che confiftono folamente in un cambiamento di fito, venga ad effer to fteflo, o che tutto il Cielo cogli Afrii faccia il giro in 24 ore intorno la terra da Levante a Ponente, o la Terra feffa, ftando quieto il Cielo, fi rivolga intorno il fuo affe alla parte oppofta; e percio nell' Afronomia Sferica deftinata unicamente a fpiegare quefti Fenomeni, fi affume come ipotefi indifferente il moto del Cielo, per effere l'apparenza che ferifce gli occhi ; non è perd̀ lo feffo quando fi tratta di effetti fifici e reali. Poichè ceitamente altra è la condizione dei corpi.terreni, fe fieno in una perfetta quiete; altra fe fieno girati e vibrati di doppio moto, intorno l'affe, ed intorno il Sole, con una velocità , che fapera di gran lunga la velocita d'una palla di cannone.

Ora queflo doppio moto delta Terra, al giarno d'oggi, è talmente provato, che la ragione non lo puo affolutamente rifiutare, nè alcun Fifico rifchiarato, per quanto voleffe effer dubitativo, e forpefo ne'fuoi giudizj, porrebbe fottrarfi dal confeffarlo. Il moto diurno è dimoftrato ad evidenza dalla figura sferoidica e gonfia della Terra, e dalla diminuzione di gravità verfo il fuo mezzo o l'Equatore, l'una e l'altra prodotta dalla mageior forza centrifuga, proveniente dalla maggiore velocita de'corpi percorrenti in egual tempo cerchi maggiori : diminuzione manifeftata dal ritardo de' penduli. Il moto annuo poi è flabilito dalla perfetta fomiglian-
za della Terra cogli altri Pianeti, dal fuo fito , dalle accelerazioni, retrogradazioni, ftazioni, e avvicinamenti de' Pianeti, cofe ragionevolmente, anzi pur fofferibilmente inefplicabili in altro fiftema. In una parola è quefto Globo noftro uno dei fei Pianeti di quefto vortice folare. Guida il Sole, vafto globo, col girare fopra fe fteffo, quefto fuolo di globi minori, pofti a varie diftanze ; ed o fia colla sferza de'fuoi raggi, o colle briglie ( per dir cosi) di forte attrazione, o colla vibrazione dell' etere, li contiene e muove nelle proprie orbite, cialcuno in tempi proporzionati; e i Pianeti, mentre girano cosi intorno al Sole, quafy palle oiriquamente gittate fopra un lifcio pavimento, fecondo la primitiva velocita loro impreffa, intorno il proprio affe fi rivolgono.

Tale è la condizione della Terra noftra, la quale, come Venere, come Marte, come Giove, $f_{1}$ converte intorno il Sole in quel tempo, che chiaıniamo Anno, e fimultaneamente fi volta intorno il fuo affe, facendo una rotazione intiera in quel tempo, che chiamiamo Giorno. E da quefti due moti, non percepiti da noi, perchè naviganti con tranquillo e pacato corfo in folidiffimo e vafto naviglio, nafcono $i$ due apparenti moti, e it diurno del Sole con tutto it Cielo, e P'annuo del Sole fotto il Zodiaco; come a chi naviga tranquillamente fembrano le fpiagge muoverfi all' oppofta plaga.

Se bene poi quefti due moti nella Terra, e in tutte te parti della medefima, fieno confufi in uno; fi poffono non offante per maggior intelligenza confiderare quafi feparati . Parliamo dunque prima del Mota Diurno.

La circonferenza dell' Equatore Terreftre, per le recenti mifure degli Aftronomi, contiene miglia geografiche 21600 , di 953 toefe, o pertiche di Parigi, per uno. I cerchi paralleli dell' Equatore vanno degradando con proporzione nota verfo it Polo; ficche it noftro parallelo, per efempio, a gradi 45 登 di altezza di Polo, conterrà poco più di due terzi della detta lunghezza, o fia 15000 miglia incirca. Dunque in tempo di 24 ore facendo ogni punto della fuperfizie della Terra il fuo proprio cerchio, ognuno di noi nel detto fazio di tempo corre 15000 miglia, ed un corpo fotto $l^{\prime}$ Equatore 21600 . Un globo di cannone dei pià veloci, e cacciato con la maggior forza, per efperienze fatte in -Francia e in Inghilterra, fcorre tre leghe al più in un minuto d' ora. Supponiamo quefte leghe delle grandi, da tre miglia l'una: fcorrerà la palla di cannone 9 miglia in un minuto, e feguitandofi a muovere con egual velocita, 540 miglia in un'ora, e 12960 in 24 ore. Percid la velocità con cui fi muove un corpo fotto $l^{\prime}$ Equatore, per il folo moto diurno, fupera quafi del doppio la velocità del Globo più veloce di un cannone. Molto maggiore è la velocità del moto annuo, come fi moftrerà; ma fliamo ora nel moto diurno.

A quefto moto della Terra da Ponente in Levante viene da alcuni Fifici attribuito il vento perpetuo della Zona Torrida, di cui fi parld qui fopra, congiunto forfe con qualche moto del mare ; a cagione dell' inerzia, e di una fpezie di ritrofia nell' aria nel concepire il moto del Globo.

Ma fi riconofce ormai, che già da fecoli tutta l'Atmosfera deve aver concepito quefto moto comune . Tuttavia potrebbe ancora qualche parte di quefto vento ripeterfi dal ritardo prodotto collo sfregamento dell' aria nell' etere fuperiore. (*) E chi fa, che tale sfregamento non poffa infieme eccitare, almeno in parte, l'elettricifmo aereo, il quale da alcuni altri ( Alta Lipfice 1762 ) vien dedotto dalla frizione, che patifcono i raggi folari nel tragittare l'etere, e l'aria?

Parlando poi del moto diurno, confiderando la velocita mirabile, con cui fono rapite le maffe fluide, e folide componenti il Globo terreftre, fpezialmente verfo la fuperfizie, e un poco lungi dai Yoli: riflettendo al conato di recedere e sfuggire per la tangente, che quindi debbono concepire, ad onta della gravita che le tiene unite; fe alcuno quindi voleffe ripetere l'origine di grandiffime mutazioni, che fi fanno fopra e dentro terra, farebbe egli tanto allurdo e mal fondata? Da quefta vibrazione non debbono le parti meno coerenti sbatterfi in certa guifa, polverizzarfi, e diftaccate fcagliarfi dai recettacoli interni, ai più efterni, e finalmente nell' Atmosfera?

Se adche tutti gli accennati sbilanci nelle parti del globo foffero prevenuti dall'effer già da fecoli affettate dallo feffo moto comune, il quale per altro non toglie, ma genera il conato centrifugo; almeno de da penfare, che effendo il corpo della Terra, comunque fodo ed unito, tuttavia perforato da pori, interftizj, e meati, per lo più irregolari, a guifa di un cribro, o piuttofo di un favo di api, o nido d'infetti; diffondendofi per tutti i globi mondani l'etere, benchè fottiliffimo e mobiliffimo, tuttavia corporeo e pieno; nel rotarfi che fanno le parti tutce della Terra, non debbe egli farfi un perpetuo urto e sfregainento delle parti rotanti fluide o folide, nelle parti immobili dell' Etere, non participanti del moto comune, o animate di moti diverfi? E non deve nafcere un non fo che di fimile, come fe una ruota folida, fcabra; o piena di meati irregalari, fi giraffe velocemente dentro dell' aqua ftagnante? E quefto perpetuo urto e sfregamento, oltie il perpetuo crituramento, e polverio, che produrrebbe in tutte le parti del Globa, con efaltazione delle più fortili, non potrebbe egli effere l'iftromento dell'elettricifmo terreftre, e

[^6]22 PAR. I. ART. III. DEL MOTO DIURNO DELLA TERRA.
quindi dell'atmosferico, l'uno e l'altro generatore di tutte le grandi, piccole, placide, e tumultuole meteore, e dentro il Globo come i terremoti, e fpezialnente quivi alto nell' Atmasfera ? Certo lo Arofinamento de' corpi è quello che eccita l'elettricità, e forfe non altro: e qual altro sfregamento coftante e valido, produttore del perpetuo elettricifmo dalla terra trafineffo all' aria, puoffi immaginare fuori del moto del globo fteffo? Certamente oltre il calore del Sole, che in vero molto promove l'evaporazione dei fluidi, e l'efalazione de'folidi verlo la fuperfizie, qualche altra origine fi deve ammettere delle efpirazioni continue, o particolari, che vengono dall'intimo della terra, e che non celfano nella notte, e nei tempi più freddi dell'anno. Il calore del Sole non penetra fotto la fuperfizie più di tre o quattro piedi, come provano le grotte artifiziali, ove fi conferva il ghiaccio e la neve per tutto l'anno. Vorremo noi fupporre la Terra uno finifurato animale, il quale colla circolazione dell'acqua e d'altri fluidi per gl'interni canali, per le voragini afforbenti, e vomenti, imiti la circolazione del fangue per le arterie, e per le vene, e foffra ancora una fpezie di fudore e di trafpirazione, or più or meno copiofa, di vapori umidi, e di aliti pingui o fecchi? Allora diremo infieme, che le catene delle rupi fono le fue offa, le varie terre la carne, le felve e l'altre piante $i$ fuoi peli, il mare il fuo flomaco, e i terremoti le fue febbri, come qualche autore feriamente fcriffe. V. Wernifchek Pbyfica Altrorum. Cap. IV.

Lafciando le ciance, conviene bensil riconofcer ancora una forza attiva, un vigore naturale, un principio agente in molti elementi, o corpi compofti del Globo, particolarmente il flogiftico, e il fuoco, per quanto pare diffufo da per tutto, e il cui calore s'incontra internandofi nella terra più a dentro di 40 in so piedi. Ma per deftare quefti fpiriti, quefti principi attivi ad agitarfi, mefcolarfi, a fermentare, a produrre efpulfioni continue, o efpulfioni intermittenti, come nei terremoti, e nelle eruzioni de' Vulcani, per eccitare lo fleflo fuoco ftagnante, non fi ricerca un fomite particolare, un principio che lo determini, che fcuota le fue prigioni, che a poco a poco lo fviluppi? Dove trovare quefto principio di agitazione fuori della vibrazione continua, che dà alle parti del Globo la converfione diurna, e le varie fcoffe che ne fuccedono?

Nel Pianeta di Giove fcoprì il Caffini, e dimoftrano tutto di le offervazioni degli Aftronomi, grandiffme mutazioni nelle Fafcie, e nelle Macchie di cui abbonda; parendo come che ivi vafte riviere, e mari fmifurati, rompano di tratto in tratto le loro rive, cambino letto, inondino regioni immenfe, lafciandone altre all'afciutto, con molte altre varie rivoluzioni. Or a tante forverfioni, le quali devono effere grandiffine, e terribili per poterfi da si lontano difcernere, fi pud congetturare che vada quel Pianeta foggetto, oltre altre caufe, anche per la fua grandezza; mentre il fuo diametro eccedendo in volte quello della Terra, in volte maggiore farebbe la velocità nella fua fuperficie, fe il fuo moto diurno fofle di 24 ore come il noftro; ma inoltre crefce di più del doppio, perchè la diurna rotazione di Giove fi compie in meno di 10 ore.

All op-

PAR. I. ART. IV. DEL MOTO ANNUO DELLA TERRA. 23
All'oppofto la Luna, che gira intorno il fuo affe una fola volta in un mefe, e perciò è lentiffima, febbene cosil da vicino contemplata non ci moftra veruna fenfibile mutazione nè di fuperfizie, nè di Atmosfera (*).

## $\begin{array}{lllllllll}\mathrm{A} & \mathrm{R} & \mathrm{T} & \mathrm{I} & \mathrm{C} & \mathbf{O} & \mathrm{L} & \mathbf{O} & \mathbf{I V} .\end{array}$

## Del Moto Annuo della Terra accoppiato col Moto Diurno, e fue confeguenze.

DAlla Parallaffi del Sole fabilmente determinata per le offervazioni finora raccolte dall' ultimo Paffaggio di Venere ( 3 Giugno 1769 ) a $8 \frac{1}{2}$ Secondi, rifulta la diftanza della Terra dal Sole di 24298 femidiametri terreftri, i quali, effendo ciafcuno di $3+34$ miglia, danno la diflanza della Terra dal Sole di miglia 83, 477, 461: fpazio che una palla di cannone non pafferebbe in meno di anni 20. La circonferenza poi dell'Orbe magno, che la Terra defcrive intorno del Sole in un anno, rifulta 2 542, 238,455 miglia; onde in fine la Terra, e ciafcuna parte di effa, fcorre 996 miglia ad ogni minuto d'ora; e in ogni fecondo, o batter di polfo, più di 16 miglia, velocità che fupera più di 30 volte quella della palla di cannone, che non fa mezzo miglio in un fecondo.

Quefta, dico, è la velocita, con cui fi muove la Terra tutta, e percid anche ciafcun corpo ad effa aderente; ma quefti con qualche differenza. Poiche , come bene l'ha rimarcato il Galileo ( Dial. IV.) per la natura del moto circolare, o di rotazione, è neceffario, che mentre alcune parti della circonferenza fi muovono in un fenfo, le oppofte tendano nel fenfo contrario: e perciò or acquiftino, ora perdano della velocità. A mezza notte il moto diurno va a feconda del moto annuo;e vi aggiugne velocità: 2 mezzodi va a contraria, e perde.

Quefta alterazione, fe ben fi confidera, non è picciola : poichè la velocità del moto diurno nella fuperfizie preffo la Linea, fiè trovata di 14 miglia per ogni minuto d'ora. Dunque al moto Annuo determinato in miglia 996 per minuto, fi aggiunge da una parte 14 miglia a mezza notte, e dall'altra fi fottragge altrettanto nel mezzodi : ficchè dal mezzodì alla mezza notte le parti verfo la fuperfizie della terra foffrono un'alterazione di velocità di 28 miglia per minuto in più ed in meno.

Il Galileo da cotale alterazione, e ritardamento di moto, nelle parti della Terra, ingegnofamente ripete le reciprocazioni del fluffo e rifluffo dell' acque del mare. Poichè un fluido, o qualunque corpo non aderente

[^7]24 PAR. I. ART. IV. DEL MOTO ANNUO DELLA TERRA.
ad un vafo, per la forza d'inerzia non ubbidife tofto o ad impulfo nuovo, o a ritardo che fopravvenga al valo; onde il fluido nel primo cafo fcorre addietro, per efempio in una barca piena d'acqua a poppa, e nel ritardo a prora; e poichè una fimile accelerazione, e ritardazione fopravviene ciafcun giorno ai bacini del mare, che fono come le barche che portano l'acqua, deve l'acqua del mare neceffariamente- ciafcun giorno una volta accoftarfi, o alzarfi verfo le fpiagge occidentali, un' altra alle orientali: e perchè le acque per il proprio pefo debbono cadere, ed ofcillare, nafcerà fecondo la varia difpofizjone de' vafi, o de' mari, che due o più volte in 24 ore, fi faccia il fluffo ed il rifluffo.

Quanto poi agli aumenti notabili che fi offervano nel fluffo e nel rifluffo tanto menfualmente nei Novilunj, e Plenilunj, quanto annualmente nei Solftizj, e negli Equinozj; il Galileo li fpiega con eguale acume: i MeAtui per l'alterazione del moto annuo accelerato nei Novilunj, ritardato ne'Plenilunj: gli annui per l'alterazione degli aumenti, e decrementi del moto Diurno, refi maggiori nei Solftzj, minimi negli Equinozi, a cagione dell' inclinazione dell' Equatore all' Ecclittica, in quanto nei Solftizj it moto Diurno va a reconda dell' annuo, coincidendo affatto per tutta l'eftenfione del diametro dell' Equatore colla Tangente dell' Ecclittica; ma negli Equinozj, effendo l'Equatore elevato fopra l'Ecclittica il progreffo del moto Diurno non avanza fe non per una parte di effo diametro, reftando tagliati fuori due Seni verfor dell'ubliquità dell'Ecclittica, cioè porzioni di diametro eguali a quelle, che comprefe fono tra i cerchi polari ed i Poli, che fanno incirca la fefta parte di tutto laumento.

Quefta teoria del fluffo e rifluffo del mare fu la prima ragionevole che $f f$ produceffe; ed almeno ed chiara e fondata in un principio certo e meccanico. Mirabile certamente fu il penfamento del Galileo per fpiegare le alterazioni mefrue delle maree; e confeffa, che gli cofò le vigilie di molte notri, quando confiderd la Luna quafi legata alla Terra, a guifa di un piombino, il quale alzato, o allungato per la verga di un pendulo, avvicina, e allontana il centro di ofcillazione, e con ciò ne fa piu pronte, o più tarde feguire le vibrazioni. Fu quefto un preludio del fiftema della Gravitazione ; ficcome quando il Galileo fi trovava un poco arreftato dal non offervarfi nel moto del Sole, o della Luna, quefte alterazioni di velocita, e Copernico tenne fermo per il fuo fiftema ad onta delle non vedute fafi di Venere fcoperte-poi dal Galileo, profetizzd, che quefto ritatdo, ed incitamento di moto fi fcoprirebbe una volta, come in fatti lo fcoprirono gli Aftronomi dopo . Il fu Sig. Ab. de la Caille nelle fue Tavole Solari, le migliori che fi abbiano, introdufe, col confenfo di tutti gli Aftronomi, la Equazione della perturbazione prodotta dalla Luna nel moto annuo della Terra. Quefta Equazione veramente non è che di $8 \frac{x}{2}$ fecondi di Grado in più, o in meno, cioè 17 in tutto. Non oftante, toccando ad ogni fecondo di grado incirca 400 miglia, la Terra nel fuo corfo annuo intorno il Sole, fecondo i varj fiti e rifpetti alla Luna, fi trova effere trattenuta, o avanzata, di 6494 miglia, la quale, come ognun vede, non è piccola alterazione.

$$
\text { PAR. 1. ART. IV. DEL MOTO ANNUO DELLA TERRA. } 25
$$

Comunque fia della marea, le parti del Globo noftro foffrendo quefta notabile alterazione di velocità due volte al giorno, febbene i paffaggi non fieno repentini, non oflante non poffono a meno di non andar foggette, come l'acqua del mare, ad un tremore perpetuo, ad una fpezie di ondulazione, propriamente nella direzione di Levante a Ponente, ma che nei paffaggi pud diffonderfi in cerchio od elliffe.

Non mancano indizj di quefta ofcillazione. Avanti il mezzo del fecolo paffato, un Gentiluomo del Delfinato, detto il Sig. Calignon, credette di offervare, che il fuo pendulo di fei in fei ore vacillava dal Nord al Sud : fenomeno, di cui faceva gran cafo quel gran fautore delle fcienze it Sig. Peirefchio, come nella fua vita riferifce il Gaffendo, che pubblico quefto fatto con qualche dubbio. Il Sig. Morin vi fi oppofe fermatimente E la quiftione giacque fino al 1742 , che it Sig. di Mairan la rifveglid. H Sig. Cat fece delle efperienze, e delle prove, fenza veder nulla; il Baron di Grant nell'anno feguente 1743 fu più felice : nell' efperienze che inflitul, parvegli vedere, che un pendulo di' 30 piedi defcriveffe in 24 ore un'elliffe, il cui grand'affe era di linee $2 \frac{\pi}{2}$. Il fu Sig. Bouguer forpettò che vi foffe fotto qualche illufione ; ed ammettendo il fatto, lo xipeteva non da cagion Cofrmica, ma dalla dilatazione de'corpi per il calore del giorno, e dall' oppofta refrizione per il freddo della notte, o per il fucceffivo torcimento e fiviluppo del filo dal recco del giorno, all' umido della notte, come fa un Igrometro (*).

Bifogna confeffare, che quefo fatto non à ancora decifo ; il quale per altro, ben verificato, moftrerebbe agli occhi il moto della Terra. Non è tanto facile farvi fopra efperienze ficure, dovendofi fofpendere un pendulo lunghifimo in luogo fermiffimo, chiufo, e ben difefo da ogni vento, e da ogni altra agitazione: e dico che occorre un pendulo forpefo e libero; perchè un corpo fiffo, fe bene debba ofcillare, non farà però facile vederne l ' effetto, come in un pendulo. Onde non mi fembra decidere l' efperienza fatta dal Sig. Bouguer : direffe egli un cannocchiale fiffo ad un fegnale lontano, con che pretefe di metter in prova una linea d'intorno 40 miglia, fenza accorgerfi di alcun deviamento: quefta efperienza, dico, non mi fembra provar gran fatto, perchè il corpo, la torre, o altra fabbrica, 2 cui era affiffo il cannocchiale, dovrebbe effere fata libera per poter ofcillare fulla pianta ; e poi fe aveffe ofcillato, nello fteffo modo ofcillava il fegnale, e perciò non poteva mai accorgerfene.

Quello, che rende credibile l'ofcillazione del pendulo, à il concorfo di zaltre ofcillazioni diurne, che fono fuori di controverfia. Tal al l' abbaffamento e alzamento del Mercurio del Barometro a certe ore fiffe di ciaf cun giorno, prefcindendo da ogni altra azione apparente dell' Atmosfera. Quefta variazione periodica fu offervata la prima volta a Surinam, e D pub-

[^8]2G PAR. I. $\mathcal{A R T}$. IV. DEL MOTO ANNUO`DELEA TERRA.
pubblicata da un anonimo nel Giorn. Letter. dell' Haya 1722. Gli Accademici Francefi che andarono al Perù la rimarcarono più chiaramente, il Sig. Godin il primo, come fi può vedere nei libri della figura della Terra del Sig. Bouguer, e del Sig. de la Condamine. Finalmente il Sig. Chanvalon nel fuo viaggio alla Martinica 1751, parla di quello, che egli fteffo aveva ivi offervato in quefti termini ( pag. 135. 21.) :
"Io mi fono affcurato, che quefta medefima variazione del Barometro for ripete la notie, come il giorno e nell' iffeffa maniera: vale a dire, che it mercurio cominciando a falire all' entrar della notte, continua ad afcendere. fin virfo la mezza notte; poi difcende di più in più fino all'avvicinarf del giorno: allora rimonta, e continua ad alzarß fin verfo it mezzodi, calando dopo, e lafciando fompre tra quefte alternative un intervallo di ripofo (*).

Anche negli aghi delle Buffole fi rimarca un quotidiano ondeggiamento. Quefta è un'offervazione del Sig. Celfio (Bibliot. Raif. T. 4I.) due ore dopo mezza notte l'ago volta a Ponente fino alle otto della mattina; e ritornando, volta a Levante nello fteffo modo dopo mezzodì : ofcillazione verificata poi a puntino dall' Inglefe Sig. Canton (Tranfact. Pbilof. an. 1759.) ed ormai da tutti li Fifici, e concorda perfettamente col predetto bilanciamento del Barometro.

Or quefti tre fenomeni, cosi concordi, che perciò marcano un comune principio, moftrano ad evidenza non folo il moto della Terra, ma le diurne alterazioni ancora del medefimo, di cui parliamo.

E poiche cade menzione della calamita, di cui fi offerva una progreffiva e variante declinazione da Tramontana a Ponente almeno in Euro pa, fe la Terra è una gran calamita, o dentro di fe contiene una vafta calamita, come pare per tutti i fenomeni magnetici; fe quefo nucleo foffe più denfo da una parte dell' Equatore, che dall' altra, o aveffe il centro di gravità più vicino ad un Polo che all'altro; prima nafcerebbe un'inclinazione dell' affe magnetico all'affe terreftre, e percid diverfi farebbero i poli magnetici dai poli della terra : poi il moto Diurno urtando la parte di cotefto magnete più denfa inclinata e fporta fuori dell' Equatore terreftre, dovrebbe far girare il fuo affe intorno l'affe della rotazioae diurna con una feezie di moto conico, onde feguirebbe la offervata regolare variazione degli aghi.

Io non ofo dar il nome pur di congettura 2 quefto penfiero . Molto meno oferei afferirne un altro; che la Terra parendo più folida in quefto Emisfero Settentrionale, poichè da quefta parte fono i gran Continenti dell' Europa, dell' Afia, e dell' America con pochi mari, quando 1 E Emisfero Auftrale comprende i mari più vafti; non oferei, dico, pronunziare, che l'Equatore del moto diurno, ed il centro di gravità per cui deve paf-

[^9]paffare, foffe fuori del centro della figura, e più vicino al Polo Artico; onde la Terra foffe più allungata, e protuberante verfo il Polo Antartico, dal che oltre l'inegualità dei gradi, e Quarti ( non più Quarti) di meridiano, che di là farebbero più grandi di mifura (l'unico Grado mifurato nell' Emisfero Auftrale dal fu Sig. Ab. de la Caille al Capo di Buona Speranza di fatto riefce più grande di quello competa 2 quella Latitudine per le mifure fatte di qua della linea) farebbe nata col decorfo de' fecoli l'inclinazione dell' Equatore Terreftre al piano dell' Ecclittica, li due Emisferi, per effer difeguali, urtando diverfamente nell' etere, e dovendo diverfamente ricevere il medefimo impeto del moto annuo, onde neceffariamente farebbe nata $l^{\prime}$ inclinazione dell' affe del moto. diurno all' affe del moto annuo.

Lafciando quefte congettare rimote venghiamo più tofto alle congetture più vicine allo fcopo noftro. Poichè, fe tutti i corpi verfo la fuperfizie della Terra per le alterazioni del moto diurno foffrono una giornaliera ofcillazione, fe quefta fi aggiunga alla vibrazione naturale, $\circ$ al conato centrifugo del moto circolare, ne feguirà che i fluidi dovranno due volte al giorno agitarfi fobbalzando; tremare, foffregarfi, triturarfi vie più i folidiz e cíd molto puiù, menfualmente, ed annualmente, in quei tempi, che il moto annuo della terra mifto col diurno viene più sbilanciato ; e quindi alterarfi le ejaculazioni dei vapori, e delle efalazioni, tle ufcite del flogittico o fuoco terreno, e fopra tutto le emanazioni della materia elettrica : per le quali alterazioni potranno aumentarfi le fermentazioni, foluzioni, fublimazioni, precipitazioni, efplofioni, dalle quali le generazioni dentro e fuorl della terra, e fezialmente le meteore e le mutazioni dell aria vengono prodotte più in certi tempi, che in altri : i quali tempi percid faranno determinati, e indicati dal fito della Luna, e del Sole, come meglio fí fiegherz̀ in feguito.
 il moto compofio del Globo terreftre, in quanto egli a progreffivo infieme, e rotatorio. Quefto è il moto, con cui un Vagliatore agita il cribro: io non dico che fia precifamente if medefimo ; ma ritiene molto di quefta natura, la terra come il cribro venendo portata intorno ad un centro efterno nell'atto, che fi raggira intorno il proprio. Siccome dunque col moto compofto di rivqluzione e di rotazione del vaglio fi viene a feparare la zizania dal grano, e le varie fpecie di grani tra loro; cost grandifo fime, e frequentiffime, e continue feparazioni e rifpettive coadunazioni, debbono fuccedere per it moto, dird cost, cribratorio, che foffrono i corpi eterogenei componenti la terra, fpezialmente i fluidi, e tutto quefto colle alterazioni fopradette.

Di fatto i componenti del globo fono eterogenei, e di fpecie innumerabili: i corpi eterogenei non fono diffimili in quanto corpi; ma per alcuni moti delle loro parti minime colla differenza della figura (poiche altro che moto e figura non diverffica $i$ corpi), perciò fono dotatr di moti interni differenti, o fia fpecifici: i corpi cosl differenti neceffariamente ricevono differentemente un moto comune efterno: dunque non andranno in-
fieme: dunque fi divideranno e diffiperanno : diffipati calcheranno finalmente fopra corpi fimili; fi moveranno infieme, e fimilmente con effi, fi uniranno ad altri fimili: in fatti gli omogenei, che naturalmente fluttuano in un mezzo, tenderanno a radunarfi; gli eterogenci a difperderfi.

Or mentre fi operano quefte feparazioni e combinazioni, quante agitazioni, fluttuazioni, urti, sbalzi, e ribalzi devono frammifchiarfi, finchè le parti unite prendano un affetto conveniente, rda cui in feguito per altre incurfioni vengono di nuovo turbate e fvelte! In quefti moti conffitono le generazioni, e diftruzioni delle cole: mosi, che hanno luogo non folo dentro de' corpi teneri, dei fluidi, dei corpi animati, dei vegetabili; ma fino nelle vifcere delle rupi; poichè e pietre, e metalli, ed altri minerali, e furono un tempo fluidi, teftimonio la mifcella delle materie ftraniere che contengono, ef generano, efi rigenerano nelle cave matrici della terra. Ciò non deve effer continuo in apparenza; ma ricordiamoci del noftro principio primo; che $\mathbf{i}$ grandi effetti nalcono per moti piccoli lentamente accumulati; e che quefte, feparazioni, o unioni, non poffono farfi fenza grandi difficolià e refiftenze; onde folamente par certi intervalli di tempo verranno alla loro maturità.

Concludiamo ciò, che fi può dire con molta inclinazione all' affenfo, che ficcome del moto comune della Terra, e degli altri Pianeti, fotto ii Zodiaco, altra forgente naturale fuori del moto rotatorio dell' immenfa attiviffina maffa del Sole non fi fcorge; cosi altro. principio, che poffa agitare le parti della Terra fteffa, fviluppare, determinare, e mettere in azione gli elementi attivi, dentro di effa imprigionati, la mente nan trova, fuori del moto annuo, modificato dal moto diurno, e qualche poco alterato, quanto agli effetti, dal fito rifpettivo del Sole per l'azione del calore, e particolarmente dal fito. della Luna: il che merita d' effer conGiderato un poco meglio.

## $\begin{array}{lllllllll}A & R & T & I & C & O & L & O & V\end{array}$

## Altrè confeguenze dei Moti Diurno ed Annuo della Terrá; Dei quattro Panti Cardinali del Giorno, $e$ dell' Anno.

CI può rimarcare la difformità della circonferenza, o della curva, che fcorre ciafcuna parte della fuperfizie della Terra in vigore del moto compofto, Diurno, ed Annuo. Poichè ogni parte della fuperfizie terreftre di 12 in 12 ore fi trova verfo il Sole una volta, ed un' altra dalla parte oppofta, con differenza di diftanza, quanta è la lunghezza del diamerro del fuo parallelo. Ma perché intanto col moto annuo $s$ ' inoltra di molto, quefta linea viene ad effere defcritta 2 onde, ciod compofta di tante epicicloidi allungate; e dico allungate, perche il moto progreffivo di molto avanza fopra quello di vertigine. Quefto ferpeggiamento poi tanto più profonde legna le onde, perche in effetto la Terra gira nello fteflo tem-

## P. I. AR.V. ALTRE CONSEGUENZE DEI MOTI DIURNO EC. 29

po intorno il Centro comune di gravità della Terra e della Luna, ch3 cade un poco fuori della fuperfizie terreftre, effendo la maffa della Luna a quella della Terra come 1: so, fecondo l'ipotefi dell' Vallifio (Tranf. m, 16.). Ma un altro ondeggiamento ficuro patife la linea del motoannuo due volte al mefe, per l'azione perturbatrice della Luna, la quale fecondo il fito abbaffa, o innalza un poco la terra dal Sole; per la fteffa ragione l'orbita della Luna, per l'azione della Terra che è molto maggiore, foffre una perpetua fiftole e diaftole, o un allungamenio ed accorciamento, ben più fenfibile.

Ma cotefo ondeggiare che fa la curva terrefre, non produce effettioltre quelli fpiegati di fopra. Paffiamo perciò a confiderare i quattro Punti cardinali tanto del moto diurno, che fono il mezzodi, la mezza notte, il nafcere, il tramontare del Sole, quanto dell' annuo, che fono i due Solftizj, eidue Equinozi.

Rimarcabili certamente fono nel giorno i paffaggi del Sole per if meridiano, e per l'orizzonte, anche rapporto alle meteore, e allo ftato del Cielo. I venti, le pioggie, i ferent , per lo più veggonfi cominciare, o rinforzare, o ceffare, o alterarfi in quefti quattro punti . A mezzodi e mezza notte, effendo anche il Cielo fereno e tranquillo, fi alza pero qualche aura, o cambia di plaga; la mattina d'inverno foffia un levante, la fera di State un zeffiro, o ponente : cost ben offervando il Cielo fi troverà fempre qualche fenfibile variazione in quefti quattro punti; intendendo del più fovente, e lafciando per ora i fegni, che porge il Sole nafcendo o tramontando, per li giorni feguenti : rimarcate fono pure tali ore per li phì forti terremoti.

Può bensì in quefte mutazioni aver molta parte la cagion fifica det cabore del Sole; ma non credo oziofa la caufa meccanica, o quella parte che dipende dall'azione ed attrazione del Sole, in quanto nel meridiano fa un impreffione diretta fopra un tratto di Paefe, fornmamence obliqua all'orizzonte, o quella della variata velocita del moto nelle parti della terra, dell' acqua, e dell' aria, che fi fa fomma alla mezza notte, minima nel mezzo giorno, media al nafcere e tramontare del Sole.

Parlando de' punti cardinali del giorno, non fir pud ommettere un' offervazione comune fopra gli ammalati, e morienti. Poichè gli ecceffi delde malattie in quefti quattro punti cambiano grado di forza, e fecondo la varia indole l'ammalato refta o più tranquillo o più aggrakato. In oltre in quelli, che muojono, pare che più frequentemente cio fegua o verlo il mezzodi, o verfo la mezza notte, o verfo l'alba, o nell' inclinare e tramontare del Sole . L'offervazione non è folo dei Curati, poiche il Sig. Bianchi nel citato faggio fopra le maree lo attefta anche effo, come cofa nota, pag. 6.5. Pxop. 12. Or cotali alterazioni, non comparendo altre caufe vifibili, ed avendo una fpezie di univerfalita, non farebbero effe conleguenze neceffarie delle quattro alterazioni del moto diurno, analoghe tati, e ne' folidi indeboliti deg' 'infermi?

Paflama a confiderate le confeguenze delle alterazioni annue, poichè delle
delle menftrue farà da trattare negli articoli fpettanti alla Luna. Abbiamo veduto, come nei Solfizj rendonfi maffimi gli aumenti del moto diurno fopra dell' annuo, minimi negli Equinozj. In corrifpondenza maffime fi offervano le maree de' Novilunj, e Plenilunj in quefti quattro tempi dell'anno; il che prova, che dipendono dal fito del Sole per la caufa detta. Quella forza poi, che in tal tempo perturba it mare, molto più deve turbare l'Atmosfera. Di fatto fomme fi efperimentano le burrafche verfo quefi tempi; nè in alcun'altra Alagione, $o$ in mare, o in terra inforgono cosi violente, così eftefe. Si tornerà a parlarne negli articoli della Luna, che $v$ 'influifce molto di più.

In fatti qualunque fia $l^{\prime}$ impreffione del Sole nei Solifizj, rapporto ai climi particolari da una parte, e dall' altra, arriva al fuo colmo; negli Equinozj poi, effendo perpendicolare all'affe della terra, fi rpiega tutta fopra tutto il Globo, e percio ancora per confenfo fopra tutte le parti.

Ma v'è un altro elemento da coníderare in quefto moto annuo. della terra intorno del Sole, di cui non s'è ancora parlato. Quefta è la mutazione di diftanza affoluta. Poichè è dimoftrato, che $i$ Pianeti primari intordo del Sole, i fecondarj, o Satelliti, intorno i Pianeti primarj, non percorrono cerchi concentrici, ma eccentrici ; e non folo eccentrici , ma ovali, a elliffi; il Sole, o il Pianeta Primario effendo fituato non nel centro, ma in altro punto del diamerro più lungo dell' elliffe che fi chiama Foco. Il Sole Ata fuori del centro dell' orbita ellittica della Terra 1,402,081 miglia: ficchè la terra di fei in fei mefi di tanto fi avvicina e fi allontana dal Sole, che vuol dire in tutto quafi tre milioni di miglia. Il punto più lontano ( ai 30 di Giugno ) fíchiama Apogeo; il pik vicino ( ai 30 Dic.) Perigeo.

Ora il Pianeta quando fi trova nella fua maffima vicinanza, ciod nel Perielio, fi offerva moverfi colla maggiore velocità; verfo l'Afelio all'oppofto colla maggiore lentezza; per efempio, la Luna (di cui pure devono intenderfi tutte quefte cofe, tanto piur che la fua ellifle d più allungata) fe trovandofinel Perigeo forre in un giorno 15 gradi; quando è giunta all' Apogeo, ne fcorrerà ir, e tali a preffo poco fono le vicende del moto della Terra intorno al Sole.

In fecondo luogo fcorre la Terra in un giorno 6 I minuti dell'Ecclittica, quando è nel Perigeo; st folamente nell'Apogeo. La differenza di 4 mi nuti importa $96,972 \mathrm{miglia}$, che la terra fcorre di più in un giorno, che in un altro lontano 6 mefi, che or fi dirà quali fieno: nuova rimarcabiliffima alterazione nella velocita del fuo moto, che non deve paffare fenza effetto, e impreffione nelle parti componenti il Globo.

Da quefta diverfa velocità di moto nel Perigeo, e nell' Apogeo, rifulta la notabile differenza tra la durata della State, e del Verno, cioè dei due fpazj tra gli Equinozj; perchè contando i giorni della State dai 20 Marzo fino alli 23 Settembre, fi troveranno 187 giorni circa, avuto riguardo alle ore diverfe, in cui cadono gli Equinozj: e dai 23 Settembre fino li 20 Marzo giorni 178 folamente; che vuol dire, il Sole impiega 8 in 9 giorni di più 2 fcorrere $i$ fegni boreali che gli auftrali $;$ ciò che
nafce dal fito dell'Apogeo, e del Perigeo. Paffa poi il Sole per il Perigeo, come fi e detto, nell'Inverno, verfo il fine di Dicembre ; per l' Apogeo nella State, verfo il fine di Giugno: tale effendo nei correnti fecoli la $\mathfrak{R}-$ tuazione dell' orbita Solare, o terreftre, fotto l' Ecclittica. Vedefi dunque, come debba riulcire più lunga la State, che il Verno.

Poffiamo qui di paffaggio rimarcare la diverfa condizione de' noftri Antipodi, li quali pure dovrebbero effere a noi pari in tutto e per tutto, eccetto I'alternativa delle ftagioni, de'giorni, e delle notti. Non fono, dico, pari, perche ad effi l'Eftate, che per noi d l'Inverno, tocca breve, a noi lunga più di 8. giorni, come fi de detto. Ella perd viene compenfata ad effi quanto al calore, per avvicinarfi allora il Sole alla Terra due in tre milioni di miglia. Il loro Inverno poi, che rifponde alla noßtra Eftate, diviene ad effi di altrettanto più lungo; ed in oltre il Sole, effendo Apogeo, cioè di altrettanti milioni di miglia rimoto dalla terra, meno di calore tramanda alla medefima: per le quali due cagioni combinate, è credibile, che molto più fieri riefcano gl' Inverni dei climi auftrali, che i noftri. Di fatto i naviganti riferifcono di aver incontrato i ghiacci fluttuanti ne'mari auftrali ad una Latitudine, o diftanza dall Equatore, molto minore di quello fi trovi nei mari fettentrionali.

Ma venghiamo a confiderare meglio quelta gran differenza di diftanza, cha fa la Terra dal Sole in un anno. Il Wolfio nell'eccellente fua DifSertazione fopra l'Inverno del 1709 , non fa gran calo degli effetti di que-
 aumenti poi, o decrementi delle qualita che fi diffondono, come luce, calore, odore ec. fono in ragione inverfa dei quadrati delle diftanze; che vuol dire I 'aumento di forza, che acquifta il Sole fopra la terra dall' Apogeo al Perigeo, non à che $\frac{1}{\text { isf }}$ di tutta l'azione del Sole : aumento, dice, infenfbile.

Salva la riverenza che fi deve a sl gran Filofofo, non mi pare tanto difprezzabile un tale aumento (ch'd anche d'un quarto maggiore di quello il Wolfio lo faccia, perchè è $\frac{1}{37}$ incirca ), poichè l'impreffione del Sole effendo grandiffima, anche una millefima parte dolla medefima è qualche cofa. Aggiungafi; che ella non paffa in un giorno, ma fi va accumulando per giorni e méfi. Cosi fe ne veggono gli effetti anche preffo di noi: in tempo, che il Sole \& Perigeo, ed agifce obliquiffimamente, trovandofi nel Tropico di Capricorno lontaniffimo dal noftro vertice, pure allora altiflime fono le maree, e almeno nel noftro Golfo hannofi le acque le più alte di tutto l'anno. Rilevo in oltre il Sig. Bianchi quefto fteffo Golfo trovarfi coftantemente più pieno nell' Inverno, che nell' Eftate, almeno di un piede; nè cid poterfi attribuire ai venti, regnando in quella flagione i Borir ni, i Grechi, i Tramontani, e i Maeftrali, e all' oppofto nella State i Scilocchi, che dovrebbero foftentare le acque. Sarì cid confermato qui dopo.

Un'altra offervazione fi prefenta di fenomeno, probabilmente provenien-

32 P.I. AR.VI.DELLA FORZA MECCANICA DELLA LUN A. te da quefo accoftamento del Sole alla terra nell' Inverno. Poiche le grandi procelle che fogliono accadere verfo gli Equinozj, in Primavera fi offervano per lo più precedere l'Equinozio medefimo, o accompagnarlo da vicino, quando nell' Autunno per lo più fuccedono dopo I' Equinozio. L'uno e l'altro deve accadere per una fola cagione, perchè il Sole fi trova più vicino al Perigeo avanti l'Equinozio di Primavera, e dopo quello di Autunno: onde per altro riguardo avendo maggior forza per la fua azione diretta e normale all' affe della terra, rifulta un' impreffione compofta molto più violenta, che fi sfoga tra li due Equinozj.

Tutte quefte cofe faranno meglio intefe, e rifchiarate nei Capitoli feguenti fopra la Luna.

## ARTICOLOVI.

## Della forza Meccanica della Luna: breve notizia delle fue Fafi; e delle Marec.

VEnghiamo alla forza Meccanica della Luna, di cui al giorno d'oggi non v'd quafi alcuno che dubiti. Confifte quefta in una fpezie di gravitazione, fia che ella fi eferciti per via di preffione, o di una certa attrazione : forza comune ed infita a tutti i corpi dell univerfo, di cui fembra effer il vincolo ed il neffo; poiche tendono tutte le parti della materia ad avvicinarfi, ed unirfi fcambievolmente:equefta è la forza che rotonda i corpi degli aftri non meno che le goccie de' liquori : tutto il Cielo attefta quefto amore univerfale. Vedete il Sig. de la Lande Afron. L. XXII. n. 2723.

Se bene poi fi fcorga più manifefo il fuo effetto ne'corpi vicini, non ceffa per tanto di agire fopra i lontani . Ogni corpo preffo terra viene tratto verfo la medefima, perchè vinto dalla prepotente forza della contigua fua maffa; ma non percio manca in lui un certo conato di accoftarfi nello fteffo tempo ai corpi rimoti, come ai corpi del Cielo, fecondo che fono o meno rimoti, o di maffa più forte. Anche preffo terra offervata fu dagli Aftronomi negl' iftromenti una certa deviazione del perpendicolo per l'attrazione obliqua di grandi montagne vicine, come le Cordeliere del Perù.

Per quefta forza univerfale, mentre l'immenfo globo del Sole, e il globo vicino della Luna, fi trova imminente a qualche parte dell' Oceano, debbono le acque un poco alzarfi, venendo diminuita la loro tendenza al baffo; alzarfi, dico, e come gonfiarfi, quindi accoftarfi alle rive ( dove folamente fi pud difcernere quefto alzamento ) ; allontanandofi pofcia quefti Aftri, abbaffarfi, fecondando il conato fempre prefente ed urgente della gravità verfo ll centro della terra.

Sembra quefta la più comoda fpiegazione del Fluffo e Rifluffo del mare, di cui una breve notizia è neceffaria per intendere le cole feguenti.

## P. 1. AR.V1. DELLA FORZA MECCANICA DELLA LUNA.

Due volte dunque dentro il giorno nafurale, o piuttofto dentro un giorno Lunare, ch'è di ore $24_{4}^{2}$ incirca, devono alzarfi le acque, ed accoftarfi alle rive, che fi chiama il Flufo, o l'Alta Marea, una volta quando il Sole e la Luna artivano al meridiano di fopra dl quel luogo ; un' altra volta quando arrivano al meridiano di fotto, in quanto fottraggono e ritirano in certa guifa la terra ifteffa da fotto il mare, onde quefto fembri alzarfi: e due volte abbaffarfi, che fi chiama la Baffa Marea, o il Rifuflo, quando queft Afri fono all' orizzonte, ed elevano le acque in luoghi diftanti dal primo per un quarto di cerchio.

Quando duaque il Sole, e la Luna concorrono, copulando le loro forze, e traendo fecondo una fleffa linea, il che accade nei Novilunj e nei Plenilunj, allora in quella parte dell' Oceano, per cui quefta linea trapaffa verfo il centro, deve alzarfi un promontorio d'acque verfo il Sole e la Luna, e quefta elevazione deve accompagnare il moto diurno di quefti Aftri. Se il Sole, e la Luna andaffero fempre infieme, ogni giorno farebbe l'acqua alta alla medefima ora. Ma la Luna fi fcofta dal Sole, come ognuno pud offervare, nel modo che ben tofto fi dirà . Allora il colmo dell' acqua e farà meno alto, e non rifponderà nè al Sole, nè alla Lnna, ma ad un luago intermedio, in diftanza proporziónata alle due forze.

Quefte due forze, computando la maffa del Sole e della Luna, e infieme le diftanze di amendue dalla Terra, furono fabilite dagli Aftronomi Fifici come s:2 (*); cioè fe la forza della Luna e s, quella del Sole e 2 ; perchè fe bene it fuo globo contenga so e pü milioni di giobi della Luna, non oftante per la gran diffanza la fua forza riefee minore. Perciò il colmo dell' acque del Fluffo deve dirigerfi piü verfo alla Lana , che al Sole ; e cost le offervazioni, almeno dell' Oceano, danno il Fluffo determinato dal paffaggio al meridiano piu tofto della Luna, che det Sole .

Poichè tutto quefto à fcritto per ufo comune anche deì non dotti, confideriamo un poco il moto della Lana, e lë fue Fafi. Ognuno pud offervare, che la Luna ritarda di giorno in giorno in circi $\frac{\square}{4}$ d'ora il fuo paffaggio per il meridiano. Quefio nafce, perchè il moto proprio della Luna fotto il Zodiaco, da Ponente a Levante, è pius veloce che quello del Sole. Il Sole ( in apparenza ) fcorre il Zodiaco una volta in un anno ; la Luna. 12 volte, a piú; il che fece dividere il Zodiaco in XII. fegni, e l'anno in 12 mefi. Camminando dunque la Lana fotto il Zodiaco 12 volte più veloce del Sole, d̀ neceffario, che lo preceda ogni giorno, e fembri a noi reftar in dietro a Levante an Segno in meno di tre giorni; pofcia deve raggiungerlo, e poi di nuovo precederlo ec. Quindi le varie Fafi, o varj Alpetti della Luna col Sole.

Mentre la Luna fi trova col Sole fotto lo feffo grado del Zodiaro , dicefi Luma Nuova, o Novilunio, perchè in quefto tempo avendo voltato il E fuo

[^10]fuo emisfero illuminato, che fempre guarda il Sole da cui riceve il lume, alla parte oppofta alla noftra vifta, fparifce; e folo comincia a comparire fotto la forma di fottil falce, quando fi fcolta da fotto il Sole, onde comincia a vederfi quafi una nuova Luna.

Seguitando Cempre più e più la Lana a fcoftarfi dal Sole, dentro 14. giorni, o poco più, fi trova allontanata per un femicerchio, leva quando il Sole tramonta; e perçhe cost ha voltato alla Terra non meno che al Sole it fuo emisfero illuminato, apparife piena ; e percid quefta Fafe chiamafi Luna Piena, Plenilunio, Tondo della Luna.

Nelle diftanze medie tra il Novilunio, e il Plenilunio, avanti e dopo, quando la Luna et timota dal Sole una quarta parte di cerchio, apparifce mezza, perchè in tal fito non poffiamo dalla terra vedere fe non la metà del fuo mezzo illuminato. Chiamanfi quefte due Fafi Quadrature, Primo Quarto; Ultimo Quarto: il Plenilunio, e il Novilunio da' noftri chiamanfi anche, con una fola parola, Sizigie, Conjugazioni.

Da quefto moto della Luna, che fempre dal Sole retrocede a Levante, $s^{\prime}$ intendono due cole quanto alle maree: la prima è il ritardo giornaliero dell' acqua alta, che dipende piu dalla Luna, che dal Sole; la feconda il fito, o l'ordine dell'ifteffa acqua alta, rapporto al paffaggio del Sole, e della Luna per il meridiano: poiche quando quefti Aftri Cono divifi, cioè fuori dei Novilunj, e Plenilunj, l'acqua alta deve rifpondere a un luogo di mezzo, per efempio dopo il Novilunio, il Flufo farà dopo il paffaggio del Sole, e avanti quello della Luna.

Il ritardo giornaliero del Fluffo, confiderando lo fcoftamento medio della Luna dal Sole, é d'intorno so minuti di tempo ; e dico medio, perche variando l'allontanamento del Sole dalla Luna, avuto infieme riguardo ai varj rapporti delle forze Lunare e Solare, varia pure il ritardo del Fluffo; ficchè ora è di 3 s minuti (preffo i Novilunj e Plenilunj, ) ora di 8 s dopo le Quadrature. Fu fottilmente da' Fifici Matematici computato il giornaliero ritardo del Fluffo fecondo qualunque elongazione della Luna dal Sole.

Qui noi dobbiamo particolarmente avvertire la notabile differenza tra le maree delle Sizigie, e quelle delle Quadrature. Quefte fono fempre minori di quelle; come a Briftol, fe le acque alte del Novilunio fono 45, quelle delle Quadrature fono 25;aVenezia talora come 6:1; in generale fi pongono come 7:3. La ragione di quefta ineguaglianza è manifefta : perche quelle forze, le quali nei Novilunj e nei Plenilunj cofpirano d'accordo ad elevare le acque, nelle Quadrature reftano diftratte, uno de'Luminari effendo al meridiano, l'altro all'orizzonte; percio nell'atto, che la Luna innalza le acque in un luogo, il Sole le abbaffa, perche allora le alza in un altro luogo diftante 90 gradi. Perciò re nelle Sizigie le due forze fi dovevano fommare infieme, nelle Quadraxure all' oppofto debiono fottrarfi ; onde rimane folamente l'effetto, che dipende dall' ecceffo della forza della Luna fopra quella del Sole, ciod 7: .

Ma qui conviene avvertire una cola importante : il tenore delle Maree cost dovrebbe procedere avuto riguardo alle forze agenti:confiderando poi
la forza paffiva, o inerzia della materia, poffono foffrire grande alterazione e nell' ora, e nellà grandezza.

1. Il Fluffo non fuccedera immediatamente al momento del paffaggio della Luna; o del Sole, al meridiano, ma'qualche ora dopo; e cosi i grandi Fluffi meftrui, che a Venezia diconfi i Punti d'acqua, accaderanto due, o tre giorni dopo i Novilunj e i Plenilunj; talora anche avanti per altre combinazioni.
2. I mori precedenti del mare accumulandofi coi feguenti, potranno le acque in tutti $i$ tempi alzarfi al di là della mifura, che fuggerifce la forza agente del Sole e della Luna; e cosi abbaffarfi più, o mena,
3. Il tempo, la grandezza, la durata, il numero delle maree potranno. effer alterati dalla figura de'mari, dal frto delle fpiaggie, dalle voragini de ${ }^{\circ}$ fondi, dai venti, e da altri oftacoli efterni. Le più irregolari maree fono quelle dell' Euripn di Negroponte, dell'Orcadi, del Porto di Tunkin alla China. Pure fi riducono al moto della Luna, come fi pud vedere nello Tranfazioni Filofofiche, al n. 71. per l'Euripo, il quale ha un moto regolariflimo per 20 giorni, cioè savanti es dopo tanto il Novilunio. che il Plenilunio, e folamente sgiorni intorno li Qaarti refta un appae rente difordine: al n. 98. per le Orcadi, dove corrono vicende fimili a quelle dell Euripo: al n. 162. per il Porto di Tunkin, dove fi offerva una fola marea al giorno, e il Fluffo meftruo grande cade ne' Quarti, mon nelle Sizigie, all' oppofto di cid, che fi offerva quali in tutto il refo dell' Oceano.

Non difpiacciono 2 noi quelte apparenti irregolarita delle Maree, fervendo a giuftificare le irregolarita che potranno venirci obbiettate nei moti dell' Armosfera, e nelle mutazioni di tempo; baftando che quefte, come quelle, trovinf legate coll' azione della Luna, con qualche latitudine.

## ARTICOLO VII.

## Dei Punti pik efficaci della Luna Jopra le Manee o

SIn qui vediamo, che la Luna in quattro Arpetti col Sole fir rende efo ficace ad alterare i moti del mare, ( che fono le due Sizigie, e le due Qaadrature ). Ma vi fono altri punti offervabili nel corfo Janare, non meno efficaci de' precedenti; e prima $i$ paffaggi della. Luna per ú Perigeo, e per l'Apogeo.

Parlando del Sole fi è féegato, come la Luna dëfćrivendo una rpezie di ovale intorno la Terra, che de nel Foco, non nel centro, di queftacurva, in ogni mefe deve effer una volta fommamente vicina alla terra, in Perigeo, un'altra lontaniffina, in Apogeo. La diftanza media della Luna è di 60. Cemidiamerri terreftri in circa, e rifulta di 205780 miglia ; la fua eccentricità de di 13212 miglia; doppiata la quale fir ha la differenza tra la diftanza Apogea, e Perigea, di 26423 miglia: e di tanto, di 14 in 14 giorni, la Luna fi arvicina, o fi allontana dalla Terra, il che fi fco-

36 P.I. ART. VII. DEI PUNTI PIU' EFFICACI DELL $\mathcal{A}$ LUN $\mathcal{A}$.
pre anche dalla mutazione vifibile di grandezza nella Luna, che fe nell Apogeo era di 7. parti, nel Perigeo fi trova di 8.

Dunque la forza attiva crefcendo in ragion reciproca dei Quadrati delle diftanze; la forza, con cui la Luna commove l'Oceano e l'At:nosfera, deve effer molto più intenfa intorno it Perigeo che all' Apogeo . Di fatto quefta differenza fi manifefta nelle Maree ; poichè quel Fluffo che nell' Apogeo era per efempio di 4 piedi, nel Perigeo, pofte l'altre cofe pari, diventa di 6 piedi; e ciò in qualunque afpetio della Luna col Sole. Veggafi qui dopo l'Articolo del Barometro.

E qui conviene offervare, che quefti due punti oppofti delf Apogeo e del Perigeo non corrifpondono rempre a'punti fiffi del Zodiaco; ina che fi vanno movendo lungo di effo fecondo l'ordine de' Segni, avanzando più di 40 gradi ciafcun anno, ficche vengono a compire una intera rivoluzione in meno di 9 anni. In oltre conviene richiamare quello che fi è detto fopra, che la Luna, come il Sole, intorno il Perigeo, fi muove più velocemente, che intorno l' Apogeo.

Da quefti due dati s'intendono due cole, pofto anche ciò che or ora fi Spiegherà meglio, che le Sizigie; e le Quadrature non cadono fempre ne' medefimi punti dell' orbita lunare: la prima, che $i$ Quarti di Luna per lo più fono difuguali, mentre fe uno è di giorni 8, l'altro; pud effer di 6 folamente. Perche il Quarto effendo il moto della Luna per 90 gradi . Breviffimo deve effer quello, che cade intorno il Perigeo, perchè ivi la Luna velociffima prefto paffa i 90 gradi: all' oppofto il Quarto, che cade intorno l'Apogeo, farà più lungo, perchè ivi la Luna va adagio.

La feconda cofa è, che il Perigeo, e l'Apogeo della Luna non poffono rifpondere fempre alle fteffe Fafi; ma debbono continuamente cambiar fito anticipando; il che s'intenderà confiderando $i$ varj rapporti del Corfo lunare .

La Luna partita di moto proprio da un punto def. Zodiaco, in cui foffe per efempio in congiunzinne col Sole, ritorna, fatto un cerchio, al medefimo punto nello (́pazio di 27 giorni, 7 ore, 43 minuti, 5 fecondi; e quefto fi chiama Mefe Periodico della Luna. Intanto il Sole s' d avanzato anche effo nel Zodiaco intorno 27 gradi; percid bifogna, che la Luna impieghi ancora due giorni e piú per raggiunger il Sole: ed ecco perche il Novilunio, come ogni altra Fale, cambia luogo a vanzando nel Zodiaco. Chiamafs quefto Mefe Sinodico, o Lunaziome: l'intervalto tra un Novilunio e l'altro non fono mai eguali, ma il medio, ragguagliato, è di 29 giorni, 12 ore, 44 minuti.

Cio bafterebbe per far cambiare il fito detle Fafi coll' Apogeo, ed il Perigeo. Ma in oltre it Perigeo fteffo fi muove avanzando in circa 3 gradi in un mefe Lunare; e ta Luna in fine ritorna al Perigeo dopo 27 giorni, 14 ore, 58 minuti, che fi chiama il Mefe Anomalifico. Se dunque il Novilunio e. g. fia caduto nel punto del Perigoo, dopo 27 giorni, 13 ore, farà bensi ritornata la Luna al Perigen, ma vi mancheranno due giorni, o poco meno, per arrivare al Novilunio. Dunque dopo un mefe il Perigeo precede il Novilunio 2 giorni; dopo 2 meff, 4 giorni; dopo 3 meff,

## P. I. AR. VIİ. DEI PUNII PIJ EFFICACI DELLA LUNA.

mefi, 6 giorni; dopo 4 mefi, 8 giorni; dopo $s$ mefi, 10 giorni; dopo 6 mefi, 12 giorni; dopo 7 meff, 14 giorni: già dunque il Perigeo anticipando coinciderà col Plenilunio; e dopo 7 mefi ritornerà a trovare il Novilunio.

Quindi fi vede, che appena una volta all' anno coincide il Perigeo col giorno del Novilunio; e fe vogliamo prender la cofa con qualche Latitudine di 2 , o 3 giorni, tre, 04 volte al più. Lo feffo è dell' Apogeo, e dell' altre Fafi della Luna: cofe tutte rimarcabili, poichè quefta alternazione deg!i Apfidi colle Sizigie induce un'infigne viciffitudine di $g$ in 7 mefi nelle Maree, di cui dird or ora: e parimenti nelle perturbazioni dell' aria. In oltre il periodo di 9 anni, in cui $\mathfrak{f i}$ compie il giro del Perigeo ( anni 8 , giorni 311, ore 8. ) reftituifce un certo circolo di fagioni, di pioggie, di venti ec., del che le offervazioni ci porgono fortiffini indizi, come vedremo nella feconda Parte. Plinio nel Libro 2. cap. 97. delle Maree, e nel Libro 18 . cap. 2 s . delle Stagioni aveva detto fulle fole offervazioni degli Antichi, che le une e le altre ritornano oftonis annis, o fia alla centefima Luna, centefima revolvente fe Luna. Non fapevano gli Antichi la teoria; dovevafi dire piuttofto in 9 anni, o fia nella Luna centefima nona; ma fi vede, che le offervazioni accennavano il vero.

Efaminiamo ancora altri punti di Luna, i quali per Teoria, e per offervazione alterano le Maree, e in confeguenza debbono influire fu i movimenti dell' Aria. Sono quefti i varj fiti della Luna in tempi diverfi, tanto riguardo alla diverfa fua declinazione in Cielo, che rapporto alla Latitudine Geografica de' luoghi terrefti.

Quanto alla Declinazione, à dimoftrato, e per fe manifefto, che la Luna, ed il Sole maffimamente fpiegano la loro forza fopra tutta la mole della Terra, quando fono nell' Equatore, perche allora la loro forza agifce per la linea perpendicolare all' affe, direttamente contro la tendenza della gravità cofpirando colla maggior forza centrifuga del moto rotatorio, mentre gli Aftri declinando agifcono obliquamente fopra la medefima direzione della gravita, la quale perciò refta meno fcemata. Quindi le Maree più alte di tutto $l$ 'anno debbono accadere, pofte l'altre cofe pari, quando i due Luminari fi trovano infieme nell' Equatore, vale a dire nei Novilunj e Plenilunj Equinoziali, o vicini; maffamamente fe coincideffe il Perigeo della Luna.

Perché poi la Luna prevale di forza al Sole, anche quando reparatamente effa fi trova nell' Equatore, il che accade almeno due volte ogni mefe lunare, deve far fentire più validamente la fua forza fopra l'Oceano, e fopra l'aria. Quefti due paffaggi della Luna per l'Equatore, delli quali in effetto le Maree fi rifentono, fi poffono chiamare gli Equinozj della Lana, uno l' Equinoxio $\mathcal{A}$ femdente, quando paffa nell' Emisfero Settrentrionale ; l'altro Equinocio Difcendente, quando paffa nell' Auftrale. Già da gran tempo aveva avvertito il Veralamio (de Augment. L. 3.) doverfi confiderare nell Affrologia fana quefti quattro punti Cardinali del corfo de' Pianeti, ciod le Eftati, gl'Inverni, e i due Equinoxj (*).

Pa-
(*) Lo riconobbe prima Cicerone ( II. De Nat. Deor.) In Lnna quoque $\operatorname{cwirfu}$ eft brxma quadam, or Solfitioi fmilisndo.

## 38 P. I. AR.VII. DEI PUNII PIU゙ EFFICACI DELLA LUNA.

Parimenti dunque, oltre gli Equinozj Lunari, converrà aver in confiderazione di mefe in mefe la fua Eftate, it fuo Inverno, o i Lunifizj, come il Sig. de la Lande li chiama, riconofcendo quefto grande Aftronomo I' efficacia di quefti punti non meno, che degli altri efpofti, per alterare le acque, e l'aria. In fatti quanto alle Maree, di cui ora fi tratra, quando la Luna fcorre i fegni Settentrionali, più alti fiofervano i Fluffi nei mari del noftra Emisfero, che dell' Auftrale, perchè agife più direttamente qui, colà più obliquamente, e viceverfa. Dal che apparifce ancois , quale debba effer la diverfa impreffione, e condizione de' luoghi della Terra, fecondo la loro varia Latitudine Geografica.

Conviene fpiegare un fenomeno molto rimarcabile: i due Fluffi giornalieri rare volte fono eguali di durata e di grandezza tra loro: poiché uno potrà durare p. e. 56 in 18 ore, l'altro appena 7 ; e tra le altezze dell acqua fi trova un piede, un piede e un quarto, di differenza. Ma quefto in oltre $v$ 'e di curiofo, che quefti due Fluffi diverfi, a capo di 6 in 7 meff, cambiano fito, p. e. fe il Fluffo grande accadeva la mattina, o 2 mezzodl, dopo 6 in 7 mefz accade la fera, o a mezza notte; il piccola e breve occupa il luogo del grande e lungo.
Quefti fenomeni fi fpiegano facilmente. Quando ambi i Luminari fonc nell' Equatore, dimorano egual tempo, ciod is ore fopra l'orizzonte, e 12 fotto: percid $i$ due Fluff faranno eguali. Nei Paefi noftri fettentrionali; quando il Sole e la Luna infieme declinano 2 Tramontana, come nell' Eftate, e perciod dimorano più lungo tempo fopra l'Orizzonte, che fotto, maggiori e più lunghi faranno i Fluff diurni, che i notturni. Cambiando i due Afri la rpezie di declinazione nell' Inverno, fit cambierà la vicenda delle Maree per gli Emisferi.

Dubito, fe io debba far parola dei Nodi della Luna. Ritorna la Luna al Nodo, che ha un moto retrogrado, in giorni 27 h .5 m .5 circa, che fi chiama Mefe Draconico; niuna virtí per fe in quefti Punti acquifa ta Luna: non oftante non fono da trafcurare, perché il fito de' Nodi nell Ecclittica, perl'ifteffo principio, con cui governa il periodo della Nutazione dell' Affe Terreftre e confeguente ofcillazione dell' Equatore, diverfifica la quantita della Declinazione della Luna, ia quale di 9 in 9 anni varis da 28 gradi 2 28妾: cofa certo non indifferente per l'impreffioni maggiori, o minori, fapra le Maree. Non potrebbe forle quefio periodo, che it Nodo con moco retrogrado compie tra li $\mathbf{8} 8$ e 19 anni, combinato (pecialmente col moto dell'Apogeo, che intanto fa due rivoluzioni, ricondurre un certo circolo di ftagioni, e cofituzioni di annate nelle meteore, nei venti, nelle pioggie ec.? Vedremo che quefta congettura non del tutto vana. Veggafi il mio Difcor.Jo Joprai i Cicli delle fasioni nel Giornale $: 196$

## $\begin{array}{lllllllll}\text { A } & \mathbf{R} & \mathbf{T} & \mathrm{I} & \mathbf{C} & \mathrm{O} & \mathrm{L} & \mathrm{O} & \text { VIIL. }\end{array}$

## Digrefione fulla marea del Golfo Adriatico.

PEr confermare le cole dette colle offervazioni, darò qui una breve defcrizione delte marea del noftro Golfo Adriatico, almeno come fuccede nel noftro littorale, rulle-effervazioni del Sig. Temanza, del Sig. Dottor Miotti, e particolarmente del Sig. Dottor Vianelli celebre Medico di Chioggia. Diftinguerd la marea diurna, ifa mefrua, I' annua.

Quante alla marea diurna, è noto il proverbio in Venezia, che fi apo plica anche alle cofe morati : tacqua fei ore crefé, e fai ore cala. Quefto à vero in generale; ma' vi foso detle eccezioni molte. Bilogna diftinguere i tempi dell'anno, el il fito della Liana; fe fia nei fegni boreali del ZoAiaco, o negli aufrali; poiche la marea, comprefo flaffo e rifuffo, corrifponde ordinariamente alla dimora della Lana fopra, e fotto dell' orizzonte ; ficchè talora riefce di 34 , 15 ore, e più, quando la Lana à Boreale di giorno, Auftrale di notte; e viceverfa, farà di $8,9, x 0$ ore, Boreale di notte, Auftrale di giorno: folo quando corre l'equatore, o i paralleli vicini, impiega le 12 ore con quella aggianta che porta il ritardo giornaliero della Luna.
$\mathrm{Ma}_{2}$ in oltre, non a uguale In tempo del finfo a quello del rifluffo: $\mathbf{r}$ uno puè offere di 4 , 5 ore, 0 meno; $l^{\prime}$ altro di 7 in 8 e più. Anche $\mathfrak{i}^{\prime}$ clevazione e $l^{\prime}$ abbaffamento dell' acqua e difuguale : talora i fluffi fono maggiori dei rifluffi ; ealora all' oppofto; talora anche manca il rifluffo, anzi- $\mathbf{t}$ acqua feguita a crefcere; ma cib ed Araordinario; o nei quarti, come dird, o per mare turbato.

Quefte vicende de'fluff e rifluffi poffono fcorgerfi nell' aggiunta. Tavola, ch' io ho ridotta da un diligentiffimo Giornale della marea nel porto di Chioggia, colle offervazioni fatte quattro volte al giorno con eftrema pazienza dal lodato Sig. Dottor Vianelli noftro Accademico nel 1779.

Si rifletta, che il fluffo del dil-cotrifponde al rifluffo della fera, il fluffo della fera al riflaffo della notte ec. Ora fi vede, che in Dicembre, o fia in laverno, il fluffo della mattina a di ore $\operatorname{si}$, ed in queft'anno fue di piedi 2 col Novilunio; ma la fera il rifluffo fu quafi 7 ore, e piedi $2 \frac{1}{3}$; e molto maggior differenza fí trova nel Plenilunio.

All' oppofto in Giagno grande e lungo à il fluffo della mattina; minore affai il rifluffo della fera : breviffimo, e piccolo è il fluffo della notte; lungo egrande il rifluffo.

Tavola, cbe dimofra le vicende della marea da una fagiomic all altra nei littorali Adriatici.


Nei mefr equinoziali, come Marzo, tanto i tempi, che la quantità dei fluffi e dei riffuffi rifultano appreffo poco uguali; parlo fempre delle maree grandi delle Sizigie, che fono quelle che importano per l'ufo della navigazione.

Ho tralafciato le maree della fera, e della mattina, perche quefte arrivano nei quarti della Luna, e non fi differenziano ( oltre $\mathrm{l}^{1}$ effer appena fenfibili) fe non per il firo della Luna nel Zodiaco, e degli Abfidi.

Parlando della marea diurna, anticipo un poco a parlare della marea del mefe, per determinare $r$ ora dell' alta marea nei Novilunj e nei Plenilunj, che i Francefi chiamano fabilimento del Porto. Quefta ora, in generale, nei mari liberi e aperti, come nell' Ifole della Zona torrida, a la feconda circa dopo il paffaggio della Luna per il meridiano di fopra e di fotto, richiedendofi tempo acciocche le acque ricevano l ' impreffione della Luna. Ma nei feni impediti, fulle cofte ritorte e rimote, arriva affai più tardi : e nel noftro Golfo, dovendo l'acqua girar dall' Oceano per il Mediterraneo, non arriva fe non che dieci ore e mezza dopo, che vuol dire un ora e mezza avanti il paffaggio feguente della Luna . Per altro ciò non è vero, fe non che prendendo un medio: e vं è gran differenza da una flagione all'altra; il che fi fcorgerà dalla feguente Tavoletta, che ho raccolta dalle ifteffe offervazioni del Sig. Dottor Vianelli.

Ora dell' alta marea, avanti il paffaggio della Luna per il meridiano, fecondo i meŝ.

|  | nel Novilunio. | nel Plenilunio. |
| :---: | :---: | :---: |
|  | di. ${ }^{\text {d }}$ notte. | di. ${ }^{\text {notte. }}$ |
| Gennajo |  | $\frac{\text { Hor. m. }}{2.41} \frac{\text { Hor. m. }}{\text { O. } 56}$ |
| Febbrajo | 2.8 2. 87 | 2.13000 |
| Marzo | 2.515 | 2.27 $\frac{1.11}{0.5}$ |
| Aprile | 2. 18 1. 19 | 0.5800 |
| Maggio | 0. 38 0. 8 | 0.40 1.25 |
| Giugno | $\text { 1.2 2. } 47$ | 0.15 2.45 |
| Luglio | $\overline{0.38} 0.33$ | 0.23 1.22 |
| Agofto | 0.33 | 0.31 |
| Settembre | 0. 541.39 | 0.470 .47 |
| Or-obre | $\begin{array}{l\|l\|l\|} \hline 1.40 & 0.55 \\ \hline \end{array}$ | $1.17{ }^{1}$ |
| Novembre | 1.56 0.41 | 2.29 1.0 |
| Dicembre | 2.25 1.11 | 2.45 1.0 |

Si vede dunque, che I'alta marea nell' Inverno anticipa di molto (ficcome in generate e più grande), talora ore $2 \frac{2}{2}$ di giorno; non tanto la notte . All' oppofto in Giugno anticipa ancora più di notte; ma affai meno di giorno: nelle ftagioni medie l'anticipazione riefce minor di un'ora; ed in Agofto quafi nulla.

Credo che quefto fia tato quello che ha indotto in errore Giano Planco, e l'ifteffo gran Galileo, il quale fuppone la marea regolarff col Sole. Nell' Eftate, flagione di vacanze, ove perciò potea ritrovarf a Venezia più facilmente il Galileo, l'alta marea del giorno, come s'd veduto, arriva preffo che a mezzodi, la Luna paffando col Sole. Con quefto sbaglio concepl il Galileo quella fua ingegnofa, ma falfa teoria fulla marea: tanto importa aver delle offervazioni efatte .

Per altro, fuori delle fizigie, fi offerva beniffimo anche a Venezia, che il fluffo ed il rifluffo obbedifce alla Luna affai più, che al Sole, ficcome è già fuori di controverfia.

Paffando già alla marea mefirua, e da notare prima uno rcambio di fluffo e riflufio, che fi fa dalla mattina al do, dal di alla fera ec. Poichè, prefcindendo dai tempi difordinati e dai venti, per li quali talora F maд-
manca il rifluffo, quando s'avvicinano i quarti, l'acqua fi fa come mor, ta, cioè appena fi muove ; ed appunto in quefto cafo il riflufo diventa fluffo, o pure fcambiano le ore; refta un giorno con tre fote maree; ( queft'anche per il ritardo giornaliero della Luna che in capo ad un mefe perde un giorno ). Queft alternativa nuova dura incirca tutto il quarto; e all avvicinarfi della Luna nuova o piena ritornano alla prima fede del di,e della notte. Curiofo è il quadro di quefte vicende, ponendolo in una tavola, come ho fatto, ma e troppo diffulo, e meno importante, per porfi qui...-

In fecondo luogo fuccedono in ogni lunazione due alte, e due baffe maree, l'une e le altre di 6 in 8 giorni; le alte intorno i Novilunj ed i Plenilunj, ove talorä in, tempi turbati e ventofi, reftano le acque ingolfate, come dicono, cioè fempre alte fenza patire quafi rifluffo. Nelle maree baffe, che accadono intorno le quadrature, reftano le -acque morte, baffe, quafi fenza moto.

L'alta marea, the a Venezia fi chiama Punto d'acqua, comincia 2,3,4, talor $s$ giorni avanti il Novilunio ed il Plenilunio, arriva al colmo un giorno o due dopo, e finifce 4, o pur dopo; vale a dire, che comincia e termina negli ottanti, o quartali della Luna. Dopo, faffi la marea fempre minore, e un giorno o due dopo it quarti fuccede una fpezie d' acquiftizio. Le quali vicende devono notarf, per le mutazioni di tempo, dovendo fuccedere molto maggiori nella matez dell' Armosfera; di cui fi parleia dopo.

Per illuf:are quefto punto, opportuna, e; come Tpero; gradita farà una regola generale, che ho tratta da un manofcritto che mi ha preftato il fa Sereniffimo Doge Fofcarini d'immortale memoria. E quefto un Codice, che contiene un Trattate della Navigazione Veneziana, e credeva quefto eruditiffimo Principe che fofe fato di Pietro Loredano famofo Capitano di mare, che nell' anno 1443 diede l'ultima fconfitta a' Genovefi nel golfo di Rapallo. Or quefto codice (che contiene anche un ampio Portolano ) fcritto in antico vernacolo Veneziano, rapporto alla marea dice cosi (pag. gi ).
"Le acque di quefto porto fi xè quefte: quando la Luna xe in Ponente e Levante, fono tutte le acque baffe; e quando xe in firocco, e maiftro, fon mezze piene; e quando la Luna xè in oftro (o Tramontana), le acque fon tutte piene; e quando la Luna xè in Greco e Garbin, le acque fon mezze vode ,, .

Avvifore, che'le acque in Fele ( ciod morte, o baffe) comenza zorni quattro della Luna infin a zorni diefe; e là xe a punta; e dai undefe in fufo fono acque feconde fino a zorni 19 della Luna; eda zorni 19 infin a zorni 25 fono de novo le acque in Fele; e dai 25 infino 24 della Luna fono crefcenti. Avvifore, che in una Luna fono do Fele, e dò Seconde; e da 7 ai 9 l'acqua no xe move ,.
La marea delle quadrature ordinariamente d" ${ }^{2}$ un piede poco più, talora anche di foli due o tre pollici : la marea delle Sizigie è tra li 2 eli 3 piedi; talora per barrafca forpaffa li 3 , li 4 , li 5 , e arripa fino alli 6 pie-

## P. I. $\mathcal{A R T}$ : VIII. SULL $\mathcal{A}$ MAREA DEL GOLFO ADRIATICO. 43

di; allora innonda le frade e le piazze di Venezia. Ancora ed fuori di controverfia per la teoria o per le offervazioui, che la marea del perigeo, pofte le altre cofe pari, eccede fenfibilmente (d'un'ortava parte ) quella dell' Apogeo (*).

Nell'anno ptoflimo 1779 fravagante fu la marea in quefto mare. Poichè nei primi tre mefi dell' anno per li venti maeftrali che regnarono, l' acqua fu baffifima, e la Laguna fempre quafi fecca, correndo tuttavia le vicende delle maree tanto diurne che meftrue. Ma dopo cominciò a rilevarfi l'acqua, e negli ultimi mefi dell' anno trovoffi talora più alta 6 piedi che in Febbrajo. Anche le maree delle quadrature furono in queft' anno molto alte; e quando negli altri anni la differenza media d più d'un piede, in queft'anno rifulta poco più di tre pollici.

Una. parola fola delle maree annue. Si tiene comunemente, che le masee degli Equinozj fieno le maggiori. Ma nel noftro golfo la marea de' Solltizj fapera la marea degli Equinozj; il che ha rimarcato anche il Sig. de la Lande (Acad. 1772 ) nei porti di Francia, cofa ch' egli attribuifce ai venti. Nel noftro Golfo certamente la marea folftiziale d'Inverno è la più alta, e le acque affai più piene, che in altra ftagione, febbene i rifluffi fieno grandiffimi: in Gennajo le acque crefcono e calano a migliajo. Una tavoletta del fluffo medio de' mefi lo dimoftra: l' ho tratta dalle offervazioni del Sig. Temanza.


Quefte maggiori maree d'Inverno provengono probabilmente dalla maggior vicinanza del Sole; e forle vi ha parte il moto più veloce della Terra, che produca un maggior ondeggiamento nell' Oceano.

Nelle Tránfazioni Filofofiche della Società Reale di Londra ho dato altre Tavole, che dimoftrano la differenza delle maree nelle Sizigie e nelle quadrature; nel Perigeo e nell' Apogeo, e nei 12 fegni del Zodiaco : dove potrà ricorrere chiunque abbia curiofità o bifogno di quefte notizie.

[^11]
## A R T I C O L O IX.

## Altra Digreffone ful Far della Luna.

PRima di trattare delle mutazioni dell' Atmosfera che devono accadere intorno gli accennati Punti lunari, non farà inutile togliere alcuni errori popolari intorno il momento del cosil detto Far della Luna, o fia del Novilunio, fopra cui i marinari, gli agricoltori, ed il popolo fpeffo difpucano fenza faper quel che dicano.

Alcuni lo defumono da qualche cambiamento d'aria, vento, annuvolamento, o altro, che in fatti per lo più nafce intorno al Novilunio; ma vien da loro creduto, che quefto moto d'aria nafca nel momento, che fa $\mathrm{fa}_{2}$ la Luna, il che non d vero, e fi dimofrerà nella feconda Parte, che le mutazioni di tempo, le quali ordinariamente accompagnano i Novilunj, ed altri Punti lunari, per lo più fuccedono qualche giorno dopo la congiunzione, talora anche precedono, ed è rariffino, che coincidano in quel punto precifo di tempo. Sicchè quefto indizio del Far della Luna, febbene fia fondato, d però molto incerto.

