## DIZIONARIO

GEOGRAFICO
STORICO - STATISTICO-COMMERCIALE
DEGLI STATI

## DI S. M. IL RE DI SARDEGNA

COMPILATO PRE CURA
DEL PROTESSORE
GOFFREDO CASALIS
DOTTOAB DI BELLE LETTERE

## OPERA

MOLTO UTHE $\triangle G L I$ nGPBGATI NEI PUBBLICIE PRIVATI UFFIZI - TDTTE LE PERSONE APPLICATE AL FORO ALLA MILIZA AL COMMEREIO E smgolabmente agli amatori delle cose pataie

Omnes omnium caribetes patiz una complexa est. Cic. 1. Off.

Vol. VI.

## TORINO 1840

G. Maspero librajo
e Casome e Mabzonati tipografi gono con qualche profitto bestie bovine, pecore e majali. L'industria del paese per riguardo alle manifature, riducesi a quella della fabbricasione di telerie. Chè vi hanno dodici tessitori, i quali per altro lavorano sohanto nei tre ureei di primasera.
Yi annidanc aon pochi augelf ricetcati, e wi si tropaso al cunal lepri.
Le diesa partocchiale di' Fortimago è sotte al tiblo di san Giorgio: la festa principale che in esam viene celebrata in ogni anno; nella térsa domenica di setuenbre, à quella di N. D. dei dolori. Wi si festeggia purs, il giorno is di maggio, de d sacro:a s. Podog,di cui of si canserva la testa ie un'uma di cristallo, guernita d'argento.

- Heinsiterio di Fortǘago giace iquasi qei centro del paeseiquello di s. Eusabio trovasi fuoti dell' abitatoy, e: posente di esso..: - Si adopera la Jiblori di dodidí ancie' to meitare sono alluso di Pavia; ;e ih ofrso la mooneta di Milano.
Odi abitanti apno di complestione , meazanadiente robusta, di buoma iadola; p di medioeri faeolta intelletruakt:

Questo villaggio fu marcitesato Alei Malaepiza mancheci di Groppo, e dei Malaspian marebesi Ldi/ Oramala: .

Pepolazione 8ox:
Fossadome, o Bobiacco, rivo, ehe perdeci mel Po al dimopra di Parpaweek: :
FOSSANO (Fossanum), città capoluogo di mandamento nella
 gev. prefett. ipoti di Cuncos He gli uffitio dinsinmmions, delha posta delle letterse e lir posta dei cavalli. È sede di an vacove suffraganeo dell'arcipascove di Tdrino. Vi riciedono un regio comandante man magiore di piazen, e il ghudice del umandamento: vi sono un eommissariato di guerra; l'uffioio di un esattore, un banco del regio totto; evvi un regio arelitelto per sopraveigilure the fubbricte efortificazioni, Vi ba wat stasione di reali carabinieri a cavallo.
Posiumpa. Sorge fra i gradi di longitudine $5^{\rho} .23^{\prime}$ \& di lati-

## POSSANO

tudine $44^{\circ}-95^{3}$ a greco di Cuned, e a mancaidetlo Stura mes ridionele sopra un esteco; amenissimo altipinmo. Nel suo lato orientale esta guarda parectaie ridemti colltrette, ed ua grande piasura cheisi estende da tramontana e ponente, e wa dalcemente ondeggiando dalla parte di mezzodi. Alla distanze di blto leghe circa le si presentamo le alpi, ohe si rivolgone da poa neate a bores, e gli appennini cha piegano da costro a ponense. -. Di ducento tredici tese è la sua elevatezza sopraial livello del mares E lóntana sei migliz da Savigliano, nove da Mandovi e Dra;i: died da Cuneo, e ventisei da Torino.

- Ampiezsa del territorio. Il terriborio di Fosstino el una dei più vasti e feraci del Piempater comprende molve popolose vils late, alcune delle quali potrebbere da se sole formare un comune. Sodo esse il Murazed e s. Sebastiate della Cobunit, a liheccio idella citta; il/Gerbo, le Maddalene, Piovani, b. Vittore, Mellea e antonio del Dalizio a ponente e moestrales Cussanio; 6. Lorenag, so Lucia; I Tagliata ponente; 8. Giacoroo e la Madonne di Loreto alevante. Le otto primes, per cid the rigoarda il divio colto, como goverate da en paroco coll'astistenza : ai un' vicecuratai regge le altse un vieeparaco. Dai luro ghi de Gerbo, Piovani, s. Vittóre, Mellea e Moraeno la città fu investita ced titolo romitale dal duca Vitaorio Amedeo Il mal 1696 ; egià inolto primax; ciod il no dicombre 1612 il duex Cagko Emanuele 1 averela insignita del titolo di centesom di Ged nola in riguardo agli antichissimi diritti di signoria, che le competevawo sur quel villaggio; poichè i due quiati del territorio di. esso erade parte integraite dedl'agro fonsaneses.
$\therefore$ Isp superficio del territorio di questh cistà è di trentaseimila gionmate. Somo corsidembilissimi is suoi prodothi it bestiame. dl grande motero e la bentà dei pascoli sommishistrano if masmi di allevato e nodtire numperosi armenti si pti bisegni dyll'agris coltura, eame pel:conmercio attive con altro piszse, e siagolarmente con Alersendria, Niza, Mondalieri e Genota. At che fí arroge, che in ogni anso rerso la meti di novembre vi si conducono molte greggie dalle alpi della saluazese provincia; - vi si lasciano nind al fine di maggio a consumare più di una meta degli ottimi feni con grande profitto dei propristatio. II a malgrado di tanta tonsmanione $\dot{\operatorname{con}}$ vendono aneore moltiza

cati di:altre cîtha, ed in isperie su quello di Savigliaño ché ne scarseggia non tanto per cagione dei foraggi delle truppe a cavallo che vi hanno stanza, quanto per le akre esigeme dei'novellit metodi introdotio nell' agricoltura saviglianese. Dalke annidette particolarità sulla natura dei pascoli dell'agro di Fossano; e sulla loro abbondanza, si può di leggiéri comprendere che gli armeati non vi sonós travagliati da endemiche' e particolari malattie : ed in yero le antiche memonie di Fossano narramo assai: di mado i gassti e le stragi dell'epizoozia: A cosl prospera condizione del vario bestiame vi contribuisconólgrandemente solerzia dei villici, la moltiplicità delle fabbriche rurali che annualcnente si wanno più sempre aumeotahdo; e lì particolare attenzione che si adopera nella' costruttura delle stalle, che quasi tutte sobo ampie e ben wentilate.
- La coltivazione delle terre è prestochè la medesima che si praticava negli scorsi tempi. All'egsérvi addottati i muovi mém todi acconci a far meglio fiorire l'agricolfura; wi' si oppongono ad un: tempo diverse cagioni, cioè's il sistema massanizio che ni $\dot{e}$ in uso dappertutto da rimotissima eta, e fenacemente si conserua; la divisione, delle proprieti inimolte sotilissime frazioni; e j'essere abbandonate alla discrezione di agenti mere', narii le cospicue possessioni di parecchistra i piu doviziosi Fossanesi che stabilirono in Torino la loro primeipale dimora. Ai quali danni si aggiunge che il regio patrinonio, il regio apostolico economato e varii collegii ecclesiastici di altre: diocesi; essendo dotati di ampissini tenimenti in questo territorio, lilasciano per antica consuetudine in balia di fittainoli, i quali a tutt'altro pensano che al vero incremento dell'agricoltera ed al progresso della pubblica economia. A malgrado di tali inconvenienti, per alcune prospere circostanze, delle quali a fara cenno qui sotto, l'agro fossanese prodace cereali d'ogni sorta in tanta copia che nelle memorie storiche dei due ultimi passati secoli fu esso chiamato meritamente il granajo del Piemonte.

Le piante frutifere e: le cedue non vi. formano in generale un oggetto di molto rilievo. Se non che le regioni del Murazo, della Comunia e dell'antico distretto del Romanisio, sono sufficientemente ombreggiate di noci, i cui frutti in certi anni diminuiscono di molto il bisogno che si ba di trarre da Oneplia e da Nizza l'olio che si dee consumare in questo paese.

Le annose quercie, gli olmi e le altre piante di qualche robustezza dovettero soocombere merro alle esigenze della marineria, che al prepotente dominio di un'epoca infausta, e allinsaziabile avarizia di certi fittaiuoli ed agenti.

In quella vece l'ampia superficie del territorio è largamente ricoperta dai gelsi. Osservasi pet allro obe da circa vent'anni, nel corso dei quali scomparvero le prime file di cosi giovevoli piante, piu non se ne veggono quei fusti a larghissimi diametri, e. a grande elevatezza, ch'era tna maraviglia il vederli; e ruolsi notare exiandio che non un solo tra $\mathfrak{i}$ moroni che a a quelli furono surrogati da un mezzo secolo, offre indizii di poter giungere alle grandiose proporzioni di quelli che vi si amb miravano anticamente. Donde provenga questa magrezza nel gelso, se dall'esaurimento degli acconci sughi o, dalla gretezza delle piantagioni, non si saprebbe ben dire, ed è anche troppo vero che la prodigiosa moltiplicita 'dei gelsi che si veggono di prebente, non supplisce al ricco fogliame di quelli che of più non sono. Le nuove maniere introdotte in altre contrade per ri*petto al governo dei bachi da seta, non si sostennero nel Fogsanese, ed ovunque vi si ripighiò il metodo invalso per l'autica sperienza. Ciò non pertanto il prodotto dei bozzoli vi è assai considérabile soprattutto per le classi inferiori della città eq pei cittadini. Si crede con fondamento ché la coltivazione dei gelsi vi abbia avuto principio durante il regno sempre memorabile del duca Emanuele Filiberto, e che avesse quindi maggiore ineremento nei primi anni del dominio di Carlo Emanuele I, che potè per qualche tempo camminare sulle traccie gloriose dell'augusto genitore.

L'analisi delle terre fossanesi finora non produsse alcun risulw tamento di qualche importanza; e si crede anxi che non sa: rebbero : nemmeno acconcie alla fabbricazione di buone stoviglie. Non vi sono cave di nessuna sorta. Quattro fornaci, a poca distanza dalla città, governate da regolamenti camerali, forniscono il materiale mediocremente atto alla costruttura delle case dentro la città e nell'estensione del suo territorio.

Strade. Scorre in sul territorio di questa città e per tutta la sua contrada maestra; nella direzione da greco a libeccio, un. tronco della strada provinciale da Cuneo ad Alba. Un'altra strada eziandio provinciale da Saluzzo a Mondovi passa, verso ponente,
pei sabboughi della città, e piegando ad ostro conduce immediatameate alto Stura che wi si tragitta cot mezzo di un arrio glia; ma per poco che gli soprabbondino le acque, it pareo ne rimane impedito od alraeno sommanente rischioso. È voce che questa medesima vie sarial fra non molto dichiarata pegia per alla valta di Oneglie o del littorale di povenke; eche vi si gettarà un poote stabile, che togliendo di mezza ogni ostacolo alle camuaicaaioni, compiene gli ardentissimi poti nan söla dei fossanesi, ma eziandio di tuthe te popolazioni di quel considerevole tratte di paese che si coatiene tra lo Stava ed id Taaaro. Di due mighia è la hungheszen di quosta strada sull'agro di Fossano.

Molte vie comunalie intersecana in varie direzioni il fossmete territario. La prima, da levants, versa Salmoar, pretendesi per bén due miglia sino allo Stura, che vi si tragitta col mezzo di an parta: la seconda, greco-levania, scarge a Bene, attranersa lo Stura mediante il parto di s. Lazzaro, eome pure il torrente Veglia sur am ponte statori castrutio nell'anna 1839 , - porge acxesso a quelia parte diol. Fossanese, che chiamasi di Lorato, ed anche Pisorbasca: Ja terza, ad ostra, tende a s. Atbano, peirconrendovi un trabta di buon miglia insimo alto Stura: la quarta, verse pronente, seorge a Cantallo : ila quinta e ta sesta uduronos sedde medesiwa direziane vorsa il late occidentale, o riegcoba a Villmalletto ed a Levaldigi. Da queste se ne diramana pareechie altre, ebe metteno alle varie villate di cui parlammio pie sopra. La lunghiezan di cisscana di questrè dalle tre ade qualtro mighia : sone esse mandente in buoaissimo statom Non taceremo per ultimo esservi da tramontama una via di maghifiche cranspsioni e molke bene costratta, la quale tente a Marese : per essa aeconcierebbesi d'assai il wiaggio alla capitata, e patrablise viuscive $\Phi$ igrande mantaggio qualoca si volesse daule olaggiore importanea elve mon ha dij presedte. Vi percorre uno spazio di: circa tre miglia; e colle sue divamazimi metto ai looghi: di Fameloscoi, Defesio, e hitrosio a destra, ed a manca riesce atha. Prata e ad altre parti dei'' agro. Osserveremo ancora, ehe gli abitanti di Fossano e del suo territorio, per antica stipulazione mano esenti da ogmi. diritto di pedaggio sulto Stura par tutti $i$ naxicelli, che danno:il passaggio ad agai parte del ferritorio, eziandio coi carri e colle velture.

Correnti d'acqua. Le cacopagee di Fossano spono irrigate dallo Stura e dal torrente Grana, il cui, nome confondesi can quella di Mellea su questo territorio. Noa vi sono essi valicali da varun ponte. Lo Stura tragittasi, come gia si $\dot{e}$ acceanato, mediante battelli; il Mellea, quaade non è asciutto, losebè accade nella maggior parte dell' anne, si passa col mezzo di un acconcio pedale per la strada di Villafalletto, La molte scaturigini, che sortong dalle ampie regioni del Murazzo, del Mondonueyo, o della Bastia, arricchiscono d'acqua lo Stura dinanai a Monta aera, od alquanto inferiormente; e se cosi mon fosse, l'alyeo del fiume non più oubbreggiato da frequentiscime piante, come lo sra ne' tempi andati, esalerebbe nellin state tanti miasmi corrotil da amıorbare, a grandi distanze, tutti i paesi all'intorpo. Le vetuate inemorie di Foseano aeceniano, che già vi ii re-spirava in tutto l'agro un' aria sanissima; ma cosi più mon $\dot{\text { è }}$ dal tempo in cul furono alterrate innumerevoli piante, Al quale gravissimo danno potrebbe riparare una società di agricoltura, composta di tulti $\mathfrak{i}$ possidenti più doviziosi della città, e ad un tempo più atti a conoscere i miglioramenti da introdursi per farvi prosperare viemmaggiormente le campagne naturalmente feraci; e di agevolissimo inaffiamento. Ed in vero il solo piano, su cui sorge la citta, e quella parte dell'agro, che sta oltre lo Stura, a dicesi al Piambosco, mancano dell' apportunità dell'acqua; ma supplisce largamente a questo difetto l'ottima condizione dell'argilloso terreno.

Il primo, a cui venisse in mente l'utilissimo pensiqro di trayre profito dalle Stura in questa contorda, fu il medico Mangiaperi alessandrino, verso la metà del secolo xv, mentre esercitava da clinica in Cheraseo. Egli foce aprire (1449) sull'agro di Fossano un canale, che servisse ad irrigare quella parte del ter ritorio cheraschese, che giase a manca dell' anzidetto fiume. I monaci Beneditini di Savigliano, succeduti nella proprietà dei beai dell' abolito priorato di Cervere, conobbero tostamente il sommo vantaggio proveniente da quel novello sanale, enor indugiarono ad inalvepre le stagnanti acque dell' agro Sossanese verso Marens. A loro si unirono i Bava, possessori di astesissimi poderi in quelle parti, ed altri minori proprietarii, o da tutti insieme si ottenne dal duca Carla IIL la facolti di scayare gli opportuni fossi, e di valersi esslusivamente dell'isrigazipae.

Cosi nel 1545 erano già aperte le gore del Meyrano, del Lattirolo, ed altre di minor consideranione; e per tal modo si provivide all'asciugamento dei contigui terreni, ed exiandio alla fertilità de'sottostanti poderi. E vuolsi notare, che la massa totale di quelle aeque fecondatrici, non derivò d'altronde; che dal seno stesso del vastissima territorio fossanese; di cuile campagne poste nel lato occidentale, e in quello di tramontana, non offrirebbero che una palude di seimila jugeri, qualora non si fosse aperto uno scolo a tante maremme.

Qual fosse la condizione di: quei terreni innanzi a quel tempo, puossi di leggieri comprendere da chi ponga mente, che gli stessi monaci di s. Bentedeto, volendo ad ogni modo ricavare qualche prodotto dai loro cospicui tenimenti, gli avevano già priaza ridotti a risaje, dopo avere ottenuto da Carlo III la permissione construendi aedificium pistae pro risis excoriandis a $S$. Andrea usque ad Garrettum. Ma le febbri pestilenziali, che nel 1522 scemarono grandemente le popolazioni di questo e dei paesi all'intorno, indussero i marchesi di Saluzzo a profbire la coltivazione del riso in tutti i luoghai del loro dominio; ed i monaci, meglio avvisati, non solo ritornarono le cose nel primiero stato, ma si fecero a promuovere nella sopraddetta guisa i veri vantaggi de' loro tenimenti, ed anzi di tutto il territorio. Egli è danno per altro, che le idee di que'tempi, già svegliaté allé filantropiche imprese, non uscissero per anco fuori della sfera troppo ristretta di ciascun municipio; o comune. Perocchè se sin d'alldra si fossero riuniti a contribuire al necessario dispendio i varii connuni, che avrebbero partecipato al benefizio del canale del Meirano, sarebbesi potutó cominciarne l'apertura sull' agro di Cuneo, condurlo sin presso a Centallo; prolungarlo in tutta la direzione del tertitorio di Fossano da ostro a borea, e per mezzo dirun alveo cosi largo e profondo, che valesse a raccogliere tutte le circostanti acque paludose, formarne un coasiderabile naviglio, il quale mettesse is Po oltre Carmagnola, é procacciasse al commercio subalpino, e massime al trafico di quelle centrali provincie la piùgrande facilità. Questo divisamento già palesato verso la metả dello scorso secolo dal rinomatissimo cavaliere di Robilant, venne ridotto ultimamente ad un grandioso progetto dall'egregio capaliere Ignazio Michelotti, spertissimo architetto idraulico.

- I molini, she il manicipio avera ceduto al sub pribcipe unitamente a tutti gli altri diritti di regalia, erano troppo incom modi alla: popolazione, siccome quelli che trovavansi o a manea dello Stura, o lungo la beatera delle Foniane, verso quella parte, op' $\dot{\text { a }}$ di presente s. Lorenzo. Nell' istrumento : di: dedi-zione veniva stipulato, che agli uomini di Fossano eidi homanisio non ancora distrutto, ed exiandio a quelli di Genola, noo fosse lecito di macinare i proprii cereali ad altri molini, tranne . quẹlli di Filippo d'A caja, aeclamato nuovo signore. It pribcipe dal, suo canto obbligavasi di mantenere a sue'spese non solamente $i$ canali, ma ben anche ogni oggetto: necessaxio :alla masipazipne, promettendo ad un tempo di traslocare inialtri siti più agevoli gli stessi edifizi, e di aprire novelle gore per melterli in moto, Ma trasoorsero più di due secoli, e le coserrinanevana aello stato di prima. Ad Emanuele Filiberto dovette poi Fossano l'eseguimento di quelle proficue operazioni. Cominció quel duca dall' imporre, al torrente Mellea un corso più regolare, avendone fatto sprofondare ed ingrandire l'alveo per siffatta maniera, che le acque più nop petéssero uscirne ad ogni escrescensa, nè invadere, come solevato per l'addietro, la magglot parte del territorio Ne derivò quindi dalla destra sponda una quantità d'ácque sufficienti ad irrigare i migliori terreni, e a dar moto non solo ai molini, ma eziandio a tutti gli edifizii spettanti all' industria, da lui saggiamente promossa è favoreggiata in questa e nelle altre pedemontane regioni.
- I gesuiti di Cuneo che avevano il posisesso di cospicui tenimènti al Murazzo, farono i primi ad imitare quei provredimenti dellotumo principe e nel i568 derivarono dallo Stura una nuova bealeta, chiamata la Leona;; ed Emanuele Filiberto nello stesso anno si adoperava presso i Bolleri signori di Centallo, acciocchè lasciassero passare sulle lono terre la Leona che doveva scorrere insino a Fossano. Per.alcuni:oítacoli si differi l'apertura di quel nuovo canale sino al 1582 , nel qual amo veane eseguita dai Gayssotti di Cuneo, ord conti di. Chiusano, i quali ne conservarono la proprietà per lungo tempoe sintantoehè, fattane indarno l'offerta alla città, la vendevano finalmente ai gesuiti.

Un altro canale spettante alle regie finanze si deduce eziandio dallo Stura : esso discorre sull'estremo margine del terri-

## 220

## TOSSANO

torio di Centadlo, 'entra'iz quello di Possano al Marazzo, esbloando per ben dae miglia, la valle superiore nella direzione da libeccio ogreco, attravorsa la strada provinciale di Cuinec not distretto della Cormunia, e viene a confondere le sue reque.com In beatera di Mellea sotto it molino di s. Bernapdo nei sobn borghi della citta. I due alvei riuniti portano il neme di naviglio di Bra, perchd dopo avere bagnato con determinate proporzioni i beni adiacenti dell'agro fossapese a tramontana, raneo poi col Meirano ad inafliare i territorii di Cervere, di Cherar sco, di Bra e di Sanfrè con indicibila giovamento di quelie raste e natimalmente feraci campagne.
Il maviglio di Bra; ove si consideri dulla sut origine sino al suto ingresso, nella preesistente bealara de' molint, mon remé scavato ohe satto il regoo di Cailo Emawuele II; arregnaetè già innanzi ne avesse avuto il divisamento in diea Vittorio Amedeo I, if quale desiderava di gratificare ai eberaselvesi per alcuni importati servigi che questi:gh averame prestato.

Moite altre acque intersecano pure l'agro forsamese, le quali banno origine dal Mellea o piuttosto dalle paludose regioni che ne finncheggiano la sinistra sponda. daliz parte di Centallo. La più antica di tali correnti è ta Tavolera, a cui fa apesto Palveo sin dai primi temapi, in cui connibciò a fiorire il comane di. Fossano, ed è alta a fecondare una superficie di tre mila giornate di arenoso terreno. È propria degli utenti, i cui diritti risultanti da carte autentiche del seeolo xav e riponosciuli dat ducale sonato di Torino nel primo anno del suo stabilizento in questa metropoli furovio mai sempre difesi da un consiglio a ciò stabilita, ed avvilorati dall'eflicace patrocinio della civica amministrakione. NetB'alveo di quella corrente $\mathrm{s}^{\prime}$ introdice ha terza parte delle acque che il torrente tvovasi avere del suo letto all'altezze della suar ienboecaturz, come risulta da declaratorie del real kenato di Torino. Le più considerabili delle altre minori correnti sono la Penzolata, ta Famoyra, la Pertusata, il Biadolini, la Pioaza e la Felizsada, che portano il nome dei casati che ne furono gli autori.