Da quelli che fí credono più faputi, e d'una fcienza quafi arcana in fateo di Luna, ho intefo piû d'una volta un altro fegno, che credono infallibile ; e poichè il Montanari nel citato Libro lo rapporta anch'effo, mi fervird delle fue parole pag. i4. Mi aficurava, dice, un pratico Giardiniere, che nel giorno che diciamo noi Fare la Luna, cioè che ella col Sole $f$ congiunge, pofta in vajo di vetro una porzione di cenere son acqua di fume, o di fonte Sopra, quando giunge il momento nel quale la Luna congiungefi col Sole, vedefi ribollire alquanto quella cenere, ed intorbidare maniffefamente per qualche tempo l'acqua:ed egli di quefa offervazione fa femviva per Seminar viole ed altre fori in quel momento, con certa fede, che foffe quello il vero momento del Novilunio, e che que' fori riufcir doveffero doppj di foglie, ed affermava che cosi appunto gli fuccedeva. Io per molte lunazioni ne feci $l$ 'efperienza, e mi fucceffe in qualcheduna di vedere l'ebullizione promeffa, ma non nell' ora, nella quale secondo i callooli Aftronomici dove va fare la Luna, anzi talvolta per molte ore prima o dopo. Ma dopo aver cid veduto, bo tentato la ferfa efperienza in altri giorni fuori del Novilunio, e veduto fuccedere la medefima ebullizione dopo certo tempo che fava pofa lacqua fulta cenere. Anzi bo fatto con due vafi in uno fejo giorno l'efperienza, ma vi bo pofas lacqua in diversi tempi,e ne bo veduto in amendue l'effeto lo Aeffo giorno, ma in ore diverfe: Segno manifefo, che non ba cbe fare quefo effetto con la Luna, ma che ella è una fermentazione, cbe fanno quefe ceneri con l'acqua in capo a certo tempo, Iora della quale dipende dalla qualita, - quantitd, cosi della cenere, come dell acqua. Onde fe a quel Giardiniere le viole feminate nelf ora di quefía ebullizione riefcono si belle, e doppie, pù̀ egli far conto, che ogni giorno faccia la Luna. Ma pud effere, che per la riwfcita defiderata da lui, bafi il Jeminarle nell' Interlunio, e che Pafpettare ${ }^{1}$
ebullizione della cenere fia una ffica fuperfizione. Molto più à da ridere di altri vantati effetti del Far della Luna; p. e. quello che da alcuni ho udito, che ponendofi nella lifciva un drappo nel momento che fi fa la Luna, fi cava ben tofto infracidito, e che quefto è un fegno del far della Luna; non volendo per altro negare, che la lifciva abbia forfe minor forza per detergere nell' Interlunio, come per ciò de anche più debole il bollire de' molti, del che fi parlerà in altro articolo.

Altri congetturano l' ora, e il giorno del Novilunio, dall' intervallo di tempo, che paffa tra l'ultimo apparire della Luna vecchia la mattina avanti il levar del Sole, e l'apparire della Luna nuova la fera dopo il tramontare del Sole, dividendo per mezzo quefto intervallo. Quefo metodo fembra tolto dagli Ebrei, i quali per pubblicare la Neomenia, o il principio del mefe, afpettavano di vedere la Luna nuova, o la prima Fafe, per lo che difponevano offervatori fulle cime de'monti. Quefto fegno pure è fallaciffimo; priche la Luna nuova talvolta pud apparire il primo giorno dopo il Novilunio, talora due giorni dopo, talora 3, e forfe 4 ; il che dipende da molte cagioni, da due principalmente.

La prima e la diverfa velocità del moto proprio della Lana, con cui fi fcolta dal Sole, fecondo che fi trova nell ${ }^{2}$ Apogeo, o nel Perigeo, come fi è dichiarato; mentre in 24 ore talora avanza 11 gradi, talora 15 , e perciò più prefto, o più tardi efce dal crepufculo luminofo la fera.

La feconda e principal cagione è il diverfo luogo della Luna nel Zodiaco: e vuolfi riflettere, che a fine che un Aftro poffa fcorgerfi fuori del crepufcolo chiaro, conviene che fia fcoftato dal Sole, o dall' orizzonte per un-certo numero di gradi di diftanza affoluta, o perpendicolare, che fir chiama Arco di Vifione, o di Emerfione, il qual arco è diverfo fecondo la forza di lume che hanno le ftelle, e i Pianeti; p. e. perché fi cominci a vedere la mattina avanti il Sole una fella di prima grandezza, bifogna, che fia lungi dal Sole 12 gradi, Giove e Mercurio 10, Marte e Saturno 11, Veneres (e talvolta fi vede anche di giorno), per la Luna finalmente fi ricercano 12 gradi ( $s^{\prime}$ intende tutto quefto col Cielo e coll' orizzonte fereno, e avuto riguardo alla varia forza di vifta). Or la Luna nello fcoftarfi di tanto dal Sole perpendicolarmente, pud impiegare più o manco di tempo, Cecondo i fegni del Zodiaco, nei quali fi trova; perchè altri tramontano più direttamente, altri molto obliquamente, il che fa gran differenza, come ognuno pud capire, mentre per arrivare p. e. da un certo fito ad un muro farà ognun più prefto, fe prende il cammin dritto, che fe andaffe obliquamente.

1 fegni del Zodiaco, che tramontano direttamente, fono ifegni Afcendenti, Capricorno, Acquario, Pelci, Ariete, Toro, Gemini, nei quali la Luna nuova fi trova nei primi fei mefi dell' anno : allora effa parte dal Sole, é s'alza direttamente, fpezialmente in Marzo: onde, combinandofi talor infieme il moto veloce del Perigeo, potrà vederfi la Luna forfe il primo giorno dopo il Novilunio: fi vedrà a guifa d'una barchetta parallela all'orizzonte, ove fi puó notare il proverbio de' Marinari: Lana corcata, Marinayo in piedi; Volendo dire che minaccia tempefta, quafi che
non foffe quefta una pofizione neceffaria tutti gli anni nella Luna nuova di Marzo; ma perchè quefta Luna per lo più è burrafcofa, come vicina all Equinozio, quindi è nato il Proverbio.

Se poi il Novilunio fi fa nei Cegni Difcendenti, da Cancro fino a Sagittario, il che accade negli altri fei mefi dell' anno, quefti fegni tramontando affai obliquamente, ftarà la Luna ad ufcire dal crepufcolo e farfi vifibile, 2,3 , e anche 4 giorni, fpezialmente fe concorreffe vicino l' Apogeo col moto lento nell' orbita.

Tutto all' oppofto accade alla Luna vecchia, perchè i fegni del Zodiaco, che tramontano rettamente, nafcono obliquamente, e vice verfa; per intender le quali cofe bafta far girare il Zodiaco nella sfera armillare. Sicchè la Luna vecchia continuerà a vederfi tanto più vicina al Novilunio, quanto più tardi dopo fi ha da fcoprire la Luna nuova, come accade in Autunno, e all' oppofto.

La gente del popolo credendo, che fempre ci fia un pari intervallo di tempo tra il vero Novilunio, e la Luna vecchia e nuova vifibili; falla di un giorno, o dure, e reguita a creder a fuo modo: nè pure un'eccliffi di Sole che accada, la quale pone quafi fotto gli occhi la congiunzione della Luna col Sole, non toglie al popolo quefta credenza. Mi ricordo nell' ecclifi del 1. Aprile 1764., che offervai a Montegalda, di non aver mai potuto perfuadere un buon facerdote, che in quell ora fi foffe fatta la Luna, foftentando pur egli che foffe fatta la notte precedente, non mi ricordo bene, fe per un fenfibile vento che era accaduto, o per effer paffate tre mattine, che non aveva veduto la Luna.

Poichè fiamo in quefto argomento, renderò ragione di un fenomeno affine, di cui più volte ho fentito farfi ftupore: come mai la Luna talvolta per molti giorni fembri nafcere quafi alla feffa ora, quando altre volte ritarda quafi due ore da un giorno al feguente?

Ciò fuccede dalla mutazion di declinazione, che è grande in un giorno, quando la Luna paffa per l'Equatore, poiche allora cainbia di $s$ in 6 gradi: la qual mutazione fola può accelerare, fecondo la varia obliquità della sfera, o ritardare il levar degli Aftri, di una buona mezz' ora; e poichè naturalmente ritarda 3 quarti d'ora, non vi farà che un quarto d'ora di ritardo, del quale da una fera all'altra un non fi accorge. Ma quefto ifteffo quarto d'ora fvanirà, fe l'offervatore viaggiando, o navigando, fi accofti un Grado o due al Polo : allora la Luna per molti giorni fi vedrà nafcere quafi alla fteffa ora.

Succede ciò in quefto clima, fpezialmente nei mefi autunnali, dopo it Tondo della Luna; onde quei che villeggiano, vegliando e girando la notte, facilmente offervano quefto fenomeno . Quanto poi fi accelera il levare, tanto, anzi il doppio, ritarda il tramontare. Che fe la Luna fi vedrà tramontare quafi all'ifteffa ora, il che fuccede quando percorre i fegni Difcendenti nel Plenilunio, cioè nei primi mefi dell'anno, allora nafee ogni giorno il doppio più tardi, vale a dire un'ora e mezza, o due ore, dopo l'ora del giorno precedente.

Ritornando al far della Luna, v'è un altro modo di ritrovarne il gior-
no affai praticato, e fufficiente per l'ufo popolare, ed à quefto. Si fonima l'Epatta dell'anno corrente col numero del mefe, cominciando da Marzo inclufivamente: la fomma fi fottra da 30 , fe il mefe ha 31 giorno; da 29, fe ne ha 30: il refiduo indica il giorno del mefe, in cui fa la Luna. Per efempio fi dimanda in qual giorno del mefe di Novembre dell'anno 1781 farà la Luna. L'epatta è 4, Novembre da il mefe nono da Marzo: 9 e 4 fanno 13. Levo 13 da 29, perocche Novembre ha 30 giorni ; il refiduo 16 indica il di della nuova Luna, e così d di fatto. Qui non fi parla di ore. E' anche fortuna che in quefto mefe la regola incontri il giorno vero del Novilunio. Per altro può fallare fin di due giorni, tanto avanti, che dopo. Poiche re computando coll' Epatte, e tenendo conto delle ore, il Novilunio medio fi trova difcordante dal vero talora di un giorno in circa; quanto piî̀ difcorderà fe fi negligano le ore, e fi facciano altri fuppofti per la facilità e prontezza del calcolo?
Per altro quelta regola, come bafta per l'ufo civile, cosí ferve anche al noftro intento, ore fi tratti delle matazioni folite ad accompagnare i Novilunj, le quali, come in accenno ancora, fogliono accadere in diftanza de'medefimi di qualche giorno.

Finalmente chi vuol faper l'ora e il momento di un Novilunio,o di altra Fafe, o deve computarlo fopra di buone Tavole Aftronomiche, o fervirfi di buone Effemeridi, o Giornali calcolati dagli Aftronomi .

Dird una parola fola d'un'altra quiftione, che fpefio fi dibatte tra il ropolo, di qual mefe fia una luna? Se tal quiftione aveffe verun fondamento, farebbe il più ragionevole d'attribuire una luna data a quel mefe in cui cade il fuo tondo, perchè allora occapa più giorni di quel mefe che d'un altro. Ma nel Ciclo lunare, che abbraccia 19 anni folari, effendovi fette anni che anno 13 lune, a qual mefe dovrà attribuirfi quefta decimaterza lunazione? Diraffi, che la luna pafquale è fempre luna di Marzo, nel qual mefe talora non ha nè pure un giorno? quiftione vaniffima: Veggafi il Difcorfo fopra la Denominazione delle Lune nel Giornale 1786.

$$
\begin{array}{lllllllll}
A & R & T & I & C & O & L & O & X
\end{array}
$$

## Dolle agitazioni regolate, ed analogbe alle Maree, cbe la Luna dee defare nell' Atmosfera.

SE non foffe la Luna, l'Atmosfera farebbe meno varia, e le Stagioni fuccederebbero ogni anno apprefio poco fimili. La Luna è quella prinoipalmente, che turba l'operazione regolata del Sole.

Il problema fopra il Fluffo, e il Rifluffo del mare propofto dall' Accademia Reale di Parigi per foggetto del premio 1740 , fu' l'Epoća, e ir fegmale, che eccitd li Matematici alla contemplazione particolare di quefle materie. Inveftigando i Fifici i moti, che la Luna dovea produrre fur l'Oceano, videro bene, che l' Atunosfera non poteva effer immune da fimili impreffioni.

Da-

Daniel Bernoulli nel Cap. 4. dell' efimia Differtazione, che fu coronata col fuddetto premio 1740, avendo ftabilito, che le differenze delle commozioni ed elevazioni del mare e dell' Atmosfera, dovevano effer reciprocamente proporzionali alla denfità de' fluidi ; che doveafi percid fare nell' aria un Fluffo tanto più alto di quello del mare, quanto il fluido dell' aria è più raro e leggero di quello dell' acqua; ne cava di confeguenza, ché effendo l'aria 8 so volte più leggera dell'acqua, fe fi ponga l'elevazione dell'acqua nel mare per la fola forza del Sole, per efempio due piedi, la differenza del Fluffo e Rifluffo dell' Atmosfera, pofta l'aria omogenea, farà di 1700 piedi. Quindi dovrebbe fucceder ne' Barometri una differenzz di altezza di 20 linee; che poi quefta differenza non nalca, cagione crede effer la forza elattica delle particelle dell' aria, che fcambievolmente fi equilibrano: foluzione, che non gli viene fatta buona dal Sig. d'Alembert par. 36. della fua Differtazione De generali Ventorums caufa, altra operz illuftre in quefto argomento, che riporto il premio dell' Accademia di Berlino l'anno 1746. Perciò il Sig. d'Alembert, il Sig. Clairaut (Della Figura della Terra, terza opera infigne in tal genere) e con vie ancora più luminofe l'Ab. Frifi nell'infigne fua opera della Gravita wniverfale diverfamente invefligarono le reciprocazioni dell' Atmosfera . E I' ultimo, lib. 2. cap. 8. ne riduce tutta la variazione per le forze combinate della Luna e del Sole, a linee 110 folamente, donde la variazione del Barometro rifulterebbe eguale ad $\frac{1}{20}$ di linea. Dimoftra poi al Cap. 10. reguente, che il moto locale dell'aria fotto l'Equatore proveniente da quefle cagioni farebbe troppo piccolo per potervifi attribuire il vento orientale della Zona Torrida, che fcorre 8 , $0: 10$ piedi in un fecondo di tempo, o circa fei miglia in un' ora (*).

Qualunque poi fia la conclufione di quefti calcoli Cottili, e per la moltitudine degli elementi implicatiffimi, tutti quefti grandi Filofof e Matematici riconofcono, che per l'azione del Sole e della Luna deve eccitarfi nell' Atmosfera un Fluffo e Rifluffo analogo alle Maree : e la ragione in una parola efpreffa dal Montanari nel citato Libro pag. 29, è quefta; che la Luna non moverebbe i mari, fe prima non moveffe l'aria cbe vi ì di mezzo. Forfe anche quefta caufa influifce nelle ofcillazioni giornaliere del Barometro offervate nella Zona Torrida, e che nei Climi delle Zone temperate poffono effere furbate dalle irregolarita di tante caufe particolari. Veggafi a tal propofito l'Articolo Del Barometro.

## Par-

(*) Il sig. Ab. Frifi nell' opera itteffa riprodotta col titolo di Cofmografia, riduce la Variazione del Barometro, per la forza del Sole ad una $\frac{1}{0}$ di linea, per quella della Luna ad $-\frac{6}{4}$. In una Mlemoria Aampara nell' ultimo Volume dell' Accademia di Berlino, credo d'aver provato, che comprendendo, come $\mathbb{A}$ deve, la forza d'inerzia. e la forva elaftica dell aria, quefta variazione monta per lo meno ad $\frac{1}{16}$ di linea, quantita offervabje pel Barometro, e provata dalle ofervazioni $;$ anzi in rigore, fir riduce ad $\frac{1}{6}$. Vedete dopo l'Articolo del Barometro R. II.

## P. 1. A. X. DELLE AGITAZIONI REGOLATE DELL' $\operatorname{HTMOSF}$. 49

Parrando poi delle mutazioni, alterazioni, perturbazioni che nell' Atmosfeta e negli altri corpi, fpezialmente fluidi, ed affai mobili, e delicati, debbono confeguire a quefte impreffioni in particolare della Luna, fempre devefi aver in mente il gran principio, che la natura con piccioli moti produce cofe grandi. Il Sig. di Sauvages (Tefi de Aftror. infuxu ) riflette beniffino, che ficcome fe in gran vafo pieno di acqua foffero pofte varie figure di poco diverfa gravita fpecifica, ficchè naturalmente altre rimaneffero quafi 2 gala, altre 2 mezzo, $o$ al fondo, altre poi perforate nel piede, come i Diavoli Cartefiani, conteneffero dell' aria, coprendo poi bene quefto valo di pelle, e premendo il coperchio più o meno col dito, coll' iftefla preffione alternata, altre delle figure anderebbero in fu, altre in giù, altre girerebbero intorno l'affe, e farebbero infieme una fpezie di danza: cosi al variarfi il pefo dell' Atmosfera per l'azione alterata della Luna o del Sole, i corpi terrefri, fluidi, folidi, e compoft, debbono agitarf e rifentirf; e quefto differentemente, fecondo il loro differente ftato.

Quanto 'a' corpi animati, fi prova, come riflette lo fteffo Sig. di Sauvages, quanta differenza faccia una vefte pofta,o ripofta, che pefi 4 libbre di più o di meno, riufcendo infofferibile e pregiudizialiflima alla falute per qualche ora. Or che fard mentre l'aria, che comprime i noftri corpi col pefo enorme di più di 20 mille libbre, varia di libbre 100 , il che accade al variarfi foltanto una linea del Barometro? E' da Aupirfi che mon folo. gli ammalati, ma i fani ancora tanto rifentano le mutazioni di ftagione, variando il Barometro talora 7 linee in men di 24 ore? Abbiamo veduto Gin da principo quel moto, quella fpezie di fenfazione, che provano le piante ad ore determinate del giorno per una leggiera mutazione di caLote, e come al variarfi dell' Atmosfera alterano le loro vigilie e i loro fonni, cioć, o ritardano, o ceffano affatto di aprire iloro fiori.

Quanto all' Atmosfera, noto è lo fperimento, in cui facendo entrate il fumo, o la fiamma di fpirito di vino dentro la campana della macchina Pneumatica; eftraendofi un poco d'aria, tofto fi vede formarfi una nebbia, la quale a pcco a poco difcende al fondo, lafciando ferena l'aria fue periore; facendofi poi rientrar l'aria, rialzafi tolto la nebbia, che poi anche fi fcioglie coll' ingreffo libero di tutta l'aria : effetti manifeftamente dipendenti da leggieri cambiamenti della fpecifica gravità dell'aria. Se dunque l'azione della Luna altera, e di giorno in giorno, e fpezialmente di mefe in mefe, e fopra tutto negli equinozj, il pelo dell' Atmosfera, chi non vede, per quefto sbilancio, che paffa fucceflivamente da un Juogo ad un altro, prima doverfi generare delle correnti d'arie, o dé venti? In fecondo luogo, i vapori, che fempre in gran copia fono alzati nell' Atmosfera, come nell' addotta efperienza della macchina Pneumatica, doverfi ora condenfare in nubi e cadere in pioggia, ora diradarfi, e incorporarfi coll'aria refa più grave, e lafciare il fereno? In terzo luogo lo fteffo fuoco elettrico, il grande iftromento delle meteore, trovando meno di refiftenza nell' aria rarefatta, e follevata, dovere penetrarsi in maggior copia in un sempo che in un altro?

Diamo ormai un'occhiata, fcorrendo, ai varj Punti della Luna; e coll' tieri in tal genere, veggiano in quali tempi debbano reguire $i$ cambiamenti dell' Aumosiera; e prima confideriamo il moto durno della Luna.

Il paflaggio della Luna per il meridiano, tanto di fopra, che di fotto, apporta il Fluffo, o l'acqua alta: al paffaggio per l'Orizzonte, levando e tramoniando, da le acque baffe, o it Rifluffo.

Parlando delle matazioni dell' aria, che è il noftro fcopo principale, ficcome il levare, il tramontare, il gianger della Luna al colmo,o allimo del Cielo, muove le acque, non pud a meno di non muover l'Atmosfera negli feffi fenfi. Il Mare nel Fluffo tende da OAro a Tramontana, nel Riflufio da Tramontana ad Oftro: fe altro non ofta, l'aria per fe deve concepire fimili movimenti: ed in oltre effendo mobilinfina pud effer rapita, e tirata a feconda dall' acqua ifteffa, or nell' una or nell' altra direzione, che vuol dire, che al nafcere, e tramontar delba Luna, e quando arriva al mezzo del Cielo di fopra, e di futto, fi cambia il vento, e col vento qualche poco lo fato del Cielo. Di fatto, chi non ha fentito da quelli, che praticano il mare fpezialmente, che al nafcer della Luna fi leva, o incalza, o ceffa un vento, o incomincia la pioggia, o fi diradano le nubi (*); lo feffo appreffo poco effendo, quando paffa per il meridiano? Notiffime fono quefte cofe in Venezia: il Voltar deli' acqua, come lo chiamano, fempre porta vento. E per non badare folamente al popolo, il quale tuttavia fa autorita in quefte cofe di ofervazione, poffo citare Dotti quanti fi vogliono. Per efempio il Sig. Kraffr (Coment. Petrop. T. XI.) afferma per collante ofervazione, che forgendo verfo fera la Luna fi differano le caligini, e le nuvole, che offufcavano il Cielo il giorno ftef(i). E l'Autore anonimo dell'Epifola polta in fine del primo Voluine delle Tavole dell'Hallejo ediz. di Parigi 1764 . ( il Sig. le Monnier ) attefta di ave: mille volte offervato da 20 e piu anni, che al doppio paffaggio fucceflivo della Luna per il Meridiano, il vento di Levante, che regna femre nella parte fuperiore dell' Atmosfera, o aumenta fenfib:lmente in quel panto, e difcioglie le nuvole ; o pure incontrando il verto inferiore di Ponente, comprimendo in certa guifa i vapori, e le nubi, produce pioggia e vento; ciod che principalmente accade nei Novilunj, e Plenilunj, fopra tutto Equinoziali.

Paffiamo ai Punti Meftrui del corfo Lunare. In tutto il mefe le Maree più alte accadono intorno i Novilunj, e i Plenilunj: e perchè intorno quei gionni anche la gravita dell'aria refta notabilmente alteraia, o venti, o nuvole, o pioggie, o gran caligini, o tutto infieme, o anche il fereno potia farfi. All'oppofto nelle Quadratu:e minims effendo il Fluffo, ed il Rifluffo: e perchè fimile rivoluzione non accaderà anche nell' Atnosfera, cambiando, o fofpentendo quella coftituzione d'aria, che la Sizigia precedente aveva apportato, ferena, piovofa, ventola, fredda, calda ec.? Per vero dire l'efperienza infegna, che i Quarti fono meno efficaci delle Sizigie; onde l'opinione popolare, la quale, come i Proverbj, fifonda in lun-
(*) La I una margia le nuvole, dice la gente di mare; e l'omerva di fatto, e repli. cabaucnte l' Autor del Viaggio all' diola di Francia (. Amft. rita, a. Vob 8, ).
 ga offervazione, con maggior fiducia afpetia mutazione nelle Sizigie, che nei Quarti, ma ne alpetta anche in quent.

Senfibile alterazione del ma:e fi fa quando la Luna paffa per il Perigeo, o s'accofta alla Terra: e finile vieppiù deve ofiervarfi nell' Atmosfera. Nè pure oziofo deve paffare l'Apogeo per una $C_{\text {pezie }}$ di rifleffione, o privazione di energia, in quanto la maffa dell'aria abbandonata al fuo pefo, deve in certo modo precipitare, portando sblancio in fenfo contrario, che poi influifce egualmente a perturbare il Cielo; o piuttofto perchè, il moio proprio della Luna intorno l'Apogeo effendo lentiffimo, ella opera più lungo tempo, e fi raccoglie una maggior quantita di azioni, e di moti, tanto fopra le acque, che nell' aria.

La forza meccanica de' Luminari fi fpiega, frezialmente quando fono vicini all' Efuatore; e percio in tutto l'anno le Maree più alte accadono intorno gli Equinnzj, ciod nei Novilunj, e Plenilunj proffimi. Che farà poi, fe concorra infieme il Perigeo? Allora vedrafli tutto andar foffopra, per dir cosi, Cielo, Terra, e Mare. Il vedremo colla prova delle offervazioni. Qui una cofa fola rimarcherò coll' Autore della fopraccitata lettera dietro le Tavole dell'Hallejo; che fe il vento dell' Equinozio fpira dailz medefina plaga nella nuova e piena Luna, e cambia lo fato del Cielo, decide, e fiffa affolutamente la fagione afciluta, o piovofa della. Prinavera feguente. Se fpira da Levante, o da una quarta tra Levante e Tranontana, e ciò replicatanente nella nuova e piena Luna, e lafcia buon te:npo, è decifo della temperie afciutta dei tre mefi feguenti Aprile, Mageio, e Giugno, come accadde l'anno $1753^{\circ}$

All' oppofto fe viene da Ponente verfo Oftro forte e coftante, accumula fonra il nofto clima la mafia delle nubi, e dei vapori, onde regnerà una faggione piovofa fino alla Siate: poichè dal calor del Sole altro non è da fperare, fe non una nuova elevazion di vapori per continuar un circolo di pioggie ( quale fu l'indule della Primavera 1770.).

Quefta mafla di undo, e di nabi non puì effer diffipata., fe non per violenie ed eftefe procelle della State. Quafe procelle vafte, ed eftefe, non fi poffono, dice queft' Autore, alpetiare re non dalla foluzione de ghiacci nella Zona glaciale, ove il calore eftio arriva finalmente dopo il Solftizio. Allora forfe la ftagione cambiera indole piovora o ferena: alrrimenti fe non fopravvenga una gran mitazione dei Paefi Polari , il fecco, o l'umido fi eftenderà fino all' Equinozio di Autunno.

Lo fteffo deve diffi dell Autunno: poichè anche qui il vento dell' Equinozio, ricorrendo nella nuova e piena Luna di Settenbre, deciderà della flagione aurunnale, che riterrà la feffa indole fino al Sollizio d'Inverno, quando qualche violenta rivoluzione, proveniente daila Zona frigila Auatrale, e per di fopra, o per di fotto penetrando fino alla noffra Zona temperata, cambiera la faccia del Cielo; o non arrivando, la lafcieracarrete fino alla P:innavera feguente; nel qual cafo farebbe vero il Proverbio volgare: Che Alla Luna di Settembre fette altre Lune s'inchinano.

Baria quefo Autore delle cofte Occidentali della Francia, ove i venti fereni e piovof fono diverfi dai nofti, le Alpi donando allitalia una tem-
s2 P. I. AR. XI. DELL' INFLUENZA FISICA DELLA LONA: peratura diverfa da' Paefi Oltramontani, ficcome nell' Italia fteffa Ia casena degli Apennini produce una diverfita di fagioni alla parte meridionale, e Settentrionale : Non oftante devefi riconofcere l'impreffione del vento Equinoziale, anche appreffo di noi fopra la fagione feguente di Primavera, o di Autunno،, il che farà confermato dalle offervazioni della Seconda Parte.

Perchè poi non fi dica, che le donne role, e il popolo ignorante offervano i Quarti di Luna; il Maffchembroekio n. 1520 . Phif. Quando, dice, in Ollanda fí cambiano le Fafo della Luna nel Verno, comincia a gelare, o fe gela, il freddo rimette; fe comincia a gelare nel Novilunio, nel primo Qxarto difgela alquanto. Se poi il gelo ripiglia forze, al Plenilunio difgela di nuovo, o il freddo molto rimette; fe dopo uno, o due giorni, feguita a gelare, verfo l'ultimo Quarto cede. Eal n. 2310 . Alcune meteore, dice, come pioggic, mevi, gragnuole, molto dipendono dalla Luna, almeno nel Belgio, e nelle regioni Boreali, cid che fpezialmente fi offerva nell' Inverno. L'ifeffa varietà di fagioni fu offervata alla Baja di Hudfon dai Signori Ellis, e Middleton, che pure le ripetono dalle Fafi della Luna: e Gio: Gill (Tranf. Filof. n. 26.) parlando dei Pronoftici degli Uracani d'America, per prima regola pone, che quefte orride procelle accadono intorno la nuova, o piena Luna, o ne' Quarti; con quefta differenza, che nei Novilunj cominciano di notte nei Pleniluaj di giorno.

## A R T I COLOXI. <br> Dell' infuenza Fifica della Luna: e prima fi efamima la quiftione del calore della Luna.

SIamo giunti a quel paffo, ove più fervida è la controverfia non foĺb delle donne, e del popolo contra i Filofofi, ma tra' Filofofi fteff, altri oftinatamente negando ogni influenza degli aftri, nominatamente della Luna, altri fermi effendo in credere efficace la Luna in particolare nelle mutazioni di tempo, ed in altri effetti naturali. Cost divife fono le autorità, e ragioni contro ragioni, efperienze contro efperienze vengono prodotte, che difficile è prudentemente determinarf, qual delfe due oppofte opinioai $\mathfrak{G}$ debba feguire.

Allega it popolo cogli antichi Filofofi per conferma della fua opinione diverff effetti. P. e. r. Che le Ofriche, e gli altri croftacei, a Luna fcema Imagrifcono, 2 Luna piena ingraffano. 2. Che i legni tagliati a: Luma crefoente più prefo fí tarlano e guaftano. 3. Le crifi nelle malattie. 4. Le regote delle donne. s. I periodi ricorrenti di alcuni morbi colle fafi della Luna, e fpezialmente di capo e di cute. 6. Finalmente le Maree.

I Fifici all'oppofto che fono nella contraria opinione, quafi abberrendo di fentire in nulla col volgo, trattano quefti fatti, o come falfi e chimerici parte, o come cafualmente concorrenti colla Luna, o come provenjenti da altre cagioni.

## P. I. $\mathcal{A R}$. XI. DELL'INFLUENZA FISIC $\mathcal{A}$ DELL $\mathcal{A}$ LUNA.

Che poi la Luna non abbia alcuna efficacia, o influenza negli effetti fublunari, credono di dimoftrarlo con quefto argomento fenza replica.

Se la Luna moveffe, e affettaffe i corpi terreftri, ciò farebbe mar-
fimamente per mezzo della fua luce e calore; poichè non fi deve in Fi fica riccorrere a qualità occulte, ed immaginarie; ma il lume della Luna è del tutto inerte, inefficace, e morto; dunque la Luna non pud aver alcuna influenza. Che poi il lume della Luna non abbia alcuna forza, lo provano con una celebre fperienza, paffata da libro in libro, da bocca in bocca, fino al minimo novizio della Filofofia.
,, Il lume della Luna, dice Mufchembroekio, n. 1637, per bocca del quale fi pud credere che parlino tutti gli altri, rifleffo da uno fpecchio uftorio, o per una lente grandifima condenfato in uno fretto foco, ove ", fia pofto un mobiliffino Termometro, non muove punto il liquore in effo contenuto, e percid nè freddo, nè calore fenfibile fi fcopre nel fuoco de'raggi lunari, per arte finora cognita, come Hoock, la Hire, Villette, Tfchirnaufe con efperienze efpreffamente inflituite dimofrarono: le quali (perienze diftruggono l'opinione, tanto degli antichi, che attribuivano alla Luna una forza rifcaldante, quanto di Paracelfo, dell' Elmontio, e d'altri, che i raggi della Luna umidi e freddi facevano. Conchiude poi cosi n. 1639: „Se dunque la luce della Luna, nè come viene femplice alla terra, nè condenfata alcune volte, non apporta matazione alcuna nel liquore d'un Termometro mobilifimo; come potranno gli Aftrologi invocare gl' influffi della luce lunare, o de' Piane, ti, come cagione di molti efferti Copra la terra !
In tal guifa credono d'aver fatto tatto, e di aver pofto filenzio ag!' ignoranti. Non fi pud negare che quefto non fia un pregiudizio dell' umanità di andar a feconda di certi rumori una volta fparfi, e di ricevere ciecamente, e tramandare fenza efame certi fatti prodotti con certa autorità, ed affeveranza, e non penfare più oltre . Molti farebbero gli efempj, e quefo prefente mi pare che ne fia uno.

Nella quiftione di cui fi tratta, all' addotto celebre fpeziofo argomento potrebbe pur alcuno rifpondere prima, che, fe l'efperienza foffe vera, non farebbe tanto concludente, come fi vuol farla; in fecondo luogo potrebbe anche dubitare dell' efperienza medefima.
Poichè quanto al primo, fe il lume della. Luna non affetta il Termometro, per quefto dunque fi dovrà fubito dire, che non ha alcuna efficacia? Ma gli Aftronomi fanno, Muffchembroekio feffo lo confeffa, e tutti poffono fperimentare, che il lume della Luna, quando è piu chiaro, ferifce gli occhi, fa ftringere la pupilla, e fpezialmente paffata per il Te lefcopio, offende la vifta fenfibilmente. In efferto, per confeffione di tutti, 12 luce è corpo, e corpo vibrato con incredibile velocità: ella à fuoco, o atta 2 deftar il fuoco: come dunque pud effer priva d'impreffione, e di efficacia? Confeffa il Muffchembroekio feeffo, che la Luna nel verno produce mutazioni fenfibili nell' Atmosfera, non bene intefe, ma provenienti da altra forza che dalla gravitazione: e qual altra pud effer quefia forza fuor che la lace?

## 54

P.I. $A R$. XI. DEILL' INFLVENZ $A$ FISIC $A$ DELLA IUPNA.

Riferifce e adotta il medifino l'offervazione del Chiariff. Beccari ( $C_{0}$ ment. Bon. Vol. II. ) che i rasgi della Luna raccolti con una lente, e direti in un diamante, entrando in effo, vi fi attaccano, e lo rendono lucid, nelle tenebee : offervazione, che fola rende fofpetta l'efperienza vantata del niun novinento prodoto nal Termometro colle lenti, e cogli fpechi uftorj. Ma molte altre cofe fono, che ripugnano alla intiera fedelia di quefo fperimento, o non lafiano concludere quello che per il medefimo fi pretende.

Io non incalcherd qui, che fe bene gli reechj, e le lenti condenfino la luce, quello del de la Hire 306 vole , quello del Villetre 8if, non oflante ancora la luce della Luna refta troppo languida per farfi fentire nel Termonetro, poiché fecondo l'efperienze, e conclufioni del Sig. Bouguer il lume della Luna anche piena refta più raro di quello del Sole 300 mille volte, ficche anche condenfato nel foco di una lente la pius efficace, refta ancora 300 volte pià languido; e vi vorrebbero 300 Lune collo frecchio, e 300000 ienza Precchio per eguagliare il lume, e il calore del Sola. Bensi dird, doverfi in oltre acco:dare, che il calore del lume Lunare, è almeno la trecentefima millefina parte del calore del Sole. Or quefo tenue calore, fuccelivamente raccolto, ed accumulato fecondo il nofro principio generale, deve avere della efficacia (*)..

Ma che il Termometro per quan:o fia renfibile, con quanta diligenza fi voglia fare l'efperimento, non mofti di rivever imprefione, fempre fi potia dire, che l'efperienza ancora e troppo grofulana per poter decidere di cofe tanto fotili; che l'efperienza dara troppo beeve tempo in paragone di un llenilunio, che illumina la Terra tutta una lunga notte; intervenirvi il vento, il freddo fteffo della notte ( non potendofi far is luogo a baftanza chiufo) che poffono impedire il moto. del Termometro. I raggi folari rifleffi da una muraglia certamente rifcaldano : ma fe rifieff fi taccoglieffero in una lente uftoria in notabile diftanza, io non fo fe alterafiero punto un Termonetro (**).

Ma lenza ricercare cagioni efterne del niun effeto di quefta efperienza, cone fi è fatta oltrenonti dai nominati fperimentatori, io mi riftingetò finalmente ad op,or loro un' efperienza contraria, che deve aver maggior autorità, non dirò per efier d'un Italiano e nofro, ma perchè yjene da un umo che aveva intereffe al rifultato con:rario.. Quefto è il
(*) Il Sig. Black di Elimburgo ( Rozier Sçt. 1972.) fece una bella offervazione, ch'z gruefta: Efite talora vero calore, ma latente ed afforto ne' corpi, che i Termometri immerfi in effi per certo fazio di tempo non rifentono. Forfe però adoprando il Termomerro Reale del Sig. Ab. Soumille, o quello del Sig. Ab. Fontana, ove un grado è divito in 8640 parti fenfibili, fi icorgerà e il calor della Lana, ed altrl deboli calori.
(**) Il Sig. Ab Teillier, membro della Societa Reale di Medicina, avendo fatto molte fperienze fulle piante fpillonate, etiolées dei Francefi, le quali tenute all ofcuro imbianchifcono, o ingiallifoono, ha trovato, che le le piante e/fofte la notic al lume della Luna - tenute di giorno nell' ofcurita, Cona Cenfibilmente meno gialle, obianche, che quelle che ftanno nell' ócurità giorno e notie. Il Sig. Ab. Teiffier ha letto fus quefto argomento due Memoric all Accademia delle scienze, che faranno publicate tra quelle degli Siranieri. Bertholon deill elettricità de' regetabili pag. 354.

P.I. AR. XI. DELL'INFLUENZA FISICA DELLA LUNA.'

celebre noftro Montanari nel libro ifteffo, che fcriffe contro gli Aftrologi; ma acuto, e fincero come era, riconofceva negli aftri quell' influenza fifica fin dove, quando, e quanto puore aver luggo. Or egli fi efprime cosi . Pag. 9.

Per cominciare dall' efifenza degl' influff , io confidero, dice, tre effitti che il Cielo qua giu fra noi produce affai pales, e fuori d' ogni controverfia mi fembrano, il lume, il calore, ed il moto: nè meno i ciechi negano il lume; del calore non abbiamo dubbio nel Sole: nella Luna oltre ciò, che ne dia Arifotale, e che viene comunemente confeffato, che noctes in Plenilunio funt tepidiores, ce lo addita l'efperienza ancora d'uno Specchio uforio grande, col quale raccolti i raggi della Luna, e fatti ferire in un Termometioaffai delicato di moto, $\sqrt{i}$ vede mofrar più giadi di calore, che prima non faceva : (diff di uno fpecchio uforio affai grande, e Termometro delicato di moto ) perche con gli ordinarj, anzi di mediocie grandezza, e con-Termometri pieni d'altro, che di aria, non se ne vede effetto Senfibile.

Per le circoftanze minute, ed avvertenze enunziate dal Montanari, fi vede, che ha reiterate le prove in molte maniere, e con varj iftromenti, fin che fi combind il vero modo da vederne l'effetto: per il che mi fembra, che fi debba preftare più tofo fede al noftro diligente Filofofo, che agli fperimentatori oltramontani.

La non riufcita dell'efperienze oltramontane potrebbe con ragione imputarfi alla differenza dell'aria; e non farebbe quefo il folo cafo, in cui un' efperienza riufcita bene in Italia, di là da monti abortiffe. Non potè il Caffini vedere in Francia le macchie di venere, che aveva fcoperte a Bologna, e che poi contempld cosi chiaramente Monf. Bianchini a Roma. Molte circoftanze non offervate poffono impedire il fucceffo dell' efperienze. L'Hombergio ( Hiff. Acad. R. 1705.) offervò, per una fpezie di paradoffo, che la forza degli fpecchj uftorj s'indeboliva nel gran caldo, e fi fpiegava con più di vigore dopo le pioggie ( perchè nel gran caldo l'aria è più vaporofa). Invano nella Zona Torrida fonofi tentate l'efperienze eleitriche, Non fi potè mai ottenere verun fegno di eletricifino, o folamente deboliffimo: e niuno affatto d' elettricifmo Atmosferico; probabilmente per la gran copia di vapori, manifetata dalle continue pioggie, e dalla pronta ruggine, che cola contraggono i metalli; ficcome apprefio di noi ne'giorni umidi, e firoccali fi pena a deftar, o contenere nelle macchine il fuoco elettrico, che fi dilegua tofo, afrortato dall' unido dell' ambiente : ficche nella Zona Torrida tutti i bei Sifemi de' Fifici noltri fopra l'elettricifmo farebbero flati ignoti in eterno, e non mai nati. Non ci faccia flupore, fe il calor Lunare, che fi rifiuta all' efparienze d'oltremonti, fiafi preftato alle noftre d'Italia.

Certo d da flupire che nei libri di Fifica, non fi trovi nè pur menzione di quefta efperienza, per altro cosil luminofa, e ragionevole . I dotti Autori del Caffe di Milano che foli ne parlano, in grazia della maggior deftrezza acquiftata in quefto fecolo nell'efeguire l'efperienze, antepongono l'efperienza oltramontana e più recente all'antica del Montanari Non è necelfario di litigare. Ella non è che un di più per confermare cid, che detta la ragione, il lume della Luna contenere qualche grado di calore; e potere quefto noftro Satellite anche per quefta via affettare, - muovere $\mathbf{i}$ fluidi, e $\mathbf{i}$ folidi della terra.

In una memoria nei Commencarj di Bologna proffimi ad ufcire, ho tentato di rilevar il calore della Luna per altra via. Ho fommato per lo fpazio di 40 anni ( dalle offervazioni del Sig. March. Poleni) i gradi del Termometro da una parte per li 14 giorni intorno i Plenilunj, dall'altra per li 14 intorno i Novilunj ( nei quali la Luna dà poca luce) : e rifuk tò, che il calor generale del Plenilunio eccede quello del Novilunio di $\frac{18}{100}$, 0 fia di $\frac{1}{12}$ di grado. Cosi il calor della Lunz, comunque tenuiffimo, e feparatamente infenfibile, raccolto perd in molti giorni fi fa fentire. Si potrà confultare inoltre l'aggiunta all' accennata Memoria al fine del Vol. IX dei detti Commentarj di Bologna (*).

## $\begin{array}{lllllllll}A & R & T & I & C & O & L & 0 & \text { XII. }\end{array}$

## Dell' Inflieenza Fifica della Luna, riguardo particolarmente $\$ Agricoltura.

$\mathbf{I}^{0}$O non intraprenderò qui di far riconofcere la Luna, come l'unico canale del Cielo, o come lo chiamarono i chimici, l'Imbuto della natura, per cui cioè ogni virtù, ed efficacia dai Cieli fi verfi in terra. Non infifterd nè pure fulla caufa finale della Luna, cui, quelli che con maggiore perfuafione contemplano quefte caufe, penfano aggiunta alla Terra per illuminarla, e rifcaldarla col fuo temperato tepore: motivo, per cui ai Pianeti più rimoti credono moltiplicate le Lune, quattro a Giove, cinque per lo meno a Saturno, oltre l'Anello; affine, che con tante replicate riffeffioni del lume Solare, in quelle fredde regioni fi eccitaffe il mancante e fopito calore. Se il lume della Luna contiene qualche grado di calore, deve produrre degli effetti. Vediamo di qual forta.

Prima di tutto in generale deve la Luna anche per quefta via muovere l'Atmosfera, e gli altri fluidi, ed i folidi di quefto globo : e cid diverfamente, quando piena rifplende l'intere notti, da quando e fcema, e quando riluce le prime ore, e quando le ultime della notte; poiché fecondo la quantita, la durata, e la direzione di quefta luce, diverfo deve effere il grado di calore, che ne proviene.

Si poffono quindi friegare, e confermare infieme alcuni fenomeni, che
ven-

[^12]
## P. I. $\mathcal{A} . X I I$. DELL' INFLUENZ $\mathcal{A}$ FISIC $\mathcal{A}$ DELL. 1 LUN $\mathcal{A}$.

vengono pofti in dubbio da quelli, che tengono la contraria opinione. Sulamente non fi perda di vifta il gran principio, che la natura opera cofe grandi con moti piccoli.
La principale controverfia tra alcuni Filofofanti da una parte, gli Agricoltori, gli Ortolani, i Giardinieri, i Botanici, i Legnajuoli, gli Architetti dall'altra, verfa fopra le piante: mentre quenti credono importar affai, in quali quarti della Luna vengano piantate, potate, tagliate ; e quelli deridono una tal credenza, come un error popolare. Per nulla attribuire al mio giudizio, porrd qui il fentimento, e le parole del celebre Montanari prefe da quell'ifteffo libro in cui confuta, come fi difee, le favole degli Aftrologi.

Egli è fuori d'ogni controversia, che l' erbe e le piante $f$ nutrifcono, ed aumentano mediante un fugo, che dalla Terra fu per li pori del fufto e rami loro afcendendo, quivi alle parti adattandof $f$ condenfa, in fofanza di le$g^{n o}$, di fronde, di fori convertendofa, con qual ordine, $f$ in virtù di che, non è luogo qui di ricercarlo, e può vedersa nell' Anatomia \& Economia delle piante del dottifimo e diligentifimo Malpigbi, a cui nulla fa la natura de' Suoi fecreti nafcondere; ma a me bafa bene, che quefo fugo per tali pori, o fa fottilifime vene, che col microfcopio però fo veggono, a nutrire ciafcuna parte fin dalle radici fi porta.

Se dunque il Sole rifcalda una pianta, ierto ì, che ella col vifcaldary $\beta$ rarefa, e fo dilatano que'pori, o fieno vene, per le quali afcende cotal fugo, oxde fa di meftieri cbe ne falga dell' altro per adeguatamente riempirli, e per Supplire a quello, che parte in umido fvaporando, e parte in fofanza della pianta convertendof $\sqrt{3}$, va mancando. Sopraggiunge la notte ; ma mantenendo $\sqrt{3}$ per la prefenza della Luna un poco più a lungo quel tepore dell' aria, che a quefta continua falita del fugo pud giovare, feguita, fe bene non cosi in copia, a Jalirne dell' altro; fincbè raffreddatafi jul tramontar della Luna la pianta, va a poco a poco cofipando i fuoi pori, e infieme condenfandofi quel fugo, il quale all' apparire del Sole, che di primo lancio rifcalda le piante piu tenere, prorompe ful mattino in foglie e fori,

> Che dal notturno gelo

Chinati e chiufi, poichè 'l Sol gl'imbianca,
Si drizzan tutti aperti in loro flelo. Dante Inf. Cant. III.
Ma se al tramontar del Sole non refa Sopra l'orizzonte la Luna, fo fredda ben più prefio la pianta, onde minor copia di jugo vi afiende, nella lunghexza di quelle ore pî̀ $f$ addenfa il legno, e minor quantita ne trova pronta il Sole nel mattino Seguente, per far fcaturire le foglie, e i bocciuoli, onde meno crefce la pianta. Nè giova, che la Luna dopo molte ore della notte s'alzi dall orizzonte; perchè il fuo debol calore, che baftava per prolungare, e in certo modo continuare quello del Sole, fpento che fa quello che il Sole lafciato avea, non bafta a fufitarlo. Se abbiamo un corpo caldo, e con pannicelli lo involtiamo, dura per lungo tempo quel calore, che fenza quelli tantofto fi Spegnerebbe; cbe fe a principio lo lafciamo freddare, prima d'invoglierlo, spento che fia quel calore, non lo refituifcono punto que' panni, quantunque alcun piccolo calore con se portalfero.

Ecio dunģue la cagione, percbè $l$ ' erbe e le piante crefiono a Luna crefcente pií che a Luna jocma ; perchè la Luna crefcente refla preferte dopo tramontato il Sole, e non lafcia cosi di fubito freddar le piante; e la Luna calante non nafce fe non qualche ora dopo tramontato il Sole, e dopo freddata l'aria c le piante feff:. Ma la medefima ragione ci addita ancora il perche, tagliato a Luna crefcente il legname fia men durevole, perchè più ripieno di fugo, meno denfo ne'suoi pori, conferva entro di quelli materia indigefa, non ancora condenfata in legno, e perciò atta a putrefarfa; la dove tagliato negli ultimi della Luna, ba per piu giorni Sofferto il freddo della notte, e percid condenfataf, e ritratti i fuoi pori non contiene in eff tanta materia di putrefarfi capace. Di qui avviene, che tanto più fenfilile fia quefa differenza fra' legnami tagliati negli accennati mefi, e quelli che di Primavera, 0 ful principio dell' Autunno altri tagliaffe. Però che nella Primavera, fiafo crefcente, o fcema la Luna, à si copiofo l'umore che fu per le piante afcende, ibe non pud non ne rimanere in quantita entro la pianta, che cariofa la rende poscia in breve tempo. Quindi ancora avviene che tagliato la State, egli tanto più leggiero rimane, percbè l'ecceffo del calore, fe bene ba confumato $l$ umore indigefto, onde egli durevole rimane, ba però lafciati affai dilatati $i$ pori, onde raro e leggiero ì divenuto: al contrario di che fuccede $l$ ' Inverno, nel qual tempo non contribuifie fe non pocibifimo fugo la Terra, ed il legno ba i pori dal freddo si rifretti, che ne rimane condenfato, e percio più grave, e piì duro. Ecco dunque, come influifce la Luna, ed il Cielo in far crefcere le piante, e render più e meno durevoli i legnami. Sin qui il Montanari.

A quefta fpiegazione, che mi rembra fenfatiflima, due obbietti fi poffo no fare, e fi fanno: il primo prefo dall'efperienze del celebre Sig. di Buffon ( Acad. R. ${ }^{1} 739$. e fegg. ) colle quali meffi in confronto de' pezzi di legno tagliati a Primavera, e pieni di fugo, con altri pezzi eguali taglizti ful fine dell' Autunno, trovò che quelli di Primavera erano e pius pefanti, e più forti, e più refiftenti e capaci di portare un più gran pefo, che quelli di Autunno. Non difpiaccia a chi faceffe fondamento ru quefte Sperienze, fe dirò liberamente, che nulla concludono per la quiftione prefente, poiche qui fi tratta della durata de'legni, non della forza. Accorderd, che un legno tagliato a Primavera farà più pefante, e più capace di portare de' pefi: ma coñvien vedere, quanto pero poffa durare fenz2 cariarfi, il che non pud effer decifo, fe non dopo lungo corfo d'anni, e forfe di qualche fecolo che durano certi legni bene ftagionati ; ma la ragione previene la decifione, perchè effendo quefti legni pieni di fugo, cioc di foftanza indigefta, debbono più prefto tarlarfa, o putrefarfi. Lo fteffo dico dell' efperienze del Sig. Duhamel efpolte nella Fifica degli Alberi, e nel Governo de' Bofchi, in vifta di convincere di vanità l'offervazione della Luna: provano che $\mathbf{i}$ legni tagliati a luna piena fono più pefanti, che a Luna fcema, come altre fperienze dimoftrano che i legni fono piu pefanti in Inverno, che in Eftate. Quefte efperienze dunque provano quello ch' io dico, effere gli alberi più pieni d'umore intorno $i$ Plenilunj, che intorno i Novilunj. Altro è poi un ecceffo di pefo per ab-
bondanza d'umore, come nel cafo noftro ; altro che fia per denfita di fibre, come nell' Inverno: tende quefto alla confervazione, alla durata, alla forza , e quello alla corruzione. Si richiami quanto orora fi adufle dal Montanari.

L'altro obbietto è prefo dall' efperienza comune; mentre gl' Imprefarj, e tagliatori de'bofchi, cominciano i loro tagli, finito il Verno ; e cominciato, che abbiano una volta, non tralafciaro fino al fine fenza riguardo 2 mefi, o quarti di Luna. Al che io dirò, prima che i Mercanti di legname nulla fi curano della durata de' medefimi; in fecondo lungo, che quefto fi fa per una neceflità, non potendofi nel gran Verno praticare ne' monti, e ne'bolchi, per le nevi, ed in oltre per la brevità delle giornate le opere verrebbero ad effer difpendiofe. Per altro i Particolari diligenti, ( ed anche i buoni Mercanti, come di poi fono ftato afficurato) che vogliono fare fabbriche durevoli ov'entri il loro propria intereffe, fe fono intelligenti, ufano beniffimo quefti riguardi nel tagliare, e preparare i legnami nella fagione del fredda, e nella Luna calante, e ciod per confenfo di tutti gli Architetti antichi, e moderni.

Quanta diverfità porti nelle piante il grado di calore piü grande, o piú piccolo, fi può vedere, come fi accenno fopra parlando del Sole, dagli a nelli annui per cui crefcono le piante medefime, $i$ quali fono dilatati dalla parte di mezzodi, riftretti dalla parte di tramontana.

Ora ciò, che fi è detto deb taglio degli alberi, deve dirfi del piantare, del potare, dell'inneftare, ma in fenio oppofto. Imperciocche in quefto operazioni non fi cerca altro che la maggior vegetazione. Le piante poi fono più difpofte ad una pronta vegetazione, quando abbondano di fugo: ma godono di una maggior copia di fugo a Luna crefcente, che a Luna calante; dunque 2 Luna crefcente fi deve piantare, potare, inneftare le piante. Luna crefcente s'intende anche tre o quattro giorni dopo fatto il Tondo; come Luna vecchia, o calante fi eftende altrettanto-oltre il Novilunio, e quafi fino al primo quarto. In quefto dogma fono d'accordo con l'efperienza, le opinioni de' Botanici, degli Agricoltori, de' Giardinieri; ed il contrario parere di uno, o due particolari non pare da contrapporre al comune fentimento di tutti ; poiche talvolta qualche particolare aina la fingolarità dell' opinione, e a quella cerca di adattare le efperienze. Chi non fa per efperienza propria, quanto più prefto crefcono i capelli, e le unghie tagliate a Luna crefcente, che declinante (*)?
$\mathrm{H}_{2} \quad \mathrm{Paf}$
(*) Che la Iuna piena muova gli umori non folo nelle piante, ma anctie ne corpi inanimati, più fatti rimarcabili lo provano. Il primo è riferito dal Sig. d' Ulloa nel viaggio d'America. Tra Guajaquil e Quito crefcono canne fmifurate da farne travi, e tavole per le fabbriche delle cafe e delle barche. Or dice quefto dotto Ufficiale, la piis parze de' tubi di quefte canne fono riempiti d'acqua, con quefta differenza, clie durante la piena Luna fono affatto pieni, o poco vi manca; ed a mifura che la Luna cala, l'acqisa va diminuendo, fin a tanto che nella conginnzione ne reftano affatto voti, o ne ritengono si poco che appena fa puo conofcere, clie ve ne fia ftato. lo ne l,o tagliato in tutti i uempi; e l'efperienza ogni volta mi ha afficurato di quefto fatto. (Voyage hiftor. lib. V. c. 1.).

I' altro fatto fir hal nel viaggio al Monte pilato (Mel. d' Hiff. Nat. a Lion 176 s . $T$. UII. $p$. 299.). Setto la punta del Brundlen, per una ftrada incavata nel montez ardua da

Paffiamo ad altro. Federico Hoffmanno nella Coftituzione Epidemica e Meteorologica del 1700 pag. 143 del Tomo I. de'fuoi Opuicoli, fa un' onervazione curiofa al mefe di Febbrajo: quefta è, che in Hala di 20 figliuoli nati in quel mefe, tre foli furono mafchi, tutte l'altre femmine; la qual cofa foggiunge, non potendo effere fenza caufa, crederei non doverfi efcludere il riflefio delia coftituzion del Cieto, anche per latto della concezione. E nel Tomo XI. de' fupplementi agli Atti di Lipfia pag. 332 v'e lo fchediafma di un dotto, che fi difegna colle lettere iniziali I. C. H. R. G. che ha per titolo: Offervazione Fijica della generazione dé mafcbi, e delle femmine, adattata alle Fafo della Luna; ove dopo d’aver difpurato eruditamente ful nome di Lucina daro alia Luna, come preffidente dei parti, ed aver congetturato, che cio nafceffe per l'influenza, che ha la Luna fulie generazioni, e fu i parti, apporta la citata autorita dell' Hoffmanno; e poi adduce un'altra efperienza molto offervabile; poichè attefta, che un dotore di medicina avendo fatto coprire alcune pecore a tempo di Luna calante verio l'ultimo quarto, ne nacquero tutte feminine; avendo poi ripetuto la fteffa efperienza verfo il primo quarto della Luna crefcente, nacquero 'tutti mafchi. Alcuni, foggiunge, con eguale fucceflo frerimeniarono il medefmo nel procreare malchi nella razza umana.

Se ciò foffe vero, certamente una tal differenza non fi potrebbe attribuire fe non alla forza, al calore e all umido della Luna crefcente da una parte, atta a produrre $i$ mafchi; dall' altra alla fpoffatezza della Luna calante, percio non capace di far meglio che delle femmine.

Io non litigherd qui della graflezza delle Oftriche a Luna piena; nè appoggierd la querela e paura di alcune donne, le quali temono, che il lume della Luna non imbruni loro la pelle, il che forfe è più tofto da efaıninare, che da deridere. Bensi rimarcabili fono gli effetti che la fubita privazione della luce lunare produce negli Eccliffi. Io ne porrò qui alcuni che il Sig. Menuret pofe nell' eccellenie articolo che compofe per l' Enciclopedia al termine Influenza degli Albri. Mattiolo Fabbri rapporta, che un giovine malinconico, qualche giorno innanzi un'eccliff di Luna, divenne più trifto e più penfiernfo dell'ordinario, e che nel momento dell' eccliffe divenne furiofo, correndo da una parte, ${ }_{2}$ e dall' altra della fua ca-
fuperare per te anguftie, per ie acque, pietre pendenti ec. fi arriva alla cosi detta buca della Luna, ove dalla rupe fuda un'acqua, come di calce, detta Crema di Luna: Ella è falutare per le contufioni; fi fiffa, e poi fí fcioglic con latte caldo: ogni anno vi mandano i Medici di Montpellier a raccoglierne: il notabile è, che quefto fudore della rupe non ha luogo fe non che li tre giorni della Piena Luna.
Terzo fatto. Marco Polo, e altri Viaggiatori, riferifcono d'accordo che a quella fpecie di capretta, la quale nel Thibet fa il mufchio (proveniente dal fangue che fir raccoglie in una vefcichetta o apoftema nell' umbilico), quefta vefcichetta figonfia, fi riempic e fcoppia al tondo della Luna, e non in altro tempo.
Quarto. Nel territorio di Gerace in Calabria, vomita il fuolo per vafto tratto, al rempo del plenilunio, molea terra a guifa dei mucchi fatti dalle talpe; gli abitanti chiamano tal fenomeno Maramagno: Boerius in Calabria illuffrata. Molti altri fatti porrebbonfi addurre.

## P.I. $\mathcal{A R}$. XII. DELL' INFLUENZ $\mathcal{A}$ FISIC $\mathcal{A}$ DELL $\mathcal{A}$ LUN $\mathcal{A}$. 6I

fa, e'per le frade con la fpada alla mano uccidendo, e rinverfando tutto cid che fe gli prefentava davanti, Uomini, animali, porte, fineltre, ec. ( Mifcel. Nat. Curiof. in Appen. Decad. 11.) Baillou racconta, che nel 1691 verfo il Solftizio d'Inverno vi furono molte fluffioni, morti fubitanee, fpecie di apopleffie, e di fudori Inglefi. Nel mefe di Dicembre nelle notti fi fecero cangiamenti incredibili, inauditi; li corpi più fani erano languidi, gl'infermi parevano rormentati da'Demonj, vicini a fpirare : nè $\boldsymbol{\nabla}$ era altra caufa apparente, che un' eccliffi; e come non la vedevano, non porevano che molto ftupirfi di quefte ftravaganze. Ma quefti delirj fubiti, le convulfioni inafpettate, li cangiamenti li più confiderabili, e li più pronti, che fi offervarono negli ammalati, ci fecero conofcere, che tutti quefti torbidi erano eccitati dalle affezioni del Sole, della Luna, e del Cielo. Il Ramazzini nella coftituzione epidemica 1693, e 94, ha pure offervato il pericolo che correvano gl' infermi negli eccliff. Nota, che una febbre petecchiale epidemica diveniva più maligna dopo il Plenilunio, e negli ultimi quarti; e che ella fi calmava dopo il Novilunio: ma fu mirabile, dice, che l 21 Gennajo 1693 arrivando un' ecclifs di Luna, la maggior parte degli ammalati mori nell' ora ifeffa, in cui era ecclifata la Luna, anzi alcuni morirono di morte improvvifa.

A quefti efempj fi pur aggiunger quello del famofo Bacone di Verulamio, il quale, come fta fcritto nella fua Vita, in ogni eccliffi di Luna pativa un vero deliquio; e quefto fenza avere preveduta l'eccliffi; nè le forze gli tornavano, fe non quando alla Luna tornava il lume.

In quefti effetti degli Eccliffy, fia di Sole, fia di Luna, son è impoffibile che prenda parte qualche Specie di effluvio, o di vapore, che colla luce venga dalla Luna fino in terra; o pure che, venendo prima, refti intercetto, onde nafca turbazione nei fluidi più fottili del noftro corpo.

Concorrere ancora ci può in gran parte la forza meccanica della Luna, quella, che produce le maree, di cui fi d̀ parlato, e che ff fa fentire più attivz nei Novilunj, e nei Plenilunj, perchè fi combina allora colla forza diretta della ftella fpezie del Sole. Or la congiunzione di quefte due forze pertubatrici non è mai tanto unita quafi in una fola linea, quanto nel tempo degli eccliff. Molto maggior copia poi di efempj fimili avreffino, come riflette il Mead, fe i Medici foffero ftati più diligenti offervatori, ed aveffero defcritto l'iforia di varj fenomeni delle malattie, fpezialmente epidemiche.

Conchiuderò rapportando alcuni altri fenomeni adottati dal fuddetto Sig. Menuret dipendenti dall' influenza lunare.

Si offerva in America 1. Che il pefce efpofo al lume della Luna, perde il fuo fapore, e diviene vapido e flofcio; gli Spagnuoli lo chiamano allunado. 2. Che li muli, i quali fi lafciano dormire alla Luna ne' prati, allorchè fono feriti, perdono l'ufo de' loro membri, s'inafprifce la piaga; cid che non avviene in altri tempi. 3. Che gli Uomini dormendo alla Luna reftano pefti e battuti. Quefti fatti, dice, mi fono atteftati da un teftimonio oculare, che mi rapporto, che uno de'fuoi amici, aggiungendo poca fede a quello che gli dicevanno gli abitanti, $s$ efibl di paf- to, pagd cara la fua incredulità, perchè refto fetre, 0 otto giorni fenza poter muovere nè mani, nè piedi. Nella mifcellanea de' Curiofi della Natura è fatta menzione di una vertigine eccitata da'raggi della Luna . Il dotto Sig. Arcipr. Prevati. mi atteftava, efferfi levato di letto due giorni di feguito con pefo e dolor di capo, che poi s'accorle provenire dalla Luna, che per un buco di fineftra gli avea battuto nel capo.

Il Montanari diftruttore de'pregiudizj aftrologici, Cempre riconofce it calore Lunare, e varj fuoi effetti; alla pag. 20 ritorna 2 dire : quel debole calore Lanare che tanto nuoce a chi fotto i fuoi raggi dorme, eccitando fermentazioni cosi intemperate nel corpo, e nel capo noftro, e che tant altri effetti in altre cofe produce, pù ben ancli egli gran parte avere in produrre, o per lo meno in coadiuvare, quelle fermentazioni, che nell' aria fo fanno, e dalle quali $i$ venti speffe volte pigliano origine.

La Comma di quefti effetti, ch'è difficile di rifiutare, porge ancora fondamento di credere, che I'influenza fifica non folo della Luna, ma anche degli altri Pianeti, e delle Fifle ifteffe, che fono tanti Soli, febbene rimotiffimi, non dipenda folo dalla Luce, ma inoltre da qualche altra qualità aggiunta, e propria di ciafchedun aftro. La luce diretta delle Fiffe fi fcorge differente $\mathrm{d}^{\prime}$ intenfione, e di colore in tutte, particolarmente nelle più grandi. Ogni Pianeta pure d di color diverfo, indizio di diverfa qualità. Di fatto il Sole illuminando i Pianeti, li rifcalda, li anima, li agita, ed in effi eccita i vapori, ed aliti, come fulla Terra, vapori, ed aliti proprj e particolari di quelle materie, le quali ragionevolmente fi poffono fupporre di natura diftinta dalle noftre, poiche tante fpezie ne proviamo anche in serra. Or quefti aliti Planetarj poffono effer diffufi fino. agli alti Pianeti, ai più proflimi più facilmente; 0 'i raggi ifteffi del Sole poffono caricarfene, impregnarfene, prenderne una tinta, comunicarfi quindi ai corpi terreni, e con ciò contenere proprietà diftinte, e difpofizioni a produrre fingolari effetti nel mondo fublunare: e quefti più, o meno, fecondo che quefte varie forze fono nei varj afpetti loro congion$\mathrm{re}_{2} \mathrm{a}$ diftratte

## CONCLUSIONE DELLA PRIMA PARTE.

## Congetture ful modo di operare degli Afri gli uni fugli alirr.

ABbiamo finora veduto le impreffioni generali che l' Atmosfera riceve dalle azioni combinate, o feparate del Sole, e della Luna , Riaffumendo fi conclude, che
I. L'Atmosfera fi gonfia largamente, fi rarefa, fi vuota Totto del Sole per l'azione del calore; $e$, per l'equilibrio, effetto fimile nafcer deve dalla parte oppofta (e il Barometro lo prova) ; mentre de parti tramezzo fi abbaffano, e fi condenfano per il freddo.
2. Ogni giorno pure gonfiafi l'Atmosfera fotto la Lunz per I'attrazione, e foffre una vera Marea, come l'Oceano ; e quefta maggiore, o minore, fecondo il fito della Luna.
3. L'uno e l'altro gonfiamento va circolando fopra tutta la fuperficie della Terra, diradandofi, e condenfandofi a vicenda tutta l'aria.
4. L'Atmosfera coll' Oceano foffre anche un ondeggiamento per lo sbilancio del moto annuo combinato col moto diurno.
5. Tutte quefte agitazioni devono difporre, ed affettare diverfamente i vapori e le efalazioni che fi trovano nell' aria, e con cid produrre le alterazioni e mutazioni di tempo, venti, nuvole , piogge, calme; fereni.
6. Ma la Terra ifteffa, con tutti i corpi che la compongono, deve a proporzione rifentirfi di quefte impreffioni. Il gran calore del Sole, che invefte un intero emisfero, deve farlo un poco gonfiare, lafciandolo rifringere dalla parte oppofta; quindi aprendo, e ferrando gl' interfizj de' corpi, e frati della Terra, follevare più o meno, e follecitare i vapori, e le efalazioni.
7. Ma un'altra vera fiftole e diaftole giornaliera deve patire il corpo della Terra, con tutti i fuoi componenti fluidio folidi che fieno, in tutta la fua profondità, per l'attrazione del Sole e della Luna: quefto articolo merita d'effere un poco meglio rifchiarato.

Prova il Newton ( Prin. L. III. ) che l' azion del Sole full' acque e fulla Terra, è 13 milioni di volte minore della gravità terreftre: la forza centrifuga Totto I 'equatore (per la rotazione diurna) è la $\frac{1}{289}$ della gravità ifteffa; dunque l'azion del Sole è la 44 millefima parte della forza centrifuga. E pure una forza cosi piccola fa, e manifefta il fuo effetto. La forza centrifuga eleva le parti terreftri forto $l$ 'equatore almeno di $\frac{1}{230}$ del raggio della Terra, o fia 85472 piedi; dunque l'azion del Sole eleva l' acqua del Sole come $4 \frac{1}{2}$ : 1 ; dunque la Luna innalza l'acqua' 9 piedi; e Sole e Luna infieme II, quanta appreffo poco fi offerva la Marea nella Zona torrida.

Pare a'Fifici, a cagion dell'aderenza delle parti ne' corpi folidi, che non polfano fentir l'effetto di quefte azioni; e però fuppongono la 'Terra in origine fluida, perchè poteffe acquiftare la figura sferoidica. Ma (non difpiaccia) qualunque ben conneffa macchina a forza di fcuotimenti fi rilafcia: e non potea la Terra, febbene folida, fentire da principio e molto più in progreffo l'azione della forza centrifuga, e con ciò follevarfi fotto dell' equatore ?

Ma comunque fia della figura della Terra, rifulta ad evidenza, che per quef'ifteffe forze, le quali fanno alzar le acque it piedi, deve anche il corpo folido della Terra foffrire una tenfione, una fpecie di dilatazione, o nifo per dilatarfi, due volte al giorno; e molto più nei tempi che le dette forze diventano maggiori, nelle Sizigie, nei Perigei, ec.ch'è quella fiftole e diaftole di cui parlavo. Quefta perpetua ofcillazione, quefo tremore, deve commuovere gli ftrati della Terra, tutti i corpi folidi, molto più i fluidi, dilatarne i pori e gl'interftizj alternativamente, produrre con una fpecie di triturazione una maggior evaporazione (ajutata dall' attrazione ifteffa della Luna), inoltre fermentazioni per la mifcella dei vapori e degli aliti, l'eccitamento del fuoco eletrico, dell' aria infiammabile delle paludi, ec.

A queft azione meccanica attribuifo volentieri i mentovati effetri della forza fifica della Luna nella vegetazione delle piante, e ne' corpi viventi particolarmente; non che le alterazioni dell'aria, e le mutazioni di tempo, che ne devono fucceffivainente nafcere.

Comunque fia, quefta fola fiftole e diaftole della Terra nel tutto, e nelle parti, mi pare un punto degno di rifleffione, fempre ricordandoci, che la natura opera molto con piccoli moti.

Avvezziamoci dunque a riguardare quefto noftro globo nuotante nell'etere, mentre gira intorno del Sole, ruotante come una palla, alterato non folo nel fuo moto per l'azione diverfa della Luna, mentre gli fta ora fopra, ora fotto, ora da'lati, ma in tutte le fue parti ofcillante $e$ tremante, quindi fudante e fumante, coll' Atmosfera ondeggiante, innondata più o meno dai detti fumi, aliti, e vapori, perciò più o meno turbata in quefti ed altri fiti, e tratti, o ferena, conforme può portare lo fcontro di tante forze agenti. Ma poiche tutte quefte forze agifcono a dati e determinati tempi , farà lecito da lontano arguire altresi i temei delle maggiori alterazioni, che il corpo della Terra, e l'Atmosfera in feguito dovrà foffrire.

All' eftremo non poffo rattenere un penfiero che da gran tempo mi fi aggira per la mente. Alle forze del calore, e del moto, dell' Attrazione, colle quali gli aftri agifcono fulla Terra, e fu l'Atmosfera, e che fono le cagioni generali delle meteore, fofpetto da molto tempo che fi debba ag-giu-
giugnere una fpecie di magnetifmo, o elettricifino, che chiamerd cofmico e celefte; in quanto cioè il Sole, la Luna, e gli altri pianeti a proporzione, calamitano in certo fenfo, ed elettrizzano il globo della Terra, e fi elettrizzano tra di loro. ( Ne ho dato dei cenni nella Meteorologia applicata all' Agricoltura n. 152. Stampata nel 1775., e 1786. preffo Storti.)

Prima di tutto è ormai conofciuta la grande affinita tra il magnetifmo e l'elettricità, per le alterazioni che foffrono gli aghi in tempo di aurore boreali, di temporali, di fulmini, $i$ quali, come fi fa, calamitano i ferri. I Meridiani magnetici, e il polo'magnerico anno girato in due fecoli più di 30 gradi da Levante a Ponente; e cosi il polo o centro delle aurore boreali fi ritrova girato dalla fteffa parte, e fituato 1 s a 18 gradi da Tramontana verfo Maeftro. Per ora non cerco fe fia l'uno e l'altro un fluido identico, trovandovifi alcune differenze; ma poffono effer quefte modificazioni; e il Magnetifmo in fondo pud non effer altro che un diverfo impafto dell' Elettricifmo, modificato dalla teffitura delle foftanze ferruginofe : il Sig. Co: di Buffon pone quefo per principio della fua reoria magnetica.

Ora, tra i gran penfieri di Keplero', quello fempre mi è parfo felice e degno di quel vafto ingegno, che pone nel Sole una forza ed azione magnetica, colla quale, come con tante briglie, rattiene, guida; e regge i corpi planetarj. Neurton di quefta grande e compofta idea non ha prefo e fviluppato fe non la gravitazione univerfale, quella che fi efercita femplicemente fui corpi totali. Ma è chiaro che la medefima forza deve agire purle parti, e influire in tutti gli effetti Fifici in dettaglio, benchè difficil fia fvilupparlo parte per parte, per la gran complicazione, che ne deve nafcere.

Il globo della Terra, per tutti i fenomeni magnetici che vi fi offervano, fembra doverfi chiamare una vafta e vera calamita; fia poi quefta una calamita naturale, o quafi artificiale, in quanto fia ftata a principio e fegua turtavia ad effer calamitata dal Sole. Buffon tra l' altre felici idee ha proferita anche quefta, in vano fofificata da piccoli Fifici; che il foffregamento, cui foffre il corpo del Sole'per il pefo enorme di tutto il fiftema planetario, riproduca la luce: nell'ifteffo tempo deve effer calamitato ed eleitrizzato. Ora per egual modo, reagendo 1 'immenfo e fpaventofo globo del Sole, e per l'ifteffo reciproco pefo, e coi fuoi torrenti di luce, come con tante ale di mulino, o manichi di cuffinetti premendo foffrega i corpi planetarj, mentre s'aggirano intorno fe fteffi e intorno ad effo; $e$ foffregandoli cosi validamente deve deftare in effi e l'elettricità e il magnetifmo; affezioni che devono penetrare tutte le foftanze che li compongono flaide e folide a norma della loro difpofizione. Forfe è quefta la forgente prima del magnetifmo nella Terra; e forfe la feffa la fufta, o il veicolo dell'attrazione univerfale.

Quanto alla Terra, che quefta idea non fia immaginaria, fi può fofpettare dalle diurne ofcillazioni degli aghi calamitati, e molto più dalle variazioni meftrue; dall' offervarfi particolarmente, che nel Verno, a cagione del Perielio della Terra, fi fa un aumento notabile nella forza ma-
gnetica, rimarca importantiffina fatta dal Dottor Knight, l'inventore delle calamite artificiali.

Ma una Cinile impreffione deve farfi fulla Terra dalla parte degli altri globi planetarj, a proporzione, dico, della vicinanza, grandezza, velocità, e luce loro: La Luna dunque anch' effa agifce ed influifce fulla Terra anche per quefta via, la calamita la eletrrizza. Un indicio vifibile di quefta elettrizzazione farà l'ifteffo fluffo e rifluffo dell' Oceano; Poichè l'elevarfi l'acque fotto della Luna rapprefenta a puntino una tromba marina che fta per formarfi : ficcome pofto un vafo d'acqua in debita diftanza forto un filo pendente dal conduttor principale d' una Macchina elettrica, l'acqua fi gonfia e s'eleva; cosil l'acqua dell' Oceano $s$ innalza verfo la Luna con tutta l'apparenza di attrazione elettrica : e s'è pur detto che l'attrazione univerfale può non effer altro che un effetto dell' Elettricità univerfale.

Ora, per avvicinarmi al mio accennato penfiero, lo fteffo Dottor Knight ha moftrato il primo, come fi pud crefcere, diminuire, cambiare, anniq chilare, la forza magnetica delle calamite, tanto naturali che artuficiali, con applicar loro altre calamite in diverfa direzione. Se dunque il Sole e la Luna calamitano, come fi è infinuato, ed elettrizzano la Terra, vi farà gran diverfità, che agifcano d'accordo coll'ifteffa direzione, come nelle Sizigie, oppure feparati con direzioni diverfe e diftratte, come nelle quadrature. Nelle Sizigie efalteranno al fomino grado il magnetifmo, col magnetifmo l'elettricita rerreftre, coll' eletrricità l'evaporazione, e la trafpirazione della terra, donde feguiranno le perturbazioni della Terra e dell'Atmosfera, e con effe le mutazioni di tempo, delle quali fi tratta. Puoffi la Luna in tal cafo confiderare come una fpecie di armatura ap: plicata al Sole che accrefce la forza della calamita principale. Ma quando quefte due calamite fono divile, ed agifcono con direzioni obliquiffime, come nelle quadrature, l'azione dell' una tende a dividere e diftrarre l'azione dell' altra : quindi devono ceffare, o diminuirfi i fuddetti movimenti; e cosi le quadrature, pofte le altre cofe pari, fi trovano inclinare al fereno e alla calma dell' Atmosfera : fimilmente fi potrà ragionare degli altri punti lunari.

L'armatura teftè menzionata d' una calamita, che ne accrefce la forza oltre la proporzione della maffa, non fi porrebb' ella confiderare come una lente più acuta meffa avanti di un'altra in us iftrumento d'ottica, o lente cauftica, di cui aumenta tanto la potenza? E cosi la Luna pofta davanti al Sole nelle Sizigie , fpezialmente Ecclittiche, quando gli affi loro formano una fola linea retta, non della come una lente piut forte interpofta, atta a condenfare in un foco piú riftretto la fua virtù fifica ? E' egli ben dimoftrato che la rifrazione fia propria della fola luce? Non pofono anche le altre qualità fenfibili, che colla foftanza o col moto penetrano la folidita de' corpi, il calore, il freddo, l'umidita, il fuono ifteffo, ma particolarmente il magnetifmo, l'elettricita, l'attrazione, paffando per mezzi più denfi, fe fieno di figura lenticulare o sferica, convergere in una fpecie di foco, dove
vengano a fublimare le rifpettive loro virtù, o fia l' efficacia de' corpi donde promanano?

Confeffo, che non conofco efperienze che vengano all' appoggio di queAo fofpetto. Ma la rifrazione in fine non de che una fpecie di rifleffione, che fi conofce in altre qualità, come nel fuono e nel calore. Le attrazion ni nelle combinazioni chimiche, le quali fi efaltano a potenze illimitate de' numeri delle loro inverfe diftanze, non poffono forfe provenire dalla virtu de'fochi? Effendo le molecule elementari de' corpi sferiche, com' e probaBile, ed inoltre dotate d'una eftrema denfita, qual compete ad atomi fifici; quefti fochi devono cader o nella fuperficie delle molecule medefine, o molto preffo, che vuol dire preffo ai contatti; quindi poffono a difmifura crefcere le attrazioni; che fe quefte fieno, com'è probabile, di natura elettrica, ben fi vede dai fenomeni dell'elettricità, che le attrazioni, per dir cosi, faturate, devono ben tofto cambiarfi in ripulfioni, con tutte quelle confeguenti alternative note ai Fifici, che formano il tumulto delle fermentazioni, di cui non fpetta a quefto luogo, nè a me di parlare. Bensi parlando de' corpi mondani, fe agifcono gli uni fopra gli altri con virtù magnetica: o elettrica, e certo agifcono per attrazione, la virtù d'un globo penetrando l'altro, dovrà crefcere infrangendofi e convergendo come in un foco: e così fara la Luna rifpetto al Sole, come fi d detto, tanto più che la denfita del piccolo globo lunare eccede più di tre volte quella del Sole : quindi s'avvicinera il foco d'azione del Sole, e quefto foco potrà cadere più preffo, o anche dentro della fuperficie della Terra; e concorrere anche in quefto fenfo a produrre quelle: alterazioni, delle quali is parla, nei modi indicati, e nei tempi de' punti lunari.

Quindi non crederò nè pure affatto vana, o nulla l'azioné degli altri pianeti fulla Terra, nè pure quella delle Stelle fifle: ciò che in vero farà una grandiffima complicazione di effetti, difficile e quafi impoffibile da individuarfi: ma fempre fi potrà tenere la traccia degli agenti più forti, e- più vicini, che fono il. Sole e la Luna, ai quali mi fono limitato in quefto libro..