Le anzidette acque, e sopratuutto quelle dello Stora cootem gono in copia buoni pesci e massine temoli e trate eqquisitism sime.

Selve; Uccellagianc. La superficie piama e pressochè uniforme
di xutto il paese non offresi cone la piu opportuna all' accellagiane; mastimer dacohè la campagna fu dappertutto epagliata degli antichi alberi, ond'era sopratumoda arricchita. Le folte e spaziosiasime :isalve che coprivana una terza parte dell'agro, ©diestondarasi per una lunga zond di terre dallo Stura insino a Gegola, intierameate scomparve; e cosi pure avvenne delle boscaglie delYadta Comronia e di altri siti posli a meszodi, affuché rimanesse dibero lo ispazio. alla coltivazione di campi e di prati, con cui si fosse in grado di sopperire a' bisogni della sampreorescente popolmione. Dal che proxenne che già cominciasi a patire, ildifetto della legna che debbesi consumare nel paese, e nacque pure la necessita di rieeverla d'aleronde per prorvedore alle erigene., degli edigrii industriali o delle manifatture. - ANon restacorinsipiè,' che i boschi di altre Stura sopra la Ver glia, ed machesquosti appartemendo a privati possedimenti, si vaino sempire pini dirsdando, e non passerì molto tempo, che saranab al tutto: rimpiazani dalle viti che gua e là cominciano a comparite in lbro :.vece.

Topografia della città. Già toccamomo della bellissima posi, ture di:queote citte; e direno adesso che a malgrado dei danni a cui pen ke passate vicende politiche soggiacquero molti dei suoi grandiosi edifiai, essa continua ad essere molto cospicuar per l'amenità del suo cielo, per t'ampieste e regolarita dello sue, contriade e per numarosi portici che la fiancheggiano. Sulla conteada principale esposta al pien meriggia i portici si estendono da tmbe'le parii' in tutta la sua lunghezea : essa è cbiucta a tramontana da un dilettoso belvedere proprio della città e risuln tapte da sina bporgente anetta delle fortificazioni.

- Ki si monta per uaa bella gradinata di elegante costoucione; e nella statel vi si gode della freschisina ombre di piante distribuite ie larghi e regotarisemi viali. Di là si scorgowo le pili rimoto alpi elvetiche; si veggone a manca i nevosi monti saluzresi; - a destra ko ubertose pendici dell'Appennina. Diseotto presentasi al guardo il nuavo tronco della via provinciale per Alba;, che fa costrutta nei primi anni dell'ultimo scorso decennio, e per cura della cirical munigistrazione venne sdornata a'suoi fianchi di una doppia atte che pel tratto di mezzo miglio serve. 'a pubblico deliziosa piasseggio. Dadl'altra parte si domina cola. Hocghio tutto il corse dell'amidetta contrada, maestra: .


## rossand

Patavzi e piazze. Nella contradai principale e dagno di os a servazione il palazzo civico; che fu innalyato sul disegno del conte Nicolis di Robilant Qui giace una piazza che sarebbe un perfetto quadrilungo tutto circondato di epaziosi portici;' se non vi si innoltrasse il grandioso edifizie dellas cattedrale nel lato di levante; ma la maestosa facciata 'det: sontwoso tempio e'la; vasta torre innalzatavi dal B. Oddimo Barotti, 'e: al dissopra decorata di un bellottagonot dal vicarió Negri, re fannó scomparire il difetto.

Lungo la medesima contrada fanno pare fibelfa: mostra di se il grandioso palazzo dei S. Giulia, poi degli Operti marchesi diCervasca e quello del ch. conte Buva di s. Paolo.

Ai capi della contrada maestra stánnoilei,due porte del fiomanisio e del Salice, la prima a mezeodi; las seconda a tramontana, l'una e l'altra di recenté e : vaga ooṣtruzione.

Contrade minori. La seconda contrada della citta, che la interseca nella direzione da ponente evorea si è quella che inconnincia dalla porta dis. Martino, detta ora delicastello, e mette eapo: all'altra del borgo vecchio.

- Nel suo principio le sorge a destra il magnifico quartiere dei soldati', cui la civica amministrazione feee edificare nel 1,87 sul disegno del regio architetto Quarini, spendendori la cospicua somma di centoquarantadue mila lire.

Oltrepassato il quartiere, la contrada si apre alla destra, e dà accesso alla piazza d'armi sulla quale sta adloccidente il quadriturrito castello, di cai i principi d'Acaja cominciardno la fabbricazione dopo l'anno 1314 .

Il recinto esteriore ne è formato dalle mara dell'antico bem Luardo del comune, che si denomin'o la biccocca. Questo baluardo, a giudicarne da quanto ancor ne rimane, doveva essere un largo quadrilatero, avente ai quattro angoli un'elevata e sottil torre rotonda. Le mura ne sono di altezza considerabile, aspre, di duri sporgimenti, e di non ordinaria spessità, e pare che s'innoltrasse addentro nell'area dell'abitato, e racchiudesse non solamente lo spazio del sopra innalzatovi quadriturrite castello'e di sue dipendenze, ma ben anco la maggior parte della piazza che gli giace dinanzi. L'erezione di siffatta rocca non è anteriore all'anno 1236 allorchè sotto gli auspizii di Manfredo Lancia, marchese di Busca e commissario imperiale, j borghi-
ginui m'intorno vepivino id abitare in Fosmo. Dissotfo alla vechfa torre dell'angoto a libacio riesce :hella campagnal'acquedetto che ríceogliova tutte le acque piovace della parte acm cidéntale deila citita
:It ceorso di tale abquedotio, eilo sua caduta verso la torre fi: discopertar mel ina dall negio architeto Castelli, che per ordimeidel : re Vittoxio simedeo iedifieary dalle fondamenta sul lato. anetrale idella medesimá pimezailixastisłinao magazzina, che ils propivido Pribcipe destinava'al deposito de' cereali nel centro: delle sue più ubertase provincie. Questo bel magarzino èscomas: parso nei primi anni del corrente secolo sotto il regine $\mathbf{j m}_{7,}$ perialt.

Sulla sbessa contuadag eqiandio in inano destra, é bella a we;: dersi la céasa degloiAréoni od eraidei Colebrini baroni dis. Mary sino. Dal late din ponetite ded fianclieggiata 'dal. palazzo. municio, pele, mettei nella pubbliear piazaia ; intenseca ad angoli, retti lar contrada imaestra di vesinoi alla chieta di, s. Giorgio, La fanno) rigrardevole; pen. quisto aratto; il icollegio, dei PP. Samaschi; ed il palazzo cbe gli, stà dirimpetto, e fu già dei Trotí e poi dei márehesi Caramelli ldi Grovedtan. Indi sorge una casa che pel 18.13 fu/ridotta.in masailielegante :forma dal canonico Goletti; stifla porta iniepigrafe lationa nicorda che ivi nacque il 21 di lup glio r 344 it BL. Oddino Barotli.
$\because$ Ottre la chiern di s. Giorgia; la contrada, che pure è, adorna di freqmentissitni portici, piega irregolarmente sulla sinistra, e laciandol addietro iuna: spiazzettey volgea a tramontana, e; va a riustire alla porta del borgo vecçhio, soccando in quest' ultime spazio ipel lingo suo corso il teatro, la chiesa ed il convento dei Filippini, e la parrocahiale di s. Giovanni.
$\therefore$ Ta terize tontrada, che corre da borea ad ostro in linea paradella cohla contrada maéstra, è quella che si chiama de' nobili. In essa è degno di particolar memzione il palazzo del marehese di S. Maria (Mattiano), che vi fu la prima residenza della principessa Maria di Savoja, Ggliuola di Emanuele Filiberto principe di Carignano, ivi ammogliatasi al conte Malabaila di Cercenasco.

Merita pure di essere particolarmente accennato il palazzo del conte Alliaga di Montegrosso e di Ricaldone. Più sotto, verso mezzodi trovavasi al manco lato di questa contrada la magni-




Dall'altra parte vedesi il lato orientale dolicollegio dei :PP:s Sömaschi con un tempietto mon è ogualmi, edifiedto. Vi è quitdi il seminario de' chierici costrútbe verso ba 'metà delisacolo scorso sal disegno del cavaliere din Robidant, ei.nandato á compimento.
 lork vescovo di Fossanov Tempinà, la controda copra una piama adquato irregolare; allestretho: Iotevorientale del giandino ded vescovato.

Su quella piazza l'amministrazione civica fece costrurre it pesq $x$ 'bilico nell' anno 1823 . Vi si wede pura' 'lan ehiese'de' confeatelfi binuchs. Le Rosine titiratesi ino febbraja, delai84o: mella
 la loro resideneav Di quí contivas, vemiddo dallachidsedi gan Giorgio, la quarta contrada; su oui serger it pescovado.

Qaesto assai bello edifivio fui ridote aha presentedorma per Ia munificenza dal sopralodato morsigiotr Praísoni, ,

L'episcopio fu dapprincipio mella rooitrada iditm Martino, isferiormente a palazo di citta wersol il arsteHo. Lat civica an ministrazione fece quindisequisto (460才) dr:maziabitaxione dalia signora Lucia Operti, e in pock temponild vidusse à decente alloggio del tescovo: alloggio iche;fu poi rittoratioi nel 6688 da monsigaor Maurizio Bertone de' Balhị. Ena :orenuta in meate a 8. E. monsignor Carle Giuseppe Maroqzzordi ciedifibarlo appian no; ma sopraptenoed temipi nosi pedcelbosijtche difi sietarone di mandare ad effetto il suo peasiero, weche ful iquindi ia grai parte esegnito dall' iHustre suo suowessore.

- Pià sotbe all'epiecopio, ové la contrade .ri a coafomdersi colla contrada maestra; trovasi il pabazas de', cenkl di Cercenasco, ove cessò di vivere l'ansidetta virtoosissima priacipesse di Garignano l'anno 1758. In questo palozzo, cke ora.t puoprio della contessa Malabaila, vedova del conte. Viterbo di Beinasco, si ammira privicipalmente it magaifseo scalone.

Nelle altre minori contrade non evvi alcuna cosa, ske meriti un cenno particolare.

Muras della città. Le mura, delle quali è tuthovia circondata la citta di Fossano, e che appartengono all'azienda generale di
fabbriche: fortificazioni, hanno bisogno di modit e pronti rist stauri; e potrebbe gioware lo eseguirli, mon solo perchdil sitai di. Foseano è strategico, ma ceiaadio perchè potrebbe, mel corsol de'tempi, atreoire il easo, che questa città si offerisse coiche siciro ricetto alle podesta della provincia e della divisione, ed anche riparare datle insidié l'azione libera del'governo. Cotatia muva: venoere costrutte in gran parts daghi astigiani ned secolor miny e ne fabbricarono il tratto dal lato del salice i francesi contro l'oppugnatione di Antonio di Leva. L'amministrazione civica già fecele riparare et 1604 ; ma qualle riphrazioni non valsero centro le ingturie del tempo; e contro 1 guapi arrecativi dai francesi nell'anos 996 .

 me ristultaida bolla di papa Clemente IV ie data del 16 aprite di quell'anno.' Quindidiaére, oltée la citte ed il suo ternitorid le-vennero assoggétate-in quella prima erecione; ma mella'sed conda del ${ }^{181} \mathrm{f}$ ne fu ristretta la giurisdizione, e non piú esteas desi, cherst Centallo, Certere, Genola; Levahdigi, Salmour, Villafalletto e 'Vottignasco:' Ventiquatio per altro soso le pars rocchie comprese hel dlstreto della diocesi fossamese.
-s Ea catledrale mministrata dal canonico preposto, continas ad essere parroccbia'per quella parte di Fossano, che fu fahbriéta dai borgtrgiani di Romanisio، L'edifizio di esta più volte riattato ed ingrandito nei precedenti secoli, venne ricostrottb dalle fondamenta verso il fine del secolo xyill sul. diaegno dil R? architeito Angelo Quariai da Chieri, e ith pochi anni condotio al stro termine. L' ordine toscano, the vi primeggia, de an 'sspetto meestoso tutto l' edifizio; e gli altri ordini ingem gnosamente combinati il fanno sveltissimo, e di un effelto man ravighiosb all' ocelaio dell' osservatore. Le sue esatte proporziosi ; 解 ricchezze degli stucchi, lo tupendo fogliane de' capitelli, l'arditerza dei volti, e della cupola, ne sono le parti'g che meglio piacciono agl' intelligenti. Incresce per altro, che non siasi potuto ottenere dei PP. Somaschi un po' di terreno, che sarebbe stato necessario per dare maggiore apasio al coro ed at presbitero.

Oltre l'altar maggiore ve ne sono dieci altri, di cai i dae principali sono quelli del SS. Sacramento, e di s. Giovemale. II
loro stide è el al tutto uniforme' a quello del témpio, fuorchè in? mogo delle lezene sono entrambi ornati di due maguifiche co: lonso, su cui l'architrave, ooctiene due statue rappresentanti due. delle vistù cardinali, egregii lavori di mano maestra. :
Ł. Sulliatare dédicato a s. Giopenale sta l'urna ballissima che:
 santo. Sono. esseicontenute in una ricehissime cassa; di cui una chiave. è presso il capitolo, un'altra. presso ill sindaco, ed ung. terza è tenuta dagli eredi del henemerito, Fossanese casato dei 2. Giulia, da cui tale cassa fu regalata.

Nella cappella delle reliquie si,conserva il capo del medesimo santo in un'argentea testa, la quela si, crede che fosse donata dall'esimía piestà: di Ludovico ultimpo priagipé di Acaja.

- Di si spaservano exiandio le vegerate sppoglie dei sfo martiri Alnerio, e Sebastiano; ed il capo di so Clementa, partato da Boma dal rescovo Nicolo Dalqpazion Parecchie altre reliquie vi sona ewatodite; dai canonici, e, ténute dai fedeli, in grande ref neramione,

La cappella di s. Rẹco propria della citta, e quella di Noo, stra : Donaa delle: grayie, sono degner di particolave menzione; © singolarmente quest'ultima, mon tanto ferila sua s. shietta ele-;
 sportane con grave dispendio dalla Venezia $a_{\text {ui: }}$ :
Vi è finalmente ammirevole la cappella dedicata al , B, oddine: Baratia, fossanese, innalzato all'quor degli, altari: nek 18 M : dad sommon piaptafice Eio YII.

- La pietra fandaxqentale di questo stupendo sacro edifizio fo posta addi 12 norembre $177^{8}$ da monsigaor Moronzo', ed in settembre del 17.91 , ne fu fatta la solenue consecrazigne dallo stesso degnissimo prelato, che vi spese del proprio l'egregia somama di cento trenta e più mila lire. Per cosil solenne oçar sione si coniò una medaglia, nel cui diritto è so Giovenale che benedice la novella chiesa, e nel rovescio sta la leggenda: Pro templo de Luve. protec. Fossani.
Nell'area ov'è di presente la cattedrale, già sorgeva una chiesa desta s. Maria della piazza colla confreria di s. Dalmayzo. La sua porta principale era rivolta a tramontana. In quell'antica chiesa gia si trasferirono il prevosto ed i canonici della coleggiata di Romanisio, quando fu distrutto il loro vetusto
paese : Si viole chè i. canoniei di Homabisio avessero riceruto le loro prebeude precisamente nella metà del secolo mu dai Priseipi coluazesi; allorchè coll'ajuto di quelli fu arettal la cealebre: abazia di Staffarda. Oc avendo. quei canonici portato cos seco il moneratiesimo corpo di s. Giovenale, per camune conpemo:: ci clesse quel santo a protettore di Fossano., e a titom lare:dell'anzidettaichiesa, che venne poi ingrandita nel lato di levante dallo stesso capitolo, il quale nel 1337 promulgò i proprii statuti; ripprovati dia monsiguor Giovanni Orsini di Ripalta :nel: 1400, confermati dadiei anni dopo da monsignor Aisuane, e ratificati nel 3442 da monsignor Ludovice di Romagaiano', tufti e tre vescori di Torino. Poichè troppa angusta era quiella collegiata, si penso nel : 397 ad ingrandirla un'altra volta dalla parte, dell'ingreseo, e.le si. fecero ad un tempo la fac-, siata al campanile par opera del beato Oddina Barotii allora preposto e: mencè delle bargizioni del; pripcipe Jacapo d'Acaja. . Del ir 599 monsignor Cemillo Daddeo prima vescovo di Fosmano.faceta riattare ed abbellire quell'aptico tempio, e. nel 3608 :cotte il pontificato di monsignor Federica Sandri Trotti ec: the ampliava il coro, ac ne ristovava la facciata per ordine, id a mpere della civica amministragione.
-. Nella muova cattedraley consegrata, come dicemmo, nel ifge farano eretti, oltre il copitalo quindici beneficii tutti provveduti di sufficiente dote, e, vi venpero ancke, stabilite due, compagnic; ciod l'antica del Corpo del Signore, e quella di s. Giotrinate
$\therefore$ Cbiecia dell'Assunzione. La seconda parrocchiale di Fossano ó sótto il bitolo di Niostra Donnas Assunta: in cielo, e chiamasi volgarmente la Madoriba del Salice. Era già una, chiesa figliale del Romanicio; da cui travavasi distante due miglia circa dalla parte di gneco, ie serviva particolarmente ai villici dimoranti nella regione della Fraschea. Si fu appunto in essa, che verso.la matik del secolo. xir si discoperse il corpo. dic so, Giavenale, she weqnel tosto in somma neneraqione presso gli abitatori dei luon thi ciraervicini, dacebè ai.condusse nel . 1147 a yisitar. quella chiesa e a venerar quel sacro corpa il papa Eugenio III, in pecasiona ch'egli upassò da queste: parti, per apdare al concilio di, Rheims. Lndi, a pect tempa ila, chiese della Madopna del Salice divenne un celebre santuario, e si trovè presto dotata Dizion. Geogr. ecc. Vol. VI.


## FOSSADAO

di cospicae rendite; le: quati convenrava fors'abche dllorable insieme con la chiesa matrice di Romadisio trasferivasi a Fost sano. Evetta poscia in commenda dell'ordine Gerosolimitano; - sempre investita ne'piǹ insigai cavalieri della lingua italica, continuò sotto il lore patronato sino all'estimaione ©di quella saera milizia. Ora gode di un'anqua peosione sul R Demanio, ed. il suo paroeo con titolo di priore è nominato dal vecocoro:

Chiesa di si Giovanni Banista. La tearza parrocelin ésoro il titolo di st Giomanai Battistar Cli Opertia le truslatarono da Villamirama negti anni 12 /7 e 1248 insieme ceqn tutte la po polazione di quel lono villaggio. A: questa : mon : astegnossi alr cun distretto; ma invece se le conservò intiora ka spiytuale giar visdizione sopra la famiglia de'suoi antiohi signori e sa quelle che erano loro soggette al tempo dell' inamigraioine:. Il paroco che ha pure titolo di priore, esarcita tuttatia liberamente, eome per lo addietro, ha sua giurisdizione sopra tutui i suoi dipeudenti in qualuaque luogo della citili a del territorio si travino.. Gli Operti divenati marchesi di Cervasca e conti di Villandrana e di s. Lorenzo ne conservarone par sempre il givis-patrenato in
 sto IV, e conservarone anche il diristo dirimcuotete la decima su tutte le terre dell'antico loro dominio, essendosela espressameata riservatia nelfistrumento di ceesione dei loro diritid regalia, quando vollero unirsi a Fossano.

Se non che una considerevole parte it quellai decima, che in progresso di tempo essi aggiunsero alle altre rendite del bonefizio pariocchiale, venne ad incorporarsi nella dotaziene del paroco divensto persiò riochissima, rispetto agli dedtri della citrà. Nella presente chiesa di s. Giovanni Battista, dhe fu riedifisata dalle fondamenta nell'abno 1714 , è degno di singolare osservazione il quadro dell'altar maggiore; opera di. grandissime pregio.
Il santo Precursore vi è rappresentato alle spondé del Giordane, circondato dalle curbe ammirntrici e supplionati eh'egli le'pat rifichi colle ucque della peaiteaka. Le parole di lui hanno colpito addentro negh mimi di coloro che gli si affollarono intorne e si dimostrano corapresi da insolita meraviglia, e vinti dalla forza e insieme dalla dalcerza delle celestiali sue voci. Muoveaza nelle figuse, veridica espressione diaffeti; viresan di
tinle, sekietterza di panneggiamggti- sopratutto it decorono ad un tempo, e amorevolissimo sontegpo dal gatp, e il sua so., wrumano sembiante sono 1 pregii riuniti di quasto amunirato dipiato. Nessuno finora seppe dichiarare $\dagger$ 'aptore di questo quan dre; ma credesi non senza fondamento che apparteaga ai mir. gliori tempi della scuola finmmingas :

Chiesa di s. Giorgio. La quarta parrocchia è sotto il titolo di s. Giongio, che era nei primi tempi il patrono di Fossana. Fu ristorata e ridota in miglior condizione dalla benemerita faa mighia dei Felizzani nel 1973, mediante anche le spllecitudigi dell'esimio priore, ed ayvocato Carlo Giuseppe Chiaramelli.
if, Corporazioni religiose, loro chiesp e conventi.
$\therefore$ Padri dell'oratoria della congregazione di s. Filippo Neri. Furono gia introdotti in Fossano l'aneno 649 per cura del vicario capitolare Giovanni Negrí, canpaice panitenziere della cattedrale; vi furono ristabiliti pel . 88 it dal re Vittorio Bonaanele e riebbeero la maggior parte dei loro poderi, La primiera' loro chiesa innalzata sol diśsgne det' egregio fassanese Giovenale Boetti e consecrata da monsignor:Cleunente Trotti occupata: l'anea della casa dei due renerabili fratelli An $_{7}$ cina, dei quali parlerema postoriopaciente, Si narra che quel sacro edifizio fosse cospioun non tanta pet primo coscetto architettonieo, quanto per la vicchezza a la distribuzione degli ornati. Ma non andè motto tempo che fu risanosciusto iasuficiente alla frequenza dei fedeli che vi accorrevano ai quotidianí esercizii del divia culto, sotenuur con gramde fama di straprdinario zelo dal P. Franceseo Vazollo e da alteri tra suoi compagni; epperciф nel. 1706 si venne in pensiero di sostituirvi un altro tempio pid accomodato al bisogno. Wi concorsera di buon grado alla espesa tutti) ghi ordini :de' ciltadini, il xeligioso munir cipio, e lo stesso re Vittorio Amedeo. Nel 1713 era condotto al suo termine questo novelto sacro edifiziog stato pai dipinto dal milanese Pozzi con tanta maestria : ohe quasi al turto scomaparvero alcani difetti in eni cadde chi ne diede il disegeo. otsue la chiesa vi è degnissida di osservazione: la sacrestia non tanto pei dipinti del Bagnatacohi, ond'essa è abbelhita, quanto pel bel eorinzio ehe presiede' alliordine def banchi maestrer solvaente eseguiti.

I Filippini vi posseggowo una stupenda biblioteca composta di circa ottomila volumi: loro la lasciò per legato del 12 settembre 18 ıg il tealogo Giovanni Stefano Goletti, canonico della cattedrale, e rettore del seminario. Cotale biblioteca comprende a dovizia quanto appartiene alla dottrina e all'erudizione ecclesiastica ed eziandio alle più utili filosofiche discipline. Fu raccolta con grande discernimento e con larghi dispendii dal benemerito Goletti al tempo in coi vennero soppressi gli ordini religiosi; cosi che la più parte di quei preziosi volumi gia spettavano ai Carmelitani di Cherasco, e ad alte corporazioni di religiosi che fiorivano nell'alto Piemonte.

Chierici regolari della Congregazione di Somasca. Furono per la prima volta introdotti in Fossano per opera di tre fratelli Trotti, D. Oddino Maria cavaliere di gran croce e marchese di Mombasilio, D」 Giuseppe, e monsignor Federico vescavo . $\mathbf{\text { m }}$ questa diocesi: vennero poi ristabiliti nel 1822 e redintegrati nella massima parte delle loro possessioni.

Il padre D. Emilio' Baudi di Selve che sin dal tempo del loro ristabilimento regge questi chierici regolari, sostenne, nelifrattempo per ben due volte l'uffizio di vicario generale di thata la congregazione, e di qua diéde opera efficacissima alla loro ripristinazione in molti collegii del regno unito delle Due. Sicilie. Mediante le collecitudini sue la fabbrica del collegio divenne in questi ultimi anni una delle più cospicue di Fossano, e allato ad essa fo innalzato nel 1837 un elegante tempietto, che le aggiunge nuovo ornamento.

Addetti per instituto alla cristiana educazione della gioventu, questi- religidsi amministrano con ottime discipline un pensionato che contiene più di cinquanta alomi, i quali appartengono a ricche e nobili famiglie deHe vicine provincie, e vi imparano i rudimenti delle lingue italiana e latina sino alla grammatica superiore.

Il sopracceanato tempietto è nello atile della chiesa che hanno in Roma questi religiosi : è dedicato a Nostra Donna degli Angeli: contiene un ammirevole dipinto, che rappresenta Maria Vergine festeggiata da vaghissimi gruppi di begli angioletti. Esso è lavoro dell'egregia saluzzese conte Cesare di Benevello, felicissimo cultore cosi delle buone lettere, come della. pittura.

Padri cappuccini. Vi furono richiamati nel 1837 e stanno di
presente riedificando nel sobborgo di s. Bernardo la chiesa ed il convento che sarà uno de' più spaziosi della provincia, siccome quello in cui pensaino di stabilire il noviiiato egli studii. Vi erano già stati introdatti per la prima volta nel 1569: dimorarono per poco tempo nella regione del Piano vicino alla cappella di s. Pietro, sulla strada di s. Lucia, e nel $16 j 0$ vennero ammessi dentro le mura, dalla parte del fiume, ove la famiglia de'Pellazza destinò loro un sito sufficiente per la costruttura del convento e della chiesa. Ivi stettero sinc al i 750 , nel qual anno passarono ad abitare nel nuovo convento fuori della porta del castello, e vi rimasero sino alla soppressione degli ordini regolari in Piemonte.

Minori conventuali di s. Francesco. Questi religiosi, che érano stati ammessi in Fossano sin dall'epoca della sua fondazione, più non' vi furono ristabiliti. Venne distrutta la loro chiesa e trasformata in un giardino: se ne ridusse il convento ad un sontuoso palazzo.
i Agostiniani della congregazione di Genova. Vi ebbero la medesima sorte che toccò ai minori conventuali di s. Francesco: la civica amministrazione gli aveva stabiliti l'anno ${ }^{1617}$ nella regione di Cussanio alla distanza di poco più di un miglio da Fossano verso ponente, loro imponendo il carico di uffiziare la chiesa campestre, eretta nel 1663, e dedicata a Maria santissima, che secondo la pia credenza de' Fossanesi apparre prodigiosamente ad un Bartolommeo Coppa nell' undecimo giorno di maggio del 152 r .

Il loro convento, per la cui fabbricazione eseguitasi dopo la metà del secolo scorso, venne spesa l'egregia somma di ducento e più mila lire, passò dopo la soppressidne, al reg̣io demanio e da questo ai PP. Somaschi : fu poi convertito in luride abitazioni di povere famigliuole di villici; ma per boona sorte l'abate Luigi Craveri canonico teologo di questa cattedrale, diviso di trarne miglior partito, ed in principio del 1839, ottenutane la vendita dai PP. Somaschi, destinò una parte di quella fabbrica agli annui spirituali esercizii pei secolari, e fece che l'altra parte valga, nell'autunnale stagione, ad uso de'chierici del seminario, ai quali da più anni molto saggiamente egli presiede. Intanto vi si continuano i ristauri e' tra poco tempo risorgerà forse in forma pià bella che non avesse dapprima. La
chiesa fulabciata a pro della popolazione, e la regge un viexcorato dipendente dal paroce dolla Madonna del Salice:
Agostiniani della.congregiazione di Lombardia. Etano mati stabiliti dopo quelli di Cussanio nel 1618, e neppur essi piii vi feeero ritornd. La loro ehiesa serve ad aci profani, ed il convento appartiene a varii possessori.
$\therefore$ Afinori Osservanti. Yi ebbero stanza nel 1432 per opera di s. Bernardino da Siena. il lero pristé contento e la chiesa erano nel sobbarge del Salice, a mettenttione, fuor delle mura, nel loogo, che ore iè chiamato il campo di santa Marta; ma nel s536, distrutto dai framesi quel sobborgo, perchè i cesarei noh vi avessero l'opportunità di ditigere troppo davvieino gli assaki contro la città da lero occupata e difesa, quei religiosi ne andarono dispersi, e non priten del 158; vi si ricondussero; nel qual anno addl 15 d' aprile il duca Carlo Emannuele I, che trovavasi allord in Possayo, pose con grande solennità la pietra fondamentale del nuovo loro convento intra moenia, come pure della chiesa sotto il tifolo dell'Annunziazione; e questa fu poi anché rifatta su migtiore disegne tyerso il fine del secolo storso, e ridotta nello stato in cui è di presente: soppressi e non più restituiti i Minori Osiervanti, vi furono in vece stabilite nel 1825 le monaehe di s. Beredetto. Succedettero queste nel posaesso de'boni, alle Cisterciessi, ivi chiamate di santa Catterina, che stettero in questa città ducento e dieci anni. Vi erano esse state introdotte dagli uomini di Romanisio. Dai vecchi statuti di Fossano si vede che il loro moinastero sorgeva faori del borgo, oltre la potta di $s ;$ Dalmazzo, nel sito ohe già chiamossi Gerbum monacharum, e Gerbo dicesi anche ara la fertile regione, in cui erado i loro chiostri e la loro chiesa intitolata a so Pietron

Sembra che dipendessero dagli abati di Staffarda, come quelle di Pogliola nel territorio di Morozzo, e le altre di Cellanuora sulla destra sponda dello Stura, vicino a Fossano. Dopo l'intiera distruzione di Romanisio, vedendosi elleno troppo lontane dai luoghi abitati, ed esposte forse agli. oltraggi d'nomini di mal talento, porsero facile orecchio alle insinuazioni delle altre del medesimo ordibe, dimoranti nel monastero di s. Antonio sul territorio di Dronero, le quali de invitavano a riunirsi con esse, e farvi di due una sola casa. Quando vi si trasferiscero, nou è ben noto; ma vi si tropavand quanda il con-
cilio dir Trento ordinant che i momateri. do dente si tratportasseno the' luoghi chiusi, e raccomandava alla Sede: Apostolica Hesecuaione del sapientissima suo decreto.

In conseguenza dell'ordine ricevutone dal numeio apostolico, monsigmor Piccot vescovo di Saluzo cominciò a penare al modo di trarre: dall' agro droberese le Cisterciensi da lui dipend denti,' e da Ini mosse il primo pensiero di rimandarle a Fessamo, sembrandogli giusto, che ivi si traslocastera, ove; avevano l'antica loro sede e la più gran parte delle loro possest stona; 'nè l'eacitamento'ch'egli ne sliede ai fossanesi rimase privo dinfettd; perocché il presidente Anotonio Teauro e l'avvocato generale Pasero; che gia efficacemente si erano adoperatl per l'erèsione della nuova diocesi, fecero si che le conti di Torine e di Roma si accordassero a compiere i yoti di quell' insigne prelato, 11 10 d'aprile $159^{2}$ veniva l' ordine della congregasione de' vesoovi e regelari al nunzio apostolico Giulio Ottonelli di mandare ad effetto la supplicala traslacione.

Il nunzio ubbid!; ma forti opposicioni per parte dei Marchis giani lo costrinsero a dividere in due quel monastero, e a mandarne dodici religiose a Saluzzo. Le altre in numero di dieci, insieme coll'abbadessa Paola Pasero, vennero il 22 di maggio 4 Fossano, ed ebbero stanza aella casa della commenda di Malta, Santa: Catterina fu eletta a titolare del novello monastero, forse in onore di Catterina d'Austria, duchetsa di Savoja, generosa proteggitrice di quelle sacte vergini.

- It magnifico edifizio da esse ipmalzato nell'anno 1726 , passò, dopo la soppressione, alle mani di privati possidenti; ma nello scorso anno 183 g la civica amministrazione ne acquistò la maggior parte, coll'intendimento di collocarvi il tribunale di giudicatura, tutte le aziende di sua pertinenza, e le pubbliche scuole.
., Chiarisse. Delle monaehe di santa Chiara ivi instituite con bolla pontificia del 3 giugno 166 r , e dotate dalla religiosa mupiGicenza del canonico e vicario Giovanni Negri, occorre solo i) ricordart, ch'esse vi furono fondate mentre era vescovo Clemante iAscanio Sandri, e che il loro monastero spaziosissimo fu divise in varie propricta di privati cittadini.

Confratennite. Le chieso e.gli osatorii delle confrateroite vi sono in numpro di tre; del Confalone dei Bianchi; della Mise-
ricordia dei Neri; e delia SS. Trinita. Le due prime : non offrono alcuna cosa, che meriti particolare attenziones della terza; che è uffiziata dai confratelli rossi, dobbiamo far cenno ; par'lando dell'ospedale.
… Feste principali. Due sono le maggiori feste della citta di Fossano: quella di si Giovenale che si celebra relia prima domexica del mese di maggio; e la festa del b: Oddino Baroti che ad ogni settenaio viè pure molto solennementé celebrata addl s! di luglio.

- All'una e all'altra concorre un grande numero di abitanti delle citù e de'luoghi circonvicini. Nel di di s. Giorenale vi discendono moltissimi dalle valli di Maira e di Varaita a venerare il santo, per cui si ha una special divorione dagli alpigiani del marchesato.
Campo santo. Giace nella vallata di Stura a levante, ed è copaune a tutte le parrocchie della citta: fu solo nel ri90, che in seguito all'editto del re Vittorio Amedeo III, si pensò a trasportare fuori delle mura le comuni sepolture.

Opere pie. It primo dei pubblici stabilimenti vi el l'ospedal maggiore degli infermi poveri sotto il titolo della 85. Trinita. Fu detto maggiore per distinguerlo da quello di s. Antonio, che era amministrato dai religiosi dell'ordine titolato col nome di quel santo, e che trovavasi da principio nel sobborgo del Salice, sulla pendice occidentale del colle: distrutto dai francesi nell'anno 536 venne trasportato nel recinto della cittá presso la chiesa di s. Agostino, ed ivi stette sinchè fu abolito oltre la metà del secolo xvim. In esso dovevansi mantenere dodici letti e colle sue rendite si distribuivano limosine a' poveri invalidi della città: que' monaci avevano il diritto di questuare dall'agro fossanese insino a Moncalieri ed erano anche dotati di considerabili rendite; ma le loro ricchezze furono la prima origive del loro dicadimento, e cagionarono col tempo la loro totale rovina. Si ignora il tempo'in cai vi vennero stabiliti, e quello in cui la loro mensa fu eretta in commenda; ma in noto che $i$ commendatori sempre assenti e di wálla solleciti fuorchè di riscuotere le entrate; cominciarono dal ridurre i monaci a soli tre, e poco a poco lospedale da essi amministrato divenne anche impotente al ricovero e al provvedimento dei malati. Cosi nell'anno 1645 era venuto meno il primario ed unico oggetto
 scorso an intieno tecolo, senza che si toccinsero le caspicue retidite idella commenda, e se ne rivendicassero i beni: a quelínso, per cui dapprima evaino stati largiti dai beaefattori; ma' in altimo una parte delia commenda fu per opera di monsignor Morozzo convertita mella domaione del R ospizio di caritz; e. Yal tra venire applicata da moasignon Freasoni al servizio delle chiese: varali, ind cai distretto erano i suoi tenimenti. In occmione del peicion tamembramiento, la chiesa fu trasportata nel sobborga del Romanimo, ore ora sid hova' e vi si, ripose il miracoloso crocifaso, di cui si celebra ịn ogni anno la festa nelle calende di mangio. Non cosi aveenne all'ospedal maggiore, del quale i confratelli della SS. Trinita tennero sempre in modo lodevolissimo Hamministraxione. Fomiato da- essi, fin dai tempi dell' ultima crocista; provredato di spaziose e'cemode albergo dal b. Oddino Baroti; e largameate accresciuto di rendite nel $15 \boldsymbol{j}_{2}$ dal dottore Lancimano fossanese, si : sostenne poi sempre in floridissimto state mescè delle incestanti langizioni dei cittadini ; se non che per l'aumento dalla popolazione, e pei bisogni delle classi inferiori si dovette pur anche por mente a provvedere cosi bemefico instituto di- un edifizio, che unisse all'acopiazza necessaria la,salubrita, e la ventiata distribuzione delle camere. Ne fu commesso il disegno all'architetto Gallo Monregalese. Bi atterrò all'roopo un'intiera isola formata di venticinque private abitazioni: opportanissimo: fu il lmogo scehavi dall'amministraxione sul destro margine meridionale della citta; e con ogni maniera di pubblica letizia si sollennizò̀ 'il dil $12: \mathrm{di}$ maggio del 1724 ; met quale i due sindaci conte Giovanni Batcista Faletti e Giovanni Battista Negri ne posero la pietra fordamentale, insieme col procuratore dell'opera Pietro Antonio. Barotti udtimo agnato del b. Oddino, che ne aveva inmalzata la prima fabbrica. Nel 1729 gia era condotto a termine il novello magnifico edifizio, e già poteva ricevere gli inferai che vi vennero trasferiti nel di 8 di maggio. Vi si ricoverano di presénte, e vi sono trattati eon singolare carità i malati poveri di Fossano e dell'agro suo, non esclusi neance i forestieri che s'infermano nel fossanese distretto. Eglino, da parecchi anni, vi si trózano in numeso di novaita circa.
H nuovo edifisio di questo spedale era mimbilmente riuscito,
 sttigun chiesa, la quale noa solo potesse sostedere, ma eziandio viecerse il paragone; e ne diedero perciò l'incarico del disegto al medesimo Gallo: Lai principessa Maria di Saspja-Carigrano e l'abate Michelangeloi Carasaellic de' marchesi de Cravesxina, vicario cipitolare, ne allogarone it giagne :del if3e la pietra fondamientale.' Indi a non molbo sorgeva il novello tempio, e cominciavas a a comprendere l'jugeghoso pencierb dell'aru chitesto, il quale exasi praposto di soddisfars al guito del volgo, a cai piace il bello sonza conoscerlo; ex allocehio degti intelligenti. La forina ne è̀ ovale w'loediae è temperato tra il jonió ed it codinzio: domina sibberie la linea carra, ma non indiscrem tamente: la sveltezza di tutto l'edifizo si ancimita anche dagli osservatori di difficile contentatura. Consinciando dalle zoccolo sino al pinto piú culminante del rolto e della cupola kapri perferione e perfetto accordo di tutte le parti.'

I confratelli rossi, , perpetui amosinietratori dell' ospefal maggione, possederano un riceo anchivio, dui le fiamme agraziatameate distrussero nef ifio. Non pertanbo se ne salvarono alcune preziose carta spetsanti al secolo xiv, ed anche l'impor:tante raccoita di tutti gli ordinati della cougregazione amoniniatratrice dal 1450 sino ai tempi siostry, trinne ann lacuma di undici anni.

Confreric dello Spirito Sante. Gia prima della riunione dei diversi luaghi, di cuil faiemo parolí qui appreaso, vi existevano oerte coafrerie sotto il titolo delto Spirito Santo, instituite per l'albergo e pel mantendmedto de' poveri. Erano nate dall'antice costume che averano il ricchi ed i bevestabti di raccogliersi net giorno di Pentecoste a :mensa comane, ed ivi emularsi a vicenda nel largheggiare di smasidii verso gli indigenti.
Del prodotio di quelle largivioni si eran eglino serviti coll'andar degli ami. per Hequisto di varie catuccie, abe coprivano tutta l'area di presentei ocoupata dagli: edifizii del seminario e dell'episcopio. La pubblica inemeficenza non veniva medo, e si ingrossavaho rieppiù empre le rendite del benefico instituto, le quali diventero cosi cotpicue, che Carlo Emanuele I it di 9 d'ottobre i6xi ne applicava na conisiderepol parte alla nuova commenda da lui eretta in favore del fossanese vescovado. Per altro essendosi diordine deliPrimeipe fatta in detto anne la ven-
dita totale daibeni che ne costituivano il patrimonio, yer caprer. tifrec il prodotto in acquinto di mobile fondo, non se me timaseo che il capitale di lire 38704. 19. 7. Per tal modo non reetaroío adlopera che trie piccole, case, due al borgo wecchio od unda in vieinaniza die en Giongio, lattigua al giardino de", francescanis, Intanto piùnon si parlo di commenda: i frutti del fondo, mimasto a meno della civica momipistrazione, vennero applicatilin patte a Ho stipeindio del predicatcore quadragesimale, in parte alle spese di allaktamento del fapsiulli espositi, $e$ ad una tenue xetribusione adxhirprgo. dall'ospedale' pel servizio dei poveri di Fostano of - Mowte idi. Pietd. : Nba colonia di ebrei, espulai dalla':Spagna sotto in rageo di Ferdinamda $V$, orasi condota in Piemoutce, ed aiveya ottenutordi petervisi atabilire. Fossanc non fa tra le prime citta a dar loro vicetto; tma dopo le mole istanse che lenie veamera fátte, accendiacese di accoglierne un numero nall'aдno 158 ; mon trasconse per eltro gran tempo ch'ella s'avvide dei loro ingiusti baratti e delle 'usure crudeli. Al nuovo male era necessario un nuovo rimedio, e si porse orecchio si PP. cappuccini che ac sollievo ded popole propomevano. l'enezione di un motite di pietà.

Il municipia ne fece il primo stabilimento il ar gennajo 159r, e gli assegnò un fondo di ducento scudi; nè i doviziosi cittadini ebbero difficolta di associarsi all'amntinistrazione in opera cosi filantropica. Tutti si obbligarono per un docennio a con: corvervi con amulue limosine ptoporaionate alle sostanize di ciascuab \& nè se ne ridtettero, siachè il pio instituto non ebbe so' lidiscime basio L' Infanta Calleriaa d'Austria, reggente dello stato nell'asseaza del real consorte, the confermid l'erezione e i regolámenti mel di 6 maggio dello stesso anno 5591.

Molti benefattori le fecero poi lasciti di non poed rilieve. Qui gli imprestiti sono sempre graturit, ad eccezione di un tenue diritto iper ke spese a'ufficie, le quali si riducono a ben poco; giacchè sli ammimititotori wi hanno impiegato in ogni termpo gratuitamente l'opera loro. La suprema direziona ne spettó unai sempre al oonsighio municipale, che, a malgrado delle trascorse disastrose vicende, pued vederlo in oggi forente e dotato di quarantamila lire.

Pitiro delle orfarclle. Da ordinati del 24 e del 28 ottobre $* 6.3$ si scorge che giim prima di quell'età esisteva in Fonsane
un wition orfane, ma che per mancanza di: doté edi opportuni servenimenti era vénuto "in thle strettezza" da doverlo chiudere.
" Alla venerata memoria del meritissimo vicario Negri se ne debbe non solo il ristabilimento verso il 1655 , ma exiandio una sufficiente dotazione. Le orfane dimorarono per pià di'un secolo nella casa che sta dirimpetto al destro fianco della ehiesa di's. Chiara, nella contrada del forno, tendente da piazta-castello alla porta dell'ospedale; ma dacuhè si estinse mel $177^{3}$ la nobile faniiglia dei Felizzani, esse 'trasferizonsi' nel ' patazzo di: quelli vicino a s. Giorgio ; patazao che al pio instituto avevano legato per testaphento i dhe ultinar Felizzani saperstiti della low agnazione, fratell di monsignor Giuseppe vescovo d'Asti. Le orfanelle vi sono edacate nella piet e: nell'esercizio di tutif i donnesthi lavori. Il pio fondatore ne eommise Wamministrazione ai canonici penitenzieri della cattedrale e ad un altro ecclesiastico da nominarsi dal vescovo. Un laico; aggiunto al consighio, ne procaccia gli interessi pecuniarii. It numero delle zitelle ricoverate è comunemente da quindici 2 venti. L'annua loro rendita è di lire seinila.

1
Ospizio di carila. Ebbe il suo principio nel secondo decennio del secolo decimottavo, in séguito al celebre editto del re Vitorio Amedeo II (1717), che ordinavá l'erezione di siffatta opera pia ne'luogbi principali degli Stati suoi. Ma l'ospizio di carita di Fossano non prese forma, né stabilita prima dell'anne ' 1725 , quando il conte Emanuele Bava:di :s. Paolo to institul erede di una cospicua fortuna. Trent' anni dopo se gli accrescevano di molto le entrate con una cónsiderevole parte dei beni della commenda di s. Ahtonio, e comińciavasi:a fabbricarne il lato orientale della casa; designatoghi dal conte di Robilant. Nel suo principio Pospizio trovavasi ael sobborgo del Romanisio, ov'è la fabbrica de'pauni. Trasportato nel luogo novello; e fatto sempre pid ricco dalla tiberatitì di pii cittadini, non andà molto tempo, che pervienue a molto prospera condizione. Il numero dei ricoverati dell' uno e dell'altro sesso era già salito ai cento: sono essi governati: con assai buona disciplina; se non che parve ad alcuni, che nell'applicazione ri si peccasse alquanto di soverchio rigore, e non si pensassouabbastanza a formarae persome utili a sẹ̀ ed alla societa, nel caso

## FOSSANO

che un fortanato accidente le avesse poste in grado di dieporre di se'medesinhe; Avveniva anche troppo, che:i siconerati', com
 alternativa if filo, ex storcessero, e che alla disgratia dellía doro origise :aggiungessero anodra. l'ieregolarità delle mephbra. Di questo damno gia si venne al riparo.