La maffa degli uomini non conofée comunemente altri efferi, o agenti, fe non quelli che palpa o vede, i mulini, gli argani, ec., nd altre emanazioni dal Cielo, fe non le pioggie, le grandini; nè altri effluvj dai corpi della terra, fe non che il fumo-delle pentole e delle fornaci; nè altri movimenti, che $i$ terremoti. Quefto pregiudicio di materialità e di anguftia refta più o meno in moltiffimi di quelli che fi credono Fifici capaci; un occhia filofofico facilmente concepifce, anzi neceffariamente ammetre offeri ed agenti invifibili ed impalpabili ( coftretto dagli effetti come nell' elettricità ) moti inteftini, effluvj fottiliffimi, e per mezzo d' effi, azioni rimotiffime, $e$ non perd meno efficaciflime, in tutta la natura. Contempla in fine turto quefto fiftema Planetario come una macchina compofta e legata in tutte le fue parti, con vincoli di reciproche azioni e reazioni: e marcatamente lo riguarda come un Planetario elettrico ,o magnetico (de' quali qualche immagine s'd pur adombrata in macchina coll' arte); e tutti gli effetti e fenomeni, che fi generano dentro ed intornc quefti globi, fenza
eccettuare la vegetazione e l'animalita, li riguarda dico, come giochi in grande d'un reale elettricifmo o magnetifmo mondiale, temperato nek dettaglio dagli agenti e pazienti particolari (*).

Ma ormai avendo detto a baftanza delle caufe generali delle mutazioni di tempo, paffiamo all' efame delle offervazioni, ed al fatto dell' efperienza.
(*) Avendo fcritto tutto quefto gia molto tempo, veggo con piacere, che it sig. Franoefco Maggiotto, Valorofo Pittor Veneziano, Inventore d'una potentiffima Macchina eletrica, $̇$ è caduto in penfiero fimile full' eletericita Celefte, che fviluppa affai diffufamente in un Libretto, che ha per titplo: Saggi Sopra l'attività della Macchina elettrica: Ven. iysi. per il Marchzzi.

## Fine della Prima Parte.

# PARTE SECONDA, 

 Che contiene $i$ Risultati delle Osservazioni.
## $\begin{array}{lllllllll}\mathrm{A} & \mathrm{R} & \mathrm{T} & \mathrm{I} & \mathbf{C} & \mathbf{O} & \mathrm{L} & \mathrm{O} & \mathbf{I} .\end{array}$

## Dell' ufo delle Offervazioni in materia di Congbietture

 in generale, c delle ODervazioni Meteorologicbe in particolare.L'Offervazione (dice l'Autore dell' Articolo di quefto nome nell' " Enciclopedia ) comprende l'efame di tutti gli effetti naturali, ", non folamente di quelli, che fi prefentano tofto alla vifta, ma ancora di quelli, che fi poffono fcoprire coll' ajuto d'inftrumenti, fenza perd alterarne gli oggetti, poichè allora fono foggetti dell' efperienza. I Telefcopj degli Aftronomi, le Lenti de' Naturalifi, i Microfcopi de' Fifiologi non totgono, che le cognizioni acquiftate per quefti mezzi non fieno il prodoto dell' offervazione. L'efperienza all' oppofo fcompone, ò combina i corpi, e con ciò da nafcita a'fenomeni differenti da' naturali; cone fe un Chimico fa la diffoluzione di un metalto in un liquore, fe il Fifiologifta mefcola qualche liquore con del fangue recente di un animale, ciò non d̀ un'offervazione fulla natura del fangue, ma un'efperienza: e le cognizioni di tal forta fono mediocri, ed imperfette, fovente fmentite dall' offervazione. La feffa Chimica, che ha il diritto dell' efperienze, ha poco avanzato fu i vegetabili, e fu gli animali.
" L'offervazione e $\mathfrak{r}$ efperienza fono le fole vie, che abbiamo alle cognizioni, s'accordi o non s'accordi l'affioma : niente è nell' intelletto, che prima non fia fato nel fenfo. Almeno fono quefti $i$ foli mezzi per arrivare alla cognizione degli oggetti de' fenfi. Per quêti foli puoffi coltivare la Fifica; e non é dubbio, che l'Oflervazione, anche, nella Fifica de' corpi bruti, non la vinca infinitamente in certezza ed utilità fo-. pra l'efperienza. Benche $i$ corpi inanimati, fenza vita e quafi fenza azione, non offrano all' offervatore, che un certo numero di fenomeni affai uniformi, e in apparenzz facili da cogliere e da combinare; benchè non fi poffa diffimulare, che l'efperienze, 〔pezialmente de'Chinici, abbiano portato gran lume a quefta fcienza; non oftante fi vede, che le parti foggette direttamente all' offervazione fono meglio conofciute, e più perfezionate. L' offervazione ha determinato le leggi del moto, e le proprieta generali de'corpi; ella ha fcoperto la gravita, l'acce-

## 70 PART. II. ART. I. DELL'USO DELLE OSSERVAZIONI EC.

lerazione de'gravi, l'Attrazione, le proprietà della luce, ec.: I offervazione ha creato l'Aftronomia, e l'ha portata a quell' alto punto di perfezione che vediamo, onde forpaffa in certezza tutte l'altre fcienze Fificoo Matematiche: l 'immenfa diftanza degli Afri, che toglie il mezzo d'ogni efperienza, fenbrava effere un offacolo informontabile a quefte cognizioni: ma l'offervazione, 2 cui tutta s'è data, ha tatto fuperato: puoff anche dire, che la Fifica Celefte à il frutto, ed il trionfo dell offervazione. Nella Fifica particolare l'ofervazione ha aperto un vafo campo all' efperienza : ella l'ha rifchiarata fulla natura dell'aria, dell' acqua, del fuoco, fopra le fermentazioni, le decomiofizioni, e degenerazioni fpontanee de' corpi. Paffando dalla Fifica de' corpi bruti a quella de' corpi organizzati, noi vedremo fcemarfíi dritti dellefperienza, e crefcere l'impero e l'utilirà dell' offervazione . La figura, il portamento, la fituazione., la fruttura, I' unione delle parti, in una parola l'anatomia delle piante, e degli animali, i differenti fati, per li quali paffano, i loro moti, le loro funzioni, la loro vita, fono fcoperte del naturalifta offervatore; e. l'iftoria naturale non a, che una raccolta di ofYervazioni: i differenti fiftemi di Botanica, e di Zoologia non fano che maniere differenti di porre in claffe le Piante e gli Animali, in confeguenza di alcune proprietà che fi fono offervate comuniad un certo numero d'eff. L'effeto feffo di quefti corpi', prefi per alimento, o per rimedia, non è accertato, che dall' offervazione : poco lume ha recato fulla maniera loro di operare l'efperienza; mefchina a la Farmacologia razionale della maggior parte de' medicamenti; le virtü, le proprietà, gli ufi de' medefimi all' offervazione fono dovuti:la Chinachina: non fu fcoperta nè da uno. Speziale, nè da un Medico, nè da un Chirufico, ma probabilmente da qualche Selvaggio febbricitante, che avendo 2 cafo bevuto dell' acqua in cui erano cadute delle foglie, corteccie, o rami di quefta pianta, ne rimafe guarito.
,, Finalmente l'Uomo, comunque fi guardi, d'oggeto il meno proprio. di tutti per l'efperienza; bensl è l'oggetto il più conveniente, il più nobile, il più intereffante dell'offervazione, o fi confideri rapporto alla Morale, dove nafce l'iforia civile, l'etica, ogni fcienza, ed arte politica; o rapporto alla Fifica, e alla medicina principalmente, l'offervazione n'è flata la culla e la fcuola,,.
Simile de il linguaggio dell'illuftre Iftorico della Reale Accademia di Parigi, e nella famofa Prefazione, $e$ in tanti altri luoghi di quei volumi; tale à quello di tutti i Fifici rifchiarati. In particolare riguardo alle Offervazioni Meteorologiche, quanta fia la loro utilità , fpezialmente rapportoall' Agricoltura, fi pud vedere in una lunga Memoria inferita nella Raccolta della Societa Economica di Berna, Anno 1763., Parte prima, del Sig. Carrard d'Orbe miniftro del S. Evangelio. Oggetti delle offervazioni Meteorologiche, e da rilevarfi, fono la gravità dell'aria per mezzo del Barometro, l'umidità coll'Igrometro, la denfirà col Manometro, i varj gradi di calore col Termonerro, li venti e loro forza coll' Anemofoopio, e Anemometro, le piogsie, le nevi, le altre Meteore, le mutazioni $\mathrm{d}^{\circ}$ aria nel-

# PART. II. ART. I. DELL'USO DELLE OSSERVAZIONI EC. $7 \boldsymbol{z}$ 

le varie Atagioni, e i loro effetti in particolare fopra i prodotti della rerra, e fulla ralubrita.

Ma quefti fono puri fatti : l'Offervatore e l'Iftorico li raccoglie : tocca al Fifico il combinarli, altrimenti reftano fterili e infruttuafi . Quindi la doglianza, che con tanta mole di Oflervazioni Meteorologiche non fiafi ancora ritrovata alcuna regola delle ftagioni. Percid mi fono ingegnato, e almeno ho tentato, coll'efame delle offervazioni del Sig. March. Poleni, e di molte altre, oltre le proprie, di trarne qualche frutto come di fatto parmi di aver ottenuto con dei rifultati, che porgono fondamento a delle difcrete conghietrure.

Prima però di venire all' efpofizione di quefto efame, è buono pregare i benigni Lettori a riflettere, come fi può formare delle conghietture fulle cofe incerte, mancando anche i principj cosi detti a priori, per le caufe; valendofi folamente delle offervazioni.

Egli è da prefumere, dice Jacopo Bernoulli nella Parte IV. dell' Arte di conghietturare, che quatunque cofa deve accadere, o non accadere, in tali e tali cafi, fecondo che in circoftanze fimili fiafi trovata accaduta. o non accaduta per il paffato. Se per efempio fiafi trovato coll' efperinnza, che in 300 Uomini dell' ela, e della compleffione, di cui ora e Tizio, 200 fono eftinti avanti un decennio, e che gli altri 100 fono fopravvifluti; fi pud inferire il doppio di probabilita, che Tizio dentro 10 anni pagherı̀ il debito alla natura più tofto, che fia per paffar quefto termine. Cosi fe uno avrà veduto molte volte due perfone a giuocare, e notato quante volte quefta, o quella abbia guadagnato, potrà conghietturare, quanto fia più probabile che quefta, o quella guadagni la prefente partita.

Per dimaftrar poi, quanto fi poffa accoftare ai veri termini, dentro i quali fta la probabilità, immagind il Bernoulli quefto fuo famofo Problema. Fingafi, effer pofte, in un'urna, fenza faputa, 3 mille palle bianche, e 2 mille nere; e che uno voglia efplorare il rapporto di quefti due numeri a forza di eftrazioni, cavando una palla, e poi riponendola, e feguitando cosi a cavare col notar folamente quante volte efca palla bianca e quante nera; onde fi abbia una data proporzione tra il numero dell' eftrazioni bianche, e il numero dell' eftrazioni nere: fi cerca, fe cid fi poffa fare tante volte, che fí renda $10,100,1000$ volte e più probabile, cioè al fine moralmente certo, che la proporzione vera tra i due numeri delle palle bianche, e nere nell' urna, fia quella indicata dalle eftrazioni. E colla foluzione del Problema ritrova, che con 25550 eftrazioni fi rende più di mille volte verifimile il rapporto trovato; più di 10 mille volte, fe l'eftrazioni fieno 31258; più di 100 mille volte, fe l'eftrazioni faranno 36966, e cosi in infinito, aggiungendo fempre al precedente numero queft'altro s708. Dal che poi cava quefto evidente corollario, che fe veniffero comtinuate le Ofiervazioni di tutti gli avvenimenti per tutta I' eternità, la probabilità in fine degenerando in perfetta certezza, tutto al mondo fi troverebbe fuccedere con legge coftante, fenza eccettuare le cofe più fortuite e cafuali : il che è fuor di dubbio nel mondo Fifico, tutto

## 72 PART. II. ART.I. DELL'USO DELLE OSSERVAZIONI EC.

effendo per le preceden:i caufe, e per il neffo delle cofe determinato; nd più è certo che dimani leverà il Sole di quello, che in tal giorno, in tal ora, nel tal luogs, fia per cadere una certa pioggia, confiderando le difpofizioni delle caufe naturali.

Or all'urna fuddetta foftituifcafi l'Atmosfera, o il corpo umano, che contengono in fe le femenze delle varie mutazioni, e de'morbi, come l' urna le palle: non potraffi egli in modo finile per mezzo delle reiterate oflervazioni determinare, quanto più facilmente una tal mutazione d’aria, o una tal malattia fia per accadere, e con qual efito terminarfi? E tutto quefto fenza fupporre notizia alcuna dei principj agenti, o dell' efiftenza delle caufe : tale è la natura dell'efperienza, e dell'offervazione; tali i principj dell' arte conghietturale, e della probabilita, cogniti alla gente più rozza, la quale non fa formare giudizj dell'incerto, fe non col ricordare la frequenza, o rarità di caff fimili.

Molto perciò è da fupire, come il gran Verulamio, appunto dove intraprende di purgare l'Aftrologia, fia devenuto ad efcludere l'efperienza, fofie ella anche cieca, purche fedele: fe alcuno, dice, voleffe fondare quefa fcienza, non nella ragione e nella contemplazione ffica, ma nella cieca efperienza, e nell' offervazione di molti fecoli; coftui richiami infeme gli Augurj, $l$ Arufpicina, ed altre favole, mentre tutto quefio fi fpacciava come rifuitato di lunga efperienza, e d'antica tradizione. Inculca il Verulamio la confiderazione delle caufe fifiche; e lo accordo, quando fi conofcono, come in fatti rapporto alle Meteore fi conofoono in gran parte al giorno d' oggi. Ma come mai efcludere l'ofiervazione, fenza cui, con tutta la chiara teoria, nè pure la Fifica celefte farebbe tanto avanzata, ne fi avrebbe il fiftema delle maree? Ofo dire all'oppofto, tanta effer la forza di una lunga e coftante offervazione, che lungi dal farne poco cafo, fe, dato e non conceffo, quefta foffe favorevole agli Auguri, agli Aufpici, ai Sogni, agli Orofcopi, più tofto fi dovrebbero ammettere quefte fteffe arti, che efcludere l'offervazione, quando foffe verificata e coftante.

Ponghiamo, che i Babilonj, in quei quattrocento fettanta mille anni che vantavano di antichità, aveffero trovato per coftante offervazione, ef. gr. fopra i giorni della fettimana, fopra il nafcere di certe felle, fopra certi fiti de' Pianeti nel Zodiaco, fopra le Nativita degli Uomini, per nulla dire delle mutazioni d'aria in certa configurazione di ftelle, o nelle Fafi principali della Luna, una certa qualità di avvenimento; io non efiterei punto 2 preftar fede alle regole, che fe ne traeffero. Ma quelle arti fono da tenerfi per vane, appunto perche loro manca l' appoggio delle coftanti offervazioni; e per quefto il Verulamio le efclude lafciando tutto il loro diritto alle ofervazioni ragionevoli.

Se una ferie di ofervazioni, fe una lunga efperienza s' accordi in un dato fenfo di avvenimenti, non pud la ragione rifiutarfi all afpettazione di avvenimento fimile in avvenire. Per quefta via fonofi fiffate le probabilità della vita umana per le varie età, ricavando dai regiftri mortuarj il loro effettivo deftino; full' efperienze in fine fono fondati i Proverbj, dei quali è cognita generalmente la verità in pratica. In
fomma in tutte le cofe umane fi deve venerare $l$ 'autorità dell' offervazione, dell'efperienza, dell'induzione, 2 fronte d'ogni apparente ripugnanza di raziocinio.

Ma conviene ripeterio, l'efperienza deve effer lunga, fedele, e verificata. Tale è la rerie delle offervazioni Meteorologiche fatte ${ }^{>}$Padova dal Sig. March. Poleni, e di altri Valentuomini, le quali, coil premeffi foadamenti, ormai paffo ad efaminare.

## ARTICOLOII. <br> Delle Offervazioni del Sig. Marcbefe Poleni, c del Sig. Trmanza.

$I^{0}$confeffo che imbevuto dalla gioventù dell' opinione di qualche Filofofo moderno, che nega ogni influenza alla Luna, per efempio del Rohault che fu uno de'primi Libri di Fifica che io leggeffi, fui molti anni fenza badar punto nè alla Luna nuova, nè alla vecchia; parendomi anche in confufo che non foffe da badarvi, i cambiamenti di tempo fembrando accadere quafi a calo. Tenni anche qualche anno regiftro del Barometro, del Termometro, dei Venti, e dello ftato del Cielo, fonza fare alcun confronto colle Fafi della Luna; non fofpettando di alcuna relazione d'effe a quefte cofe.

Avendo poi avuto motivo di meditare un poco più feriamente fopra quefte materie, e di leggere con piad di attenzione le opere eccellenti che fi fono pubblicate ful Fluffo e Rifluffo del mare, fulle caufe generali de' Venti, ec. e vedendo, che quella caufa ifteffa, che commove le acque, deve altresl agitare l'Atmosfera, come s'è fpiegato nella Prima Parte; mi avvifai di aggiungere al mio Giornale Meteorologico i Punti offervabili del corfo Lunare; il che fatto, mi fu di grato fupore l' offervare, che, generalmente parlando, con gran confenfe in quei punti di Luna, in cui

- 'fi offervano alterate le Maree, fenfibili pure accadevano le alterazioni del Cielo. All' oppofto rariffimi erano i cafi, 'che fuccedeffe qualche notabile mutazione, la quale coll' analogia delle Maree non fi poteffe siferire ad alcuno dei detti Punti.

Ma io non potevo ancora arrifchiarmi di fondare veruma regola, reftano domi fempre il fofpetto, che un tal accordo poteffe effere quafi cafuale di quefti pochi anni, o particolare di quefto paefe. Sapendo dunque, che il fu Sig. March. Poleni fin dall' anno 1725 teneva fimili regiftri, ebbi facilmente la grazia, come accennai da principio, dalla cortefia del Sig. Ab. March. fuo Figlio, di confultare 2 mio piacere e comodo tutti quefi volumi. Sono effi noti, poiche nelle Tranfazioni Filofofiche e fampato l' eftratto di due primi Seffennj n. 42 1, e $44^{8}$ ed in oltre nei Commentari di Pietroburgo Tom. IX. e altrove.

Le Offervazioni del Sig. March. Poleni fono regiftrate di giorno in gior-
K : no,
no, di mefe in mefe, di anno in anno, col metodo prefcritio dal Sig. Giurino, in fette colonne, delle quali quefti fono i Titoli. I. Giorno allo fil vecchio. II. L'ora. III. Barometro . IV. Termometro. V. Vento . VI. Stato del Cielo, e Meteore. VII. Quantita della Pioggia.

Riefco alla curiofita un poco fcarfe le due colonne del Vento, e delle Meteofe; poichè non v'è notato fe non il vento, e lo flato del Cielo che faceva poco dopo mezzodi, ora fcelta dal Sig. Marchefe per regifrare l'oflervazioni. Da un mezzo giorno all'altro poi poffono accadere gran carmbiamenti, frezialmente di Eftate, e per efempio trovarfi ambi li mezzodi fereni, e con un dato vento, ed intanto fra mezzo aver il vento cambiato dieci volte, fatto gran pioggia, o procella. Supplifce in parte la colonna della Pioggia; ed in fatto non è raro il trovare regiftrata uoa buona quantità di acqua con un mezzodi bello e fereno; $v$ ' ${ }^{\text {e }}$ in oltre it Barometro che dà qualche indizio; e poi nel lungo decorfo degli anni le cofe fi compenfano. Tuttavia non fi può negare che fe foffero notate tutte le mutazioni occorfe in altre ore, non fi vedeffe ancora meglio la forza cambiante dei Punti Lunari. Ho raccolto dopo delle notizie più particolari dalle contemporanee offervazioni di molti anni che lafciò il celebre noftro Sig. Morgagni, e che mi furono regalate dal Sig. Prof. Calza.

La fatica più tediofa fu di andar notando a quefto Giornale di 40 anni i Punti Lunari, che fono almeno dieci per mefe, e talor più, potendofi più d' uno replicare nello feffo mefe; dico il Novilunio, il Plenilunio, il Primo Quarto, l'Ultimo Quarto, il Perigeo, l'Apogeo, li due Equinou lunari, i due Lunifizj, che fono in circa 130 all anno; e più di $s$ mille in 40 anni. Guai fe non fi aveflero dalle Effemeridi: ma vi fu $\mathrm{l}^{\prime}$ incomodo di ridurli dallo fil nuovo allo ftile vecchio, o Giuliano, differenti tra loro, come è noto, di in giorni. S' aggiunga almeno altrettanti Giornali ftranieri, fopra i quali ho fatto lo feffo lavoro; fi confeffera che la mia pazienza non fu piccola.
Ora quefta è una parte della fatica. V'è l'altra del confronto di ciafcuno di quefti Punti colla mutazione del Cielo fe ve n' $̀$, o fe non ve n'è. In ciò mi fono contenuto in quefta maniera. Siccome uno, che voleffe valutare la forte di un giuocatore, fenza badar ad altro, bafterebbe che numeraffe da una parre le partite che guadagna, dall'altra quelle che perde, per confrontare in fine le fomme; così anche io mi fon fervito dell enumerazione. A tal effetto per ciafcuno dei numerati Punti di Luna ho formato due colonne : una Affermativa dei cambianti, l'altra Negativa dei non cambianti. Allora fcorrendo il mio Giornale di mefe in mele, offervavo, fe al giorno in cui cadeva p. e. un Novilunio, nelle colonne delle Meteore, de' venti, o della pioggia, $\mathbf{v}$ ' era notato qualche offervabile cambiamento: fe v'era, ponevo quefo nella colonna degli Affermativi, con una marca della fezzie di cambiamento S. Sereno, P. Pioggia, V. Vento ec. Se non v'era cambiamento, lo notavo nella colonna dei Negativi, marcando pure la feezie di tempo, che continuava : e cosi per tutti li 12 mefi dell'anno, e per tutti li io Punti indicati della Luna.

Ciò fatto, di anno in anno, o dopo un numero di anni, ho fommate
le colonne degli Affermativi, e dei Negativi: e mi rifultarono quei numeri, con quella proporzione tra effi, che fi può vedere nelle Tavole qui dopo, per lume delle quali, e del mio metodo, due cofe debbo av* vertire.
I. Cambianti chiamo quei Punti, che hanno apportato un cambiamento fenfibile nell' Atmosfera; intendo o gagliardo vento, o pioggia, o procella mifta di vento, di pioggia, di neve, di grandine, o pure il buon tempo, e la calma; e quafti cafi tutti li ripongo nella colonna degli Affermativi; trafcurando le mutazioni meno grandi, come nuvole, caligini, alterazioni di Barometro, che pure $s$ 'avrebbero da offervare ; ma per ufare liberalita, ho pofti quefti cafi per lo più tra i negativi, e non cambianti.

1I. Il cambiamento non deve effer attefo per il giorno precifo, in cui cafca un punto di Luna, poichè̀ nè pure le Maree fono alterate in quei giorni precifi, fe non di raro: talora precedono, e più fpelfo fuffeguitano di due o tre giorni, talora fin di 5 , come apparirà dal feguente giornale. Quanto più tal ritardo deve aver luogo nelle mutazioni dell'Atmosfera, in cui, oltre l'alterazione di gravita, che fola bafta a far alzare le acque, devono diftaccarfi, e coadunarfi $i$ vapori, e farfi tante altre difpofizioni, per produr le Meteore?

Sarebbe qui da porre per eftefo i Giornali delle offervazioni del Sig. Marchefe Poleni. Ma quefti farebbero crefcere in immenfo la fpefa e la mole del libro. Mi riftringo dunque a dare il Giornale d' un anno folo; e per far capire il ino metodo, e perchè i Lettori fcorgano con un efempio il confenfo de' Punti lunari coi moti del Barometro, e fpezialmente coi cambiamenti dello ftato del cielo, colle pioggie, e fopra tutto coi Venti, e quanto al Rombo, o alla Plaga, e quanto ai gradi della loro forza.

In vece poi delle Offervazioni del Sig. March. Poleni ho prefo un anno di quelle del Sig. Temanza fatte in Venezia, che egualmente fervono al mio fcopo, ed in oltre prefentano nella Colonna del Fluffo le alterazioni della Marea in confonanza dé Punti lunari, e delle alterazioni dell' aria. Ho prefo a cafo l'anno 175s. Ho fupplito la colonna de' Punti Lumari, nei quali non fi deve cercare a rigore $l^{\prime}$ ' ara. Vi ho aggiunto $i$ quartali, o fia li mezzi quarti, gli ottanti della Luna; perchè in quefi offervo, che fi altera non meno il cielo, che la marea: in effi cominciano, e terminano li punti $d^{*}$ acqua: in effi arriva al colmo quella inegualità del corfo lunare, che fi chiama Variazione ; in efli parimenti comincia, e termina, il moto de' Novilunj e Plenilunj i e corrifpondono agli antichi Sefili, e Trini, de'quali, fenza faper la ragione, facevano tanto calo, fenza dubbio col fondamento delle offervazioni . Ho fegnati queßi Puati per Breviature : e fignificano

76 PART. II. ART. III. ESAME DE' PUNTI LUNARI.
N. L. - Novilunio.
P. L. - Plenilunio .
P. Q. - Primo Quarto.
U. Q. - U!timo Quarto.
P. - Perigeo.

Ap. - Apogeo.
A. - Lunifizio Auflrale.
B. - Lunifizio Bureale .
E. A. - Equinozio Afcendente.
E. D. - Equinozio Difcendente.
q. - Quartale, ottante della Luna, o mezzo Quarto.

I numeri del Barometro fono Pollici e Linee del Piede di Parigi . It Termonetro occupa due colonne; la prina del Freddo, la feconda del $\mathrm{C}_{\text {aldo }}$, il freddo effendo indicato dai numeri Sotto il Temperato, il caldo Sopra, effendo i numeri Pollici, e linee del Termometro di Amonrons, di cui fí parlerà dopo. I numeri del Flufo fono Piedi, e Pollici della mifura Veneta, che a quella di Parigi fta come 154: 144, ed efprimono la maffa dell'acqua totale dal Fluffo al Rifluffo.

La Colonna delle Moteore parla da fe, ma indica lo fato del Cielo per un' ora data folamente: le linee vuote indicano aver continuato il tempo del giorno precedente. I Venti fono indicati dalle lettere iniziali de' nomi olttamontani: N. Tramontana Nord; NE. Greco Nord Ef ; E. Levante Ef; SE. Sirocco Sud Ef; S. Ofro Sud; SW. Garbin Sud Ouff; W. Ponente Ouef ; NW. Maeftro Nord Ouef. I numeri 1. 2. 3. 4. indicano i gradi di forza nel Vento. Le Linee vuote marcano continuazione del vento precedente.

Nella Colonna della Pioggia i numeri efprimono Pollici, e Linee di acqua caduta dal Cielo, mifurata alla mifura Veneta.

GIORNALE METEOROLOGICO DELL'ANNO 1795 . IN VENEZIA ${ }^{77}$

$$
\begin{array}{rllll}
\text { DEEL. } & \text { SIGG. } & \text { T E M A N ZA. } \\
\boldsymbol{G} & E & N & N & A \\
J
\end{array}
$$



$$
\begin{array}{lllllllll}
F & E & B & B & R & A & J & O & 1755 .
\end{array}
$$



Pol. 2.3.
MAR-
$\begin{array}{llllll}M & A & R & Z & 0 & 175 .\end{array}$


$$
\begin{array}{llllllll} 
& A & P & R & I & L & E & 1755 .
\end{array}
$$



## M"A G G I O 1755.



$$
\begin{array}{llllllll}
G & I & U & G & N & O & 1755 .
\end{array}
$$



$$
\begin{array}{llllllll}
L & U & G & L & I & O & 1755 .
\end{array}
$$



$$
\begin{array}{lllllll}
A & G & O & S & T & O & 1755 .
\end{array}
$$



$$
\begin{array}{llllllllll}
S & E & T & T & E & M & B & R & E & 1755 .
\end{array}
$$



$$
\begin{array}{llllllll}
O & T & T & O & B & R & E & 1755 .
\end{array}
$$


$\frac{\text { Pol. } 3.8}{\mathrm{NO} \mathrm{O}}$

$$
\begin{array}{lllllllll}
N & O & V & E & M & B & R & E & 1755 .
\end{array}
$$



$$
\begin{array}{lllllllll}
D & I & C & E & M & B & R & E & 1755 .
\end{array}
$$



## $\begin{array}{lllllllll}\text { A } & R & T & I & C & O & L & O & \text { III. }\end{array}$

## Efame del precedente Giornale fopra la forza cambiante de' Punti Lunari.

PRima di tutto vediamo un poco l'andamento della Marea, notata in Piedi e Pollici della mifura Veneta, e che moftra la maffa totale dell' alzamento e abbaffamento dell' acqua comprefo il Fiuffo ed il Rifuffo. Effendo ftato il Plenilunio nel giorno antepenultimo dell' amo precedente 1754, il Fluffo fi foftenta ancora alto, concorrendo nello feffo tempo anche il Perigeo del Sole. $\mathrm{Li} \mathrm{2,3,4} ,\mathrm{va} \mathrm{fcemando} \mathrm{a} \mathrm{gradi}, \mathrm{finchè} \mathrm{nef}$ giorno s, ove cade l'ultimo Quarto della Luna, fi trova minimo, cioè di foli pollici 3.

Subito poi crefce; e il giorno ro fi trova maffimo due giorni avanti il Novilunio, (dico due giorni avanti, e cio fi offervi) foftentandofi per altro grande per fei in fette giorni. Scema di nuovo, e fi trova minimo li 20 col Primo Quarto, poi ricrefce velocemente per farfi la Luna più diretta fopra le nofre acque, e non arriva al colmo, fe non due giorni dopo il Plenilunio. Di nuovo cala, ma adagio, ficchè minore è la diminuzione dell' Ultimo Quarto ai primi di Febbrajo. E cosl feguitando fi potrà fcorgere un fimile andamento nei mefi fucfeguenti ; nei quali prego $i$ Lettori a rimarcare di tratto in tratto l' anticipare o pofporre, che fanno i Punti d'acqua i Punti Lunari.

Per efempio in Febbrajo il Novilunio fu agli 1x; il Punto d'acqua comincio li 7 col quartale; e agli 8 e $g$ fu al colmo. In Aprile il Plenilunio cadde li 26 , e il colmo del punto d'acqua fu li 29. In Maggio il Noyilunio li 11 o manco del punto d'acqua, o quefto non fu che li is col quartale. All' oppofo il punto d'acqua del Plenilunio caduto li 25, anticipò di 4 giorni, e fu il di 21 , cadendo l'Equinozio Difcendente. E cost fi potrà andare offervando la forza di quefti altri Punti ad alterare la Marea.

Paffiamo ormai ad efaminare le variazioni de' Tempi nel propofo Giornale del Sig. Temanza, per vedere il metodo da me tenuto nel difcutere tanto quefte che altre offervazioni.
GENNAXO.

Il Plenilunio proffimo paffato aveva portato il buon tempo con un forte vento di Tramontana levato il primo giorno di Gennajo. Li 2 e 3 il Vento gird per Greco a Levante. Tra li 3 e 4 concorrono tre Punti di Luna, l'Equinozio Difcendente, l'Ultimo Quarto, e il Perigeo della Luna : tra quefti l'ubimo à il più efficace, e percio ad effo fenza efcluder gli altri fi deve attribuire l'orrida burraica da Greco, che durd quattro giorni, come fi vede notato nella colonna de' Venti. Percio io pongo queßi. tre Punti tra gli Affermativi, o. Cambianti.

Li io il Lunifizio Auftrale pare che apportafle la calma; non offante lo pongo tra i non Cambianti, o Negativi.. Li 12 fu il Novilunio: nel giorno dopo e fuffeguenti è notato pioggia, e vento cambiato a Garbino: ficchè a giufto titolo fil pone tra li Cambianti. Si vedra che quefto intorbidamento dell' aria coll'alta Marea contribui ad ammolire il Ghiaccio della Laguna, groffo un piede quafi mezzo, e folteneva i più gran pefi.

Li 17 fi vede l'Equinozio Afcendente della Luna, che porta gran caligine, e poi fereno: io lo noto nei Cambianti colla marca di fereno.

Tra li 18 e lisg è il paffaggio della Luna per l'Apogeo, e la feguente notte il Primo Quarto; fi vede la gran burrafca confeguita a quefti due punti, che fono perciod da riporre tra i Cambianti. Li is correndo il Luniftizio Boreale, la burrafca è calmata : perciò il detto Punto, come Cambiante, va negli Affermativi.

La notte dei 29-28 correva il Plenilunio : il giorno dopo venne della neve, dunque v'è cambiamento. All' oppofo l' Equinozio Difcendente, che ricorre per la feconda volta li 3 I , non fa nulla : percio vada tra' Negativi.

## F E B B R A J O.

Il Perigeo del 1 , che non fa moto, è Negativo; la notte poi dei 3-4 I' Ultimo Quarto porta Vento di fecondo grado, e due giorni dopo il difgelo della Laguna. Dunque Cambiante. Li 7 correndo il Luniftizio Aufrale fa neve: Cambiante.

Li in corre il Novilunio: i due giorni antecedenti fi vede pioggia, e poi vento; $l^{\prime}$ alta Marea pure fu due giorni avanti . Apparifce dunque $l$ ' impreffione cambiante di quefto Novilunio, che fece fciogliere pure il fecondo Ghiaccio della Laguna.

Li i4 $^{\text {,e is }}$ ful'Apogeo coll' Equinozio Afcendente: nafce Vento fereno, cioè cambiamento in buono. Il Primo Quarto dei 19 fa nuvolo. Li 21 a 22 il Luniftizio Boreale porta neve, pioggia, e vento; è fuperfluo più dire, che cambiò. E costi in reguito dal cambiamento efpreffo, o no, fi vedrà, fe un Punto fia da porre tra gli Affermativi, o Negativi, fen$z 2$ che io l'abbia con noja a ridire.
$\mathrm{Li}_{2} 6$ il Plenilunio riporta la pioggia, e poi caligine, concorrendo in quefto il Perigeo, che per la feconda volta cade in quefto mefe coll' Equinozio Difcendente.

## M A•R $\mathbf{Z}$ O.

Continua la fagione piovofa indotta dal Perigeo precedente . L'ultimo Quarto del scol Lunifizio Auftrale dei 6 porta una piccola paufa di due giorni, poi nuova pioggia di altri due giorni. Quefto ed uno di quei cafi dubbiofi, ove non è chiaro in qual claffe debbafi collocare il Punto: io prendo quefto che mi fembra difcreto partito, di collocare lo fteffo Punto in due claff, poiche in fine la proporzione delle fomme fi modifica.

Succedono due giorni varj e nuvolofi ; ma all' avvicinarfi del Novilunio, che fi può dire l'Equinoziale, coll' A pogeo, ed Equinozio Afcendente della Luna, la pioggia fi sfoga a rovefcj, come apparifce dalle mifure, e continua quafi tutto quefto Quarto. Non vi è dubbio dunque, che quefti Punti non fieno fati molto Cambianti.

Il primo Quarto col Laniftizio Boreale verfo l'Equinozio Solare porta il buon tempo; il quale continuava a fronte di tre altri punti, per altro generalmente affai Cambianti, Perigeo, Plenilunio, Equinozio Difcendente: efe bene fi veda fuccedere una denfa caligine, non calcoliamo queflo per cambiamento; ponghiamoli tutti e tre nei Negativi, e fiamo li-berali .

Quefto bensi ed da rimarcare, che quefto Plenilunio effendo l'Equinoziale, confermando la ferenità, e concorrendo il Novilunio reguente nell' iftelfa impreffione, flabilifce la flagione afciutta per li tre feguenti mefi, come fi è accennato nella prima Parte, e come dal Giornale fi pud rilevare.

## A $\mathbf{P} \mathbf{R} \mathbf{I}$ E.

Il Luniftizio Auftrale dei 2, e l'ultimo Quarto dei 3 non cambiano.
Gli 11 concorre l' Apogeto col Novilunio, preceduti dall' Equinozio Afcendente. Dura il fereno;: ma nafce Vento, cambiato da Scirocco a Ponente e Garbino di due gradi di forza, con annuvolamento; in fatti fi vede un'impreffione tale di quefti Punti, che bafta per collocarli in coScienza tra gli Affermativi.

17 Luniftizio Boreale, 19 Primo Quarto:, $23^{\circ}$ Equinozio' Afcendente : niuno fa niente. Ma li 25 il Perigeo, li 26 il Plenilunio fanno nuvolo, pioggia, e vento, che fi combina col Luniftizio Aultrale: tutti Cambianti..

$$
\mathbf{M} \quad A \quad G \quad G \quad \mathbf{I}
$$

L'ultimo Quarto ti 3 lafcia il vento, e il fereno, che vi era. L'Equinozio Afcendente li 7 , l'Apogeo li 9 , il Novilunio li 10 danno pioggia.

Li 14 e is Luniftizio Boreale porta calma, ed inclina a ferenar l'aria. Li 18-19: Primo Quarto: di nuovo pioggerella, I' Equinozio Difcendente li 21 la fa ceffare. Ma il Perigeo dei 23, il Plenilunio dei 25 , inducoyo burrafche e venti oftinati, il Lunißizio' Auftrale li 27 . è feguito da Iemporali maggiori .
G. I U G N O.

L'ultimo Quarto del s di e e l' Equinozio Afcendente dei 3 fanno' Buon tempo: L'Apogeo dei 6 difpone le nubi; e il Novilunio dei 9 porta burrafca', e turbine. Il Luniftizio Boreale degli is non vi rimedia. Il Primo Quarto dei 17, I! Equinozio Difcendente li 18 danno il bel tempo. 1. Perigeo dei 20 , il Lunifizio' Auftrale dei 23 , il Plenilunio Solftiziale-
dei 24 producono gran venti e gran pioggie di Garbino. E qui la ftagio ne cambia indole dopo il Solitizio, e di afciutta fi fa piovofa per tutto Luglio, e parte di Agofto. L'Equinozio difcendente dei 30 fembra inefficace.

## L U G LI O.

L'Ultimo Quarto fubito conduce la pioggia per tre giorni. Quefta ceffa coll' Apogeo ti s, cambiando il Vento; e il Novilunio Boreale li 9 la riconduce, lafciando poi bel rereno, che non è turbato nè dall' Equinozio Difcendente, nd dal primo Quarto. Benst il Perigeo due giorni dopo conduce gran procelle. Il Luniftizio Auftrale li 21 riconduce il fereno; ma il Plenlunio dei 23 richiama la pioggia e il vento. L'Equinozio alcendente dei 28 fa fereno, ma l'Ultimo Quarto li 31 di nuovo porta pioggia ai primi di Agofto. Si vede in qual claffe fiano da riporre queftiPunti. Nota il Sig. Temanza, che nella gran procella accaduta la notte antecedente il giorno 20, il Mercurio nel Barometro niente fiafi moffo, anxi rimalo ben alto: cosl fuccede talora, particolarmente in Eitate.

## A G O S T O.

L'Apogeo del 2 giorno conduce tofo una gran procella. It Luniftizio Boreale delli 4 porta fereno. Il Novilunio delli 7 è il primo in queftanno che non fa mutazione. Il Perigeo delli $13-14$, preceduto dall Equinozio Difcendente e feguito dal Primo Quarto, dà un poco di pioggia. Il Luniftizio Auftrale li 17 paffa oziofo. Bensì il Plenilunio del 21 dà della pioggia, e due giorni dopo vento procellofo di Levante, al che concorre anche $P$ Equinozio Afcendente. L'Apogeo, che ricorre per la feconda volta in quefo mefe li 27-28 diffonde molta pioggia; ma l'uftimo Quarto li 29 rende fereno. Il Luniftizio Boreale, anche effo ricorrente la feconda volta, regala di molta pioggia ai primi di Settembre.

## $\begin{array}{lllllllll}\mathbf{S} & \mathbf{E} & \mathbf{T} & \mathbf{T} & \mathbf{E} & \mathbf{M} & \mathbf{B} & \mathbf{R} & \mathbf{E}:\end{array}$

It Novilunio ecclittico dei 6 coll' Equinozio Difcendente delli 7 rafferena il Cielo; ma il Perigeo delli 9 porta procella li due giorni feguenti. H Primo Quarto dei 13 coll' Equinozio AuAtale reRituifce il Buon tempo; in quale firmpe malamente coll' Equinozio Aícendente dei 19 , e il Plenilunio ecclittico dei 20. Quefto è il Plenilunio Equinoriale. L'Apogeo dei 23 fa fereno. Il Luniftizio Boreale unito all'Ultimo Quarto porta della buona pioggia, che $\mathfrak{f}$ pud attribuirgli, benche caduta due giorni dopo, come $\mathfrak{a}$ vede anche ritardata la baffa Marea.
OTTOBRE.

Concorrono vicini in Novilunio, il Perigeo, e l'Equinozio Difcendente: Due giorni prima era ftata la groffa pioggia or era indicata: feguitano
otto giorni di fereno: vogliafi attribuire a quefti punti la pioggia, o piuttofto il Sereno, certamente hanno prodotto notabile cambiamento nell' Atmosfera. Il Luniftizio Auftrale col Primo Quarto rompe malamente il tempo. L'Equinozio Afcendente col Plenilunio fembra mitigare la pioggia; con tutto cid fi ponga uno e l' altro tra i Negativi. L'Apogeo delli 21 porta fereno, e ftabilife molto bene il tempo. Tre altri Punti di feguito, Luniftizio Boreale, Ulcimo Quarto, Equinozio Difcendente, lafciano il Cielo Sereno.

## N O VEMBRE.

Concorrono il di 4 il Novilunio, ed il Perigeo, a produrre gran burrafca di pioggia e vento. Il Luniftizio Auftrale delli 7 ferma per due giorni la pioggia; ma quefta ritorna ben tofto col Primo Quarto: e con due giorni d'intervallo ripiglia li is coll' Equinozio Afcendente. Refta nuvolo per due giorni: ma l'Apogeo col Plenilunio porta di nuovo pioggia abbondante di tre giorni. Il Luniftizio Boreale dei 22 cambia la pioggia in caligine, e 2 poco a poco il tempo fi accomoda. L' Ultimo Quarto coll' Equinozio Difcendente e dei Punti dubbj; poichè fa un poco di pioggerella, ma la mutazione non è fenfibile ; perció li pongo in ambe le claffi

DICEMERRE.
La pioggia procellofa del primo del mefe fi deve riconofcere dal proffimo Perigeo, e Novilunio feguente. Sì vede, che anche il gran Fluffo della marea, o Punto d'acqua, ha anticipato: Il Luniftizio Auftrale tra Li s-6 frena la pioggia con un violento vento di Greco. Il primo Quarto, ed il fucceflivo Equinozio Afcendente lafciano fereno. L'Apogeo, if Plenilunio, il Luniftizio Boreale danno pioggia. L'Ultimo Quarto, e l' Equinozio Difcendente fereno. Finalmente il Novilunio, col fecondo Perigeo l'ultimo del mele, porta un po'di pioggia.

E cost è terminato l'efame di queft' Anno; e credo che ognuno veda, che non è cofa molto deliziofa il far fimili incontri . Io mi fon prefo quefta delizia fopra quafi cento anni.

Or collocando di mano in mano ciafcun Punto, fecondo che fie trovato Cambiante, o non Cambiante (voglio dire accompagnato, o no, da cambiamento ) nella rifpettiva Colonna, Affermativa, o Negativa, fi forma la Tavola reguente;e fommando le colonne fi ha nelle fomme inumeri efprimenti la forza cambiante di ciafcun Punto, ciod la proporzione degli Affermativi ai Negativi. Quanto alla qualificazione' de' Punti , mi Iufingo che niuna perfona difcreta mi accuferà di a ver donato niente all' amor del fiftema; mentre anzi per ifcrupolo ho pofto talora qualche Punto tra' Negativi, che forfe andava' pofo tra ghi Affermativi. Or ecco le proporzioni, o le fomme.


Si può rimarcare i varj gradi di forza cambiante in quefti Punti. Vengono 1. gli Apogei, poichè non ne paffo alcuno fenza indur mutazione fenfibile d'aria; 2. i Novilunj; 3. i Perigei ; 4. e s. i Plenilunj, e gli Equinozj Afoendenti; 6. i Luniftizj Auftrali; 7. i Boreali; 8. e 9.i due Quarti, che vanno del pari; 10. finalmente più deboli di tutti furono in queft'anno gli Equinozi Afcendenti..

Quefto poi d uno degli anni mediocremente favorevoli al fiftema. In altri anni ciafcun Punto varia in più, o in meno. Ma in genere i più efficaci, come fi vedrà dai confronti, fono i Novilunj, i Perigei, gli Apogei, i Plenilunj. Nelle fomme di tutti gli Affermativi da una parte, de' Negativi dall'altra, fi avrebbe la forza media de' Punti lunari tutti prefi in confufo, che farebbe $105: 29$, o fia proflimamente come $3 \frac{\mathrm{z}}{3}$ : I Ma poiché conftantemente certi Punti fi trovano piü efficaci, altri più déboli, non è giufo di confonderli:e e farà meglio determinare feparatamente la forza di ognuno, come fi d fatto, e fi farà nelle feguenti difcuffioni.

Poiche ho cominciato dalle offervazioni del Sig. Temanza, aggiungo i. rifultati di tutti li sanni 175 s - -1759.

> Affermat: Negat. Profimamente.


Rifulta da quefto Quinquennio, che più di tutti furono Cambianti i Plenilunj; pofcia per ordine i Perigei, i Novilunj, gli Apogei in quefto luogo ( che da un folo anno parevano i primi ). Gli altri fei Punti non hanno la metà di forza di quefti quattro, e tra effi v'e poca differenza.

## A R T I C O L O IV.

## Rifultati delle Ofervazioni di Padova.

LE Offervazioni del Sig. March. Poleni fono-il principale fondamento di quefto piccolo Siftema fui Punti Lunari, e pel lungo corfo di anni, in cui furono feguitate, e perchè fatte in quefto fteffo Paefe, di cui fi ha in vifta di determinare la coftituzione Meteorologica, e fatte da un Uomo di tanta intelligenza e diligenza, come è noto. Molti altri lumi fi trovano dopo da quefte feffe Offervazioni : ora fi tratta di rilevare la forza cambiante de' Puati Lunari.

Cominciano, come fi è detto, le Offervazioni del Sig, March. Poleni del 1725 . Furono da effo continuate fino alla fua morte fucceffa li 14 Novembre 176 r ; e non oftante feguitate anche dopo collo fteffo metodo dal Sig. March. fuo Figlio per tuto l' Aprile 1764 ; e con meno di rigore, ma non oftante con fufficienza di annotazioni, cambiata Cafa , fino al 1766 ; nel qual anno avendo io avuto comodo di fiffare $i$ miei iftrumenti, ho cominciato 2 tenere un Regiftro mio proprio, che tuttavia vado continuando: Abbiamo in fine 48 anni di offervazioni non interrotte per Padova fino al 1772.

Annotati dunque, come diffi, per ciafcun mefe di tutti quefti anni li Punti Lunari, fopra di effi ho fatto l'ifteffo efame, e gli fteffi Eftratti praticati fopra il Giornale precedente del Sig. Temanza. Rifparmio ai Lettori quefto tediofo dettaglio. Pongo qui folamente le fomme delle fomme, che efprimono i numeri medj, e con effi la proporzione proffima rifaltante dalla Cerie di 48 anni, efprimente la forza cambiante di ciafcun Punto ; la qual proporzione fi vedrà più chiara riducendo quefti numeri a minimi termini, come fi vede fatto 2 fianco di cialcheduno, per un in circa.

## Tavola dei Punti Lumari per 48 anni in Padova dal 172 s. fino al:1772.

> Cambianti - Noncambianti.


Equinozj Arcend. $465: 142=3 \frac{1}{2}: 1$
Equinozj Difcend 446 : $158=3: 1$ Luniftizj Auftrali $446: 194=3: 1$
Lunißtizj Boro $44^{8}: 162=2 \frac{3}{4}: 1$
Quefta è la probabilità rifultante dalle offervazioni di 48 anni, fopra cui fi pud congetturare, qual qualunque di quefti Punti di Luna fia per portare cambiamento di tempo nel noftro paefe: che ruol dire, per l'efperienza del paffato fa pud a patto eguale fcommettere, che tutti i Novilunj di un anno cambieranno il tempo, 6 contro 1 ; dei Plenilunj 5 contro 1; dei Quarti 2 contro 1; dei Perigei scontro 1; degli Apogei 4 contro 1. O pure in altri termini, fi pud fcommettere egual fomma da una parte e dall' altra, che di 1 Novilunj 6 cambieranno il tempo; di 6 Pleniluni s;ec.

## $\begin{array}{lllllllll}A & R & T & I & C & O & L & O & V\end{array}$ <br> Offervaxioni Strdeletre.

IL più antico Giornale di Offervazioni Meteerologiche, che potefli avere, è quello dell'anno 1671 , efiftente negli Atti Medici: di Tommafo Bortolini Vol. I. pag. 225 , fatte in Copenague. Applicatici i Punti Lunari a ftil vecchio, mi rifultarono quei numeri che erano efpreff nella Tavola della prima Edizione, e che ometto in quefta, come fuperflua.

Il Giornale più proflimo è del 1684 di Offervazioni fatte in Oxford del D. $\mathrm{I}_{\text {Lot , Tranf. Pbilof. n. } 169 .}$

Segue il Giornale del Sig. Hilvier, Tranf. Pbilof. n. 232., dal Dicembre 1686 per tutto il Novembre 1687 fatte al Capo Corfo. Afferma I' Autore che queft anno in quel Paere fu memorabile per le pioggie, nubi, caligi-
ni quafi continue $;$ dentro le quali non oftante fi pù vedere la forza perturbante de' noftri Punti lunari.

Nelle fteffe Tranfazioni Filofofiche n. 237 vi fono le Offervazioni dei Sig. Derham fatte in Upmnifer in Effex per gii anni 1697, 1698, 1699.

Negli feffi volumi della Società Reale n. 256 e dopo, vi fono le Orfervazioni fatte alla Cbina dal Sig. Cunningham pir gli anni 1698 , 1699, gli eftratti de' quali in Paefe cosl rimoto corrifpondono mirabilmente ai numeri rifultanti $e$ nel noftro ed in altri paefi.

Negli Opulcoli di Federico Hoffinan, Tom. I. pag. 82 , v'è un anno (il 1700 ) di Offervazioni Meteorologico-Mediche fatte in Halla di Magdeburgo. Il Sig. Hoffman ha avuto cura di annetarvi i Quarti di Luna; e fi puod vedere i rifleffl che egli vi fa di tratto in tratto: il Plenilumio porto la neve: il Quarto reed un grato fereno. E fe gli Offervatori aveffero avuto quefta cura di notar i punti Lunari nei loro Giornali, io credo che non vi farebbe più quiftione in quefto propofito.

Nell'ifteffe Tranfazioni Filofofiche in varj Volumi vi fono le Oltervazioni del Capitano Middleton fatte in varj viaggi, e fazioni, alla Baja di Hudfon nell' America Settentrionale. Ho eftratto i viaggi 730 , 3I, $3^{6}$, dai quali anche in quei climi fi trova un pieno conferfo di rifultati.

Contemporanee fono le Offervazioni pubblicate nei Saggi della Società Medica di Edimburgo; che fi eftendono dat 1731 fino al 1736.

Seguitando l'ordine degli anni vengono l' Effemeridi Meteorologiche per l'anno 174 x del P. Abate di Revillas de' Gerolimini in Roma, pubblicate nelle Tranf. Filolof. n. 466 anno 1742. Anche il P. Abate di Revillas, avendo notati i Quarti di Luna, potè di tratto in tratto riferire ad effi le mutazioni di tempo, che accadevano con grandiffima regolarita, fecondo l' ordine di quelli..

Nelle Memorie dell' Accademia delle Scienze di Parigi anno i 744, e 45 fono riferite le Offeryazioni del Sig. Gautier fatte a Qucbec, nel Canadà, dalle quali fi comprende, che la Luna fa fentire la fua forza egualmente di la che di qua dall' Oceano.

Nelle Memorie della Società Economica di Berna vi fi trovano Orfervazioni Meteorologiche per ufo dell' Agricolturz le più accurate, le meglio intefe che forfe fi poffano fare. Ho confrontato li tre anni proffimi 1760 , 1761, 1762, che ognuno pud da fe verificare. Simili fono i Rifultati delle Offervazioni notate in Bafilea, ed inferite negli Atti Helvetici, Vol. III, e IV, degli anni 1755, mezzo, 1756, 1757, 1758; e quelle di 8 anni 1757 .... 1764 fatte in Firenze dal Sig. Dottor Luca Martini, pubo blicate dal dotto Sig. Targioni nella fua Alimurgia.

Finalmente arrivatomi alle mani il Viaggio alla Martinica del Sig. Chanvalon, v'd un Giornale minutiffimo e ricchiffimo di Offervazioni fatte in quell'Ifola per gli ultimi fei mefi dell'anno r751, e mi duole affai che non fieno pubblicati li cinque anni reguenti che prometteva. Il Sig. Chanvalon è il folo, che per l'avvifo del Sig. de la Lande, rimarcaffe tuttili dieci Punti lunari, comprendendovi, come fopra fi è detto, anche iLusifizj, e gli Equinozj. In niun altro luogo apparifce tanto la forza cam-
biante de' Punti Lunari, quanto in quel paefe; forle la fituazione ifolata, e molto più l'azione diretta e proffima degli Afri n'd la cagione. Aviò occafione di parlare più a lungo di quefto Libro poco dopo.

Ho aggiunto le offervazioni fatte in Kiell dal Sig. Ackermann 1767, e 68 , e potrei aggiugnerne molte altre, oltre le mie proprie degli ultimi anni, quelle del Cap. Cook nel Viaggio al Polo Aufrale, ec. Ma io credo che farebbe ormai quafi fuperflua la fatica di confrontarle. Se quelle efaminate finora, $e$ in un corfo di tanti anni, $e$ in diftanza si grande di tempi, e di luoghi, mentre fcorrono per un fecolo, e abbracciano i quattro angoli della terra, e tutte fi accordano in rifultati a poco preffo eguali; fembrami ormai quefta una Induzione affai forte, e che almeno meriti qualche rifleffo ed attenzione. E poichè quefta Induzione termina a provare l'Infuenza Lunare fulle mutazioni de'tempi, perchè vorremo oftinarci a rifiutarla? Qual altro fu il motivo, per cui fi riconobbe la Luna per cagione principale delle regolari alterazioni dell' Oceano, fe non l'a ver coflantemente offervato, che quefte alterazioni fi accordano con certi punti di Luna ? Se dunque le offervazioni provano, che le mutazioni di tempo feguono affai regolarmente i medefimi Punti di Luna quafi come le maree, perchè non riconofcere nella Luna una forza a naloga fopra l'aria?

Ora aggiugnendo quefti numeri dedotti dalle offervazioni franiere , 2 quelli, che rifultarono avanti dalle offervazioni di Venezia e di Padova; avremo finalmente l'approffimazione maggiore, che dal compleffo di tatte quefte offervazioni fi poffa avere, dei numeri, e delle proporzioni efprimenti la forza cambiante de' Punti Lunari; e perche fi pofono vedere in un'occhiata, li pongo qui fotto, ridotti pure a'minimi termini.

Tavola di tutti i Punti Lunari.


AR-

## A R T I C O L O VI.

## Della Combinazione de' Punti Lunari: Prova inverfa della loro forza.

SI è fpiegato nella Prima Parte Art. VII., come, per effere il mefe Periodico e Anomaliftico della Luna di due giorni più breve di una Lunazione, nafce, che i perigei, gli Apogei, gli Equinozj, e i Luniftizj fi accoftano e fi allontanano dai Novilunj e dai Plenilunj, e dai Quarti. Ora è molto naturale che combinandofi due forze infieme, l'azione e l'impreffione loro riefca maggiore. Tale in fatti fi ritrova in qualunque combinazione di quefti Punti, e fi pud rimarcare nel Giornale del Sig. Temanza. Io non ebbi la pazienza di confrontare tutte quefte combinazioni: mi fono contentato delle principali, vale a dire de'punti più efficaci, che cono gli Apfidi, e le Sizigie : ciod quando o coincidevano rifpertivamente nello fteffo giorno, o fi trovavano molto vicine.

Quefte combinazioni fono quattro: Ciod 1. Novilunj Perigei; 2. Novilunj Apogei; 3. Plenilunj Perigei; 4. Plenilunj Apogei. Ho efaminato quefte quattro combinazioni nei 45 anni delle offervazioni di Padova, e nei cinque di Venezia. I rifultati finali fono queft, ridotti per ordine a'minimi termini.

> Affer. Negat. Ridotti.


Si vede quanta forza per cambiare il tempo abbiano fimili combinazioni. Sicchè fi può fcommettere più di 30 contro $\mathbb{1}$, che correndo un Novilunio, che fia infieme Perigeo, nafcerà una mutazione di tempo. (Facendo la ragion compofta, o moltiplicando gli efponenti $6 \frac{1}{2}$ del Novilunio, 6 del Perigeo fi ha 39 , e dall' offervazione 33 , minore di poco. Non s'incontra lo fteffo nelle altre combinazioni.) Ma $1 .^{\circ}$ quello che è da riflettere, quefta mutazione de' Punti combinati non funl effere piccola, nè tranquilla, ma per lo più procellofa; e quefto fpezialmente fe accada tal combinazione vicina agli Equinozj, ed anche ai Solfizj, in particolare quello d'Inverno. Non m'eftendo fopra quefto articolo più a lungo, perchè avrò a parlarne in quello della Navigazione e delle Procelle: $2 .{ }^{\circ}$ quelle Sizigie, che non cambiano il tempo, fono quelle appunto che cadono lontane dagli Apfidi più di s in 6 giorni: cioè, che fuori delle dette combinazioni le Lune Nuove e Piene poffono fallare più facilmente.

Il Sig. Co: Carlo Maggi, giovine Cavalier Brefciano dottiffimo, che ha

100 P. II. AR.VI. DELL $\mathcal{A}$ COMEINAZIONE DE' PUNTI LUNARI.
già dato opere mature, nelle differtazioni nelle quali efamina I' InfuenzaLunare, parlando di que?a mia Teoria, dice mancarle quefta prova, che ficcome i Punti Lunari fonofi confrontati colle mutazioni di tempo, cosk viceverfa fi confrontaffero le mutazioni di tempo ai Punti Lunari. Lo che febbene rinvenga quafi al medefino, ho voluto provare, effendo anche piu facile: fi forre un Giornale d'Offervazioni: fi fcorge tofto, fe una mutazione cade nel giorno d'un Punto Lunare, o proffimo : fi vedrà ancora meglio la confermazione della Teoria noftra.

Cosi nel Giornale qui fopra del 1755 ; fi troveranno 83 mutazioni di te:npo, intendo Cempre dei paffaggi dal buono al cattivo, dal cattivo al buono, dalla calma al vento, dal vento alla calma, ec. Or di queft 83 cambiamenti di tempo, procedendo col maggior rigore, fe ne troveranno appena 12 che fieno fuori della legittima poteftà de' Punti Lunari; 1 in Gen. il vento delli 21 ; 2 in Marzo, il fereno dei 9 , e la pioggia dei 18; 1 in Maggio, la pioggia dei 30; 1 in Giugno, la procella dei 15,2 in Luglio, la dubbiofa pioggia dei 2 , ed il fereno dei 6 ; 2 in Sett., il vento dei 16 , e la pioggia dei 30 ; 2 in Nor., la pioggia dei 9 , e 19 ; 1 in Dec. la piuggia dei 23 ; e ciò procedendo, come diff, con liberalità verfo gli avverfarj. Rifuita dunque la forza cambianie dei Punti Lunari 26 in 7 Sopra di r .

Efaminando aitri Giornali, noftrali, o Aranieri, vengono de'rifultati ancora pius favorevoli. Per efempio, nell'anno vicino 1779 in Padova abbiamo avato 65 paffaggi, o cambiamenti di tempo: di quefli, 6 folamente fembrano ufcire dalla regola. Confrontando la Tavola Meteorologica del Viaggio al Polo Auffrale del Celebre Cap. Cook, che durd tre anni , del Giugno 1772 a tutto Luglio 1775 , in tanti mari e climi, nei quali fi trovò girando il Globo, ritrovo 183 cambiamenti, dei quali folo 14 poffono fottiarfi ai Punti Lunari: la proporzione cambiante di quefti rifulta come $12: \mathrm{f}$. e volendo tener conta delle precedenti difpofizioni del tempo, che farebbz ragionevole, fi troverebbe affai maggiore.

Nelle memorie prefentate all' Accademia di Parigi T. VI vi fono le offervazioni di 6 anni fatte a Peking: vi fono notate $3^{8} 7$ mutazioni di tempo; e di quefte 214 caddero nel di iffeffo de' Punti Lunari; 124 un giorno avanti, o dopo: 34 due giorni i is folamente poffono dirfi fuori dell' influenza lunare.

Abbiamo dunque (aftenendomi da ulteriori prove che ho fatie di altre offervazioni ) per ogni modo di rifcontro, un' induzione fortiffima dell' influenza della Luna full' Atmosfera, e nei confeguenti cambiamenti- di tempo.

Ora, col fondanrento della Teoria, dell' Analogia, e Ypezialmente delle Offervazioni, prendendo i rifultati di quefte come corollari, pare che pofliamo ormai avanzare alcune Regole fulle mutazioni di tempo, in quanto dipendono dalla Luna, e ftabilire coll' efempio de' Medici offervatori i noftri Aforifmi Metcorologici.

## ARTICOLOVII. Aforifmi Meteorologici.

1. $I$Perigei tengono il primo luogo; ed è probabile, chè quando la Luna paffa per il Perigeo, fi faccia moto di tempo lette volte più di quello, che non fi faccia.
II. I Novilunj fono più efficaci dopo li Perigei a cambiare il tempo; ed z più di fei volte probabile, che un Novilunio fia per portare mutazione d' aria, di quello che non lo fia: efe fi volefle prendere quefa cofa come un giuoco di azzardo, efi voleffe fare una fcommeffa fopra $i$ dodeci, o tredici Novilunj dell' anno, quello che fcommetteffe scontro $\mathbf{I}^{\prime}$, che ogn' uno di quefti è per far mutazione di tempo, al fine guadagnorebbe.
III. I Plenilunj feguono in terzo luogo: e la probabilita, che $v$ 'è in effi per cambiar il tempo, alla non probabilità, faz come 5 ad 3 .
IV. Gli Apogei banno il quarto grado di forza: e fi pud pronunziare quatro volte più probabile, che la Luna paffando per l'Apogeo porterà mutazione di tempo, che all' oppofto.
V. Li Quarti, tanto i Primi, che gli Ultimi fono meno officaci dei quattro precedenti Punti: non oftante fi può fcommettere più di 2 contro 1 , che un Quatto muterà il tempo.
VI. Li due Equinozj Lunari, tanto ['Afcendente, quanto il Difcendente, banno forza maggiore de' Quarti, cioè, à probabile più del doppio che cambieranno, di quello che lafcieranno lo feffo flato del cielo,
VII. I Lunifizj fono meno potenti degli Equinozj, e più de' Quarti, ad alterare lo Bato del Cielo.
VIII. Dunque in genere quando la Luna fatrova o in Congiunzione, o in Oppofixione, o in Quadratura col Sole, o in uno de' fuoi Apfdi, o in uno de' Quattro Punti Cardinali della fua Orbita, probabilmente produce una fenfbile mutazione di tempo.

Dunque è probabile, cbe la Luna infuifca fulle mutazioni di tempo.
IX. I Novilunj Perigei portano una certeeza morale di cambiamento grande di tempo; ciod, o di gran pioggia, o di gran vento, perche di 34 di quefte combinazioni appena ne paffa una fenza che ciò fucceda.
X. I Plenilunj Perigei banno ancbe efle una notabilifima forza a turbare b'Atmosfera. Perciò fí vede, che il Perigeo, fpezialmente congiunto ad altri Punti efficaci, nell'avvicinarfi che $f a$ la Luna di tanto alla Terra, acquiffa un'intenfione maggiore di forza, o la dà. Quindi fi può fabilire un altro aforifmo:
XI. I Quarti, e gli altri Punti Lumari, fe cadono nel Perigeo, diventano molto più efficaci; e ciò fi vedrà fcorrendo, e confrontando i Giornali, anche del folo anno flampato quil fopra.

XIL. I Novilunj Apogei da quefta congiunzione acquiftano poco più di

102 P.AR. II. ART. VII. AFORISMI METEOROLOGICI.
forza; poiche mentre ifolati ne hanno fei gradi e mezzo, congiunti coll Apogeo non arrivano che a fette e mezzo, ciod ne acquiftano uno folo.
XIII. I Plenilunj Apogci acquifano quafi il doppio di forza: poiche di cinque gradi, che ne avevano foli, giangono ad averne otto copalati.
XIV. 1 quattro principali Punti Lunari, Spezialmente combinati infieme, diventano fommamente procellofi intorno gli Equinozj, ed il Solfizio d' Inverno. Mi rifervo 2 provar meglio quefto Aforifmo all'articolo della Navigazione.
XV. I Novilunj e Plenilunj, che non cambiano il tempo, fono quelli, che $f_{i}$ trovano lontani dagli Apfidi.

In generale poifi pud fabilire altre regole meno rigorofe, ma che per lo più fi offervano aver luogo .
XVI. Un punto di Luna per lo più cambia la difpofizione del Cielo indotta dal Punto precedente: o quello ch'd̀ lo ftelfo, un tempo indotto da un Punto dura fino al feguente fe fono rimoti; per efempio il Piovofo, che fi fa con un Apogeo, dura fino al Novilunio feguente, o Plenilunio, rpezialmente nei mefi di Ottobre, Novembre, Dicembre .
XVII. Se non è il Punto profimo che cambia, lo fard̀ il fuffeguente: e quefto fi può affermare con maggior coftanza dei quattro Punti principali.
XVIII. Pare che gli ultimi Quarti, e gli Apogei inclinino a portare, o lafilare il buon tempo; ma non ofo in quefto formar un Aforifmo. V. Artic. Barometro.
XIX. La mutazione di tempo di raro coincide nel giorno iffefo del Punto di Luna: salora anticipa, e più Jpeffo pofpone.
XX. Ogni gran periodo di pioggie,o di afciutto comincia, e termina con qualche punto lunare.
XXI. Generalmente nè $e i$ mefi dell' Inverno, cioè dall' Equinozio di Autunno a quel di Primavera, o fia dall' Ottobre fin paffato Marzo, le alterazioni tanto dell' aria, che delle maree fogliono anticipare; vedeiene una ragione nell'Art. V. della Prima Parte . Nei mefi efivi fuccedono dopo . Si pud vedere ciò per efperienza nel Giornale qui fopra.
XXII. Le Stagioni generalmente fíabilifiono, o cambiano per tre mefa, o anche talora per fei, ciod prendono un'indole al tempo piovofo, o al rereno, nei quattro Punti Cardinali dell'anno, o nei due Equinozi, o nei due Solftizj: o per meglio dire, quel tempo che fi fa buono o cattivo nel Novilunio Equinoziale, replicando nel Plenilunio proffimo, dura preffo poco per tre mefi; e fe non cambia dopo i tre mefi, feguiterà ancora per tre altri mefi (*). Quefto aforifmo però fi deve modificare colla riduzione che ho fatta dell' anno in 8 flagioni ( P. I. art. 2.) di fei fettimane l' una: ognuna di quefte mezze fagioni prende un tenore coftante dal vicino Novilunio o Plenilunio.
XXIII.

[^13]XXIII. Le fagioni, e le confituzioni delle annate Sembrano aver un periodo di nove anni. Quefto d̀ fondato fulla rivoluzione dell' Apogeo; e mi rifervo d'illuftrarlo un poco meglio all'Articolo delle Pioggie qui dopo, e Art. ult.
XXIV. Parimenti Sembra farfí un altro circolo di 18 in 19 anni, ciò che tiene alla rivoluzione de' Nodi della Luna, concorrendo anche un doppio circolo dell' Apogeo col numero d'oro, che riconduce le Lune per gli feffi giorni dell'anno. Di ciò fi troverà qualche rifcontro nell' accennato Articolo delle Pioggie, e in quello de' Venti,

Altri Aforifmi fulle mutazioni de' Tempi fi avranno nella Terza Parte, dove fi tratterà dei Segni Proffini di quefte mutazioni.

## $\begin{array}{llllllllll}A & R & T & I & C & O & L & O & \text { VIII. }\end{array}$

## Si prevengono, e $\sqrt{3}$ Spianano alcuni obbietti contro $i$ precedenti Aforifmi; e fi rintracciano le cagioni, che devono produrre qualcbe eccezione.

FAcile e prevedere una folla di difficoltà, che fi alzeranno contro gli ftabiliti Aforifmi fulle mutazioni di tempo non meno dai cavillatori, che per parte dí perfone anche fincere, e amanti del vero. Si dirà, che quefte regole hanno molto dell' arbitrario; che fono formate a cafo, fenza ficuro fondamento; che molto fi pud aver affunto a capriccio nel caratterizzare i Punti affermativi, o negativi; che riferendo ad un Punto qualunque mutazione di tempo, la quale preceda, o fucceda al medefino di qualche giorno, con egual fondamento fi potrebbe valatare qualunque giorno della Luna, o della fettimana, effendo difficile che dentro quattro - cinque giorni non nafca qualche fenfibile moto d'aria ; che cosi fi potrebbe dire, che il giorno di Domenica ha una tal forza, il Lunedi un' altra ec.: che quefti pretefi Affiomi fono vifibilmente fmentiti dall' efperienza, poichè regnano talora per mefi e mefi, ciod per molte Lunazioni, Stagioni piovofe o afciutte ,ed intanto paffano ozioff i Novilunj, i Plenilunj, i Perigei ec.: che la Luna nafce e tramonta per tutta la terra: che feaveffe quefta efficacia di alterar l'Atmosfera, porterebbe gli feffi cambiamenti in tutti i Paefi ; ma non v'effer influenza univerfale, poichè fpeffo là dove un paefe refta annegato dalle piogge, un altro, forfe non molto rimoto, vien braciato dal fecco : che il Sole, e la Luna, e gli Aftri effendo $i$ medefimi fempre, gli anni tutti farebbero preffo poco eguali; or provarfi tanta intemperie e difuguaglianza di ftagioni ; effer tolte le ftagioni medie; paffarfi di repente da un eftremo all'altro; effer cambiata l'indole degli anni, regnare un' influenza inaudita di Uragani, di Gragnuole, di Terremoti ec.; equal regola potervi effere in cofe, che non hanno per fe regola alcuna ? e cofe fimili.

Confeffo, che quefte obbiezioni a primo afpetto poffono aver un' apparenza da abbagliare. Ma credo altresi, che volendofi internar col rifleffo
in effe, non fi troveranno poi tanto forti; anzi per le cofe dette finota, le credo in gran parte prevenute, per le perfone almeno che hanno lame e difcernimento.

Prima di tutto, non fi alterino le propofizioni : non fi ci faccia dire quello, che non fi dice, nè fi vuol dire. Non s'intraprende qui di richiamare al monde la repolta fuperfiziofa Aftrologia. Le regole date non fono infallibili: noi le diamo folamente per indizj probabili, quali rifultano dalle offervazioni: le approffimazioni nelle cofe ofcure hanno varj gradi: è quefo un primo paffo che fi fa con metodo legittimo in quefta tenebrofa materia: noi proponiamo quefto Saggio, non come oracolo, ma fiù tofto come eccitamento, ed invito nuovo, 2 continuare e moltiplicare le offervazioni.

Certamente non fi arriverà mai a predire le mutazioni di tempo, come fi fa dell' Eccliffi. Dipendono quefte dal moto femplice di due corpi, la veiocità rifpettiva de' quali effendo determinata, fe vanno in giro intorno ad un punto fiffo, è facile dire, quando abbiano ad incontrarfi in una linea retta collo fteffo punto, come nella sfera di un orologio fl dichiara, in quai fiti il Raggio de'minuti cade fopra quello dell' ore. Sono le pioggie e i venti egualmente determinati da caufe certe, quanto l'Eccliffi. Ma troppo d grande la moltitudine di quefte caufe per poter. conofcerle tutte; e conofciute che foffero, per calcolar a rigore le loro forze variamente combinate. Certe, e numerate fono le caufe, che perturbano i moti de' Pianeti; e pure non v'd Matematico, nè forfe vì fará, che arris vi a computare tutti gli effetti di sbilanciamento, che le forze di quefti pochi corpi poffono indurre nel folo moto di un altro Pianeta, fecondo i varj loro fcontri, non effendo per anche ben efaufo il femplice Problema di tre Corpi. Quanto meno dunque fi può lufingare con tante caule dentro e fuori della, terra, atte a turbar l'aria, di predire per un tal giorno una pioggia? Noi fiamo molto lontani da quefta follia.

Io veggo bene cofa vorrebbe la buona gente del popolo : vorrebbe un Almanacco, come i volgari, ma che piedicene ficuramente non folo di Quarto in Quarto di Luna, ma di giorno in giorno ,di ora in ora, il Sole, il Nuvolo, la caligine, il vento, la pioggia, la neve, il tuono, la grandine, la inondazione, la cometa, l'aurora boreale ec., che era appunto l'impoftura della Aftrologia giudiziaria.

Noi qui ci fiamo riftretti a pronunziare fobriamente, con quella riferva che conviene a' Fifici, che hanno qualche poco meditato full' indole delle cofe naturali, e delle cofe umane, 2 pronunziar, dico, in generale, dietro alla Teoria, all' offervazione, e all'efperienza, quali tempi fieno pius foggetti alle mutazioni d'aria. In fatti fi è refo determinato, e fondato quello, che prima era vago ed incerto, che per altro da confufa offervazione correva nell' opinione del popolo, fopra i Quarti di Luna, aggiungendovi la confiderazione di altri Punti non meno efficaci de', primi . E fi fpera, che l'apertura, che fie fatta in quefo metodo di predizioni, non fia per effer difcara nè ai Fifici, ned alla gente difcreta del popolo.
${ }_{6}$ Quanto al metodo da me tenuto nel qualificare li Punti Lunari, cam-
bianti, o non cambianti; fi è dichiarato con candore; e col fatto. Se alcuno voleffe cavillare fopra qualche Punto, io non vorrò fare una quiftione. Io non ne ho pofo alcuno tra gli Affermativi, che non avelle yicino un cambiamento fenfibile; ma fe qualche Punto foffe fato erroneamente pofto, quefo errore franifce nel gran numero; poichd in mille e piu Novilunj, un Affermativo piü, uno meno non altera la proporzione. Cosi gli Aftronomi nel determinare i moti medj de' Pianeti, prendono le Olfervazioni più antiche, fe bene forfe meno efatte, perchè nel lungo intervallo d'effe colle recenti, l'errore che vi foffe, divifo per tanti an--ni, fi riduce a nulla.

Il maggior obbietto, che anche mi fu propofto da qualche Amica, a cui ho comunicato il mio metodo, può nafcer dall' aver io riferito ad un dato Punto di Luna anche quelle mutazioni, che erano accadute qualche giorno avanti, e qualche giorno dopo . Nol diffimulo : cosi ho fatto e e non ebbi fcrupolo di farlo per quefti motivi. Prima di tutto ogni perfona ingenua, che volefle prender la pena d'incontrare nei regiftri di quafte, o altre offervazioni di lunga rerie, i varj cambiamenti di temps fucceffivamente occorfi, non potrà a meno di riconofcere, che quefti fono ftabilmente legati a certi Punti di Luna, re bene colla diftanza di qualche giorno ; il che effendo coftante, non può effere cafuale. In fecondo luogo v'è l'efempio evidente delle maree, le alterazioni delle quali certamente tengono conneffione coi Punti di Luna: e pure ora precedonó, ora fuccedono dopo, anche in diftanza di quattro, o cinque giorni, come gia fi è fatto rimarcare. Per queßo motivo Plinio, Tolomeo, e tutti gli Antichi, che conofcevano la Luna per cagione prima delle mutazioni aeree', pongono per regola principale di offervar il terzo giorno avanti, e il terzo giorno dopo, tanto il Novilunio, che il Plenilunio, anzi delle fteffe Quadrature ; ficché per tutta la Lunazione danno per offervabili quelti otro giorni, che Plinio chiama gli otto articoli della Luna (lib. 18. c. 3 s. ), il $3^{\circ}$, il $7^{\circ}$, $\mathrm{l}^{\prime} 11^{\circ}$, il $15^{\circ}$, il $89^{\circ}$, il $23^{\circ}$, il $27^{\circ}$, e $1^{\prime}$ Interlunio, che fono li terzi giorni ora accennati, o piuttoßo li quarti; il che fi fpiegherà meglio, parlando dei Prefagi della Luna nella Terza Parte.

Ma un dice: in quefta maniera fe fi voleffe riferire le mutazioni di tempo a una Domenica, o altro giorno della Settimana, o della Luna., in fine fi avrebbero rifultati a poco preffo eguali.

Rifpondo, che v'è gran difparità tra l'uno e l'altro cafo. Poiché niuna influenza, fe non dalla fuperfizione ; pud venire attribuita ai giorni della fettimana, iftituiti, e denominati così dall' arbitrio degli uomini. La fola follia del volgo pud attribuire virtù particolare a quefti giorni, per efempio, a quelli che contengono la lettera $R$, ne' quali convenga aftenerfi dal feminare, dal prender medicina ec. Nei noftri Punti di Luna effife una virtù fifica e reale, dimoftrata prima, come tante volte fiè detto; dalla Teoria, e poi infinuata dall analogia delle maree. Con queto fondamento fifico fi fono prefi a contemplare quefti Punti, ed a cepcare coll' efperienza, fe gli effetti corrifpondeffero alle caufe indicate:E fi avverta, che niunà virtù viene da noi attribuita agli alpetti fteffi, o puri-
punti individui, come tali; ma folamente in quanto in effi $i$ Luminari portano al maffimo, o al minimo quella forza, che vanno a poco a poco accumulando, nell accoftarf, o fcoftarfi tra loro, o 2 certi fiti della Terra.

Un' obbiezione fpeziofa fa il ch. Sig. Horsley (Tranf. Vol. 6s.) e dice : tre giorni fi prendono tanto avanti, che dopo un punto lunare, come foggetti all'influenza della Luna : dunque per li foli quattro Quarti fi prendono 24 giorni in favor dell'influenza, cinque o fei reftano fuori: qual maraviglia dunque, ie $i$ cambiamenti di tempo fi trovano dentro $i$ confini dell'influenza medefima? e quanto più, fe in vece di quattro fi vogliono 10, anzi 14 Punti lunari?