- Le:spese dell opera sommamente moliplionte nei isussidit aglis indigeotip furvi dell! ospizio, lasciava all! amosinistrazionte due :sole modi da eleggersi t. o canservare la stesso. numera di,fanoiulif
 at loro sostentatmento la necessaria coltura degl' ingegai., (Wust'Tw
 - Ona it ragzzsi ivi midotti a sessaita circa, sono indirizzati a quelle arti', e a quei mestieri, a cui dimostrano maggiowfenttitudine, e le fancielle si esercitano in iogni donnesea lavoric. La fabbrica we faltimamente acoresciüta del suo lats verso mearodi, il quale per altro è un dapno, che siaui innoltrata nella contrada cón tatta le spesseaza del muro.

L'amministrazione ne è composia a norma del regolamento per gl'instifuti di pubblica benefiçenza.
$\therefore$ Rosine. Le Rosine', cosi dette da Rosa Govone monregalen ser, loro fondatrice;; erano atate introdotte in Fossano neh, 1757 e) nel mese 'd'aprile dell'anno seguente il re Carlo Emapgen le MI eccitava in consiglio municipale a prestar, laro ogni, post sibile assistenza.

- Pllene da quel tempo non averano cessato di edificare il pubt blico colla saviezza de' toro costumi, e coll' esercirio costante delle virtù. Solite a guadagnarsi il vitto col lavoro delle prout prie manii; é perciò non molto abbisognando della pubblica beneficensa, formavano una sola casa; e promovevanocup soly intéresse con tutti gli altri ritiri del, loro instituto, che, ssigtong neis R. Stati, ,é sono posti solto l'augusto patrocinia di S. Mn.la Begiast La loco amministrazione era nelle mani della propria superiora, députata dalla gran-madre deHe rosine, residente; in Torino, ed asaistita nel suo maneggio da qualche: pio.e zelgate ecclesiastieo della ceitta.
"Tatt'ad was tratto, in quest'anno 1840, a mezzo febbrajo ; sid dipartirono da Fossano, e si ridussera tutte alla metrappli: la cagione del loro trablocamento non è apcora ben cobosciuta:


## rossana

,Oapddale dei smanici. Da motto temps: :vi: si, mativa: il, biscon
 athricemo e: al: sostentameato de', quali non possono wamprébpon stare liospedate magigioreit il. R. ospibio di, caxith. Alla qual edsa :volgendon Il peasiero il rigzor Luigi Brumetici. fosampene, già beuemerito della patria sua per l'institusione di: un letto d'ian ciurabili mell'iospodale maggiore, smandó: de Ganieo, ore; da più anni sisiedey ta somma necensaria all' acquisto dicual oane che
 pietwe proparimento, e provveduto Misbergo dell' besorxante per 'daryli principio, se ne riporto nell'anno 1836 addi aS di gingụo il R. biglietto per l'erezione:
" Ihditionon molto d'onoramido Egidio Cussolo,s sacerdote della
 stabstidetrto, gli diede forma eld esistenza per, liaztenire Sommattrente bedemerito di quext ospedale è pure il cenenico te tea 1060 D. Laigi Craveri, il quale pel'sostentamento dei crpsici, ehe vi sono ricoverati, si adopera mirpbilmente: Questo pio stabilimetrito ed youto al titolo del BrOddino Bárotii.
$\dot{\mathbf{E}}$ da notarsi, che le opere pie di Fosiani hanno dal pribcipio della lore ersxione costántemente rítenuto la, zonsizetudine di propredersi: a proprie spese dei ritratti di quelli fra i loro benefrtorí; te wai pie largizioni ascendono aldateo alla comma di hite kiblquecento. Tali ritratii, che oi consernamo in ciascuno degll instituti, veugono annualmente esposti al pubblico nel giorno della feste di s. Giovenado, lungo le sontrade; owe muole' plassape la pricessione generale, e gi lamciado cosii enposti durante trately idiornath.
5. Ifskruqiond pubblica. Secondo gli aatichi statuti di Fossano, yhasegnamento era libero a chiunque; mè si sa che, ih manuicir pio vive abbia mai provveduto con pubblichee seuole prima del-
 eripendii per, la pubblita istruzione. Era iperaltro tiservata alla seigerza'dal. ye. Vittorio Amedeo II lo tabilingi il miglior metode d'insegnamento, che fasse poscibile. Fossano fu una delle prime città che si olfersero di concorrere : questo scapo nelle provvide intenzioni di quel gran Priacipe, e eni maritò, ches il undightuato:la dotase per l'intiena istmuzione; e le delegasce un raggumderole distretto di riforma e di protomedicato.

- Dx alcuni anni per altro; e in seguito al nóvelle pegolatnento quel distretto venue limitato ai soli tre mandamenti di Fosianos di Centallo e di Villafalletto.
is Se nony che; arison pacbi mesi, fu agginta ialirtale codlegio bisecoinda coatteedra di Glosofia.
., 14 . manero degh stendeati, compresi quelli di teologia ${ }_{j}$, è di: circa centocinquanta.
 siscq̧ad copne quelle del superiore collegio, periacthet in? si : ose servano con edatteaza, Ie norme stabilite dai ragai ordinamenti., , iSominario dei chieniai. Monsigner Trombano Biolato, ehe fu il terzo de' rescovi di Eossamp, ditde principio nd a 6 a : d tsem minario dei-chlerifi, esecondo it decrési ded concilio di Trentoz Questo atabilimento. fu in sulle $i$ prima soggato ai travigliose via cende', Cominoid poi a mighocarsi' pel risparmio dello stipendio de' suoi professori, quando partecipó del comube benefinio del pubblico iasegnamenta i: pennero quindi ai papeurargli miglion stabilitì te: largixioni di monsignor Caistofono Baratte; ed in ula timo il cospicuo retaggio del cavaliere Euclide Barado pose mel florido., stato, in edi ora si temea.
- La sua fabbrica posta. sulle norine delle antiche zonfrerie delle Spirito Santo, ifu eretta sul diangeo del cávaliere. Nicolis di Ror bilant, od è una delle più belle della citth. Sorge preso lies piasepio, col: quale forma un vagio e ispasieno: quadrato, cui sirs condano all'intorno amene contrade.
$\cdots$ H numero dai chierici è pert to più, di nsenta, prafittano quasi tutti delle beneficense.del pio stabilimento :

Regia scwola veteninaria. Non somo ancore tramorsi due lum stri dacchè 'ri si fondabona pers sovrasa munifienna nel regio castello una regia scuola ed unecothegio di: weterinaria; dipen deati dak ministero di guerra. Vi sono: un direttore, un professore prefetto, wn professore diaterinaria in secondo, un peofespere di materia medica e botanica; uni profassore di now tomia descrittiva; un ajutante ilelda direvione, red reconomo: per l'esercizio degli atti religiosi evvi pn cappellano residente. Considerabili sono i progressi ohe ivi Gnno gli allievi.

Scuola gratuita per le fanciulle: Annesso all'sospedale dei cronici vedesi un : vitiro di famsiulle povere, che vi sono istruite e governate dulle swore della piecola ensa della Propvidensà
 quelle che atecorcono dalle lono case al gratuito insegnameato sono non men di cinquanta.

Al mactenimento della maestra è aspicurata in perpetao-ina readita sulla cassa del debito pubblico dalla :Libonatità di.S.E. monsignor arcivebcovóo Frameni. All'utiliatimo scopo vi antarobo per la prima volta le anzidette suore della piceola casa della Protvidenza nel primo. giorno di ottobre del 1835 , lis casa horo ne fu domate dal:sqprallodsto tignor Luigi:Brunetii : quest'opera ebbe la régia approvanionte nol $\mathbf{1 :} 14$ d'agosto del ;1836.
: : Aegia acciademiat delle iscienge. : È distribuita in due chassi, di- lettere: e tirscienze : vi ebbe priacipio nel 1779 presso it conte : Gaetano Emariule:Barai di S. Paolo, gontiluorio adicem mera di Sua Maesth. Laz fondóil marchese Aleasandra Valpergs di Albarey, allora comandapte della citti dil Foscano, ilhustre personaggio che poi nelia 792 si adoperd efficacemente in Vormazia, perchè. le armi nostre:foesero dichiarate appartenenti alla comune allearsa; che allort per la prima yolta l'Europa stringeva contro la Fráncia.:

Nella fondazione della regia scendemin dello scienze di Fossano concorsero, 'oltre l'egregio conte di S. Paelo, l'abate Giuseppe Muratori; Oddon Manassere professore di rettorica del real collegio di Fossaino; il marchese, Falletti di Barolo, I'ime mortale abate Valperga di Caluro, er il dottissimo barone Vernazza di Ferney.

Nata quasi ad un tempo coll'inclita regia aćcademia delle scienze di Torinoj eraile' aeclamata corrispondente il 22 settembre r 784 con il diritto: cheo una deputasione di atcademici fossanasi potesse mai sempre instervepire alle periodiche adunanze della scientifica toriniese societ
․ In ultimo il groziosissimo Re si degnava di mettere sotto $\mathbf{i}$ suoi auspixii l'accademia: di Eossano, e le ne confermava gli statuti. La sua' prima admanta, si tenne il 29 di giugnomeoll'intervento di tutte le podesta, e \&u: festeggiata con ogni maniers di pubblica allegrezza,: in quell'oceasione venne distribuita la medaglia delPaccadémia :con intornó l'epignafe Apolline dextro.
Solenniscime ne furonó poi le sedute in settembre del ${ }^{1} 791$, in laglio del 18 r , od exiandio quella tenuta nel 1814 : la prima per la consecratione dolla nuova catiedrale; la seconda per la
canonica beatificasiono del b. Oddino Batoti, la terza pel fé dicissimo ritorno del Re Vitterid Emanuete 'ne'saol Stati di tertraferina.

- E lecito ai sozii di serivere jer loceademia in una delle tre dipgue, latina, italian e e fraucesee' i residenti debbóno raunarsi cuna volta in ogni mese a leggere le proprie produzioni, delle quali hanno nel lorp aibitrio la scelta, ciascuno secondo 'ta classe cui appartiene.
- : Ne farono presidenti dopo il marchese di Albaréy, l'ebate Mufatori e í conte di S. Paolo, dei quali parkeremo qui appresso.

Dopo la morte del conte dís. Paolo ne fa acclamato a presidente il conte Vittoric Giuseppe Borgarelli d'Isone maggior generale nelle regie armate, personaggio di molte e squisito sax pere: 'a quest'ultinto súccedetté $\mathbf{S}$. E. l'egregio signor cavaliere Cesare Saluzzo, cavaliere della SS. Annunziata, di cui tutii sanno quanto sia vasta la dotrina e quanto sieno rari i pregi dell'animo.

Le sale dell'actademia che le vetatro provvedate dalla munificenza del consiglio civico, sotio nel palazzo Villanis', antica dimora dei mihori conventaali. Ivi pure'è stabilita sin dal mese di maggio del 1830 una ricca bibllioteca, che questo corpo scientifico ébbe per lascite del sopralodato conte Gaetano Bava di S. Paolo. $\dot{E}$ conposta ai sei mila volumi di varia letteratura. Lénovetnbre del 8834 le furcio aggiunti i libri del cb. sozio canonico Catlo' Crotti-Imperiale de' conti di Costigliole.

Gli accaderiicl tengono aperta a benefizio del pubblico questa bibiliotećch in ogni lunedi e giovedl di čascuna settimana. In occasione che se ne fece 'l'apértura addi: 20 tuglio 1830 fu recitata 'da uno dei sozii più anziani un' ofazione analoga alla solennità di quel giorno, alla quale intervennero tutte le pus desta é un numeroso concorso' di fossanesi e di forestieri.

Accademia di musica. L'accademia di musica ivi nata sotto gli euspizit dal conte di Ligaana nei primi anni di questo secolo, si e poi sempre mantenuta in florido stato, e camminá ora con piél sicuro verso it progresso.

Molti e ragguardevoli personaggi e an buon uumero di eletti giovani, neinori della divulgata fama del fossanese abate Fenoglio, celebre compositore di musica, il quale fori nel secolo passato, attendono con prosperi successi a rendere vieppiù chiara Dizion. Geogr. ecc. Vol. VI.

803 fossedo
la ripamana di quat'accademis. La previede con distinta suz lode l'inclito sigzor agvaliare D. Frapcesco Bava maggior generale nelle regie armate e degnissimo sindaco di questa citta, al cui vantagsip e splendgre qi adopera, con incessante, luderolissimp zalo. Alla hep rara, coxtesia di questatticuo persquaggio noi ci protestiamo debitori delle natizie atateci raccalte con senno ed accuratezza per la compilaziope della parta efatistica dell'articolo su questa città.

Teatro, il teatra che fuvyi adifieate verso il 1750 , vapue ridotto in miglior foypas nel 883 g dai signori G.gang ef consorti, che nee sono gli attuali propriptapii.

Può esso coptenere da saicequq.a seftegepto spettatori; lo fanng bello le loggie e:gli. orati,

È ordinarianeate apertor nol thmpo lecito della stagione inyernale, in primavera, in qutunд9, \& apecialmente in occasione della solennità di s. Giovenale. 4 pensiero di riedificarlo altrove in più splendida guisa fu sinora privo di effetto.

Mopupnenti artistici; anticaglie. pltre i monumenti artistici più sopra indicati, si veggono pella cask dei Gerbaldi alcuni prexiqsi affreschi del valeqte pittare Gipyenale Boetti fossanese il quale a'suai tempi possededea quella casa.

Il P. Cappqnị superiore dei PP, Filippini, uomo fornito di molta dottrina, si grede possesspre, di una tela originale di Michelangelo Bupnarotti da lui tropata nell'aptunno del 1839 appo i confratelli disciplinanti di Limone sulla strada di Nizza.

Uag raccalta numismatica di, qualche pregio sta presso il canonico Giovanni Battista Brizio, sollecitp :colfivatore di archeotogia e d'ognị maniex di erudizione.

Tipografía. Nel 4799 fupvi stabilita $\mu$ да tiprgrafia propria del Rossi; ma indi a nop molto essa cadde.

Un'altra se ne stabill nell'anng 1838 e sembra che posea avere sarte migliore.

Bagni. Euvi, un piccolo stabilimeplo di bagni presso il signor Yassallo, chirurga nei sobborghi della città, chianapti di Romanisio. Si spera che questo stabilipranto, possa divenaire di sempre maggiare importanza.

Fabbriche e manifatture, Vi esistono due setifizii, cinque concie, sei marcinelli, un: follone, un lanifǐio ed una cartiera. Il priupo setifizio vuolsi che abbia avuto il suo principio verso il

1600 j perchè da un ordinato della città del 14 apirilè 1600 si ricava che il consiglio municipafe decreto una considerevole somma da darsi al metcante Gibvanni Piozzo per incoraggiarlo - continuarvi i lavori. Iroltre du varii pobblici atti si fa manifesto, die favori in ogni tempo, con ogai suo netezio, il progresso di una sl rilevante manifattura.

Di origine assai più recente è l'altro setifixio, the vi fu eretto dalla faniglia dei Cotolenghi, e frovasi ora in condizione non meno prospera del prino. Ma egh è danno che il laniGivio appartenente al regio ospizio di carita, che è il solo rimastovi fra i parectai altri già ivi esistenti, più non possa sostemere la concorrenza colle fabbriche straniere, non gla per cagione dell' inferiorità dei panni, ma sibbene per l'impossibilità di provideterla delle macchine di nuova inventione, che alla maggior fuesza del testuto aggiangono molto risparmio nella mano d'opera.

Tra i martinetti merita una speciale menzione quells del signor Matteo Salomone, che fa urolto smercio di ferrí inservienti agli usi dell'agricoltura, dei quali è ricodosestiuta l'Intrinseca bontè e la sveltezra delte forme; cosicché l'ingegnoso fab: bricante già per due volte, cioè negli anni 1832 e 1838 , meritossi la medaglia in argento allesposiziene dei prodotti dell'industria nazionale fattasi al R. Valentino.

La cartiera già da circa due secoli stabilita sulla manca sponda dello Stura a poca distama dalla eitta, ebbe il suo principio nel 1564 dai signori Paseri, dai quali venne in proprietà dei conti Beggiami di S. Albano. Verso il fine del recblo passato acquistonne il possedimento il signor Gerolamo Mandillo da Beynette, e in poco tempo la ridusse in prosperissino stato. La civica anministraxione con ordimato del 7 agosto irge acconsenti che il siguor Mandillo possa decorare le sue carte coll' ohonifico stemma della città di Fossano.

Commercio. Il commercio di esportazione si fa con ogai soita di prodoti del suolo, perchè tutti eccedono i bisogni degli abitanti. Soli in parte gli erbaggi, ed alcuni frutti vi sono importati da Bra e da altri paesi circonvicini, come pure le tastaghe dalla provincia di Mondovi e dalle alpi di Cuned. L'orticoltura, alla quale per altro acconciasi molto benee l'adacquabil terreno, pare che non mai vi fosse tenuta in pregio. La vite

## FOSSANO

altre volte frequentissima nell'agro fossanese, più non ragguagliasi allo stato della consumazione. Inoltre il riso, la vermicelleria, il selvaggiume più eletto, e tutte le altre ricercatezze del lusso e della tavola sono altrettanti oggetti di costosissima importazione. Vi vengono per altro in sussidio il fromento ed ogni sorta di cereali, di cuil' esportazione alla capitale si fa sempre più attiva.

La canapa è un altro oggetto di grande rilievo, per lo smercio che se ne fa con Nizza marittima, e con gli altri paesi del littorale. Ricercatissima è singolarmente quella delle regioni di Piovani e di s. Vittore, non tanto per la sua rara finezza e lucidità, quanto per l'arte e per la singolare abilità di quegli abitanti nel prepararla.

I grani delle regioni del Piano e del Gerbo ottengono la preferenza sui mercati pel maggior peso, e per l'intrinseca loro bontà.

Del bestiame e del loro notevolissimo prodotto già facemuno parola altrove.
Mercati e fiere. Vi si teneva negft antichi tempi un mercato in ogni giovedl. Ma il duca Enamuele Filiberto con suo decreto del 20 novembre 1562 lo fissò nel giorno del mercoledi, nel quale si tenne poi sempre.
Le due fiere dette una. di s. Giovenale, e l'altra di s. Antonio vi si fanno da rimota età. Coll'anzidetto decreto lo stesso Duca si degaò di aggiungere una terza fiera denominata di san Francesco, che durava i sette primi giorni di ottobre, ma il 25 di aprile del 1600 , Carlo Emanuele la trasferi al giorno 7 e ai due successivi di novembre, nel qual tempo sono al tutto terminati i lavori della campagna. I mercati e le fiere di Fossano non sono inferiori a quelle di alcun' altra città del Piemonte, soprattutto per la grabde quantita del bestiame, che i villici di quest'agro vi mettono in vendita. Di presente le fiere vi sono stabilite ed autorizzate come segue: la prima il 17 gennajo; la seconda nei due giorni successivi alla festa di s. Giovenale, che ricorre nella: prima domenica di maggio; la terza il di 7 di novembre.

Popolazione. Vi ascende a 16041 anime. I fossanesi in generale sono di complessione assai robusta, di mente aperta, e d'indole generosa: si distinsero mai sempre per la loro schiettexza, e per la loro fedeltà verso l'augusta Casa di Savoja.

Notivie storiche. Si trovarono iscrizioni romane presso questo paese, che divenne considerabile verso il $1230^{\circ}$; al qual tempo si condussero ad abitarlo varie popolazioni da vicini castelli, parte distratti per le guerre, parte abbandonati per le violenze dei lore dominanti; e vi si traslocarono pure le famiglie di parecchi feudatarii per loro maggior sicurezza. :

Elleno dunque, veduta l'eminente vantaggiosa positura di questó lpogb in ricinanza di to fierne, e conosciatane la fecondita del suolo, non frapposero indugii a círcondarlo di mura e di larghe fosse; il qual genere diufortificatióne pigliava in allora il nome di fossatum; e percio il modeHo borgo fu denominato Fessano.

Fra le'genti, ond' dappestax si acorebbe, inotasi principalmente quella di Romanisio antica villa romana, come lo indica: it nome. Di questá é delle altré che concorsero alla fondazione di Fossano nella prima 'meta del secolo xill, faremo parola sul fine delle notizie storiche del presente articolo.
Cotali popolazioni unite insieme; non fidando al tutto in quelle materiali fortificazioni, prochcciaronsi una possente difesa nel marchese di Busca Manfredo Lancia, ticario imperiale in Pie-monte, cui trascelsèro a special pzoteggitore del loro nascente ocimune, siccome accenna la lapide della porta sarmatoria, or detta del borgo vecchio, sulla quale'si legge: ........ fonda-. tiis lacus Fossani: videlicet anno 1230 dic septima septembris steb regimine domini Manfredi Lancae Marchionis, et Bertoldi de: Nono, facta fuit porta Sarmatoris.
:isi'è appunto in questo borgo vecchro, che si rinvennero vetuste: iscrizioni, come le seguenti che: furono allagate nel tempio di s. Firancesco.


Taceremo di una terza epigrafe ivi dissotterrata, esseddo essa corrottissima.

## FOSSANO

L'inclita fossqnase Gipxappi Negro,; che pubblieò varie memorie intorno a questa sup luggo nativg, arreca un sunto d'investitura, cogere: già data dal comune di Fossano a cexti suoi vassalli Pdlidi circa l'aдpa 4222 ; mà \& d'uope ppr mente che in tal sunto nom è fatta meaziane di Fossano, e vi si loggeno. titoli di nobiltà che ancor non siduramo a gentifuomini di ques tempo.

Il comune di Faseapo popare la prima nolta in un att puba blica dell'anno 1437 , et quale Bekngeria o Berengaria signar di Genala preatagli addi 3 di maggia la sua fedelfa

Fu poscia molto più reterpell'attr, eon cui Fossama venne. ammesso alla lega coi vicini comani di Savigliano, Cuneo, Mons dovi, Alba e. Bena net decimoterye: giares di marze dell'anno 1240.

- Ma questi commi, sebben collegati, mal potevano riparare. se stessi $e$ in cosseguenea, mal potevano difondere il movello: borga di Fonsapo dalda pueparderanta possanaso in cui a qued. 'ela era venuto. Asti per, to riorkezae prodottegli dak suo.commercio, con cui andana dilatando: la prapria superioriti sulte pianure del Gesso e dollo. Stura:

Cosiffatta superiorità eva gìa stata, conceduta dagli imperam tari ai vescosi Asteci ; man id cqunupe disti peco a paco se la sitolse (vedi Asti, Volb Li)

Id in vera, dopo wanii sfozi ed assalimenti cuix diedero gli anzidetti counni alle terne alteate degli astigiani, furona costrethi insieme coi fossanesia riceveve la legge dogliastigiani nella pace dgll'anne. 425 , catse, ail ha dal likra vende dedla città d'Asti.

Questi danni erano consaguitali de graxidiscaritie insorte per cagione de'saviglianesi che andavano a stabidire il lora domicilio nel nuqve bargo. di Fossawa, le quati discondie venivano poi assopite nel 1258 per opera. dot manchese Lancia.

In questo Cratempa sapraggiunseno. is provenzali, con cui accordossi il Principe monfertatese; matortochè se ne andarono quelli alla volta di Napoli, ggli, sen venne ad occupare Fossano, levandolo agli astigiani.

Sciagurato fu veramente itrsecolo nu, in cui al continuo i comuni pigliavano, e manometterano le terre di altri comuni; e questi desolavano i paesi de'castellanie de'baroni, che alla loro volta o desolavapo, i teritorii dei comuni ali andavano assog-
getmendo con artifixil al toro domsinio, botto cotore 市 farsene proteggitori.

Cosi gli astesi nel 1265 ripigliavano Fossano, e d'etano pré-


 nel 1277 vi acconsentivano a tratlative di atra treguta toffit dit uini di Cureo, che tetwe pof oliphatur mel gievide decithoterio di. setteribre:

Il marchese di Saloump : avendo prestako ajuto \# quello as Mhots.
 luogo di Fosame, unitamante a quielto di Capalerio.

 mura nella parte denonilaota del Salice. ${ }^{-1}$
 groniz di Cunteo, e id un tempor quella di Fossano.
-Giungevitor fradtanto (izzo5): itprovenzali; a cai I fossanesí
 furono rivalicate le alpi, si ridussero questi a far lejed col'cotrrutue'


 riesoi ospulsi dagdi itrivati atrieterti.:

 cumento, seeondo il quale il marehese Manftedd' addí i3 maggiond $30 j$,' in Sátorzo, defla came diguglietmo Lombardo, ed in
 nasterolo, soscrisse una procura a Nicolè signore ti Costigliode;

 caticiotum! ad uni cente Restagide dr Mairode prociatatore per lo ne Gayko di. Prodranat.
Ma i provenzali avendo lasciato poco difeso questé botgo,
 lascid di bel nuivo ali re Roberto.
 ne diparti per' alla volta di Napolif, Arvige Yill nemito: \& Ro-
berto diede Astio al Copte , hin Saroja, er diede Fossano al Prin cipe di Saluzzo, insieme con altre terre subalpine gia dai phow. venzali peccupate.
 tazioni di signprie, risolvelterall'anna : 364 di sommettersi al
 bep, munito captello.
Nell'istrumasata did conmanipme kra quel Prinkips a git uomini: di Fossano, si determina fra le altre cose il numero:diatmati
 lyogo ed il tempg in: cui egline davrando servire; si conviene sul modo dell'elezione del; vicasio; ni pathwice che men si iesigno: contribuxioni dagli uomipi a! dal somunke, iod tre quelle indichte
 comune non possa fare staktit: $\mathrm{ad}_{\mathrm{s}}$, andinaménti: ina; pregiudizio: del Principe: Ossergerema, di paseggite che siffato istromento fu poscia confermato ida Aupedgo, VIIL, nel i $434 y$ dalla duchessa Yiolante per Filiherto : A aph, kifz', dalla ducheisa Biance per
 1505 e nel 1549 .
Ma l'ipdole di quépracellasi tempis nas adcocisetoti aimappd, d'Apaja il tranquillo domeinic di, Fospano.l A lui, ssei a annidopoo $l_{0}$ ripigliapano it provenzali, ches pen, alteo eranos castretti' ad uscirne prima che spirasse quellianose vi ritornarane essinath ! 339 , allorquando if fassanesi coprgiunti cogli vomini di Codeo erauo iti all'assalio di Moptemale; balinando sallora tenuta nome: di Toumияо di Saluzeo.
Il doupapator saluzzese profittando della sconfinatich' ebbere:
 di Cuneo e di Fonsano.
Frattanto ; 1 conte Amedeo di Samoja giungeve vittoriosolallo spedizione di Costaptinopoti, ied avera con seece un poderow esercito, ib quale ruppe Ie sechise makchiogaliv, id quel luagoy che dalla strage da esso fattane fu detto Macellare, se cippigiò questo: horgo. .

Essendo poi nata discordia tra il principe Fitippo HI d'Acajw e l'anzidetto conte Amedeo, vepne questi col/fiore de' suoi car valieri a stringerlo d'assedio in Forsauo; nel quale assedio il priacipe Filippo fa abbandonato dal tedesco presidio, cui co-
mandawa, Monace Hau; il :quale non dobito di cedere al Coate.
 sionf, del sapgue, e venne 1 im: Savigliano agli aqcordi, sol Prin-: cipe d'Aсаја.
Dapo ciò non si ngtano, in questo secolo grayi apyenimenti, che ragguardino in fossqnesi, tranne la scorreria cd' ei fecero., ipsino: Dogliapi mope arrecarono molui danni ad Andrea da Bologna, castellano z quel tempo, di Manfredino di Saluzzo, cheq:

 rapte da quale, Fossano ed il spupi territorio, più cbe te le altre,


- Fel secoto segnente eqrano freqqepti dissidii tra questo compne:

 dj trowassi in, armopin ispl cressente Cherasco, quei dissidij fun, ropo, termigati, in, suth, della stabile pace del 24 luglio 1458 ;i
 zele Desnasio, rforernatore di Asti, ,
- I depptati, di Fosspup a guesto felicigsimo scopo furono Ge-; rolamo di Ripaltas Giopaqni Polastro ! sindaci, ed i gonsiglieri. Opapti, Antonio ${ }_{v}$ Diopiqio :de: Dionuisis, Bava Agostino, Oddino: de Algaxandriz as Jacquing de Radingo.

Estinta, la lipga delprincipi d'Acaja pel $\{418$, , ripuase questo. insigne borgo sotto l'immediata signoria; del duca, di Savoja A-
 cessoniigodefte, in guesto seçlo; una pace che pì̀ nop gli venne:

 del Piampopte it horg campo di battoglia,
if Saxà presio dell' apera il niferipe, un po' stesqmente per quali сяgioni, ed, in che modg, ix fossanesi fosserg allora travagliati più che altri popoli subalpini.
Il generalisgimp: Antonio di Leva ayendo riçeruto gnandi rin-
 mila fanti, e dieci mila cavalli, vide ben presto giungere 1 Impefatore per pigliarnf egli, slesso ik supremo comanda, Un esercito cosi poderosq tragitò, in Gume Sesia nel di 8 di maggio di.


810

## FOSBNO ${ }^{1}$

 di giugno: Il dr Leve mpadtonissi at vive forrad del ponte sul
 del monte, nel sito medesimo, ove ora si vede il ectrvento def cáppuccini, diede frattanto it extelcod di tenere it sogbezione la capitate ad marehese dí Marignano, edf a Jacobo dir Piomsasen, signore dí Scalenghe con an corpo di dieci'milta wellorosi; ma la forza etregh mostrava di voter fare $\boldsymbol{x}$ Torfitio, non era che
 cipalmente' ad invadere, e occupare la Provenza, 'si petisè unil-
 loggiarvi trappe' affithedtno, per aver agis dr marciare veliceemente contro te regiont defta Francia 'meriationiafe. Se don che
 colle maggioni foro forze vetso lé falle" degfinpentitif e delte


 ebbe contezza che Antonio di 'Léva' fete' 'quella mássa, mantó.


 mamente gli parve importante,' per erearur ua forte intoppo;
 di' fax nipeto cootro" la Proweaza!'
 Maine e di Millebdn, lartifico in fretta, cone pote inéglo; illkrogo


 fece coatro di lui. Lá costaniza del Moritpezat è ace subi prodi seldati fu tanfo più ammitatio, in quanzo che urverai prestete' il fresco tradimento del marchese Praneesto do Saluzzo, il quale' sebbene fonse luogotenente' getiedate delle galliche forzet fir Plic-


 adoperate a far cadere Possanes itian ma di coloro contro i quali apeva dato fede dí difenderio ; peroectue' avetai con' apte e con'
dimensi pretesti indugiato a fortificare questa lingo; aveva fatio in prodo che i guastatori chiamati ai bavori delle fortificamioni se ae dipartissaro tutti: voleva eziandio, quantunque in ciò non fosse abbedito, ohe le artiglierie di questa piaza. fossero condotte, prima dall'arrivo de' nemici, a. Revella, terra fortificata del sue marchesato, giunse a tali segno. di perfidia, ehe portanda apsorec sul sappello le bianche insegne di Francia, comm: segnò ad Antonio di Leva lo stato delle munizioni da guerran e da bogea ehe in Fossano si trovavano. Allegè una seuak non mighore ded fata, wale a dire ohe tubi i marchesati dipendevano dadtimperia, a dh'ggli avevia voluto tornare all'obbedienza dek, spo vero; aigriert, conie: se moni avesse accettato a titolo di. insestituray; anei di dasa dal res Francia. il marchesato ai piregiydzio del sumella primogenito Gian-Luigi, al quale sespardor le: laggi imperielit sarebbe! stato devoluta. Il: vero fut ch'ei volles seguitare, piublostaila, fortank in allowa prosparia det. lifuptesstore, ehar quella declinapta del Be, speranda eziandio di eompraxe ook tradimento ill, favore di. Canlo neilar sum camsan della successione del Monferrata.
A makseado della debolazza prodotta dallimpensato acciderte, it, Montpeqai virilmante, si difendeva in questo piazza coni grade. utibtà della, spa patria is percbè líavere aryastato. per un consim! deraval tempe l'jimpeto delte armi, imperiali a : Fpseano, fa cagione della, salxezza, della Erancia : chè: il, re Francesco ebbe cosi: ilicomaddo di adunare tutte le sue geati, congli apparegchínecescapii;, $e_{1}$ di, mandarle in; que; luoghi, doper!. prepide avere a seagliaxsi quel monbo di, guexra'

Finalmente pery la garestia dpi vizerit e le strazio dalle fortificarioni il Montpezate si trovà nella pegessita di discendere :ai patik; ció, elar fere mal di, 5 di, lugtio, dapa vepticette gionni, dil assedios: accposenth di penderet la piazza al fin, di quel mese;
 termine usciseng is galif. dalla! bea. difesai texra: con tutioi segni d'onores

In celebre nostro Botta ed altrii sommi storici, dai qualii rir cayamma le anzidette, particalaritie su quot momorando assedia; non averdo conaidesale: separatamanterilc luggo di Fossamo dal suo importante castellio, tacqueroi tulti intorno al generoso comtegno dei fossanesi, costantemente devotissini ai Principi Sabandia

812 FOSSANO:
Avendo eglino allora prevedute le mire dei galli, si ridussero: in buon \#umero nel castello sin dal primo giorno di marzo, e vi si sostenaero con molta valentia contro gli assalti dei luggotenenti dell'ammiraglio Filippo di Cbabod durante più mesi; e da ciò avvenae: che il Montpezat, a malgrado del suo maravigliopo coraggio, si vide nella necessità di capitolare'; tocchè. non sarebbegli avvenuto che ben tardi se avesse potuto impadroxirsi della rocea.
Ed in vero, quando i francesi uscirono da Fossano a bandiere. spiegate e con tuti gli onori militavi, "Antonio di Leva : ando. subito a nome di Carlo III e di Cesare' ar rallegratsi coi prodi: difensori che avevano salva la piazza;;' quali al certo non eranó i soll soldati del Duca, troppo séeimo di'forse e troppo travagliato in altre' parti; per essere in grade di proviedere ni! bisogni del fossanese baluardo; 'ond'è cbe Binasuele Filiberto: con solennissimo atto, di cui fareme cenqo qui appresso, attribui il merito di quella difest ai soli terrazuani, e dicharó' ch'essi comportarono infiniti e gravi tratagh in servizio dell auxgusto suo genitore e di lui medesimo.
Si fu allora, come già toccammo, che vi venhero atiorrati i sobborghi del Salice, del Castello, del Romanisió; furono ársele fossatresi campagne, ed ogni cosa vi si pose soqquàdro. Ció' mon pertanto Emanuele Filiberto affermd che lia fossanese millizia con buoni ordinamenti, e per to più a proprio costo si trovo in conditione oraidi rietiperare alcuni luoghi subalpini: soggetti alla Casa di Eavoja, ed ora di sostentare con uomini armati e con le proprie vittovaglie non pochi paesi che oppressi già státano per cadére sotto il dominio di Francia.
Là stessa devozione dimostrarono i fossanesi verso gli augusti löro priacipir nel i553. Il maresciallo di Brissac, dopo la presa di Cherasco, venne con buon nerbo di truppe contro il loro castello; ma vi trovè tale resistéiza, che ben presto se ne dip path: Vero è che poscia vi fete da Sávigliano e da Genola frequenti incursioni, ma ne venve sempre risospinto con molta perdita dellé sae genti. Condottesi egli nel 1557 all'ássedió di Cuneo, ; fossanesi accorsero coi soldati del marchese di Peschiera per distoglierlo da quell'impresa ; e da Fossano partirono i soccofsi e le munizienj al duca di Sessa per l'espugnaziond di Centallo.

Caduto posteriormente in poter de' francesi quasi tutio il Piemonte, servl Fossano di sicuro ricovero all'invitto Emanuele Filiberto, il quale per declinare le, insidie che gli si tendevano da ogni parte, risolvette di partirsene da Rivoli dove poc' anzi aveva avuto Carlo Emanuede da Margherita di Valois dilettissima sua consorte, e si ritirò in Fossano con tutta l'augusta sua famiglia e con quanti appartensvano alla sua corte.

Ivi stette finchè riebbe le fortezze-e le ciltia che gli erano state ritolte: ivi il cardinal di Lorena, e il vescovo d'Orleans lo ritrovarono il 2 di novembre del 1562 e stabilirono con esso e confermarono le convenzioni tra le corti di Francia e di.Savoja.

La fedelta dei fossanesi verso i Principi Sabaudi era cotanto lodevole, che le terre del capitanato d'Asti, di cui Cherasco era capo, di buon grado stínducevano-a prestare tutti i possibili soccorsi ad Emanuele Filiberto, e con solenne atto vi si obbligavano nel di in d'ottobre del 1560 in casa Ascherio, dove nella sua dimora di Fossano allogoíava quel principe.

Laonde quel magnanimo Sorrano in ricompensa di tanti, e cosi segnalati servigii che gli furono renduti dai fossanesi, decorò nel 1566 del titolo di città il loro cospicuo borgo, e a compimento di tal favore volle che in mezzo all'arma di esso, che è uno scudo addogato di nero e d'argento, si ponesse quella di Savoja tutta cinta d'alloro colla seguente onorevolissima epigrafe: Fidelitatis insignia.

Oltre a ciò per viemmeglio distinguere la novella città, pensò di onorarla del titolo e della dignità episcopale, e adoperatosi con tutto lo zelo, a persuasione di s. Carlo Borromeo e del cardinale Alessandrino,' che ne redevano il bisogno per la vioinanza delle eresie e la troppa distanza del pastore, ottenne dal sommo pontefice Pio IV nel if giugno 1564 il favorevol re* scritto di formare questa diocesi collo smembramento di quelle d'Asti e di Torino. L'esecuzione ne fu allora sospesa per la morte di quel Papa e toctò al paincipe figlio Carlo Emanuele lo insignire Fossano dị quell'onore; il 'perchè fu spedita da Clemente VIII la bolla di erezione sotto il patronato dell'augusta Casa di Savoja.

Qui giova riferire le stesse parole che leggonsi nelle prove del 1587 per la fondazione di questo vescovato *Nelle guerre

- Durante de lagrimeroli gutrre che arsero in Piemonte nella metà del sevolo xva par la disputata reggenza de'regii Stati, il governatore D. Carlo Operti marchese di Roccavione stette colle sue truppe dentro il castello di Fobsano, e lo tenae insieme colla cittia nella dipendena di madama Reale contro tutti gli sfori della contraria fatione.
Nel 1796 , dopo la sciagurata fazione di Mordovi, le piemontesi truppe destinate a formare le guernigioni di Cuneo e di Cherasco, partirono immanineate per andassene a presidiare queste due pianze, e intanto il baroase Colli condusse il suo quartier-generale a Fossano, confidando di potere ancora da questo puoto difandere la linea dello Stura. Lasciò a tale scopo sulla destra di quel fiume le sue trappe leggiere, e la sua cavalleria, e fece accampare $i$ fanti presso le porte della città.
Se pon che la azossa celerissima del nemico lo stoncertò eziandio in questa noyella posizione.
Senea frapporre il menomo indugio, Buodaparte, dopo la capitulazione di Mondovi, marciò verso lo Stura, impadronissi di Bene e di Carrù, e costrinse tutte le sarde schiere che si trovavano nei dintorni a rivalicare, il fume. Nel di a5 di aprile i francesi occuparono la Trinità, e colle loro artiglierie trassero sulla città di Fossano, le cui mura ne vennero assai danneggiate.
Sotto la francese dominazione i fossapesi ebbero comuni le sorti colle altre subalpine popolazioni. Nel 1814 diedero argomenti di viva e di bep siacera letizia pel felicissimo ritorno dell'augusta Rieal Famiglia ne' suoi Stati di terraferma, ben memori dei segnalati favori ricevuti in diyersi tempi dai Sabaudi Principi, parecchi dei quali avevano avuto gradito soggiorno fra loro, siccame tra figli costaptemente devoti efedeli.

Slatuti. La data più anticy che si conosca dei primi ordinamenti fatti pel governo del popolo fossanese, è del i330. Le mire principalissinse, dei primi amministratori di questo comune furono di mantenere l'uguaglianza fra i loro amministrati, di promuovere la pubblica felicità, di conservare it buon ordine, e di preverire $\dot{\text { d delitti e gli abusi. }}$

Per opera del cante Alessadro Temaro si stapparono in Torino presso Antonio Blance nel 1509 gli, statuti di Fossano in un volumé in-fogl. piccolp di. pag. 215 . Sopo ,exs divisi in dieci titoli deti collatignes.

U primo tratta di tutto ciò che appaxtiene al vicario, al chiavario e alle altre persone incaricate di qualche pubblica uffisio,
$\Pi$ secondo aggirasi jntorac le cause civili.
Il terza prescrive l'ordine di procedere nelle cause criminali.
Il quarto contiene le politiche sanzioni.
Il quinto comprende gli ordinamenti per la castodia delle сатрадде.
Il, seste stapilisce le manle pei danni che si arrecano ai poderi.
Il settimo ragguarda il commercio e regola i pesi a le, mirsure.

L'ottava comprende varie e diverse materie,
Nel nono si leggono le prime aggiunte ed i primi cangiaa menti che si fecero agli statuti secondo le diverse circostanze.

Nel decimo si trovano le ultime corrazioas.
Gli otto primi titoli hanno la date del 12 febbrajo 1443: il nono è del :20 febbrajo 1444 : in decimo è del 22 giugno 455 r .

I compilatori di quegli statuli, di cui si conserva più dolce memoria in Fossano, furano Marenco Tommasino, Facio Maggiore, Dalıazio d'Intragna, Rinaldo Cuitino, Giacobin de'Meani, Bartolompeo di Audrea e Facio Muratoris.

Vennero confermati i fossanesi statuti dal duca Carlo 111 con atto del 26 maggio 1549 . Se ne cita un'altra approvazione fatta con diploma del 5 maggio 1614 , nella decisione del $g$ settembre 1734 referente Giusiana, nella causa Levroni e Decorderis dalla qual decisione risulta che a quell'epoca tali atatuti erano peranco in vigore.

Qui osterverenno che i.privilegii conceduti a Fostano dai Pmincipi di Savoja ed i contratti tra questi ed il comune atipulati sono di varii tempi, tra. il 1314 ed il 1597 . Parecchi dei più rilevauti furono da noi più sopra ibdicati. Accenneremo adesso un istrumento del 15,75 ed un. contratto di remissione dei molini fatta nel. $1_{97}$; il primo è unatio difedeltà verso il principe, coll'obbligo di pagargli scudi mille di donative e çolla contemporanea confẹrnaakione dei privilegii della citta : col secondo il marchese Amedeo di. s. Ramberto figlinolo.
naturate del duca Enanuele Filiberto, fa yemistone dei molint alla citta di Fossano, medidnte censo perpettro, interinalo dalla Camera, e eonfermato dalla durhessa Catterina:

Della municipale legislazione di Fossano apvenne come dio gni altea. Essa dapprima non comprendeva che pochi'e'secuplici ordinamenti, perchè pochi e semplici sorno ibisogni ati uha societa, che incomincia; ma s'accrebbe a misura che lo richiedevane le circostanze, e quando i provvidi "athntitisistratori videro nella loro saggezza' l'opportuaita di riformare of far nuove costituzioni. Stabilirono diffatto unia specie di magistratura il cui uffizio era di sopravvigilare continuamente sulla legislaziōie. Que: sti magistrati pil si chiamavano eapitolatori ed averano a ur dipresso gli obblighti dei Tesmoteti appo gli Ateniesi.

I capitolatori rivedevano attentamente la legislazione, esaminavano se mai si tróasse contraddizione nelle leggi, se più leggi fosseto dirette al medesimo scopo, se si trovasse ambiguità nelle pazole con cui erano compilate e dovevano in ogni anno rendere avvertito il popolo di quelle emendazioni od aggiunte'che avvisà vano doversi fare nel corpo delle sue leggi.

A questo importante oggetto furode prescelti nel 3443 ino bili Artonio Operti, Anselmo Dionisi ei signori Guglielmo Marchisio, Bartolommeo Pelazza e Giovanni Arcina; nel 1444 reanero a ciò nominati il dottere di leggi Bertino Testore ed inobili Pier Dionisio, Areo Malliano, Gregorio Pelazze e-Antonio Ancina ; bel i rytic compifoso un uffizio di tanto rilievo Panzidetto uemo di leggi Bertino Testore, i causidici Tomeno Pittatore, Guglielmo Passero, Angelo Malliano, ed inobili Monforto de' Monforti', Stefano Diotisio, Bastimno Bava; Guglielmo Negro, Ruffino Muratori, Jacopo Sandri, Lorenzo Ancira e Giovanni Villani.