Cade quefta obbiezione facendo l'efame inverfo qui fopra art. 6., cercando fe un cambiamento di tempo ha vicino un punto lunare. Ho poi data al Sig. Horsley quefta rifpofta diretta ( Rozier 1779. Juin. ) : non $\mathfrak{i}$ deve badare at numero de'giorni favorevoli, o contrarj, ma all'ordine, alla fucceffione e combinazione loro coll'ordine e fucceffione de' punti lunari. Perchè un gruppo di giorni piovofi, burrafcofi, ec. rifcontrafi fempre combinato con qualche planto lunare? Perchè la fucceffione, e alternazione di quelli va ella d'accordo colla fucceffione e alternazione di quefti? In fine, fe $l^{\prime}$ obbiezione provaffe nulla contro $l^{\prime}$ Influenza della Lena fui Tempi, tanto proverebbe contro 1 'influenza fulle maree. Conchiuderd' con più di ragione dicendo col Mairan nel fuo rifcontro delle aurore Boreali, effer moralmente impoffibile, che un tal accordo fia l'effetto del cafo.

Si dirà forfe col Sig. Holman ( Accad. Gotting. T. I. ) che le Offervazioni Meteorologiche allora farebbero utili, quando le mutazioni dell'aria a veffero un periodo.

A due cofe mi riftringo:la prima e, che vi fia, o non vi fia un circolo periodico delle fagioni varie (efi dimoftrerà che v'e qualche cofa d'analogo ), non debbono ftancarfi gli uomini di continuare le offervazioni; perchè fe viè quefto circolo, col decorfo de'fecoli offervando fi fooprirà; fe poi non vi foffe, ferviranno le offervazioni, come nei giuochi di azzardo, nei vitalizj, e in altre cofe conghietturali, a formar delle regole di probabilitá. La leconda è, che effendo la Luna fola, per efier più vicina, e più veloce, come fí fcorge dalle maree, più potente a produrre le mutazioni dell'aria, che tutti gli altri Pianeti infieme; degne di particolare offervazione fono le Pofizioni della Luna ; e percio a quefte abbiamo applicato le prefenti noftre ricerche fulle mutazioni de'tempi. (*)

[^14]Pafframo ad efaminare altre obbiezioni. Si potrà chiedere, fe come abbiamo notate le mutazioni di tempo vicine ai Punti di Luna, cosi aubiamo tenuto conto delle mutazioni intermedie : poiche altrimenti fi potrebbe dire, che abbiamo fatto come delle Tavolette votive pofte nel Tempio 02
, Quando io dico le diverfe rivoluzioni della Luna, io non intendo di parlar folo de
9) Quefte rivoluzioni periodiche della Luna fono accompagnate da mutazione di tenapo; e

## erenfone.

2) Quefte offervazioni Copra l'influenza degli aftri dovettero far una volta parte dello fludio dell' Aftronomia, e anche della Medicina I Cogni dell'Aftrologia, quella figlia fravagante e moftruofe dell' Aftronomia e della Filica, non permettono di dubitarne. Quanto alla Medicina, ce ${ }^{\prime}$ arteftano le opere de' fuoi primi maeftri. Quefi numeri, quefti giorni cririci nelle malattie, quefte crifi, quefti ritorni, e quefte mortalind, che fi accordano, e corrifpondono con le diverfe rivoluzioni periodiche della Lune, ci provano, che i Medici hanno offervato gli effetti di quella forza incognita, che agifce fopra di noi fulla terra, ful mare, foll' Atmosfera, che ci circonda : tutto ci annunzia, che quefta azione tende al fiftema generale dell' Univerfo. Si tratta di fcoprirne i principi, difcernerli, e conofcere la corrifpondenza lore colle rivoluzioni del tempo.
" Secondo queft' idea, e facendo attenzione alle diverfe mutazioni di rempo col metodo efpofto, ofo prefumere, che verifimilmente $\sqrt{\mathfrak{l}}$ troverà (almeno per 10 pì̀ ) le rivolvo zioni del tempo in corrifpondenza colle diverfe rivolnzioni della luna cle abbiam detto. Io almeno me ne fono afficurato per piǹ di dieci anni di offervazioni in differenti climi. Sono quefte Epoche propofte, e indicate agll offervatori.
, Sarebbe importantiffimo, che ciafcuno voleffe ftudiare; e verificare quefte epoche, e quefto metodo nel luogo ove abita. Si fente tatti i vantaggi che ne verrebbero al commercio, all' agricoltura, 0 in altre occafionit. Le prove rifultanti da un gran numero di offervazioni moltiplicate in differenti laoghi ci fornirebbero fe non delle cognizioni certe, almeno di quelle notizie, e approfimazioni che poffamo fperare in queno gemere.
di Minerva da quelli che fi erano falvati dal naufragio ; e Diogene con ragione dimandava dor'erano le Tavole di quelli che erano periti.

Rifpondo, che un tal incontro fi ed fatto adoprando l'ordine inverfo: e mi riferva anche all' Articolo delle Procelle. E qui folamente dirò, che ra-
"Rifulterebbe poi una fezie di principi in una materia cosi nuova, malgrado P antichità del mondo, e tanto confufa per noi, quanto ella è immenfa. Almeno farebbero fif-
5
20

- Le rivoluzioni del tempo trovandof fpeffo corrifpondere in quefte feffe circofanze, it , popolo che non fa coniultar la Luna, fe non per le fue Fafi, tenza riguardare le altre , Poliztoni di effa, avrà flabilito, che l'influenza di queft'afto non ha luogo fe non , nei Noviluni, e Plenilunj: per conciliare poi quefta opinione coll' efperienza avrà eftefo quefta influenza fino ai tre giorni avanti, e dopo quelte due fafi.
" Per altro le lfole, e tutti i luoghi ciucondati dal mare, o vicini, fono i più di tatti opportuni, per fornire offervazioni proprie a conofere quelta influenza, o corrifponden21. Nei Paefi Gituati nel continente il tempo può effere flravolto per cosi dire, da circoAtanze locali, o accidentali, che alterano e la direzione del vento, e lo fato dell'Atmosfera; quando i venti foffiando liberamente fulla fuperfizie dell' Oceano, pervengono,
"Quanto all' ufo delle noftre Colonic di offervare l' ctà della Luna per le femine, per Le piantazioni, per il taglio deyli alberi, non ho intefo alcun Fifico, che 1 approvaffe : molti anzi hanno fatto dell' efperienze in concrario. Io ne ho fatto in Francia, e in America, che $\mathrm{m}^{2}$ hanno interamente diffuafo di quefta pretefa influenza della Luna: ma confeffo ingenuamente, che nel farle non ebbi riguardo, le non a' Novilunj, e a' Plenilunj : forfe gli altri filuci hanno fatto to feffo.
riffime fono quelle che fieno cadute fuori della potenza de' Punti Lunari; e paffo a rifpondere a quella fpeziofa obbiezione, che fi fa portando in mezzo i lunghi fecchi, i lunghi umidi; e la gran differenza di fagione, che in un itteffo tempo corre da un paefe all' altro.

Io non nego quefti fatti, ma nego che fi oppongano allo fpirito degli Aforifini fabiliti. Regnano, è vero, lunghe ficcita, é lunghe pioggie; dei mefi tutti ventofi, delle ftagioni tutte firoccaliec. $\mathrm{Ma}_{2}$ io dimando altrest : non hanno quefti tempi qualche intervallo ? Tra le pioggie non paffano dei giorni fereni, o in cui la pioggia incalza, raddoppia, diventa procellofa, e poi fi arrelta? Nei fecchi, non cade qualche pioggetta, e talora anche procellofa? Non fi annuvola il Cielo, non fopravvengono venti gagliardi ? Or fono quefti appunto effetti della varia impreffione ed influenza dei Punti Lunari. Si confrontino i Giornali, e fi vedrà, che quefi moti di tempo cadono appunto nel trovarfi la Luna in quelle Pofizioni.

Ma paffa un Novilunio, forfe anche Perigeo fenza moto vifibile d'aria. Ciò farà ben raro; ma fia pure ; e non a manifefta ingiuftizia, e mero cavillo I' addurre qualche raro cafo contro un'efperienza univerfale? Per quefto fono cofe di probabilita, e di certezza folamente morale, perchè hanno. delle eccezioni, dei cafi in contrario. Regolare e progreffiva è la variazione della Calamita; e pure qualche anno fi arrefta, come nel 172 I . (Ifor: Accad. Reg.) Regolari fono le maree diurne, e meftrue: pure fi danno $i$ cafi, ove l'acqua del mare fi move un dito, e mancano li Punti di acqua. Racconta il Sandero, riferito dal Binningero nel fuo libro del Fluffo e Riflufto del mare, che nel 1550 in Fiandra manco affatto il gran Fluffo, ed all' oppofo tre volte fucceffe nel Tamigi dentro 9 ore; ma notabiliffimo è quefto cafo. Nel 1672 , il diis Luglio, favano le Flotte combinate di Francia e d'Inghilterra pronte ad entrare nel Texel per portarvi il fuoco alpettando l'alta marea, o quello che noi diciamo Punto d'acqua. Quefto mancò per 12 ore, e burlò gli Alleati; cofa che fu afcritta a miracolo; efi noti, che quel giorno cadeva il Novilunio Perigeo. Che occorre cercare efempj franieri? Nel porro di Venezia mancano più d'una volta i

Pun-

[^15]110 PAR. II. ART. VIII. OBBIETTI E RISPQite.
Punti d'acqua, ed ho intefo, che molti vafcelli che li afpettavano, furono coftretti di ritornare in Iftria. Per quefti pochi cafi potraffi dunque dire, che il Fluffo del mare non dipende dalla Luna? Sieno pure più frequenti i cafi di eccezione nelle meteore (ne renderemo ben tofto ragione): finchè non fi moftri, che quefti cafi contrari fieno in maggiore, o pari numero dei cambianti, farà fempre an cavillo l'opporre l'eccezione alla regola. Si danno degl'Inverni dolci e tepidi, delle Eftati frefche:e per quefto non farà il freddo proprio dell'Inverno, il caldo dell' Eftate, e quefte ftagioni non dipenderanno dalla caufa generale del Sole?

Quanto alla varieta delle flagioni in diverfi paefí, molte cofe vi fono da dire. E prima rifpondo, che cid non è univerfalmente vero; vi fono ftagioni ed influenze molto eftefe e quafi univerfali, per efempio degl'Inverni, come il famolo del 1709 , delle Eftati ec.

L'anno 1725 fu piovofo tutto per tutta l'Europa, e direi quafi per l'Univerfo: l' America Settentrionale non vide il Sole dieci o dodici volte; le Antille furono abiffate dalle inondazioni; la Bretagna ebbe perpetua piogg:a; i ghiacci durarono tutto l'anno nei mari del Nord, onde fu impedita la peíca della Balena; il Barometro del Sig. Deslandes fi tenne oftinatamente per 7 mefi baffo a pollici $26: 4$, che è l'eftremo grado di bafsezza. Confrontando i Giornali fi vedrà, che fpeffiffino in rimoti paefi i Barometri fi alzano, e fi abbaffano d'accordo; e fpeffo fi trovano gl'ifteffi tempi procelloff, per efempio in Scozia, in Mofcovia, a Padova, come ho rilevato confrontando i Giornali del Sig. March. Poleni con quelli de' Medici di Edimburgo, e del Sig. Kraffe nei Commentari di Pietroburgo; e quefto è offervabile, che un'impreffione temporalefca paffa fucceffivamente da un paefe all' altro: per efempio li 25 Maggio 1736 è notata una gran procella di maeftro in Inghilterra; il giorno feguente fi trova notata 2 Padova col medefimo vento, e colla medefima direzione, coll intervalio delle ore occorrenti per quefta traverfata. Li 14. Ottobre 1768 infierl ua orridiffuno Uragano di verfo Garbino pel Territorio Veronefe, Vicentino, Trevigiano ec. e nelle Gazzette fi leffe poi che il giorno feguente 15 n' era fato uno fimile, che devafto l'Avana in America. Io non dico, che foffe il temporale medefimo che traverfaffe mezzo il Globo; bensi dirò, che l'uno e l'altro forfe proveniva dall'impreffione comune del Novilunio Apogeo, accaduto tre giorni prima . La gran procella nivale degli 8 Febbrajo 1770 , che fu st orrida appreffo di noi, infieri nel Mediterraneo, e nell' Oceano, e fece naufragare tanti Vafcelli. Innumerabili fono gli efempj di comuni perturbazioni $d^{\prime}$ aria in certi Punti di Luna.

Ma io non infifterò fopra quefto: confefferd, che fpeffo fia il tempo di_ verfo in diverfi paefi, anche non molto rimoti ; e non per quefto meno comune farà la forza de' Punti lunari. Chi non vede, che per neceffita le ftagioni, e le Meteore devono variare da un paefe ad un altro? Poichè prima finita e limitata è la maffa de' vapori dell' Atmosfera; onde non potrebbe fupplire ad una pioggia univerfale per tutto il Globo. In fecondo luogo, fe $i$ venti portano $i$ vapori, le nuvnle, e le pioggie in un paefe,

Ii pertano via da un altro, ove percid farà buon tempo per neceffità. Entrano qui le caufe locali a modificare i moti delle caufe generali. Nella Ponifola di qua dal Gange una fola catena di montagne divide due ftagioni contemporaneamente del tutto oppofte al Malabar, e al Coromandel : per efempio in Giugno, Luglio, Agofto, e Settembre la cofta Occidentale, o il Malabar ha pioggie perpetue; il Coromandel una coftante ferenite, perche il vento di Ponente accumula i vapori ful Malabar, che fono dalla montagna impediti di paffare al Coromandel. Cambiandofi col Sole il vento, fi cambia la vicenda a quelle due cofte. I venti e li monti fopra tutto fanno quefte diverfita . Nei Bofchi di Laxa nella Cordigliera piove almeno is mefi dell' anno, dice il Sig. de la Condamine; fulla Cofta del Perù non piove mai, perché quivi oltrepaffano i vapori, arreftati poi nelle Montagne. Il Mar delle Pioggie, cosi detto nell' Oceano Atlantico verfo l'Affrica, è condannato a perpetua Calma, ma non fenza perpetua pioggia, per lo fcontro di due venti oppofti, che ivi arreftano fe fteffi infieme, e la maffa delle nubi. Veggafi IIftoria delle Pioggie nel Mufrchembroeck, la recente Iftoria dell' Aria, e altri libri: ma ricordiamoci, che tali influenze non hanno nè termini fiffi, ne un grado certo d'impreffione; ma degl' intervalli, e de'rinforzi, che fempre fi troveranno concordi coi Punti di Luna . Regnano per efempio in Etiopia i tre mefi di Eftate continue pioggie, d'onde l'inondazione del Nilo. Mache ogni anno non piova lo fteffo numero di giorni, nè colla medefima abbondenza d'acqua, nè dentro gli feffi termini, il Nilo fteffo lo prova, che nor inonda egualmente tutti gli anni, o fi confideri ly altezza dell'acqua, o la durata, o it cominciamento, che non è fempre lo fteffo giorno dell' anno: della qual varietà principal cagione fenza dubbio de la differente fituazione da un anno all' altro della Luna col Sole, e forfe di altri Pianeti (*).

Della variet̀ degli anni non meno, che de'luoghi diverfi della Terra, molte cagioni va rintracciando il Montanari nel Libro tante volte citato dell' Aftrologia convinta. 1.0 Il moto diurno del Sole, che feco frafcina quella maffa d'aria calda e rarefatta, di cai s'd parlato altrove . 2. ${ }^{\circ}$ Il moio annuo del Sole, che produce le ftagioni oppofte negli oppori Emifferi, e quindi un Quarto di Luna, il quale nell' Emisfero Auftrale porterà la gragauola per efempio, nel noftro clima darà della neve. $30^{\circ}$ e $4^{\circ}$ Confidera fpezialmente l'influenza della Luna che muove non meno l'aria, che il mare; ed in oltre il fuo moto in Latitadine, da cui dipende probabilmente in gran parte la varietà degli anni. $5 . \circ^{\circ}$ L'ineguaglianza det fondo, o della fuperfizie terrefre, a cui forrafta quefto Oceano aereo, in cui fi formano le Meteore; che qui in pianure e valli, là in mari Spazio-

[^16]fi, qui in colline, là in alpriffimi gioghi di monti fi tende, fenza veruna regolarita ; onde urtando $i$ venti in quefte cosi differenti fchiene di mon:i, o fagnando l'aria nelle valli, non pur non nafcere un' infinita varieta di fagioni, e di mutazioni in varj paefi nello fteffo mefe, nello ftefio giorno, nello fteffo Punto di Luna. 6. ${ }^{\circ}$ Lefalazioni che variamente da varj lunghi della terra fcaturifono, e di tanto varia natura, qui falfe, la bituminole, qui fulfuree, colà arfenicali, in tanto differente copia, g:ufta le differenti vene della Terra, ed a quello devefi riferire la diverfa eruzione del fuoco elettrico, da cui dipende il magiftero delle Meteore.
" $7 .^{\circ}$ La volontà lbera degli uomini concorre in qualche parte a mo-
dificare le commczoni dell'aria. Imperciocche altrimenti efala, dice il
Montanari, una palude mentre fia d'acque copiofa e piena, da quello
che ella fa diffeccata e ridotta a coltura: diverfamente fcaturifcono gli
aliti dalla terra foda ed o nbrofa di bofchi, di quello facciano dalla me-
defina, quando disfatto il bofco, all'aratro e alle marre vien fortopo-
fla : e fono ben diffinili le efalazioni che da un paefe abitato e ripie- no di fuuchi s'alzano all'aria, da quelle che il medefinno paefe renderà quando per guerre, o per altri accidenti farà refo difabitato e deferto. E in quefta fuperficie terreftre tutto il di fanno gli Uomini di queIte mutazioni: a fegno che io non fo qual altra ragione io polfa rendere a quelli che mi dimandano, onde avvenga che da 25,030 anni in circa, fieno cosi frequenti a Venezia, e in quefti contorni i turbini, che violentemente atterrano fino le torri, e le cale, che per l' avanti erano quafi inauditi e come miracoli raccontati ; fe non che confidero la mutazione che in quefotempo ha fatta la faccia della terra in queßti contorni, e per la diverfione di grandiffimi fumi, e per la disfatta di tanti bofchi, e coltivazione di tanto terreno ne' monti, che prima non fi coltivava; e per le frequenti inondazioni, che in più luoghi fuccedono più del confueto a caula del prolungamento della via, con che $i$ fiumi al mare fi portano. Concioflacofachè una tanta mutazione di terreno per lungo tratto di tanto paefe, che circonda Venezia fino a'monti, ed oltre ancora, pud bene aver aperto il paffo a tal fo:te di efalazioni, che fieno atte a produrre quelle furiole agitazioni dell aria ,: che Turbini chiamiamo, ogni volta che l'altre concaule a ciò neceffarie vi concorrano. E chi non fa, quanto popolate foffero ne' fecoli antichi le maremme Sanefi, ove di tutta la To!cana era Chiufi la Metropoli, e per conleguenza quanto miglior aria allora vi foffe della prefente, che non è quafi più foffribile, ed è fimaia tra ie più infalubri d'Italia; merce che diverfe fono al di d'oggi l'efalazioni di quel terreno da quelle de'tempi antichi? Anzi non è forfe, chi non fappia, che dovunque per fabbriche di fortezze, o fiınili, fi fconvolfe gran quantita di terreno vi fi fa per molti anni l'aria infalub:e, a caufa di quelle nuove efalazioni, le quali ben ponno concorrere a produrre diverfamente dal tempo paffato $i$ venti, le pioggie, $i$ turbini, le cempefte ... Ho recato quefto paffo per varj motivi, oltre le caure generali della varia coltituzione de' paefi, e de'tempi. Si olfervi prima, quan:o antica
è la querela, che fi ode come nuova al giorno d'oggi, rapporto alla frequenza infolita de'turbini e delle gragnuole: poiché il Montanari il quale fcriveva quel Libro gia 90 anni, dice, che fi facevano gli fteff lamenti al fuo tempo, e che eramo già 25 , 030 anni che pareva ufcita al mondo quefta generazione nuova di tempefte. Che fe votremo cercare piu addentro nelle Iftorie, troveremo che molto più di funefte defolazioni per meteore prodigiofe fono accadute in Europa, $e$ in Italia in altri tempi ; leggafi per efempio ['Iforia delle Comete, alle quali la fuperfiziofa ignoranza attribuiva quafi tutti i funefi efferti che accadevano fopra la terra: veggafi nominatamente il Catalogus Prodigiorum di Marco Frufchio flampato in Norimberga 1959. V. anche l'Oggidi del P. Lancillotto, e in particolare la Collezione Acad. T. VI. Licofene Prodigiorum ec.

Accordo in fecondo luogo, che l'opera ifteffa degli Uomini, e le mutazioni che inducono coi loro lavori nella fuperfizie terreftre, poffono cambiare l'indole e la quantita delle efalazioni; onde fi formino meteore nuove, efi cambi in certo modo la coftituzione di un clima. Dopo che gli Europei coltivarono l'America, fembra cambiata la temperie di quel Cielo. Da una parte gli Uracani, che erano molto rari, contandofene appena uno in fette anni (Boyle Sufpic. Cofm. ), adeffo fono frequentiffimi : all' oppofo il Canadà che era freddiffimo e piovofiffimo, or gode d'una dolce temperie, perchè fi fono disfatte tante felve, afciugate le paludi, regolati i fiumi, piantate Città, ed altre abitazioni. E qui pud aver luogo un'altra cagione : poichè oltre che per quefti mezzi fi varia l'indole e 12 qualita delle efalazioni, la libertà de'venti, e de' vapori; il furoco Elettrico, il grande inftromento deile meteore, avanti la riduzione di cotefti terreni, tendendo fempre a fcaricarfi ne'corpi umidi, veniva forfe afforbito dall'acque e da tante piante nelle valli e ne'borchi : diftrutti quefti, e coAretto a slanciarfi coi vapori nell' atmosfera, forfe è quello che produce quefta nuova influenza di meteore, e nell' America, e nei noftri paefi, e ovanque fi mette 2 cultura un gran tratto di terreno.

Ma pofto, e conceffo tutto quefto, non perciod refla vana l'efficacia della Luna e del Sole, fecondo le varie fituazioni . Prova il Montanari cogli addotti argomenti, che non pud l'Aftologo predire affolutamente, che il tal Quarto di Luna porterà una tal mutazione di tempo in tutti i paefi. Noi non diciamo queflo: folamente diciamo, che in un tal Quarto di Luna probabilmente nafcerà un cambiamento : ma quefo farà proporzionato, e modificato dalle caufe locali; anzi potranno nafcere effetti del tutto contrarj in due diverfe regioni; per efempio lo fteffo Novilunio, che quivi in Lombardia induce il fereno, potrà alla Tofcana recare dirotta pioggia, in altro luogo un vento, in altro una caligine, o la calma ; del che fi dirà qualche cofa anche nell' Articolo de' Venti.
"Quando a un effetto, dice ingegnofamente il Montanari, concorrono

Per altro tutte quefte regole anno luogo nella prefente coftituzione del Globo noftro, e nel corrente fiftema. Io non ofo garantire, che la Terra fia per durar fempre in tale flato, nè pure in grande, e nella maffa totale. Poichè fparifcono gl' immenfi globi de' Soli, o delle Fiffe, che poffono contenere milioni delle noftre terre, immenfe mutazioni fif fcoprono nella faccia di Marte, e di Giove : perchè dunque non porrà egli una volta il noffro Globo ifteffo cambiar di fato ?. Io non dird tanto per l'eruzione, o efplofione del fuoco centrale, o per l'urto delle Comete, quanto per altre cagioni anche interne. Aprono iterremoti nuove vene di efalazioni, le quali, fpargendofi per l'aria, e nuove razze di malattie, e nuove fezzie di meteore, o maggior frequenza poffono indurvi. Veramente dopo il terremoto di Lisbona 1756,o piuttofo dopo quello di Lima 1746 , diffufo per tanti paefi, nè per anche ben fedato, offervabile riefce in Europa l'infeftazione de' turbini, e delle tempefte. Lo fcombuffolamento vifibile delle montagne, e degli Arati della terra ci convince di prodigiofe fovverfioni accadute al noftro Globo, con mutazione di mari, e di continenti, fepolture di gran Città, e di vafte Provincie. La variazione continua della direzione della calanita dimoftra una continua mutazione interna dentro la mole. I ghiacci diamantini preffo la Baja di Hudfon ${ }^{-}$ fanno fofpettare all' Hallejo, che ivi una volta foffe il Polo gelato; e una tal mutazione dell'affe terreftre non potrebbe certo effer accaduta fenza un immenfo fconvolgimento delle parti più mafficcie della terra.

Ma qualunque mutazione foffe per fortire la terra, fin che ella refta Pianeta di un Sole, e che abbia per fatellite una Luna, ella andrà foggetta a delle alterazioni atmosferiche, fecondo la varia fituazione fpezial-
mente del fuo fatellite: il che fi è dimoftrato, $e$, per quanto mi fembra, anche fufficientemente giuftificato.
ARTICOLO IX.

## Delle offervazioni fatte col Barometre: Rifultati rimarcabili.

$\mathrm{V}^{\mathrm{c}}$Olendo io dare l'Iftoria Meteorologica di Padova, comune appreffo poco a tutta la Marca Trivigiana, incomincierd dalle offervazioni fatte col Barometro. Dividerò quefta materia in due articoli: l'uno rapporto ai pronoßici del Tempo, che fi traggono dai Cambiamenti del Barometro, e quefto lo rifervo alla Terza Parte: l'altro relativo a punti di Fifica più generali, © farà il prefente.

Prefento il primo luogo una Tavola delle altezze medie del Barometro di mefe in mefe, di anno in anno, per lo fpazio di 40 anni, dal 1725 fin tutto il 1764 , quanto fi eftendono le offervazioni del Sig. March. Poleni ( *). Egli le ha intraprere per l'avvifo della Reale Società di Londra : percio adoprél la mifura di Londra, e quefti numeri fono pollici, e decimali di pollice, del piede Inglefe. Quefta Tavola pud fervire ai Fifici per molte vifte. Io mi contento di notare qualche rifultato principale.
1.0 La maggior altezza del Barometro fi ritrova nei mefi d'Inverno particolarmente in Gennajo. In quefti mefi foffre pure il Barometro i maggiori sbilancj, e le variazioni eftreme. Altronde fu offervato che $\mathbf{G}$ tiene più alto nella notte, che nel giorno; e fi feorge nella Tavoletta, che foggiungo fulle offervazioni fatte con incredibile pazienza per il corfo d'un anno e mefi dal Dottor Chiminello mio Nipote, il quale ha letto Sopra di quefto una memoria nella noftra Accademia, inferita Vol. I. de' fuoi Saggi. (Sono poltici, e linee 160 .me di Parigi, (opra pollici 26.)

[^17]
## P <br> Ano



DEL B $\mathcal{A}$ ROMETRO,
$29,75129,78.129,79.129,79.129,81.129,81.129,774$

Altezze medic del Barometro.

| della mattina. | Poll. lin. | ore Hella fera. | Poll. lin. |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2. 0, 122 | I | 2. 0,125 |
| 11 | 2. 0,116 | II | 2. 0, 112 |
| III | 2. 0,112 | 111 | 2. 0,104 |
| IV | 2. 0,107 | IV | 2. $0,101-$ |
| V | 2. 0.106 | V | 2. 0, 100 |
| VI | 2. 0,108 | VI | 2. 0, 104 |
| VII | 2. 0,116 | VII | 2. 0, 114 |
| VIII | 2. 0,126 | VIII | 2. 0,126 |
| IX | 2. 0,138 | IX | 2. 0,135 |
| X | 2. 0,147 | X | 2. 0, 143 |
| XI | 2. 0,143 | XI | 2. 0, 144 |
| XII | 2. 0,135 | XII | 2. 0,142 |

Le altezze dunque della notte a quelle del giorno fono come quefi numeri 1475: 1451. fi pud dunque credere, che il freddo contribuifa ad elevar il Mercurio nel Barometro, perchè condenfa l' aria, e quefta condenfata pud foftentare maggior quantita di particelle ftraniere, tra le quali nell'Inverno fi deve porre gli elementi del feeddo, dei quali fi parlerà nei feguenti articoli
2.- Nella Tavola delle ore fi trovano le minime altezze del Barometre nelle fei ore pomeridiane, che fono quelle del maggior caldo. Non cosi nella Tavola dei mefi; mentre l'altezza minima cafca nei mefi temperati di Aprile e di Maggio;e i mefi caldi di Giugno, Luglio ed Agofto, efibifcono un'altezza mezzana : all' oppofo nelle ore fi trova l'altezza mezzana nelle ore del maggior freddo, che fono quelle dopo mezza notte. Conviene dunque dire, che non fia folo il freddo ed il caldo, che produce quefte diverfita, ma che vi concorra qualche altro elemento - Lafciando al Dottor Chiminello difcutere, come ha fatto, quefta materia circa le ore ; quanto alle ftagioni fi pud dire forfe, che avanzando la Primavera, fufcitandofi una evaporazione veemente, fofpinge in alto l'aria, ? con che diminuifce la fua preffione coll' ajuto ancora del copiofo fuoco eletrico che fgorga dalla terra (pezialmente in quel tempo (Vedete l'articolo i. P. 3.), e $v^{\prime}$ introduce un fluido fpecificamente più leggero, qual è il vapor caldo. Nell'Eftate poi i vapori, e gli aliti, fono tanto copiofi, e addenfati, che
facendo un compenfo di pefo, diftruggono in parte l'effetto ora detto, e con ciò il Barometro fi tiene ad una mezzana altezza (*).
3. L'altezza media del Barometro in Padova rifultante dalle offervazioni di quefti 40 anni è di pollici 29, 774 di Londra, o fia pollici' 27 lin. II, 6 di Parigi al fito dove il Sig. March. Poleni teneva il fuo Barometro, quafi 30 piedi fopra il Livello medio del fiume Brenta : fopra di che farò due confiderazioni. La prima $e$, che una media cosl dedotta è la più vera, mentre la media, che fí prende tra le due eftreme, e foggetta a variare per tutti quei cafi che portano it Barometro ad una. eforbitante altezza, o depreffione: la qual eforbitanza non fi rente divifa per tanti anni. La feconda confiderazione è fopra il livello di quefto paefe relativamente ad un altro più alto o più baffo. Già non molti anni fi credeva che il Barometro al livello del mare fi teneffe per un medio a 28 pollici; e credo che le offervazioni cosi daffero, quando fi adoprano Barometri meno perfetti di quello fi faccia al prefente :e cosi avreffimo $\underset{i 0}{4}$ di linea di differenza tra Padova e Venezia. Ho verificato in queft'anno con offervazioni contemporanee quelta differenza fopra Barometri ben purgati col fuoco e confrontati. Con tali Barometri fi trova l'altezza media al livello del mare di 28 pollici e 2 linee crefcenti. Sicchè l'altezza media a Padova, 15 piedi ropra il livello della Brenta, farà da ftabilire a pollici 28 lin. i, s, e il declivio da Padova alla Laguna di Venezia di piedi Padovani 30 in circa.
4. ${ }^{\circ}$ La fcala di variazione del Barometro in Padova, quefta st fi raccoglierà dalle eftreme altezze. La maffima altezza offervata dal Sig. March. Poleni fu di poll. 30, 62 di Londra, che vengono ad effere poll. 28 lin. 9 di Parigi, il di 27 Gendajo 1750 : noi l'abbiamo offervata, li 26 Dic. 1778, di poll. 28 lin. 10,3: la minor altezza offervata dal Sig. March. Poleni fu di poll. 28,56 di Londra, che fono poll. 26 lin. 9, 2 di Parigi, nel giorno 8 Dic. 1725 . La fcala dunque di variazione in quefto paefe è di poll. 2 lin. 1. Si offervi in paffando, quanto diverfo fi troverebbe il medio volendolo prendere dagli eftremi, poiche farebbe di poll. 27 lin. 9 , più di due linee e mezzo minore del vero.
s. Paragonando li 20 primi anni della Tavola, coi 20 fecondi, fir ritrova la media altezza dei primi, poll. 27,74.3; la media de'fecondi, 27,800. Rimarcabiliffimo è quefto rifultato, che proverebbe un aumento di pefo in quefti anni nelle noftra atmosfera: 57 millefime di pollice fanno due

[^18]I20 P.II. AR. IX.OSSERVAZIONI FATTE COL BAROMETRO.
diae buoni terzi di linea, e di tanto, in pieno, il Barometro fi tiene piut alto in quefti anni vicini. Di quefto fenomeno, e d'altri affini al medefimo, mi rifervo 2 trattar negli articoli feguenti.

Pafferd ad una Tavola, che per l'importanza ho eftefa per altri i6 anni proffimi, dopo li 40 del Sig. March. Poleni; nella quale éfongo le altezze medie del Barometro intorno gli Apogei, ed i Perigei della Luna, come pure intorno le Sizigie, e le Quadrature.

Il fu celebre Accademico di Berlino Sig. Lambert, negli Atti Elvetici Vol. III., tra molte ingegnofe difcuffioni ful Barometro, offervo che gl'intervalli de'giorni tra la maggior altezza del Mercurio, in una ferie d'Offervazioni, erano divifibili per il numero 28 , o per un multiplo del medefimo. Ho verificato quefto nelle offervazioni del Sig. March. Poleni; fol talora l'intervallo, o l'avanzo, è il numero 14 metà del 28. Or fi rifletta, che il numero 28 rifponde appreffo poco alla rivoluzione anomaliftica della Luna, o al fuo ritorno all' Apogeo.

Quindi il Sig. Lambert nel quarto Volume degli feffi Atti aggiunfe una Memoria (De Variationibus altitudinum Barometricarum a Luna pendentibus) ove difcute direttamente il punto di quefta importante quiftione : Se la $L u-$ na infuifca ad alterare il pefo dell' Atmosfera. Poiche, re la Luna altera il pefo dell' Atmosfera, fecondo i fiti della medefima, fi deve fcorgere una differenza nelle altezze del Barometro, particolarmente nei giorni nei quali paffa per il Perigeo, da quelli, nei quali paffa per l' Apogeo. Nel Perigeo la Luna follevando più l'aria, quefta devé men premere il Mercurio, e per confeguenza deve quefto offervarfi più baffo: nell' Apogeo all oppofto per la maggior diftanza, la Luna attraendo meno l'aria, la lafcierà efercitare più liberamente il fuo pefo ful Mercurio, e cosi fpingerlo più alto nel Barometro. Molte caufe incoftanti, come il freddo, il caldo, i venti, i vapori, il fuoco elettrico, ec. debbono tratto tratto turbare la regola di quefte impreffioni; ma a capo di molti anni, una caula generale e coftante deve manifeftare il fuo effetto.

A tal fine il Sig. Lambert prefe in efame le offervazioni di if anni fatte a Norimberga, e prendendo fette giorni tanto intorno l'Apogeo, che intorno il Perigeo della Luna, a ciafcun paffaggio per quefti Punti, efpone, in due Tavolette, le fomme d'anno in anno, formando in fine la fomma totale da una parte e dall'altra. I rifultati non foddisfecero interamente alla fua afpettazione : poichè è ben vero, che di in, fette anni diedero le fomme parziali delle altezze Apogee maggiori delle Perigee; ma i quattro altri, per una maggior quantità delle fomme Perigee ultime, formano un contrappofto, e lafciano almeno la cofa dubbiofa. Non oftante, offerva il Sig. Lambert quefte rimarcabili particolarità,
1.0 Che i più gran difetti delle altezze Apogee furono tre, diftanti tra loro per l'intervallo di 4 anni ( 1733 . 1737 . 1741.) ; e in quefti anni, fi noti bene, era l'Apogeo intorno agli Equinozj.
2.0 Che gli ecceffi più notabili delle altezze Apogee furono due ( 173 s . 1739. ), nei quali anni l'Apogeo della Luna era preffo de' Tropici.
3. Sembra dunque, che di due in due anni fi fuccedano le differenze
più rimarcabili tra le altezze pofitive e negative del Barometro. ( Si vedrà dopo l'influenza di quefte vicende fulie ftagioni.)
4.․ Gli ecceffi Apogei fono minori dei difetti Perigei, ma arrivano più fovente.

Confeffa il Sig. Lambert, che il numero di 11 anni era troppo fcarfo per poter coftatare una regola; e defidera una ferie più lunga d'offervazioni. Perciò, incoraggito io dall' efempio di quefto grand' uomo, avendo in potere una ferie tanto eftefa di offervazioni, mi fono fottomeffo a quefto travaglio. Ho prima ridotto, colla regola del Sig. Lambert (prendeado folamente 5 , in vece di 7 giorni, intorno li detti punti) le offervazioni di 40 anni del Sig. Mar. Poleni, e quetta è la Tavola, che ho data vella prima Edizione di quefto libro. Ora vi aggiungo li 3 : anni feguenti delle offervazioni mie proprie, e rifulta la prima parte della Tavola qui fotto. Effa foddisfa affai al dettato della Teoria. Poichè
1.0 Il numero degli anni, nei quali le altezze Apogee del Barometro eccedono le Perigee, è maggior più del doppio di quello dei difetti, effendo 49 contrn 22 , ciò conviene col rifultato del Sig. Lambert.
2.0 Ma qui inoltre la Somma totale degli ecceffi fupera di molto quella dei difetti, come la Tavola dimoftra. L'ecceflo è di pollici 101.9,8; che divifo per 852 Apogei prefi in offervazione, dà linee 1,434 . per uno; e divifo quefto per il numero di s giorni, dà 0,287 di linea più d' $\frac{1}{4}$, per ecceffo diurno medio dell' Apogeo fopra il Perigeo.
3.0 Si rimarcherà anche in quefta Tavola le alternative dei difetti e degli ecceffi di 4 in 4 anni, generalmente, o di due in due, combinate col fito dell' Apogeo Lunare negli Equinozi e nei Solftizj : ma (pezialmente negli Equinozj, perchè il cumulo dell'aria formato dalla forza follevante del Perigeo ne diftrugge, per così dire, l'effetto. Si vede dunque che il fito dell' Apogeo modifica l'impreffione della Luna full' aria.

Per meglio efplorare la verità di quefto importante punto, ho voluto fare un fimil confronto delle altezze Barometriche intorno le Sizigie con quelle intorno le Quadrature; e quefto forma la feconda parte della Tavola.

Anche qui fi trovano rifultati favorevoli all'azione Lunare fopra il Bap rometro. Poichè il numero degli anni vantaggiofi per le Quadrature fupera il numero degli anni difettivi, come 43 a 28. E la fomma fina!e degli ecceffi fupera quella dei difetti, di pollici 2 16.3.8, o fia linee 2595,8 numero, che divifo per 1704 Quadrature prefe in efame, da lin. 523 per ciafcheduna; e dividendo quefto per $s$ giorni, fi ha lin. 0,304 di ecceffo diurno, che viene 2 flare incirca un terzo di linea.

Uno degl' imbarazzi in quefti confronti è la combinazione finiftra da una parte dell' Apogeo colle Sizigie; dall' altra delle Quadrature col Perigeo: in quefti cafi un azione diffrugge l'altra. Ad onta di quefta, ed altre cagioni turbanti, fi hanno dei rifultati affai manifefti in favore dell' azione Lunare fopra dell' Atmosfera.

Il fu dotiffino Sig. Ab. Frifa, nel fuo Opufculo degl' Infuff, ha voluto fofifticare fopra quefte conclufioni, cavillando tanto pel fatto delle offer-

122 P. II. $\mathcal{A R}$. IX. OSSERV $\mathcal{A Z I O N I}$ FAITE COL BAROMETRO. vazioni, che per la teoria, pretendendo che l'elliffe (eguale al cerchio Y formata dalla marea aerea, non arrivi che 234 gradi dell' apice. Ma d chiaro, ch'egli ha equivocato, ponendo queft' a pice al Polo : poiche ponendolo come fi deve, all' Equatore, l'elliffe fi eftende a 56 gradi circa, che vuol dire oltre la noftra latitudine di 45 gradi, e cio per la fola azione diretta, reftando l'indiretta non meno efficace inquanto vuota quel tratto d'atmosfera fuori, per riempir quella di dentro in forza dell' azione primaria. Quefto affare si può veder difputato nel Giornale di Pifa, e nell' Enciclopedico di Vicenza.

ALTEZZE MEDIE DEL BAROMETRO 123



Altre Tavole affini a quefte, e con rifultati analoghi, ho dato a partein un Opufculo, che ha per titolo Nove Tabule Barometri, affufque Maxis, Patavii 177z. Una di quefe riguarda le altezze del Barometro relativamente alla dimora della Luna nei 12 fegni del Zodiaco. Di quefta Tavola laboriofiffima pongo qui i rifultati fisali.

Tavola delle altezze Medie del Barometro per li 12 Segni dil Zodiaco rapporto alla Luna.

|  |  | Libra | 1. 789 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Ariete | 1. 781 | Scorpione | 1. 778 |
| Toro | 1. 778 | Sagittario | 1. 777 |
| Gemini | 1. 770 | Sapricorno | 1. 779 |
| Cancro | 1. 757 | Capquario | 1. 774 |
| Leon | 1. 772 | Acqua |  |
| Vergine | 1. 780 | Pefci | 1. 778 |
| Somme | 10.638 |  | 10. 675 |

1.0 Si fcorge, che in pieno la Luna trovandofi nei fegni Auftrali opera meno fopra della noftra Atmosfera, il Barometro tenendofi più alto, che nei regni boreali, benchè è una fola decimarefta di linea : ciò è conforme all' analogia della marea.
2. ${ }^{-}$Ma paragonando il fegno di Cancro col fegno di Capricorno l'altezza barometrica di quello è minore di quella di quefto di $\frac{22}{1000}$ di pollice, che viene ad effere più di $\frac{e}{5}$ di linea.
$30^{\circ}$ I Segni che efcono dalla regola fono gli Equinoziali, $l$ ' Ariete, e in particolare quello di Libra. Ma bifogna avvertire, come ben riflette il Sig. Lambert commentando quefte mie Tavole (Acad. Berl. 1771 .) , che la Luna influifce full' Atmosfera, non folo per la gravitazione inquanto dimiruifce il pefo dell'aria, ma anche col moto, in quanto tira feco l'aria inralzata, e ciò in quanto l'inerzia dell'aria medefima non vi frappone ofacolo. Quefta inerzia pare effer queila che rende l'azione della Luna più fenfibile di quello farebbe fenza quefto impedimento. Per efempio, fenza 1 ine:zia dell'aria, la Luna perigea renderebbe il pefo dell' Atmosfera meno giande, qualunque foffe il fito dell' Apogeo. Ma le offervazioni di fofra fanno vedere, che l'Apogeo effendo ne' Punti Equinoziali, le altezze Apogee fono meno grandi delle Perigee, e cid perche l'aria ritenendo l'impreffione dell' uno e dell'altro, che nei regni Equinoziali è la più libera, e la più grande, l'aria, dico, in certo modo fi accumula, non a vendo tempo di rimetterfi avanti in equilibrio. Cosi effendofi laria elevata colla Luna nei regni boreali, difcendendo quefta, tira feco un promontorio d'aria, che fa un fopraccarico nei regni reguenti particola:mente in quello di Libra; e perció in quefo fegno fi ritrova il Barometro più alto del dovere.

Con ciò fí rifponde anche a quelli, che obbiettano l'elaterio dell' aria . in forza del quale dovrebbe l'Atmosfera porfi tofto in equilibrio. Cosi farebbe fe non vi oftaffe la forza d'inerzia. D'altronde il fatto finentifce quefta pretefa, mentre fi offerva, che $i$ Barometri in diverfi climi, fi tengono fpelfo in un iftefio tempo, a differenti altezze. Ed in oltre conviene

1:6 P.II.AR.IX. OSSERVAZIONI FAITE COL BAROMETRO. viene riflettere col Sig. d'Alembert (De Gen. caufa Vent.), che la ragione dell'equilibrio non efige altro, fe non che ogni particella d'aria elafica venga fpinta da forze uguali in parti oppofte; non gia che tutte le particelle dell'aria, in tutti i luoghi della fuperficie terreftre fieno bilanciate di uguali forze; altrimenti non vi farebbe mai differenza d'alrezza nei Barometri tra luoghi anche rimoti, come fi diceva . A quefto equilibrio generale ofta l'inerzia, e forfe una fpecie di coefone e di tenacita nell' aria, che refifte ai moti pronti, e ritiene $i$ precedenti, fino ad un fegno, fopra i quali s'accumulano i fuffeguenti producendo quelle apparenti irregolarita che fi fono rimarcate .:

Non fo s' io debba rifpondere a un miferabile obbietto, che pure viene fatto feriamente. Si dice: la Luna fcemando il pefo dell' aria deve fcemare nello Aeflo tempo il pefo del Mercurio nel Barometro, e perd quefto non pud dare verun indicio . Dird col Newton (Princ. Lib. 1II. p. 37. c. 2.), che la forza della Luna effendo a quella della gravita come 12 $2,871,400$, ella è troppo tenue per farfi fentire in corpi piccoli, diftaccati, ponderofiffini, quale è il Mercurio nel Barometro. La Luna agifce full' acque dell' Oceano perchè fono ampliffime e libere; non agifcé fui piccoli mari difaccati, o almeno la fua azione non fi pud vedere; cosi nè pure ful Mercurio del Barometro. I noftri mari fono foggetti alla marea, non tanto per l'azione diretta della Luna, ch'è forfe troppo obliqua e rimota per efli, quanto per la comunicazione che tengono col vallo Oceano e coll' acque della Zona Torrida . E cosi d della marea dell' Atmosfera; effa fuccede più per confenfo comunicando coll'aria della Zona Torrida, che per l'azione diretta della Luna, febbene la grande altezza dell' Atmosfera lo permetta un poco : ma niente di cio puoffi dire del Mercurio del Barometro. Altro è dell' impreffione ed alterazione fifica, che devono foffrire $i$ corpi fpezialmente animali dalls azione della Luna, di cui s' d parlato fopra ( P. I. Art: ult. ).

Sopra quefte Tavole una Sola coía rimarcherò ancora, ed de quefta: che tanto le altezze medie annuali, quanto le irregolarita fi veggono ritornare di 8 in 9 anni, o di 4 in 5 : cio dipende dal fito dell' Apogeo Lunare, che di 8 in 9 anni compie il fuo periodo nel Zodiaco, e di 4 in 425 , paffa da un Equinozio all'altro, da un Solftizio all' altro: e in 2 anni circa da un Solftizio ad un Equinozio, o da quefo a quello. Si tenga quefto a mente, che ci fervira dopo per fiffare un certo periodo di Aagioni. Poiche fe la Luna modifica col Barometro il pefo dell' Atmosfera, deve altresi influire fulle fagioni, e fulle annate.

## $\begin{array}{lllllllll}A & R & T & I & C & O & L & O & X\end{array}$

## Del Termometro, della Temperatura delle Stagioni, e degli Anni: Tavola del Caldo, e del Freddo in Padova.

NEgli eftratti delle offervazioni Termometriche fi fuole dare folamente il grado del fommo freddo, e del fommo caldo legnato in quell'anno: il che non porge fe non che tenue, o fallace indizio della temperatura di tutto l'anno, la quale dipende da un grado continuato d'impreffione. V'd qualche giorno d'acuto freddo o di cocente caldo; ma che fubito paffa; per efempio la notte $21-22$ Gennajo 1719 fu notata a Parigi affai più fredda di qualunque del 1709. Quando fi danno i Giornali diftefi, v'è la colonna del Termometro, la quale cosi nuda non porge maggior idea di quello che fi defidera. Veramente la Societa di Londra efigeva le fomme del Termometro di mefe in mefe: $e$ in ordine a quefto il Sig. March. Poleni nei due primi feffennj ha dato quefte fomme : e qui fi comincia a vedere qualche cofa fulla differenza degli anni, e de' mefi. Tuttavia quefto lume ancora è fcarro.

Prima di tutto conviene dar la defcrizione del Termometro di cui fi valeva il Sig. March. Poleni. Effo era fato fabbricato da lui medefimo alla maniera d'Amontons, benchè con altri gradi : nelle Tranfazioni FiIofofiche ( $n .42 \mathrm{I}$ ) , defcrive l'Autore i punti fondamentali della fcala: colla palla immerfa nel ghiaccio il Mercurio fi abbaffava a pollici 47,30 , e nell'acqua bollente fi alzava a gradi, o pollici 63, 10. Si vede, che fono quefti gradi ben grandi. Un grado Poleniano equivale a s,0633 di Reaumur: ecco una Tavoletta di confronto coi Termometri più celebri.

| Grado dell acqua bollente | $\frac{\text { Poleni. }}{63,10 .}$ | $\frac{\text { Reaumur }}{80}$ | $\frac{\text { Fabrenbeit }}{212 .}$ | $\frac{\text { Delisle }}{0 .}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Medio, o Temperato in Padova | 49, 90. | 13. | 62. | 126. |
| Gelo | 47,30. | 0. | 32. | 150. |

Cerchiamo ora di fiffare il Medio, o fia temperato di Padova. Il Sig. March. Poleni dalla fomma totale dei numeri del Termometro, ne' fei primi anni, l'aveva trovato di pollici so: $\frac{16}{100}$; nel fecondo feffennio lo trovd di so. 12. Ma negli anni feguenti parve andar fcemando il caldo; e certo crefcer il freddo. Poiche mentre il Sig. March. Poleni aveva trovato il più grande abbaffamento del Termometro 2 pol. 47. 44 li 27 Gennajo 1731; fi trovò dopo giunto a pollici 47. 10 li 2 Febbraro 1740 ; 247. s li 11 Gennajo 1745 ; e fino a 46 . 68 li 27 Gennajo 1758 . Il fommo caldo poi s'era tropato pollici 52 . 54 li 22 Giugno 1728.

128 P. II. $\mathcal{A} R . X$. DELL $\mathcal{A}$ TEMPER $A T U R \wedge$ DELLE STAGIONI.
Prendendofi il mezzo tra i due eftremi del caldo e del freddo fi avrebbe it temperato di pollici 49. 6r. Ma guefto non farebbe affatto giufto; prima perche pad venire un giorno di maggior freddo e di maggior caldo, che potrebbe alterar notabilmente quefto mezzo; poi perchè volendofi la temperatura di un anno, che dipende piu tofto da kna continuazione, non fi deve ella prendere da un cafo raro.

Si è dunque fatto la fatica di fommare i numeri del Termometro per tutti quefti 40 anni : e dividendo quefta fomma che rinfci di Pollici 728566. 21 per il numero dir4599 giorni (ommeffi it giorni della riduzione dello fille vecchio allo ftil nuovo, a cui il Sig. March. Poleni era paffato nell'Ottobre 1752) fi ha il numero medio o ragguagliato per ciafcun giorno, efprimente il Temperato, a pollici 49. $90 \frac{5}{2}$ : il qual numero, fe anche nafceffe mai qualche colpo di caldo, o di freddo eftraordinario ed eccedente qualunque di quefti anni, $f i$ vede che non pud reftare alterato fenfibilmente : poiche quefto ecceffo divifo per un numero cosi grande di giorni fi perde per quanto forte foffe.

Prefo dunque quefto numero 49. $90 \frac{3}{2}$ per il Temperato, e moltiplicatolo per il numero dei giorni dei mefi, rifulta il Temperato dei mefi di giorni 31 a pollici 1547005. di giorni 30 pol. 1497. 15.
Febbrajo comune di giorni 28 pol. 1397. 35.
Bifeftile 29 pol. 1447. 25.
Sommando poi di mefe in mefe i numeri attuali della colonna del Termometro, io paragonava quefta fomma alla fomma corrifpondente del Temperato ; ed effendo minore, io fegnava la differenza, o il difetto alla categoria del freddo, o negativo: fe la fomma era maggiore, fegnava ${ }^{1}$ ' ecceffo nella categoria del caldo. Per efempio la fomma del Gennajo 1725 fi trova di pollici 1402. 76

Sottro quefta da 1547. os Temperato del mefe di giorni 3 r.
Refta il Freddo di Gennajo - 44. 29
La fomma del Luglio d 1605.38
Sottro il Temperato
1547.05

Refta it caldo di Luglio +58.33 dello feffo anno.
In quefta forma dunque ho fegnato gli ecceffi, e $i$ difetti, in una colonna, in linea di ciafcun mefe diftinguendo il freddo col fegno negativo - , il caldo col pofitivo + : ed in fine fommando a parte i negativi, e i pofitivi, avevo il totale del freddo, e del caldo di tutto l'anno: e fottraendo il minore dal maggiore, il refiduo moftrava la temperatura di quell'anno, vedendofi fe aveffe dominato il caldo, o il freddo: il che può effere di oggetto non indifferente per l'Agricoltura, e per la Medicina, avendofi nello Teffo tempo la temperatura di ciafcun mefe, che importa ancora più per ifviluppare e maturare i prodotii della terra, e le malattie.

In quefta maniera ho formata la Tavola I. col titoio del Caldo e det Freddo, o fia della temperatura relativa di quefti 56 anni, 40 del Sig.

Poleni, 16 miei. In quefti 16 ultimi anni fono gradi di Reaumur, avendo rifparmiato la lunga fatica della riduzione, fuorchè per il rifultato finale che bafta. Arverto, che il Sig. March. Poleni teneva il fuo Termometro in camera, di cui una facciata guarda Levante, l'altra Mezzodi. In oltre l'ora dell' offervazione era il mezzodi, ora di caldo, benchè non eftremo, il quale cade due in tre ore dopo. Se il Termometro foffe ftato efpofto all' aria aperta, come lo tengo io, fi avrebbero avati de'gradi più forti, tanto di caldo, che di freddo. Ma ciò niente turba la temperatura relativa degli anni.

Ognuno poi con qualunque Termometro, tenendo un Giornale Meteorologico, può formare finili Tavole .- lo cercherò qui dopo di far qualche applicazione di quefta Tavola agli oggetti di Agricoltura e di Medicina. Qui folamente fard qualche riffeffo, che fatta agli occhi alla femplice infpezione della Tavola.

Di tutti quefti 40 anni l'anno pià caldo fu il 1728 , in cui concorfe il minimo freddo col maffimo caldo, colla maffima elevazione del Termometto di pollici 52.54 , e in confeguenza reft in fine il maffimo refiduo di caldo, come fi vede nella Tavola. Vicino a quefto fu l'anno reguente 1729; dal che fi forge che f'impreffione di un anno facilmente paffa nel feguente; il che fi verifica anche del freddo. Nel Termometro Reaumuriano, che tiene il Sig. March. Poleni, ed fegnato il caldo del 1737 , come maffimo, a gradi 30 di quella fcala; e mi fembra di aver vedute fimile notazione in altri Termometri. Ma o quefo grado di caldo fi fece fentire in altri paefi; o quefto Termometro era efpofto all' aria efterna, e non nella camera con quello di Amontons. Poichè in quefto trovo fegnato il maffimo grado del calore di quell' anno il di 12 Luglio a pollici $52.4^{8}$, quando nel 1728 fu , come s'e detto, di pollici s2. 54 ; e fe bene tutto il caldo dell'anno foffe notabile, non oftante fu minore non folo del 1728 , ma di molti altri anni precedenti, e anche feguenti.

Credevo di trovare il maffimo freddo nel 1740, celebre per l'Inverno lungo: di fatto la fomma fu grande, e piccola la fonma del caldo; e notabile 11 rigido del freddo, fe fi paragona col caldo del 1728. Non oftante il rigido del freddo fu affai più grande nel 1755 , e quello che non avrei creduto, nel 1757 . Poiche tanto la fomma del freddo in tutto l'anno, quanto il reffduo, detratto il caldo, eccede ogni altro anno. Ciò nafce o dal progreffo del freddo nella Primavera ( nel 1757 nevicò molto avanti nel Marzo ), o dal principio affrettato in Ottobre, e Novembre. Si pud timarcare, che un Inverno grande influife non folo nelle fagioni feguenti, riufcendo per lo più le Stati meno calde, e gli Autunni più frefchi, ma anche nell'anno proffimo. Il Gennajo 1758, e il Febbrajo furono i più freddi di quefti 40 anni. Cosi l'Eftate fu affai moderata, poichè il caldo di Luglio non fu in vantaggio che di 41 Copra il temperato, quando nel 1728 avanzd 73 , e comunemente fuol effere intorno di 60. Per altro in queftiss anni i piu freddi firggono effere ilif68,1776,1777 2 nol proffimi.

Oganne porvà foddisfare la propuia curiofita efaminando quefta Tavola, R

130 P. II. $\mathcal{A R}$. XI. DIGRESSIONE SOPR A IL FREDDO.
e farvi dei rifleffi. Si pud confiderare il freddo ed il caldo affolutamente, ed a parte, per cialcun anno; e vedere come vanno variando : poi i refidui, detratto uno dall'altro, che marcano la qualità dell' anno : e potrà offervarfi, che quefti refidui non fempre corrifpondono alla quantità affoluta del corrifpondente freddo, o caldo, che fia. Io due rifleffi roli farò.
I. Dei primi 40 anni, 20 hando refiduo di caldo, e 20 refiduo di freddo. Nei primi 20 anni, due foli hanno avanzo di freddo 1739 , 1740 ; nei fecondi all' oppofto due hanno refiduo di caldo $1745,1759$.
II. Per is anni predomind il caldo, che fu il fommo nel 1728, e 29 ; polcia ando degradando; ma nel 1739, e 40 il freddo prefe il di fopra; e quelto freddo interrotto per s anni da un legger moto di caldo, ando fempre prendendo forza, ficche is anni dopo arrivo al colmo, dove fi mantenne per 3 anni circa in diftanza d'intorno 30 anni dal fommo caldo. Ed è curiofo da offervare, che le fomme annue del freddo prendono appreffo poco i numeri di quelle del caldo precedente, e viceverfa. Io non cercherd per ora di nè pure congetturare le cagioni di quefta rpezie di periodo: bafti l'offervazione, la quale prova non effere fenza fondamento la querela degli uomini, che da qualche tempo corrono annate pin fredde, e che non regnano più quell'Eftati calde, che fi provavano una volta. Di quefto aumento di freddo parlerd ancora nell' Articolo feguente.

## ARTICOLOXL <br> Digreffione ful freddo in geserale, e fopra un offervabile sumento di freddo negli anni correnti.

FOffe anche il freddo una remplice privazione di calore, del che $v^{\prime}$ è tuttavia qualche Fifico che ofa di dubitare ; confeffo che non poffo indurre 12 mia mente ad ammettere $l$ 'opinione $\mathrm{di}_{\text {moda, }}$, che profcrive come infuffifenti le particole faline, e riguarda come chimerico il miniflero loro nella produzione dei freddi, e dei ghiaccj. Non rincrefca di trattenerci un poco nell' efame di quefta celebre quitione.

Ogn'anno, ed ogni giorno d'Inverno, fcordati del freddo paffato, e badando folo al fenfo prefente, ci lamentiamo del gran freddo che fa allora. Bifogna diftinguere tre fpezie di freddo : quello dell' aria ambiente indicato dal Termometro: quello che fa gelar $i$ liquori : $e$ in fine quello che fif fa fentire fulla cute del noftro corpo. Quefti tre freddi, benchè abbiano un comune principio, di raro concordano; e per cid ne faccio tre fpezie. Il vero grado del freddo de quello indicato dal Termometro : gli altri due fono vari, perchè dipendenti dal concorfo di altre cagioni.

Poiché quanto al gelo, talora i liquori $\mathrm{fi}_{\mathrm{i}}$ appigliano quando il vero freddo fcema, ed il Termometro moß̣tra qualche grado di calore, e tal altra
non gelano, fe bene il freddo oltrepaffi la mifura comine del gelo. Quanto al fenfo poi, prefcindendo anche dallo fato attuale del noftro corpo, da cui quefto fenfo dipende, s'incontra una difcordanza dal Termometro ancora maggiore. Speffiffimo dopo mezza mattina, quands il Sole alto rifcalda ,e il liquore del Termometro s'è alzato qualche grado, anzi nel mezzodi, fentefi pizzicare la cute con vivo fenfo. Lo ftefio accade al partir dell' Inverno, nello fquagliarfi che fa la neve ed il gelo. All' oppofto fpeffo gela forte fenza percepirfi tanto rigore. Si prova un acuto freddo anche in letto, il giorno avanti che voglia nevicare; e quando fiocca la neve, fi mitiga il fenfo fenza alterazione del Termometro.

Quefto coflante fenomeno non mi lafcierà mai ufcir di capo lopinione, che vi fia qualche cofa di pofitivo ehe formi l'acuto del freddo al fenfo, con una qualche materia frigorifica, fotrile, fpiritofa, volatile, quanto $\mathfrak{f z}$ vuole, o confifta in lamelle gelate, come tanti elementi, o femenze del gelo, o in nitri, fali, ed altri corpi aculeati acidi, o alcali, che fieno . Quefti vellicando e pungendo la cute fanno quella molefta fenfazione, che fi prova col freddo. E poichè fi fperimenta, che non pungono tanto, quando fi forma il gelo e la neve; e tornano a farff fentire, quando la neve e if gelo fi fooglie; non credo nd pure affurda l'opinione di que'Fifici, i quali tengono, che quefti corpi glaciali concorrano pofitivamente a coftipare i liquori, come tanti cunei; nè mi fembra che fia fato fin ora adequatamente rifpofto ai forti argomenti, che il Muffchembroek adduce per comprovare quefta opinione. Alla vellicazione di certi freddi fi aggiunge l'affideramento, che fi prova nelle dita verfo le ore del difgelo, come fono le meridiane, cofa che non accade la mattina nel maggior freddo; e che quefto provenga da materia falina più tofo, che da altra fpecie, pare che fi raccolga dalla proprietà de'Sali di coltipare, e d'indurire.

Si obbietta di recente', che fatta l'Analifi della Neve dal Sig. Margraf ( Opufc. Cbimic. T.II.) non vi ritrovo nitro. Rifpondo, che quefto de detto gratuitamente, mentre il celebre Autore dichiara d' avervi trovato un Vapore nitrofo mifo ad alcuni grani di acido di Sal comune; ill che bafta; poichè non importa, che il nitro fia in maffa, nè il fale (perciò non accrefce il pefo de' liquori); anzi deve effere fciolto, come or ora fi vedrà. Negli atti di Lipfia Suppl. Tom. XIV.) è riferita una bilancia per pefare il nitro fparfo nell'aria; e fi trovo , che il crudo Inverno 1740 provenne da un ecceffo di quefti nitri. Mefcolandofi una buona quantita diSale del Vefuvio (ch'd Sale ammoniaco ) con della neve, di cui fi circondi un vafo pieno $\mathrm{d}^{r}$ acqua ( che fi gelerebbe fando in ripofo) agitandoff la medefima acqua, acquifta un gufto ingrato, acre, fulfureo; ciò che prow va, che le particelle fciolte del Sale evi fono, e fono affai fottilizzate per paffare a traverfo dei pori infenfibili del vetro. Moltiffime altre belle fperienze fimili porta il Sig. Herckenrotb nella fua Differtazione fulla natura del freddo, La maniera, onde naturalmente fi forma il gelo per lame e fili, 2 maniera di rete e'ricamo, indica una vegetazione falina; mentre fe foffe la fola partenza del caldo o del fuoco, l' acqua fi dovrebbe piglia-
re uniformemente. Lo feffo dimoftrano le figure de' vapori gelati fulle vetriate, che fomigliano alle rofe della Neve, le figure della quale parimenti portano le impreffioni de'Sali, i quali fempre, come fi fa, affertano una figura regolare. Finalinente attefta il Ramazzini, portando l'efperienza d' un peritiffino Chimico (Ephem. Mut. 1694), efferfi eftratto dafl' acqua puriflima di Neve quantità di vero nitro di color fofco, di gufto acre, folgorante alla fiamma, ec. Lo fteffo Autore attefta il copiofo nitro dell' aria di quell' anno, portato dai venti del Nord : e cosi fu nell' afciutto $e$ freddo Verno 1779. Giammai i Salnitrieri raccolfero tanta quantità di Salpetra come in queft anno.

Si obbietta di nuovo, che collo Spirito più ardente, nei maggiori calori della State, forma in momenti del gelo: obbietto fpeziofo del pari che vano. Si fa, che il flogiftico ha la più grande affinità cogli acidi; che tutti gli fpiriti ardenti contengono un Sal acido; onde $l$ 'acido che contiene l'aria, $\boldsymbol{a}$ forfe dovuto al flogiftico fparfo nella medefima : legafi principalmente il flogiftico coll'acido nitrofo; ecco il fecreto di quella forprendente congelazione. Il lodato Sig. Herckenroth tiene, che il principio del freddo fia un alcali; e che quef'alcali fia il medefimo che quello dello. Spirito di vino, dell' etere, ec. Alcali, o acido che fia, mi bafta che ci entri il magiftero de' fali, come tutto ce ne convince.

Il gelo artifiziale fi forma, come d noto, col Sale, ma non femplicemente. Col mefcolare fale in maffa, con neve e ghiaccio in mafla, fi ottiene folo un debol grado di freddo. Il fommo grado di freddo fi ortiene col mefcolare nel ghiaccio pefta gli Spiriti di Sale, o le acque forti : con quefto mezzo il Sig. Braunio giunfe a congelare il mercurio ( Comment: Petropol. T. V.). Ma lo fpirito fteffo di fale non giunge a produrre freddo, fe non fcioglie la neve in modo che fe ne formi come un terzo liquore : e perció gli olj, fe bene fciolgano la meve, non producono alcun grado di freddo, perchè non fi mefcolano. In fatti fi richiede la foluzione della neve, o del ghiaccio per produr freddo, e generare dell' altro ghiaccio. Il che pare indizio manifefo, che generatore del gelô fia un elemento volatile e fpiritofo, che paffa dal ghiaccio, che fi fcioglie per la fua ufcita, in quello che, fi forma per la fua eatrata; o pure chiama ed afforbe il fuoco dal liquore che fi gela, in quello che fi fcioglie. Ne per altro mezzo fo concepire che fi formi la neve e la grandine nell'Atmosfera, fe non perchè concorrono. di cotali fpiriti in tal quantità da inveftire un tratto di vapori coadunati in una auvola, e o ne vuotano il fuoco,o ne coftipano gradatamente le molecule; ed in cid pud aver parte il fuoco ifteffo de' lampi e de'fulmini, e il caldo eftivo, che fviluppi quefi elem menti in altri tratti vicini alla nuvola, come fi adopra il fuoco per fcioglier la neve, a formar più prefto il gelo artifiziale (*).

[^19]La qualicà del fuolo nei paefi, ove regnano freddi fuori della propor* zione del clima, conferma quefl'ipotefi. L' Armenia non ha latitudine maggiore del Regno di Napoli; e pure intorno Erzerum trovd il Tourneforzio (Viaggi Lett. 18.) un gran freddo nel mefe di Giugno: perche quel fuolo abbonda di fale ammoniaco. Se in oltre il terreno fia unnido, dalla foluzione e miftura de' Sali forge una fpezie di freddo artifiziale, e a quefta doppia cagione fi deve attribuire i rigidi freddi della China, della Tartaria, della Siberia. La Siberia tra i gradi ss e 60 di Latitudine abbonda di Salpetra, e infieme di acqua, poiché contiene la forgente di tanti gran fiumi, un fuolo elevatiffimo compatto da nitri, e indurito di tratto in tratto a grandiffima profondità di ghiaccio perpetuo. Quindi il grado del freddo fu trovato ivi di 70 gradi, quando quello det 1709 appreffo di noi non fu che di 1 g.

Un altro paefe orrido per il freddo d il contorno della Baja di Hudfon: fa orrore la defcrizione che ne fa Hellis nel fuo viaggio. Il ghiaccio $\boldsymbol{v}^{\prime} \mathrm{e}$ cosi duro, compatto ed eterno, che l'Hallejo, come fi accennd, fofpettava, che ivi una volta foffe il Polo gelato. Impoffibile a l'efporfi impunemente all'aria nell Inverno: un vento nivale procellofo vi foffia continuo; vifibili fono gli aculei che vibra; e quefti fono quelli che fquarciano la cute, formano in un momento le cancrene, lacerano i polmoni, fanno cadere i membri affiderati e morti.

Ma il luogo più freddo di tutta la terra rembra effere la Spitzberga. Quefta Ifola é compofta di monticelli acuti, formati di fabbia portata da venti, di fali, di ardoefia, o piuttofo di ghiaccio: paefe inofpite, e inabitabile : i naviganti, che vi approdano di raro, non vi poffono durare più di un' ora.

Or quello che opera la natura del fuofo falino abitualmente in certi territori, in altri lo fanno i venti, tutti quelli, che foffiano di fopra $a^{-}$ Monsagne o terreni nevofi, o abbondanti di Sali, foffero anche venti di Ofro,

[^20]134 P. II. AR. XI. DIGRESSIONE SOPRA IL FREDDO.
Ofto, come appreffo di noi quelli che vengono dagli Apennini, quando fono coperti di neve, come negli ultimi anni ; e 2 Parigi, quelli che fpiano dalle Montagne dell' Alvernia, come fu nel gran freddo del 1709.

Ma quafi per propria giurifdizione hanno quefta proprietà i venti Grecali, e Boreali: poichè quefti fpirano dal vero regno del gelo, dal paefe degli eterni ghiacci. Un vento che fcorra 10 miglia all' ora ( $i$ proceliofi ne fcorrono fino 60, come fece il turbine di Padova 17 Agofto 1756 ), in It giorni pud arrivare dal Polo in Italia, e con doppia velocità, come à facile, in s giorni. Dunque dalla Groenlandia, dalla Siberia, dalla China potrà un vento in breve tempo portare a qualcke paefe dell'Europa meridionale, come il noftro, un acuto freddo, della brina, del ghiaccio, non folo in Inverno, ma anche nel bel mezzo della State; come talora è accaduto, per efempio li 18 Giugno 1721 (Accad. Reg.), e li 24 Giugno 1758 , nella qual notte fi geld la foffa intorno Leyde, come afferifce il Muffchembroek.

Tale farebbe l'effetto del vento Greco e di Tramontana appreffo di noi per la forza fola della fua origine. Ma quefti venti Grecali provenienti dai monti della China, e della Siberia, paffano in oltre fopra catene di altre montagne nevofe, del Caucafo, dei monti Carpazj, degle Illirici, e percio foli baftano a produrre appreffo di noi la fevizie di un Inverno ftraordinario, participandoci l'intemperie, che una copia di nevi e di fali puod generare in quel rimoto paefe un anno più che un altro. Tale fu l'Inverno del 1755 che fu tutto a fciutto, e pur cosi rigido, fenza nuvole, nè caligini : tale fu l'infolito freddo in tutta Europa alla fine del Gennajo 1776 ; e quello alla fine di Febbrajo 1780.

Quefta à quella opinione, dalla quale, come dicevo dal principio di quefto Articolo, non poffo fottrarre il mio fpirito, la mia perfuafione: la vera cagione del freddo, e del ghiaccio, è un elemento, uno fpirito falino qualunque fia, che opera pofitivamente coftipando e-pungendo,o pure negativamente afforbendo il calore ed il fuoco da' corpi. Quefta foftanza falina quando incontra nell' Atmosfera una gran maffa di vapori, allora è quando genera quelle nevi ftraordinarie con ghiacci, come fece negli anmi proffimi 1767, 1768, 1770 , nel 1779: in Tracia ed in Afia, e appreffo di noi nell' anno 1780 .

Sopra di un certo periodo, che tengono quefti Arani Inverni, de'quali fi troverà una fpecie di Cronaca alla fine di quefta Seconda Parte, vedete l' Articolo Ultimo. Qui fi deve rappartare un fenomeno fingolare, e degno della maggior rifleffione, che fi offerva nei correnti anni.

Dalla Tavola: del Termometro rifulta ad evidenza, che in quefti anni il freddo dl anno in anno va in pieno crefcendo, nel noftro paefe : il che molto meglio fi comprova dalla feguente Tavoletta, che efprime il calor medio, o fia il temperato, di 6 in 6 anni', dopo il 172 s , ridotto alla. fcala di Reaumur'; col dovuto degrado ai gradi del Poleni fegnati. in Camera meridionale, e all'ora del mezzodi , e cosi ragguagliati; a. quelli del. Termometro efpofta all' aria libera di Tramontana, come fi pratica.

Calor.

Calor medio offervato in Padova.

| $\begin{array}{r} \text { Dal } 1725 \text { al } 1730 \\ 1731-1736 \\ 1737-1742 \\ 1743-1748 \\ 1749-1754 \\ 1755-1760 \end{array}$ | Poleni. $\begin{array}{ll} 14, & 38 \\ 14, & 18 \\ 13, & 20 \\ 13, & 00 \\ 12, & 20 \\ 12, & 45 \end{array}$ | Ridotto, e attuale. $\begin{aligned} & 12,39 \\ & 12,41 \\ & 11,56 \\ & 11,30 \\ & 10,68 \\ & 10,90 \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 'Medio de'primi 35 anni | 13, 23 | II, 57 |
| 1761-1769 | - - | 10, , 07 |
| $1770-1774$ | - - | 10,25 |
| 1775-1779 | - - | 9, 80 |
| $1780-1785$ $1786-1795$ | - - | 9,75 10,05 |
| $1786-1793$ | - - | 10,05 |

Il Calor dunque in quefto paefe nello fpazio di 70 anni, fi trova diminuito di quafi due gradi.

Io voglio concedere, che fi poffa nafcondere qualche non avvertito abbaglio nelle offervazioni, nei Termometri, nelle fcale, nel fito, nell' ora, nelle riduzioni de'gradi, o altro. Ma non fi oferà, credo, negar tutto : poiche le offervazioni Poleniane fatte in ferie coll' ifteffe condizioni di ora, di luogo, di Termometro, almeno fin tutto il 1761. danno gia prima l'ifteffo fenomeno.

Che intanto attualmente regni quefta diminuzione di caldo, anche in altri paefi, concorre a provarlo l'offervazione di Parigi, che fece il Sig. le Gentil (Mem. Acad. 1774. pag. 688.), che conferma l' offervazione pubblicata prima dal Sig. Jeaurat. Poiche il Sig. le Gentil, nel 1759, prima di partire per le Indie, aveva trovato Yopra tre Termometri la temperatura delle grotte fotto l'offervatorio, di Gradi $10 \frac{\mathrm{a}}{\mathrm{a}} \mathrm{e}$ al fuo ritorno 1773 , con reiterate offervazioni non la trovó più che di gradi $9 \frac{7}{6}$ fopra uno dei detri Termometri, ed $8 \frac{5}{6}$ fopra dell' altro. Rifulterebbe la diminuzione d'un grado circa in 12 anni, quale d quella che fi trova dalle offervazioni di Padova.

Se quefto fenomeno, che ormai rembra verificato abbaftanza, aveffe un progreffo continuato, nel mentre che prova che il Corpo ifteffo della Terta, e non folo l'Atmosfera, fi va a poco a poco raffreddando, verrebbe infieme a confermare mirabilmente la felice ipotefi del Sig. Co: di

136 P.II. AR. XI. DIGRESSIONE SOPR A IL FREDDO.
Buffon ful raffreddamento fucceffivo de'globi Planetarj; poiché febbene quefto debba effere, e fia lentiffimo, infenfibile di anno in anno ( fe anche proceda folamente in ferie aritmetica, e non in qualche ferie di potenze, come potrebbe darfi), 2 capo perd di molti anni fi pud far fentire anche nei noftri groffolani iftrumenti: il fatto certo è rifleffibile.

Ma non è folo: vi fono altri fatti, i quali poffono effer legati col medefimo. Uno è quello rimarcato fopra, d'un aumento fenfibile di pefo nell' Atmosiera, aiteftato dalle altezze medie del Barometro, le quali nei proflimi anni fi offervano maggiori di quelle degli anni addietro. Un altro fatto è una mifura maggiore di pioggia che pure fi rileva in quefti altimi anni. Vi fi aggiugne un maggior numero di giorni ofcuri, nuvolofi, caliginofi, piovofi, ventofi. In fine fembra notarfi un'influenza nuova di malattie putride, fcorbutiche, per lo innanzi quafi ignote nei noftri paefi, con una generale fterilita (Aerilefcenza) della Terra, ed un degrado di bontà nei frutti. Vedete gli articoli qui dopo.

Altrove ( Novae Tabulac Barometri, in Scholio), ho cercato di \{piegare quefti fatti anneffi, col primo, vale a dire coll'aumento del freddo. Poichè il freddo condenfa l'Armosfera. L'aria rela pin denfa pud foftentare una maggior quantità di vapori, e di aliti: quindi maggior pefo, ed altezza maggiore nel Barometro: le fteffe materie rendendo il cielo più ingombro, devono anche renderlo più fofce, nuvolofo, caliginofo, piovofo, mal fano.

Un dotto anonimo (Rozier Suppl. Tom. XIII.pag. 342.), riconofce vera la mia offervazione full'aumento del freddo, e la conferma colle offervazioni proprie, e con quelle dell' Accademia di Parigi . Ma nota infieme una spezie di paradoffo, ed $d$, che mentre va crefcendo il freddo, crefce anche il caldo, in quefto fenfo, che in certi giorni d'Eftate fi fa, negli anni più vicini a noi, fentire un grado maggiore di caldo; e lo prova comparando le fomme de' maffimi caldi, di 14 in 14 anni, dal 1699 fino al ifs4. Propone la fua idea, per ifpiegare e conciliare quetti due fatti in apparenza cosi ripugnanti. Si vale dell' opinione del Sig. Eulero, che fa la Terra avvicinarfi al Sole. Poiche da quefto principio nafcono due confeguenze: una, che la Terra avvicimata alla forgente del fuoco debba concepire maggior calore, quindi il maggior grado di caldo che fi offorva in alcuni giorni d' Eftate; ma, perche infieme s'abbrevia l'anno, il caldo ha poca durata, e deve cedere il luogo al freddo.

Se il fatto dell'avvicinamento della Terra al Sole, e dell' accorciamento dell' anno foffe vero, quefta fpiegazione avrebbe un' apparenza foddisfacente: la differenza di 8 giorni nella State e nel Verno per li noftri Antipodi, fa loro, come fi d̀ offervato fopra, una differenza notabile di ftagioni rifpetto a noi. Ma quefto avvicinamento della Terra, ed accorciamento dell'anno et negato da dottiffimi aftronomi ; efe foffe anche vero, fi riduce a cosl poco, che non pud produrre effetto fenfibile; cofa ha che fare una minorazione di pochi fecondi neH' anno col calore e col freddo tanto alterato delle annate?

Non ifpiega poi l'altro gran fenomeno del Barometro, parimenti ricono\{ciuto
fciuto dal dotto Anonimo. Dice egli : il Sole più vicino artrae maggiormente il Mercurio, e perd lo tiene più alto ; quafi che non dovefle per l'ifteffa ragione e nell'ifteffo tempo follevare anche l'Atmosfera, e perd tenere il Mercurio più baffo.

In fimil modo ragionare fi deve della diminuzione dell' obliquità dell' Ecclittica, a cui qualche altro imputa l'alterazione delle Stagioni. Quefta è una variazione lentiffima, dipendente dal fito dei nodi degli altri Pianeti, $i$ quali in quefti fecoli attraggono la Terra e la fua orbita verfo l'equatore. Ma tutta quefta variazione d circofcritta a poco più d'un grado, fi compie in decine di fecoli, e fe anche fi faceffe tutta in un anno, non produrrebbe effetto renfibile.

Incolpano alcuni le macchie folari. A fimili macchie attribuifce il Cartefio l'eftinzione dei Soli, i quali a poco a poco coprendofi di fchiume e di crofte diventano opachi, e pianeti. Alle macchie attribuirono alcuni if pallore qualche volta offervato nel Sole per fino un anno intero. Alle copiofe macchie riferifce il Sig. Weidlero il freddo dell' Inverno 1729 ; il P. Reita quello dell'anno 1642 ; e nel freddo Senfibile dei 18 Giugno 1721 (Acad. Reg.), fu offervata una gran quantità di macchie nel Sole. Al difetto di macchie attribuiva l'Argolo il gran caldo, e il gran fecco dell'anno 1632. Ma negli anni 1718,1719, che furono calidiffimi e prodigiofamente afciutti, fu offervata una frequenza grandiffima di macchie nel Sole. Senza quefto obbietto, in vero grande, queft ipotefi delle macchie fpiegherebbe felicemente la minorazione del caldo offervata in quefti anni, tanto più che fe ne offerva un' abbondanza prodigiofa, ed io ala meno non ho veduto mai tante e si grandi macchie nel Sole quante negli anni fcorfi $1779,1780$.

Dell' Atmosfera folare, e di quelle delle Comete, dird una parola qui dopo. Confideriamo ora qualche cagione più vicina, e terrena. Per ifpiegare l'alterazione delle fagioni ricorrono alcunialla diftruzione de'bofchi . In fatti al tempo de'Romani, efino quafi a tre Secoli addietro, era 1'Europa tutta coperta di felve, era tutta an gran bofco. I bofchi impedifcono l'azione del Sole, trattengono l'umido e il freddo. Quindi il maggior freddo, dicono, che regnava allora, e per cui fi gelavano quei fiumi, che ora non fi gelano più. Ma infieme nei tratti lavorati e colti doveva concentrarfi maggior caldo, e $i$ venti freddi di tramontana dovevano venire arreftati dai bofchi ifteff: quindi anche in provincie piu rettentrionali, come nella Piccardia, poteano coltivarfi le viti, che ora non vi poffono più vivere.

Anche quefta è una fpiegazione più fpeziofa che folida. Poiche prima i fatti, fui quali è fondata, non fono certi, mentre anche in quefti anni proffimi gelafi il noftro Adige, e il noftro Po, non che i fiumi di Francia come nel 1768; e per le viti, che in qualche paefe non poffono piut allignare, pud cio provenire da caufe morali, e da difetto di coltura. It fatto anzi fa tutto al contrario: il freddo crefce, ed il calore fcema : poichè appreffo di nol ne pure et vero quello che fi è detto fopra da quell'autor Anonimo, che vi fieno giorni più caldi negli anni proffimi,

138 P. II. AR. XI. DIGRESSIONE SOPRA IL FREDDO.
che nei rimoti: il giorno più caldo in Padova fu nel 1728 agli 1 I. $d^{\prime}$ Agofto, con gradi 28 di Reaumur ; quando negli anni vicini non arrivo mai alli gradi 26 ; e come ho detto, non è tanto il freddo degl' Inverni che crefce, quanto il caldo dell' Eftate che fcema, e in intenfione, e in durata.

Lo fvegramento perd delle Terre pude deve aver contribuito all' alterazione dell' Atmosfera in altro fenfo, fomminiftrando maggior quantità, e nuova qualità di aliti terreni. I Terremoti frequentiffimi poffono effervi concorfi. Dalle terre molle e colte, oltre uno \{viluppo maggiore di efalazioni, fi genera maggior copia di nitro, e da quefto fi genera freddo, come fi è provato al principio di quefo Articolo. Di più gli aliti caldi, I'aria infiammabile, che fi fviluppa continuamente, il fuoco eletrico, abbandonano la Terra, e le regioni baffe, per portarfi all' alto dell' Atmosfera. Quindi forfe la nuova, infolita, e in vero notabile frequenza d' aurore boreali, anche in quefti paefi Meridionali, (nell' anno 1779 ne abbiamo offervato 24). Pare ben più naturale di attribuire quefte Aurore al gioco dell'aria infiammabile e del fuoco elettrico piuttofto che alla caduta ed accenfione della materia dell' Atmosfera del Sole nell ${ }^{\text { }}$ Atınosfera noftra, comunque con tanto ingegno foftenuta dal Sig. di Mairan.

Non oftante, fe a quefta Sopraggiunta di materia vuolfi attribuire con quel dottiffimo Autore qualche carico nell' Atmosfera noftra; aggiungafí, fe fi vuole, anche l'Atmosfera delle Comete, che paffano talune in molta vicinanza al noftro pianeta: non ripugnerd tanto. E' mi bafta, che in un modo, o nell'altro, o per la partenza del fuoco, e delle foftanze calorofe dalle regioni baffe, o per la Copravvenienza di materie ftrarjere o dalla Terra, o dal Cielo, fi concepifca l'Aumosfera noftra divenuta più denfa, coma prova il Barometro, e più fredda, come prova il-Termometro: tutte le altre confeguenze s' intendono fluirne con facilità e fenza ripugnanza: e'bafta, dico, a me d'avere efpofti de'fatti notabiliffimi, lafciando ad altri più felici di me lo fpiegarli, e verificarli (*).

Potrebbe venir in mente, che l'ofiervato e verificato aumento delle ghiacciaje delle Alpi, poteffe produrre queft aumento di freddo nella Lombardia.

Ma quefto penfiero, fatto un poco di rifleffo, non fi faprebbe adottare. Troppo limitata el 1 ' Atmosfera frigida di quefte ghiacciaje, per eftenderfi agli eftremi della Lombardia, e della Francia. In fecondo luogo, molto più .

[^21]più probabile farà credere che l'aumento delle ghiacciaje fia piuttofo effetto, che cagione di quefto generale aamento di freddo.

Comunque fia della cagione, della quale la fcoperta non è forfe ancora matura, bafti d'aver rilevato il fatto. Quefto fatto poi, invero rimarcabile, ci pud porger del lume fopra altri fatti analoghi, contemporaneamente rilevati, che faranno provati negli articoli feguenti : tali fono, aumento nel numero de'giorni piovofi, ofcuri, caliginofi, umidi ; aumento nella quantità della pioggia; aumento di gragnuole, di venti, di temporali, di Terremoti: malattie nuove, fpezialmente putride e gaftriche, negli uomini, con confeguente mortalità dilatata; epidemie negli animali ; malattie nelle piante, come in Italia de' Gelfi, in Fiandra delle Patate, fcarfezza, e cattiva qualita de’ frutti, ec. Tutto quefto pude e deve nafcere dalla mancanza di caldo, che produce un riftagno d'umori.

Parlando delle malattie putride, fecondo la Teoria de'buoni Fifici , Ia falute dell'uomo viene mantenuta da una lodevole dofe e circolazione di flogifo nel fangue: l'ecceffo produce le malattie inflammatorie; il difetto le putride. Le malattie putride devono dunque regnare nel luoghi, e tempi, freddi ed umidi ; perche 1 ' umido ruba ed afforbe il fuoco. Or quello che fi offerva negli anni correnti, come fi è accennato, non ed tanto un aumento di freddo nell' Inverno, quanto una diminuzione, una deficienza di caldo nell' Eftate. Manca dunque l'anima ai noftri umori : quindi rallentata la circolazione, alterate le digeftioni, e le fecrezioni, generati riftagni; e con tutto cio ecco la tendenza generale alla putrefcenza. Lo fteffo a proporzione fi deve dire degli animali, delle piante, e della terra.

## ARTICOLOXII.

## Della mifura della Pioggia.

SIno dall' erezione dell' Accademie d'Inghilterra e di Francia dopo la metà del fecolo paffato tra le tante offervazioni naturali, a cui fi applicavano quelle dotte compagnie, una fu la mifura annua della Pioggia, che cade in un paefe : cofa degna di confiderazione per li prodotti della terra, per la falubrita delle Stagioni, per la portata de'fiumi; anzi fe non fallo, la ricerca dell' origine delle fontane fuggerl al Sig. Mariotte di tenere quefta mifura regolare della pioggia; il che fatto ritrovd che tutta $\mathbf{r}$ acqua che viene dal cielo dentro l'eftenfione de' paefi che fomminiftrano acqua alla Senna, fupera 9 volte la portata di quefto fiume. E• fe un Padrone voleffe coftruire una cifterna, la quale doveffe contenere lacqua occorrente per tutto l'anno agli ufi della famiglia, degli animali ec.; fenza fapere la quantità dell' acqua che il cielo annualmente fomminiftra in pioggia, in neve, $o$ in altra forma, non potrà mai determiare efattamente nè la capacita della cifterna, nè l'eftenfione del circondario, che
$₹ 40$ PAR. II. ART. XII. MISURA DELL A PIOGGI 1. deve fornir l'acqua ricercata. Dicafi lo fteffo della capacità delle grondaje e dei cannoni, che devono fcaricare l'acqua piovana da un tetro di data eflenfione.

Per aver la mifura dell'acqua, che cade dal Cielo in pioggia, neve, grandine, rugiada, caligine, o altro modo, fi efpone un valo di mifura cognita, per efempio di $1,2,3,4$ piedi in quadro: più ampio che effo è, meglio ferve a mifurare le piogge piccole. Affinchè l'acqua cadura non efali, e buona cautela praticare un fo o e tubo nel fondo del vafo, per cai l'acqua entri in altro vafo riftretto e chiufo. Allora dopo le pioggia comodamente fi mifura l'acqua in uno di quelti tre modi: o ro pefandola, il che farebbe più efatto, fe non foffe la diverfa gravità fpecifin ca dell'acqua piovana in varie pioggie : o 2.0 fe tutto il recipiente d di figura regolare col fondo piano, con una bacchetta, o verga graduata, che immerfa nell'acqua vi dà le mifure note: metodo tenuto dal fu Sig. March. Poleni: o pure $3 .^{\circ}$ avendo mifure determinate di forma cubica, e di varia grandezza, con quefte vuotare rutta l'acqua del vafo, e tener conto de!le ftefle mifure. Di quefto metodo mi fervo io ; e tre vafi mi baftano: uno che ha tre pollici di dimenfione, e mi da 27 pollici in cubo; uno di 2, che me ne dà 8; uno di 1 ; Quefto mi dà $\frac{1}{12}$ di linea nell' altezza deil' acqua, effendo il mio recipiente di un piede quadrato; 12 di quefte mifure fanno una linea; e 144 un pollice.

In una colonna del Giornale Meteorologico fi nota di giorno in giorno l'acqua mifurata. Si fomma l'acqua di un mefe; e poi le mifure di $\boldsymbol{\text { z }}$, mefi, che dan la fomma di un anno, per efempio 32 pollici d'acqua.. Quefto vuol dire, che re l'acqua caduta dal cielo in quefo fito non Eoffe fcorfa via, o fvaporata, dopo un anno farebbe arrivata all' altezza di 32 pollici, volgarmente oncie : e fe la feffa quantità di pioggia foffecaduta in tutto quefto territorio, l' acqua in capo dell' anno avrebbe innondata a quefto regno il fuolo.

Da quefte mifure fi è trovato la gran differenza di pioggia da paefe a paefe, anche in luoghi non lontani. Ne'luoghi di montagna e di relva, le pioggie fono alfai più frequenti ed abbondanti, e perche $i$ vapori wi fono f́pinti da' Venti e fermati dai monti e dai bofchi; e perchè il fuoco eletrico che in altri luoghi foftenta $i$ vapori, quivi abbandonandoli fi fcarica volentieri negli alberi, e nelle piante. Nelle gran felve della Cordeliera piove tutto l'anno:e per rendere la ferenita ad una Provincia convien eftirpare o brugiare i bofchi: cosi fanno in Svezia, cosi hanno fat to gli Europei nell' America. All oppofta la maffa de' vapori fi fcaricherà allora ne'piani: e per ral cagione forfe dopo lo suofco e fregro de' monti alpini, i noftri territorj baffi fona più foggetti $a^{\prime}$ temporali, o fenza dubbio alle più frequenti, e più alte inondazioni. Ecco la quantità dipioggia, che cade in varj luoghi ; io l'ho raccolta dai migliori fonti : quella di Napoli del Sig. Sirau, e quella di Pifa del Sig. Prof. Tilli, m? fut comunicata dal Sig. Cavalier Strange Miniftro Britannico a Venezia, doutfimo Geatiluomo Inglefe, e fautore generofa de' dotti; le altre fono tratte
tratte dai volumi d'Accademie, o altri libri fampati. Quefta d poi la mifura media, e ragguagliata, di più, o meno anni, fecondo, le offervazioni, del pollice di Parigi.

Tavola delle Pioggic in Italia, mifura media di varj anni, in Pollici e Linee del Piè di Parigi.


Tavola dilla Pioggia in Paefi fuori d' Italia.


Si puod offervare in quefta Tavola la gran differenza nella quantita di pioggia, che paffa tra paefe e paele, anche vicino; per efempio tra $\mathrm{Ve}-$ nezia e Chioggia quafi d'un rerzo, benchè quefte Citta fieno ful mare e vicine; cosil tra Padova, e il Polefine di Rovigo, benchè in poca ed ugual diftanza dal mare. Che la vicinanza del mare non induca maggior quantita di pioggia, lo provano quefti efempj, e le Città *Olandeft fcarfe generalinente di pioggia, e Pietroburgo pona ful mare, che non da più acqua di Parigi, che n'è tanto lontana . Bifogna dire, che fieno i monti quelli che più contribuifono alle pioggie, in quanto dirigono o arreftano i venti, ed infaccano dentro $i$ loro Seni $i$ vapori, e le nuvole . Cosi Udine e la provincia del Friuli, ch' è un femicerchio ferrato dalleAlpi Giulie, ricevendo direttamente il Vento Sirocco, che fcopa il mare Adriatico, refta innondata dalle pioggie; cosi Pifa fermando coi vicini monti il vento di Libeccio; cosi Padova coi colli Euganei il vento Greco, ch'è un Sirocco rifleffo; cosi l'Inghilterra montuofa abbonda di pioggie : all' oppofto i paefi aperti, come il Polefine, la Ollanda, l'Ifola di Francia, i littorali, come iChioggia , Molfetta, e Livorno, lafciano coi venti trafcorrere anche $i$ vapori, le nuvole, e le pioggie.

Paffero ora ad efporre l'iftoria delle pioggie in Padova, e quefta fi: vedrà come in un quadro nella Tavola II., che abbraccia 72 anni dal ${ }^{2} 72$ 5. fin al 1796 . I numeri di quefta tavola fono della mifura di Londra adottata dal Sig. March. Poleni. Debbo avvertire, che mancando lemifure attuali della pioggia negli anni $1765,66,67$, con parte del 1764, ho fupplito effe mifure in quefto modo. Avendo numerato i giorni di pioggia in quefto intervallo, di mefe in mefe, gli ho comparati coi mefi degli anni precedenti, che anno avuto lo feffo numero di giorni piovofi, ( che ricorrono ordinariamente di 8 in 9 anni ). Ho prefo ba
quantirà di pioggia di quei mefi, prendendo un medio, fe v'era (di rado ) diverfita. Cosi credo d'effermi fcoftato molto poco dal vero.

Quefta Tavola dimoftra che il mefe più piovofo di tutti quanto alla quantità della pioggia, in Padova, è l'Ottobre; indi il Maggio, il Novembre, il Giugno : il mele piú alciutto e il Febbrajo coi due laterali Gennajo e Marzo. Ma per l'indole piovola d'un mefe, o d'una Stagioae, conviene aver riguardo anche al numero de' giorni piovof, che non fempre s'accorda colla quantità della pioggia. Vedete Meteorologia applicata all' Agricoltura (*).

Quanto alle Stagioni, prendendole di tre in tre mefi dal Dicembre, eccone il confronto.

| Dicèmbre | 146, 696 | Giugno | 179,861 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Gennajo | 138,141 | Luglio | 158, 913 |
| Febbrajo | 107, 848 | Agofto | .137, 965 |
|  | 392, 649 |  | 476, 739 |
| Marzo | 136,633 | Settembre | 166, 917 |
| Aprile | 174, 691 | Otrobre | 208, 613 |
| Maggio | 202, 278 | Novembre | 183,452 |
|  | 513, 602 |  | 558,982 |

L'Inverno adunque è la Atagione più a fciutta; umida è la Primavera, e più l'Autunno; mezzana l'Eftate. Ognuno porrà fare delle offervazioni fopra i mefi, o anni afciutti, o piovofi, che effettivamente ebbero luogo in quefto intervallo d'anhi. Io prego di rimarcare l'aumento vifbile di pioggia negli anni proffimi, fpezialmente nell' ultimo novennio.

Ma il rifultato più curiofo ed offervabile mi fernbra quefto : che fommando la pioggia caduta di 9 in 9 anni, le fomme fi trovano quaf eguali. Sempre mi è parfo che la rivoluzione del Perigeo della Luna, la quale fi compie in 9 anni meno 2 mefi in circa, doveffe far circolare dentro gli adni medefimi una certa quantità d'impreffione bell'aria : in una parola, una Specie di circolo di ftagioni. Plinio, come s'è detto netla Prima Parte, rapporta come avverato dall' efperienza il circolo di 8 anni, tanto per le ftagioni, come per le maree.

Per vedere fe poreffi ricavare qualche cofa dalla ferie delle offervazioni Poleniane, ho cercato, fe veramente vi foffe quefto ritorne di flagioni in un qualche periodo regolare di 8 , di 9 , di 10 anni: e certo quanto alla pinggia di anno in anno cid non s' incontra, fe non forfe cafualmente. Ho fommato i periodi di \& anni, e veramente v'è qualche vicinanza nelle fomme, e molto più grande che non fia nei decennj: noz

[^22]144 PAR. II. ART. XII. MISURA DELLA PIOGGIA.
oftante non $v$ 'è cofa che appaghi . Col principio dunque del circolo del Perigeo, ho fatto più attenzione ai Novennj.
Hannofi dunque 8 Novennj completi, i quali fi ragguagliano nella quantita della pioggia proflimamente, il fecondo folamente andando fuori della regola per effervi caduti alcuni anni grandemente afciutti. In quefta terza Edizione ho potuto aggiugnere il fefto, fettimo, ed ottavo Novennio; il fefto, a cagione de due femperatiffini anni 1770 , 1772 , $\mathfrak{G}$ ritrova un poco eccedente, ma non gran fatto; e cid nulla nuoce alla re-: gola, provenendo dall'aumento di umido in quefti anni vicini, notato nell'articolo precedente : poiché il medio dei primi 27 anni è di pollici 33,632; ed il medio dei 27 anni proffimi fi trova di pollici 37, 797: ciò, dico, nulla ofta, perche proviene da altra grande cagione. Qualunque fia l'ottavo, alquanto fcarfo, fomiglia al fecondo; e vi pù̀ effer un circolo o ritorno dipo 54 anni, dopo tre cicli del Saros ( di cui dopo ).

In oltre, omettendo fempre un anno, ho difpofto altre ferie fucceffive di Novennj di quattro l'una, e fono in tutti al numero di 37. Dalla fomma di tutti prendendo un Novennio medio, fi trova di $310 ;$ col quale confrontando quefli 37 Novennj, fe ne trova 8 , la differenza de' quali dal medio, non dà un pollice di differenza per anno; 16 che non differifcono a ragguaglio annuo per 2 pollici: 24 che non differifono di 3 pollici: differenza in vero pochiffimo confiderabile, e da non curarfi, quanto fpetta alla fua influenza fopra le ftagioni, fopra $i$ terreni, e $\mathbf{i}$ prodotti della terra. Nel mifurare folamente l'acqua piovana in capo all'anno vi pud effer un errore piu forte.

Per illuftrare quefto punto, che mi fembra degno della confiderazione di tutti, efibifco qui un altro rifcontro nella mifura della pioggia caduta in Parigi, come fi trova regiftrata nelle Memorie dall' Accademia, dall'anno 1699 fino al 1752 : nel qual periodo abbiamo 6 Novennj, tre maggiori, e tre minori, da ambe le parti quafi eguali:e prendendo il Novennio medio, che d̀ di p. 152. 6. nè pur qui fi trova maggior differenza annua, che arrivi ai tre pollici. La mifura media annua di Parigi rifulta di poll. 16. 1. 11.

Comunque fia la cofa, io propongo la mia offervazione, di cui non pretefi di formare una regola. Si vedrà perd , che dalla medefima non fí fcoftano molto i venti, e i numeri de'giorni piovofi. In quefte cofe fifiche non fi deve afpettar mai un'efattezza matematica : bafta una certa approffimazione; della quale, quando arrivi a certi limiti vicini, dobbiamo contentarci.

Rifulta un corollario economico che è quefto : per ragguagliare più al giufo che fia pofibile il prodotto di una campagna, fo deve calcolar l'entrata di un Novennio. Coinunemente fi ufa il decennio. Ma fe i prodotti della terra dipendono principalmente dal Sole, dalle pinggie, dai venti, fi vede, che è da preferire il Novennio. Vedete l'articolo qui dopo ful ritorno delle fagioni, e delle annate fravaganti per l'umido, per il fecco, per il freddo, ec. Vedrete, che ritornano 2 capo di 8 in 9 anni , colla rivoluzione, dell' Apogeo lunare, non folo le ftagioni fimili, ma quafi le giornate, e le burracche.

Miju-

## Mefure della Pioggia caduta in Parigi in Pollici c Linee del Piè del Re.



## T.

AR-

146 PAR. II. $\mathscr{A}$ RT. XIII. DEI GIORNI PIOVOSI, NUVOLOSI, ec.

## A $\quad$ R $\quad$ T I I Clllll

Dei Giorni Piovofi, Nuvolofi, Sereni ec.

sI fono anche numerati e fommati li giorni Piovof, Nuvolofi, Nevofi, Sereni: ( ma rifparmio a'Lettori la lunga Tavola, come meno importante ): per giorni Piovofi intendendo quelli, che nel Giornale avovano notata qualche mifura di pioggia. Quanto ai Nuvolofi, e Sereni, vi puod effere qualche ambiguità, mentre il Sig. March. Poleni notava lo ftato del Cielo folameate al mezzodi : or da un mezzodl all' altro vi pud effer di mezzo gran cambiamenti. Di fatto a qualche giorno notato fereno fi vede afcritta una mifura di pioggia talor grande, caduta la notte, o in altra ora. Non oftante vi pud effere un compenfo.

Quaranta anni fanno 14610 giorni. Di quefti, 4224 diedero pioggia; 1393 fono notati nuvolofi, o fenza Sole al mezzodl: gli altri 8993 fi computano per fereni; o almeno non v'e l'incomodo della pioggia, che impedica i lavori della campagna.

Dividendo il fuddetco numero de'giorni piovofi 4224 , per 40 anni, fi ha il numero medio e ragguagliato de' giorni piovofi per ciafcun anno, e fono 105 . Quefti fono giorni che fi poffono calcolare per perduti ogni anno intorno i lavori in campagna. Per altro fe nel 1743 furono folamente 8 s , nel 1758 arrivarono 2145 giorni di pioggia.

Un'offervazione dolorofa fi prefenta in queftianni, ed $\mathfrak{d}$, che , come crefce il freddo, così crefcono le pioggie in numero, ed in quantità. Nei primi 20 anni delle offervazioni Poleniane i giorni piovof furono 2005 , per un medio 100 per anno; nei 20 anni pofteriori furono 2219 , ofia 181 per anno: e prendendo il proffimo decennio 1770-1779, quantunque A fieno Aati due anni a cciuttiffimi ( $177 \mathrm{t}, 1779$ ), ritrovo 1301 giorni piovofi, che per un medio ne danno 130 per anno: di fatto nell' anno 1770 furono 158 , e is2 nel 1772 ; e la mifura dell' acqua caduta dal cielo, come dimoftra la Tavola della Pioggia, fu proporzionatamente eccedente.

Si rifletta adeffo a tanti giorni Feßivi dell' anno, che fono forle 80, o piu, con tante Fefte votive e di confuctudine; fi vede, che non refta la metà dell' anno libera per lavorare la campagna. Poichè fe anche in qualche giorno di pioggia, quando quefta d̀ ceffata, fi puod fare qualche ora di lavoro, talora le operazioni fono tali, e la pioggia così copiofa, che nd pure il giorno feguente fi poffono fare, come le opere di aratro, di zappa, ec.
/ La confeguenza d, che il diligente Coltivatore deve ufare tutta la follecitudine nel prevenire i lavori, fpezialmente nelle femine : anche per quefto motivo in generale, perché la femina anticipata porta più copiofo raccolto: poichè i formenti anno tempo di eftendere le loro radici, e di gettar fuori, o moltiplicare le gambe, che non fono altro che tanti rami

PAR. II. ART. XIII. DEI GIORNI PIOVOSI, NUVOLOSI, ec. 147
della pianta: per li Minuti poi, legumi, forghi turchi, oltre quefto motivo, $v^{\prime}$ à quello di prevenire la ficcità dell' Eftate. $E^{\prime}$ un inganno quello di accufare il freddo di certe terre: anzi per queßto conviene anticipare : bafta che la terra non fia troppo molle, o umida dalla pioggia. Io ero folito dire ai miei Parrocchiani, che in Agricoltura un' ora decide di un giorno, un giorno d'una fettimana, e quefta di un mefe, o di un anno; per efempio nel taglio dei formenti, e nella raccolta de' fieni.

Per altro fi pud rimarcare, che gli anni, i quali ebbero più giorni piovofi, non percio diedero fempre la maggior quantità di pioggia ; perchè può molti giorni piovere, ma in poca quantità . Per l'ifteffa ragione, nei Mefi non corrifponde fempre la quantita della pioggia al numero dei giorni piovofi: la maggior quantita di pioggia fi e trovata in Ottobre ; il maggior numero de'giorni piovofi in Maggio. Si vede, che anche il numero de'giorni piovofi nei fei mefi più freddi eccede quello dei fei mefi caldi; ma le pioggie di quefti fono più abbondanti. Perciò a giudicare, fe un anno, o un mefe fia piovofo, o no, bifogna aver mifurata la pioggia.

Quanto all'effetto fulle produzioni della Terra, conviene vedere, in quali mefi abbondi, o fcarfeggi la pioggia, avendo in oltre riguardo ai giorni di nuvolo, al grado di durata del freddo, o del caldo . Le pioggie di Primavera, fpezialmente in Aprile, fono feconde e défiderabili ; nel Marzo dannofe, come anche nell' Inverno, che fi defidera arciutto. I gran piovali di Eftate, fe it cielo non refta qualche giorno nuvolofo e frefco, poco giovano contro le ficcità, poichè l'acqua fcorre via, o ben tofto per il gran calore fi fvapora; perciò molto piừ giova una pinggia di notte, che di giorno. Ma nè qui fi fa an Trattato di Agricoltura, efi a yrà occafione di dir qualche cofa in tal propofito ancora dopo.

Quanto alle inondazioni, conviene confiderare, in quai luoghi, e in quanta eftenfione cada la pioggia. Perchè l'inosdazioni de'fiumi vengono da'monti.

Dai preziofi regiftri, ch' io poffedo, del ch. Sig. Morgagni ( dal 1740 fin tutto il 1768 ), e da' fucceffivi miei fin al 1795 , ho numerato, in quefto fpazio di 40 anni, 145 efcrefcenze della Brenta (che fi chiamano Brentane, nome in quefti paefi divenuto generico per fignificare l'efcreze d'ogni fiume ): alcune effendo fate miti, e femplici colmate di fiume, ma il maggior numero grandi, con rotte d'argini, e guafo grande di campagne. Raro d l'anno che ne vada immune; e talora ne accadono 6, 7, fin 8, come nel 1772, in cui per l'intemperie piovofa rimafe la Brenta fenza navigazione $s$ meff, e più, e tutta quefta campagna pareva fatto mare. Quefte 145 inondazioni fi trovano diftribuite per li meff, cosl: Genuajo s; Febbrajo s: Marzo 7; Aprile 13; Maggio 20; Giugno 13; Luglio 4; Agofo 3; Settembre 12; Ottobre 26 ; Novembre 28 ; Dicembre 9 : donde ognun pud vedere, quali fono i mefi più, o meno foggeti alle inondazioni , potendofi tenere lo feffo di tutti i fiumi della Lombardia. Bifogna però confeffare, che le fiumane di quefti paefi, in quefi proffimi anni, fuccedono alquanto più rare corrifpondendo

148 PATT.II. ART.XIII. DEI GIORNI PIOVOSI, NUVOLOSI, es. alla minor quantita di pioggia degli anni ifteffi, come fi è offervato nel precedente articulo.

Ho voluto provare, fe anche nei giorni piovofi li Novennj andaffero del pari, come nella quantità della pioggia; ma non $v$ ' ̇̀ tanto di regolarità. Sono i Nuvoli per fe troppo irregolari, é troppo difficili da notarfi, per trovarvi rifcontri certi. Più tofto firifcontrano le fomme digs anni. Quefto numero di 18 anni abbraccia, come fi accennd, due periodi dell' Apogeo, e una rivoluzione de' Nodi della Luna ; e molto fi avvicira al Saros de'Caldei, o fia al periodo delle 223 Lunazioni. Offervo, che il coirente anno 1770, quanto all' indole piovofa, fin ora fi raffomiglia moltiflimo all' anno 1752 , che C il 18.00 addietro (cosi la prima edizione ).

Molto più fi avvicinano le Comme di 18 anni fucceffivi; e in quefo particolare fi verificarebbe la regola data da Plinio fopra il ritormo delle ftagioni.

Molto avrebbe giovato per l'economia delle campagne, tanto per is Padroni, che per li Lavoratori, il fapere quante volte ha grandinato nello rpazio di quefti 45 anni. Si avrebbe appreffo poco notizia di quante gragnuole fi pud fondatamente temere dentro un numero di anni, che dura la locazione di una campagna, per farvi le giufte detrazioni, e rilevare l'entrata fopra della quale fi pud far fondo . Dovrebbero i Parrochi, e i Governatori di ciafcun Villaggio, anzi i Padroni, renere quefto, ed altri regiftri; che dopò uno Spazio confiderabile porgerebbero utiliffimi lumi. Il Sig. March. Poleni non ebbe quefta cura; nè poteva aver tali notizie, particolari ad ogni tratto di paefe.

Dalle citate offervazioni del Sig. Morgagni, e faffeguenti mie, dal 1740 fin al 1780 , ho raccolto 1095 temporali, con tuono, fucceduti in Padova: d'onde, per un medio, ne vengono 27 all'anno. Il mefe pir pericolofó è quello di Giugno, e quefto ancora più per le gragnuole.

Di quefti 109s temporali, 157 furono con gragnuola; e quefte gra. gnuole col Seguente comparto: Gennajo 1; Febbrajo 3; Marzo 10; Aprile 34: Maggio 26; Giugno 33; Luglio 23; Agofto 12; Settembre 6; Ottobre 7; Novembre 1; Dicembre 2. (1 giorni più critici per li temporali fi poffono vedere nel Giornale Meteorologico dietro la Meteorologia applicata all' Agricoltura.)

Ora le gragnuole de'fei mefi d'Inverno, che fono anche rare, non fanno danno alla Campagna', nè pur tanto quelle di Aprile: le più dannofe fono quelle di Maggio, e di Giugno, le quali rovinano tanto i primi , che i fecondi prodotti della Terra, le uve, e le altre frutta : comprefo Luglio, un anno per l'altro, fe ne pud temere due all'anno ; ed offervo, che generalmente non paffano al più che 4. a s anni fenza gragnuola nei derti mefi.

Devo altrest notare, che nei proffimi anni le gragnuole anch' effe rendonfi più frequenti : nei primi 20 anni furono folamente 55 ; evi fu qualche anno anche fenza; nei fecondi 20 anni furono più di cento; nè verun anno ne ando efente.

## P. I1. AR. XIV. DEIVENTI, CHE REGNANO IN PADOV A, ec. 149

I giorni di neve fono notati per la mifura dell' acqua. In 40 anni 199 , © fia 200 giorni fono annotati con neve; ficchè per un numero medio ne toccano s per anno. Gli anni più nevoff furono li $1740,1754,1768$, 1770. 1l 1759 pafsd quafi fenza neve. Gli anni molto nevofi fi credono 2 proporzione più fertili.

## A $\quad \mathrm{R}$ T I $\mathbf{C}$ O L O XIV.

## Dei Venti, cbe regnano nel dififetzo di Padova, e nella Marca Trivigiana.

NIente a primo afpetto pud fembrare più incerto, e più irregolare del Vento . Pure li quattro Venti cardinali fr poffono confiderare quafi Cofinici, o univerfali per tutta la Terra, analoghi ai moti dell' Oceano, prendendo la cola in fenfo difcreto. Il vento dominante ee l' Orientale, che fegue il Sole nella fua mutazione di fito da Levante in Ponente. Avendo riguardo alla rarefazione, che il calor folare produce nel volume d'aria fottopofto, nafceranno due Venti obliqui dai Poli, correndo l'aria inferiore più pefante al centro, o all' Equatore, e la fuperiore fpandendofi per di fopra; quefti fleffi moti faranno modificati dalla gravitazione della Luna, e del Sole, fecondando il moto dell' acque, le quali nel fluffo ff fpandono verfo i Poli, e nel rifluffo ricorrono all' Equatore. Quefti Venti generali non fofo devono obliquarfi di fei mefi in fei mefi, come gli Alifei della Zona Torrida, ma molto più nelle Zone temperate per le circoftanze locali dei terreni verranno tanto alterati, che appena faranno riconorcibili. Non oftante per mezzo le altre perturbazioni fempre avrá luogo la loro impreffione.

Importa moltiffimo l'offervazione de' Venti, tanto per prevedere in certo modo le mutazioni di tempo, che fogliono apportare, quanto per l'influenza che anno fulla qualita delle ftagioni, e fu i prodotti della terra poiche in un paefe, altri fono piovofi, altri fereni, altri fecondi, altri fterili, ec.

Per fare l'offervazione de' Venti bifogna avere qualche notizia delle Plaghe principali dell' Orizzonte. I Marinari ne diftinguono 32 che chiamano Rombi. Sebbene talora la variazione di una Quarta faccia gran differenza nell' indole del Vento, non oftante quefto numero è troppo grande per l'ufo prefente : bafterà conofcere i quattro Venti cardinali, e i quattro Laterali primarj, quali col Sig. March. Poleni noteremo colle lettere iniziali de' nomi oltramontani, come gia fi d fatto nel Giornale di ropra.

Ma bifogna, dico, conofcer i punti dell' Orizzonte, che danno quefti Venti. Chi non ha pratica della Sfera, e non fappia defcrivere una Meridiana, il che à facile per mezzo dell' ombre eguali di uno ftilo avantie dopo
i so P.II. $\mathcal{A R}$. XIV. DEI VENTI, CHE REGNANO IN PMDOVA, $\mathcal{N}_{0}$
dopo il mezzodi; potrà non oftante conofcere a preffo poco la Tramontana, o per via della calaınita, o per il mufco che fanno gli alberi da quella paste ( mezzo che nell' ofcura notte folo pud fervire per ufcir da una felva, in cui uno foffe fmarrito), o pure la plaga meridiana guardando il Sole all'ora del mezzods, o negli anelli più larghi di un tronco di albero tagliato ; o pure fegnando il luogo dove nafce, e tramonta il Sole li 21 di Marzo e 23 Settembre, che fono le plaghe del vero Levante, e del vero Ponente. Conofciuto poi uno di quefti Punti cardinali, gli altri s'intendono tofto : poichè per efempio voltando la faccia a Tramontana, alle fpalle fi ha il mezzodi, a deftra il Levante, a finiftra il Ponente. Parimenti dividendo per mezzo coll' occhio quefti quattro quarti dell' Orizzonte, fi anno i quattro Venti laterall.

Deve poi ognyno nel proprio luogo fiffare la plaga de' Venti; per efempio a Padova, il vento di Tramontana è quello che viene dalla parte di Afolo e di Feltre; il Greco da Trevigi e dal Friuli; il Levante dalla parte di Veaezia; il Sirocco dalla parte di Chioggia; l'OAro dalla parte di Ferrara; il Garbino dalla parte di Venda, e del mezzo de' Colli Euganei, il Ponente dalla parte di Verona un poco fopra i monti di Barbarano; il Maefro da Vicenza, o poco fopra. Cosi per mezzo d’alberi e di montagne i popoli remplici regnano le ore del Sole.

Fatta cosi pratica dei punti dell' Orizzonte, fi pianterà in un luogo elevato e libero una Girandola, o banderuola di metallo, o più tofto di legno, che Atia eretta verticalmente ed efattamente a piombo, e che venga Liberamente girata dal vento. Si offerverà, a qual parte la girandola fia voltata; efi dirà, che il Vento viene dalla plaga oppofta; per efempio, fe qui a Padova la girandola guarda verfo Vicenza, che è la plaga di Maefro, il vento farà di Sirocco; fe guarda verfo Venezia, cioè a Levante, il vento farà di Ponente, ec. La banderuola piantate ful tetto d'una cafa, fi pud far paffare il fuo affe dentro di una camera, e defcritta la Rofa de' venti, col raggio, che vi fi aggiunge, dimofrerà il vento fando in camera. Si pud anche con un rochello nell' affe, e unz ruota nel perno del Raggio, fare, che il raggio giri nella faccia di un muro, come il raggio di un Orologio.

Bifogna poi diftinguere due venti, che per lo più foffiano per mezzo $Y_{\text {atmosfera, }}$ fpeffo oppofti, uno alto, l'altro balfo. Quello alto, ch' d il vero vento non fi pud conofcere, fe non dal moto e fito delle nuvole; e per non ingannarfi, conviene riferire il moto di quefte 2 qualche punto fiffo in terra, come un muro, un tetto, un albero, o altro. Speffo effendo l'aria tranquilla a baffo, veggonfi correr le nuvole : anzi montando fola ad un campanile, o altra mediocre altezza fi trova vento; cosi andando fuori de' recinti delle Citta, andando da terra ferma in Laguna, e molto più andando 2 Lio, fi trova vento che non $\mathbb{G}$ fentiva, $\mathbf{o}$ certo affai piin forte.

Regiftrando $i$ venti, farà bene notare il vento alto, e il vento baffo: poiche l' uno, e l'altro, e forfe più l' alto, influifce fulle pioggie, e fu i tempi rereni : rpeffo il vento baffo non a che il ven-
P. II. $\mathcal{A R}$. XIV. DEI VENTI, CHE RESNANO IN PADOV $\mathcal{A}$, ec. 151 to alto, che riflettuto circola indietro ; vedremo che quefo è punto rimarcabile preffo di noi.

Quando if tempo è ftabilito, per lo più domina per molti giorni coftantemente un vento. Ma quando il tempo è per cambiarfi, o cambiato, alfora cambia prima il vento, e poi varia di ora in ora, $e$ in un giorno fa il giro di tutto il Compaffo. Percid l'efatta offervazione de'venti occuperebbe di continuo una perfona, anzi molte. Perd à difficile aver un regifro ben feguito de' venti che foffiano in un paefe; dato il quale, in capo a molti anni fi avtebbero congetture quafi certe fopra il tempo. A tal fine, utiliffimo farebbe in un offervatorio avere un anemometografo, che vuol dire, una banderuola cosi cofruita, che per mezzo d' un orologio guidi un foglio di carta, in cui refti fcritto non folo la plaga del vento, mala durata, la forza, $l^{\prime}$ inclinazione del vento: macchina ideata, ed anche in qualche luogo coftruita. Senza un' offervazione continuata per tutte le ore, dle notte, non fi potrà mai avere nè l'economia de' venti in un dato paefe, nè molto meno la teoria loro in generale.

Il Sig. March. Poleni nel fuo Diario notava di giorno in giorno quel vento, che fpirava all' ora di mezzodi folamente, coi fuoi varj gradi di forza. Si defidererebbe $i$ venti dell' altre ore; ma non avendofi tutte, per conofcer il vento dominante, è forfe meglio prenderne una fola. Qui abbiamo numerato, fotto le otto claffi, tutti li Venti, o fia tutti li giorni, in cui fpird un tal vento, per quefti 40 anni : e li diamo efpofi nella Tavola qui aggiunta.

Per non far quefta Tavola troppo lunga fi è pofto il numero de' Venti di mefe in mefe per li 3 primi anni folamente, perchè lerva d'indizio, e di regola, per fapere a preffo poco, quali venti in quali mefi predominino -

Nella feconda Tavola fonofi pofte folamente le fomme annue : ed in fine le fomme totali degli otto venti, ove negli ultimi anni qualche mefe effendo difettivo, i numeri riefcono minori . Confiderando quefta Tavola firicavano varie notizie.
I. Il vento, che più domina in quefto paefe, et il Tramontana: dopo il Greco ; in $30^{\circ}$ luogo il Maeftro; in $40^{\circ}$ il Ponente; $5 .^{\circ}$ il Levante; $60^{\circ}$ il
 $s^{\prime}$ intende avuto riguardo al vento baffo, moftrato dalle banderuole de'Campanili, a cui fi rapportava il Sig. March. Poleni fteffo: poiche il fuo Anemofcopio non era altro, che la banderuola del Campanile del B. Pellegrino, proffimo alla fua cafa, il che bafta per un tal oggetto.
II. I due venti di Tramontana e di Greco occupano foli più ginrni dell' anno, che tutti gli altri fei venti infieme. Se vi fi aggiunge il Maefro, faranno il doppio degli altri cinque. Dunque in quefo paefe i venti di verfo Tramontana fono fenza confronto più dominanti , che quelli di verfo Oftro.
III. I Venti Boreali regnano nei 6 mefi dell' Inverno ; gli Auftrali nei 6 meff di Eftate.
IV. Nei 20. anai pofteriori il Greco, o Norden, domina con frequen-

I 12 P. II. AR. XIV. DEI VENTI, CHE REGNANO IN PADOV $\mathcal{A}$, , ©
za più del doppio, che nei 20 anni precedenti. Ora li 20 anni pofteriori fono quelli ne quali prende maggior poffeflo il freddo, ed il pefo dell' Atmosfera, come nell' Articolo del Barometro, e la maggiore fcarfezza nei prodotti della Terra, come nell' Articolo dell' Infuenza, ec.
V. Ma quello, che più fembrerà, come è fembrato a me, frano, è, che quefti Venti di Tramontana, i quali fono tenuti in tutta Europa per fereni ed afciutti, appreffo di noi fono quelli, che portano più fovente la pioggia. Il Sig. March. Poleni aveva numerati i venti dei primi dodici anni mandati alla Società Regia di Londra, che foffiavano al mezrodl piecedente alla pioggia.

## TAVOLA I. DEVENTI.



## TAVOLAII. DEVENTI.

|  | N. | NE. | E. | SE. | S. | SW. | W | NW. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1725 | 67. | 57. | 56. | 32. | 46. | 32. | 40. | 36. |
| 1726 | 70. | 66. | 55. | 29. | 37. | 35. | 41. | 32. |
| 1727 | 84. | 48. | 57. | 29. | 44. | 30. | 39. | 33. |
| 1728 | 89. | 34. | 32. | 27. | 54. | 30. | 53. | 46. |
| 1729 | 80. | 52. | 22. | 29. | 40. | 38. | 58. | 54. |
| 1730 | 100. | 66. | 19. | 27. | 20. | 35. | 40. | 58. |
| 1731 | 93. | 59. | 19. | 23. | 28. | 36. | 38. | 69. |
| 1732 | 99. | 59. | 14. | 21. | 33. | 33. | 46. | 61. |
| 1733 | 110. | 49. | 12. | 27. | 21. | 38. | 63. | 45. |
| 1734 | 106. | 38. | 19. | 20. | 16. | 39. | 57. | 70. |
| 1735 | 121. | 41. | 15. | 12. | 22. | 3 I . | 44. | 79. |
| 1736 | 137. | 31. | 4. | . | 26. | 22. | 59. | 77. |
| 1737 | 112. | 47. | 18. | 19. | 23. | 21. | 58. | 67. |
| 1738 | s06. | 56. | 8. | 16. | 29. | 22. | 59. | 69. |
| 1739 | 116. | 58. | 21. | 16. | 27. | 18. | 52. | 57. |
| 1740 | 89. | 48. | 22. | 7. | 20. | 32. | 75. | 73. |
| 1741 | 136. | 64. | 24. | 11. | 28. | 15. | 44. | 43. |
| 1742 | 92. | 113. | 41. | 27. | 24. | 20. | 13. | 36. |
| 1743 | 103. | 101. | 32. | 32. | 23. | 15. | 16. | 43. |
| 1744 | 118. | 103. | 48. | 32. | 25. | 19. | 9. | 19. |
| 1745 | 103. | 126. | 39. | 21. | 27. | 13. | 9. | 27. |
| 1746 | 101. | 1140 | 48. | 22. | 10. | 12. | 19. | 43. |
| 1747 | 85. | 1340 | 370 | 33. | 29. | 13. | 5. | 28. |
| 1748 | 117. | 101. | 39. | 6. | 19. | 10. | 19. | 23. |
| 1749 | 102 | $93 \cdot$ | 51. | 27. | 19. | 28. | 16. | 29. |
| 1750 | 120. | 81. | 32. | 33. | 16. | 34. | 6. | 39. |
| 175i | 109. | 93. | 40. | 30. | 17. | 25. | 27. | 34. |
| 1752 | 118. | 119. | 36. | 13. | 15. | 18. | 18. | 35. |
| 1753 | 121. | 123. | 24. | 17. | 9. | 18. | 25. | 38. |
| 1754 | 116. | 93. | 26. | 15. | 13. | 27. | 28. | 46. |
| 1755 | 119. | 94. | 26. | 14. | 13. | 340 | 25. | 1. |
| 1756 | 97. | 94. | 28. | 29. | 27. | 30. | 30 | 31. |
| 1757 | 79. | 98. | 35. | 15. | 18. | 37. | 35. | 48. |
| 1758 | 65. | 113. | 37. | 20. | 40. | 32. | 20. | 39. |
| 1759 | 70. | 45. | 23. | 19. | 18. | 24. | 30. | 36. |
| 1760 | 50. | 1370 | 23. | 19. | 13. | 43. | 35. | 44. |
| 1761 | 68. | 1420 | 22. | 17. | 26. | 34. | 20. | 36. |
| 1762 | 77. | 132. | 29. |  | 24. | 25. |  | 29. |
| 1763 1764 | 59. | 1750 | 14. | 18. | $23 \cdot$ 11. | 42. | 7. |  |
| Somme | 3838. | 3615. | 83. | 862. | 973. | 094. | 320. | 1795. |

$E_{r}$

## P. II. AR. XIF. DEIVENTI, CHE REGNANO IN PADOVA, ec. $1 \$ 5$

Eccoli in quefta Tavoletta:


E' dunque chiaro, che $\mathbf{i}$ Venti più piovofi appreffo di noi fono $i$ Boreali, più di tutti Tramontana, poi il Greco, poi il Maeßro; e il meno piovofo di tutti il Sirocco, che pur paffa per il vento più umido. Rimini fon el luogo molto difcofto: e il Sig. Bianchi attefta, che il Sirocco in quella fpiaggia è il conduttore delle pioggie.
Sopra quefto apparente paradoffo varj rifleffi fono da farfí. Prima di zutto convien diftinguere it Tramontana vero e legitimo, dallo Spurio, che è un OAfro, o Sirocco rifleffo . Io credo beniffimo, che anche appreffo di noi i venti di Tramontana ritengano la loro natura arciutta e ferena: poichè quando foffia vero vento Borino fi fgombrano le nuvole, fi afciugano in un momento le pietre, e fi fcaccia l'affannofo caldo aufirale ; in fatti d fegno di buon tempo. Ma l'OAtro, e il Sirocco, che fono i veri venti piovofi ed umidi, poiché portano dall' Adriatico, e dal Mediterraneo la maffa dei vapori caldi, fpirando in alto, fi rifletono nelle Alpi vicine, o circolano orizzontalmente dal Golfo, $e$ allora mentono il vento Greco, o ripieganfi a baflo colla direzione della Tramontaira o del Maefro; e nell'uno e nell'altro calo fcaricano fopra quefti piani i vapori, le nubi, le pioggie . Indicio poi, che un vento fia Borino vero; farà, fe fia freddo, ed afciutto:-

Che un vento incostrando un oftacolo, come una montagna, un promontorio', una fabbrica, fi rifletra', tutto giorno fi prova per efperienza, entrando' in un- cortile a feconda del vento, che fubito falta in faccia il vento ripercoffo, anche piü gagliardo del diretto per l'elaterio dell' aria condenfata dal vento nell' offacolo e per la doppia maffa dell' aria accumulata. Cid' fi prova cominuamente a Venezia nell' imboccare, ufcendo da' Rii, il gran Canale. L' Ammiraglio Anfon', come frive il Compilatore' del' fuo viaggio intorno al Mondo, crede che' tutti i venti di terra fieno venti rifleffi del mare; s'intende di quelli che' i Naviganti incontrano abbordando alle cofte : anzi vuole che le Correnti ifteffe altro non fieno che rigurgiti delle acque' accumulate' $a^{\prime}$ lidi da' venti .

Dunque i venti nofri di Tramontana, che fono piovofi, non fono che Oftri, e Sirocchi rifeffi, o mifti co' Boreali. Quefti Venti di Geco, o di Greco Levante, fono in quefto paefe i venti piovofi, nevofi, procellofi, umidi, firoccali, nocivi alle fabbriche , e alle macchine degli animali. Raroe d̀ di trovare una burrafica di qualche giorno, che non venga da quella parte - Se' ella d afciutta e di folo vento, ella riefce brugiante e fredda;

Is6 P. II. AR. XIV. DEI VENTI, CHE REGNANOIN PADOV AT, er
poiche de per lo più nel fine dell Aurunno, o dentro il Verno : fe poi è di Autunno, e di Prinavera, è mifta coll Oltro Sirocco rifleffo, e allora divenia unida piovofa, tepida, firoccale, e per quefo fi chiama un tal tempo, Tempo di Sirocco.

Una finile falfa denominazione attefta il Montanari, che correva a Bologna al fuo tempo. Non farà difcaro trovar qui tutto quefo Paragrafo del Montanari, che ferve a dinoftrare la diverla indole che prendono i venti, paffando da paefe in paefe. (Aftrol. conv. pag. 28.)
", Quefta lunga catena de' Munti Apennini, che fcorre il dorfo di tutta l'Italia, fornifce abbaftanza di efperienze per far conofcere, che la fituazione de' monti ha gran parte nel modificare gli effetti de' venti, e delle pioggie. Il vento di Tramontana, che alle pianure di Lombardia e di Romagna porta nell' Eflate frefcura, e con l'abbondanza de' fuoi vapori ingraffa per così dire le biade, onde vien defiderato dagli Agricoltori di que' paefi, paffando di là dall' Apennino, nelle Maremıne di Siena, di Pifa, ed altre, arde e diffecca le biade, onde da que'lavoratori vien abborrito: ed in fatti l'ho provato io l'Eftate 1656 effer cosl caldo a Groffetto, ed altri luoghi del Senefe, come in Romagna, e in Lombardia, fi prova caldo Oftro, e Sirocco; il quale, a que' paefi di là dall' Alpi Apennine, e vicino al mare di Torcana, porta più tofo aria frefca la State, ed oltre l'ingralfare col fuo frefco e vapori le biade, trovando- $l^{\prime}$ intoppo de'monti rallenta eziandio il fuo corfo, e radunando nuvoli depone fpeffe volte $i$ vapori fteffi in pioggie : e non me ne maraviglio, perché cola vien egli dal mare, e feco porta vapori umidi, e frefchi, confacenti anche alle biade : m.d poi reguendo il fuo viaggio, e paflando l'Apennino, porta di quà l'efalazioni calde . che il Sole fulle falde faffofe di que' monti eccita in quella ftagione, e con effe produce a noi il fereno bensl, ma col fereno il caldo che abbrucia i noftri raccolti. Che fe egli incontraffe, come accader fuole, il vento che d'intorno Tramontana verfo l'Apennino s'inviaffe, facendo l'uno all'altro impedimento, facilmente fi adunano di qua da' monti le pioggie col caldo, e con effe anche le tempefte, che dalla copia di efalazioni che feco l'OAro recava, fono cagionate : lo fteffo dir dobbiano del veato di Tramontana, allor che fcende l'Alpi in Tofcana. Al contrario deve feguire I'Inverno, perchè in quel tempo fono I' Alpi Apennine coperte di neve;e qualunque fia il vento che le traverfa, ne porta feco il freddo alle pianure alle quali difcende. Ho offervato nel tempo, che io dimorava in Bologna, che il volgo chiama Venti Monta$n i$ in ogni fagione quelli, che portano l'aria calda, come in effetto fono la State i Venti Auftrali, che loro vengono dal monte. Ma re di Inverno io fentiva venti caldi, che pur Montani venivano detti, riguardando le banderuole e freccie de' venti, che fu quelle Torri fi offervarno, erano per lo più di Levante, o Greco; mercecchè quefti venendo di ful mare portano l'aria più temperata di quella che da' monti nevofi difcende ".
Così il Montanari. Come dunque a Bologna fi chiamano Venti Montani.
tani tutti i venti caldi, da qualunque plaga fpirino, così appreffo di noi chiamanfi Siroccali i venti caldi, o umidi, fe anche vengono di Tramontana, prendendo la denominazione dalla vera caufa ed origine, che à il vento di Sirocco, il quale fcopando la fuperfizie del golfo Adriatico fpinge, o diretramente, o di rifleffo, i vapori e le nubi ropra quefte pianure. Sulle cofte della Francia, della balfa Allemagna, nell'Inghilterra, i venti firoccali, o piovofs, fono quelli di Garbino o di Ponente, perchè vi portano i vapori da fopra l'Oceano: gli Orientali Cono rereni, perché terrani. Eo feffo orrido e freddo Tramontana, traverfato che ha il Mediterraneo, diventa piovofo all' Affrica.

Bifogna poi confiderare la coftituzione dell'Italia, e della Lombardia. Prima di tutto le gran montagne dell'Alpi dividono l'Italia dal refto dell' Europa, e quafi la Zona noftra temperata per il mezzo, lafciando di qua e di là climi differentiffuni per l'aria, per le produzioni della terra, per l'indole degli feffi abitanti; ma in particolare facendo cambiare direzione e natura ai venti generali. La Lombardia poi non ò altro, che una gran Valle, formata quindi dall' Alpe, quinci dall' Apennino, il cui mezzo apreffo a poco viene regnato dal corío del Po, in cai mettono, da una parte e dall'altra, ben 30 Fiumi, difcendenti dalle due catene di montagne laterali. Quefta Valle per altro prolunga un braccio di pianura molro avanti nella Romagna, e un' altra nel Friuli, e gira fino in Dalmazia.

Ora la corrente dell' aria, che forma il vento Sirocco d molto credibile, che fi divida come in due rami lungo le due dette File di montagne: uno a deftra del Golfo, che fi raggira per l'Alpi del Friuli verfo Ponente, e fpeffo arriva a noi mafcherato coll apparenza di Greco: l'altro 2 finiftrafungo l'Apennino, che fi riflette, o fi rivotge a deffra nelle Alpi della: Liguria, le del Piemonte. D'indi,o foto,o incontrandofi coll'altra corren:te a deftra, produce le pioggie, e le procelle, che ci vengono dalle parti di Garbino, di Ponente, di Maeftro. E mon fo, fe a quefta caula non fia da attribuire la direzione piu comune de' Temporali eftivi, che quafi' fempre ci vengono da Garbino, o da una Quarta di vento proffimo, come la bifciabova del 1689 , 29 Luglio defcritta dal Montanari nelle Forze di Eolo;' il Turbine di $\mathbf{p}_{\text {adova }} 17$ Agofo 1756; il Turbine Veronefe 14 Ottobre 1768 : Tale it Garbitro, o Libeccio, era conolciuto anche dagli Antichi : creberque procellis Africus. Ma poiche que fo de burrafcofiffimo per tutta la fpiaggia del Mediterraneo, potrebbe penetrare fino a noi anche per fopra l'Apennino. E poichè quefti Temporali fuccedono per lo più dopo, o dentro i gran calori della State, poffono avervi molta parte i Venti Montani brugianti accennati qui fopra dal Montanari, mefcolati o col Garbino, o col' Sirocco doppiamente rifleffo . E quanto ai Turbini in ifpezialita, fembrando quefti nafcere più da vicino , poffiamo incolparne anche i molti laghi, che abbiamo a Ponente;, il Benaco, il Lemano, ed altri; $i$ quali non meno del mare fono forgenti di procelle.

Per altro, come fi è detto', le procelle lunghe, piovofe, nevofe vengono da un vera venta di Greco, mefcolato col Sirocco rifleffo, il Sirocco.

158 P.II. 1 R. XIV. DEL VENTI, CHE REGNANO IN PMDOJ $\mathcal{A}$, $\in$
rocco porgendo i vapori, il Greco il freddo, e i fali per condenfarli talora in gelo.

Un fecondo indizio abbiamn, che i venti Boreali piovoff fieno Auftrali riflefli, dall offervarfi, che un giorno, due, o tre, avanti la pioggia fual precedere un' vento d'Oltro. Nè l'Oftro, nè il Sirocco non dà immediatamente la ploggia; ma tofto che ceffa, e che fi volta il vento da Tramontana., ecco la pioggia. Quindi l'offervazione popolare nel noftro Paefe, che quando le nuvole vanno al mare, è regno di buon tempo vicino; all'oppofto, quando vanno ai monti : perche il Sirocco umido porta le nuvole ai monti, e dentro terra, donde piovono fopra di noi : il Maefrale le. rifpinge al mare, e con cid lafcia il fereno. Ecco, fe non fallo, fpiegato, come i venti di Tramontana Cembrino appreffo di noi i più piovofi.

E' offervazione ficura che più copiofe fono le pioggie in Lombardia, che in Dalmazia : un dottiffimo Cavaliere, pratico del noftro mare, mi fece riflestere, che il vento Auftrofiroccale radeado la Dalmazia, come i fumi rodono le rive, cosi effo afporta la mafla de' vapori, e caccia le pioggie', prima nel Friuli e nell' Alpi;, porcia anche nelle pianure Venote Lombarde, come già s'd accennato ..

1. venti Settentrionali veri riefcono fereni e afciutti, non folo perchè vengono dalle terre, ma perchè anche vi arrivano dall' alto, e perció premono la noftra aria, quindi fanno ordinariamente falire il Mercurio nel Barometro: Per quanto carico e minacciofo paja il cielo, fe aprafi un occhio da Tramontana, ben tofo fegue il fereno; perche, effendo l'aria un potente diffolvente dell' acqua, l'aria portata dal vento di Tramontana effendo afciutta, afforbe i vapori, e con ciò difcioglie le nuvole; come $\mathbb{i}$ afforbe ed afciuga l'acqua fparfa in una fuperficie, paffandovi fopra una fpugna afciutta: all'oppofo i venti Auftrali vengono con una fpugna inzuppata, e fpremendola rendono-umida; vaporola, leggera; e piovofa l'aria, perche faturata che fia, per forza deve lafciar cadere il fuperfluo. Il Garbino fofpende la pioggia, perchè ripulfa per poco il Sirocco rifleffo daGreco; ma non porta buon tempo fabile : $\nabla^{\prime}$ è il Proverbio: Garbino la-. feia come trova.

I venti Auftrali, come fi accennò, regnano nei mefí di Eftate per il moto generale dell' aria fopra tutto il Globo; poichè allora anche i venti Alifei della. Zona. Torrida fi girano da quella parte. Quindi, fe il tempo non el turbato, in quefti mefi avanti il mezzodl, alzafi ogni giorno un plàcido frefco Sirocco, il quale dura qualche ora a nche dopo mezzodi. La mattina nell' Aurora forge un frefco Greco col Sole, che fi va girando per: Levante, Sirocco, ed Oftro, ficchè la notte fira da Ponente, o da Maeftro facendo il giro col Sole. All'oppofto nei mefi dell' Inverno, quando il Sole è al di là dell' Equatore'; la Mozione fícambia anche: appreffo, di noi, e domina un vento Greco di Tramontana.

I numeri, i quali di anno in anno confervano in ferie più di cortan-. za, fono quelli del Garbin e-del Maeftro . I venti Auftrali fcemano di frequenza a mifara, che i Boreali acquiftano dominio. Confrontando le altre Tavole delle pioggie, de' Morti, ec. fi porrà forfe arguire la influen-
P. IL. 1 R. XV. DELL'AGO CAL $\mathcal{A M I T A T O ~} \mathcal{A}$ PADOVA, ec. isg
za, che cialcuno di quelti venti pud avere. Qualche cenno fe n' è fatto, e fe ne farà.

Finalmente ho voluto efplorare, fe vi foffe qualche parità nei Novennj dei numeri de' venti : ma fono quefti troppo variabili per offervare una certa regola, o mifura di giorni : difficiliffimo poi è il numerarli giuftamente; e per quefto non fi trova un tal rifcontro in quefti numeri. Non oftante fi puod vedere, che il Sirocco, e il Tramontana, anno quafi un pari numero di giorni nel corfo di 18 anni: il che, come fi detto ha relazione col periodo dei Nodi lunari, e colla doppia rivoluzione del Perigeo. Ecco le due fomme di due periodi fucceffivi di 18 anni.


Si vede, che pel Sirocco non v'd differenza nè pure d'un giorno all' anno: pel Tramontana fono 43 giorni in 18 anni, poco più di due giorni all' anno di differenza. Sempre è rimarcab:le, che li due venti Polari , i cardinali, offervino quefta fpezie di periodo.

Si pud anche rimarcare dentro due Novennj reguenti una Spezie di alternativa di frequenza, e di rarita corrifpondente nei venti oppofti, per efempio di Levante e Ponente; di Greco e Garbino. Nafcerebbe forfe quefta alternativa dal diverfo fito del nodo della Luna, che fta 9 anni nei regni Boreali, e 9 negli Auftrali; portando tanta differenza nelle declinazioni della Luna, che poi fa ofcillare di 9 in 9 anni l'Equatore terreftre? Veggafi il mio Difcarfo Sopra i circoli delle fagioni nel Giornale 1796.

La feffa d la condizione de'.venti in Venezia ( fe non che qui riefcono un poco più forti), e per tutta la Marca Trivigiana.

## ARTICOLOXV. <br> Declinazione dell' Ago ealamitato a Padova, ca Venezia.

SOmmamente importa conofcere al ginfo la Declinarione degli Aghi calamitati, o fia delle Buffole nel proprio paefe, non tanto per determinare i rombi de' venti, quanto per ufo degli Agrimenfori, degli Architetti, ed altri, per nulla dire de' Pileti, de' quali deve effere uno de' principali Audj.

Dae cofe fono certe: una, che l'Ago non riguarda la vera Tramontana, fe non che in pochiffimi luoghi della Terra; onde per aver la linea vera del Nord, fervendoff della Buffola, bifogna correggerla dalla Decilinazione: I'altra, che quefta Declinazione nel medefimo paefe varia col decorfo .degli anni, e cid fenza molta regola. A Parigi giat wa seoolo declinava a

660 P. II. $\mathcal{A R}$. XV. DELE' $\mathcal{A} G O$ C $\mathcal{A} \mathcal{A} M I T \mathcal{A T O} \mathcal{A}$ P $\mathcal{A D O R} \mathcal{A}$, et. . Levante; al tempo dell'erezione dell' Accademia non aveva declinazione; in quefti anni declina intorno 20 gradi a Ponente. Nella Tavola delle declinazioni data dal P. Ricciolo nella Geografia Riformata, viene efibita la declinazione dell'Ago ianto a Padova, che a Venezia di s gradi verfo Greco. Claudio Berigardo nel Circolo Pifano, è poco più d'un fecolo, fa quella di Padova di s gradi a Ponente. E quefto un fenomeno cofmico non ancora ben intefo, ne fpiegato.

Il Sig. March. Poleni, nella fua Lettera prima al Sig. Giurino, accerta, che per tutti li fei anni primi delle fue offervazioni 1725-1730, l'aveva trovata affai coftante di $13 \mathrm{gradi}, 2$ Ponente ; fe variazione vie flata, non fu che di ro fecondi, e quefla decrefcente. Ma nella feconda Lettera fcrive, che nell'anno 1733 , in Aprile, l' aveva trovata di gradi $13 \frac{1}{2}$; al fine poi del $173^{6}$ era crefciuta a gradi $13^{\frac{1}{4}}$, fempre 2 Ponente. Sicchè nello fpazio di 6 anni la Daclinazione era crefciuta, benche inegualmente, di 45 minuti : che darebbe una variazione annua media di minuti 7를.

Nel dil 9 Giugno dell'anno 1770 , defcritta una buona meridiana in mezzo il gran cortile di quefto Caftello preffo la Specola, fopra polito ed ampio quadro di marmo, lungi da muri, fattafi l'eppericuza con quattro Buffole, fi trovo con tutte quattro la Declinazione a Ponente di gradi 16 in circa; reftando il dubbio di qualche minuto a cagione della mifura breve degli Aghi. Ma quefto dubbio fu determinato li 20 Agofto reguente: poichè replicatafi l'offervazione colla Buffola ifteffa, che fu adoprata dal Sig. March. Poleni, che ha un ago lungo 6 pollici, trovoff precifamente la Declinazione di gradi 16 m .20 Ponente.

Effendo poi fata trovata dal Sig. March. Poleni nel fine dell' anno 1736 di gradi $13.45^{\prime}$; ed ora effendo di gradi $16.20^{\prime}$; rifulta l'aumento in 34 anni di gradi 2. $35^{\circ}$; onde' l'aumento annuo, fe foffe equabile, verrebbe ad effere di minuti $4 \frac{1}{2}$.

Per far poi quefta Offervazione conviene aver la cautela di adoprare un ago lungo in una Buffola ben graduata ; poi di tener lontano il ferro, e percid la Meridiana deve effer lontana da fabbriche, che contengono catene di ferro, e i mattoni feffi anno delle particelle marziali. Quefto de tanto vero, che provando varie Buffole fulle meridiane defcritte dentro i gran muri di quefta Torre della Specola noftra, armata invero di molte groffe catene di ferro, non danno che 14 gradi circa di declinazione, quando quefta in meridiane defcritte all aperto fi trova di gradi 18 crefcenti.

Il di is Aprile 1780 ho reiterato 1 offervazione della Buffola, applicata ad una meridiana defcritta nel giardino vicino a quefta Specola lontana però più pertiche da'muri. Erano prefenti il Sig. Ab. Cerato , Profeffor d'Architettura, il Sig. D. Chiminello, il meccanico noftro Gio: Battifta Rodella, ed altri: la Declinazione dell'ago a Ponente fu ftimatz da tutti concordemente di gradi $16 \mathrm{~min} .45:$ dal 1770 , in 10 anni arrebbe crefciuto min. 25,0 fia $2 \frac{\text { f }}{2}$ all anno. A Parigi in quefti anni l'ago pare quali Razionario.

Dopo mi forfe qualche fcrupolo fcpra quefta offervazione, per due motivi: uno, per effere ftata la Meridiana tirata non con l'ombre corrifpondenti della mattina e della rera, ma folo col trafporto, per mezzo di fegnali, nel momento del paffaggio del Sole fulla Meridiana fuperiore della Specola, dove potè infinuarfi qualche differenza: I'altro, perchè la lontananza della Meridiana da varj Muraglioni e della Torre e del Circondario, non mi parve abbaftanza grande per togliere ogni fofpetto dell' accennata attrazion larerale.

Per togliere dunque tal fofpetto fu reiterata l'óperazione nel medefimo gran Cortile del Caftello il dig Luglio 1782 . V' intervenne oltre $i$ funnominati, il D. Chiminello, e it celebre noftro Geografo Sig. Ricci Zannoni. Si applicarono più Buffole, tra le altre quell' ifteffa del Sig. March. PoIeni, cuftodita in quefto Pubblico Gabinetto di Macchine, e gentilmente farorita dal Sig. Co: Stratico. Per confenfo di tutti fu ftimata la declinazione di gradi 17 min . 1 s . Confrontata quefta con quella del 1770 , in in anni d'intervallo rifulta l'aumento annuo di min. $4 \frac{7}{\frac{7}{2}}$, come per le offervazioni precedenti $1736,1770$.

Fummo 14 anni fenza offervare ; onde volli fare una nuova prova il di 22 Giugno 1796. Studiófi di farla con tutte le caurele poffibili ed oltre la fcrupolofa diligenza dell' oculato D.r Chiminello, e del noftro abiElfimo Macchinifta Sig. Rodella, onorò tutta l'offervazione il N. U. Sig. Antonio Bollani, giovine Cavaliere di molto genio.

Si applicarono alla Meridiana fucceffivamente fei Buffole, equefte oi diedero le feguenti declinazioni:
I. Buffola di Londra ( regalo del N. U. Sig. Co: Alvife Zenobrio ) Ago di 6 pollici poco meno, Gr. 17. ss
II. Buffola di Bronder, pol. 3 18 . -
III. Buffola, antica, ma agiliffima, era in S. Gio: di Verdara ; mezzo ago fin al centro , pol. 6 , intero farebbe 12
IV. Di pol. 3 , laroro del Facini, ( artefice valorofo ia Venezia al principio del (ecolo )
V. Del Sig. Rodella, pol. $3^{\frac{7}{2}}$
VI. Dello fteffo Artefice, pol. 3.

Il Medio dà la Declinazione attuale. - - - - - 18 . 19妾
Prendendo l'aumento a anuo reiteratamente ritrovato di fopra di min. $4 \frac{7}{2}$, nell' intervallo di 14 anni, fi hanno minuti 6.3 , i quali aggiunti alla declinazione trovata nel 1782 di gradi 17 . 19 danno. Gr. 18 . 8 colla fola differenza di un minuto e mezzo, che non $t$ da curare.

Diremo dunque con qualche ficurezza che la declinazione dell' Ago in Padova ì attualmente di Gr. 18 min .20 ; e quefta fi pud tenere, per ora, come comune alle Citta circonvicine della Venezia almeno; ma, come crederei, anche alla Lombardia, anzi all' Italia tutta, ed ai mari circonticini.

162 PAR. I1. ART. XVI. DEI PRODOTTI DELL $\mathcal{A}$ TERRA.
Aggiungo altre offervazioni circa le Buffole: $1 .^{\circ}$ in tutto $l^{\prime}$ anno non fono coftanti, ma foffrono delle ofcillazioni da ftagione a ftagione. $20^{\circ}$ Soffrono una variazione diurna: il P. Cotte nel 1776 da la Declinazione media la mattina ( a Montmorency ) gr. 19.26.. $23^{\prime \prime}$; 2 mezzodi 89.28..30.'; la fera 19. $27^{\prime} . \mathrm{II}^{\prime \prime}$. (vedete fopra, P. I. art. 4 ): 3. ${ }^{\circ}$ Gagliarde ofcillazioni foffrono in tempo d'aurore boreali, e di temporali; fono alterate da' fulmini, $i$ quali calamitano $i$ ferri. 4.* Due aghi, o buffole vicine fi attraggono efi turbano fcambievolinente; perd il Pilota non deve tener nella camera, che una fola buffola. Vedete fopra gli Aghi l' opera coronata dall A. R. delle Scienze di Parigi , del ch. Sig. Van/winden Profeffor di Franeker Mem. pref. Vol. FIIL. E quella del Sig. Coulomb, ch' ebbe l' $\mathcal{A}$ cefit, Vo!. leg.

## $\begin{array}{lllllllll}\mathrm{A} & \mathrm{R} & \mathrm{T} & \mathrm{I} & \mathrm{C} & \mathrm{O} & \mathrm{L} & \mathrm{O} & \mathrm{XV} \text {. }\end{array}$ <br> Infuenza delle precedenti fagioni fu i'prodorti della Terra.

AGran ragione i popoli Europei di prefente rivolti hanno i loro Audj all'Agricoltura, quella nutrice vera del genere umano, e di tutte le Arti. Sarebbe importuno, fe io qui voleffi entrare in detragli, e diffondermi in una materia, in cui gli fudiofi e i dilettanti abbondano di Libri e di Trattati copiofffeni per la Teoria e per la Pratica. Dird folamente una parola del gran lume, che potrebbero dare ai Coltivatori delle oflervazioni Meteorologiche giunte alle campefri, le une e le altre bene e con giudizio inflituite. Per efempio col decorfo del tempo fi potrebbe rilevare: ( ved. la Meteorologia applicata all' Agricoitura) .

Quale coftituzione, o temperatura d'aria, avuto riguardo alle pioggie, alle caligini, ai venti, al caldo, ed al freddo, fia più propria per li lavori delle terre, per romperle, voltarle, o letamarle.

Quali fieno itmefi, in cui le pioggie fecondano le terre, le biade, e le piante, o pure le pregiudicano.

Quale fia l'influenza dell'aria, che produce la cosi detta Nebbia, malattia fatale de'grani e de' frutti; quale la coftituzione in cui fi genera la Ruggine (il mellèo), quale il Carbone, quale l'Ergotto de' Francefi, o guiflo e affideramento della Segala, che diventa velenofa.

Se il grano crefciuto in mefi piovoff duri egualmente effendo mol:o abbondante di fucco.

Data la coltituzione dell' anno, in quali terre, forti, leggiere, argillofe , fabbionofe, elevate, baffe, ec. abbia meglio riufcito il raccolio.

Quanto le Brine, i Venti, le Ruggiade, ec. nuocano ai fiori, ed ai frutti degli alberi; qual è la fagione più propizia per piantare, potare, inneftare, fpezialmente le viti.

Quale fagione a quali frezie d'uve fu favorevole, o contraria; al fio-

$$
\text { P-AR: II. ART. XVI. DEI PRODOTTI DELLA TERRA. } 163
$$

rit delle viti, fe furono pioggie, e caligini, o venti, per levare, o fcuoter loro la polvere fecondante? Se la pioggia, il caldo, il vento fu favorevole a produr nuovi tralci per l'anno feguente : formanfi quefti nei tre mefi di Giugno, Luglio, ed Agofto : ma qual è la temperatura di quefti mefi favorevole a ció ?

Quali mefi influifcano più fulla quantità, e qualità dei mofti, il caldo dell' Agofto, $\dot{\text { o }}$ del Settembre ? Qual el la caufa dell' affideramento di certe viti, che brucia le foglie, e talora i grappoli? E'forfe come della nebbia de'grani, una pioggia reguita da Sole, un difetto di fucco, un fred= do fuor di tempo, un vento, e quale? Il calore folo bafta a far buoni $i$ mofti, o fi ricerca un vento di Tramontana? Le caligini fanno maturar prefto l'uva, o pure marcire? ec.

Si vede che un attento Agricoltore confrontando le varie meteore delle flagioni colla felicita, o infelicita della Ricolta, potrà pronofticare fopra le annate dopo, e formarfi delle regole, onde variare la cultura, e prevenire, quanto è poffibile, gli effetti di una flagione avverfa.

Non poffo negare, che mille particolari notizie fi richiederebbero, e circa le meteore, e circa la qualità, e coltura delle terre, per poter giudicare, quali caufe fpezialmente abbiano influito fulle raccolte. Io fin ora ho dato le caufe più generali, ed in vero le più porenti, come fono le Pioggie, i Venti, i Freddo, ed il Caldo dei 45 anni precedenti. I Coltivatori intelligenti, fpezialmente fe aveffero memoria delle minute particolarità delle annate medefime, potranno con quefti principj fare delle utili deduzioni.

Qisanto al Frumento bifogna confiderare gli otto o nove mefi, che fat in terra, cominciando dalla femina. Se quefta fi fa ftentatamente, a cagione fpezialmente delle pioggie, fi comincia male. Gli anni $172 \mathrm{~s}, 26$, 27 furono abbondanti, e vile il prezzo d'ogni fpezie. 111728 fu un anno infelice. Si confideri che quefto fu l'anno infieme il più piovofo, ed il piú caldo di tutti quefti 45 anni. Le pioggie cominciarono dal Settembre 1727, che vuol dire impedirono te femine. Il Gennaro 1728.fu il più umido di tutti i Gennari, quando per il formento vuol effer afcịutto, e fu infieme il meno freddo, perche fu quanto un Ottobre, o un Aprile. Continuo poi a crefcere il caldo: ficchè tra l'umido e il caldo, la biada 0 andò a male, o crebbe in erba fenza far grano, effendo probabile, che fi generaffe della nebbia, e quantita di zizzania. Le pinggie di Giugno, e di Luglio non pernifero di ben governare il grano. Quefta fcarfezza poi fi fece fentire, quanto al prezzo, ancora piul l'anno feguente, che per altro fu temperato ed abbondante.

L'anno 1735 fu quello della nebbia, Ia quale in un for giorno anzi in poche ore, diede il guafto ai frumenti di quefto paefe, e quafi di tutta la Lombardia. Il popolo non teme fe non le gragnuole: ma le nebbie fono gragnuole più fatali. Di quefta nebbia del 173 s parla it celebre Murarori negli Annali. Molte perfone ancora re ne ricordano, e ne incolpano una denfa caligine forta la mattina delli 14 Giugno: la quale, col Sole fopravvenuto, in tre giorni fece maturare, o più tofto diffeccare la bia-

$$
X=2 \quad d 2=
$$

164 PAR. II. ART. XVI. DEI PRODOTYI DELLA TERRA:
da, facendone diventar vani li grani. Pure il mefe precedente non er2 fato troppo piovofo, fe bene vario tra il Sole e le nubi. Bensi il Gennajo, ed il Marzo, quando dovrebbero effere afciutti, furono piovofifimi. Per altro li primi giorni di Giugno erano fati caldi. Quanto ai Venti, avevano regnato quei di Ponente verfo Oftro; e il di della nebbia, eol precedente efufeguente, aveva tirato Ofto, vento caldo e vaporofo : e il Muratori reca per caufa d'effa nebbia un vento brugiante.

L'acuto e lungo freddo dell' anno 1740 , che $s^{\prime}$ eftefe molto avanti in Primavera, fece torto non folo alle vigne, ma anche alle biade: quindi $\mathbf{j}$ prezzi fi alzarono un poco.

Dal 1746 fino al 1752 le biade furono 2 prezzo alto, fpezialmente lis due anni $\mathbf{~ 7 4 9 , ~ e ~ s o . ~} 11$ Marzo del 1746 fu piovofo e molto freddo, e piovofifimi i tre mefi ultimi dell' anno precedente fopra le fernine. Nef 2749 la femina era fata furbata dalle gran pioggie dell' Ottobre precedente, avendo in detto mefe cominciato I'Inverno, che continud poi fino al Marzo, feguito da ftagione umida in Aprile, ed in Maggio, fottraendo cosi atle biade quello fpirito, e quella fecondita, di cui il tepore moderato del Sole della Primavera le deve nutrire. Anche nel 8750 furono Rurbati i feminati dalle pioggie, e dal tempo freddo.

Nel I7ss s'ebbe il crudel freddo diffeccante coi venti afciutti, che brugiarono le tenere piante del frumenta. Si aggiunfe il Marzo piovofo; quindi grande fcarfezza.
L'annata del 1759 fembra pregiudicata dalla fagione fredda che regnd tutio l'anno precedente. All' oppofto il fuo Inverno pafso fenza nevi, le quali fi credono un ottimo impafo delle campagne -

Nel $\mathrm{F}^{2} 6 \mathrm{~s}$ l'Inverno fu tepido, come una Primavera, ed ecco per la cagione oppofa la fearfezza; perche il fucco della Terra fi confuma in erba avanti il tempo.. V'è il proverbio Fiorentino riferito dal Sig. Targioni nella fua Alimurgia ( in Firenze 1767 . in $40^{\circ}$ libro pieno d'iftruzioni, e motizie curiofiffime ed utiliffime rapporto all' Agricoltura ): Quando Gennajo motte erba, fo tu bai grano, e tu lo ferba: e riferifce il medefimo, che il Magiftrato della Provrigione di Firenze foleva nel Febbrajo portarfi fulle mura della Città a veder la Campagna; fe quefta era verde prevedendofi fcarfezza, fi faceva venir grano da' paefi foreftieri; diverfamente, fi 2 afpettava buon Raccolto.