Dacctè nel 1599 furono dati alla luce gli statati di Fossano non se, ne fecero più alcuni; se pure si eccettuino i bandi callpestri e politici pubblicati nello scorse secolo xvin colla permissione del real senato di Piemonte.
Pubblico consiglio: Anticamente le adunanze del comanale consiglio vi si tenerano nel convento di s. Francesco. Secondo i varii tempi fu vario il modo con cui- reggevasi questo cot ${ }^{2}$ mupe. Esso dapprima si eleggeva i nhágistrati, e si goveragiva colle proprie leggi. Vi sedera ma governatore, it cai precipuo
uffivio era di proteggére, l'indipendema del municipio, il quade lo nominava e ne patteggiava ghi omaggi。

I goverbatori per l'ordinario vi erano rappresentati da personaggi aventi il titolo di podestà o di vicario, e questi non meno che il giudice ed il clavario dovevano prestare il giuramento in mano de's sindaci, e non potevạno rimanere più d'un anno in siffatta cgrica.

H vicario esser dovera persona qualificata, gli eta proibifa di:equistarvi poderi, di pernoltare fuori di Fossano più. di tre giorni , ed eragli anche proibito di tener bambini a battesime, di pranzare a cenare presso chi che fosse, salvo chè vi si trovasse o un principe o quadche gran barone. Nè a lui, néa verun altro de'? suoi uffiziati. si concedeva d'imporre a' fossanesi aleuna pena pecuniaria che eccedesse soldi cinque aldi, tranne il caso di gravissimo delitto, perchè allora potevasi accrescere Ja multa sino a vesticinque lire. Spirato il tempo del suq:min mistero, doveva starséne dodici di mella sua privata condizione; affinchè ogni persona del municipio potesse accusarlo semza timore; e non vedevasi poono in liberta se non dopo aver, dimostrato la sua buona amministrazione.

I personaggi dae componevano ilimunicipale, consiglio: si chiamavano consiglieri, corasali o ragioniexi. Il generale sconsiglio. exa in primu di quarantadue, e poi di quarantotto consigheria Il particolare non, era clue di venti : non potevái ra̧̧unare il generale congresse cbe preceduto non fosse dal comsiglio paxe. ticolare. Whe erano capi due siadaci con nessun'altra distimsipna che di prinn e di secondo: cosi l'uvo come l'altro, avea; pani I'assegnamentio di ditci soldi ral mese, e pari gli uffizii, it. do, veri ed i privilegii Si richiedeva che i sindaci avesserb trenta anni di età, ed otto lire di registro, e sapessero, leggare é scrif vere. Più d'un'ranno non durava illoro impiego, il quale anteva principio termiae nel mese-di dicembre. Per essere con, sigliere bastavano sei.fire di registro, e l'eta di:nenticinque anni.

Dal corpo di tùtti gli amministratori si eleggévano gli uffiziali del comune, e questi cambiandosi ogni quattro mesi, più noo si poterano eleggere nello stesso anno. Tra questi ultiziali si nominavano tre savii, ai quali spettava: il sostenere la ragione de' fossanesi, e ricevere tutte le accuse che far si potessero Dizion. Geogr. ecc. Vol. VI.
contro il ricario, il giadice, il midite e il chiavario, esaminarne la condotta, e all'occasione renderse informato il popolo.

In progresso di, tempo essendosi posto mente che una delle condikioni richieste per ottenere il sindacato facea si che bea pochi potevano esserne eletti, si venne iu deliberazione che bastasserc due lire di registre per esseve sominato a tal carica; e questo statuto, che è del 1494 , stette in rigore sino alla seconda meta del secolo passato, quando per sovrano provvedimento fu stabilito che-ad easer sindaco bastasse un quadr che convenevol registro.

1l copioso numero de' consiglieni abe si traevano dai terzeri del Ronanisio, del Salice e del Borgo Yecahio, funel 3660 ristretto a trenta, e per regia patente del 1733 si restriose ancoye al solo movero di sette. In quest'anno cesarone adehe i due sindaci, che da quateke tempo si eleggevano di sei in sei mesi, e piut non presiedeva il consiglio che na unico siadaco, non pia eletivo, ma sibbene in ragione di amzianita, matabile ogni semestre.
$\because$ Dal'amministrazione municipale sínominavano anticamente quattro notai, i quali stipendiati da esso doverano fare hute le prabbliche sorittate spetranti al comuese ed at sigoere, fanchè questi era in officio; e loro percid si somministravano carta, pergansene, libri, ceva e quanto richiederasi all'sercizio del lore innpiego. A questo modo si provvide alla conservazione delle scritture pubbliche; © poichè si era smarrito un volume di esse, sii procurò di yinnovaflo col soceorso degli archiri privati; ed a questo proposito osserverenio che nebicapitolo 49 della prima collazione degli statati fossanesi viene ordinato cha ogni istroer mand debba paccogliersi ed easete trascritto a parte in un libro da custodirvisi presso ; conventuali.

Termineremo questa parte dell'articolo su Fossano collindir eare che negli antichi tempi lo moneta astese a la genovese vi orano conmuenente in corso, me pià quella che quasta. Soldi e lire ne erano le sole specie che vi correvano allora. Tuti i pesi e tutte te misure vi si :adoperavano eziandio come in Asti.

Antiche medaglie ritrovatesi parte in guesta situa e parte nel swo territorio. Trecento e più medaglie di bronzo sị rinvennero nella regione detta la Gerbola, Sono tutte della terza gran-
dexia, e"spettamo quali a Postume, quali a Gallieno, quali a Clazdio II', quali ad Amelianoy Altre medaglie imperatorie si sono ritrovate nella già basoula di s. Martino; nai dintarni della città ein'quella'parte di essa che è detta il Bomanisio. Dentio il recieto di Fossano si metariong varie medaglie di seconda grandezza, spettmati ad Ottaviano, a Tiberio, a. Gordiano III.

Cenni sulle terre che concorsero alla fondazione di.Fossanio. Le popolaxioni delle ville e de' caatelli che concorsero alla fondazione di Fossano nel aecolo xum, furono quelle di Romanisio, Villamairana, Salmorre, Genola, Lavaldigi, Rocca-Cervera, Ricrosio, Mellea , Pozto, Defesio, Sabstefano del Bosco, Murazzo, Castel Rinaldo, S. Martino, La Motta, Mottellino e Le Perosine.

Romanisio, colonia romana, che romanensis e ne' tempi di mezzo romanese venme. appellata, esisteva nella re'gione defta il Borgo a quattro miglia da questa ciltà. Ivi furono rinvenute mon poche: medaglie romase evarie lapidi, nelle quali si fa menzione de' decuitioni di. Romanisio.

Nella seguente lapide i decurioni vi decsetano l'erézione di un monumento ad Asiniobe cittadipo: di Pollenza e tribuno militare :

$$
\begin{aligned}
& \text { mlitiva }
\end{aligned}
$$

In queat'altre i decuripni ordipano che s' inpalui una statua dipoline cal suo basamento:

```
    Q:- viccrve. (. . . If . VIR...
```



```
        ta . D. DICE.F.C.ET
```




```
                            Pactr填
```

Q: Viccio eresse statua di Apolline come duumvira, e Lucio Anspranio, forse come parente della moglie dell'anzidetto $Q$. Asidione; fece a proprie spese un Lararium, che qui è detto Liariung, cioè in alkare con be statuette degli Dei Lari in qual-

820 rossano
che angolo delle vie della colonia. Quest'uso venue alle colonie d'Italia dalla città di Roma, e gli Dei Lari per ciò si distinguevano dai Penati, che quelli erano custodi delle citì ; e questi erano proprii di ciascona casa; Non pertanto le famiglie distinte avevano anche il loro privato Larario, cioè unà domestica cappelletta con immagini o statue di quegli Dei cui adoravano ogni mattina.

Ecco un altro monumento rinvenuto in Romanisio:


Questo monumento avea nella fronte sulla via piedi $2!$; nel campo piedi 30: non apparteneva agli eredi di Ansidena: hoc monumentum heredes non sequitur:

La seguente lapide fu innalzata a Muecio Gallo, che era tribuno nella milizia, dalla sua consorte Aurelia:

```
母 . M M
    "thabvio . minntum
    "avercla : :
```

MARTTO incompanabill

Dopo i romani tempi più non si ha memoria di questo cospicuo luogo sino al 1028 , in cui è menzionato tielle sarta di fondazione dell'abazia di s. Pier di Savigliano: Da quell'anno in poi se ne fa cerńno in pareectrie altre carte, cioè in quelle dell'abazia di Cavorre -degli anni 1034, 1037, 104o e 104i; ne è quindi fatta meazione in altri atti pubblici ed in uno singolarmente del ri 87 stipulato tra il marchese di Saluzzo ed Arrigo re de'romani figliuolo di Federico I imperatore, nel qual atto il marchese vende ad Arrigo la val di Stura colla clausula di mon arruolare soldati nei sudditi di enso. Marchese, ed in particolare quelli di Romanisio. Volle per altro il Saluesese ossicurarsene il possedimento, prendendone ljavestitura dal comune d'Asti l'anno 119I, mentr'erane podestà Lantelmo dei Landriani.

Cosl antico e distinto paese rimaneva ancora in piedi nel secolo kmi ; perchè il marchese Manfredo coll'intervento del podestia; d'Ásti fece nel 1205 un ordine di confiscazione di beni a quelli: di R'omanisio, che senza la sua permissione fosstro andati ad abitare in Cuneo, come si ha dalla cronaca ms. del Della Chiasa.
-L'anno 1213 Romanisio hato in dote ad Agnese nipote'del. marchése Manfredo, e la marchesana Alasia tutrice di Manfredo III ne rimise una parte a'signori di Quaranta nel 1216. $\therefore$ Ma gli' abitatori ne veniveno di frequente vessati con esorbitanti esigenze, e nel $122 g$ egli fece una cotvenzione col vescovo $d^{\prime}$ 'Asti Giacomo Porzia e con altri vassalli detti Condragli, per cui glit uominì di Levaldigi, che loro fossero soggetti, dovessero condursi ad abitare in Romanisio: la qual convenzione venne stipalata ne'chiostri della chiesa di s. Giovenale esistente in Rosaanisio médesimo.

H pèrchè si venne da questi abitanti nella ferma risoluzione di congiungersi in lega coi fossanesi ed anzi di abitare con loro; e vi mandarono perciò intorno al 1236 cinque de' loro deputati Michele Pasero, Oddone Cravetto, Lorenzo Freppa, Tommeso d'Alba e Vincenzo Ascherio, dai quali sentita l'opportunità del loco; per loro maggior sicurezza vi si traslocarono, e intrápresero fabbricazioni in quella parte di Fossano, che ritiene tuttora il nome di Romanisio. Dopo tale avvenimento sempre più dicadde il luogo di Romanisio; cosl che verso il ${ }^{12} \mathrm{y}^{\text {o }}$ i canonici di quel luogo si trasferirono pure nella novella Fossano, seco portando le preziose reliquie di s. Giovenale, che si crede essere stato primo vescovo di Narni nell' Unibria, e che qui venne acclamato dai riuniti borghigiani a primo e principal protettore del nuovo municipio.

Sulla fondazione de' canonici di Romanisio non si banna autentici documenti; ma tra le varie opinioni, sembra meglio fondata quella che l'attribuisce ad Olderico Manfredo II padre della celebre contessa Adelaide.

Diffatto la manificenza di quel Principe è dimostrata da molti monumenti, e l'erudito Meyranesio nel suo Piemonte sacro, dice che Landolfo vescoro di Torino intervenne alla fondazione dei canonici di Pinerolo e di Romanisio, fatta dal marchese Manfredo e da Alarico suo fratello vescovo d'Asti.

Monsignor Della Chiesa è d'opinione, che da principio fos-

822
possano.
sero regciari i canonici cosi di Romanisio, come di Pinendo, e che quelli si siead poi secolarizzati prima delja lotep tramie gracione a Foasano.

DaHa racoelta de' più antichi statuti foneanesi appare chiaramente, che wai delle ponke 盆 Romanisio chiamarai ancon della canonica; il che sembra infireare, ch'ei risiedessere futti in una sola casa, iacieme cogli exdesiastici preport alla spi-. rituale amministrasione ide quegli abitanti.

Le case che it noove comude amegno a cimenno di lono in particolare, quando funono ginati a Fosana, ancorchè si trevassero tutte rianite in ue grappo si appellanona in nuceero plurele le canonicha sina alla tono demolisione nell'anon 1779.

Nè a Levaldigi, i cui canenici arevano probabilmente in stema origine, nom v'ebbe mai piu di una sola casa per alloggiarreli, siccome lo attesta l'antica tradizione di quel paese, e to indicane la formea e la capacita detla tessa parracchiale, che perila ana yotho antica costruzione si dinebbe aneora ila stessa dei eessabi capoasici.

Alcuai congettarano che la collegiata di. Romanisie forse membro e dipendera dell'abazia di s. Datmarro, la quale avesse giurisdizione spirituale, e diritti di signoria su quetla insigno terra prina del discioglimento del marchesato di Suse andetr contea di Auriate.

Ed in vero tra it Romanisio e s. Dalmazso pare che vifosed qualche più diretta relasione, e qualche miglior vincolo che mod e quello della vicinamze. I romanisii chiamavano di s. Dalmazze Ia loro porta rivolta a meziodi : per pochissimo stette, ch'ei corvenissero coi Dalmazzesi nell fondazione di Cuneo: a quell'abazia spettava la maggior parte dell'agro di Romanisio a lepante ed a tramontana; e in quella parte nedesina sorse la chiesa tilolata col nome di s. Martizo compatrono dell'abazia di san Dalmazno; e in prossimita di essa chiesa prodigiosamente is rinvennero nel di 20 di gennajo 1427 le sacre spogtie de'snoti martiri Alverio e Sébastianc. I canonici del Romanisio trasferitisi a Fossano, da principio erano in numero di otto comprese il preposto; se noa che, dapo l'erezione dela diocesi veanere successivamente portati al novere di sedici, come to sono di presente. A quei primi compete il diritto della decina sull'antico territerio di Romanisio, la quale in virtù dell'sltima transazione
codra coith, lano si paga in noneta nella sominia di amue line 8866.

Nel capitole xv dei patti mecettati dal primo wescono a anciti datl'approvazione sovrana, il vescovo si obbliga di preferipe agli altri gli ecolesiastici della cirta quado alenmo degli anzidetti canomicati ai rende vacante nei mesi di.suo patrosato. Cli Atri sono di gionpatoanato dell'ordionrio, del cepitolo e delle famiglie dei fondatori. La' prepostura è l'wnica digaita di questo capitolo.

Filla Manana : Mainaza : trovasi a due miglia da Fossane nella parte di greco. Fiu questa sotto i remani, nna considera. bile colonia, or' erano quatuorviri, seviri, sscendoti augustali, decyurioni e pontefici, comesi econge dalle seguenti epigrafi, che vi furono dissotterrate:

| c. |
| :---: |
|  |  |

Fonse questo Mixscio seviro, pontefice e decurione era di Veatimiglia, e dopo il decurio ai può intendere domo mreniniso.


GVGFSTEL
L'Aurelio di questa lapide era quatuorviro della colonia e it Sestio Giwaio exa sacerdate di Augusto.

> DiAmal - Avo SACAVM AgCiL
> dinas sactive stb ascias

Il senso della parola $a \mathrm{VG}$. della prima iscrisione è Augustac, nome che in varie epigrafi riferite dal Maratori, da Alessaindro Donato, dad Ferrarie e da altri, trovasi anche dato agli Iddii, come a Mercurio, ad Ercole, a Libero; ossia Bacco, ad Apolline, e perfino ai Lari ed à Silvino, come in un'ata votiva trasportata zella regia universita di Torino.

Iatorno al significato della formola ascia o sve ascia, posta
in queste due altime iscrizioni e intorno alla figura delliaicia che vedesi in varii monumenti, sono diverse le opinioni degli orraditi: ma per da più parte convengono eessi, che l'ascià è un simbolo relativo alla fabbricazione di muraglie, ed è in ispecie to stromento, di cui.fa menciode Palladio I. i. 14, dicendo: sumatur ascia. . . . . et sic calx in lacu macerata ascieur: si add asciam pervenerint calculi, non erit temperata ecc.. vale a dise la marra o la eappa, di cui il muratore si vale per istomprare la calcina già macerata nell'acqua della fossa in guisa che, infranto' ogni menomo pezio, che ancora ri rimanga, venga essa disciolta in cemento affatto molle, e pronto alla fabbricazione.

Ed in vero la figura dell'ascia, che trovasi. talvolta nei mon numenti e massime nei sepolcrali, rassomigliasi alla sopracepnnata.

In quanto alla formola delle parole, il senso più semplice, ed il piú adatto a' rarii. casi, pare quello inteso dal Facciolati. In questo caso, considerata in sè.la preposizione sub espressa o sottintesa, vi si scorge una relazione di dipendenza o. di condizione, che restringe o toglie anche l'assoluto essere della cosa: come in queste.formole sub. judice, sub poena, ecc.; cosi che sembri assai naturale e- facile l'immaginare che con quella sengaci detto che il monumento stava aneora sottapasto all'ascia, cioè ad ulteriore fabbricazione, qualora si fosse roluto ampliarlo, migliorarlo o trasportarlo: facoltà che si riservavano gli autori di tali edifizii, massime per riguardo a'templi, alle are, a'sepolcri, che venivano riputati sacri ed inviolabili.

La prima memoria circa Villa. Mairana si trova nella citata carta del 1028 per la fondazione della badia di Savigliano.

Di questo distinto luogo furono signori gli Operti, che tenerano pure Salmorre, Ricrosio e s. Stefano del Bosco. Costoro credettero che loro giovasse il farne sommessione al novello comune di Fossano e diffatto la fecero nel 1248 , ricesendone in compenso ue palazzo merlato entro il recinto del borgo, trenta giornate di terreno, un forno, un molino ed inoltre sessanta lire genovesi, corrispondenti a un. dipresso a settesento e venti delle nostre lire.

Tra le rovine che additano l'antico sito di Villa Mairana sorgono ancora una grossa torre e la chiesa di s. Lorenzo.
Di Cervere o Rocca Cervera già facemmo parola nellarticolo
di quosto comune. Parleremo al proprio loogo dei comuni di Genola, di Levaldigi e di Salmorre.

Ricrosio è luago eziandio nominato nella fondazione della badia di s. Pier di. Sarigliano, eseguitasi l'anno 1028.
N'ebbero dapprima il passesso gli anzidetti Operti; e dopo di loro ne furono consortili i Bava, i Pittatori ed i Bovii, i quali cedendone le ragioni al comune di Fossano nel 1250 , n'ebbero ciascuno un palazzo merlato.
Mellea, scaduta villa a libeccio di Fossano, che diede il suo tome al torrente Grana ed alla circostante regione frapposta tra Levaldigi e Fossano, cui pure concorse ad ingrandire. In Mellea si trovò la bella iscrizione romana di Q. Miniccio Fabro, gia da noi rapportata all'articolo Centallo.
Ivi si rinvenne anche un'ara votiva oon questa iscriziones. .

|  |
| :---: |
|  |  |

ADIVTOX. V. S.I. M

E dedicata a Silvano Santo, il quale era un Dio minore, tutelare delle selve, come ne indica il nome: gli fu quindi attribuita la cora degli armenti e successivapnente quella delle campagne, degli agresti confini, delle frutta, delle case stesse, delle famiglie, dei collegii ed infine si ricorse a lui per la. si-. curezza delle strade e de' viaggiatori.

Taluni lo confusero con Pan, con Fauno, con Bacco, coi Satiri e coi Lari, i quali tutti sono ben distinti negli antichi scrittori", come in Virgilio, Ovidio e Lucano, ed in varie epigrafi rapportate dal Muratori e ne' marmi torinesi.
Il perchè distinguevasi Silvano in agreste, viale, domestico, fanigliare, collegiale ecc. Ebbe i titoli di Augusto, di Santo, di Tutore, di Custode, di Padre ece.
-, Yi è rappresentato con rami d'albero in mano, coronato di frull e di pampini, che riceve sacrifzii di animali porcini.

Gl antichi signori del luogo di Mellea furano gli Ancina, che te rimisero al comune di Fossano la giurisdizione circa l'aunc 1260.
Pono, ora Pontevecchio, era ancora considerato comunita nel 1218; quando, dapo varie ostilità contro il novello Fossano,
 opera del suo castellano Pietro betrando e del suo sindaco Pieto Turpino; i quali pe nipularono l'atho coi simdaci fassanesi, dee erano allora wu Emrico Drua ed un Auselmo di Savigliano.

Dei luoghi di Defesio e di S. Stefino ded Hosco, ch'era sigaoria degti Operti, mon hamo particolari moticie.

II Murazeo gisoc melam raatca sponda dello Stura ad nosteo di Fossano. Era negli antichi tempi un ferto castello spetianto
 risdizione i Dionsiii. Quewi signori ferbeo de' primei a statilins in. Fossamo nel 1240 ; dopo dal che spopolatisi quel catello e quel luogo, caddera entrasabi in novisa.

Castel Rinaldo stava exiaivdid alla sinistra dedo Stura, me pià a leramde del Murazzo edirinopate a $S$. Albsno. Ne avevano il dominio i Paseri, she mel $1: 242$ lo abbandonarono colla loro gente per condursi, aid abitare il nevello borgo. Alcune rovine indicano il sito dove. Castel Rimelda sorgeva.

I castelli di s. Martino, della Motta, del Mottellino e delle Perosine appartenevano a quattro casati de' S. Giulia, diversi da quelli della stirpe. de' Carelui, de' Gavoni, de' Pacella e de'Ripalta, i quali piar aytexe ceduto le loro ragiosia al comure di Fossano, vi ebbero anche un palazao marlato. I Ripalka vemsero z stabilize is Fossano il 5 giugno 1252 e gli altaj pel 1260. - S. Martino e La Matta divemnero in appresso banonic della prosapia de' Celebrini.