Li quattro anni dopo furono fcarfi in turto, parte per l'ecceffo d'umido nei primi Mefi, e. fecco nei feguenti, e in generale per l'ecceffo del freddo, che regnd in quefti anni. Ma conviene riperere un rifiefo dolorofo, ed $\dot{\text { el }}$, che crefcendo il freddo delle annate fempre più fcarfa riefce In Raccolta de' Prodotti della Terra, come dai prezzi fempre pià alti fi feorge non folo nei nofri paefi, ma molto più in varie Provincie della: Erancia, e della Gran Bretagna.

L'abbondanza del Grano Turco dipende dalla Primavera e dalla Efare. La Primavera fi richiede afciutta per feminare anche $i$ luoghi bafir spezialmente del Padovano, e del Polefine, ch'è il Granajo di quefto Stato: l'Efate con caldo, e frequenti pioggie. Se manca l'uas, o l'altra di

## PAR. II. ART. XVI. DEI PRODOTTI DELLA TERRA. 16 s

quefte condizioni, la Ricolta e fcarfa; peggio, fe ambedue: cid che concorfe nell'anno 1750, in cui l'Aprile fu piovofiffimo, l'Agofo e il Settembre afciutti, l' Ottobre inoltre umido che impedi di governare e feccare il poco grano che s'era raccolto, ed anno quafi fimile fu il 1751 . Scarfinfimi poi furono gli anni $1766,67,68$, per la ficcità dell' Eftate, che produffe infieme careftia di foraggi ; ed il fieno fi foftenne fino all'anno 1770 a prezzo cariffimo.

Quanto alle Viti, il maggior flagello è quello de' Freddi grandi, che le fanno morire almen fopra terra, come fu quello del 1709 e 1740: da quefo provenne il prezzo delle uve, e de' vini di quell' anno e de'foguenti.
„, Le viti poi, dice il Sig. Targioni, foffrono altri difaftri, principalmente nella Primavera, quando hanno gli occhi reneri; poiche una forte brinata (come nel 1765 in Aprile) o un diaccio, frozza e bruccia , effi occhi, principalmente nelle daffe vallate, e preffo a'fiumi. Le nebbie, e le copiofe pioggie nella fioritura delle viti, fanno an immenfo danno; e fpeffe volte una fola mattina di nebbia porta via la metà dell' uva; le pioggie troppo lunghe e frefche del Settembre fanno infradiciare e marcire l'uva, rendono il vino fnervato, e di poca durata, per tralafciare le grandini che portano via la ricolta di due anni almeno ,".
La fcarfezza d'uva e di vino del 175 s . provenne dalle pioggie, e dal freddo di Settembre, come fi vede nelle noftre Tavole.

- E così ognuno potrà fare di firnili applicazioni. Ma per difcernere le vere caule producenti l' abbondanza, o la careftia d' un'annata, o di qualche fpezie di derrate, ci v́orrebbe un giornale dettagliato, che conteneffe le circoftanze minutiffime del tempo non folo di giorno in giorno, ma direi quafi di ora in oras perchè un'ora di caligine, o di vento, un colpo di Sole ardente Copravvenuto ad una pioggia, una brina, una guazza, o altro, decide dei frutti della Terra. Vedere qui dopo nei Pronoftici, le buone, o ree qualità delle Atagioni rapporto alla fterilità, o fcarfezza degli anni . Per altro il caro prezzo delle biade nafce talora non da mancanza, ma da eftrazioni per paefi efteri, fpezialmente is tempo di guerre.

Termino quefto Articolo con un'offervazione d'un vecchio e fperimentato agricoltore. Mi diceva, che di rado paffano quattro anni di feguito fenza un'annata cattiva : onde concludera, che chi pud confervare i grani tanto tempo, è quafi ficuro di vendere con vantaggio. E' poi una providenza, che vi fieno di quefte perfone comode, che confervando fupplifcano alle mancanze degli anni ferili, purchè non abufino della difgrazia comune. Nel volgo fi accufa l'anno bifeftile come cattivo: cid non del tutto vano, fe per bifeftile s'intenda un quarto anao di carezza.

Se poi di anno in anno vada fcemandofi il calore, fonte di vita ed attivita, crefcendo il freddo, I aria diventando più pefante, più torpida, e meno elaftica, come apparifce all Articolo del Barometro, fe infieme crefce di anno in anno il numero de'giorni piovoff, e de' venti Boreali, e in confeguenza, come rifulta dall' aumento nel totale de' Prezzi, va mancando infieme lo fpirito fecondatore della madre Terra ; fegue quefto corollario pratico, che fi debbano crefcere, e moltiplicare gli sforzi dell Agricoltura, i lavori, e gl'ingraffi delle Terre, per fupplire alla deficienza della fertilita naturale. Sopra di quefto Articolo fi potrà confultare la Meteorologia applicata all' Agricoltura preffo Storti in Venezia, ove ho trattato ampiamente quefte materie.

## A R T I COLO XVII.

## Notizie Spettanti alla Medicina: Tavola dei Morti in Padova.

AVeado fatto conofcere la temperatura dell' aria degli anni precedenti a quefto, colle Tavole della Pioggia, dei Venti, de' Giorni Piovofi, nuvolofi, fereni, del caldo, e del freddo, dei prodotii della Terre, ftimo di far piacere non meno ai Medici che ai curiofi, col porger loro un altro oggetto di rifleff e di confronti coll' enumerazione démorti in quefta Citta, efpreffa in una Tavola di mefe in mefe, di anno in anno nel medefino periodo di tempo : Tavola, che pud in oltre fervire ad altre conghietture ed applicazioni riguardo alla polizia di quefta popolazione. Io tengo quefta nota dalla cortefia dei Signori, che afliftono 2 quefto Pubblico Ufízio della Sanita. Varie cofe in effa fi poffono offervare:

1. Si vede il numero de'morti di mefe in mefe per cialcun anno; ed. 2 lato la fomma di tutto l'anno: facendo in fine la fomma di ogni mefe per tutci quefti anni, fi foorge qual fia il mefe più fecondo di funerali, ed d prima il Gennajo, porcia il Febbrajo, in terzo luogo il Dicembre; $;$ quali tre mefi formano. l'Inverno, fagione la più pericolofa per li Fanciulli, e per li Vecchj. La più fana flagione è la State, ed il mefe, in cui muore meno di gente, è il Giugno. Mediocri, ed eguali a preffo poco fono la Primavera, e l'Autunno.
2. Dividendo la fomma di ciafcun mefe per 45 , fi ha il numero medio di morti, un anno compenfando l'altro, che tocca a cialcun mefe: e cosi dividendo la fomma totale per li 45 anni, fi ha il numero medio per ogni anno, che è 1237 . Tuito cid fi vede efpreffo nella Tavola (*).
[^23]
## P. II. $\operatorname{AR}$. XVII. NOTIZIE SPETTANTI ALL $\mathcal{A}$ ME DICIN $\mathcal{A}$, ec. 167

3. Se, come fi ha dai Calcoli dell Aritnetica politica, in ogni popolazione, di ogni 28 perfone prefe in confufo, ne muore una all' anno; moltiplicando il detto numero annuo de'morti 1237 per 28 , rifulta la popolazione di Padova di 34636 anime ; ma ella è minore ; dunque ne muor una di 26 , forfe di 25 .
4. Gli anni più fani furono il 1739 e 1766 , nei quali morì un quarto meno di gente, che nel numero medio. Gli anni più mortali furono il 1736, in cui $i$ morti afcefero a 1610 , numero che eccede il medio di un terzo del medefimo ; pofcia il 1743 , e 1762 , che eccedono di un quarto; ma infigne fi trova il 1789.
5. Si trovano degli anni quafi eguali nel numero de' morti: per efempio il 1728 e 1745; il 1746 e 1769; il 1751 e 1769 ; diftanti tra loro in circa per anni 18 un più un meno, come anche li 1741 e 42 ; col 1758 e 59 ; o pure prendendo il doppio d'anni, ciod in circa 36 , fi raffomigliano 1725 , 1760; li 1727, 1764., ec. In fomma pare che le rivoluzioni, o femplici, o moltiplicate dell'Apogeo e Perigeo della Luna, fàcciano circolare un'impreffione marcata anche fu la falute e vita degli Uomini.
6. E da notare che quefti Punti Lunari ogni quattro anni e mezzo fa ritrovano nell' Equatore, nel punto della maffima impreffiọne rapporto a tutta la Terra; ed una volta nel Cardine folftiziale eftivo, ciod nel punto della maffima impreffione fopra il noftro clima ; ed altrettanto dupo nel folftizio d'Inverno, al punto della minima impreffione. Oita fcorrendo quefta Lifta, fi vedrà che dopo 4 in 5 anni ritornano i numeri grandi e molto fimili de'morti; per efempio 1725, 1729, 1733, 1736,1741 ; polcia, $1748,1752,1757$ e $58,1762,1764,1769$. Ben de anche vero, che degli anni falubri fi fuccedono iminediatamente fino a tre, e cosi dei morbofi; ma il quarto, al più tardi, cambia indole, e porge efercizio ai Preti ed ai Medici,

Venendo poi a fare qualche applicazione per indagare l'influenza, che poffono aver avuto le fagioni fopra la falubrita, o infalubrita di quefi anni, veramente riefce difficile difcernere qualche cofa di precifo. Dipende la quantita, la qualità, e l'efíto delle malattie da molte caufe particolari, talora occulte, come farebbero certi miafni venefici fparfi per l'aria. ", L'efperienze chimiche anno dimoftrato, che nell' aria è fparfo un ", acido univerfale ; che quefto acido è vitriolico, più abbondante io certi " paefi.

[^24]Parlando folo delle Meteore, le quali renza dubbio influifcono fulla coAtituzione de'corpi, e fulle malattie, converrebbe avere un Giornale affai minuto di tutti i cambiamenti dell' aria, dell' umido, del recco, della qualita, forza, durata de' venti, del caldo, del freddo, qualità , copia, o fcarfezza d'alimenti ec. Sulle noftre offervazioni generali non fi pud fare che qualche rifleffo generale.

L'anno 1736 fu affai micidiale. Rimarco tofo, che vi fu grande fcarfezza, e cattiva qualità di pane, a cagione della Nebbia dell' anno precedente. La maggior mortalità fu li rei mefí ultimi dell anno, che furono molto arciutti. Nel Settembre e nel Novembre morl il doppio del contingente di quefti mefi; e la pioggia non fu il terzo del dovere. Il Caldo, che avea cominciato in Marzo fu grande in Luglio, e in Agofto, e s'eftefe fino in Otrobre. Dei Venti domind a proporzione il Panente coi due Laterali Garbino e Maeßtro : talmente che in Novembre occuparono 22 giorni, refi fpeffo procellofi ; in Dicembre giorni 26. Il Levante in tutto 1 anno non fpird che quattro fole volte. Finalmente quantunque fcarfa foffe la pioggia di quefti mefi, i giorni fereni furono pochi: foli 8 in Luglio, s in Agofto, 2 in Settembre, 1 in Ottobre, 1 in Novembre, 4 in Dicembre: tutti gli altri rimanenti al numero diist riufcirono, o piovofi, o muvolofi, o, quel ch'd peggio, caliginofi.

Gli anni 1726 , e 1739 furono fani più di tutti, e furono afciutti, ma l'Inverno fu freddo; i Viveri in abbondanza: regnarono i Venti di Levante, che dunque parerebbero falubri.

Lafcio ai Medici, ai quali fpetta, fe vorranno fare altri confronti. Io non poffo omettere qualche rifleffo fopra il mio principale argomento, ch'e 'quello dell' efficacia dei Punti Lunari.

A tal fine da quefti pubblici Regiftri della Sanita ho fatto $I$ ' Eftratto dei tre mefi primi dell' anno 1755 (perchè fi potelfe fare il confronto col Giornale del Sig. Temanza dato di fopra), marcando il numero de' morti di giorno in giorno, come fi vede nell'anneffa Tavoletta, in cui oltre $i$ giorni del mefe, fono due colonne; una che efprime il numero de' morti di ciafcun giorne per qualunque \{pezie di malattie, l'altra gli Apopletici, Epiletici, o in altro modo colti da morte repentina.

Confrontando quefta Tavola, fi vedrà che in generale il numero de' morti va alzando e abbaffando appreffo poco colla Marea, che vuol dire,
P. II. $\mathcal{A R}$. XVIII. NOTIZIE SPETTIANTI ALL $\mathcal{A} M E D I C I N \mathcal{A}, e c .169$ colla regola de' Punti Lunari. Si pù̀ in oltre rimarcare l'impreffione de' Venti acuti, e dei cambiamenti di termpo. Anche le morti repentine fi accompagnano volentierí con quefte fituazioni critiche della Luna. Tutto quefo fi vedrebbe più chiaro, fe l'Efratto foffe più eftefo . Ma io non ebbi tempo, nè comodo di farlo (*):

Bifogna richiamarfi prima la forza de'moti piccoli : poi che la Luna coll'aria altera gli umori; ma l'aria fola alterata, o nel pefo, o nell'Elaterio, $\alpha$ nella purita, bafta per alterare i fluidi e folidi fteffi de' corpi deboli, fe i fani teffi fe ne sifentono. L'aria. leggiera e flofcia noa pefa più cosil vigorofamente ful polmone, non preme i vafi, lafcia rarefarfi l'aria interna, e i flusdi: con ciò ecco ritardata la circolazione; e ciò bafta o ad eftinguere con'un riftagno una perfona, o almeno a produrle pefo, languore, ofintomi pericolofi. Ed effendo le fibre rilafciate dall' umido caldo firoccale, più di forza vi vuole a tendere i mufcoli : ecco il motivo della ftanchezza che :fi prova in tal tempo: un nuotatore nell'acqua tepida non potrebbe refiftere; aggiugnete l'alterazione dell' eletrricità nell' Atmosfera, e nell' ifteffo corpo umano, che fuccede in tali tempi; efacilmente ne capirete le confegaenze.

?
(*) Ho abbozzato una difertazione, nella quale efamino con cura quefte materic. Qui dirò folamente, che li Morti in pieno a cielo turbato, e tempo rotto, fono a quelli in tempo quieso efereno, come $104 \mathrm{a}^{2} \mathrm{~B}_{3}$, che vuol dire circa un quinto di pià; ma le morti repentine fono come 6 ad 1. La fleffa proporsione fir trova appreffo poco a Barometro baffo e celante, ed a Barometro crefcente ed alto. B perchè le perturbazioni di tempo, e le diffefe del Barometro, vanno dietro i Punti Lunari, reftano i Medici avvifati di quefi tempi pericolofi, per provedervi. Altre mie Tavole fi trovano fampate nel libro del Sig. Ab. Bertholon dell ${ }^{\circ}$. Eletricità del Corpo memano, ec. coronato dall' Accademia di Lione per il 1779 , e flampato ivi nel 1780: quefte Tavole $s^{\prime}$ efendono coi loro rifultati da pag. $44^{8}$ fin 486 . Io le aveva polte in una Memoria mandata per il concorfo 1776; ${ }^{1}$ Accademia, e il sige. Ab. Bertholon, con pubblica dichiarazione, ha riconofcinto che $l^{\prime}$ Awtor ignoto, dalla cui Memoria conferfa d'aver trette quefte Tavole ( di prova perentoria), fon io.
Il Sig. Dottor G:acomo Penada, abile Medico, membro della noftra Accademia delle Scienze, va pubblicando le Offervazioni Medico-Meteorologiclie di padovas con dotte rimeffioni. e ne ha gia dato i due quinquenni proffimi al apg.
$\begin{array}{lllllllll}\mathbf{T} & \mathbf{A} & \boldsymbol{V} & \mathbf{O} & \mathbf{L} & \mathbf{E} & \mathbf{T} & \mathbf{T} & \mathbf{A}\end{array}$
De' Morti nei fegmenti mefi 17sg. in Padova.


## F.II. $\mathcal{A R}$. XVII. NOTIZIE SPETT ANTI ALL $\mathcal{A}$ MEDICINA, ec. 171

I vapori aderenda alla cute turbano la diafora, altro fonte di languori; e. portati dal fuoco elettrico dentro $i$ folidi fteffi, col concorfo delle alterazioni or ora detie, deftano una tenfione molefta ne' folidi, o quafi conato alla divifione, che fa fentire con doglie, fpezialmente nelle parti difettofe, ed altre volte afflitte : o pure forfe, come il fu Sig. di Sanvages ( Magazzino Tofcano T. s. P. II. ) ingegnofamente conghiettura, l'umido dell'Atmosfera afforbe il fluido Elettrico interiore, motore e animatore de' nervi, de' mufcoli, e di tutti i moti del corpo umano'. Qual che fia di quefte due caufe, ognuno pud fentire, fpezialmente $i$ mal affetti, una certa Aupefazione, ed atonia, prodotta nel proprio corpo da caufa ftraniera, occulta, e penetrante, nei tempi fconvolti e procellofi. Sono quefti fegni più ficuri delle mutazioni dell' Atmosfera, che i Barometri; e i malati fopra tutto fe ne rifentono. C'è qualche perfona, ed io ne conofeo, che rifente periodicamente di mefe in mefe delle turbazioni femifebbrili, fenza alcuna caufa manifefta, fuorche le impreffioni della Luna. Dalle ficuazioni varie di quefta rifpetto al Sole; e alla Terra, e loro moti, come nella I. Par. s' d̀ cercato di fpiegare, dipende l'ufcita più, o meno copiofa del fuoco elettrico o de'vapori, l'uno principio attivo, l'altro paffivo, e materiale, delle alterazioni atmosferiche, e infieme, $o$ in confeguenza, delle turbazioni degli altri fluidi, ed anche de' folidi, e molto piis de' corpi compofti di varj vafi, e canali, ripieni di varj fluidi, quali fono i corpi animali.

Non conviene difprezzare quefte cofe, ma piutrofo fludiarle. Il Principe e padre della medicina Ippocrate, prefcrive $l^{\prime}$ offervazione delle ftelle $\boldsymbol{e}$ delle ftagioni nell' efercizio di quefta profeffione. Caduta poi l'Aftrologia media in difpregio, eguale alla precedente fuperfiziofa ammirazione, fu a'tempi noftri richiamata alla luce, e pofta dentro a quei difcreti confini, in cui deve effere contenuta. Tutti quelli, che fcriffero effemeridi Epidemiche e Nofologiche, il Ramazzini, l'Offmanno, l'Huxham, ed altri, rimarcarono di tratto in tratto le impreffioni degli Afti. Il fu Sig. di Sauvages, celebre Medico di Montpellier, fece difendere una Tefi pubblica de Infuentia Affrorum, che fu trafcritta per il merito quafi intera nell' Articolo di queßto titolo nell' Enciclopedia; e certo merita quefto, e quella d'effere letti da' Medici.

A chi poi non è noto I'Aureo libretto de Imperio Solis ac Lunce in corpora bumana del celebre Prctomedico del Re d'Inghilterra Sig. Mead? Ma io temo che it libro venga piit letto, che ponderato: poichè contiene cofè affai rifleffibili. Dopo di aver dimoftrato, colla Teoria della Gravitazione, la impreffione del Sole e della Luna fu i corpi terremi, paffa a dichiarare i generi delle malattie, o affezioni corporee, che devono rifentirfi dal corfo periodico della Luna; e che le ne rifentano, lo prova con efempj, e fono: 1.* l' Epilepfia ; $2 .^{\circ}$ la Mania $30^{\circ}$ Vertigini $40^{\circ}$ Affezioni Ifteriche; 5. Paralify; 6. Regole delle donne, fuor bianco, Emorragie, ancbe ne' mafsbi; 7. Ulcere; 8.0 Dolori di reni; $9 .^{\circ}$ Afma, e difficolià di refpiro; $10 .{ }^{\circ}$ Febbri Epidemiche; 11.0 Pefilenze; 12.0 Crifs nei morbi acuti (*).
(*) Una gran difficoltà, che s'incontra circa le Crifi, nel dedurne le dipendenza loro dan' azione della Luna, 子े la varieta, o incoftanza di pesiodo, nella maturazione loro . E

Da altri Medici eProfeffori preftanti mi viene confermato, che due generi di malattie (pezialmenie, dipendenti, come pare, dalla qualità, e quantita degli umori, foffrono dei periodi analoghi a quei della Luna, le Cefaliche, e le Cutanee. "Di tutte le malattie, quelle che mi fono parfe ticoli relativi dell' Enciclopedia, cone Ciiiza, Axiz, ÁAmosfera, Barometro, Ecclife, ec. Ma non vorrei sbigotiili, fe con tanti altri fudj che derono fare, raccoinando loro anche un poco di dostrina Sferica, con qualche notizia del corfo de' Pianeti, e delle Stelle.

[^25]
## A R T I C O L O XVIII.

## Ufo della precedente dottrina per la Navigazione: Casalogo di varie infigni procelle.

QUalche cenno effi già fatto per mezzo alla difcuffione delle dottrine e delle offervazioni meteorologiche di certi tempi piü pericolofi per le procelle grandi ed eftefe per lungo fpazio di luogo e di durata, relativi alle marcate fituazioni della Luna e del Sole . Tutti quefti Punti Lunari hanno dell'efficacia a turbare l'Oceano e l'Atmosfera; ma principalmente i Novilunj, i Plenilunj, gli Apogei, e i Perigei, fpezialmente fe concorrono infieme; e fopra tutto fe quefta combinazione fuccede intorno gli Equinozjed i SolAtizj; cone in tali tempi accadono le piü alte e lepiù fravaganti maree, che in tutto il refto dell' anno, cost fogliono aecadere anche le più terribili procelle dell'aria.

Ciò era noto anche agli antichi, e proffi vedere Orazio (Ode 2 s. lib. 1.) Tbracio bacchante magis fub interlunia vento ; $e$ in Plinio al lib. II. e lib. XVII. E che ferviffe tal notizia di regola per la Navigazione fi conofee dai tempi fiffati per aprire e chiudere il mare; e da Cefare (lib. IV. de Bello Gallico ) it quale nella fua fpedizione in Inghilterra, cerco ad un rempo il vento, e la marea favorevole, conofcendo che i Plenilunj producono nell' Oceano i più alti fluff e coll'alterazione di 'quefti pericolore burrafche; e nel ritorno fchivo il tempo dell' Equinozio; critico per le piü Ptrane perturbazioni del mare.

Daro qui un breve Catalogo di alcune infigni burrafche gecorfe colla concorrenza de' Punti Lunari, benched in un numero infinito pochiffime fieno da eccettuare.

Giovanni Childrey, l'Autore della Britannia Baconica nelle Tranf. Filofof. n. $6_{4}$. ne tia raccolto alcune di antiche.

L'anno 1250 , il di r. di Oitobre ( dice Holinfead), ful dar la volta della Luna, vi fu una fpaventofa inondazione del mare, che fece un male infinito in Ollanda, nei maraffi della Fiandra, nella Provincia di Lincoln, e meffe fotto acqua $\mathbb{W}$ infelshen. Si dice al tempo fteffo che faceva un vento orribile; e la Luna era in Perigeo.

L'auno is 30 , addis Novembre, regui quella inondazione $r$ per cui fir fatto quefo difico:

Anno terdeno, pof fefquimille, Novembris
Quinta, fat falfis Zelandia tota fub undis.
e la Luna era in Perigeo.
L'anno iss童 addi 13 Gennajo, il mare (dice il Michel nella fua Cronaca) ruppe gli argini a Sanvich, inondo tutto il paefe all intorno, et affogo molto beftiame, effendo la Luna in Perigeo.

L'anan is $\mathrm{s}^{\prime}$ addl 30 Settembre (dice Sto'v), ci fu una ftrana inon-dazio- e la Luna era in Perigeo.

L'anno 1570, primo Novembre, fi alzò grandemente la marea ad Anverfa, e fopra tutte le cofte di Ollanda, che fece un guafto infinito; e la Luna era in Perigeo.

L'anno 1592 addi 6 Setrembre ( dice Stow), un vento S. W. foffio per tre giorni impetuofo, reft a era il Novilunio.

L'anno 1600 addl 8 Dicembre ho trovato quefta annotazione in un Efferneride di quell' anno di Autore ignoto, il quale, come pare, fi trovava in Venezia, dove lo Scilocco fa più rigonfiar il mare: Inundatio Vanctiis 6 pedum tempore fcirocco. Veramente fu quefta un acqua eforbitante e ftraordinaria in Venezia, e poche forle arrivarono mai a quefto regno. Ne trovo menzionate nel 1444 , 1445, 1517, 1535, ma fenza data de' giorni; trovati i quali fcommetterei che fi trovano combinate con qualche infigne Punto Luilare, come fu quefta del 1600 col Perigeo.

L'anno 1601 li 26 Octobre, fu una gran tempefta per vento N. W. e la marea più altz del confueto in Oftenda: era Novilunio.

L'anno 1602, tra li 23 e 24 Febbrajo nello fteffo luogo fu una Araordinaria marea, e un terribiliffino vento di maeftro, egualmente col Novilunio.

L'anno 1604 addi 1. Marzo, parimenti in Ottenda il vento fpirava forte da N. W. con una tempelta orribile, per cui fi alzd l', acqua talmente che per più di 40 anni non era arrivata 2 quel regno. Fu dopo un Novilunio Apogeo.

L'año $160 \frac{6}{7}$ a'zo Gennajo, vi fu una grande inondazione nel fiume Severn, mentovata nella Cronaca di Stow, che fece un gran mak nella Contea di Sommerfet, e di Glocefter; e la Luna era in Perigeo.

L'anno 643 addl 23 Gennajo, dice una Cronịchetta di Ollanda, che fu una marea flaordinariamente grande nel paefe di Frifia, che fece gran danno alle dighe; ed a Goes vicino ad Haerling i corpi morti erano buttati fuori della Terra: la Luna era in Perigeo.

L'anno 1651.23 Febbrajo, dice l'ifteffa Cronaca, che vi fu una marea altiffima in Frifia che ruppe le dighe: Luna Perigea.
1653. 2 Agofo, altiffima marea a Favershan colla Lana Perigea.
1658. 22 Agofto, con vento fcirocco procella orribile e altiffima marea colla Luna in Perigeo. Morì quel di il Protertore Cromvrel.

166 r. il giorno di S. Micheléall Fiume Severn portód grandiffima inondazione col Perigeo della Luna.
1663. 24 Maggio, l'Iftoria della fagione fampata dalla Societa Regia. marca una grandiffima marea a Londra col Perigeo della Luna.
1669. 19 Settembre a Weymouth, marea altiffima, inafpettata a' marinari, che non fapevano quel di correre il Perigeo Lunare:
1670. in Febbrajo, marea altiffima nella Spiaggia di Kent col Plenilunio Perigeo.

## PMR. II. ART. XMII. DELEA NAVIGAZIONE. 17s

E fin qui il Childrey, che formd quefto Catalogo a propofito delle maree. Poffo aggiungerne infinite altre; per efempio:

L'anno 589. ai $\mathbf{2}$ 7. Settembre, giorno del Plenilunio, orribile pioggia con inondazione del Tevere.
s90. 1 Novembre, comincid il diluvio d'Italia: ai 2 N L.
722. 26 Ottobre, inondazione 2 Coftantinopoli con terremoto : ai 23 Perigeo: ai 28 PL.
1883. 7 Genaajo, inondazioni dell' Oceano e del Mediterraneo, il di Ateffo del Perigeo.
1490. 82 Luglio, procella a Coftantinopoli, che atterrò 800 cafe con 3000 perfone morte, il di feffo dell Apogeo.
1509. 14 Sertembre, ulcita del mare a Coftantinopoli, affogo 13 mille perfone il di fteffo del Novilanio Equinoziale.

154 I. 25 Ottobre, peri la flotta di Carlo V. fotto Algeri per la procella cominciata col Noviluaio dei 20, e nel Quartale.

15s9. 31 Ottobre, inondazione 2 Venezia: ai 30 NL.
1588. 20 Agofto, peri di procella nella Manica la famola flotta di Filippo II. : ai 21. NL.
1648. 17 Marzo, fu sbaragliata la flotta Veneziana nell'Arcipelago dalla tempefta, in cui peri il valorofo Capitan Generale Giambatifa Grimani : fut il giorno in mezzo tra il Perigeo, e il Novilunio Equinoziale.
1703. 26 Novembre, nota il Sig. Mead nel citato libretto : Procelle seterrima, Luna Perigea Sub Novilunium.
1707. 26 Novembre, dalla gran burraica l'acqua del mare fu portata 20 miglia dentro terra, per teftimenio del Sig. Derham Tbeolog. Pby. Lib. IV. cap. is. e trovo il Plenilunio Perigeo.
1718. li 15 Agofo, giorno dell' Affunzione, o la fua vigilia, in cui fu levato da'Veneti l'affedio di Dulcigno, una gran burrafca fece rompere una gran parte della Flotta Veneziana ch'era in quella rada. E quefta fu tra il Plenilunio dei 12 , e l' Apogeo de' 16.
1742. 21 Settembre, tre giorni dopo il Novilunio Equinoziale, come riferifce il compilatore del viaggio dell'Ammiraglio Anfon, contro l'afpettazione de' fuoi Piloti che fi credevano gia ficuri, trovandofi all' ancora nel Porto di Tinian nel mar Pacifico, fopravvenne quell' orrida burrafca, che levo il vafcello il Centurione dall' ancora, e lo caccid si lungi nell' Oceano mezzo difertato; cadde quel di precifo l'Apogeo. E'. noto che in que' giorni fleffi regnè il tempo burralcofo anche in quefo paefe cosi lontano.
1752. 23 Settembre, à riferita nelle Gazzette d'Inghilterra una burrafca, per cui il Capitano Dees nel fuo tragitto alla Giammaica fece naufragio all' Ifola Turca: il fuo Vafcello effendofi fpaccato in due parti, egli con parte del fuo equipaggio s'era a gran ftento falvato attrappando la cofta, dove furono coftretti gittarfi per terra per non effer portati via dalla furia del vento. Era il giorno dell' Equinozio, e il Plenilunio infieme. Noi qui abbiamo avuto una fimile procella, 7 giorni dopo, fotto il Pesigeo.
3160. s Dicembre, gran procella nel Mediterraneo, a Genova partico-lar-

176 PAR. IL. $\mathcal{A R T}$. XVIII. DELL $\mathcal{A}$ NAVIG AZIONE.
larmente. Accadeva li 6 l'Apogeo, li 7 il Plenilunio. ( M. ${ }^{x}$ de la Lande Viaggio d' Italia) .

Due procelle funeitiffime poffiamo ricordarci viciniffime a noi l'una dei 12, 13, 14 Marzo 1763 , l'altra dei 22 Marzo 1768 ; nelle quali perirono anche nel noftro Golfo tanti Vafcelli . Nella prima il Novilunio fi combind coll Apogeo; nella feconda col Perigeo; e mi ricordo che offervando io così vicini il Novilunio, il Perigeo, l'Equinozio, ( $18,19,20$ Marzo ) avevo familiarmente detto agłi amici che cemevo imminente; qualche grave burrafca, del che ridevano; quando fopravvenne due giorni dopo quel fiero e lungo vento, di cui funetta d la rimembranza.

Nella Cronaca Meteorologica data dal Ch. Sig. Targioni nell' Alimurgia, nelle tante procelle, inondazioai, e meteore ftrane che vi fono riferite, non di rado fono menzionati i concorrenti Punti di Luna; e molto più fe ne troverebbe volendo aver la pazienza di calcolarli.

Ma che occorre ricercare l'Iforie rimote? Scorriamo per poco il Giornale qui fopra ftampato del Sig. Temanza, dove col grado del veato fono contraffegnate le procelle.

La procella di quafi 7 giorni ai primi di Gennajo fu unitz al Perigeo fucceduto al Plenilunio folitiziale. Quella dopo la metà del mefe di 4 giorni fucceffe all' Apogeo dei 19.

In Febbrajo il vento dei 14 fu cot Novilunio Apogeo ; quello dei 33 fotto il Plenilunio Perigeo.

In Aprile fi trova il vento feroce e quafi continuo dal Plenilunio Perigeo fino al Novilunio Apogeo di Maggio.

La burrafca dei 10 Giugno forfe col Novilunio, e pure col Novilunio quella con vento e pioggia li 9 Luglio.

Si vede poi il vento li 24 Agoftó tra il Plenilunio e I' Apegeo; quello dei 10 Settembre dopo il Novilunio Perigen: la burrafca orrida li 6 Novembre due di dopo il Perigeo, e coincidente appuntino col Novilunio ; ed una eguale in Dicembre nell' ifteffa circoftanza.

Ho voluto provare anche l'ordine inverfo. Quindi ael Quinquennio di offervazioni del Sig. Temanza ho numerate di reguito 46 procelle. Di quefte appena una fia fuori de' Punti Lunari: più di 30 fono anneffe alle Sizigie, e agli Ablidi: le poche rimanenti, parte ai Quarti, parte agli Equinozj Lunari fpezialmente.

La feffa prova ho tentato nei Giornali del Sig. March. Poleni ; ed ho numerato 8 I procelle nei primi 18 anni, poichè mi fono ftancato di andar oltre. Di quefte 3 appena furono fuori della potefà di qualche Punto Lunare; 7 occorfero nei Quarti; le altre tutte furono vicine ad uno degli altri Punti più efficaci, o Ceparati, o combinati. Efaminato il Giornale del Cap. Cook nel fuo viaggio di tre anni e mezzo verfo il polo Antartico, trovo che in mari cosi difparati fofferfe 32 procelle, e quefte tutte legate ai Punti Lunari .

Io farei tentato di sfidare chiunque a produrmi dall' Iftoria qualche procella grande, intendo eftefa di luogo e di durata, e per cosi dire Cofmica, (poichè non curo i temporali particolari), la quale computando, non fi tro-
fi trovaffe proffima ad alcuno di queri Punti Lunari congiunti, o divifi: e re l'Iforia non regna il giorno, pur che indichi il mefe, appreflo poco, fi potrà affegnarlo con poco errore . E. g. è fcritto nell' Iftoria Veneta, che l'anno 1570 la Flotta Criftiana, partita da Candia in verfo Ci pro appreffo la meta di Settembre, dopo di aver dato fondo nel Porto di Caftel Roffo fulle cofte della Caramania, reftò sbaragliata tutta da fiera fortuna di mare. Dalle circoftanze fi raccoglie, che ciò accadeffe in Ottobre; e dal computo trovandoff, che li 7 di quefto Mefe correva il Perigeo della Luna, li 13 il Plenilunio, fi pud con ragione congetturare, che quefta burrafca accadeffe cirea li 10 di Oitobre tra l'uno, e l'altro Punto di Luna.

Io non oferei avanzare, che quefti rifcontri poteffero fervire, cons gii ecclifi, per verificare qualche epoca ricercata dell' lftoria più importante. Ma niuna notizia al mondo refta per fempre del tutto Rerile. Mi riftringo all' utilità dell' avrenire : poiche abbiamo ridotta la cofa a quefo fegno; che ficcome da qui a mille anni fi pud predire un' eccliffe per una tal' ora; cosi fi puo predire per una tal fettimana, e forfe anche a tempo più riftretto, che reguirà una procella; e ciò con una probabilita maggiore trenta volte che l'oppofito.

Almeno fi vorrà concedere, che fí fono pôti dei termini ad una cola, finora trafcurata, o contenziofa, o tenuta per ofcura, ed incerta; il che in qualche calo pud effere di confeguenza non meno nell' Agricoltura, e nella Medicina, come fi è moftrato, che nella Nzvigazione. Puichè ficcome il coltivatore per le opere della campagna, il medico per certe malattie, così molto più il navigatore, prevenuto $e$ in afpettazione d'una burrafca, filfata e quafi certa dentro ilimiti di pochi giorni, puj ben prenlere delle mifure per ifchivarne le confeguenze, tenerf, o correre in un Porto, o pure lungi dalle Terre, ec.

Ma fi dirà, che re cio foffe, converrebbe in tali cafi tralafciare le onere della campagna, fofpendere le fpedizioni marittine, e i riaggi, le marcie degli eferciti, ec.

Io rifponderò due cofe: prima, che le combinazioni più critiche, come fono dei Novilunj Perigei, Equinoziali, o Solftiziali, non fono così frequenti, nè pure prefe colla latitudine di un giorno, poichè non accadore che dopo 14 mefi cosi in largo, e rigorofamente folo dopo molti anni : percio non farebbe gran danno fofpendere per alcuni giorni un' operazione così raramente. Ma in fecondo luggo io dico ( tralafciando, che la cofa finalmente è non di neceffità, ma folo di probabilita, ed oltre che la fortura ajuta gli audaci) quando $\nabla^{\prime}$ è neceffita di operare, non v'è rimedio. Conviene imitare il gran Pompeo, il qual dovendo condurre a Roma affamata i grani della Sicilia, effendo il mare forte turbato, e i Piloti dimoftrandogli il pericolo, pronunziò quel magnanimo detto: non è neceffario che io riva, è neceffario che io vada.

Fuori dell'urgente neceffità, poichè l'efperienza dimoftra $i$ funefti cafa di quelli, che non ebbero quefte offervanze, o conviene fofpendere di navigare, e anticipare, o almeno munirf beae, e prepararfi contro la fortu-

178 P. II. ART. XIX. DEL RITORNO DELLE STAGIDNI, CC.
na. Servano a!meno quefti Aforifmi Meteorologici, col Giornale che in confeguenza fi appreftera, per fervirmi detle parole del Verulamio in tal propofito, in minus ad predicendun fidentixs, faltem ad eligendum cautius.

Se la meffe d'una campagna, fe la vita di un Uomo, fe un naviglio fi falva con quefte avvertenze, farebbe quefto poco frutto de' noftri Rudj? Anzi non ne fo vedere di migliori. Ma non vor-ei, che le mie voci foffero come le predizioni di Caffandra, per fatalita non unquam credita Teucris.

## A RTICOLO XIX.

## Del ritorno delle Stagioni, e delle annate firawaganti.

LA quafi uguale quantità di pioggia, che ordinariamente cade in un paefe di 9 in 9 anni, come fopra fi $d$ offervato, $m$ ha fatto penfare, che coll'ifteffo periodo porrebbero ritornare fimili anche le fagioni, e le annate. Percio nel Giornale d'Italia (prefo Milocco, Luglio 1772), all' occafione di quella piovofiflima annata, publicai una Lezione fopra quefto argonento, limitandomi allora agli anni piovofi. Applicai la fteffa teoria agl' Inverni frani nel difcorfo aggiunto al mio Giornale Alfo-Meteorologico 1777 ; e pofcia agli afciutti ftraordinarj, all' occafione dell Inverno 1779 nel difcorfo del Giornale dell' anno $7^{780}$. Per compimento di quefto Trattato riaflumerò brevemente queft materia.

Se la Luna ha qualche influenza fulle nagioni, come fembra provato, il ritorno della medefima ad una pofizione uguale o proffima, dovrà condurre una qualche romiglianza di ftagione.

Omettendo i ritorni meftrui al Novilunio, Plenilunio, ec. i quali pure alterano il tempo con fimiglianza a norma della flagione, due periodi d' anni fono principalmente da confiderare.

- Il primo periodo, e più noto anche al popolo, de quello che fi regola col numero d'oro, o col Ciclo Lunare, che a capo di 19 anni conduce le Lune per li medefini giorni dell' anno, colla differenza di poco più d' un'ora, che qui non è da curare. Pare dunque che il primo anno del fecondo Ciclo dovrebbe effer fimile al primo del primo Ciclo, il fecondo al fecondo, e cosi degli altri. Di fatto efaminands i regifti de' Giornali Meteorologici vi fi troverà Speffo molto di quefta finniglianza, e it dotto P. Cotte dell' Oratorio, Meteorifta dell' Accademia di Parigi, offerva la fimiglianza (Vedete Journal des Savans, ov Rozier 1779), non folo negli anni, ma nei mefi ancora, tra il $1779,1760,1741$, 1722 , 1703, che difano tra loro coll' intervallo di 19 anni. Lo fteffo offerva del 1778 coi diecinovefimi indietro ; così d'altri . Onde quefto Ciclo di 19 anni ci può fornire qualche regola ful ritorno delle annate e delle fagioni.


## P. II. AR. XIX. DEL RITORNO DELLE SIAGIONI, ec. 179

Ma quefta fomiglianza degli anni diecinovefini non può effere efatta, nd pure per l'azione della Luna, non che per altre cagioni influenti, per la differenza di circoftanze, e particolarmente per il fito diverlo degli Abfidi, $i$ quali ci danno un fecondo periodo di anni non poco diverfo dal primo; e quefto è molto da confiderare.

Se la Luna gravitando cagiona una fiftole e dialtole non folo nelle acque dell' Oceano, ma in tutto il corpo della terra, in tutti $i$ fluidi, in tutti $i$ folidi, e con ciò fufcitando una diverfa trafpirazione ed evaporazione nella terra, altera lo ftato del cielo, e le imprelifioni dell' Atmosfera, feconio le pofizioni fue proprie, e varie combinazioni col Sole, conforme ai noftri principi ; fimile alterazione deve feguire particolarmente il fito degli Abfidi, e fpiegarfi non folo di mele in mefe ad ogni paffaggio per li detti punti, ma anche di anno in anno conducendo quella tal inpreffione, che fia proporzionale al fito più o meno favorevole dei medefimi. Molto importa in qual fito del Zodiaco fi ritrovi il Perigeo della Lana. Li fiti più efficaci lono gli Equinoziali rifpetto alla terra tutta, ed i folftiziali rifpetto ai climi particolari. Poichd effendo il Perigeo imminente ad un clima, come al noftro quando è in Cancro, maffime fe fi combini colla maffima declinazione della Luna, il Nodo effendo in Ariere, ficcome produce maggiori maree, cosl pare che debba anche maggiormente alterare per gran tratto la noftra Atmosfera (defando anche forfe una maggiore evaporazione da quefta parte), e per rifeffo, o per equilibrio, fuccederà alterazione fimile agli antipodi.

Ora la rivoluzione degli abfidi Lunari fi compie in anni 8 , e giorni 311, omeffe le minuzie, che vool dire tra gli 8 e li 9 anni. Sopra di ciò à da farf qualche rifleffo.
1.* Eflendo quefta degli Abfidi forfe la maggior combinazione della for22 Lunare, fi avrà un periodo marcato di 8 in 9 anni nelle annate; del quale abbiamo una gran prefunzione nella mifura della pioggia, nelle altezze del Barometro, nei venti, nelle procelle, in una parola, nell'efperiemza. Per non parlar delle offervazioni mie, il Sig. Poitevin, dottiffino Accademico di Montpellier, offerva il ritorno della quantita di pioggia del 1767, di poll. 24. l. 3, 7, al 1776 di poll. 24 l. 1, 13 ; e le pioggie di Novembre 1766 ritornarono nel Settembre 1775 , e quelle del Dicembre 1777 corrifpondono a quelle del Febbrajo 1768 ; dopo la rivoluzione di 8 2nni, e 10 mefi: ch'e qualche cofa di curiofo; e un tal ritorno l' ho incontrato fpeffo nella lunga ferie delle offervazioni noftre di Padova.
2. ${ }^{\circ}$ Quefto periodo di 8 anni e meff e quello che altera la regola dej 19 anni: poichè compiendofr due volte nello fpazio di 17 anni ed 8 mefi, abbiamo una differenza di 16 meff dal Ciclo lunare d'anni 19 ; egli Abfidi fi trovano 2 capo di quefto, due regni, o 60 gradi, lontani dal fito in cui erano quando comincio il detto Ciclo, che fa molta diverfita nell' impreffione che poffono fare le Lune, benché ritornino per li medefimi giorni-dell'anno. Ma perchè le Lune altresi anno la propria efficacia, quefta difurba un poco l'azione degli Abfidi, che non pud ritornare uguaZ 2

180 P. II. ART. XIX. DEL RITORNO DELLE STAGIONI, sc.
le a capo degli 8 anni, e so mefi, per non parlar ora della differente fagione rapporto al So'e, o fia de'mefi diverfi, nei quali ricomincia la decta rivoluzione. Quefta è la cagione per cui le annate (prendendo anni interi ) non pofiono effere del tutio fimili nè per l'uno, nè per raltro periodo.
3. Bifognerebbe afpettare un anno, in cui ambedue quefti periodi ritornallero da capo infleme. In 53 anni if compie fei volte il periodo di S anni e 10 mefi, con poca differenza : in 57 anni gira tre volte il Ci clo lunare; ma con difcrepanza di 4 anni dal primo. Non ofante, per I' equipollenza de' fegni oppoft, o paralleli del Zodiaco, in 4 anni facendofi una mezza rivoluzione incirca degli Ahfidi, qualche maggior fomiglianza di Atagione potrà ritrovarfi nell' anno 58. Doppiando il periodo di 57, fi ha ri4, nel qual nunero d'anni fi compiono 13 rivoluzioni degli Abfidi a poco preffo. Danque l'anno ris potrebbe rapprefentare il fiu éfattamente di tuti l'anno primo precedence. Se aveffimo offervazioni antiche, porreffimo fare di quefti rifcontri ; qualcheduno fe ne potia fare nella Cronaca degli anni Aravaganti qui dopo, $e$ ne ho fatio nel mio Difcorfo Sopra g!i Alciutti, indicato qui fopra.
4. ${ }^{\circ}$ Per altro fi troverà della fomiglianza grande negli anni di numero moltiplice dei detti periodi:come il 18 , il 2.7 , il 36 e 54, ec. (二 $=3 \times 18$ ), rapporto agli Abfidi; e 20,39 , 58 , ec. rapporio al Ciclo Lunare: queflo fi troverà verificato nella Cronaca; e nelle noftre Tavoie della pioggia, del Barometro, ec.
5. Bifogna nota:e che il Perigeo e l'Apogeo, o fa la linea pegli Abridi, paffa da un Equinozio all'altro, e da un Solftizio all'altro tra 4 anni es;e da un Equinozio ad un Solftizio, o viceverfa, in 2 anni. Ore il fito d'un Equinozio è uguale a quello dell'altro, (V.pag.i25)e deve fare uguale impreffione; e del pari eftremi fono i due So!!tiz. Dunque la 「omiglianza degli anni può ricorrere dopo 4 anni, anzi dopo 2 anni, anzi dipiú; perche gli Abfidi reftano due anni di feguito dentro due fegni proffini e laierali tanto ai Solftizj che agli Equinozj, può ritornare dope 2 anni una flagione fimile, non folo, ma puod durare due anni di feguito un'impreffione di umido, di afciutto, di freddo, ec. Per l'ifteffa ragione, in vece dell'anno nono, potrà fimile fuccedere l'ottavo, come Spefliffimo $s^{\prime}$ incontra nella Cronaca: e per quefto Plinio cogli antichi filla il ritorno delle maree, e delle fagioni agli 8 anni: ofionis annis.

Confeffo, che tutto quefto produce un poco d'ambiguità nello fabilire avanti, qual farà per effer l'indole d'un anno avvenire; non oftante abbiamo fempre trovata una regola di afpettazione. Se uno vuole arreflarfi, per fimili incertezze, non fabbricherà mai fittema nd in Fifica, nè in Politica. Per quefta ragione fi dovrebbe ripudiare le regole di Keplero, le leggi del moto accelerato, e dei projettili, le regole del Barometro per mifurare le altezze, e quafi tutta la Meccanica, e la Fifica celefte; poiche in tutte quefte cofe s'incontrano deviazioni dal rigore delle regole . Anche la famofa Cometa afpettata nel 1757 col periodo di 75 anni, ritardd fino al 1759; e quefto non toglie, che il fuo periodo medio non
P. II. $\operatorname{ART}$. XIX. DEL RITORNO DELLE STAGIONI, ei. i3r
fia di 75 anni. I finemi abbracciano le maffe, e i generali andannenti delle cofe. Si confideri per efempio it fiftema ful corfo delle nazioni tracciato da Platone, e da Vico: fe l'iftoria di qualche populo difouala da quei principi, farà forfe men vero il piano di quefti grandi filoloi ? In Fifica fopra tutte dobbiamo contentarci di approffimazioni.

* 6. ${ }^{\circ} \mathrm{Ma}$ è da rimarcare quello, che fi à accennato, fal fito degli Abfidi nei regni Equinoziali, e Solftiziali, particolarmente nei prini, ove l'azion della Luna, combinatao colla forza centrifuga della rotazione durna, piomba colla maggiot forza fulla terra, full' Oceano, full Atmosfera . Quivi dunque devono nafcere i masgiori sbilanç. Perciò quando gli Abfidi lunari fono in quefti fiti, nafcerà flravaganza di fagione, e di annata. E perche da un Equinozio all'altro paffano gli Abfidi in 4 anni , quindi l' offervazione di Plinio, che le ftagioni foffrono ad ogni quattro anni una Specie di ardore, di effervefcenza, d'intemperie, di Mravaganza (tempefates ardores fuos babere quadrinis annis, lib. XVIII.); quinds anche la querela del volgo fopra l'anno bifefo, come infelice, e di mal augurio ; il che nel fenfo detto, intefo cioè un quarto anno (bifeftile, o no ), non è fenza fondamento, per la raginne detta (*).
$70^{\circ}$ Di qual natura poi debba riufcire la ftravaganza di queftianni, nei quali gli Abfidi della Luna fono nei regni Equinoziali o Solfiziali, non fi può dire fe non forfe dietro le offervazioni. L'effetto pincipale dell'impreffione Lunare, oltre lo sbilancio dell' Atmosfera, deve effere una più copiofa evaporazione; quindi l'intemperie piovofa degli anni umidi che fa troveranno tatti in tale combinazione, come dimofrerà la Cronaca.

8. Colla evaporazione, e trafpirazione della terra, unita allo sbilancio dell' Atmosfera, nafceranns venti più impetuofi (io fono d'opinione, checchè fe ne dica, che i venti abbiano la loro prima origine da efplofione di vapori con analogia al vento dell'eolipila): I venti, che giocano la maggior parte nella qualità delle fagioni, fanno di quefti effetti. Poffono accumulare in un paefe, in un gran tratto, i vapori, e cagionarvi ecceffive pioggie, come s'è detto. Ma poffono altrest, anzi devono nell'ifeffo tempo vuotare, lafciar in alciutto un altro gran tratto di paefe, ed ivi regnerà la ficcita, come fu nell'anno 1779 quafi in tutta Europa. I venti fteff poffono recare dalle regioni glaciali o da forgenti particolari una quantità di fpiriti falini, i quali fe incontrano raccolta gran maffa di vapori, produrranno abbondanza di nevi e di ghiacci, come nel 1770, e 1779 in Tracia ed in Afia; o non trovando raccolti vapori, produrranno un freddo afciutto, ma Atraordinario, come nel 1755, e appreffo noi nel 1779, proffmo. In altri anni, o per mancanze di venti, o fe vengono da un altro paele brugiatn, produrranno alciutto e caldo intollerabile.

Tutte perd quefte Atravaganze di pioggie, di afciutti, di freddi, di caldi tengono ad una radice, e regola principale, che dipende dal fito

[^26]18: P.II. ART. XIX. DEL RITORNO DELLE STAGIONI, es.
degli Abfidi della Luna. Un'abbondante induzione d' efempj fi troveri nella Cronaca feguenie degli anni fravaganti, in cui ad ogni anno fi è pure notato il fito dell' Apogeo Lunare, al quale de fempre oppofto il Perigeo, che fi deve confiderare ancora di più.

## P. $S$

Dopo d'avermi rotto il capo (non però inutilmente ) con tuthi quefi Cicli, nltimamente (nel Luglio 1780), mi fono aveifato d'applicare alla Metcorologia il Saros de' Caldei, cb' ì il noto periodo di 223 Lunazioni, che riconduce be Eiclifi di Luna dopo 18 anni, 11 giorni, e 8 ore circa, compiendo quak efattamente le tre rivoluzioni, delle Sizigie, degli Abfidi, e de' Nodi; e sicondncendo percid la Luna da capo per l'iffefa ferie de' Punti Lunari, con poco divario nella fagione folare. Ho confrontato le qualità di queffe 223 Lune fuccefivamente corfe nei feguenti periodi;e di fatti vi bo incontrato in generale una gran fimiglianza. (uefta dunque ì la Regola, che abbraccia tutte le Regole: e credo che fia la maggiore Scoperta che fi poteffe fare in Meteorologia per mo della Vita. Ne bo dato una Mimoria a parte (Giornale 1781.).

NB. Qualche anno delle leguenti Cronache pud effer equivoco per la maniera di numerare gli anni appreffo diverfi popoli, e fecoli; ma al più pud fcambiarfi coll'anno proffimo antecedente, o confeguente.

Mi venne poi fuggerito un altro ciclo o periodo di ftagioni, ed de di 37 anni, ed abbraccia due periodi de' Nodi Lunari, 2 capo del qual ciclo, fi rifcontra grandiffima fomiglianza nelle annate. Veggafi il citato mio Difcorfo fopra i circoli delle Stagioni, nel Giornale Affo-Metcoralogice 1796.

## CRONACAPRIMA

## Degli anni pievofi.

## Anni

A. C.

1796 Diluvio d'Ogige : $l$ 'Apogeo in Capricorno.
1528 Diluvio di Deucalione : Pefci.
1229 Diluvio Faraonico: Aricte.
242 Inondazioni in Roma: Libra.
44 Anno della morte di Cefare ; tra molti prodigj le inondazioni : Vergine.
D. C. $\qquad$
262 Terremoti, e inondazioni : Cancro.
457 Inondazioni in Francia, in Bitinia, ec. con crollo di montagne: Cancro.
479 Roma affogata dal Tevere : Pefci.
520 In Settembre piove 20 giorni continui ; fiumi d' Italia e di Francia fanno ftragi : Libra.
570 Inondazioni del Tevere, e in tutta Italia; Aurora Boreale: Ariete.
586 Le noftre Cronache danno un diluvio, che cambid la faccia di Venezia, delle paludi Adriane, gli alvei e le foci de' fiumi: altri lo pongono nell' anno feguente : l'Apogeo in Pefci, circa. Filiafo ( De'Veneti primi) pone queßto diluvio in cui l'Adige cambiò letto, nel 589:e quefti poffono effer i Diluvj pofti da altri Scrittori nel 590, e 59r.
596 It Bonifacio, Iftorico di Trevigi, riferifce in queft'anno un' inondazione inufitata in

Anni
tutta 12 Marca, con malattie, ec. Gemini, Cancro.
637 Abbiffamento della Città di Malamocco ; efcrefcenze d' A dige, di Tevere ; fi temera un diluvio univerfale: Sagitt.
647 Venti, inondazioni, terremoti: Capricorno.
676 Pioggie continue: Arietc.
682 Pioggie, e procelle continue: Capricorno.
684 Venti, tempefte, inondazioni : Ariete.
690 Diluvio in Lombardia : Sagitt.
716 Inondazioni Atrane in Roma: Libra.
792 Simili: Cancro.
820 Lé pioggie guaftano tutti i grani ed i frutti: Vergine.
858 Grandi efcrefcenze del Tevere: Sagittario.
876 Inondazioni, con Comete : Capricorno.
883 Procelle e inondazioni in Francia: Libra.
887 Grande inondazione a Coftantinopoli: Pefci.
906 Pioggie, grandini, inondazioni, con una Cometa: Ariete.
941 Inondazioni, e contagio ne' beftiami: Pefci.
ro14 Inondazioni, particolarmente in Inghilterra: Cancro.
103I Pioggie, procelle, fame, peftilenze: Gemini
1086 Inondazioni in Italia, e Germania : Vergine.
1170 Inondazioni in Germania: Ariete. Anni

Anni
1175 Inondazioni ne' Paefi Baffi : Veigine, Libra.
1221 Pooggie di mefi in primavera, in Polonia : Sagitt.
1230 Pioggie continue, inondazioni in Frifia che affogarono de'popoli, li so Feb.: sagitt.
1250 Inondazioni in Ollanda: $\mathcal{A}$ riete.
1250 Strane inondazioni in Spagna. Pefci.
1264 Inondazioni in Saffonia Libra.
1268 Tre mefi di continua pioggia, con carenia, nella Marca Trivigiana : Pofci.
1281 Inondazioni a Roma: Vergine.
1314 Eflate tutta piovofa, morbofa, con fame: Caniro.
1321 Refla quafi fommerfa la Citta di Venezia: Ariete.
1330 Per le inondazioni del Pò perirono, in Otrobre, 10 mila perfone nel terti:orio Mantovano e Folefine; 8 mila in Ci pro, ove la piozgia durd 28 giorni continui di e notte: in lpagna pure diluvj: Artete.
1333 Dilurj in Tofcana ed altrove : Versine.
1352 Diluvj in Torcana: Capricorno.
1358 Inondazioni in Scozia: Cancro.
3369 Eftate piovofiflima: Vergine.
1391 Ploggie e inondazionidopo una Cometa: Pefsi.
1401 Eftate tutta piovofa: Ailicte.
1405 In Aprile ftrane inondazioni in Padova afportano ponti, rompono le mura della Città; nel $\mathbf{P}_{\text {iato }}$ della Valle s'alzo l’acqua 12 piedi: Libra.
1421 L'Ollanda mezza fom-) merfa.
1422 L'Italia.
Verg. )Libra.
1427 Inverno dolce, in cui fiorirono gli alberi: Ailicte.

Anni
143: Inondazioni in Germania , e altrove: Capricom:
1445. Inondazione nel Nord; nella fo!a Frifia affoibi 300 villaggi. G:mini.
1449. Inondazioni in Tofcana: Libra .

1456 Uragani, e inondazioni in Tofcana: Canero.
1467 Anno piovofiffino: Libia.
$1+95$ Nell Autunno pioggie e rempefte continue in Lombardia, e nel Lazio: le Città e i Territorj dello Stato Veneto patirono danni immenfi con molie perfone affogate: Sagit. Caprif.
1515 Diluvio in Roma (1s Nov.): Ariete.
1528, 29, $30,31,32$ Eftate continua, con pioggie, procelle, inondazioni, terremoti, fame, peftilenze (nel 1529 furono 4 Comete ): $l$ ' Apogeo Lun. corje i fegni da Libra ad Ariete.
1934 Polonia abbiffata; fecco nel refo d'Europa :- Cancro.
1541 Anno dopo il recco del 5540 , burrafconfifino fpezialmente in Autunno ; peri la flotra di Carlo V. \{otto Algeri : Pefci, Ariete.
1557, 58, 59: Inondazioni frane, con ficcità di mefi, trammezzo, careftia, ec. : Capricorno, Pefci .
1564 Pioggie, nebbie, fame, in Lo:nbardia: Libra.
1600 Replicate inondazioni a Roma, ed a!lrove. Libia.
1608 Inverno d'immenfe nevi, feguito da inondazioni in Autunno: Veigine, Libra.
16:2, e 13 Anni piovofi, e tempefofi in tutta Italia: Pefic, Aricte.
1614 Secco grande in principio, poi unido ecceffivo: Gimini.

Anni

## CRONACA SECONDA DEGLI $\mathcal{A N N I}$ ISCIUT'T1. 189

Anni
1617 Orribili inondazioni in Spagna; più di so mila perfone vi perifcono: Libra.
1634 Anno infelice, d' orrido Inverno, di pioggie in Autunno: Cancro.
1666 , e 67 Anni procellofi in Europa, e in Afia: Ariete.
1680 Venti, procelle, inondazioni in Elvezia ed altrove: Libra.
1683, 84 Anni funefti per le procelle, pioggie , inondazioni , meteore ftrane in Eftate: Pcfci, Ariete.
1688 Anno memorando per le procelle e pioggie in tutta la terra; in Padova per lo (pazio di 8 mefi non fi vide il Sole che fei, fette volte; nel feguente anno ci fu la Nebbia che guafto $i$ frumentie $i$ lrutti: Verg., Libra.

## CRONACA

## Degli anni afciutti.

## Anni

A. C.
cse8 L'anno ifteffo del Diluvio di Deucalione viene pofto l'incendio di Faetonte, vale a dire un' infigne ficcità con calori eftremi, e terremoti fotto un Re di Teffaglia Faetonte : $\boldsymbol{l}$ Apogeo della Lana intorno [Equinozlo di Primavera.
,909, 8, 7 Tre anni Cenza pioggia al tempo d' Elia in Paleftina.
426 Di Roma 328 , molto fi ed patito per l'afciuttore con terremoti.
1.79 Sex menfibus munquam pluit. Ju•

Anni
1693 Anno procellolo in Italia, China, Meffico, ec.: Ariete,
1702 Inverno dolciffino in Italia : le pioggie cominciarono alfin di Febbrajo, e durarono più di 4 meff; un intervallo di 3 mefi di ficcità brugid tutti $i$ raccolti; feguirono altri 4 mefi e più di pioggia: Aricte.
1728 Anno tutto piovofiffimo: Pcfci, Ariete.
1733 Strvagante per le procelle : Libr.
1746 Anno di turbini e terremoti : Ariete.
1754, e ss Anni di pioggie, freddi, ficcità, terremoti: Ariete.
176 s Inverno temperato é tepido : Ariete (come il 702 intervallo d'a. $63=9 \times 7$ ) prima, e pol 1783 a. 81 dopo $=9 \times 9$.

1772 Piove li primi cinque mef quafi di continuo: Ariete.

## SECONDA

## Anni

D. C.

79 Siccità , e Cometa (Dione).
356 Secco di tre anni (S. Girol.). 362 Sotto Giuliano Imp. - fecco in Afia ed in Africa, con terremoti (Evagrio).
452 Sotto Marziano Imp. ficcità e careftia, con terremoti (Evagrio ).
593 Siccita fomma di 9 mefi . Si dice che il fecco duro $s$ anni: fegui inondazion di locufte defolatrici in Italia.
598 Secco di 9 mefi (Ciaconio). 674 Earemo afciutto, polcia inonA*

Anni
dazioni, procelle, terremoti ( Coll. Accad.).
676 Per tre anni non piove mai, Cometa (Ricciolo Cron. com. ).
763 Dopo un gran freddo, il fecco inaridifce tutte le fonti.
769 Fuochi in cielo, fecco infolito.
828 Meteore ignite, renti ardenti; anno fertilifimo (Collezione Accademica.)
999 Afciutto con terremoti (ivi.). 1067 Afciutto, careflia, peftilenza (ibid.).
1104 Frequenza di Meteore ignite; fi pud fupporre fecco (Frysk.).
1135 Caldo ecceffivo (M.S.).
1337 Siccità eftrema in Francia, fuochi fotterranei ineftinguibili per tre anni; eruzione del Vefuvio (Coll. Accad.).
$11 s 9$ Dal primo di Mapgio fino all' ultimo d'Aprile feguente manca la pioggia in Italia ( $\mathrm{Si}-$ gonio ).
1165 Venti caldiffimi, che feccarono le piante.
1204 Eftate calda e fecca all' eftremo.
228 S Siccità con terremoti in Italia, feguita da un Inverno dolce con diluvj.
1301 Inverno caldo.
1341 Crudele Inverno.
1344 ) Siccità reguita da freddo ec45) ceffivo, da Primavera piovofiffina ; di nuovo da fecco con terremoti ; di nuovo pioggia di tee mefi in Tofcana (Villani).
1352 Diluvj, venti, caldo ecceffivo in Tofcana.
1358 Verno arciuttifimo e freddiffimo.
1363 Dal fecco tanta penuria di foraggi in Germania, che

Anni
muojono di farne gli animali la maggior parte.
1371 Grandiffino feccore in Eftate.
1400 Crudo Verno in Francia; fiumi fecchi, Cometa.
1427 Inverno lenza freddo, fiorirono gli alberi.
1428 Da Giugno a Dicembre non piove mai.
1445 Nella prima parte dell' anno per $s$ mefi non piove mai.
1458 Gran ficcità nel Bolognefe, dai 29 Giugno fino ai 20 Sett. non cade pioggia.
1460 Così dal principio di Maggio al principio d'Agofto.
1468 Gran fecco feguito da inondazioni.
1472 Famofo fecco di tre anni in Ollanda, nella Svizzera, ec. i bofchi fi accendevano fpontaneamente.
1477 Di nuovo calori eftremi, fiumi a friutti, fame.
1497 Da Pafqua fino ai 13 d'Agofo alciutto in Tolcana.
1500 Dalli 23 Dic. prec. fino ai 18 Marzo non fi vide nel Ferrarefe neve, nè pioggia.
1503 Per 4 mefi d'Eftate non piove mai ; fegue un Inverno dolce come una Primavera, ma fecco, con terremoti, e Cometa .
1506 Dopo diluvj d'acqua, eftremo fecco in Venezia in Inverno, con terremoto.
1509 Ai 7 di Maggio, dopo cinque mefi d'afciutto comincia a piovere in Tofcana.
1523 Afciutto e frefoo in Gingno ; caldo eccedente in Agofo.
1534 Europa tutta inaridita, fuorchd la Polonia, che fu abbiffata dalle pioggie.

Anni

Anni
1538 Eftate ardente, fiumi acciutti, Meieore ignite, terremoti.
1540 Anno del famofo lecco di cinque mefi, per l'infcrizione Milanefe : fimile era fato l'anno precedente, in cui (dice il Lunario de Contadini ${ }^{7} 80$ ), dalla femente del grano fino all' altra femente non piove mai. Seguirono caldi micidiali in Efate ; arfero le felve fpontaneamente; le ghiacciaje della Svizzera fi fquagliarono affatto; non mancarono terremoti: e fi noti, che vi fu una ferie di cinque anni con a $\begin{gathered}\text { ciutti } \\ d i \\ i\end{gathered}$ mefi e mefi, interpolati da mefi di pioggia : nel 1542 fi fece la ricolta in Maggio.
r 549 Nevaj e ghiacci; Aurunno arido, reguito da cinque mefi di pioggie.
1ssi, e 52 Inverno caldo e afciutto, Primavera piovofa, Eftate ardente e fecca.
1556 Colla Cometa (che fi crede quella del 1264 , e deve ritornare nel 1848 ) calori ecceffivi.
1599 Secco da Maggio a Novembre.
1604 Nel Verno, che fu freddiffimo, tre mefi lenza pioggia in Tofcana.
1607 Dopo la Cometa, fecco eftremo.
161s Freddo ecceffivo, poi Eftate afciutta e caldiffima in tutta Europa .
1632 Secco e caldo fraordinario: l' Argoli l'attribuifce a mancanza di macchie nel Sole.
1643 In Dicembre freddi, poi terremoto, poi caldo ecceffivo la State.
1646 Siccità eftrema.

Anni
1659. Anno afciutto con terremoti, e locufte.
1659)
1665) Secchi lunghi.
1668)
1681) Seccore di 4 mefi nel Verno -

1696 ) Grandi a cciutti in Tofcana 1691 Gran fecco e freddo nel Verno, fecco e caldo nella State in Lombardia .
1694 Anno arciuttiffimo inLombardia.
1696 Secco d'Eftate in Tofcana.
1700 Maggioe Giugno afciutti, ivi.
1.70: Neve generale, Primavera tutta afciutta, caldo intollerabile in Eftate ; in quefta Marca dai 3 Maggio fino ad Ottobre non piove che una volta in Agofto; feguirono inondazioni.
1704 Pioggia fino a Luglio; dopo, afciutto fino all Ottobre; da Ottobre fino a Gennajo pioggie.
1710 Secco di tre mefi in Eftate in Tofcana.
1714, e 15 Più mefi in principio fenza pioggia, che poi fu ecceffiva.
1718 Famofo recco di 9 mefi, quafi in tutta l'Europa con caldo ecceffivo; ful fin d'Autunno inondazioni : caldo fimile nel 879.
1724 Secco con ecceffivi calori, poi dirotte pioggie.
1733, e 34 Siccità d'Inverno, filmi afciutti.
1737 Inverno afciutto, caldo ecceffivo la State.
1745 ) Verno lungo e rigido, Eftate 1746 ) afciuttiffima.
1751 Secco grande nella State.
1755 Inverno 2 ariffimo ed alciutiffimo.

Aa 2
Anni

Anni
1756 Gennajo e Febbrajo arciutti, ficcita di tre mefi in Eftate.
\$759 Gennajo e Febbrajo afciutti.
1760 Primavera arida.
1762 Tutto l'anno afcintio.
1774 Gran fecco, e caldo nella State.
1777 ) Comincia nella China la fic-
1776) ciià, che dall'Afia paíso all'

1779 ) Europa, e durd in circa due anni: qui furonu quattro mefi Senza pioggia. Si offervi, che dal 1718 e 19 fono 58 anni, che ricomincia il quarto perio-

Anni
do del Ciclo Lunare : cosi dar 1472 e 73 fono anni 306 , che contengono efattamente 17 ci cli di 18 anni, divifibili per 19 , coll' avanzo di 1 , che ricomincia il periodo. Modro dunque d̀ da notare quefto perindo . Altri anni fi combineranno col moto dell' Apogeo di 8 in 9 anni:ed il fico der Apogeo fi rincontrera, per lo più, preffo gli Equinozj, o i Solitizj.

CRONACATERZA

## Dei gran freddi.

| Serie | anni | dell' era noftra. |  | Gli anni notati coll afterifo eb |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 443 | 86 | 1490 | 1660 | o l' Inverno fenza freddo. I foin- |
| 535 | 1179 | 1492 | 1664 | i, da quali ho tratto quefi anni, |
| 605 | 1209 | 1494 | 1667 | ono la Collezione Accademica (Vol. |
| 617 | 1211 | 1399 | 1670 | VI. P. Stran. ) ; due articoli negli |
| 670 | 1214 | 1503 | 1680 | Atti di Lipfia (Vol. V. Suppl.) del |
| 717 | 1216 | 1504 | 1683 | ig. Krafft. e dun Anonimo ; il $\boldsymbol{P}$. |
| 763 | 1234 | 12 | 1691 | Lancillotto nel fuo Hoggidi difingan- |
| 786 | 129 | 25 | 1700 | ato: il Fryskio, Catalogus prodigio- |
| 800 | 1301 | 1528* | 3702 | $m$; it Sig. Targioni nella Cronaca |
| 801 | 1305 | 1534 | 17 | Cerita nella fua Alimurgia: il Mon- |
| 821 | 13 | 1539 | 1709 | refo, Cronaca MS. di Padova : gli |
| 823 | 1319 | 1551 | 8 | ti delle Accademie, i libri de' Fifi- |
| 832 | 1323 | 1565 | 1729 | , ed altre Iftorie. Non tutti que- |
| 860 | 1334 | 15 | 1731 | Inverni fono defcritti in dettaglio : |
| 874 | 1342 | 1573 | 1734** | rò alcune particolarità efpreffe da- |
| 892 | 1344 | 1588 | 1738 | Iftorici negli anni feguenti |
| 991 | 1360 | 1594 | 1740 |  |
| 8069 | 1393 | 1601 | 1749 | Anni |
| 1 II | r399 | 1604 | 1755 | A. C. |
| 1119 | 1423 | 1608 | 1758 | 176 Memorato da S. Agotioo |
| 1125 <br> 128 | 1427 | 1616 | 1765 * | anno infigne per P'Inverno |
| 1133 | 1440 | 1624 | 1767 | gelido e nevofo a Roma, ove |
| 1133 | 14.58 | 1646 | 1770 | le frade, ed il Tevere, fu- |
| 1157 | 1468 | 1653 | 1776. | rono chiufe dalle nevi e dal |
| 1164 | 14.77 | 1657 | 177.9 | ghiaccio per 40 giorni. |

## Anni

D. C.
s3s Freddo afpro fin a Luglio. Caffiod.
620 Il ghiaccio dura 300 giorni. Frysk.
763 Sotto I'Imp. Coftantino Copronimo, geld il canale di Cofrantinopoli, ed il Mar Nero: il ghiaccio, cominciato rel mefe di Otrobre, fu groffo , dicefi, 30 braccia, la neve alta in terra so piedi: nel difgelo $\mathbf{i}$ ghiaccj, fpinti dal rento , abbatterono tratti delle• mura della Città.
359, e 60 Gela la Laguna, i carri vanno a Venezia.
864 Di nuovo fi gela la Laguna.
874 Neve fmifurata dal I Nov. fino all' Equinozio di Rrimavera; molti uomini ed animali perifcono.
892: Neve fino in Marzo alta un piede; muojono viti, pecore , ed api.
991. Ghiaccj da Novembre a Maggio ; Atagni e fiumi gelati , piante inaridite.
1069 Supra i fumi gelati paffano gli eferciti.
1118, e 19 Ghiaccio in Saffonia, fino a Giugna.
1133 Si gela il Po da Cremona fino al mare ; neve immenfa copre le. Atrade; ogni fiume e rufcello gelato, efino il vino indurito; le quercie e le noci ff fquarciano, indi fi feccano cogli olivi, e le viti; careflia, e nell'anno feguente nel territorio Padovano gli uomini fi pafcono d'erba.
3216 Si gela il Po, ed il ghiaccio è groffo is braccia ; gelafi an--che il vino nelle botti..

Anni
1344 Nevi da Novembre fino a Marzo , freddo eftremo , ma fereno.
1363 Verno freddiffimo, anno fecchiffimo in Germania.
1492 Geloffi la Laguna con tutti i canali di Venezia : pedoni, cavalli, e carri vi vanno fopra.
1503 Po gelato, regge le artiglierie di Papa Giulio Il.
igiz Neve fino in Maggio.
1565 Freddo generale ; in Fiandra per tre mefi fi palsd coi carri' Copra la Schelda.
1594 Reno, Schelda, Po, la Laguna di Venezia fi ghiaeciarono.
1608 Anno memorando in Padora per le nevi.
5624, e 2s Simile.
709 Famofo freddo.
1734 , e $3^{8}$ Gran freddo in OlIanda.
1740 Famolo anno per l' Inverno crudo e lungo.
1749 Nella Svezia, nella Frifia.
1750 In Auftria, Boemia, Ingria.
179s Due volte fi geld la Laguna di Venezia, portando gli uomini; e fu Cenza nevi.
1.767 , e 68 Quafi per tutta Europa, fegnatamente in Francia.
1770 Anno fimile al 1608 (con fito equivalente dell Apogeo ) d'immenfe nevi.
1776 Al fin di Gennajo crudele freddo di pochi giorni in tutta l'Europa.
1779 Immenfe nevi in Tracia, ed in Afia.
1788 Un de' maffimi freddi : cos3. il 179.5 .

Il Sig. de la Lande defcrivendo l' Inverno 1795 . (Magazin Encyclopédique Vol. I. N. III. ), reca varie cronache d'infigni Inverni, dalie quali poffiamo aggiugnere alla noftra li feguenti: 1272. 1288. 1364. 1436. 1480. 1522. 1584. 597. 162. 1638. 1672. 1677.

Da pregiarfi ancor più è la nota dei gradi precifi di freddo, offervati a Parigi ( ful Termometro di Reaumur) negl' Inverni del cadente fecolo.

| 1709 | Gradi | 18 | 1795 | Gradi | $12 \frac{2}{2}$ |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1716 | - | $19 \frac{3}{4}$ | 1757 | - | $10 \frac{7}{2}$ |
| 1729 | - | $12 \frac{7}{2}$ | 1798 | - | 11 |
| 1740 | - | 10 | 1763 | - | 10 |
| 1742 | - | $13 \frac{3}{4}$ | 1766 | - | $10 \frac{1}{2}$ |
| 1745 | - | $11 \frac{1}{4}$ | 1767 | - | 12 |
| 1747 | - | $12 \frac{3}{4}$ | 1768 | - | 12 |
| 1748 | - | $11 \frac{1}{2}$ | 1776 | - | $16 \frac{1}{2}$ |
| 1751 | - | 10 | 1783 | - | $14 \frac{4}{2}$ |
| 1753 | - | $10 \frac{3}{4}$ | 1788 | - | 18 |
| 1754 | - | $12 \frac{1}{2}$ | 1795 | - | $16 \frac{2}{2}$. |

Due cofe in quefla Cronaca degl' Inverni fono da avvertire: 1.0 che diverf di quefti freddi poflono eflere locali, riftretti ad una fola provincia; $2.0^{\circ}$ che nel numerare gli anni vi pud effer equivoco per due motivi: 10 per l'epoca diverfa di cominciar l'anno nelle diverle città $e$ provincie; 2.0 perchè l'Inverno abbraccia due anni, comincia per lo più in picembre, e feguita in Gennaio: gli Scrittori variano nel notare or l'anno precedente, or il leguente; per efempio, qui fopra nota il Sig. de la Lande l'Inverno 1788., che fu veramente 1799: come è notato da altri: cosi pajono due, quando è un folo.

NB. La grofezza del ghiaccio per portar pafi dipende dall' eflenfione, e dalla groflezza: in poca eftenfione è riù forte, perchè forma una fpecie d'arco follevato : in grande eflenfione la tratta lunga lo rende più debole . Per altro, Olao Magno, adortato da Hambergero, del ghiaccio del Nord dice, che grofio due pollici poteva portare un uo:no ; 3 pollici un cavaliere armato; 4 in 5 pollici una compagnia; tre o quat-
tro palmi un'armata - Quando nel 1633 fi geld il Tamigi in modo che vi andavano fopra le carrozze, la Societa Reale fece mifurare la groffezza del ghiaccio, e la trovò di is pollici Ingiefi, che fono appena 10 della mifura Veneta. Il Sig. Temanza fece mifurar il ghiaccio di Venezia del 175s, e lo trovo is pollici Veneziani. V. Mairan Dif. Sur la glace Par. II. SeZ. III.

Fine della Seconda Parte.

# P A R TE TERZA. 

## Dei segni prossimi delle mutazioni di tempo.

## $\begin{array}{lllllllll}\text { A } & R & T & I & C & O & L & O & I\end{array}$

Dei fegni del Barometro.

DOpo che il Torricelli ebbe inventato il Barometro, in cui la colonna di Mercurio dentro il tubo viene equilibrata da una colonna d'aria di egual diametro premente fulla fuperfizie del Mercurio medefino e flefa in alto fin dove v'è aria pefante; Ottone Guerickio fu forfe il primo ad offervare, cho il Mercurio non fi foftentava fempre alla medefima altezza ; e percid conchiufe che il pefo dell'aria non era fempre eguale : offervo in oltre, che quefte variazioni del Barometro e del pefo dell'aria, erano per lo più vicine a delle mutazioni di tempo. Chiamò percio il fuo Barometro il Profeta del tempo.

Quefto non è il luogo da entrare nel dettaglio della Teoria, e ftruttura del Barometro, che farebbe materia di un groffo libro: l'iftromento è abbaftanza notn anche al popolo. Se uno fi proponeffe di far una ferie di offervazioni fottili, certamente dovrebbe procurarfi dei Barometri perfetti, la Aruttura de'quali d defcritta nei libri di Fifica di Muffckembroechio , di Wolfio, e fopra tutti nell' infigne Opera del Sig. De Luc, incitolata: Recberches fur les modifications de l'atmo/pbére Vol. 2.4.. Geneve 1772. Non trattandofi che di offervare le variazioni conneffe colle mutazioni dell'Atmosfera per ufo della medicina e dell' agricoltura, potranno fupplire anche dei Barometri comuni, fe non fono peffimi. Effendo confueto di fegnare le altezze del Barometro in pollici e linee del pè di Parigi, fi avverta che la cartolina, in cui è fegnata la fcala de' Gradi, che il Mercurio forre alzandofi e abbaffandofi, fia pofta in fito, ciod nella vera diftanza dalla fuperfizie del Mercurio nel vafo. In oltre olfervandofi, che il Mercurio quando tende ad alzarfi fi gonfia e fi rotonda, all' op pofo quando tende ad abbaffarfi, fi fa concavo, l'uno e l'altro indicando una certa aderenza del liquore alle pareti del Tubo, gioverà avere un tubo, che non fia di doga troppo groffa, nè di criftallo bianco, che contiene molta magnefia affai attrattiva del Mercurio, ma di vetro comune, con un lume Sufficiente d'una buona linea di pollice di Parigi almeno;ed in fine, che il Mercurio fia defecato e purgato col fuoco nel tubo iftefo del Barometro. Effendo lo fcopo noftro di efporre i fegni delle mutazioni di tempo, daremo qui prima quelli del Barometro.