Gli apsidetti paresi all'iatorno di Foseano, siecome appase dalle rimaste iscrixioni, erano aggregai in Roma alla tribi Fabia

Famiglie nobili. Molte farono be nabili famiglie, onde Fos--sano ebbe ingrandimeato elustro: doniostand esse, corve gil toccamamo, nelle rocche circonvicine, e ahi intorpo a cio pro stasee fede a monaiguor Della Chiesa, s'ivdurrebbe a crodere dia esse discendessero in parte dai romami abitatori di questrapplo dell'Lalia $e$ in parte dai Sarmati venuti is questi pacai coi ongoberdi, a cui fu soggetto il tratto di paese denominato Piemente. 'Cbecchè di ciò sia, vero è che tali famiglie gin ngooroggiavano da lunga peara le cirvostanti terre e catella, gando alcuae di loro trasportaronsi volontariamente ad abitare pel cershio delle nacoe mara di Fossano, e quando alcune alre, redendosi ogni dl lepare da' fossamesi i toro sudditi,, e trovan-
dosi omai prive delle loro pin considerabili rendite, si ridussero, mediante alcuni privilegii, ad abitane in lorD compagnia,

Gia sul principio del secolo decimosesto non pochi di quegli illustri casati erano o estinti o dicadati o passati in altri paesi; fra i quali motansi ghi Amentoni siguori del Murazzo; gli Adrocati signori di Cervene, Meafaleone; Salmorie e delle Foptane; i Paseri signeri di Castel Rinalda; ; Bolleri ed i Brizii comaignori di Salnorre; i Pocapaglia consignori di Caryere e di Monfaloone; gli Ancina padromi della Motta e di Mellea; i Pittatori consignori di Ricresio.

Le cospicne famiglie nobili venute ad abitare in Fensano, o perchè avessere le loso abitaxioni aella piansa; o petchè il comune a ciasouna di asse wi aveve ascegnato un palazion co'merlij; furono chiamati de platea. Elleno fin dal priacipio ayendo ottenuto moke preminenze in questo municipio, si appropriarono anche l'esclusiva privilegio di portare il baldacchino melle pubbliche processioni; it qual privilegio era in que' tempi ritenuto cosi gelosamente, che nulla piu. Ma poichè il luogo crebbe di abitanti e di magnificenza, e vi si traslocarono altre famiglia nobili da altri paesi; e poichè molte anche delle،aitiche popolari acquistarono colle ricchezze qualche titolo di nobiltia, paeque tra queste ultime e quelle de platea naa grande cantesa per riguardo alle antiche prerogative nelle funzioni prubbliche; e sarebbene succeduta quadebe grande ostilita, qualora mel 15 ij il drea Carlo di Savoja nen wi avesse posto ripara con quel migliore provvedimento che si ponc is upe eti in cui nes più cospicui musaicipii la pide elévata classè ostinayati a pascere la sua vanith, eseccitando pure san atto religioso.

- Faremo aderso alcua cemo dei dodici tra i pin antichi casati di Fossano, che ancora wi fiarizano nei primi anmi del son colo mvz , che qenmero citati: a comparive nelljmaidetta causa ch'ebbe termine per la mota sentenaa di quel Duea. Erano essi quelli degli Operti, dei Dionisi, dei Bara, dei S. Giutia; dei Marenchi, dei Goveai, dei Monforte; degli Speciali - Speziali, dei Bove, dei Ripalta e dej Drua.

La cospicua famiglia Operti, secondo Gioffnodo Dedla Chiess, oi diramò dagli aotichi conti di. Fentimiglia, moit posseati nella riviera ligustica e nelle montagne che aca dividono la provincia di Cuneo dalla contea di Niaza. Il romo, che distaer
cato dai cont di Veritimiglia costityisce lo htipite degli Operti, dicerasi anticamente di Salmorre, già signoria di que' dicondenti.
Che gli Operti derivino da' conti. di Ventimiglia, e che il nome Operti sia loro venuto da uno di. quel casato detto 0perto, il quale vireva nel 1220; si chiarisce, come osserva l'abate Giuseppe Muratori nelle sue memorie storiche di Fossano, da un istromento, ove Pietro Operto signore di Villamairana vien detto nipote di Ruffino signor'di Salmorre; e risulta piik ancora da un altro istromento del : $\mathbf{2 2 2 8}$, in cui l'anzidetto Ruffino; figliudo di Sinfredo signor di Salmorre, in compagnia di Ribaudo di Salmorre sua 'Gglio, concedette alcuni poderi all'a-: bate : di Staffarda in compenso dei danni arrecati a quel monastero da Operto suo fratello.

Di Sinfredo adunque signor di Salmorre, discendente dai conti di Ventimiglia erano figliuoli Ruffino, Ardizzone ed Operto, che. tutti e tre nei pubblici:atti s'intitolavano signori di Salmorre, di Cervere, delle Fontane, di Villamairana, di Ricrosio, e di 3. Stefano del Bosco.

Da Ruffino aacquero Ribaudo e Sismondo. Ebbe Ardizone soltanto due figliuole nominate una Giacoma e l'altra Giuliana.

Dall'Operto terzagenito di Sinfredo vennero Pietro Operto e Ardizzone.

Operto e Ardizzone premorirono a Ruffino loro primogenito; ne più erano in vita nel 1247 , quando egti co'suoi figliuoli e nipoti cedette con atto pubblico al comune di Fossano ogni giurisdizione ch'essi tutti avevano per oiascuno sui feudi di Salmorre, di Villa Mairana, di Ricrosio, di s. Stefano del Bosco, e. n'ebbero in compenso tutti insieme l'esenzione per dieci anni continui dal fodro e da ogai altra imposta. In virtù di quel pubblico atto Ruffino per sè e pe'suoi discendenti ebbe ancora altri vantaggi e riserbò a sè e a tutta la sua discendenza l'antico suo diritto di certe deciune chiamate de' Ronchi ed anche il patronato sulla parrocchia di s. Giovanni Battista. Il diritto di quelle decime era negli Operti antichissimo, e si vede ch'esser doveva anteriore al ${ }^{1} 179$, da un canone del concilio Lateranese sotto Alessandro HH , col quale vengono dichiarate rulte ed illegittime tutte le infeudazioni di questo genere, che si fossero fatte d'allora in poi.

Gli Opéti godévano in Fossano particolari privilegii,: anon woolsi omprittere the nel divieto oniversale, per cui nima no, bile fossanese potava un tempo abitare nelle propric terre, fu eccettuata la fantiglia degli Operti.
"; Erano questi eciandio in molta grazia presso i principi san luzveti, . dai quadi per lunga pezza tennero in feudo il castello di Villa Mairanaz:
: Nella seconda metà del secalo xvir eran eglino insignitil di parecehi titoli e, si ficevano signori di Villamajrana, coissignori di Gemola, conti di s. Lorenzo, marchesi di Cervasca, signori 4. Salonorre, Riorosie e es. Stefano, del Bosco, iconti di Cerverg e marchesi di Rbceavione. ${ }^{\circ}$

- Questo inagre cagato ebbe varịi cavalieri Gerosolimisani, cioè:

Fra Costinzo :cómumendatore (i49i) di s. Giovarni della Motta, governatore delle isole di Leria, Calamo e Largo Egli difesa l'isola di Largo dagli insulti di venti galee, cui tuppe e mise in fuga: ddpo essere, stato grande amminaglio dell'armata navale Rodiana ed indi ammiraglio in tutte le lingue d'lalia, renpe eletto gran priore di Lombardia in ricompensa dei molti sefry viggiir da dui prestatis alla sua séligidné darante il corso di, ppni quarantacinque. Da .quest'inelita persaraggio veriva riqdificato il cástello di Gandiolo, ave: si ponevano lé inseg be di varii coe apicui parentadi deglie antenati di lui. Cesso egli di vivere, aglleanno 15,

Fra Ottavio Operti fu uno Aegli btto, che nel 1512 elessero il grast maestro'fra Guide di Blancfort; perchè essendosi .nominato un cavaliere per ogni lingua, fu egli prescelto par quella

©Fra Costanzo Operti fe nipote, come afferma il Bosio, ${ }^{\circ}$, del ${ }_{+}$ l'anzidetto, cavatiere Costanne, ammiraglia ed indi priore di-Lomp bardia: sostenne con fra Percivalle. Pónte: un fatmoso tornẹo che si tenne in Malta nel 1537 ; e cicid che: più rileva, essendg egli capitano della capitanata di Malta' io un combattimento conero dodici galee turche nel:canale di Corfù perdette la vita dopo aver dato prove di gran valentia:

Fra Giovanni : questi: sul fior delletà si condusse a Rodi; intectenne alla spedizione dell'Imperatore contro Algeri: al suo rír torno cessò di vivere in Malta nel 1542.
... Und terzo frá Costamo Operti nel 1664 era cayoliene gran croce e balio dello stesso ondime Gerosolimitano, impettoregemerale delise acmil di'sua religiene, oratore dello medesiona praso la repubblica di Venezia, indi ambasciadose di Vitorio Amedoo ye di Sicilia ad Intoceazo $\mathrm{XI}_{\boldsymbol{r}}$ a: Cardo Austriaco, a Fdippo V Borbone re di Spagan, e fandmente consigliera e eministro di stato. Fu tolto ai vivi in età d'anni 73 nel ${ }_{178} 4$.
‥ Fra Morizio Amedeo Operti nel $167^{5}$ era colompello e gran ciatmbelkar di Emanuele, Clettore di Baviera, , da xui veniva nomimato ambesciadore a Lavigi XIV re di Pradcia; a Leopoldo hupperatore e ad Innoceazd XI. Mentee distimguervail pel nuo valom militare nell' espugnazione di Buda, perdette da vita ned i686.
Yra Costamzo Amedeo Operti si distingaeva in quello atesso ordine, ed era tolto ai vivi nel 1732.

- Avon pochi deghio Operti fariono anche cambierindella azcra religiene ed ordine militare de' ss. Maurixio'e Laxizaro, cioè: Gian Francesco nel 5577 ; Costanzo cavalieze gran erocs mel 1609 ; Carlo, cavaliere gran eroce e visitatore generale dello stesso or-
 Gian Fratceseo, 1714:

1. Pareceht di yudesta famighis odre i sopincersunti fuxono eledi in diversi teriph ad ambasciadori per tratlace: importanti megor ziasiont. Un Gima Miehele Opertilandevaimicomipagnia di Tomb niano Meoforte,' mombaciladote per la ana patrin ad 4 meded VIII duca di Savoja. Francesco era inviato nel $x^{6} 6$ alle corte di Napoli. Clámbatiste matchesie di Cervascia: era mondato ambasciudore struordinatio da Ditterio Ansedeé weidi Sicilia alla real cortec di Napoli.
Coprirono importanti carichè inon packi dia loro, cioè: Gian Francesco signore di Willa Mirmon, dattor eolliegiamo, consighiere
 yel 4580 ; Giovan Battista, minarchese :di Cervasce, consigliert e segretario di istato di Vistorio Anedea. Questo cavaliere amadtissime delle lettere : de' detterati morì nel a 725 .
: Famsiglid ile' Diopeisiii. Fúnoso questi sreduti di en medesions stipite cogli Speciali. Abitavado al Mureazo, al tempo che ai traslocarowo a Rosanno: eglino per altro pretenderamo di essere origimarii di Atanentino e dicerano di escere stati padrosi di Leo valdigi.

- Famiglia dei Bava, I Bava furono sigmori di Ricrosio e di Cervert; essi in parte furoon pai conti di s. Paoloz vemperodal Lono. castello di Ricrasio a atabidirsi in Fousano. I' anno 125a, Emanuele Bava avendo rimesso alla comanità la casa ed ognị diritto, che aveva in Ricrosio; s'ebbe un palazzo merlato. Queailluctre prompie che in: ogni tempo produsse yomini di alto. marrito, si estese anche in yarie parti didtalia.

Un Oberto Bava, nipote dell'anzidetto Emanuele, nel 3306 comprò in Savona la torre della città denominata del Brandale, e. $i$ discendenti di lai si trasferirone cinque lastri dopo ad abitare in Genova, or'ebbero luminosi impieghi, e ned $15 ; 8$ furpno. ascritti al portico iv famiglia Cattenem. Sul'zgto foscanese coreere piat torci innalzate dai Bevm Tate era la torre neila resgiome delle Tavolere, cho fu Fatta inmalzare da an Sebastiano Bapa siguor di Cervere l'anse. i51.0. Verameate cospicuo fu il emallo cha i nobili Beape costrumero nel necolo xpt nella re, gione appellata di so Lorenzo.
Ricchissimo di poderi fa questo illustre casato; a tal cbe gi eredi di Antonino Bava, generale di finanze, Cian Miohele e Giur: Lio, potarono senza tore incomodo dere in dote al vesoovato di Fossane più di mille giornate di tétreibo. I nobill Bavà mon vi ba dubbio cbe si rendetsero minnamenete bejemerili della podr tbunità ; giacebè malgrado della tateto xanvi della quart collanions, loro fu data th facolki di fabbrictre le sopraindicate torci en'ankidetto stupendo costello.

Un GiggliAmo Hava con titoto di signore gits si vede sottor. scrito ad ub'iavestitura, she nel is5z il vescove di Torino fece ip favore dei featell Mautini di Verzuolo. Simone Bava come principal di Formoo in campagaia di altri poiacipali di altri municipia, fu mallevadore, per settants fiorimi d'ora al priscipe Giacome d'Acaja wermo Pietro Gerbais, tesariere generale del bonta Amede il Verde di Savoja. Aleani di quest'itelita farmiglia per unione di donne, aneand asquistato una parte del marchesato di Cravesana. - Questa pronapie ebbe molti personaggi che sid distinsere nella milizia, nella toga, nella diplomazia, nel governo di coopicue cistà, nelle science e nelle lettere.
Di essi Leonardo, cavaliere Gerosolimitana, era commendasore dis. Giacomo di Firenze nel 1399 ; appartenevano allo thesse ordine un Cesare nel 1566; un Filiberto nel 158k; 4月
altro Finberto tiel 1582; an Whalide che nel 1634 èra generale delle galee del Papa, priore d' Íghilterra, poi di Yeneia e ambasciadóre' al $\mathbf{R e}$ cristiatissimo. Un Agostino nel 1505 eta nominato 'daha' comunità uno deandue ambasciadori da lei spediti al 'daca Carlo: Luigi ed Agostino furono nel novero dei sei eleti dalla comunità stessa di Fossaío per la solenne a aubasceria che nel 1575 si fece ail duchi Emanuele Filiberto e Carlo Ena* nuele, padre e figlio': Ahtonino fu generale di fiaaare del duca Carlo di Savoja, scudiere, è maggiordomo della ducheura Beatrice, ambasciadore presso it re di Francia Francesco I pel duca Carlo dè Saroja: Tommaso, fu consigliere di stato, presidente; góvernatore di Mondorl circa il 1623 : Pietro Alessandro, vicario di Cuneo negli:anni 1657 e r658: Galeazzo, colondello, con= sifliere 'di'stato e' governatore detle città di Mondort, Cuneo e Pinetolo: un altro Galeatzo fu governatore di Basca, di Caverre ed indidi Susa; dove si opposerall'impeto de'francesi capitanati dal conte d'Uxelles e ne impedl l'ingresso in Piemonte: ali'eth dil otiant'anni gli fu dato il governo della città di Pinerolo, dore morit d'anni 8j nel 16 ng.
"3. Diue altri' áventi lo stesso nome di Galeazzo furrono, il primo governatoré' della citta di Cuneo, e il seconde ebbe il governo del reastello di Avigliam mek 1592 , e fui nominato proveditore generale dei forti : Sebastiand fu governatore di Cavorre, di Saluzxo e di A piglianá : per la' sua singolare prudenza nel governo di Avigliana meritò di' essere proclamato padre del pabblito : Tommase fu' presidente è governatore di. Mondövl nel 26a3: deghi Istéssi Bava tin Ludovico 'de' marchesi di Cravesans fu' dettore collegiato nella regia univessiti di Tbrino; un Guido wi fa professore: oddipanio di leggi; ed un Erancesco minor conventuale vi lesse la metáfisica: fu questi teologo del duca Carlo Emanuélé nel 16 r . Si fa divilui onorata menciode netha biblion

$\therefore$ Di alcumil aitri di questa prosapia che si segnalarono per la santite della tita, o si distinsero negli ottimi studii, faremo cening qui: appresso.

I Santa Giulia. Si vuole che fossero cosi denominati da un castello di tal nome, di cui erano signori, il quale isorgeva' in viónanza del Tanaro. Eglino per altro: abitavano nel fuogo di S. Martino, quadido nel 1260 risolvettero di venire a stabilisi

## TOSSANO

833
ins Fossano: Cresciati pi potenza con-molto dama di alcunifosseanesi oasati, si inimicaromo coi. Marenchi, i, quali collegatisi coi Costaforti e cogli Ancina, cammisero non pochi attii di dstilita oontro is S. Gaudia, ed aqcaddero zufe con grave, danno di entrambi i partiti; e samebbenc veputa la desolazione ${ }^{\prime}$ a Fos ano, sélé saggia priacipessa, Catterina di. Vienna, in allora jve--dova del principe!Filippo d'Acajay non avesse nel. i 3.37 coll'op. portunita de' suoi consigli riconeiliato gli animi dell'una.e delLialtra faziode. Il casata dá S. Giulia si estinse nel necolo fro. (Un:Ansedmo di Si Giulia:nel 3.4 fue con Alberto de Alexan: udrise 1 epxainato :mbasciadore: al priacipa, Filippo d'Acaja ; per l'istromento sdi conyenzione tra il Principe: ed il comune? di

## Fossamo.

:I Manenchia:Erato signori del Bamanisio, e si condussero ad rabitave in Fossano sin dalla sua fondazione., Qaesta famiglia sera cosi numerosa, che mella; sua, riconciliagione cone quella dei .8. Giulia l'anno 1337 già napexava sai capi. di casa, Un Pietrino Marenco, poichè era in molta stima nella sua patria, venne , oletto net 1247 ad uno degli athitri tra il oqmune di Fossano e, i signori di Saluorrey I Marenchi si sparsero, in varii paesi, e, yi eostennero il lustro, della loro antica nobiltà ;: alcuni di lore si traslocarone a Dogliapi, a Mandovi e nella Borgogpa a $_{\text {a }}$ Di,essi :wh Bartolommeo era governatore di Savigliano a nome de': prin: cipi d'Acgja: nel ri363: $\mu n_{i}$ Bérnardino fu professore di leggi.neliliuniversità di Toriao vẹfo.ill fine del secolo decimoquinta: -i'I Govoni Furono originarii di Govone, castello nell'Astigians: -aretano avato la signorie di Piozzo: il loro casato si spense, sul (G) itorinese università nel secolo xur.

- w. Ina Casa Minforte. Si trasloco nella Borgogna : ivi ottenne
 riputasione: Di. essa un Tommaso fy uno degli ambasciadoni r(1465) per la gamanità di Fossano ad Amedeo Yill dụa di Satoja:illa,stessq. fu mandato oratore nel 1472 alla duchessa Giolanda, di Savoja, reggente pel duca Filiberto suo figliuplo. - G/i:Spqziali. Erano considerati tra i più pobili che si trasilecayonf in Fossang sin dai tempi della sua fondazione ; sid crede ,che fosseqro di un medesimo stipite coi Diouisii, perchè avevano ila :stessissima insegna, cioè un campo tagliato per mezzo da una Dizion. Geogr. ecc. Vol. VI.


## POSsacyo

all'altra parte verde ed argento. Quest e easato che ix edince nella seeonda metà del secolo avni, già era moko antieo in Asti: trovasi di esso un Melano, che fu testimennio di una trogua stipulata in Fossato nel najy tra it re Carlo d'Angio e en ciluà d ${ }^{2}$ Asti cei partigiani dell'astese repubblica.

Fanmiglia dei Bove. Originaria della Costa di Chieri, fu ua tempo signora della Trinita e poi d'uog parte di Alteisano lor feriove. Si eatinse da varï secoli.

I Pasella. Erano delle più aoticto famiglie di Salumo: ebr. bero tal cogrosse da un Pasello saduziese chre intorne al irgo aveva giurisdizione sul luogo di Monetta: Saxdle e Geppresuo figlio si reggeno mensionati is piu contrmatis che il marchese Manfredo I fece nel rizo e nel ingz. Un Anselmo Pasella trovan. dosi consigadre di Moretla in cormpagnia di altri sanoi fratelli, fu investiso delle decime di quel territorio dal torinese meseovo Arduino di Valperga. Dai Pasella di Sajuzzo ebbero certamente origine i nobili Pasella di Fessano. Tra. i più illustri di quesio casato si habno a considerare ua Bonifacio che fiori pel $128 \%$, ed un Giovanni eccellente giureconsulto, che nel 1338 era gir dice di Pinerolo a nome di Giacomo principe dAcaja.

I Ripala. Ebbero il nome da uno de' cantilli che concorsero alla fondazione di Cherasco: una parte di loro ands ad abitare in Cherasco, e l'altra si ridusse in Fossazo ove, fiode si estinse, fu tenuta nel novero det pid nobili fossapesi.

I Drua. Prima della fondazione di Fossano erano viscooti del Romanisio, congignorí di S. Albado e di Lavaldigi, éinnanzi at 1270 possedevano una parte delle decime di Votigrasco, di Villa Mairana e di Genola. Di koro un Gughiemo visconte del Romanisio vedesi testimonio in un istromento di liberazione da servitù a favore daleuni, ai quati nel t163 Manfredo I marchese di Saluzzo diede la hberta: si wede aoche nominato in an'investitura fatta in Romanisio da Masfredo II ad un Gughielino. Ua Guridinte del Roinatisio era di questa prosapia : un altro Guglielmo visse accettissitmo al marchese Maifredo II, e fu molto considerato alla corte di lui.

Un ramo di questa famiglia, che da lunga ett più noor osiste in Fossano, ebbe in possesso la Roccia, e'costitul to stipite dei nobili Roccia che lungamente tennero quel lubgo: il primo a lasciare il cognome Drua fu un Roccia, ch'ebbe linvestitara di

Lhervatigh dal memescalco di Provanzanel 4960 , e. fa padre di molti figliuoli che tutti denomiparphen: Roçifa.
Oltce te amidette dodici fompiglie che si ohiamavanoide:pajeaie sopra lutte fo altre gedevamo i, privilegii di mobitta s, ve
 pirincipio della sui fondazione, e veniveine tlsée puwe quadifibate col titolo di signore; ma queste o al tutto mancaromo in pobo mpazio di tempo, o moltó dicaddera, ne di tráfenimono calkiese, vi mai nor ebbero ginarisdiaione feudabe.

 tasmo di Catiosio conte di. Moglimolo: Atiagarleone ad Moités


 stagno, S. Agnes, Villaguardia, Valtavisimij! Vidowianl, cotivatraie Seicrotac

 conte di Pornascio e del Castellettov: Dronini" covalalifhobersis


 conte di Lignana: Costaforte conte xdi, Sampacers Daviceicome



 tata ffale più ittaitri d'Eunopa', singolamente per le partintek
 chesi di Saluzzo e con quelli di Monferrato. Ne fande : distinka
 fredo; Agostino Deht Chiesm, Tomnto Huricolw, Gaulo Ms tAbaik, Cresconzio Benvehens S. Ciorgio.

- 5. Vi shabiliyodo aneora il loro domiciliv, ©astellù oamineter doi

 sco, di cui parlano molto onorevohneme il:Molina netle sue nó
 canus Antistes.