1. La

192 PAR. IIt. ART. I. DEI SEGNI DEL BAROMETRO.

1. La regola generale è, che quando l'altezza del Mercurio varia notabilinente, regue mutazione di tempo.
2. La difcefa grande e fubita del Mercurio indica gran rento; e re il Mercurio reguita a calare, crefce il vento, e la procella.
:3. La difcefa grande, ma lenta, indica oftinazione di tempo rotto, ed eftefo a Yaefi diftanti.
3. L'afcefa fubita e grande fa fofpettare buon tempo di corta durata, re pur riefce; poichè il Mercurio avendo nfcillato coll' aria, trafportata da' venti, ben tofto difcende, e il tempo feguita cattivo.
s. Se l'afcefa è lenta e grande, à da rperarfi buon tempo fabile, perché indica l'aria andarfi affettando in tutte le parti, ponendofi in equilibrio tra i luoghi più rimoti.
4. Quando il cattivo tempo fuccede fubito dopo l'abbaffamento del Mercurio, fara poca cola ; e così dicafi del fereno, fe vien tofto dopo l'alzamento.
5. In un tempo affai caldo, il calar del Mercurio annuncia tuono e temporale.
6. In Inverno l'elevazione del Mercurio indica freddo e gelo ; e in tempo di gelo l'abbafiarfi moftra difgelo; alzandofi in tempo di gelo, predice neve; in Eltate pure a teinpo rotto alzandofi minaccia gragnuola.
7. Un'altra regola generale data dal dotto autore delloofervazioni Meteorologiche di Milano nel Caffe, d, che quando il Mercurio fia coltante circa il punto variabile, che fí dirà qui dupo qual fia, il Cielo non è nè fereno, nè piovofo, nè rotto, ma fi tiene in uno flato indifferente tra il bello ed il cattivo tempo; che re dops efferfi foftenuto alquanto all' altezza del variabile, abbalfa fenfibilmente fotto, è certa la pioggia, o il vento; fe innalza fopra, è certo il bel tempo. Quefta regola fi offerva generalmente anche appreffo di noi.

Quindi nel cattivo tempo, vedendo ex. gr. la fera il mercurio, che calava, far nel tubo la punta, che vunl dire principiare ad alzarfi, fperate per il giorno feguence il buon tempo, alineno una paufa.

Ma tutte quefte regole patifcono moltifime eccezioni per le tante caufe influenti nei moti del Barometro, che qui dopo accenneremo. Si danno gran pioggie, temporali con tuoni, fenza che il Mercurio fi muova panto o poco:e il Sig. March. Poleni nella relazione di due Seffennj fpedita alla Regia Sociera di Londra, fece una curiofa offervazione. Numetò i giorni di pioggia da una parte quando il Mercurio calo, e dall'altra quando aon cald: e fono


Ore fi vede che appena il doppio di volte fece pioggia calando il B2rometro, che crefcendo.

Non

Non oftante 1.* Quando fi rede calar il Barometro fpezialmente per linee, fi vede che è pia probabile che piova, del doppio di quello, che crefcendo. 2. Nota il Sig. March. Poleni, che piovendo nel crefcer del Barometro, la pioggia dura poco, e fopravviene prefto il buon tempo . 3.- Nel Barometro conviene offervare la mutazione più che il fenfo della mutazione; e ritorna la regola prima, che il cambiamento del Barometro in qualunque fenfo indica mutazione di tempo ; la qual mutazione deve effer intefa, come abbiamo detto di fopra, di qualunque notabile cambiamento, di vento, di pioggia, di fereno, di caligini, di gelo, difgelo, in paefe, o fuori di paefe, di gradi di veemenza e di forza nelle meteore, ec.

Per altro per una dovuta giuftificazione del Barometro devono effer arvertiti i non dotti, che il Barometro, cone porta il fuo nome, non mifura fe non la preffone dell' Atmosfera; ed è folo per accidente, e in confeguenza del variato péo dell' Armosfera; che diventa fegno della mutazione di tempo, la quale ordinariamente deve fegure la diradazione o condenfazione, cioè la variazione del pefo dell'aria. E dico ordinariamente, perchè la regola non è cofante, nè pud̀ efferlo, attefe le tante cagioni che poffono crefcere, o diminuire la preffione dell' aria ful Mercurio. Scorriamo le priacipali.

1. Siccome l'acqua falfa, o pregna di qualunque altra materia difciolta in effa, acquifta un maggior pefo feecifico ; cosi più pefante diventa l'aria, quando in effa per una fpezie di fottil foluzione fono incorporati i vapori acquei, ed altri aliti terreni, ficche formino come un terzo fluido omogeneo. Allora con quefta equabile diffafione l'Armosfera refta trafparente e ferena; e prefcindendo da altre turbazioni riefce più pefante, onde il Mercurio nel Barometro in tempo coftante e fereno fi foftenta alla maggiore altezza.

Ma re per qualunque cagione le particelle dell’acqua vengano a diftaccarfi dalle particelle dell'aria, e radunandofi in mollecule maggiori, comincino a diccendere ripgliando la propria natura di acqua; fino dal primo diftacco, e tendenza alla difcefa, deve il corpo d'aria reitare follevato almeno in parte, da qualt, pafo ftraniero, che in effa difcende, ficcome detta la ragione, e lo dimoftra l'ingegnofa efperienza del Leibaizio (*).

[^27]194 PAR. III. ART. I. DEI SEGNI DEL BAROMETRO.
Nel difporfi it tempo alla pioggia, nell'atto che i vapori fi difpongono alla difeefa col diftaccarfi dall'aria, e radunaffi infieme, non pefano più tanto fu laria ifteffa; quefta percio diventa più leggiera, meno preme is Mercurio nel vafo del Baronetro, e per cid il liquore nel tubo cala, come fpeffo fi oferva, qualche tempo, uno, due, o tre giorni innanzi le pioggie. Talora poi non piove calando il Barometro, o perche cala per le altre caule che fi diranno, o perchè $i$ vapori fono portati in altri luoghi da' venti, o ferchè il Sole di nuovo, o altra caufa, li difcioglie.

In fatti non fi deve creder quefta la fula caufa, nè la principale, nè la più potente delle variazioni del Barometro. Porche ponghiamo una delle maffine pioggie che fiafi notata appreffo di noi, che dia quattro pollici di acqua; effendo il pefo dell' acqua a quello del Mercurio come 1 : 14 il Mercurio nel tubo difcenderebbe di 4 pollici, ciod di $4^{8}$ linee; che vuol dire linee $3 \frac{3}{7}$. Ora le variazioni del Barometro appreffo di noi $\mathbf{G}$ eftendono per 20 linee e più. Non pud danque effer la maffa circolante de' vapori la fola cagione della variazione del pelo dell'aria, e indi del Baromerro. Il Sig. Daniel Bernoulli ( A.7. H:lv. T. III.), calcola tutra l'acqua Sparfa nell' Atmosfera di 7 pollici d'altezza al pù : a nzi di tutta la variazione del Barometro offervata per efempio 2 Zurigo di linee 16 , per le ragioni ivi dedotte, ne affegna 7 alla mutazinne di caldo, sai vanti, e 4 fole ai vapori. Perd il preftante Sig. Lambert (Mem. Ber. 1768 ) ritrova dalla velocità del fuono, ( di 1040 piedi per fecondo) che, alla fuperficie della terra, la quantità delle particelle ftraniere, mefcolate coll' aria pura nell' Atunosfera, fono $\frac{12}{37}$, o fia un terzo di tutto il volume, e confermò quefto rifultato coll' efperienze che fece full'evaporazione, trovando, che un piede cubico d'aria, pefante in iftato naturale 640 grani, impregnato di vapori pelava grani gs:.

1I. La feconda cagione dei moti del Barometro è il variato calore dell ${ }^{0}$ Armosfera. Anzi il S:g. di Saufure nei fuoi Saggi full' Igrometro 1783. foftiene con molta forza, che il variato calore fia la principale cagione delle variazioni del Barometro: per le offervazioni un grado del Termometro fcala di Reaumur, variando in tutta la colonna d'aria, porta una

## fcorra per un foro ayerto, benehè il vafo fiia fempre pieno: cofa illuftrata vieppiù dal va-

 lorofo Sig. Cap. Lorgna nella fua bella Memoria che fu coronata dall' Accademia di Afantova l'anno 1709. E in fatti non può fallire il principro di natura, che un momento, il quale s'imfiega in un effetto, non phò /fenderfı in $\imath: n$ altro; come qui, il foprappiù dı pefo che refta al corpo grave che difcende per $1^{\prime}$ acqua, derratto il pefo $d^{\prime}$ un volume eguale $d^{\prime}$ acqua, e fe fi vuole qualche particella, che fi confuma nel fuperare la refillenza e cocrenza dell acqua ifteffa, impiegandofi a far difcender il corpo, fin che difcende, non può aggravare l'acqua. Ho difefo l'efperienza del Leibnizio anche contro le oppofizioni piè ingesnofe del Sig. De Luc (Giornate di Modena, Vol. V. 1774) . Ivi pure ho provato, che $\mathrm{I}^{\prime} \mathrm{i}_{-}$ potefi del Sig. De Luc, il quale ficiega le variazioni del Barometro col mefcolamento mell aria dei vapori ( per effere quefli a cagione del fujco che tengono ynito, più rari e leggesi ) non c̀ fuffiiente.variazione di ${ }_{36}^{22}$ di linea nel Barometro: Vedi. L'aria fi rarefa per it caldo, e fi condenfa per il freddo: non importa fino a quali limiti, che fono quafi indefiniti. Rarefatta l'ariz diventa più leggiera; condenfata più pefante. Dunque una colonna d'aria acquiftando, o perdendo gradi di calore, premerà meno, o più, la colonna di Mercurio con cui fi equilibra nel Barometro, che perciò difcenderà, o afcenderà. Qaindí per li caldi Siroccali, o Auftrali fuole il Mercuaio calare : ed d offervazione coftante, che nell' Inverno fi foftenia a maggior altezza che nell' Eftate, perche in quefta l'aria è rarefatita dal caldo, in quello condenfara dal freddo. Il volgare in tompo di caldo firoccale e piovolo fi duole dell'aria pefante. Tutto all'oppofto allora l'aria è più leggiera: ma per quefto appunto, perche men pefa, rende più pefanti $i$ corpi noftri, la refpirazione più grave, non ajutando i polmoni a rifpinger il fangue al cuore, meno fortifica $i$ vafi, e lafcia dilatare gli umori e l'aria inclufa, ed in oltre effendo l'ambiente umido, rende languidi e molli $\mathbf{i}$ vafi $e$ la cute, provoca, ed aflorbe il fuoco eletrico nerveo, che dà il vigore, ed il moto animale.

Come poi quefta variazione del Barometro, nata dalla rarefazione dell' aria per il calore, fia legata colle nuvole, colle caligini ( V. Saufure che noga quefto effetto ) col ciel piovofo, lo dimoftra prima la ragione, perché diventando l'aria fpecificamente più leggiera, non puo foftentare più i vapori, divenuti in confeguenza più gravi; poi l'efperienza della macchina del Voto altrove efpofta, ove fi vede nell'aria pregna di fumo vaporofo ad ogni eftrazione o diradazione formarfi la nuvola, e quefta cadere lâciando limpida l'aria rimafta; col rientrar poi dell' aria efterna riforger la nuvola, e con nuova aria diffiparfi, e di nuovo lafciar il rereno.. Il fereno tanto pud effere, fe l'aria è pregna di vapori, e perciò pefante, quando freno equabilmente e fottilmente diffufi, quanto, fei vapori fono caduti in pioggia: anzi allora l'aria, come più pura apparifce anche più limpida, quando la prima fpecie di fereno contiene un fottil velo di caligine, indizio di buon tempo, e che impedifce anco la buona riufcita dell' efperienza colle lenti cauftiche.

Ma tanto ful variar del Barometro, che fu lo ftato del Cielo per quefa cagione, molti rifleffi fono da farfi. Prima v'è l'elaterio dell'aria, che produce una forza potentiffima di preffione. Se l'aria rifcaldata non poteffe diffonderfi, il calore aumentando l'elafticità, premerebbe vieppiù il Mercurio, e lo farebbe alzare, e difperderebbe i vapori in luogo di lafciarli ragunare. In fecondo luogo poffono $i$ vapori fteff per un grado medefimo di calore acquiftare maggior elafticità dell'aria, e diradarfi invece di condenfarfi : e poffono all' oppofto per un grado di freddo perder tutto l' elaterio, e quindi condenfarfi in goccie.

Il moto più naturale d'un tratto d' aria rifcaldata rarefacendofi , è di efpanderfi; e perchè fi fuppone più denfa l'aria d'intorno, porterà tutto il moto all' alto, ed ivi fi fpanderà dai lati, aumentando il pefo dell'saria circo flante: quefta diventerà più denfa, e più pefante: il Mercurio quivi $\mathrm{fi}_{1}$ al zerà, mentre che nell attro luogo $\mathfrak{f i}$ abbafferà ; ma prefto fi farà un

196 PAR. III. ART. I. DEI SEGNI DEL BAROMETRO.
circolo, e una corrente daria, o un vento verfo il centro del luogo, ove l'aria d̀ diradaia, per reltiruirvi l'equilibrio. Sembra quefto il moto più naturale; ma ne poffono nafcer altri quafi oppofi. Poiché l'aria più diradata, e perciò più affortigliata, fe fia premuta per di fopra, puo efpanderfi anche dai lati, fofpingendo l'aria vicina, e produrre un vento oppofto, dal centro; quindi render più leggera la colonna.

Pud l'aria preffo terra rifcaldarfi, rarefarfi, alleggerirfi: ma allalto delf Atmosfera puod farfi un compenfo nella feffa colonna, o per un vento alto, che vi accumuli e comprima dell'aria portata dal di fuori, o per un freddo fop:arveniente, come quando, e dove fi forma la gragnuola: o pure raffreddato preffo terra un tratto d'aria, rifcaldarfi il tratto fuperiore o per fermentazioni, o per l'azione de'raggi folari in una nube; e nell' uno e nell'altro cafo, nel total della colonna rimanere it pefo di prima.

Da quefti rifleffi fi fcorge, che può cambiarfi la denfità dell'aria, fenza che il Barometro fe n' abbia a rifentire : e all' oppofto può il Barometro far moto, fenza che ne fegua pioggia, o cambiamento di tempo (*).
III. La terza cagione, che col pefo dell'aria altera il Barometro, e it Vento. 1. ${ }^{\circ}$ Un vento, che incontra un oftacolo, o di montagne, o di vento oppofo, o d'altro, ivi accunula e condenfa l'aria, con ciò la rende piu pefante, e fard alzare il Meccurio. a.o Se due venti partono da un luogo, verrà a farfi una fpezie di vuoto fopra il Barometro, e il Mercurio meno premuto difcenderà . $30^{\circ}$ Un vento Orizzontale gagliardo diflurba la preffione direita dell'aria fopra il Mercurio ; tanto pia che andando per tangente fi fofta da terra, e procedendo realmente tende all alto ( è un riffeflo giuftiftano che mi comunicò a bocca il ch. P. Beccaria). Ciò è chiaro per le leggi de'fluidi in motn, ed è provato dall' efperienze fopra accennate del Sig. Bernoulli: quindi foffiando venti furiofi $\sqrt{1}$ Vede per lo più calare il Mercurio. 4. ${ }^{\circ}$ Quando il Mercurio cala in fretta, fi deve afpettar vento; perche il vento nafce da uno sbilancio d'aria tra due lugghi: l'aria più pefante, o più elaftica deve fcorrere verfo quel luogo, dove incontra meno di refiltenza. s. ${ }^{\circ}$ Se però quefto sbilancio nafea tra due luoghi rimoti, ficche il luogo dellofervazione fi trovi tramezza, potrà nafcere vento fenza notabile alterazione di Barometro, l'aria di quefto luogo confervando il medefimo tuono, e pefo. Dalla direzione poi del vento fi potrà arguire in quale de' due luoghi fiafi l'aria rarefatta. 6. Dal Barometro fí conofcerà, fe lo sbilancio dell'aria, che produce un ven-

[^28]vento, fia feguito da rarefazione, o condenfazione, apprefo di noi, o pur altrove. Poichè nel primo cafo il moto del Barometro precede il vento , nel fecondo lo regue. $70^{\circ}$ Un vento che venga dall'alto, ajurerà la preffione dell' aria ful Mercurio; all' oppofto, fe fpira da baffo. Quindi appreffo noi i veri venti Alpini, Boreali, o Maeftrali, che da quelle alie montagne difcendono in quefta Valle della Lombardia, fanno per lo pià alcare il Barometro; i firoccali, che fpirano dal ballo all'alto, foftenendo l'aria, fanno deprimere il Mercurio: ciò che deve intenderfi fenza la concorrenza d'altre caufe, che turbino quefto effetto.

Cone poi il vento porti le pioggie, e i fereni, fembra non difficile da intenderfi, confiderando, che i venti coll'aria portano i vapori e le nubi da un luogo ad un altro: il che fe non foffe, nei continenti, ove farfi forgono i vapori, non fi avrebbe quafi mai pioggia. Vi può effere una certa agitazione d'aria, che fcuora dalle fue parti,o loro interfizj le parti eterogenee ad effa, e le faccia unire tra loro effendo omogenee, onde fi formino in moilecule, indi in nubi, ed in gocciole, di varj gradi di grandezza fucceffivamente $s$ all'oppofto effendo i vapori congregati, può un nuovo moto, una diverfa agitazione diffiparli; e certamente fembra chiaro, che reguitando ad accunularfi in certo fpazio nuvole a nuvole, portate dal vento, ed arreftate da montagne, o da bofchi, ed altro, i vapori per una fpezie di attrazione fi unifcano, fi formino, come fi è detto, a poco a poco in goccie, e diano le pioggie. In fomina fi accorderà almeno, che i venti portano di luogo in luogo la materia della pioggia . Poiche difticile è e, volendo efaminare quanto deto dai Fifici fino agli nltimi tempi, intendere la formazione della pioggia, il magiftero, o economia de' vapori. Poiché pareva, che fi richiedeffe prima un diffolvente, che faceffe fcioglier l'acqua in vapori, e quefti diffonderfi, mefcolarfi, e aderire dentro gl'interftizj dell'aria; pofcia una fpezie di meftruo per farli precipitare, e ritornare di nuovo in acqua. Si diceva, che l'aria denfa elaftica e pefante tiene in diffoluzione e porta i vapori; che l'aria flofcia e leggiera li lafcia cadere. Ma quat è la caufa che rende l' aria più, o meno denfa, più rigida, o più flofcia, più o meno elaftica? La prefenza, o l'abfenza de' vapori ? Si commette un circolo viziofo. Il caldo,o il freddo? Piuttofo; ma anche qui fi trovano gran difficolta, nei computi di rarefazione, ctre il calor del Sole pud dare ai vapori, piit che all' aria : e poi come quefo potrà aver luogo nella diverfità delle ftagioni? In fomma nulla di chiaro fi vedeva in tutta la formazione delle meteore, non che nelle fole piozgie, avanti la mirabile fcoperta del fuoco Elettrico atnosferico, che forfe è il folo, il quale fgorgando dalla terra nell'aria vi porti i vapori, e fcaricandofi altrove, li lafci cadere, formando le varie meteore acquee, come fi dirà più in dettaglio nel reguente Articolo.
IV. Or quefo ifteffo fuoco Eletrico pud ad un tempo influire nel Baronetro, ed effer confiderato per la quarta cagione delle fue alterazioni . Poiche mentre fcaturife, e fi vibra copiofamente dalla terra, l'aria, che ripugna a fargli ftrada, ne deve effer fofpinta e foftentata; quindi il Mercurio difcenderà nel Barometro. Ma quando il medefimo fuoco s'd aperto

198 PAR. III. ART. I. DEI SEGNI DEL BAROMETRO.
un fentiero, ed arriva 2 fcaricarfi in altro luogo, allora abbandona $i$ vapori che feco tratti avea, onde le pioggie; e lafcia in liberta l'aria di premere con tutto il fuo pefo, che percio fa falire il Mercurio; il quat moto con ciò indica il Sereno. Quefto è il vero fenfo (del P. Beccaria) in cui agifce l'eletricità ful Barometro; non come per equivoco vuole il Sig. Changeux (Roxier Avril 1778 ), perchè il Mercurio ifteffo eletrizzata nel Barometro refti più alto, ch'è altra cofa.

Quefta è la regola o caufa generale: ma perchè non fono da efcluderele altre cagioni prima efpotte, le quali poffono concorrere in varie guife, cooperare, o controperare e full' aria, e fui vapori, nafceranno varie eccezioni alla regola fteffa, efi offerveranno non di rado nel Barometro delle irregolarità.

Quando l'oftinazione del cattivo tempo mette gli uomini di mal umore, comune è la querela, che le pioggie continuano, e che $i$ Barometrialti al bel tempo ci burlano. Conviene ripeterlo: i Barometri da per loro non moftrano fe non la preffione maggiore, o minore dell'aria; e folo per aco cidente la pinggia, o il fereno. Una cagione può render pefante un tratto d'aria, e un'altra coadunare $i$ vapori in pioggia. Un freddo, oun vento accumula e condenfa l'aria fopra un luogo, quindi il Mercurio fi offerva alto: ma nello feefo tempo il fuoco elettrico feguitando a fgorgare da una parte, fcaricarfi dall'altra, produce le piogge continue fenza alterazione del Barometro. Molto piu potrà durare col Mercurio alto un tempo nuvolofo, o caliginofo fe il fuoco atmosferico non trova la ftrada per diffiparfi : e allora i vapori fteffi incorporati accrefcono il pefo dell' aria ..

Il fu P. Afclepi, dotto Lettor di Mattematica nel Collegio Romano, in una lettera al Sig. Senator Íolani, pofcia nella Tefi folenne dell'anno. 1771 dimoftra il modo di rendere familiare l'elevazione del Mercurio in un tubo a $40,70,80$, e fin a 112 pollici, e più: fenomeno che, fcoperto a cafo nel recolo paffato, fu tanto ammirato dall' Ugenio, dal Boile, dal Wallifio, e tanto poco felicemente fpiegato. Il P. Afclepi infegna, come facendo pallare il Mercurio a varie riprefe dentro i tubi per varj gluidi, fpezialmente olio ed acqua (purchè per力े refi puro d'aria) fi faccia reftar fofpefo ad ogni grado d'altezza, e quefto per mefi ed anni, anche a difpetto di qualche fcuotimento del tubo.

Efclufe poi tutte le altre fpiegazioni addotte da' Filofôi, come per via di attrazione, adefione, temporanea indurazione, ricorre ad una fpecie d'aria, etere, o altro fluido, penetrabile ai tubi comuni , e impenetrabile ai zubi $\int 0 \int p e n f i v i$, 2 cagione di quel velo di fluido per cui fi fece paffare il Mercurio. Di quefta opinione fu prima il Sig. di Mairan ( Aur. B. Sect. II. 6. 2. ), e fur confutato dal Sig. De Luc (Tom. I. p. 108 ).

Ora, il P. Afclepi nella Tefi pofteriore alla lettera, procura con quefo principio di fpiegare due fenomeni de' Baromerri comuni; uno particolare, ed è, che bagnando anche leggermente l'interno del tubo, o il Mercurio feffo, con ifpirito di vino, il Barometro caricato refta fempre più baffo del dovere: lo fteffo accade col madore d'acqua, d'olio, o d'altro fluido. Il dotto Padre attribuiva queßta depreffione ad un vapore elafice, che s'in-

PMR. III. AR. II. DELL'ELETTRICISMO ATMOSFERICO.
s'innalzi da quella tinta di fluido, ed occupando la parte vuopa del tubo, tenga un poco più baffo il Mercurio.

L'altro è un fenomeno univerfale nei Barometri tutti, che variano per una fcala di 2 pollici, più, o meno, fecondo i climi: poichè all' Equatore quefta variazione non eccede 4 linee; e al Nord arriva a 36 , ofia 3 pollici : variazione, che, fecondo il P. Afclepi, non fi può intendere nè coll' intervento de' vapori, ne coll' elaterio cambiato dell' aria, ne coi venti , nè con altro mezzo cognito . Ricorre percid al fuo elemento nuovo dell' aria penetrabile: ftabilifce verfo il polo il fonte primario di quefto fluido, il quale nell'ufcire da terra fcaccia l'aria comune, impenetrabile ai vetri e premente il Mercurio, onde quefto difcende, e cid molto più vicino alla \{orgente, che nei climi più vicini all' Equatore : in quefti climi perd converrà fupporre altri fonti fparfi qua e là del medefimo fluido, che facciano fimil gioco full' aria comune e fui Barometri.

Per non parlare del fenomeno de' tubi fofpenfivi, volentieri accordo l' ufcita dalla terra di molti effluvj, e vapori, ordinaria, e Araordinaria, generale in tutta la fuperficie del globo terracqueo, e particolare in alcuni tempi e luoghi. Da quefli effluvj provengono moltiffimi effetti nell' aria, di caldo, di freddo, di venti, forfe gli Uracani, originalmente in fatti tatte le meteore, non parlo dell'aria fiffa, dell' aria mefitica, dell' aria infiammabile delle paludi, fcoperta, e tanto feliremente illuftrata dal Sig. Co: Volta. Il fuoco elettrico de da tutti conofciuto : effo affetta le parti del Nord particolarmente, teftimonio le aurore boreali; effo tiene grandiffima affinita colla materia magnetica, che in vero ha la principale forgente nei Poli, ma che non manca d'altre vene fparfe qua e là ful refto della terra. Perd, per ifpiegare le variazioni generali dei Barometri, io mi contenterei di quefti elementi, fenza ricorrere ad un fluido nuovo e mifteriofo, qual è queft'aria penetrabile del Sig. di Mairan, e del P. Afcle pi. E ció fia detto occafionalmente; e bafti dei fegni del Barometro (*),

## $\begin{array}{lllllllll}A & R & T & I & C & O & L & O & I I\end{array}$ Notizia fuccinta dell' Elettricifmo Atmosferico.

$V^{\circ}$Olendo qui efporre in grazia del popole, in via di appendice, $i$ fegai proflimi delle mutazioni di tempo, $i$ quali in cielo $e$ in terra ed
(*) La recente fcoperta di tante arie, di faidi aeriformi, che occupa i chimici, fa oriconofecre o almen fofpettare, che quefti elementi, per le varie. combinazioni loro, fieno la forgente di quafi tutte le meteore, anche delle variazioni del barometro. Un' opinione la più accarezzata vuole la trámutazione dell acqua e dei vapori in vera aria, e quindi dell' aria in acqua, in pioggia. Il gran Fifico Sig. de Luc la foltiene nelle fue Idee fulla Meteorologia, e nelle fuccefive Leticre Meteorologithe nel Giornal di Fifica. se I'acqua fi converte in aria, certo crefcerà pefo all'atmosfera, e vice verfa. Ma tali idee fembrano ancora affai dubbiofe, e la fottile diffoluzione e difpertione de' vapori nell aria, col fucceffivo diftacco, per qualunque caufa, può baftar a fpiegar tatto, come fopra fi é detto. In oltre fi deve confiderare la continua evaporazione della Terra e dell' acque, anitamente al trafporto dei vapori dal mare, che mantiene apprefo poco un' egual quantità d' acqua aell' acmosfera? la quale perció può fupplise abbondancemente alle maggiori pioggic.

200 PAR. III. AR. II. DELL'ELETTRICISMO ATMOSFERICO.
ed in mille oggetti naturalmente fi prefentano, nei quali fi vedera il fatto, ma poco o nulla fi capiva la connefinone avanti la fcoperta delf Eletricifmo Armosferico, è bene prenetterne una fuccinta notizia dietro alle traccie dell' ingegnofo P. Beccaria.

L'Elettricifino è una delle due, o tre foperte mirabili di quefto feco10, che da molti anni ha giutamente occupato ed occupa turtavia lattenzione de'Fifici. E' quelto una fpecie di fecondo funco, che fembra differente dal cognito fusco elemenrare, e fparfo più, o meno per turti i corpi terreftri, tenden fo fempre ad equilibrarfi ove fia sbilanciato, e che fi eccita fpezialmente collo frofinamento. S'è perd trovato, che vi fono due claffi di corpi elettrici:gli uni elettrici per origine, i quali fregati fornifcono il fuoco elettrico, e perchè ne fono pregni refifono a riceverne altronde, come fono $i$ vetri, le refine, la fera, l'aria, ec.: gli altri fono elettrici per participazione, e quali paffiramente, poiche non fonniniftrano, ma volentieri ricevono e tramandano il fuoco eletrico; e tali fono i metalli, l'acqua, $i$ corpi unidi, ia terra, ec.

Infiniti e mirabili fono i giuochi che fie fatto fare coll'arte a quefo fuoco: ma tutti fembravano oggetto più tolto di curiofita, finche qualcheduno in Venezia pensd di applicare quefe efperienze alla inedecina, il che poi s'é praticato con miglior fucceffo altrove. Poi il Sig. Franklin in America, il Sig. le Monnier in Francia, e diftintamente l'efinio P. Baccaria a 'Torino, rarvifando ne' varj fenomeni del funco elettrics varie apparenze delle meteore, divifarono e formarono un fitema nunvo, e certamente molto raffomigliante al vero, dell Elettricifmo Atmosforico, il quale in poche parole fi riduce a quefo.

L'aria, come le refine ed i vetri, fi trova pregna di fuoco elettrico, ed d̀ elettrica per origine. La Terra pare nel fuo vafto corpo contenendo tante varie fpezie di corpi, è piena di fuoco eletrrico. Queito fuuco, dice il P. Beccaria, fempre da alcune diverfe parti , e in diverfi tempi dall' iftella parte, fi difpiega dalla terra con alouna differenza di forza contro dell'aria, che per effer in origine elettrica gli forma un ritegno, e una chitufura. Quando le dufferenze del fuocs fono maggiori, ficchè giunga a formarfi un condutrore, e circolare liberamente da lunghi diforza maggiore a luoghi di forza minore, allora e, che il Cielo fi annuvola, lanpeggia, fulmina, tuona, e ne accade proporzionatamente pioggia, gragnuo1a, neve, o altro.

Quando tali differenze fono minori, ficchè il poco fuoco sbilanciato non giunge a formarfi un fentiero tra termini di forza meno ineguale ; allora fe fouraboonda nella terra rifpetto all'aria, fpiccia dalla terra, e penetrando lentamente fi affigge all'aria dell' Atmosfera; fovrabbondando nell' aria, lentamente fi difgiunge dall'aria, e fi fparge nella terra. Quefo è il circolo generale del fuoco Atmosferico.

Effendo l'aria per origine Eletrica, fi come $i$ vetri e le refine hanno quena propriera che traggono a re i piccoli corpicciuoli deferenti, come fugliette metalliche, bricciole di filo, ec.; rifpetto a'quali hanno alcuna piccola differenza di fuoco elettrico, gli appianano, gli unifono, ed in
certo modo gl'incollano alla loro fuperfizie, ed anche dopo che hanno con effis accomunato il loro fuoco, gli rattengono; cosi l' aria attrae ed unifce alle fue mollecule le mollecule de' vapori, rifpetto a'quali fi trova avere alcune ineguali mifure di fuoco elettrico, e gli ritiene anche dopo accomanato con effi il proprio fuoco. .

Qualora l'elettricita aerea, vale a dire la differenza tra il fuoco elettrico della terra, ed il fuoco elettrico dell' aria, progredirà a piccoli gradi, e aniformemente, per ampio ed alto Spazio dell' Atmosfera, progredirà fímilmente lo fcompartimento, e la tenuità de' vapori; equindi formeranno un Cielo più o meno vaporofo.

Quando, e dove l'elettricità aerea progredirà molto difformemente, ivi I' aria molto difformemente $s^{\prime}$ imbeverà di vapori; e per tal modo fi formeranno in nuvoli difgianti, potendo in oltre effervi varj capi, o fonti di eletrricifmo : equefti nuvoli poffono durare molti giorni fenza dar pioggia, perche ciafcun componente vapore della nuvola refla affifo alla fua particella d'aria.

Ma fe il fuoco elettrico inforge da terra più copiofamente , e velocemente ( come fuccede al cafo de'Punti Lunarit) oltre la parte d'effo che $s^{\prime}$ affiggera all'aria, l'altra parte refidua formerà una corrente libera, che trarrà nel fao fentiero più copiofs vapori, li unirà più ampiamente, trarrà altri nuvoli difgiunti, porrà ciafcun vapore in ferie per formarfene il conveniente condattore, e difcorrendo per tutti liberamente, e progreffivamente, potrà difgiungerli dalle particelle dell'aria, potrà addenfarli , formarne pioggia, gragnuola, neve, fecondo le altre circoftanze delle ftagioni, e del luogo: con ciò, e dopo ciò poi renderà al Cielo il dereno, ed il limpido colore cileftro.

Siccome il fuoco elettrico forma in alto le nuvole, e condenfando ivapori in maffe da non poterfi pius foftentare, e fcaricandofi in conduttori più aperti forma le pioggie; cosi preffo terra forma le nebbie, la guazza, la rugiada, la brina. Si vede le gocciolette loro dirigerfi particolarmente a certi corpi, agli fpigoli, alle punte: tutti indizj di elettricifmo,

Dopo quefti fommari principi ed effetti dell' elettricifmo aereo, paffiamo a dir una parola defle fpezie particolari delle meteore.

## A RTICOLOMLIL

## Dei Temporali.

ITemporali non Cono altro, che l'effetto fu' vapori, e Yull' aria, d'ume corrente di fuoco elettrico tra due termini, che fono due diverfe parti del globo terracqueo: il nembo, e i fuoi rami, fono il fentiero, che con i vapori deferenti fi fa quel fuoco, per ifpanderfi ad egualità tra $i$ due termini.

Se una nuroletta appar all'improvvifo verfo imoati, s'ingroffa, fi efC $c$
pande,
pande, $s^{\prime}$ ingombra, fi abbuja, fi ftraccia, $i$ marinari alpettano un turbine improvvifo. Tal è l'Occhio di Bue della montagna della Tavola al Capo di Bu'na Speranza; veduta la qual nuvoletta $i$ marinari appena hanno tempu di ammainar le vele; tanto è pronta la procella. Di finili ne ho veduto qualche volta in tempo eftivo e variabile, venire da quefti noftri monti Euganei di Venda, o di Revolone. E' comune opinione, che fquagliandofi la neve, col fomminifrare vapori all' aria, o dallo fprigionarfi l'aria fiffata in effa, produce $i$ venti, che foffiano da qualche parte. Dunque donde vengono accumulati $i$ vapori, $d$ 'indi tira vento a proporzione. I vapori vengono particolarmente da' minti, che fono rilerbatoi di acque e di materie elettriche, come fi dirà, e fi vedono da effi alzarfi i fumi, come da caldaje, o da fornaci; giungerfi globo a globo, nurola a nuvola, e formarfi il nembo. Il vento comincia a foffiare, quando, e da quella parte, che tuona, e lampeggia (*). Offervo in oltre il Mariotte, che il vento prodoto dalla caduta dell'acqua non è fe non la copia maggiore d'aria frafcinata feco dall' acqua fefla. Il fuoco elettrico nell' efpanderfi, e nell'attraere altri nuvoli difgiunti al nembo primario, finge in giro un gran volume d'aria, e produce il vento temporalefco pù, o meno impetuofo, e che può diventar vorticofo collo fcontro d'altri nuvoli, e d'altri venti. I venti fcambievolmente ajutano il fuoco eletrico 2 produr le meteore acquofe, e forfe anche le ignee, fomminiftandogli la materia, col portare da'luoghi donde fpira, e fopra i quali paffa, un' aria impregnara d'aliti e di vapori.

Avanti $i$ temporali fi ha quefta apparenza: nuvoli denfi, arcuati, ammonticelati, che fi alzano velocemente dall Orizzonte fenza diffaccarfene, che infitono ad ampia e buja bafe, che attraggono a fe gli altri nuvoli Sparfi, o già efiftenti, o allora tratto tratto nafcenti, o in cielo, o dalla terra. Se un nuvolo in apparenza temporalefco non ha piede, anche $i$ noftri contadini dicono per efperienza che non è pericolofo; poichè finora oon ha forgente in terra, donde trarre abbondanza di fuoco elettrico, e non ha termine dove fcaricarfi. Ma re da qualche diftanza fi forma un vafto nuvolone, come fi de detto, fe s'alza verfo il zenit, e fi abbuja, e trae a fe da lato e di fotto nuvoli cenciofi ed agitati, allora afpetta rovefci di pioggia con vento proporzionato, talora, come fi dirà, gragnuola, ec.

I nuvoli fparfi non fono da temere : bensi fe cominciano 2 legarfi con Afrifcie di lattiginofi vapori; prefto fi forma un tronco, o corpo di nuvoli, balena, tuona, e fi fa il tempo. Chi fi.è trovato mai fu i monti, o nel piano, in mezzo a qualche temporale, cone più d'una volta mi fon ritrovato io, fente manifeftamente una certa vibrazione, che fcuote l'intimo de'fluidi e de'folidi, e per mezzo a rovefci di pioggia Arifciare vicine le factte; e tal impreffione fi fente anche in cala non che in rafa cain-

[^29]PAR. III. ART. IV. DELLE NUTOLE GRANDINOSE, ec. 203 campagna. Nell' orrido turbine delli 17 Agofto 1756: che dal territorio Mantovano fino alla Maremma del Priuli; per lo fpazio di 60 miglia che fcorfe in una fola ora dè tempo, fegnd una rettiffina e Atrettiffima firifcia di Aragi, non v'era nè pioggia, nd fulmini, nẻ tuoni, nè faette, nè lampi manifefti : bensl con alcuni pezzi rari di ghiaccio, o grandine prodigiofa, per mezzo ad un orrido rumore, v'era un muto balenare continuo: onde molti lo credettero un vortice col fuoco ; come talor ne accade, tanto più che fi videro dopo quafi brugiate le piante tenere ele frondi ( effetto dello sbattimento); ma in fatti era il fuoco eletrico, che per mezzo alle agitatiffime nubi balenava.

Siccome il faettare e fulminare, che fa un nembo, indica abbondanza di fuoco elettrico, e percio tempo brutto e pericolofo ; cosl faettando , e fulminando il fuoco fi fcarica, sfuma il nuvolo, fmarrife l'arcuatura, e fciogliefi il temporale: anche il volgo conofe da quefo fegno, fe fia, o no il tempo sfogato.

Uno dei Fenomeni, che pronoftica Temporali, è il caldo effraordinario ed affannofo. Il caldo non eccita veramente il fuoco elettrico : poichè liquefacendo zolfo, colofonio, pece, ecu fe fieno tenuti ifolati, non fi vede in eff veftigio d'elettricita, quando non vengono toccati da corpo eftraneo. Bensi il caldo $\mathrm{fa}_{2}$, che il fuoco eletrrico eccitato dalle cagioni ordinarie e da'fuoi proprj fomiti, fia più facilmente eccitato, refti più ifolato, più racchiulo entro $i$ funi limiti, e però riefca più efficace ad operare Per quefto la macchina Elettrica opera gagliardamente , quando l'aria è molto afciutta, ed opera languidamente, quando dempo umido e rciroccale; perchè il fuoco elettrico trova nei vapori umidi dei conduttori, e fi fcappa; ch'e il motivo accennato altrove, per cui nella Zona Torrida, paefe umidiffimo anche ne'continenti e nelle montagne, non riefce di deftare l'elettricifmo. Quindi i Temporali più orrendi fono quelli, che fopravengono a'caldi grandi, ed a lunghe frccità. Ai Temporali primi fogliono nei giorni reguenti fuccederne altri meno impetuofi, quafi che i primi con mitigare il caldo agevolaffero la via al fuoco eletrico per circolare e diffiparfi. All'oppofto il caldo, che fi mantiene dopo i Temporali, indica continuazione di cattivo tempo, oftando alla difperfione del fuoco eletrico.

## A R T I C O L O IV.

## Delle Nuvole grandinafe, piovofe, nevofe, ec.

SE un nupolone di color bujo, tetro, verdaftro, che contenga un certo fufurro e bollimento, fi alza, e fi avvicina, è da temere la Gragnuola, fpezialmente fe fi fente qualche tuono molto alto. Il bollimento non è fe non il cumolo degli fcoppietti del fuoco, il color tetro della fua copia che trae e denfa i vapori; il tuono alto indica il fito della nurola nella
sof PAR: III. NRT. IV. DELLE NUNOLE GRNNDINOSE , GC
regione dell aria, ove fa freddo a baftanza per formar il gelo ; o pure poichè le gragnuole nafonso fpezialinente dopo i caldi eftraordinarj che fomminiftrano materia al temporale, ivi fi fciolgono que' nitri, que' fali, que' tali fpiriti glaciali, che fannofi effer atti ad afforbie il fuoco, o coltipare, e quindi produr il ghiaccio delle gragnuole ne' nuvoli vicini, che reitano Spogli di fuoco, e fi gelan) nel modo che fi fanno i gelati.

Se nei mefi d'Inverno i nuvoli fparfi fi unifoono copendo tutto il Cielo con certo chiarore rofficio, fara indizio di Neve. Quel chiarore, vifibiliffino anche di giorno, ma più rimarcabile nelle tenebre della notte, noa è altro che il balenare del fuoco elettrico, il quale o abbonda negl'interftiz de' vapori componenti la nube, o pure trafcorre dai vapori, o nubecule elettrizzate alle inegualmente eletrizzate, nel qual modo rembrano generarfi le Aurore boreali. Nel giorno 7 di Gennajo dell'anno 1770 effendo il Cielo coperto d'un nuvolo bronzino, per mezzo la rubiconda caligine chiaramente offervài con qualche amico fpeffe fcintille di luce : e quando con tali nubi bianco-rofficcie rimetie il freddo, allora cade la neve, cone fu la note reguente di detto giorno.

Di Eftate, di Primavera, di Aurunno, ( in ogni Atagione) Atanno per giorni interi fparfe e difgiante pel Cielo delle nuvolette. Finalmente a fcorge alcun ampio ramo di nuvolo fpiegarfi lentamente: fcoppia talora da effo un tuono: in un iftante fi cambia la faccia del Cielo, il ramo lento già fcorre, già sfuma, fi lega co' nuvoli vicini, forma con effi un corpo, s'eftende a'lontani, turto il Cielo s'ingombra; ed ecco una pioggia tranquilla; il tuono non effendo altro che un efferto di refiftenza nell aria, che viene aperta, e fpezzata da una forgente di fucco electrico accumulato; ciò fatto, e formato il fuo fentiern deferente, fegue il fuoco a circolare liberamente, abbandona i fovrabbondanti vapori , che cadono in pioggia, fenza altro fufurro.

Finche fi veggono nuvole da lontano diftefe, come fafcie orizzontali, al dorfo deile moniagne, quefto de ben indizio di pioggia, ma non tanto vicina: poiche il fisoco eletrico progredifce lentamente. Ma quando i monti funnano, fpezialnente in tempo gia rotto, come fornaci da carbone, allora d legno che il fuoco fpiccia in copia dal loro feno; e queftifumi agglomerandofi alle cime de'monti, formando loro quafi un cappello, dano la pioggia molto viciua. Onde il proverbio: quando monte Morello porta il cappello, prendi il mantello.
1 Nel mar Pacifico, avverte il Sig. di Bouguenville nel fuo viaggio, che le procelle non $s$ 'incontrano fe non all'avvicinarfi delle terre e dell' ifoe; equando fi vede una nuvola denfa e fiffa allOrizzonte, quefo d fegno di terra vicina; quefta cl un'offervazione comune de' naviganti: negli alti mari ben rare faranno le procelle. Le terre, e i monti, o mandano, o chianano il fuoco eletrico, veicola ed anima dei vapori, delle nuvole, dei tenporali.

Seaza il magiftero del fuoco elettrico non faprei come fpiegare it pronto arrivo d'una pioggia, o d'un nembo, che fi vede lontano miglia e miglia, e cid talor lenza vento. Piú fiate dall'alto di quefta Specola ho fatto quefia
quefta offervazione; e la feci trovandomi nella laguna di Venezia, ove . fpeffo fui forprefo in pochi minuti da pioggia che credevo lontaniffima in mare; emi ricordo, che trovandomi fulla Lanterna di Livorno, fongendo in mare un nuvolo aembofo, che pareva lontano dieci miglia, fcefi velocemente per paffare il porto prima che fopraggiugneffe; ma già era fopraggiunta nei due minuti appena in cui feci la fcala: nom c'era vento: come dunque cid? Perche il fuoco elettrico partendo da un gran tratto d'aria nuvolofa, il che fa in un iftante e quafi fimultaneamente in parti diftanti, e in ampio Spazio, abbandonando le particelle dell' acqua, che reneva fofpefe, le lafcia precipitare. Cosi dopo lo fcoppio d'un tuono, o d'un fulmine, cade all'improvifo un diluvio d' acqua : perche $i$ vaporì anno perduto le ale, che li foftentavano :cosi s'd notato, che nell' eruzioni del Vefuvio, che fpeffo involgono torrenti di faette, fopravvengono abiffir di pioggia, come in quella del 1737 (Tranfact. Fil. n. 459 .). Si fa, che la pioggia ifteffa fcintilla, e nei gran temporali trovandofi efpofti, come ho talora provato, fi fente a pizzicare dalle fcintille eletriche. Nel mefe di Settembre 1773 , fcriffero le Gazzette, che nella Gothia Orientale, in un diftretto ctriamato Skara, li 22 cadde un' abbondantiffima pioggia, cui fuccedette un calor affanofo, che durd fino alle 6 ore della fera; tornd allora a cader della pioggia, ma alfai fingolare; ciafcuna goccia net cader fulla terfa, gittava fuoco; che re cid foffe av.venuto di notte, fir avrebbe veduto accefo tutto quel differto: aveva tuonato e lainpeggiato tutto quel giorno, e tre giorni dop, furceffe in un pafe vicino e montuofo un fortiffimo terremoto: e cofa più notabile riferifce il Perrault dietro il Krantzio ( Efais de Pbyíque T. IV.), che nell'anno 1305 , che fus freddiffino, cadde una gragnuola infiaminata, che cagiond molti incendj. Ma ¿ Cuperfluo ornai accumular efempi per comprovare cofa nota, e riconofciuta già dai piì colti Filofof.

Solamente tacer mon poffo la bella fooperta delf' ornatiffino Sig. Conte Aleffandro Volta, Patrizio Conafco, ed ora Profeffore ben degno di Fifica Sperimentale nell' infigne univerfita di Pavia. Espli ha fcoperto l'aria infiammabile delle paludi, la quale perd forge non folo dalle paludi, ma da tutta la terra umida e graffa copiolamente. Qieft aria è pur fulminante: e quefta razza di fulinini non farebbe impedita dai Conduttori, fe non che il fuoco elettrico concorre ad accendere I' aria infiannabile e. Quefto perd è da avvertire a giuflificazione de'Conduttori in qualche cafo finiftro.

Un'alıra offervazione ho da fare circa le nuvole grandinofe, turbinofe, temporalefiche. Nei temporali ventofi e turbinoff rari fono ituoni: il fuoco elettrico inveftendo tutta la nube, la fpinge e la aggira, e can cid produce un certo romore inuto e continuo; ma non fi congloba per fulminare. All' oppofto i temporali renza vento abbondano in tuoni, e faette. La gragnuola viene tanto cogli uni, che cogli altri, ma più fpeffo con vento, con nuvole rotte ed agitate; in tal cafo pare che it fuoco paffi da u na nuvola all altra, lafciando criftallizzarfi i vapori, e le goccie della prima, d'onde, come s' à accennato qui fopra, provenga la gragnuola.

206 P. III. AR. F. DELLE PIOGGIE, DEI TEMPORALI, ce. Una nuvola unita e uniformemente eftefa, per quanto paja nera, dara bensl, come fi diffe, copia di tuoni e di pioggiaj, ma raramente grandinerà.

## $\begin{array}{lllllllll}\text { A } & R & T & I & C & O & L & 0 & V .\end{array}$ <br> Delle ore delle Pioggie, e dei Temporali, ee.

NElla prima edizione, quefto Articolo verfava fui fulmini, fui luegbi pericolof, fui Conduttori. Avendo ampiamente trattato dopo quefta materia nelle mie Memorie Jopra $i$ Conduttori, riftampare nel 1778 dallifteffo Librajo Storti, con un' Appendice di Nuove Confideraxioni dell' anno 1780; credo più opportuno parlare delle ore, nelle quali rogliono cominciare, e finire le pioggie, $\mathfrak{i}$ venti, $i$ temporali; $e$ mi limiterd anche in quefto, avendone detto affai nella Meteorologia applicata all' Agricoltura.

1. Molto più regnano le pioggie in tempo di giorno, che di notte: quefta offervazione è confermata con quelle del Sig. Meffier dal 1763 al 1772: trova che in quefti dieci anni a Parigi le pioggie di giorno furono 1324 , quelle di notte 740 . Sembra ciò provenire, o dalla maggior elettricità nel giorno, o piuttofo dalla maggior evaporazione, ed anche dal maggior calore, che dirada l'aria ; la qual cagione ultima potrà fpiegare anche il rifultato feguente.
2.- Più frequentemente piove nelle ore della rera, dopo mezzodl, che nelle ore della mattina; cid ch'è confermato da D. Antonio d'Ulloa, il quale nel fuo viaggio al Perù attefta che a Quito, effendo le mattine rranquille e ferene, le fere fono per regola tutte inondate da pioggie procellore. In fatti due o tre ore dopo il mezzodi fi ha il maggior calore della giornata: l'aria diradata la fcia cadere, e coadunarfi $i$ vapori, $d^{\prime}$ onde le pioggie e i temporali.
$30^{\circ} \mathrm{Ma}$ in quefto paefe cid fuccede più avanti il Solltizio d defate, che dopn, fpezialmente in Aprile ed in Maggio; perchè durano ancora le notti frefche, e fi richiedono più ore per rifcaldare l'aria: dopo del Solftizio, anche le notti fono tepide; e il frefco ifteffo della mattina coopera a condenfare i rapori; quindi i temporali della mattina nei mefi di Luglio, Agofto e Settembre, prevalendo perd Cempre le ore Pomeridiane, in particolare per li turbini.
4.- In generale, ficcome s'd divifo fificamente l'anno in 8 Atagioni ( P. I. Art. 2.), ed una Lunazione in 8 articoli, così devefi dividere in 8 parti il giorno, tanto Solare, che Lunare. Le quattro parti principali fi prendono dal levare, tramontare, e paffaggio per il Meridiano di fopra, e di futto, dell' uno e dell' altro Luminare : le altre quattro parti fubalterne, $e$ in vero meno offervabili, fono alla metà delle quattro prime, rimarcabili per li moti del Barometro, come a Terza, ove fi trova il medio calor del giorno, Nona, ove cade il maffimo grado di caldo, ec.

5.*Spef-

s.- Speffo le pioggie, ed i venti cominciano o finıfono la mattina, la fera, al mezzodi, alla mezza notte; e delle alterazioni fi foorgeranno a mezzo cammino tra querte ore, negli Articoli detti di Terza, Nona, ec.
6. ${ }^{\circ}$ Ma fingolarmente devefi aver riguardo al levare, e tramontar della Luna, e al fuo palfaggio per il Meridiano di fopra, e di fotto, o per meglio dire, alle ore del voltar dell' acqua, quando la marea comincia a crefcere, o calare, il che anticipa un poco $i$ dett punti, come abbiamo moftrato nell' Articolo del Fluffo e Rifluffo. Quefta è una regola fondatiffina:io l'ho verificata, e la verifico ogni giorno per le pioggie, e per li venti, per 11 loro principiare non meno, che per il finire. Anche i terremoti pajono generalinente affettare certe ore. Percid, effendo notizia utiliffina per li Viaggi, per le Operazioni, ec. nel Giornale Aitrometeorologice ad ufo del popolo, che ho la pazienza di dare ogni anno (dopo il s772.) pongo giorno per giorno l'ora del levare, e del tramontar della Luna, che ferve anche per fapere quante e quali ore fi avranno di chiaro di Lun2, ec.
7.0 S'd offervato a Venezia, che nelle ore del crefcer dell' acqua, o del Fluffo i remporali durano di più, e fono più pericolofi ; quando calando l'acqua, l'aria infiene e le nuvole vanno giù nel mare a feconda, e fi fciolgono.

## A R T I C O L O VI.

## Dei Terremoti, e dell' Acque Profeticbe.

IGiuochi tragici, che il fuoco elettrico efercita nell' Atmosfera, li fa egualmente, o peggio, ne'luoghi fotterranei, quando ivi comincia a sbilanciarfi e prepararfi all' eruzioni. Devono anche fotterra i corpi foprabbondanti di fuoco eletrico, come i zolforofi, i bituminofi, per cagioni ordinarie, o eftraordinarie foffregati tra loro, per via delle vene di acqua tramandarne nelle caverne, e quindi produrre i terremoti, le ufcite eftraordinarie de'fonti, $i$ rumori, $i$ tuoni, $i$ fulmini, in una parola $i$ temporali fotterranei, de'quali nel primo articolo fí cono addotti efempi.

Vi fono certe Acque, o Fontane profetiche, così dette, perché col loro fgorgare improvvifo annunziano i vicini cambiannenti di tempo, ed anche le procelle. Molti di quefti Fonti e Laghi enumera coll imınortale Vallifo nieri il P. Beccaria nelle fue Lettere . Io ne aggiungerd due di mia cognizione, perchè non lontani dal luogo della mia nafcita, e non nominati, che io rappia, dagli Scrittori. Uno è nelle colline Vicentine due miglia in circa diftante da Maroftica verfo Maeftro, poco lungi dalla Chiefa Parrocchiale di Molvena, chiamato dagli Abitanti il Bifoccio, perche in fatti abbraccia due fonti. Quando il tempo fi difpone alla pingria, anche dopo lunghe faccita, sbocca all' improvvifo quefo fonte, anche rimafo fec-

208 PAR. III. MRT. VI. DEI TERREMOTI, ec. co, riempiendo un buon canale di acqua torbidifima, la quale con gran rumore fi precipita nella valle vicina. Gli abitanti ne attendono prefto pioggia. L'alcro è un pozzo profondo, nel piano, diftante due miglia incirca dal pilimo, verfo Oftro, preffo la Chiefa Parrocchiale di Villarafpa, nella corte dell'ottimo mio Amico Sig. Giufeppe Pigati, Cittadino Vicentino. Quefto pozzo preflio alle mutazioni di tempo, bolle, e fa un romore cosi grande, che gli abitanti del paefe re ne fpaventano . Cosi fanno molti Laghi nella Svizzera, riferiti dallo Scheuchzero. In Altivole, villaggio fotto Afolo Trivigiano, v'e un pozzo di Cafa Zon, che al muover del tempo fa un romore terribile: fotto quefte ville paffa il Sile, la cui acqua talora fi alza, e fa degli fcherzi, come il fiume fotterraneo di Modona. Quefte eruzioni d'acque fono finili ai gonfiamenti del mare, o de' laghi, che annunziano Temporali e Terremoti, e prodotti dallo feffo principio del fuoco eletrico, che lotta per ifpiegarfi nell' Aunosfeta.

Sembrano le meteore affettare i luoghi montagnofi ; e ciò non folo per il fito ifolato, per la figura acuminata, per la fuperfizie afpra, per l'aria più fortile, e perd meno refiftéate al fuoco medefimo; ma fpezialinente per effere ferbatoj de'corpi folforof e falini, pui de' metalli, poi delle acque : corpi tutti fingolarmente elettrici, o come originarj, o come deferenti. Percid a giudicare del Tempo, conviene particolarmente riguardare i monti, ma cid fpezialmente influifce fuli' eruzione de'Vulcani, e de'Terremoti. Sembrano quefti santi colpi replicati dell' efperienza di Leide, o come il Sig. March. Poleni la chiamava, l'Efperimento tremendo. Speffo accompagnati vengono $i$ Terremoti da tuoni, da fulmini, e da procelle in aria. Ma il più notabile è , che fembrano infierire il più fovente fulle cofle montuofe e petrofe dei mari e dei laghi, non dirò perché anche qui entri la caraffa d'acqua, con cui fi fa l'efperienza del tremito; ma perche i venti, o le alte maree, tramandano dell'acqua nelle venc e nei canali fotterranei, la qual acqua, o ferve di veicolo e fomite al fuoco elettrico, o di arco; o accende e mette in fermentazione le materie infiammabili, come fi fa bagnando la calce viva, o pare, come nei venti artifiziali delle fornaci, cadendo porta nuov'aria, e produce $i$ venti fotterranei motivi, o compagni de' Terremoti.

Quanto ai Terremoti delle montagne lontane dal mare, bifogna riflettere, che i monti fono fcolatoje riferbatoj delle acque piovane, ofule dalle nevi, e fono in oltre fede di minere, di piriti, e d'altre materie infiammabili.

Il fu Sig. Bouguer nella fua Relazione del Viaggio al Perù Art. 3. parIa molto dei Terremoti, che fono familiari in quelle conerade. Lafcia in dubbio, cid che pretende un autore di quel Paefe, che $\mathbf{i}$ Terremoti abbiano certe ore tragiche e marcate, che rono quelle della baffa marea: all' oppofto il Sig. Chanvalon nel Viaggio alla Martinica nota molti Terremoti occorfi nell' ora dell' alta marea : e il Terremoto che diftruffe Lima li 28 Ottobre 1746 , arrivo alle tre della mattina, ora della piena acqua. Confefla per altro il Sig. Bouguer, che i Terremoti fono ivi piit frequenti dopolEquinozio di Autunno, cioè dopo le alce maree, le pioggie, e le
procelle equinoziali (come in generale anche in quelti Climi noftri). Dal che fi pud conchiudere in paffando quello, che fi e accennato altrove, che anche quefti fenomeni poffono avere dipendenza dalle cagioni cofmiche, dall'azione del Sole, e in particolar della Luna.

Non to poi re fia fatto, o che folamente fi offervi per gli effetti luttruofi, che i Terremoti fembrano infierire fotto le popolate Citta, particolarmente fituate alle rive petrofe del mare. Se cid foffe vero, farebbe un efempio, non dirò col Sig. Rouffeau dei perniciofi effetti della focie:à, (che in fattife non foffero le cafe, non perirebharo tante migliaja di perfone fotto le rovine dei Terremoti), ma certo farebbe un efempio di quello , che può l'opera umana nel cambiare la natura, e nel dar occafione a fenomeni maravigliofi. Poichè, re i Terremoti foffero affetti particolarmente alle Città numerofe, cio non potrebbe avvenire, fe non perché $\mathbf{i}$ laftricati delle Arade e delle cafe, e gli fcoli untuofi, craffi e fecciofi che produce una gran popolazione, fi opponeffero all'u\{cia del fuoco elettrice terreßre; il quale percio rinchiufo dentro, e lottando cogli altri terreni effluvj fcuotefle il terreno forraftante. Di fatto i luoghi paludofi non fogliono effer molto foggetti a' Terremoti, perche ivi nell' acqua , nell' erbe, nelle piante, trova un fentiero libero il fuoco elettrico da fcaricarfi .

Una Città, che foffe fondata lu pilaftri, e volti, con opportani fpiragli, farebbe forfe immune da' Terremoti. Venezia forfe va meno efpofta a quefti difaftri, per le acque, e per i molti legnami impiegati nei fondamenti. Mi pare d'aver letto, che il Tempio di Diana d'Efefo, il quale fabbricato ful Colle fpeffo rovinava per li Terremoti, fuggerito dagli Oracoli di fabbricarlo al baffo in terren molle, non mi forvien bene fe anche con un groffo frato di lama fotto $i$ fondamenti, reftaffe poi libero da quefte rovine.

Quefo é certo: la Città di Udine Capitale del Friali, come attefta il benemerito Cittadino di effa Sig. Antonio Zanon (Lrtt. Tom. 7. pag. 136.), ha quattro profondiflimi pozzi ed antichiffimi, ed altri fornici, memorati ancora dall' Iftorico Palladio, ed efaminati con cura dal Montanari ( $\mathcal{A} f r o l$. convinta), $i$ quali per antica tradizione fono ftati fatti in tempi, ne' quali quella Provincia era frequentemente flagellata da' Terremoti, per dare sfogo a' venti fotterranei, il che fembra aver fortito buon effetto. Di fatto ne'giorni del funeftiffimo Terremoto di Lisbona, da uno di quefti pozzi ufcira l'aria con iftraordinaria violenza ; e dagli fpiragli di quello di $S$. Criftoforo fi vedeva fpinta l'acqua all'insù in forma di pioggia; lo che per altro accade anche in tempi fciroccali; e il Montanari attefta d'aver trovata queft'acqua pregna d'aria, dalla quale purgata, fi trovava poi dello feffo pefo e natura, che l'acqua della Roggia vicina (") ("*).

[^30]
## A R T I C O L O VIL.

## Segni delle mutazioni di tempo, cbe dd il Sole.

QUefta materia dei Pronoftici fu molto confiderata dagli antichi, e ne Icriffero ex profeffo i maggiori Filofofi, Arißotele, Teofrafto, Pli-

nio,

Cotterranci; un grande abbaffamento nel Barometro, unito ad un potabile alzamento ael tera mometro.

Nella defcrizione de' Terremoti, che infeftarono per molti mefi la Romagna, il Regno di Napoli, e l'Italia tutta, nel t703, meritano d'effer notate le feguenti particolarità (Colleit. Acad. T. VI. P. Etrang. p. s93.) g, Nel ducato di Spoleti, e nello Stato della Chie-
" fa, fi offervò, che le fcolle ritornavano periodicamente alle ore 9 d'Italia: ve ne furone ", a tutte le Fali della Luna, ma pareano più frequentemente precedere il Plenilunio. Si , , offervò che le fcoffe crano più violente, quando il cielo era coperto, a Levante e Mez,, zodi, da nuvole bislunghe, di color biancattro, fimili alla via lattea. Altre ftrifcie, prie ," ma bianche, poi roffe a Ponente, al tramontar del Sole; che divenivano dopo violetre ed ") oficure, erano fegno infallibile di fcoffe non lontane. Due Pareli annunciavano molte feof\%ie. Un cerchio largo due braccia intorno del Sole indicava un tremor continuo. Litae 2) nere, dirette da mezzodi a tramontana, davano fegno infallibile di Terremoto . Luna di " un rofio oicuro, o pallido, con lifte bianche, fegno ficuro di fcoffe, come anche fe ave," va un cerchio dı color piombino, e queito quanto piu era vicino alla Luna, ranto più , ${ }^{2}$ vicino era il Terremoto. Una ventata improvvifa con fifchio, romori come di batterie fot") teranee, fremito nell' aria fenza agitazione di foglie, acque torbide ne' pozzi, grida delle ", galline, anitre, ed altri augelli, inquiecudine de cavalli, de' bovi, e d' altri quadrupedi, j) latrar de cani, fuga do colombi, tutti fegni di Terremote, offervati in quell anno on.

Per compimento dell ittoria noftra Meteorologica pongo la lifta de' Terremoti che fi fentirono in Padova nel corfo delle noftre offervazioni, cioe dal if2s fino ad ojgi, in cui icrivo quefto, aggiugnendoci 1 Indicazione de' Punti Lunari. Furono tutte feoffe leggere; ma fi vede, come nei proflimi anni anche i Terremoti rendonfi più frequenti, in un paefe in cui erano affai rari. Le ore fono Italiane.

$$
\text { Terremoti fentiti in Padova dal } 1725 \text { fino al } 1796 .
$$

| 1725 | s 17 Settemb. h. 17. q. PL. |
| :---: | :---: |
| 1738 | 3 s Novemb. h. 3. not. Req. U. Q. |
| 1741 | - 3 Aprile, h. 140309 P. Q. |
| 1743 | 20 Febbrajo, h. 23. Apog. q. |
| 1747 | 21 Mag. h. 14.45 . q. PL. Per. Eq. D. |
| 1754 | 419 Agofto, h. 12. NL. |
| 1766 | 6 Agoto, h. $15.30 . \mathrm{NL}$ |
| 17681 | 19 Ortobre, h. 6. n. f. PQ. |
| $1 ; 69$ | 7 Gennajo, h. 9. r. f. N L. |
| - - | 3 Marzo, h. 8. n. f. U. Q. |
|  | 19 Agolto, h. 19.45. PL. |
| 177t | 3 Aprile, h. 7. n. f. Lun. Auft. |
| 17721 | ıo Marzo, h. 3. n. f. L. Bor. |
| 1 | 16 Giugno, h. 9. 4s. P L. |
|  | 31 Ottobre, h. 23. L. Ault. |
| 743 | ${ }^{1} 12$ Marzo, he 21. Perig. |
|  | 12 Aprile, h. 2. s. n. f. N L. |
|  | is Sectemb. h. ro. n. f. q. PL. |
|  | 27 Ottobre, h. 10. n. f. U. Q. |
|  | 4 Genn. h. z.10. n. f. g. NL. Perig. |


nio，oltre i Poeti Filofofi ；ed à in fatti un oggetto utiliffino e curiofif－ finno della Fifica；e fi veggono quefti fegni raccolti con cura，particolar－ mente dagli Scrittori di Nautica，come verificati da lunga offervazione ． Convien confeffare che i Marinari，i Cuntadini，i Paftori，avendo occa－ fione di vedere il Cielo，ed interelfe di offervarlo，fono in iftato di co－ nofcere，e predire i cambiamenti di tempo meglio de＇Filofofi．Il Fifico per tanto，dati $i$ fatti，deve cercare di renderne ragione ．Per compimento dunque di quefto Saggio fulle mutazioni di tempo，ho voluto in quefta Terza Parte fare una raccolta fcielta di quefti Pronoftici，procurando d＇in－ trodurvi il lume della fifica e delle conghiesture ragionevoli，fin dove s＇eftende la mia fcarfa cognizione．

In generale quefti regni tutti nel Cielo，negli animali，negli altri cor－ pi，nafcono dall＇inforgere，o dileguarfi i vapori，dalla crefciuta o fcema－ ta trafpirazione de＇corpi，principalnente dal gioco del fuoco elettrico，e tutto ciod tiene ai punti della Lana．

Già fon efpofi，oltre gl＇indizj del Barometro，i fenomeni de＇tempi che apparifono nelle nuvole；paffiamo ora ad altri oggetti del Cielo；ove pri－ ma fi prefentano le apparenze nel Sole，defcritte a maraviglia con altri fegni da Virgilio nel I．delle Georgiche ．Pofliamo dividere in due claff quefti fegni；cioè del cattivo tempo，e del buon tempo．

```
-m so Sett.h.17\frac{1}{3}. piccola fcofi, U. Q:
--17 Nov. h. 16 piccola fcofla.
一一\mp@code{31. 22. 23. detro piccole liaffe.}
1732 3Gen. h. 13. Ccoffa.N L , - 3r detto, leggera.
1783 Padovis non: Sentii rerremoti univerfali
1734 23.29..Mar. h. 7. piccola fcoffa. Bor.
一ー. Nov. h. 4. icoffa. PL. q.
2%s 19 Luylio, h. s.m. C. PL.
m-16 Dec. h. it. fcoffa gayliarda. NL..
1786 6 Aprile, h. 6.
-~. 2s Dic. h. 9. fcoffe 3. da R'imini NL.g.
1737 16 Luglio, h. 14 % % N L.
-- 29-30 Nov. la notte. U. Q.
-m 1-2. Dec. 3 piccole fcoffe.
1788 is Ottobre, h. is 咅, fcoffa forte. P.L.q.
~-2: detto, h. 4 京. n. f. fcoffa grande
    Zerig. U.Q.
87!9 32 Mar. h. 13. fcofla forte. Bor. U.Q:
```

－ 3 Agof．h． $10 \frac{7}{2}$ ．fcoffa gagliarda．
—— 4 detto，h．s $\frac{1}{\text { h．f．f．più forte PL．q．}}$
－ 3 i detto，leggera．
1790 7－8 Mar．h．7．n．f．U．Q．AuA．
—— 7 Sett．h．7．n．f．NL．
T－ 2 Nov．h．8．q．N L．Perig．
1792 \＆Mag．h． 20 ．fcoffa dabbiofa．
－ 30 detto，h．22．q．PL．
— 30 Sett．h． $9 \frac{1}{\circ}$ ．doppil fcoffa．PI．
－－ 7 Nov．h．9．n．f．U．Q．Apog． 1793 it Dec．h．g．leggere fcoffe．Eq Afc． 1794 6－7 Giagno，h．s．6．due fcolle P．Q．Apo－ －14．is．Nov．h．9．fcoffa con furiofo Ven－ to．U．Q．
179529 Mar．h．in．fcoffa dub．NL． 1796 28－29 Gen．h．7．q．PL．
－ 2 Febr．h． 1 g．con procella．Apog．
－－ 22 Ott．h．in．due fcoffe vialeate．Perig．B．
（＊＊）Per lettera del dotto giovine Gentiluomo Sig：Carlo de Rubeis Udinefe，feppi che la fera del proffimo 29 Marzo 1784 ．alle ore 22．Italiane da tre di quelii pozzi cominciò a Cprigionarfi molt aria，anzi un vero vento con romore ed impeto tale，che rifpingeva in sa corpi di tre libbre di pefo gettativi dentro ：il Baromerro era difcefo non folo a Udine， ma da per tutto ${ }_{2}$ ed il Termometro crefciuto fenfibilmente：fep，uil la notte una gran burrafa， e s＇d creduto fentire uni fooffa di terremoto，non folo a Udine，ma anche a Caftel Fran－ co nel Trivigiano，che mi fu annunciato il giorno dopo．Pare quindi che tanto le burra－ fche dell＇atmosfera，che le concuffioni terrene abbiano una cagion comure，ch＇a uno fvi－ luppo d＇aria e di efalazioni；mefcolata al fuoco Eletrico．
212. PAR. III. ART. VII. SEGNIDALSOLE.

I regni del cattivo tempo nel Sole fono:
r. Se il Sole nel levare tramanda avanti dei raggi.
2. Se levando fí dimoftra più grande del folito, o molto ovale.
3. Se leva roffo, e quafi polverofo, con tremore confufo nel difo ; molto più, le la roffezza farà ofcura, nera, piombina.
4. Se nafce con raggi fpezzati e pallidi, o con nuvole ofcure, e nere, fquarciate, cenciofe; moto peggio fe di varj colori.
5. Se nafce pallido, e renza lume.
6. Se dopo nato, fi nafconde.

Sono tutti quefti Segni di pioggia o di tempefta; perche tutti fono indizj di vapori, ed aliti groff e denfi, e in parte agitati dal fuoco elettrico, che cerca farfi de' fentieri per l'Atmosfera.
7. Se it Sole tramonta, come il volgo dice, in facco, cioc̀ dentro groffe nuvole, ficche non fi vegga arrivato all'orizzonte, dopa fagione buona, il tempo fi vaol rompere.
8. Se tramonta affai roffo, fe pallido, fe con varj ofcuri colori, Pe nebbiofo, fe con cerchj interi, o fpezzati, fe con raggi vibrati, ec. minaccia pioggia, o vento, per la medefima ragione de' vapori forgenti, o già forti, e ingroffati nell' Atmosfera.

All'oppofto Segni di buon tempo faranao : fe il Sole nafce o tramonta chiaro, puro, e lucente; fe mentre leva, le nuvole fi allargano, e vanno a Ponente; fe dopo il cattivo tempo, fi fa vedere la fera tramontando; o anche le la parte del Cielo a Ponente fi mofri rofia.

Perchè tutti quefti fono indizi o di vapori fcarfi, fparfi, attenuati, o che fono per diffiparfi le nuvole. E qui non difpiaccia che' fi dica una parola dei varj colori, che prefenta il Cielo.

Si fa, che la luce à compofta di fette raggi diverfamente coforati, $i$ quali hanno diverfa forza di rifrangerfi, paffando per mezzi di diverfa denfirà; più rifrangibili rono i più deboli, $\mathfrak{i}$ violetti e vicini: all'oppono $i$ roffi e gialli, come più forti, fono meno rifrangibili, ed anche meno rifleffibili. E'Allejo difcefo nel fondo del imare in una Campana urinatoria, ammeffo un raggio del Sole fopra la mano, la vide rofea, mentre l'acqua marina gli appariva di color verde. Cio vuol dire, che i raggi di color verde coi più deboli fono rifleffi dall' acqua del mare (più denfa della comune, che lafcia paffar tutti i raggi), e lafciava paffare $i$ roffi, come più forti che improntavano fulla mano it color rofeo.

Quando il Sole el alto, vicino ad effo fi vede il Cielo quafi giallo, perché la luce dovendo traverfare meno fpazio d'aria paffano tutti i raggi anche più deboli, i quali modificano un poco di color roffo. Quando it Sole de appreffo l'Orizzonte, dovendo la luce traverfare il doppio d'aria, paffano foli, o in maggior copia $i$ raggi più forti, cioc̀ $i$ roffi $e$ i gialli, e quindi it colore più roffo del Cielo da quella parte, in confronto del refto.

Il color bianchiccio del Cielo, coperto da un velo di caligine in tempo fabile, indica un gran numero di vapori attenuatiflimi, che riflettono ogai forse di raggi, poichè la miftura di tutti i colori fa il bianco. Se quefi

## PAR. III. AR. VIII. SEGNI DALLALUNA. 213

$\nabla$ apori fono craffi e confufi, nafce il nuvolo, ciod difetto di luce, effendo la luce intercetta, e rimandandola al difopra delle nuvole.

Come il vetro pefto in polvere, e la fpiama dell'acqua, così le bolle de' vapori, perciò detti ora Vefcicolari, di varia grandezza, fpefle, ma difordinate in una nuvola riflettendo ogni forte di raggi efibifcono il color bianco; e tali fi veggono le nuvole dall'alto delle montagne, come tanti veli di cotone a forma di onde, e talora anche da terra, alle parti oppofte, o difcofte dal Sole.

Quando i vapori Cono fcarfi nell' Armosfera, come dopo le pioggie, apparifce il Cielo d'un bel color cileftro più o meno carico; perchè trapalfano $i$ colori anche più deboli, come fono $i$ turchini e $i$ violetti, e queft poi anche fi riflettono dalle particelle dell' aria fteffa, mentre i raggi roffi, e più forti oltrepaffano, e vanno fuori dell' Atmosfera. Anzi un Turchinone carico nel Cielo, indicando fomma rarità e leggerezza d'aria, per tal motivo non è lontano da indicare pioggia.

Siccome i groff e fpeffi globi di vapori intercettando la luce fanno il nuvolo, cosi attenuandofi e diradandofi lafciano paffare i raggi più forti, cioè i roffi: e quindi il roffo nella fera indica ferenità: molto piú, fe apparifcano i colori violetti, o turchini.

Quefta Teoria, oltre l'ortica di Newton che ne fu il creatore, fi puठ vedere egregiamente fpiegata nelle Note, che il preftantiffimo P. Bofcovich pofe al quinto libro del fuo elegante Poema Latino degli Eccliff , fpiegando quel Color rofligno che $\mathfrak{i}$ vede nella Luna Eccliffata.

## A R T I C O L O VHI.

## Segni dalla Luna.

SEgni di cattivo tempo fono:
Se la Luna nuova avrà le corna ofcure, groffe, e mal terminate; Se apparira con cerchi intorno torbidi, negri, verdaftri; e molto peggio, fe faranno fpezzati e laceri. Se i primi fono fegni di pioggia, quefto d fegno di venti, e di procelle, ben cognito a'naviganti.

Se mette Area, o Alone, cioè cerchio bianco e roffo, da vento:
La Luna roffa pronette vento; la Luna pallida, pioggia.
Segno di buon tempo è la Luna pura e lucida, feezialinente nuova, o verfo il Plenilunio: poichè indica purità d'aria, e perciò buon tempo, e quefto non breve.

Molti giorni della Lana fono marcati quafi critici, e fino le ore ifteffe: Il dottiflimo P. Dechalles ( De navig. l. 1.) dà quefta regola : fínoti il vento, che fpira tre ore in circa dopo il Novilunio; fe quefto reguita fino al terzo giorno, durerà fino al duodecimo. Nel Plenilunio torna da capo la regola : cioè il vento del Plenilunio reguitando per tre giorni, che Yuot dir fino aik g. $^{2}$. della Lupa, regnerà fina li 27 , cioè finn verfo il fine. Se qualche vento fi frappone, quefi due venti foffieranno a vicenda,
214. PAR. III. $\mathcal{A}$ R. VIII. SEGNI D $\mathcal{A L L} \mathcal{A} L U N \mathcal{A}$.
da, dominando quello del terzo giorno. Il dotto Baglivi nelle fue Differtazioni dà una regola fimile.

Tutto ciò è prefo dagli antichi, da Plinio, e da Tolomeo nominatamente, $i$ quali dividono tutta una Lunazione in otto articoli, dividendo, come abbiamo fatto noi, quafi per metà i quattro Quarti - Riconofcono primz la maffina forza nei Nuvilunj e nei Plenılunj; poichè così à dettato dalla coftante offervazione. Per indizio poi delle mutazioni prendono il terzo giorno, tanto che precede, quanto che reg'se, e il Novilunio, e il Plenilunio. Dicono dunque, che fi olfervi nell' ora del Novilunio o del Plenilunio il vento che fpira; poichè re perfevera fino al terzo giorno, durera fino al terzo giorno avanti il Tondo; e fe un vento fira nel Tondo, e dura tre gioni, durerà fino al terzo di avanti la Luna nuova; fe un alero vento fi frappone, non dura tre giorni. Lo feffo dicafi del fereno, o della piogẹia.

Tutto cid fi riduce all' offervazione del quarto giorno qualificato da Virgilio per autore a indise certifimo. E cid vuol dire, che fe ael terzo, quarto, o quinto giorno (in cui fuole manifeftarfi l'azione perturbatrice della Luaa (*), ) l'Atmosfera prenderà una certa impreffione, quefta è per durare o tutta la Luna, o alineno mezza; avvertendo che l'impreffione della Sizigia feguente pud manifeltarfi qualche giorno avanti nel quartale; nel che fi vede, che gli antichi travvidero confinfamente la verita fifica di quefte cofe, nel marcare i tre giorni feguenti, o precedenti.

Ho voluto verificare quefta regola del quarto giorno ( $s^{\prime}$ intenda difcretamente, ciod o il terzo, o il quarto, o quinto ) nei Giornali del Sig. March. Poleni; ed eccone il rifultato.

Delle dodici Lune dell’ anno 1725 , otto, ciod quelle di Gennajo. Febbrajo, Marzo ( fereni ) Aprile ( piovofo) Giugno; Agofto, Settembre, Dicembre ( afciutti) offervarono a baftanza la regola . Negli altri quattro mefi la regola tenne fino al Plenilunio: con che fi vede doverfi effa dinezzare dal Novilunio al Plenilunio, e dal Plenilunio al Novilunio.

Nel 1726 ebbe laogo la regola intera parimenti per otto mefi, mezza nei quattro altri. E per non crear troppo tedio al lettore con una lunga enumerazione; nei 6 anni che ho efaminato, dal 1725 fino al 1730 , di 74 Lune, appena quattro rompono la regola circonfcritta e dimezzata; e più della metà la confermano per tutto l'intero mefe ; ficché non è da difprezzare. Cid vuol dire, che quella piega che prenderà il tempo al primo quartale dopo la Luna nuova, durerà ordinariamente fino al fecondo quartale ; quattro dl incirca avanti il Plenilunio; e cost dal terzn al quarto; quindi il proverbio: quarta, quinta qualis, tota luna talis, fo decima fuerit aqualis.

[^31]
## $\begin{array}{lllllllll}\text { A } & R & T & I & C & \mathbf{O} & \mathbf{O} & \text { IX. }\end{array}$

## Altri fegni dal Cielo, dall Aria, e dalle Metcore.

3. SE le felle perdono lo fplendore fenza apparir in Cielo nuvoli, ed regno di procella.
4. Se le felle appajono maggiori del folito, o più fpeffe, à fegno che il tempo fi cambia.

Anticamente verfo li 2 s di Giugno nafceva la Canicola, ciod poteva quefta Stella vederfi la matina a vanti il Sole, che fi chiama nafcere Eliaco. Ora nafce un mefe dopo ai 25 Luglio, ( effendo avanzata più d' un Segno per il moto cognito delle Fiffe che le fa progredire un grado in 70 anni poco più, e $l^{\prime}$ 'intiero cerchio in 25 mille anni), e non é vano 1 'offervare in quefti giorni le qualità attribuite dagli antichi a quefta fel1a. Dicafi to fteffo del Sollione. Vid fotto una ragione fifica. Poiche moftradofi la Canicola ofcura e caliginofa, dinotava copia di efalazioni e vaspori nell' Atmosfera ,e per cid fagione mal fana fino all' Autunno; all' oppofto, fe appariva rifplendente e ferena. L'efto fervente del Sollione non é che il cumulo del caldo eftivo: e perchè alla fine di Luglio col colmo del caldo, e fuo declinare, comincia la feconda parte dell' Efate, di quefta, dall' impreffione che laccia da nuova, o piena Luna vicina, fi pud formare il pronoftico.
3. Stelle cadenti con frequenza fono fegno di vento : dicafi anche di pioggia, fe fi vuole: bafta che fia indizio, o di aliti copiofi, o di fuoco Atmosferico, che infolitamente fi alza dalla terra.
4. Cosi pure i fuochi fatui, che per lo più apparifcono in tempo rotto e fciroccale.
9. E i fuochi di S. Elmo in mare, che minacciano fortuna.
6. I baleni verfo l'Orizzonte fenza nuvole, fegnano buon tempo, e caldo.
7. I baleni da Tramontana, vento ; dal mezzodl, vento e pioggia; come anche fe balena da varie parti dell' Orizzonte.
8. Se lampeggia e tuona, temporale : fe i tuoni fuperano ilampi, vento dalla parte ove tuona: ma fe i lampi fono più dei tuoni, indicano pioggia.
9. Tuoni della fera, temporale: tuoni della mattina, vento : tuoni di mezzodi, pioggia.
10. Il tuono, o rumore continuo, moftra turbine, o grave temporale vicino ; e s'd già fpiegato.
11. Arco celefte veduto la mattina, o verfo Ponente, indica pioggia: veduto la fera, al tramontar del Sole, ciod verfo Levante, promette buoa tempo.
12. L' Arco molto carico di colore, o doppio, o triplo, mofrando gram deafità di rapori, farà fegno di pioggia; molto più_fe replica nel giorno. 13. Gli

216 PAR. III. $A$ RT. X.SEGNI D $\mathcal{A} G L I \mathcal{A} N I M \mathcal{A L I}$.
13. Gli aloni intorno del Sole, della Luna, e delle Stelle, moftrano gia formate delle fille o vapori concreti, che reparano i colori, perd regni fono di pioggia, fe non fia la fera nel cader della rugiada, i cui vapori concreti fono baffi; e percid fi dice: Cerchio vicino pioggia lontana.
14. Quando la pioggia fuma, n cadendo nell'acqua forma bolle, è fegno, che la pioggia farà lunga e copiofa; perchè indica nuova continuata evaporazione, e nuova ulcita del fuoco elettrico, che porta in alto i vapori.

1s. Le nebbie che cadono al baffo, e fi fpargono fopra i campi, indicano buon tempo, dopo le pioggie.
16. Se dopo piccola pioggia, fi moftra una nebbia come fumo appreffo terra, è regoo, che verrà molta pioggia.
17. Dopo tempo rotto, fe viene una caligine, moftra il tempo accomodato.
18. Ma fe dopo tempo buono viene caligine, efi alza, ciod lafcia nuvolo, il tempo prefto fi rompe.
19. Tre Calighi, dice il Proverbio Veneziano, fanno una pioggia: il Muffchembroechio lo conferma nella fua Fifica n. 320.
20. Vedendofi Parelj, o doppj Soli in cielo, formandofi quefte immagini, come ben avvisd l'Hugenio, in cilindretti di ghiaccio, poiche nafcono fempre dentro o preffo l'Inverno, pronofticano neve, e freddo.
21. Lampo d'Inverno, fegno di neve vicina, di vento, o procella.
22. Le nuvole, fpezzate in globi, che fi dicono pecorelle, indicano rento , e nell' Inverno neve.
23. L' Orizzonte tutto netto, ficuro indicio di buon tempo, fe fenza vento, o con folo tramontano ; gli altri venti prefto fporcano l'Orizzonte.
24. Se calmato nella notte qualche vento frefco, fegue fulfar del giorno una forte brina, e che quefta fubito fi levi in nebbia, quefta tal nebbia è peflifera per li corpi, e per le campagne; è fegno infallibile di guaflarfi it tempo: La nebbia fulla brina, porta lacqua l'altra mattina: le brine dannofe fegucno colla Luna piena in notti ferene d'Aprile, e di Maggio.
25. Il vento d'oftro efirocco (fuori della State in cui d anniverfario) poria pioggia, non al fuo cominciare, ma al fuo finire: Arifotile, e l' efperienza.

## $\begin{array}{lllllllll}A & R & T & C & O & L & O & X\end{array}$

## Segni dagli Animali.

T
Li Efferi organici, e le macchine animali, hanno una tal compofizione di folidi e di fluidi, che un grado tale di moto coftituife il loro buono fato, un grado alterato li fconcerta. Per effere i fluidi mobiliffimi,

## PMR. III. $\mathcal{A R T}$ T. X. SEGNI DAGLI $\mathcal{A N I M} \mathcal{A} E I$. 217

fimi, le fibre irritabiliffime, fentono facilmente le mutazioni dell' aria ambiente, e ne foffrono le impreffioni, o che varj il fuo pefo, o la qualita, o l'elaterio. Il brio, il buon umore, l'agilita della perfona fi fcorge negli uomini rani in un' aria pura ed elaftica . All'oppofto l'aria leggiera, umida, torpida, mette il languore nel corpo, e quindi nell' anima.

Le perfone delicate, inferme, o vecchie, fentono affai più prontamente le mutazioni di tempo delle perfone robufte. In generale ancora gli uomini fcottatifi dalla pura natura, hanno i Cenforj ottafi, languidi, e flofci; o diftratti in mille altri oggetti, non difcernono le impreffioni dell' aria, e fe per riempire con frivolo intercalare una vuota converfazione ne parlano, cid fanno renza intender niente ne delle cagioni, nd degli effetti.

Ma gli animati, che confervano $i$ loro inftinti naturali, $i$ loro organi più acuti, nè alcerati da prave confuetudini, fentono prima di noi le impreffioni, che fopra loro fa l'Atmosfera cangiata, e ne danno legni manifefti.

Poco s'intendeva in quefti fegni, attribuiti perciò a una certa divinazione naturale, fino alla nuova foperta del fuoco elettrico animale -Quello fgorgando dalla rerra, e fpandendofi nell'aria, deve invadere e fcuotere le delicate macchine di cui parliamo, ed in oltre portando feco in effe vapori, effluvi, e fluidi aeriformi di varie fpezie, deve affettarle diverfamente onde efcano in nuovi moti, e fecondo che la nuova impref-- Giole riefca loro grata, o molefta, diano fegni di allegrezza o di meftizia, di fchiamazzo o di filenzio, di moto o di quiete, come mutandofi il tempo fi fcorge quafi in tatte le fpezie degli animali, fenza eccettuare gli Uomini.

L'eletricifino poi animale ed interno, che probabilmente e l'agente vitale, e il grande fromento de'moti organici, deve effere modificato tanto dal fuoco elettrico efferno, onde acquifti nuova forza e vigore, quanto dai vapori e dall' umido dell' Atmosfera, il quale come grande afforbente o deferente dello fteffo fuoco, lo chiama fuori, e ne fpoglia la macchina animale. Quindi il languore ne'tempi fciroccali ed umidi: ficcome l'umido, portato dentro gli organi, fpezialmente fe altra volta offefi, o almeno con nuova agitazione, produce le doglie.

Come proceda turto quefto individuamente, ciod con quai modi il fuoco elettrico fi defti, come gli aliti, e vapori alterino gli animali, non conofcendo noi l'organifmo minuto delle parti pià fottili di effe macchine, non poffiamo fpiegarlo: ma fi icorge il movente, e la traccia generale di quefti fenomeni. Ecco per tanto i regni popolari delle murazioni di tempo, che vengono, mon tanto dal Pueta Arato che primo gli ha raccolti, quanto datla comune offervazione, eccoli dico come fi prefentano alla rinfufa.

1. Le nottole, che la fera efcono da'nidi per tempo piit del folito, is maggior numero, e volano pià lontano in filenzio, prefagifcono a feguente giorno fereno e caldo. Ma fe entrano nelle cafe, o frillano, fignificano cattivo tempo.
2. Civetta che garrife nel cattivo tempo, annanzia Cereno.
3. Cornacchie che gridano la mattina, fignificano buon tempo.

Ee
4. Il

4. Il Corvo che grida tre o quattro volte allargando le ali, e giocasdo nelle foglie, dinota fereno.
5. Le Anitre, e le Oche che Svolazzano in tempo fereno, e fattuffano fpeffo nell acqua, o che volano, e gridano, fignificano pioggia e tempefte.
6. Le Api, non fi allontanando molto da' loro alveari, pronofticane pioggia; e quefta vicina, fe ritornano a cafa avanti rempo.
7. Se i Colombi ritornano tardi alla Colombaja, dinotano pioggia i giorni reguenti.
8. Le Paffere che garrifiono affai, e filchiamano affieme, dinotano pioggia e vento.
9. Se i Galli, e le galline fir rivolgono piû del folito nella polvere fignificano pioggia; come anche fe cantano i Galli la fera, e fuor di tempo.
10. I Pavoni gridando la notte, fentono la pioggia.

1r. Le Rondini volando rafo acqua, e toccandola fpeffe volte coll' ali
e col petto, fi credono indizio di cattivo tempo.
12. Quando le mofche fono più importune del folito, il tempo fis rompe.
3. Quando 1 mofciolini avanti il tramontar del Sole fanifoono infieme, e formano una colonaa vorticola, mofrano buon tempo.
14. Qıando gli Uccelli marittimi, ed acquatici fi ritirano alla fpiaggia, - alle paludi, indicano mutazione di tempo, e burrafche grandi.
19. Le Grue volando in alto con filenzio, e con ordine, dinotano ferenità ; all'oppofo fe vanno in difordine, o tornano addietro gridando, moftrano vento.
16. I Delfini faltando per il mare tranquil!o, dinotano rento da quella parte, donde vengono.
17. Le rane che gracchiano più del loro folito;
18. I rofpi che efcono la fera dalle loro tase in quantità;
19. I vermi ufcendo fuori della terra, e gli fcorpioni fui mari;
20. Le formiche, portando le loro uova fuori de' buchi;
21. Le talpe, che rivolgono la terra più del folito;
22. Gli afini crollando, e battendo l' orecchie;
23. I porci rompeado le canne, e fcuotendo i manipoli;
24. I forci, quando fridono, e fi ritirano nelle cafe;

2s. I cani rivolgendofi per terra, e grattandofi co' piedi daranti;
26. Le vacche guardando in alto, e odorando in certo modo I' aria;
27. Quando il bue fi lecca il piede davanti;
28. Quando $i$ buoi, e i cani fi corcano fal deftro lato: tutti indizj di pioggia.
29. Cosi pure quando gli animali fi cungregano infieme;
30. Quando le capre, e le pecore Cono piit ardenti al palcolo, e nen vogliono la fora faccarfene;
31. Quando gli augelli ritornano tardi al nido, annuariano pioggia vicida.

E forfe altri fegni, noti al popolo, e raccolti dagli fcrittori.
$\cdots$ Fard in fine un altro rifleffo ropra il fuoco eletrrico. Sembra quefto doverf vibrare più copiofamente dal mezzo della Terra, o dall' Equatore, ove la rotazione del Globo riefce più rapida, il calore più grande, l’evaporazione più copiofa; e indi fpanderfi verfo i Poli; o pure ufcendo dai Poli, come 12 materia magnetica, tende all' Equatore, e come quella dirige gli aghi delle buffole, cosi la materia eletrrica le macchine degli animali. Quando quefto fuoco efce in copia maggiore, allora e forfe, come portano alcuni pronoftici, che $\mathbf{i}$ buoi, ed altri animali fi corcano colla faccia voltata verfo quella parte, e che le oche colle ali aperte corrono verSe oftro. Anche dal fondo del mare efcono torrenti di materia eletrica, donde nafcono i movimenti dell'acqua marina, e i gonfiamenti, che pronow flicano le pioggie, e le procelle. Ecco perché i pefci guizzano, ed efcoa fuori; e perche gli augelli acquatici, fotto le mutazioni di tempo, fuggono alle rive, e dentro terra. I vapori promoffi!, e aderenti alle penme, ai peli, alla cute degli animali, fanno che fi fcuotano nella polvere, 0 facciano altri moti: é provato, che l'eletricità accrefce l'evaporazione, e la trafpirazione; quindi è forfe, che nei moti di tempo, l'acqua de' pozzi acquifta un odore mefitico, diventa flofcia e come vapida: anche il vino perde il fuo fpirito. Convien dire che rutti i corpi, come più volte s'd detto, quando il tengo è in moro ( ciò che fuccede coi Punti Lunari) fi trovino elettrizzati, in una fpezie di fudore e di trafpirazione con perdita della più fottile fottanza. All'oppofto, quando il tempo rende al belto, il vino, e l'acqua ifteffa, acquifta maggior vigore, fpirito e fapore..

Molto piu debbono rifentirfi gli infetti, come le api, le formiche, le mofche. La moleftia di queft, norabilmente importuna in tempi fciroccali e- piovoff, proviene in olere dal rifugiarfi che fanno dentro i retti pel: caldo efterno, e per trovar alimento nel fudore de' corpi nofri.

## A RTILCOLOM. <br> Altri Segni.

1. A fiamma della lucerna fe fcintilla, o fa il fungo, moftia tempo piovofo . Cosi anche
2. La fuligine che cade dai camini;
3. Quando intorno le pentole fi vede accefa la fuligine come grani di miglio, poichè querti fono indizj di aria fciroccale ed umida.
4. Le bragie più ardenti del folito, o che fenza vento hanno la fram, ma agitata, moftrano vento.
5. La fiamma tranquilla, e diretta moftra fereno.
6. Quando fi fente il fuono delle campane da lungi, e fegno di rento, o di mutazione di tempo; in cattivo appreffo di noi, fe s' ode di verfo Levante; in buono, re di verfo Ponente.
7. Il rumore muto de' bofchi, il fufurro, la fpiuma del mare, il color verde, e nero, dimoltrano tempefte.

$$
\text { Ee } 2 \quad \text { 8. Gli }
$$

8. Gli odori buoni, o cattivi, condenfati, fono fegno di mutazione di tempo, perchè o gli efflurj efcono in maggior copia, che a indizio di elettricifmo crefcente, o non fono elevati dall' aria, indizio che l'Atmosfera è torpida e leggiera.
9. Quando fenza vento apparente fi munvono le tele de' ragni, e le foglie degli alberi, e indizio di vento, e forfe di pioggia, perchè mofrano efpirazioni gagliarde, e fottili della terra.
10. Molto più, quando 'fi formano rurbinetti di foglie, e di pagliz da terra all'alto.
11. La frequente mutazione di vento con agitazione di nubi minaccia burraica.
12. La mancanza, o troppa copia di rugiada, moftrando grande evaporazione, pronoftica pioggia; cosi la brina graffa, ch'd una ruggiada gelata.
13. Il fale, $i$ marmi, $i$ vetri, qualche giorno avanti la pioggia, s'inumidifcono;
14. I legni, le porte, gli armadj crefcono, o crepano;
15. I calli, le cicatrici dolgono.

Tutti quelti Cono fegni di vapori acquei efalati della terra, e condotti fenza dubbio dal fuoco eletrico, che allora feiccia in maggior copia e pe--netra tutti i corpi; quindi fono bagnate le pietre, inzuppati i legni, e it fale fi fcioglie. Quando fi afciugano le pietre, è fegno di buon tempo.
86. All'oppofto in tempo inclinante a!la pioggia fi vede diminuire l' 20 ar qua ne'vali, e ne'fonti, perche l'umido viene portato via dall' offluenza del fuoco elettrico.
17. E certamente mirabile è it fenomeno, che dopo grandiffime e lunghiffine pioggie, fi vede tal volta la terra quafi afciutta, le ftrade fenza fango, e le mani diventano aride; quefto a indizio di pioggia, che vuol continuare, perché d fegno che fi continua, ofinnova abbondante l'ufcita del fuoco elettrico che rialza in vapori $l^{\prime}$ umido caduto.
18. All'oppofto dopo qualche piccola pioggia fi fa talora un grandiffimo fango: quefto è indizio di buon tempo, perchè dinota ceffare l' evaporazione. Pietre afciutte, e terra umida, buon tempo: terra afciutta, e pictre umide, pioggia.
19. I venti che incominciano di giorno, rono più gagliardi, e più continui di quelli, che principiano di notte. I venti che cambiano a feconda del giro del Sole, fono regolari, e percio buoni; all' oppofto quelli che cambiano contro il moto del Sole, cone irregolari, fono fofpetti.
20. Il tempo cosi buono, come cattivo, che fi fa di notte, poco dura; e generalmente le notti fodo meno ventofe del giorna, come meno piovofe: Seren di notte, e nuvole Jpezzate, non durano.
21. Bora Settentrionale non arriva al terzo giorno. Proverbio Veneziano; ove per Bora s'intende un vento burrafcofo di Greco,
22. Ghiaccio di venti orientali, nel fuo principio, fignifica dover molto durare il fieddo, come fu nell'anno 1770.
23. Se tuona in Dicembre, fi pud alpettare ancora tempo buono e temperato.

24. Quan-

24. Quando tuona per tempo in Primavera, avanti che gli alberi abbiano le foglie, fempre fi deve alpettare un ritorno di freddo.

2 s . Se non fi cambla il vento, non fi cambia il tempo.
Quefti appreffo poco fono i fegni delle mutazioni d'aria; io non mi faccio mallevadore di tutti. Plutarco nel Problema, ove fi dimanda, perché il Cavallo, che è fuggito dal Lupo, riefca più veloce, rifponde: forfe perchè con un atto folo, ma forte, ha acquiftato l'abito della velocità: forfe perche era nato agile e veloce : forfe finalmente perchè non è vero niente. Dubito, che queft'ultima rifpofta poffa farfi a qualche pronoftico volgare del tempo . Per efempio fi trova fcritto, che quando dal frutto della quercia fi genera una mofca, è prefagio d'anno fertile; che re nefce un ragno, è fegno d'anno pẹtilenziale ; fe fi chiede il perché, fi potrà ben rifpondere, perchè non è vero niente. Lo fteffo quafi vorrei dire di molti detti popolati fopra certi giorni critici de'mefi; ma anche fi devono rifpetrare i proverbj popolari, talor fondati in offervazione, e in ragione. Per efempio fi dice, che fe piove il giorno di Santa Croce, 3 di Maggin, - il giorno di S. Giorgio, 23 Aprile, o li is Giugno, ferta di S. Vito, ec. nel primo cafo fi perdono le noci, nel fecondo i fichi, nel terzo l'uvas cid pud effer vero in qualche fenfo, intendendo uno fpazio di giorni all' intorno, poictre la pioggia in tempo che le piante fiorifcono, e fono per legare, come apprefio poco nei detri giorni rifpettivamente, lava loro la polvere fecondante, e percio rende Rerili i fiori.

Quanto alle qualita generali, e alle influenze delle fagioni, fi poffono offervare quefti regmi:

Se la terra, e l'aria abbonda d'infetti, vermi, ragni, locufte, ec.; fe la noce ha più foglie che frutti; fe v'è grande abbondanza di fave, di frutti, di pefci; fe la Primavera, e la State fono rroppo umide; fe le brine, le nebbie', e le rugiade vengono fuori di tempo; l'annata riefce fterile: Gli oppofi regni dinotano fertilità.

Anche gli animali fembrano prefentire la fertiítà, o la ferilità. Si dice, che quando gli uccelli a fchiere lafciano i bofchi, e l'ifole, e fi ritirano a'campi, a' villaggi, alle città, è legno di anno terile.

Inverno. Molta neve promette anno fertile; molta pioggia anno fterile. L'Inverno nevofo e piovofo annunzia un' Eftate molto calda. L'Inverno tepido è cattivo. I Tuoni, e Temporali d' Inverno fa credono portare abbondanza, fertilizzando le Terre. Primavera piovofa porta abbondanza. di fieni, e d'erbe inutili, ma careftia di grano. Se calda, vi faranno frutti, ma poco rani; fe fredda e fecca, pochi frutti, poca uva, poca feta. Se folamente afciutta, pochi frutti, ma buoni. Se frefca, tutti i frutti tardivi.

Efate e Primavera, umide infieme, o anche fecche, minacciano carefia: Se l'Eftare farà fecca, pochi gràni, e molte infermità, molto più fe farà alliai calda. Se frefca difcretamente, biade tardive, ma copiore, e flagion falubre.

L'Autunno fereno annunzia' l'Enverno ventofo; umido e piovofo guafta le ure, furba le femine ${ }_{2}$ e minaccia fcarfezza; fe troppo caldo, o troppo freddo, malfano.

In generale la lunga intemperie delle fagioni, per vento; per fecco, per umido, per caldo, o per freddo, nuoce alle piante, e agli animali.

Una fagione per lo pù compenfa l'altra di pioggia, o afciutto.
La Primavera, e l'Eftate umide fogliono effer feguite da un Autunno fereno: Inverno piovofo, Primavera afciutta; Inverno afciutto, Primavera umida; Autunno fereno, Primavera piovofa. Quefta alternativa fi vede verificata generalmente nel Giornale di 40 anni del Sig. March. Poleni. Vedete la citata Meteorologia applicata all' Agricoltura.

Io non mi eftendo di più fopra i prefagi, e pronoftici dei Tempi; come diffi, fi poffons vedere nei libri di Nautica, e notatamente in un voLumetto di Agoftino Nifo Alampato in Venezia 1940 in $8 .^{\circ}$ col titolo Anguftini Niphi de verifimis temporume signis Commentariolus, per altro proliffo, e pieno d'inutili ripetizioni. Virgilio con elegantiffimi verfi ha defcritto i principali nel fine del 1. Lib. della Georgica; Plinio nel lib. 18. Ma tatti anno prefo dal Poema di A:ato, medico e Aftronomo di Soli nella Cilicia, che mife in verfi la dottrina sferica di Eudoffo, circa l'anno 270 avanti Crifto. Quefto Poema, che abbraccia due parti, ciod i Fenomeni, o delle coftellazioni, e i Pronofici, ciod i fegni delle mutazioni di tempo, fu ftimatiffimo appreffo gli antichi; onde venne illuftrato da un grandiffimo numero d'interpreti Greci, de' quati dà il Catalogo per alfabero it P. Petavio nell' Uranologio: fu tradotto in Latino da Cicerone, da Cefare Germanico, da Avieno, e da altri poi. Dunque lebbene un verfo di Virgilio, per merito poetico, vaglia più di tutto il poema di Arato; poiché perd Virgilio è nelle máni di tutti, e che Arato finalmente d il forte più antico e più copiofo dei pronoftici dei te:npi, e che il fuo Poema non è molto comune, fimo di far piacere di dare qui une nuova Traduzione dal Greco, fatta per fuo efercizio e divertimento dall' egregio giovine Sig. Antonio Luigi Bricci Veronefe mio difcepolo (ora Pabblico Confultore della Sereniffina Repubblica Veneta (")); la qual Traduzione re vorraffi confrontare con quella crudiffima del Salvini, e confiderare l'aridità, fconneffone, e-ofcurità in molti luoghi del tefto Greco, credo che fi troverà molto plaufibile, e di molto miglior gufto e fpirito del fuo originale.

Si connette quefta feconda Parte del Poema colla precedente, cui termina Arato coll' indicare il fucceffivo nafcere, apparire, e fcomparire delle Coftellazioni, che danno la mifura delle notti, e varj fegni ai naviganti: Poicbè da per tutto molte cofe gli Dei agli namini dicono. Cirea iScgni dunque profegue Arato in tal guifa:

I PRO-

[^32]
## I PRONOSTICI <br> D I A R A T O

TRADOTTIDALGRECO

Dat Giovinetio Signor

## ANTQNIO LUIGI BRICCI VERONESE.

| Non vedi tu, che quando a noi la Luma |  |
| :---: | :---: |
| Sottil di corna appar dall occidente, |  |
| Ne annencia il cominciar del nowo mefe? |  |
| Now vedi tw, ebe quando in terra Sparge, |  |
| Picciol' ombre gettawdo, i primi rai, |  |
| Ad accoftarfi corre al querto giorno? |  |
| $E$ che all ottavo ì preffo, allor sbe mofira |  |
| La metà del fuo volto? e a mexzo il mefe,Ouando lo fcopre intier? che al fin, prendendo |  |
| Or una, or altra facria, ella dimofira 10 |  |
| Sempre qual far del mefe il di cbe $\int$ punta? |  |
| L'efiremo delle notti chiaramente |  |
| Moffreranmoti ancor, per giro intero |  |
| Dell Anno, quei del Sol dodici Segni. |  |
| La fagion di piantar, quella di arare 15 |  |
| $\underline{\text { rinnovati campi ì gid da Giove: }}$ |  |
| Moftrata in ogni loco: e molti ancora |  |
| Prefaghi in mave fur delle piovofe |  |
| Tempefie 0 al fiero Astur ponendo mente, |  |
| 0 agli aftri, cbe dal mar forgono al primo | -20 |
| Comparir del mattixo, o della nette: |  |
| Foichè tutti gli feorre in cape all' anno, |  |
| Mentre il gran calle fuo compifce, il Sole, |  |
| Or vicino paffando all' uno, ed ora |  |
| All' altro, or qwando forge, ed ora quardo | 25 |
| Nel mar's attuffa. E fempre afiri divers |  |
| Tu vedrai rifguardar l' Abba mafcente. |  |
| Comofcerai te pur cotefice cofe, |  |
| Poichè ad effe coneordi ognoxa fono |  |
| Del Sol fiammante i diciunmoue Cicli. | 30 |
| Nड̇ men la notte, quanto in Ciel diferra |  |
| Dall ampia Zone midultimo Oriome |  |

## I PRONOSTICI DI ARATO.

E al rabbiofo Can, nè men di Giove
$E$ di Nettuno le offervate felle
Moftrano all' uomo le venture cofe.
Perd fudia il lor corfo, e fe mai peng
D'affidar la tua vita a fragil nave, siati fu tutto a cor di priz trovare, Quanti fegni e prefagi alle burrafobe Del mar fon pofi, e ai tempefoos ventí:
Da cid lieve fatica, e immenjo frutto Viene all' uom che cofante offerva il Cielo, Poich' egli al fourafar d'atra tempefa
Le fua vita non fol, ma quelle ancora
Di molti altri falvar può col fuo fenno 5
E parecchi fur vilfi a trar lor nave
Sotto notte ferena in fido parto
Temendo alla mattina il mar turbato: :.
Benchè il mate previfo or tarda il terzo
Giorno, or al quinto, ed or giugne improvvifo; so
Che già Dio non conceffe a noi mortali
Di tutto antiveder, ma molte cofe
Giacciono ancora agli occhi nofti ecculte,
Di cui pur, quando voglia, egli beni prefio
Ci donerà i fegnali, egli, il cui Nume
Per l'univerfo $\int p a r f o$ apertamente
Giova all umana firpe in tanti modi.
Molti is oltre ci da ficuri indizi
L'ammezzata, crefcente, e piena Luna;
Molti il Sol quando nafce, e quando il Cielo 60
Cede alla notte; e molti ancor vederne
D'altre cofe fo pon la notte e'l giorno.
Oferva fopra tutto ambe le iorna
Dell'aurea Luna. Or d'una; or d'altra luce
Dalla fera vedrai tinto il fue volto,
I temperato con diverfe forme
Nel fuo principio, al terze giorno, e al quarto.
-Da lei conofcerai del novo mefe
Qual farà la fagion: ella Serena
Fia, fo fottile e pura a noi fi mopri
Nel terzo di la Luna; affai ventofa,
$s^{\prime}$ ella fara fottile, e intorno fparfa
D'afai carco rofor; ma fe dal terzo
Al quarto di ne manda un debol lume
Colle corna Spuntate, immenfa pioggia
Cadrà fu i campi, o fpirerà Scilocco.
Cbe fe menando il terzo di, ne moftri
Non tremule, 0 all' insù volte le corna,

Ma piegate egualmente e quinci e quindi,
Alla mattina udrai foffiar Ponenti.
Cbe fe dritta cosi conduce pure
In Cielo il quarto giorno, avrai fofpetto
Non nell' aria formi orribil turbo.
Clo le il corno foprano è bene arcato, Attendi Tramontana, oppur Scilocco
$S$ '̀ rivolto all' insù. Ma quando intero
Il ceribio she la cinge, appare roffo,
Temi fiera burrafca, e più la temi
Qnanto più quel roffor fomiglia al foco.
Ne’ Pleniluni, e Quarti, e quando crefce,
Equando riede a faice, anche l' offerva;
Che il fuo color ti accennerà, dei mefi
L' andamento qual fia. S' ei dunque tutto
Si moftra chiaro, di fereni accenna,
Se tuito roffo, pien l'aer di venti,
Se in qualche parte ofcuro, immenfa pioggia.
Ma non tutti fi ponno ad ogni giorno Quefi fegni veder. Ben quei cbe al terzo seguono, e al quarto di la nova Luna, soglion anche figuirla al primo Quarto, 0 quei del primo Quarto a mezzo il mefe; Come di mezzo il mefe al Quarto effemo, $\mathcal{A}$ cui fimile pur fi moftra il terzo
O'l quarto di del già fpirante mefe.
Cbe se a guifa di cerchio intorno pofa
Alla Luna tu vedi un'aja Sola, Attendi pur bonaccia infieme e vento, Ma. quand' ella fi Squarcia, arribil vento, Equando $\sqrt{i}$ dilegua intera calma:
Che se doppia compare, abi qual tempefia 110
Si deve, paventar: ma quanto fa
Maggior, $\mathrm{s}^{2}$ ella fard triplice? e quanto
Se farà neri? oppur fe fquarcieralf?
Tai cofe antiveder dal mefruo corso
Della Luna potrai, ma più del Sole
Siati a cor d' offervar l'occafo e l' oito.
Poichè fegni più serti ei porta in volto,
Così quando attuffarli in Jeno all onde,
Come quando da lor forger lo vedi.
Non fia dunque del Sol diffinto l'orbe, 0 variato da diverfi folchi, Quando mefiere aurai di di fereno, Ma fgombro d ogni macchia arda e fiammegsi. Cbe Se puro cosi $l$ accoglie l' ora

Che

Cbe fcioglie dall' aratro i forti buoi,
E fe fceuro di nubi in mar nafconde
Placidi i raggi fuoi, tranquillo pure
L'attendi all'apparir del primo albore.
Ma fe concavo in vifta appar nel Cielo, Mentre de'raggi fuoi parte Scilocio,
Parte ferifce Tramontana, e il mezzo
Dell' orbe fuo riluce, allor fofpetta
La pioggia, o it vento ti farà. Ma prima
Offerva fe del Sole i rai, che miri,
Vengon dal Sole ifefo, oppur altronde,
Cbe gran pro ne trarrai. E fe t'accorgi
Che il fuo roffor fininda in qualcbe partes. Sicchè le nubi, cb' ei fi tira addietro, Dello feffo color compajan tinte,
Credilo pur fegnal d'itante vento,
0 s'egli è nero, di vicina piopgia: Cbe fe d'ambo $i$ color confufz $\grave{e}$ tinto, Tu vedrai la fasion did vento in preda E dei nembi del par. Ma quando i rai
Del Sol che forge, o che s'attufa in mare.
Formino an gruppo folo infieme accolti, Od impediti fien da fpiffe nubi,
Al cambiar ibe faranno in notte il siorno,
Od in giorno la notte, immenfa al certo
Pioggia Spargendo andranno ambo quei giorni.
Nè quando innanzi a lui forger tu vedi
Piccola nube, che a fuoi rai fi frugge, Della pioggia il penfier lafcia. Ben quando Grande intorno di lui, che dal mar forge, Cerchio fi fenda a liquefatto eguale,
Che fcemando poi vada, o quando in tempo
Di verno al tramontar pallido appaja,
Lujingar ti potrai d'un di fereno.
Ora pur, poiché avrà piovuto il giorno,
Fia bene rimirar quai nubi in Cielo
Accompagnino il Sol che in mar $\beta$ afconde;
E fe nere le vedi a lui far velo,
Mentre di qua di là tra loro Sparfo
Komponf in mezzo i rai, certo mefiere
La dimane tu avrai d'effer coperto;
Ma fs fiarco di nubi il Sol fi bagna
Nell' acque d'Occidente, o fe le nubi.
Che vicine gli fon quand egli parte
Moftranfi rojle, th non dei di pioggia
Nè la notte temer, nè l'altro gionno.

## I PRONOSTICI DI ARATO.

Ma fe languidi e fmorti all' improvvifo
Vilira dal Cielo i rai, ficcome quando
La Luna inombra, tra la terra e'l sole
Pofa a divitto; oppur fe roffe nubi
Compajon quinci e quindi, allor cbe il sole
Indugia a ricondur la nova Aurora,
Senza rivi quel di non fieno $i$ campi:
Ne quando allo fpuntar dell'Alba, i rai
Che preceder lui vedi allor cb' è preffo
Portan la luce lor d' ombxe maccbiata, $\quad 180$
Pon' in obblio la pioggia, o il vento; 6 quanto
Stendono più d'ofcuritade, tanto
Maggior copia dal Ciel di pioggia attendi.
Ma fe fol di fottil' ombra fon cinti
Qual nelle nubi appar morbide e rare, $185:$
Certo offufcato il Sol fara dal vento.
$N_{\text {c̀, }}$ fe cinto egli fia d'una corons
Alquanto ofcura, il di farà fereno;-
Nè fe al capo l'aurà vieppiù vicina,
$E$ di color più nero, ei fia difgombro
190
D'atre burrafche; e men, s'ella fia doppia..
Attentamente ancor rimira in Cielo,
Quando it Sole nel mar tramonta, o forge,.
Se delle nubi che parclic han nome,.
Rimpetto a' raggi fuoi roffeggia aliuna
Da Tramontana, od Oßro; oppur dall' una
E l'altra parte; nè quef'. opra mai,
Ignavo abbandonar: pero che, allora
Che it Sol già preffo al mar da tutti $i$ lati:
Tolgono in mezzo quelle nubi, indugio
Tra l' ifante procella alcun non pone
Giove immortal. Che $\int t$ da Tramontana
Uń fob nuvolo arroffa; il vento è pure
Di Tramontana, che a foffiar fo apprefa:
E fe dall. Auftro, Außiral:: Le fille pure.
Di pioggia' alloras fcorrono per terra.
Di rivi. a guifa. Non men certi indizj
Prenderai da Ponente: 1 fegni $\int u o i$
Sono coftanti ognor. Ma piik di tutto
Guarda il Presepe, che Sembiante. in vifa
$\mathcal{A}$ poca nebbiat fotto il Granchio è poßo
Ver Tramontana. Intorno at lui due Stelle.
Volvonfi ornate di leggiera luce
Non diffanti tra lor, nè preffo affai,
Ma diun cubito fol lo Spazio lunge.
$215:$
Una è rivolta a Tramontana; l'altra.
Ff.
$A d$

Ad Ofro, e d' A/inei portano il nome. Sta nel mezzo il Prefepe, il cui fplendore, Quand'anche intorno il Ciel tutto Serena, Invijibil ci giace. Or quando infieme
Si unifcono tra lor queile due felle,
Di tempefa non lieve allora tutte S' inondan le campagne: e quando pure Nero il Prefepe appare, e le due felle Rifplendon tutte d'un color fimile,
Dan di pioggia fegnal. Ma fe la fella

- Del Prejepe, cb'e evolta a Tramontana, Debolmente fiammeggia, e in fottil nube
Si avoolge, e l'Alinel ch' è pofto ad Oftro, Chiaro fi mofira, vento d' Oftro attendi,
Tramontana all incontro, allor che il primo Vivido, ed il secondo appar nebbiato.
1 l mare ancor, quard' è gonfato, e $i$ lidi
Cbe muggliano da lunge in cupo fuono,
E gli fcogli marini allor che a un tempo
Sereni fanfi, e rimbombanti, e $i$ monti
Che rendon dalle cime afp:o fragore,
Saran di vento indizj. Il vento pure,
Guando verfo l'afciutto alla'mpazzaia alettendo frida l'aghiron rivola,
Flfer credi cagion cb' ei palfi il mare.
Le folagbe non men volar pel Cielo
Sereno, e in branchi numerofi $i$ venti
Incontrar tu vedrai, e fpeffo ancora
L'anitre agrefit, ed i marini fmerghi
Raggirarjo per l'onde, e poi coll'ale
Dar nei lidi correndo, o pur le núli.
Stenderfo in cima degli ecielfo monti.
Dei cardi ancora le canute barbe
Danno fegno di vento, allor che molte
Nuotan qua e là del mar tranquilio a galla.
Il vento pur foffar da quella parte
Offerverai, da cui vengono $i$ tuoni,
E i baleni d' Eflate, e d' onde vedi
Speffe felle dal Ciel per mezzo all' ombre
Dellat notte cader, dietro fe feffe
Lasciando pien di fiammeggiante albore.
Che fe molte cader da varie parti
Ne vediai contro ad altre, attendi allora
Tutte forti di venti: ef/z confufi
Spireranno cosi ibe l'uom notare
Non li potrà. Ma quando or da Levante,


## 1. PRONOSTICI DI ARATO.

Or da Scilocco, or da Ponente, ed ora
Da Tramontana avvien che fcorra il lampo,
Ben a ragione in mezzo al mar paventa
Il Navigante allor, non lo forprenda
Qui burrafcofo mar, la pioggia immenfa:
Cosi $\int$ peff firifciar veggonfi $i$ lampi
Sopra l' onde turbate. Avviene ancora
Cbe innanzi la caduta delle pioggie
Si moffrino nel Ciel sparfe le nubi
In Sembianza di veli, oppur che doppia
Iride il Cıelo abbracsi, o che qualch' Afiro
Dimofri l' area fua macchiata, e fcura.
Speffo $i$ palufri, ed $i$ marixi augelli
Bagnanfi, non mai faxj, in feno all acque;
Speffo le rondinelle ai laghi intorno
Si mirano aleggiar, battendo l' onde
Col ventre si cbe in alto Jal lo Spruzzo;
O $l$ 'infelice razza dei ranocchi,
Cibo dell'Idre, in mezzo ai fagni s'ode
Gracidar nel fwo metro oltre l'ufato:
Speffo ancor ful mattin tubar s'afcolte
Il Solitario gufo; e la loquace
Cornacchia al fouraftar delle burrafche
Ora fi vede ful ciglion d' un lido
Chinar la tefta al fuolo, ora nell' onde
Dal capo fino agli omeri tuffarf,
Or tutta immerfa gir nuotando, ed ora
Raggirarf con molte intorno all' acque
Goffamente gracchiando. I bovi ancora,
Pria che nel mexzodi cada la pioggia,
Alzando il mufo al Ciel fiutano l'aure,
E le formiche fuor traggon veloci
Tutte lor nova delle cave bucbe.
Veggonfi ancor pei muri all' improvvifo
Gir Serpeggiando $i$ bruchi, e que' lombrichi,
Cbe vifcere fon detti della terra;
E le galline ancor, che ban figlj, affai
Spidocchiarf col becco, e gir chiocciando
Come fa l'acqua fe full' aiqua goccia.
Le razze pur de'corvi, e le famiglie
De' gracci $\int 0 \mathrm{glion}$ dar di pioggia indizi,
Qualor mojranfi accolti in grofi brancbi
Facendo il verfo de' Sparvieri; e i corvi
Colla voce imitar s'odon fovente
Le feffe goccie dell' iffante pioggia,
Oppur gracchiando in baffo doppio tuono

## I PRONOSTICI DI ARATO.

Empire i campi di nojofe fisida,
Forte latiendo le folte ale, e fpeffe
I domeffici graciz, e gli anitrini
Dar con lor ale ne'grondaj de'tetti,
El'airone con acute Arida
L'acque dal Ciel chiamar. Di quefi Segui
Non rigettarne alcun, qualor la pioggia
Hai desio di oflervar; nè se le mofche
Appinzino le carni oltre il coffume
Difoofe de fangue, o Se fetenti
Si condenfino funghi al lume intorno
Dell' accefa lucerna in notte of cura;
Nè fe la di lei luce, allor che regna
La fagione turbata, or tende in alto
Compofamente, ed or Scoppiar le fiamuse
Fa quali bolle d'aiqua, e dalla cima
Getta Jottili rai: ne fe in gran frotta
Nei bollor dell' Effate andar nuotando
L'anitre vedi, o fe parecchie offervi
Scintille intorno a pentola, o treppiede
Pofti ful foco; o fra i. carboni acce $\sqrt{3}$
Sparfa la lieve cenere rimiri.
Di tai faville che raffembran miglio.
Pon mente ancor, quando la pinggia offervi,
Se of cura nube fo difenda intorno
Di gran monte olle falde, e l'àlte cime-
Appajan d' ogni nelbia intanto pure,
O s'umil nuvoletta Sopra il mare
Si vede, in alto no, ma che a livella.
Dell' are, che in mar fon, fo fcbiascia e preme.
Nella tempefaa. del Sereno., e i fegni
Oferva nel feren della tempefa:
Ma Sopra tutto il guardo alza al Prefope,
$\mathcal{A}$ cui d' intorno $\sqrt{2}$ raggira il grancbio,
$\boldsymbol{E}$ miral $\int \mathrm{c}$ di fotto intatto $e$ puro
$E^{\prime} d^{\prime}$ ogni nebbia, e allor vicino Spera
Della tempefta il fin. Le chete fiamme
Delle lucerne ancora, e la notturna
Civetta che in tranquillo e bafo modo
Scioglie fua voce, fieno a te fegnali
Cbe la tempefia omai fi soioglie e paffa.
Allora pur la garrula cornice
1 PRONOSTICI DI ARATO. ..... 235
$\boldsymbol{E}$ in più numero ancor fiendon le penne, ..... 358Pieni il corpo di voce, al lor pollajo.Certo aliun crederia che fra di loroMenaffer feffa: poicbè ognun si grida,Cbe fembra gorgbeggiar, or di frondofoArbore intorno la corteciia, ed ora360In cima a quel, su cui pofano; e vanno,E tornan fenza pur batter lor ale.Innanxi la bonnaccia ancor le grueArdite tutte una carriera ifeflaStendono in lunga riga; e addietro mai.365Non le vedrai tornar, quand' è fereno.
Ma fe degli aftri all' improvvifo il chiaro
Lume soffufchi, non per denfe nubi
Cbe lor forgono incontro, o per la Luna
Cbe lor paff di fotto, od altra nebbia; ..... 370
Ma languidi cosi fi moffrin, dove
Scintillanti eran pria, non por già quefo.
Per fegno di feren, ma di tempefa.
Cosi pur, quando unite in un fol locoMiri parecchic nubi, e fopra loro375
Altre ancor, di cui parte addietro torna;
Parte oltrepaffa; e quando l'oche al pafo
S' affrettano Spargendo alti clangori,
Di burrafca è gran fegno, e. quando in tempo
Di notte canta la fatal cornacchia380
Vecchia di nove etadi, e quando i gracci
Gridan ful tardi, e nel mattin fvolazza
Pifpolando il fringuello; e quando vedi
Fuggir da mezzo il mar tutti gli augelli,E ricouro cercare in cave buche385
L'orchilo, e l'eriteo; e a flormi' i gracciAl lor nido tornar dal pafco afciutto.Non lungi, al fouraftar $d$ afpre procella,Le bionde pecchie andar di bianca cera:$\mathcal{A}$ foraggie vedrai, ma induftriofe390
Star fabbricando il mele entro lor celle;
Nè in alto delle gru le lunghe fileCon bell' ordin feguir la feffa via,Ma volando tornar veloci addietro.
Nè quando per lo Ciel placido vedi3.95Portarfi $i$ lievi ragni, a le lucerneArdior Serenamente, $\boldsymbol{c}$ le lor fiammeScoppiar splendendo in alto, oppur giacereNella cemere afciutta afciutto il foco,Del tempa ti fidar. Ma cbe ti dico400Che il luciguolo avrà Sparfo dintornoGragnuola, se infocato egli fimofiri,Ma il foco, che dentro arde, di fuor fiaCoperto quafi da fottile nube.410
$\boldsymbol{E} i$ carichi di frutta elci frondofs,Ed $i$ negri lentifibi ban lor Segnali,Cwi notar $i$ cultori ban per coftume,Perche loro di man l' efà non fugga.Gli elci oltre modo carichi di ghiande415Predicon dell' Inverno ajpro il rigore;Ma quando non fien carchi a difmifura,
Dall eftivo feccore allor non toccbiVeggonfi i campi biondegsiar di fpicbe.Tre volte all anno fuol porgere i suoi420
Frutti il lentifco, e ognun di quefi partiLe tre fagion dinota, in cb' è divifoIl tempo dell' arare: il primo fuoleDella prima aratura, ed il SecondoDella feconda, e della terza it terzo425Dar certi Segni. A quei, che il fwo lentifcoIncurvato vedra per molte ghiande,Piena l'aja Jarà di vicia meffe,Mezzana, a chi'l vedrà di alquante, e poca,$A$ chi carco il vedrà di pocbe ghiande.430La Squilla pur tre volte all anno forgeSimili Jegni a dar della ricolta;E tutto ciò che l' arator offervaNel frutto del lentifio, anco nel biancoFior di fquilla potrà vedere aperto.435
Ma quando nel calar del freddo Autunno,
Pria che I'ESperic Plejadi dal mare Sorgano, tu vedrai volar per l'aria Gran numero di vefpe, allor dirai
Cbe fovrafta 1 'Inverno, e che precipita, ..... 440
Siccome fa quel turbine di vefpe.
Le pecore cosi, le fcrofe, e capreQuando fi voltan dalla monta, e ammefiDopo aver molti mafibi, ancor di novoSon profefe e coperte, afpro e crudele,445
Conze le vefpe, prediranno il verno:

I PRONOSTICI DI ARATO.
Ma quando quefte 10 गuoi pari tardi
Si mifchieranno, il povero mortale
Nel fuo cuore godià, però che a lui,
Che non ba legna onde fcaldar le noembra,
Annunziano cosi fereno il verno.
Godia pur delle gru, che a fua flagione
Vengono in folla, l'arator maturo,
E'l non maturo più, che cosi il verno
Segue tofo le gru: che fe per tempo
Vengono, e a denfi branchi, il pigro inverno
Indugio non farà: ma $\int e$ in diverfo
Tempo, nè a flormi, e in picciol copia, e taidi
Companiran nell' aria, allor l'indugio
Gioverà dell' inverno all' ultime opre.
Ma quando $i$ buoi dopo il fecondo Autunns,
E le pecore il fuol cavan coi piedi
Alzando contio Eorea il muso al Cielo,
Ben le Plejadi allor fcendendo in mare
Reiano un crudo e tempefofo verno.
Non molto adunque il fuol fcavin, che a!lora
Afpro arriva l'Inverno oltre l'ufato,
Nemico ai lieti colti, ed alle piante:
Piuttofo neve affai ac'vafi campi
Sull erba non ancor fcoppiata e lunga. $470^{\circ}$
Si vegga biancheggiser, orde attendendo-
Goda il cultor de' campi un anno lieto.
Non una o due, non più crinite Aelle
Si veggan per lo ciel tra lor fimili;
Poiche indizio è di fecco e feril anno.
Ne'dei branchi d augoi, cose in denfa follat
Dall ifole piombar veggonf ai piani
Dill' eflate al venir, gode dei campi
L'abitator, che tema il fen gl'ingombra
Non la melfe produca avene e log'io
Per ficcità: ben digli peff augelli
Gode il caprar, quando in gian copia vanno,
Cbe fpera un annual di molto latte.
Cosi noi fventurati uomini erranti
Viviam d!g!i altrui danni, e que' Segnali
Che fon fra $i$ pie, famo a conofcer tutti,
E a vo!ger tofo in buona parte pronti.
Le tempefle il paffor prevede. quindo
Corroino in fretta al pafco lor gli agnelli;
$E$ dal gregge divifa, ed alla terra
Colle corna appoggiati, infieme molti
Scherzano per la via montoni e agizelli;

E quando pur tra lor feioci calci
Si dan con quattro pledi i non interi,
$E$ $i$ cornuti con due, e quando a fento
Gli movon dall' armento, e al lor prefepe.
Gli guidan fulla fera a forza, ed efla
Ruminan l' erba da per tutto, e i molti
Non curars dietro lor fcagliati fafs.
L'imminenti procelle anche il bifolco,
500.

E l'arator dai buoi conofcer fuole; Poiche quand'efí ion la lifcia lingma Del piede anterior la nbono l'ungbie, O. Sdrajanfi a dormir ful lato defiro,

L'antico agricoltar allora fpera
Differito l'arar. Le vacche ifeffe.
Guando full'imbranir del chiaro giorno-
Con continui muggiti alle lor falle
Tornano infem racicolte, "quando a forza-
Lafciano le giovenche $i$ dolii prati,
Accenna di voler pajcer§ innanzi
La tempefa che vien.. Nè le caprette Avide troppo delle ghiande d'elce,
Nè i porci che fe volgon nel pacciume,
Son di fereno indizi: aqeando pure
Solo e romito il lupo urla da lunge,
Poco temendo de'villani, e fcende
Qual chi ceria ricetto ove po $\int a r j$, Agli uomini vicino, a! certo prima Cbe fpunti il terzo di, forger vedrai
Fiera tempefla. Cosi pure i fegni
Tutti di vento, di tempefia, e pioggia
Avverati vedrai o it giorno iffeffo,
O quel dietro, od il terzo. Anzi gli feffa:
Stridenti forci allor cibe in di fereno
$\boldsymbol{S}$ odon faltabellar. di danza in guifa, Ed i cani, che it fuol colle due zampe
Si veggono'rafpar, non fenza fegno
Ai vecchi offervator fon di tempefia;
La qual quando fourafta; ancbe vedrai s30
Wenire il granchio fuor de!!" aiqua a terra ,
$\boldsymbol{E}$ i domefici topi udrai coi piedi
Girar il picciol lor covi', bramando
Col Sonno di fuggir l'iftante pioggia,
E que' topi indovinan la tempefa.
535
Tue non Sprezzar tai cofe: utile e dolce
$E^{\prime} \cdot ' /$ notar molti fegni; e fe mai due
Fanfl. ingeme a predir lo freflo effetto,
EM--

Empi il tuo cor di Speme, e s'anche il terzo Offervi, di fiducia. Ognor dell' anno
Cbe gid pafso, di noverare i fegni
Ti rammenta, e confronta fe il tal giorno
Wiene Sott aftro cbe fi leva, o corca, Equal Segno ne dia. Ma più tifia
Utile l'ofervar del mefe cb'entra, E finifce, ambo i quarti. E $\sqrt{2} i$ confni Hanno dei mefz, che vicini fono, Quand' otto notti il Ciel dubliofo e incerto Giace per 10 mancar dell' aurea Luna.
Cbe quando infieme aurai cotefle cofe
Offervate ad ogni anno, allor potrai
Prender dal Cielo non fallaci Jegni.

## FINE.

## R I FOR M A TOR I DELLO STUDIO DI PADOVA.

C
Oncediamo Licenza a Niccolo Bettinelli Stampator di Venezia per conto proprio, di poter riftampare il Libro intitolato: Dells vera influenza degli Aftri fulle Stagioni, e mutazioni di tempo, Saggio Metcorologico di Gireeppe Toaldo, offervando gli-ordini foliti in materia di Stampe, e prefentando le Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 3 I. Luglio 3796.
( Agostin Barbarigo Rif.
Francesco Pesaro Cavi Proc. Rif.

Reciftrato in Libro a Carte is al Num. 81.

Mareantonio Sanferme Sig.


[^0]:    (a) Vedete il Difcorfo Tedefo del Sig. Bockmarn, Configliere y e Profeffore di Filofofiz C di Matematica, a Carlfruhe $177^{8 .}$
    (b) In quefta bella Memoria del Sig. Ab. Bertholon, flampata in Lione 1780 , fi trova30 diverfe Tavole relative al fuo fogeetto (da pag. $4+7$ fin 436 ), whe 1 ' Autore confeffs effergli fate comunicate da un amico, che le prefe da una Menoria d autor incognito, e vengono qualificate di prova perentoria. Quefte Tavole fono mie, e le aveva polte in una Memoria mandata per al concorfo $1 / 76$. L Accademia al mio avvifo ne ha fatto una dichiarazione, e il sig. Ab. Bertholon uniongenua protefa act Giornal dı Roxicr.

[^1]:    (*) , In prova dei grandi effetti cagionati da piccole cagioni nell aria le dirò un fattoficuro. A Segna regna un Borea feroce più che a Triefte ;e quando uno voglia far forgere cotefto vento che agita, e fconvolge il mare, e cagiona tempefta per li vafcelli, bafta che fulla fommità della montagna, appiedi di cui giace Segna, accenda un piccolo fuoco. Quefto fatto ${ }^{\text {e }}$ ficuro; e replicatamente anche ne ha fatto 1 : efperienza.il Tenente Colonnello Bonomo, ch' ora z̀ qui a milano, at fervizio Auftriaco, eche per molto tempo è flato calà „. (Articolo di lettera de' 28 Ottob. 1781. di S. E. S. Prefidente Co: C.rvii.)

[^2]:    E il dotto P. Panigai di ritorno da Coftantinopoli ove dimorò tre anni coll' Eccellentifa Bailo Ror Giutinian, m'afficurapa, che I'accenfione de' vafti bofchi che fuccede talora nel Cuban, ed alrre provincic deferte tra l'Afia, e l'Europa, produce grandiffimi fconvoglimenti siell' atmosfera.
    (*) Una femplice vellicazione è la pantura delle Mofche, degli afli, o Tafani , che pongono in difperazione gli armenti, e il tocco di penna, o di goccia di fudore alla cima del mafo, che fir dice effere uno de' maggiori tormenti de' torturati. In fatti per deftare un moto veemente ne' corpi animati, mezzo più ficuro forfe non $v$ ' ${ }^{\text {ed }}$ che 'quello della vellicazione : e trattandofi, per efempio, di fciogliere coftipazioni, e oftruzioni, di provocar fudore, promovere il moto degl' inteftini, ec. fempre più efficace riufcirà una fuperficialiffi$\mathrm{ma}, \mathrm{e}$ leggeriffima frizione, almeno nel principio, che un violento frofinamento, il quale facendo vibrare con troppo forte undulazione i vafi, piuttoto fa aringere i gruppi lora, che fcioglierli; quando un leggero moto apre a poco a poco i pori, promove i fluidi, e dislega $i$ folidi. Nella Medicina Elettrica $s^{\prime}$ è offervato, che le forti commozioni fanno più di male che di bene agli ammalati; perciò fi configlia di cominciare con ifcoffe leggere, ed aumentarle a poco a poco. Per la feffa ragione maggior profitto rechera un dolce paffeggio a piedi, ed a cavallo, che il correre, come fi dice, quattro pofte di galoppo; e fempre fara da preferire una blanda e lunga medicatura, la quale adagio difpone, ad un potente medicamento, che o troppa materia, o troppo impeto promove. Il che è detto in ge nerale; potendovi effere qualche cafo di eccezione, come quello che fi legge nelle tranfazioni Filofofiche (Bibl. Ingl. T. I. P. 2.) di un Giovine, il quale avendo inghiottite le offa delle prune che mangiate avea, l'ebbe nello fomaco per dieci anni, fenza poterle difaccare con vomitivi, ed altri rimedj praticati : corfe alcune miglia a cavallo crottando forret, e.quefta fooffa del ventricolo fece finalmente follevarlo.

[^3]:    (*) Per diffipare i nembi, e le gragnuole fuonanfi le Campane, fulle navi fi fparano. te artiglieric : non mancò in confeguepza chi Suggerì di difporre di difianza in diftanza de

[^4]:    (*) Golla foluzione d' ana femplicifima equazione fi determina quefto grado di calore cotante, come a padova. si faccia

[^5]:    (*) All' oppofio Te piante, e l'erbe, tenute coperte, e chinfe, diventano Spillonate, (Etiolies come i Francefi le chiamano) fcolorate, bislunghe, fortili, ammalate, degeno sate; perchè prive dell' anima, della luce, e del foco. La luce probabilmente s' incorpora nei fluidi, e fi fifa ne folidi; quindi il bel colore, e io fquifito fapore delle frutra battace dal Sole: una camicia rifcaldara al Sole rifora: tanto è il valore del fuoco celefce.
    ( ${ }^{* *}$ ) Offervabili fono $i$ paffi del Cavalier Linneo.
    Circa it Moto delle piante (Philofoph. Botan. pag. 88.)
    Offervano l' ore del giorno i fiori Semifofino ofi, e varj altri.
    Di notre fi piega a baffo la Draba, il Partenice (Foliis Ovatis Crenatis), la Trionsele.
    Si appafifice L' Imparierre ( Bellin si appafife l'Impaziente (Bell' uomo), l'Amorfa.

[^6]:    (*) Oltre ciò, whe fiè detto ful fine delf Articolo precedente, il Sig. Giorgio Hallcio (Tranf. A. ${ }^{1735}$ n. 436) in altra maniera ingegnofa cerca di moftrare, che fenza it moro diurno della Terra da Oecidente in Oriente non vi farebbe il vento perpetuo della Zons Torrida, e ragiona così: Per il calore del Sole, che dirada 1 'aria dentro i $T$ ropici, non yi farebbe fe non un Vento di Nord, e di Sud; di qua dalla Linea Nord-oveft la Mattina, Nord-eft la fera: di la dalia linea S-O, e s.E. Ma pofto it moto della Terra, e combinato colla rarefazione dell' arin per it calor del Sole, devono nafcere i venti Aliffei, che fi offervano, per efempio il Nord-eft preffo il noftro Tropico. Poichè la circonferenza del Tropico fta a quella dell' Equatore, come 91 : 100 incirca. Di tanto dunque è moffa meno velocemente ${ }^{\prime}$ aria fotro il Tropico, la quale per effer infieme pit denfa fi precipita verfo ${ }^{1}$ Equatore. Ivi dunque deve reftaze a dietro, e cori produrre il Vento verio Ponente. Il Tento d'Ovell fuori dé Tropici egualmente fi 'piegz-: Poichè 1 'aria diradata fotto 1 'Equatore, ove è animata da maggior velocità per il moto comune, fi fpande per difopra ai lati per occupare il luogo abbandonato dall' aria baffa oltre i Tropici corfa all' Equatore; avendo poi prima maggior velocita, queha confervando, forma il Vento di Ponente.

[^7]:    (*) il sig. Co. di Buffon, nell'ingegnofa, ed abbagliante fua ipotefi, ripete i vifibili fconvoglimenti di Giove dal non efferfi ancora quel vafto pianeta ben affodato, nd eftinta per anche l'originale fua incandefeenza, effende come gli altri pianeti uno fquarcio di Sole itrappato yia da una Cometa : all' oppofto, il picciol Corpo della Luna trovafi da fecoli golato, e perció fenza meteore, fenza animali, nè vegetabilio

[^8]:    (*) $\mathbf{1 l}$ ch. sig. Ab. Ximenes offervo fimili ofcillazioni nel più fungo pendulo, che forfe fia mai fato pofto in efperienza, nella cupola del Duomo di Firenze, allora delle fue of fervazioni del Gnomone : egli spiega quette ofcillazioni col moto dell' aria, la quale nel giormo, dentro il tempio, tende verfo mezzodi dalla paste hattuta, riicaldata, disadata dal sole ; peril' opposo la nottc.

[^9]:    (*) Il Dottor Chiminello, mio Nipote ed Affitente, colle offervazioni continue di quali due anni fatte a tutte le ore del giorno e della notte, ha verificato ampiamente quefta marea diurna e doppia del Barometro: e febbene la principal cagione d'effa marea fembri effere la diradazione dell' aria per il calore del sole (modificata dall' elaterio), nom è tobta qualche parte d'alterazione proveniente dall' alterato diusno moto della terras:

[^10]:    (*) nl Sig. de la Lande ( M. Acad. 1772.) Aabirife quefte forze; come P. $\mathbf{I B}_{3}$, ro A, 6 , vale a dire , più che 3 ad is falle offervazioni fatte a Calais dal Sig. Fourcroy dal s745. al 1769 .

[^11]:    (*) 11 D.r Chiminello ha provato (Accad. di Padova T. M1. ) tanto per le offervazioni
    di Bref e di Chiozza, che per la teoria, che la marea dul plenilunio * mageiore di quella
    del Novilunio (circ ${ }^{2} \frac{1}{25}$ del totale ). Veggafi ivi la fua Memoria.

    A Rdi Bret e di Chiozza, che per la teoria, che la marea del Plenilunio
    del Novilunio ( circa! $\frac{1}{2 s}$ del totale ). Veggadi ivi la fua Memoria.

[^12]:    (*) 11 Sig. Prof. Vaffalli ( Opuic. Mil. T. XVII. p. irn) nelle fue dote Sperienze Sopra gli effetti delle luci, folare, lunare, e della fiamma fulla fenfitiva, Cera vergine, e I. una cornea, ritrova nella mutazione di colore ec., che gli efferti di quefte luci fono analoghi tra di loro ( proporzionati perì alla rifpettiva forza, ed intenfrone) per indur mutazione in detti corpi. Ghi può dubitare che analogo non fia anche $l$ ' effecte del calore com altre imprefoni?

[^13]:    (*) La medefima offervazione fu fatta dall' Abate di Revillas a Roma. Ecco le fue parole nel luogo qui fopra citato (Tranf. Phil. n. 466.). Li venti, clue hanno piè coffantemente foffiato verfo il tempo dei due folfizj, fono quelli che per lo pim. banno dominazo. In Seguito bo rimarcato la faeffa cofa, di quelli che regnavano verfo il tempo degli Equinozj. Monfg. Bianchini aficura d' aver fayto la feffa offervazione per una lunga ferie d'anni a Roma; per me ho trovato quefta offervazione aflai coftante.

[^14]:    (*) Pervenutomi alle mani il Viaggio alla Martinica del sig. Chanvalon, Corrifponm dente dell' Accademia Reale delle Scienze di Parigi, di cui l' Opera porta l'approvazione, vi ho trovato più d' una particolarità molto favorevole a quefto fiftena ine ho inferito qualche tratto qua e la per lo avanti. Il Sig. Chanvalon è l'unico offervatore, che abbia difpofto il fuo Giornale, conforme al mio penfamento, con tutti li dieci Punti della Luna . Ecco, come fiefprime nella feconda Parte all' Articolo fpettante alla fefta colonna del fuo Giornale, circa la Luna.
    g Egli è interefante di afficurarfi, fe le rivoluzioni del tempo abbiano qualche rapporto s) colle rivoluzioni periodiche della Luna . Con tal mira ho pofto quefte in une colonpa ${ }_{3 \text { s }}$ rincontro alle altre offervazioni, perchè a poteffero comparare più facilmente. Vi ho anno32 tato le Fafi, l'Apogeo, id Perigeo, $i$ Lunittizj, val a dire la maffima Declinazione As-

[^15]:    , E pure, fe foffe ben provato dalle offervazioni fatte altrove, come può efferlo dalle , mie alla Martinica, che le diverfe Pofizioni della kuna fopra efpreffe fono per lo più ac,) compagnate da qualche mutazione di tempo, perchè non fi dovrebbe aver riguardo al , , corfo di queft'aftro in certe circoftanze? Sarebbe talora importantiffimo per una intraprefa , , di commercio, o di agricoltura di afficurarfi del tempo. Quefto farebbe il cafo di differi,g re fin dopo il vicino punto di Luna, per faper regolarfi, e cercare almeno a quefto ri" guardo quelle ficurezze, e providenze, che fono a noftra portata,

    Molto volentieri ho portato quefto lungo fquarcio del Sig. Chanvalon, perchè paria affarto, come fi vede, il mio linguaggio, efprime i miei fenfi, ed in oltre fi corrobora con nuovi fatti. Qualche piccola difcrepanza apparente, come fopra i tre giorni precedentic confeguenti li punti di Luna, o fopra il taglio degli alberi, o non è reale, o folo in parre, o viene Spiegata dall' Autore ifteffo, ofu da me avanti prevenuta. Si fcorge che il fondo del Siftema è il medefimo, ed è provato cogli fteffi argomenti : compiacendomi di avere efeguito in parte quello, che bramava quefto dotto Viaggiatore, di confrontare. cioc molte of fervazioni difperfe, e di averne raccolto quei rifultati che fi afpettavano, cioè delle Regole fondate, per prevedere le mutazioni di tempo: cofe, come anche effo rimarca, tanto intereffanti l'agricoltura, il commercio, e la medicina.

[^16]:    (*) Dalla diverfa cofiturione che regna ad an tempo in paefi oppoti, feparati o de catene di montagne, o da golfi, o da mari, fono indotto a penfare che le meteore viaggino falla terra come le fortunc. Pare che vi fie una certa mifarata maffa di stiri, vapori, fluidi elementari, che venga trafportara da un paefe all' aftro, ficehe mentre in un luogo regna una tal coftituzione, debba nell' altro regnar 1 ' oppofta. 'Ciò non a' oppone all' ordine de' cicli o de' panti lunari, come fil è detto; ma per farne ufo, debbono efler fancte oferwezioni, come locali, ed a quelle repportarf $i$ ritorni delle mercore.

[^17]:    (*) Avrei potuto multiplicar le Tavole del Barometro, per ef. eftenderne ana delle alterze maffime, una delle minime, con altri eftratti: ma quefto mi avrebbe portato ad un Tractatos ed io qui faccio an articolo; conviene dunque limitarmir

[^18]:    (*) Forfe con più di verità fir può dire, che il Barometro andrebbe calando coll' atimento del caldo, nei mefi d'Eftate, fe l'equilibrio dell' atmosfeta non isforzafe l'emisferio noftro a contrappefare quello degli Antipodi, dove allora regna t' Invesno e l'aria denfa : perciò bilanciandofi una canfa coll' altra rifulta un' altezza media. Cosi nelle ore prime delIa mattina, a cagion del maggior freddo, dovrebbe trovarfi la maggior altezza del Barometro che in tutto il refto del giorno. Ma l'iteffa ragione dell' equilibrio obbliga l'aria a Icaricarfi dai lati, per contrabilanciare l'atmosfera dell' emisferio oppofto; ore fono le ore pomeridiane, il maggior caldo, e la minor altézza del Barometro. Quindi il Beromerro, per ubbidire a due cagioni oppofte, nelle dette prime ore della mattime, fi tienc ed uriabscezea mozzana, come per motivo fmile fa nei meli d'Elate.

[^19]:    (*) Nel T. IV. degli Atti Elvetici, $P$ Adiot dei Termometry uaiverfale, Coitemat appreffo poco con quefti argomenti qui fopra accennati: , che il Caldo ed il Fredio foaco os due materie fortili, oppoft $l^{\prime}$ una all' altra, mell' Atmosfera, d' un' egual mole e cadata,
    

[^20]:     "3 pi folidi e terreftri, fino a che nell' interno degli uni, e degli altri abbiano acquiftato is \$) Ioro punto d' equilibrio colla gravica della loro materia efteriore: che facendo aftrazione \$3 dalla loro preponderanza particolare in ciaftan giorno, e prendendo un numero di gior$\Rightarrow$ ni, prepondera a vieenda ciafccana, incirca fei mefí fopta la rerra, a differenii gradi di $\Rightarrow$, temperarura : che per ${ }^{\prime}$ ' effetto di quefla preponderanza $s$ ' infituano dentro terraz fino alla 2) profondita di 80 piedi incirca, fe non altro per mezzo delle rene d'acqua, ed ivi forma$\Rightarrow$ no, incomerandofi, e bilanciandofi il remperato: che il raggi del Sole non fanno altro, che \$ foingere e cacciare quefidue elementi, refidenti nell'aria noftra : che fe la Temperatura del 5) ca!do dipendeffe dai foli raggi folari, il remperato, o medio, farebbe a Gradi 60 di Lag) titudine, dove il Seno d'incidenza è la metà del Raggio o del Seno totale $\boldsymbol{n}$, ec.

    Il Sig. Herckenroth ( Dif. Sur la natkre dw Froid ; Paris 1777.) , tiene pure il freddo per una foftanza, che oaccia la foftanza del caldo, o fia if fuoco: quefto, fecondo quefto abile chimico, è un acido; quello un atcali: il loro bilancio pone l'acqua al temperato, a 10 gradt di Reaumur; qualunque fia quefa Cotanza, ella fi può con qualche Chimico chiamare it Sale del freddos, per le cofe dette inconteftabile. Perciò non $\mathfrak{G i}$ dovra dire con ranta franchezza, la fato originale dell' acqua effer 1a. fotidist del gelo, ed effer tenura Iluida folamente per la mefcolanza del fuoco; poiche all oppofo fi potrà rifpondere, che to fiato originale dell' acqua $z$ d effer vapore, e che folo $\mathbf{l}^{\prime}$ elemento o Sale del freddo ${ }_{2}$ Ia riduce a Aato di corgo liquido, condenfando il vapore fuddetto.

[^21]:    (*) Un dotto ataturalifa Porfoghefe Brafiliane, il sig. Camera, it quale ora viaggia verfo la mofooria, mi chiedeva di far offervazioni fopra la durata de' Crepufculi, fe a cafo fi trovaffe più lunga de' tempi paffati : offervazione, che farebbe lunga, e fempre incerta: intendera inferire, che fe il crepufculo fi trovaffe pï̀ lungo, fi poteffe conchiudere, che $l^{\prime}$ atmosfera foffe diventata più alta, il che credeva, o fofpettava, poter fuccedere per la continua trasformazione dell' elemento dell' acqua in quello dell' aria, crederei, che fenza ricorrere ai crepufculi, un forte indicio poteffe fomminiftrarne quefto aumento di pefo dell' asia, manifeflato dalle maggiori altezze del batomeero, offervate in quefti anni.

[^22]:    (*) La pioggia caduta in Padova in quefti 70 anmi fomma essz pollici, che fanno pie di 212 ; onde, fe 1 'acqua non foffe fvaporata e corfa via, coprirebbe le più alte torri di quefta cituat ; il territorio noftro farebbe un profondo mare. E pure con tante pioggie eceeffive in $7^{2}$ anni, non è gran cofa; efi vede, che la pioggia di $4^{\circ}$ giorni, che produffe il diluvio di Noè, fu veramente foprannaterale, fe arrivò a coprire le più alte montagne della terra, alcune delle quali fí alzano a 20 mille piedi.
    Li tre ultimi mefi di queft' anmo 1796 . Sono fuppliti coi medj.

[^23]:    (*) Arendo, in quetta terza Edizione; condoto la Tavola de'morti in Padova, Gine al proflimo anno 1795 , abbracciando cosi lo fpazio d'anni 70 ; prendendo la fomma dei primi. 35 anni, ella fi trova di 44116 , da cui rifulta il numero medio annuale dé mortis:60. La fomma dei 3 s anni proffmi è 47353 , e il medio 1353 , maggior del primo di quafícento per anno. Il numero degli abitanti in Padova non crefce, anzi cala : dunque crefce la mortalità. Di fatto, nei primi anni fi rimarce come grande il numero di 1610 morti. nel 3736 , per le caufe notate : ma quefto numero negli anni pofteriori ricorre tre o quattro volte; e fegnalato fu 1' anno 1780 , che diede 2153 morti, quafi il doppio dell' ordinario. Se ne può incolpare in parte $1^{\prime}$ orrido inverno di quell anno, e principalmemet il Vajnolo, piz̀

[^24]:    feroce del corrente $\mathbf{1 7 9 6}$, avendo rapito più di 600 fanciulli : an, nella totalità, forza z di riconofcere in quefti pofteriori e proffimi anni un aunento di morralital. Pud quefta provenire in gran parte da caufe morali, mollezza in una Claffe, inedia nell' alera, vizio in tutte: ma mon è irragionevole fofpettare, che vi concorra la caufa fifica tante volte accennata: voglio dire, l'alterazione dell'atmosfera, cogli sbilanci delle Atagioni, l'aumento del freddo, del pefo, torpor, e ingombro dell' ambiente, dei grorni piovofi, nuvolofi, caliginofi. venti irregolari, ec. poichè tali carfe tendono tutte infieme a indebolire $i$ remperamenti. $\boldsymbol{E}$ da tutto quefto non potrebbe anche provenire quella debolezza e mancanza di energia che generalmente fi offerva al giorno d'oggi negli animi, e caratteri degli uomini, refi ormai quafi incapaci di opere forti, di ferie applicazioni, di fudj foftenuti anche nelle fcienze? Poichè certi sforzi che fiodono, fono piuttofto convulfioni di efuatione, che vera foran.

[^25]:    *is rotrebbe quefta difficolta levarfi confiderando it rario fito dell' Apogeo e del Perigeo colle Fali dellia Luna ed altri fuoi punti? siccome da quefta caula dipende principalmente $r$ anticipare, o pofporre che fanmo le Alle Maree, e le Mozioni dell' Aria ? E to feffo no potrà dirfi dell' incolianza delle Rigole delle donne? Confiderandofi in oltre i temperamenti, ed altre circoftanze individuali; come le pofiziont de' mari, per li fenomeni del pluffo - del Rifuffo, il quale, iebbene diperdente da una medcima caufa, pare tante varie da. mare a Mare?

[^26]:    (*) La fimiglianza del quarto anno pù̀ anche provenire dall' avanzarfi dopo tre anni, coll' Ipatta, una Lunazione, che fi chiama embolifmica; ficchà le Lune ritornano nel guarto anno prefo che per ${ }^{\prime}$ ': ifeff giorni dell' anno primo, la differenza efiendo appena di tre gionni.

[^27]:    ( * ) E'efperienza propofta dal Leibnizio per ifpiegar quefto, con an corpo pefante attac. cato dentro un lungo vafo cilindrico pieno d'acqua, e il tutto equilibrato da peio eguale nell alero braccio della bilancia, ove lafctato il primo corpo in liberias, nell atto che difeende per l'acqua, refto vifibilmente da quefta parte follevato il tubo, ( alterata dal Defaguilerio, e tuttavia anche cosi alterata, comprovante lo fcopo del Leibnizio), fu efeguita felicemente in Padova dai noftri celebri Profeffuri Ramazzini e Graziant, in Parigi dal Sig. Reaumur, in Germanta dai Signoti Raft, e Wolfio, in oltre dal Michielotri, e da altri ; e plenamente giatiti:zia dal Leibnizin" itteffo nell Effemeridi te' Curiof della natura Cent. III. e IV. dal Sig. Raft negli Atti di Lipfor 1719 , e dal Wolfio nella Fifica
     Daniel Bernoulli Coment. Petropol. T. IV. ove fi vede, che il fondo e le pareti di un vafo, mantenuto fempre piens d'acqua, aon foffrono piul la medefima prefione, fe l'acqua vi rcorea

[^28]:    ( ${ }^{*}$ ) Il Sig. De Luc aveva efclufo l' elaterio dell' aria per effer libera di' fopra, dall' influir ful Barometro. Il sig. di Beguelin nelle memorie di Berlino, l' ha rimeffo nel fuo dritto, perchè l'aria di fotto non è libera dal pefo dell' aria fopraftante. Per il caldo dovrebbe il Barometro la mattina, levato il Sole che rarefà l'aria, abbaffarfi ; e pure coftantemente fialza, e ciò a cagione dell' elaterio crefciute per il calore nell'aria; e l'effetto non fegue fe non due ore circa dopo mezzodi, quando 1 'aria ha potuto ampiamente fpanderf e rarefarfi ; allora una rarefazione fimile ( per l'equilibrio dell' Atmosfera) deve farf dalla parte oppofta, e perciò il Mercurio cala coflantemente anche dopo la mezea notre. Quefta fpecie di marea diurna nel Barometro è provata per una lunga ferie d'offervazioni dal Dottor Chiminello mio Nipote e compagno all Offervatorio, e come fis vede, felicemente fpiegata .

[^29]:    (*) Ciò s'intende, formats e avviciandofi il temporale; poichè avanti, fin che il temporale è lontano, offervo per lo pià le banderuole voltate a quella parte, e l'aria colà 6 dirige, come a centro, o postata dal fuoco eletrico, o per kiempise una feezie di vuoro, che vi fifa.

[^30]:    (*) I Segni de' Terremoti, da antichi e da moderal Autori regiftrati, fono quetti : Iaeumefcenza del mare fenza renti; caligine nel sole; talor caligine puzzolente; gran freddo, - gran caldo con bonaccia; una frifcia di fortil nube ia ciel fereno al principio della norte; l'acqua tosbida de' pozzi con odor di zolfo; gli sugelli, e gli animali pavidi; ropori for-

[^31]:    (*) Al far, in mar; la quinta in porto: antico proverbio de' matinaj; e vaol dire, che nel giorno che fa la Luna non c' ${ }^{\text {d }}$ ordinariamente pericolo; ma che pericolo ${ }^{\prime}$ दे nel terzo, quarto, quinto giorno, cioè nell otsante g.o quartale . 8 'à vedato fopta il cafo del Comodor Anfon.

[^32]:    (*) Quefto egregio giovine, ricolmo di tutti i talenti ed ormament, de mea capacitl da miniftro di Stato, di pari cuore, pieno di onore, di bencficenza, di tutre le mabili qualita, perì nel fior dell' eà fua, nell' auge di fua fortuna, per una febbre perniciofa di quattro giorn! it di 30 Agofo 1786 , d'anni 35 , compianto da tutta Venezia, in particolare dai signori del Governo.
    Già dieci anni ( ${ }^{2} 9$ Lugio 1776. ) era mancaro il di lui zio materno, sig. Amtanip Giofaffo Roffi, Matemasico della Serenifs. Repubblica, in età anch' effo frefca di 63 anai cirCas nomo grande e fodo, anchi effomio preziofo Amico: wali perdice dono ineflimabili.