Mulliano marchese di S: Maria : Mahiano conte della Torre: Malliano conte di Costigłible.
-. Malabaila conte di Cercenasco Sul nobilissimo casato dei Malabaila, originario d'Asti, scrissero varii autori, fra i quali il Della Chiesa, il Molina, il Ventura, il Terraneo.

Masio conte di Calvignano. Risaglia conte di Margone, Lemie ed Usseglio.

Solavo conbe di Villaneva-Solaro. Dell' ineigne prosapia dei Solaro fanno onorevolissuma memioné , maltir serittoni : gli anmali di Asti, ond'ella trasseillórigine, rammentano le memorabili geste dismolti dei Solmo: : Nelle istonie del medio eno è distinto fra gli altri un Erameeseo di questa famiglia, cognominato garsbé di ferro;' al quale divenute nemicorun Rufino,Guttuario, fece ilega, per : soverchiarle, cai mobili, casati degti: Asimari, dei Cateaa e dei Bertramenghi. Di, questa lega paria;Guglielmo Venterá : all'amnei: 126i.

Un Bertrardo ed uno Zarlo Solaro furono entrambi, vionni di Fossano, in primo nel in 288 ; il secondo nel 1291 . ...
3. Taparelli conti dilGeada; detla loro antica e nobile stinpe dovrento altrove far ceinno.

Tesauro conte di Memno. La caen Tetauro, originaria diFossano, produsse chíarissimi ingegai; alcuni, dei quali sarannoide noi rammentati qui appressol: Fii, una delle tredici famigle ve nute, im Fossano capli Operti.:: ,

Tetzù conte di Cambumano, Trotti-Sandri conti di Coame. I Trotti di Fossado sode gli steasi di quelli di Alessandria. Por sederano i feudi di Mombacilio e Coazze con parte : del marchesato di Ceva, Niella ee del contado di Bossolasco. Il ramo dei Sandri-Trotti esistente in . Piemante, div̄idevasi in due casali conosciati sotto il nome di marchesi Mombasilio, e. di conti di Coazze.

Scelsero anche: il loro domicilio; jn Fessamo un Viterbo conle di Beipasco, ed un Viterbo conte, di Genoda.

Cenni biografici. . Fossanesi morti in odore di santitio. An $p$ cina Gionanni Giovebale, prete dell'oratorio, indi vescova di Saluzzo. Mobsignor Della Chiesa:, il Negri, il Cambiano ed alri ne scrissero la vita. Delle opere letteraxie dettate da quest'uomo di Dio, faremo parolai qui sotto.

Ancina Gian Matteo, fratello del precedente, anch'egli prete
dell'oratorio', statovi accolto all' i .di ottobre $15 j^{\prime} 8$ dallo stesso an Filippo Neri, presso il quale fu in grandei stimat Cessò di vivere il 3 d'aprile, 638 . Il Boẹtí ne conservà I'effigie' in un bel rame' inciso da esso.

Barotti Oddine: : 'naeque nel . 344 . Prese l'abito di prete seeolare nel 1368. Fu nominato -paroco di s. Giofanni dai patroni di quella chiesa parrocchiale. Nel 1389 ifu acclamapo prevosto di quella collegiata. Gia toccamono superiormente in quanti modi si mese egli benemerito della sua patria; e cqual parté effirace abbia avuto in Fossano allo stabilinfento di opere pie: morì in età di anni 26 il 21 luglio del $1400_{i}$ con grande fama di santita. Gli fui innalzata una cappella nella chiesa cattedrale: veune, egli; cone già si è detto; sallevato all'onor degli ala tari nel 18 if dal soimmo pontefice Pio VH s: tutti i fossanesi Jo tangono in venerazione grandissima.

Bava donna Angela Veronica, monaca cisterciense nel monastero di s. Catterina di Fossano: i suol genitori futono il nobile capitano Sebastiano Bava e Luigia Gatto gentildonia ferrarese. Nacque il 20 maggio 159 ; ; mi monacò il 6 d'agostd $160 \%$. Morì in concetto di santità il 14 d'aprile: 1637 : !. :

Colla Carlo Giuseppe, sacordote de'primi fondatori delloratorió di Fossano: ivi cessò di vivere in concetto di santo l'anno 1678.

Costaforte Isabella: delle sue rarissime virtù e del santo sna modo di vivere scrisse il P. D. Benedetto Costaforte.

Domenico da Fossano, mitror osservante di sa Francesco, viene distinto col nome di beato da monsignor Brizio nella sua opera intitolata: Seraphica: subalpinae divi Thomae provinciae monumenta.

Gambera Gian Tommaso sacerdote di esemplarissima wirtù e d'incomparabile zelo, esercitò lungo tempo il pastoral ministero nella parromia di s. Ensebio di Torino, ove cessò di vivere ill 23 aprile del 1763.4 Si hapno i ragguagli della, vita di questo vero servo di Dio.

Goletti Anna, figlia nubile, fa tequta in concetto di santa e di persona singolarmente illuminata da Dio. Il canonico Vallauri, che ne fu lo spiritual direttore, ne scrisse la vita.

Callagrani Gerolamo, vescovo di Mondovi, di cui parlexemo or ora.
: Musco: Adbsiandroj minow conventuale, maestro di telogia;

 chiesa del suo ordine in Fossano.
 samo: diedé tulte il sua arree ella congregaxionez morl in odore di sappita l'annois68s.
i: Negrí Emamuele feq mecottato nellá compragnia di.Gesi in qualita di ifeatella comdiutoref venne cletto : E pastare in Trassilu vanja, ore in Clatudioproli oltenne la patma dal matiric il $\mathbf{g}$ di giugno del $1597 \times$,
: Operti Biagio, ceardiers igerasolimitaroe, eriginario di Fossamo, nito in Sirseusa, fe compagne di s. Camillo de Lellis, e concorse anch'agti : a Iondart la voligione de' ministri degli infermidivenne generale di tutte f'owime, e mon'in coneotto di smato il 17 lugho 6004 .

Speciahi Anna Maria, fighiucla di.iPacinc o. Frathchino, fa maritata: adudindrea Elusone di. Mondowl: quivi morl vedpa ail 1697. La ività ch'ellaisantamente visse, fu, deseritia e pubblicenta in Roma dal Pi Desimome l'apooig3r.

I fossanesi tengone antore in concetto di santi due deti e zelantisuicui sácerdoti, cioè Vazollo Carle. Francesto, norto nel $\mathbf{1 7 2 2}^{\mathbf{2 2}}$, e Villani Gioan Battista, entrambi dell'oratorio di s. $\mathrm{F}_{\mathrm{F}}$ ${ }^{1}$ ippo.

Vescovi natini d fossane.
 marto -31.t.

- Trowi Clemepte, veseovo di Teosame nel i664.

Ancina Gian Giovenale, di cui farem cenno qui sotto.
Baratta Gian Giorgio, neminato vesebvo d' Fossano nel 45 gz .
Callagrani Gerohamo, promosso alla sede reseovile di Mondovl nel 1490: Dapprima egli era abate commentatarip di Arona. Mon in concetto di santitid l'ultimo giorno di agosto del 1497\% Gli fu coniata la seguente medaglia :
$\therefore$ HEPOMMOS
oallagantes
DE - EXVA.
Felissano Giuseppe Filippo, veseovo d'hati nel igá4.
Sandri-Trotti Federico, vescovo di Fossano nel 1638.

- Altri fossimesi the sostennento elevate cariche, o si. distinsera nelle belle arti, os segnalaxamo nella arrierce delle. Lotiores.

Un Ruffind Trowi fu anobidsciadure del marcheite Salumo ptesso limperatere Vepeestao nel 1333. Un Emanwele delia stessa fanightia git nel. 530 g giokava id qualith d'ambasciatore. la fedeltà al Re di Napoli.
: Pacecthi altri Commosiy oltre i sopractennati, sostenthent in 这iversi tempi rilevanti mbascierie; fra i quali nota partieow larinentes.

- Astonio Tesauro, archiatro dei duch Carlo ed Bmanade Filiberto di Savoja, oratore presso varii principi.
: Bernatdino Porvio, conte di Bonpitime, fu metidente idi Salumaz ie di matio il marohesatio.
-Antomino Tesawro, consignor di Smhnorre, consigliere di stato, e presidente. Fu ano dei deputati per dar termine alke differ sense cble cramo insorte per ragion di confine tra $i$ comani di Bra e di Cherasco. Con una sentenza del 16 di dicembre 1566 tetuind anche te questioni che per eguale motivo si agitaratno tra i comuni de Sevigliano e di Cberasce.

Lazzaro Baratta, conte di. Bestagno, consigliere ti meto, e pitesidecte del marchesato di Saluzzo. In gennajo del 352 fu bominato gran cancelliere; ma poco starte cesso di viveres

Lodoriso Tesawo venwe alla carica 直 prosidenke wella yeima mineth ded secole x+1.

Giovenale Costaforte, Gian Luigi Govone, Gian Tommano Monsote furono vicaria di Cunco, il primo mel 1551; in secondo diciannore amni dopo; it terzo nel 16 in

Ascanio Tyoki Sandri de' manori di Cervere', geverale delle Regie P'este, gentiluomo di eachera di Carto Emammela M, maggiordomo ed ajo de'Principi unoi figlinoli in Ispagaa, moxd nel 16 r5.

Oddino Maria Trotti, de' marchesi wi Ceva, conte di Mombasillo, barone di Bossolasco, consigliere secreto di stutey, goternatore di Fossanaj sopraintendente gesermic delle frranze; mori nel 1647.

Gian Viacemad Piozzo, Pietro Tesmare, Silvio Bervico, Graptre Roberto Tetti, Giambattista Alessandai futomo vicarii di Gunco: if primo nel:1652, il secondo nel 1664 , it terzo nel $\mathbf{8 7 2}$, il

840,

## rosbano

il-quarto nel 1688, il quiato nel a 700 Sikyio Davice dipo essere stato vicario di Cuneo, veniva cletto a a senatore, a consigliere di stato e a prefetto di Fossano: dal re Vittorio Amedeo II gli farono affidati molti affari di grande rilievo.
Costanzo Celebrini, conte di Corneliano, venne alla carica di presudente nel real senato di Torino, ore ceessó di viverel'labao: 1758.

Angelo Celebripit, pripao sice-uditore: genexale di; guerra, fu in riputazione d'uomo peritissimo del maneggio deglie affric e ne trattò molti, che gli vennero affidati, con piena soddicazione , della real Corte. Mancò̀'di vita sul arore degli anoi in unglio del 1785.

- Traii Fossanesi ch'ebbero il goperno di cospique oilta, oltre quelli che abbiamo superiormente indicati, si notano $i$, seguenti: Guseppe Sandri Trotti barone di Sissy ed Esarin nella Bresan. Questi in tempa del :suo governo fecte innalzare a sue spese ib farte, di, Cluses, e provvide del suo quauto era necessario' alla difésa della Savoja. Mori' il 9 d'aprile 159 r.

Orazio Leveroai signore di Vinadio, lsoae e Pelaporco, fur governatore di Busca a nome di Carlo Emanuele. II.
Bartolommeo Pasero ebbe il gozerno di Yillafranca.

- Oddino Maria Trotti Sandri, conte di Mombasilio, fu governatore della città di Fossana.
Sebactiano Muratori ebbe il governo di Mondovi nel 1714.
Pietro Pellazza, uno de' più valorosi capitani, mentossi il governo di Gupeo.
Martipo Ancina, celebre per l'impresa delle valli d'Angrogas, accaduta nel 1561 . Fu governatore di Mondovi.
- Un Lamberti ebbe il governo del forte di Bard.

Giuseppe Vitenbo conte di Lemie, fu:governatore di Susa, ispettore delle truppe di Carlo Emanuele III, ebbe quindi i governi di Mondovl, di Cuneo, e venne nominato primo.generale delle armi: cessò di vivere in Kossano nel 1.774 .
Clemente Derossi conte d'Usseglio, luogotenante generale di infanteria, governatore; di Serravalle e pojdi Willafranca; mori in patria nel $17^{5} 7$.

Fossanesi che si distizesero ; nelle belle arti: Questa citti si onora di varii artisti di non ;pece valore, fra i quali si.notina il Barotti, ed il Gambera ; e a buon. diritto ṣi gloria di Gioye-
male, Moetfi, ipittore: ed. intagliatore di chiarissima fanta. Questi, nacque: in Fossaeo sul principio del secolo: xwy. Fu, discepolo. di Giovanni Claret fiammingo: nel tempo che questi dimorò in ${ }_{1}$ Savigliano. Belbssimi suoi uffreschi si veggono ancora, come gia toccammo, in una casa che egli possedeva in Fossano. La sua vara e, moltiplice cabilita mielle helle: axti, frece: sil cha, la. Copte di Savoja:lb sleggesse, a. iun iagegnera, civile e militare, , , egli: amphì il palazzo reale ad il Valentino. Sopra suqi, disegni fuei rono innalzate la chiesa di, su Sebastiano fuan; della durra di, Fossane, e la chiesa degli ignaziani, di. Mondovi.

Ma le opere più cospicue del Boetti, sono gli intaghi pregen volissime sono le sme narte di Fossano, Saluzeo, Cuneq, Dempopte; - Verpuolo. Molti sono i rami di questo intagliatore; tra i quali, sono degrae di osservazione le quattro stagioni ornate di parec-, chie Ligure . Sono tenuti, in, gran pregio i ritratti, da laí eseguiti, di Madama Cristina e.di Yittorio Amedeo I; un rame di Net-, tuno e ciaque altri premassi agli atti della favola pastgrale di, D. Lodovico Scotti, intitolata il Getone, uscita dai torchi del Zavatta in Torino nel $\mathbf{1 6 5 6}$, col ritratto dell'autore; e l'incisione. che vedesi in fronte alle costituzioni sinodali di monsignor Trotti; vesoovo, di Fossana, stampate in Cuneo nef 1664. Sono anche egregii harori del Boetti la veduta di Piazza Castello, la veduta, del mare e l'arco trionfale di Cuneo.

Tra le pitture del Boetti che furono conservate nella casa che: egli pospedeva in patria, redesi nella sala a pian terreno il suor medesinio ritratto posto tra quattro guerrieri che disputano sul: disegno di una fortezza. E osservabile, dice l'autore delle lettere Sanesi, in queste pitture la varietà delle vesti, degli, atteggiamenti e de' capegli, la sveltezza e morbidezza, de' coloxi, ohe:spirano verità e vita. Le carnagioni sono noorbide, e pajone, animate. Nei gruppi non pi è alcuna confusione, e, prò questo: pittore (il Boetti) apnoverarsi tra i celebri. Il suo fare, s'acs, costa a quello di Ventura Salimbeni. Il chiarissimo nastro barone Vernaraa, che aveva in grandissima stima questo ingigne arr, tista ed.amarato seneramente, ne fece queghi elogi che ben mexi-, tava, e non dabito di dichiararlo emulo felicissimo del Calotta. Lo enconajo pure altapepte il conte Felice Durando di Villa. in un suo ragionamento, cui lesse il 18 aprile $\mathrm{I}_{77} 8$, quando in sp-lenne assemblea fu fatta tettura ${ }_{\text {t }}$ dei. regolamentis della reala ac-
 se th persomaggio di tanto merita venme proseose al grado di tenente generala di arsighievia e.veane fitto cavaliere. I diseendenti di lui ebbero in fetido con hitolo comitale ma porzione diPornastio.
Giuseppe Raiineri : quedo foscmeas fo malente macolimista matomicor vedue gratificoto di umpeasione dal he, e il suo motoc fu aseritto fra quoth de'persomaggi díhtinti, she allora cmeper nevaso la reale weondenin od pitturaite scultura di Torino; alla quale perciò egh fect donativo divina supenberachice rappresentante hintiaro eorpe dell' udmo, eulluquale si davano poi con mirabile presketale facilita di protive to lezioni anatomix
 stesso Rerintil ebstrusse pure upa madchina rappresentante la dónar elre partorisce; la: qual, macuhina fu giudicula di grande utilita'agfiliew della sewola di ostéricia; overlui notare che compiè tali opere meditnte alcethe stes intemieni particelari, sia per riguardo alla materia; क cui si-valse, sia pet rispetio ai colori attissimi a rappresentare con esatteze verita tatie lé parti del corpo uritatio.

- Pbssanesi, ofle si distinsero nelte lettere melle seiense. Monsignor Gian Giovenale Ancira naeque nel borgo veechio di Fossano l'anno i548. I suot genitori frorotio Dutanto Atrima e Lucia Araudira, detle più antiehe famighie dit quenta città. Egli
 Mondovi. Nel r565 sosterme cont applauso thiverstle una serie di conchiusioni filosofiche, delle quali fatenno it BiatzaHo.
-Inctiartissiund agli sudit poetiel, e a quelli della musien, diede iis quelto' stesso antro alla lucie tina sua cpmporizione is versi eroici, cui dedicờ af duca Eatrmacle. FiNiberto. Yeanore pure da lui pubblicate eothe stampe ia Mondoni prewo Leomardo Torreatino parecchie belle odi anche in kingua lationa.
$\therefore$ Due elegie dello stesso aratore sit leggono nel libro del Leverobi, una intitelata ad Emanuele Filiberte per congratmbarsi con lui della pace dxarropa, e l'altra in lode del Leveroni.

Diede anclue prore di grande facoadia o dis sotilisama ingegro, encomiando il celebre Ciovanaí Argenterio, che ghifu maestro.

Bramoso di meglio addentrarsi nelle metirhe discipline, egli
si condume a Pudora, a ciò indotto dallo atetsa Aygenteria Mentre colà attendeva a' suoi prodiloti studii, neeque in tutha
 apparecchi di guerra, che il Turco faceva a danno de'principi earopeic Giorenale Ancina si accese di nobile ardore; :d molle dal suo canto fave cio: ch'eta in lai, per animare tivili:So. vrani a prendere con grapde fidmcia le armi cantro ill comune netoico, rappresentando toro propizic il cielo, e promettembo alle armi cristisne unt compiuta vittoria; e tale incomagiamenth
 ma dedisato a Gerolame Prioli doge di Veretin, ed intitctand Nkaumuchiă christianerum principuma.
 Emanuele Filiberto wropdo traspertata da Mondovi is Teribo l'università deghe stadii, l'Arcina risolvette di prendervi in pubblico esamie dil larres; nella quate occasione diede prove th tapio ingegno ed di fi granto doftrina, che jadi a poce tempo fu:noi minato professorerdidy medicine nolle stesse torinese miversitd.

Si condusse quindi a Roma, ed ivi entrò nella nascente congregaziene dell'oratorio it di prime d:ottobre del 1578 . S. Filippo to teneva in grandissima stima, molto si valse dell'opera di luil per propagare l'ordine suo, e lo mands a fonddre koratorio dit Napoli, ove aneora oggidt il suo nome è in sompama venerasione.
Finalinente il papa Clemente VIII, ad instamza del duca Carte Emabuele 1, le promose al rescovato di Saluzzo. Ma nom piu di due anni l'Ancina governò quella chiesa, essendo: manonto ă' vivi il 3I: d'agesto 1604 .
"Ofre i sopraccemanil lavori asciki dalla doita peana del'Anaí cipas, si hame ancora 1 seguenti:

- Laudíe canzoni spiritenalí pubblicate nel 1565 in Mondowd. - Armontico rempio, stampato in Roma nel 1559. Ve r'era waesemplare' vella libreria de' PP. Filippini in Terino.
- Ea villaria navala de' cristiani contno i turekt sotso Lapanto.
Una tetera di hiri, che ba la data di Roms 7 hegtio a584, indirita a s. Carfo Borromeo, fu stampate net eatalogo del Crevenna, , tom. IV, pag. 306.

Un' inveltiva apologetica lationa dello stesso Giavenala contro

## 844

 Fosganioun detrattine dol celebrie Argenterio, si, troviz ne? commemari. dellinngenterio :in artem medicinalom Galeni.
Non pochi altri dettati si: hanno di lui, fra i quali pacticoLarmente si notano:

Ua libro della penitenía di santa Maria Maddalena; un poomasi:in tode del: sommo pantefice Pio $V$; gratulatio; cioè versi per la sicuperata salute di Carlo. Emanuele duce di Savoja; an cantico di cento strofe, in cui descrive i pericoli e gli. obbli-: ghi di.un vescova; ed esagerando l'insufficiensa sua, prega il: Papa a: dasistere :dal promsoverlo alla sede episcopale di Sa-1 lunza Questo cantico, che t'Ancian compose nel $1598 ;$ ai legge: in fine della vita di lui, scrita dal R. Lombardo, il quale fa ancora ' thenzione di un altro opuscolo dell'illistre fosswaese, intitolato decadas diwinaram observationum.t.
Il ch. dottore collegito Bonino nella : sue biografin medica rapporta una parte della risposta dell'incina ad: una lettera del Biansella medico ducale: la qual risposta fra, le :altre cose, tratte di un rimedio utilissino pella cura delle concresioni cal, colose dell'sppatato urinario.
Fra i preziosi manusariti dello stesso Ansina, si comerrano libri di musica nella librevia del capitolo di Fossano; e ai hapno molte di lui epistole, gelosamente custodite: da varie persone, a cui per sotte vennero alle mani. Una di queste, che; ha la data di Revello 22 luglio 1603, fu indiritta al padre D. Aleswandro de' marchesi di Cera; fqndatore dell eremo di Tarino. ill Ghilini lasció l'elogio dell'Aacina nol suo teatro degli no:mini: letterati.
Dello stesso Gian Giovenale Ancioa seriseedo la vita, oltre il P. Luphardoy: e monigignor Agostipo Della Chiesa., il P. Bacci dell' oratorio, Roma 1671 ; il P. Ricci domenicano, Brescia ${ }^{1,706}$;. .l P. Marriani nel primo volume delle memorie storichas della Congregazione dell'oratorio; Bernardino Scarafaggi, Francesco Cambiano di Ruffia, chierico regolare della, congrega-: ziope Sapqasca, il Navarro, il Tommasino, il Bzoyio, Vincenzo Defranchis e Carlo Teppia.
Il Castellani, medito di Gregorio XV; nan dubito di affermare che, Gioveprle Ancina era : nell'arte medica fondatissimo. Monsignor Ermanno Hortemberg vescovo di Arraz fece incidere l'impagine dell'Ancine cear intorno dodici ovali rappresentanti

## FOSSANO

 epigrafe: Herntariaus Hontenhorgas episco Xtredatedmeir sudntion

Gian Giovenale Ancina uni alldal srarietilsimea dotuina la ame tide de' coatrani: il suo selo pel vantaggio opiristaalo dallo anime


 quella di un ottimo pastove e idi man narabile: serroidididiol :-Ancina Giovznni. Matteo, fratello deh precididmafumaehiegli della congregazione dell'oratorio, Serfisse cinopanotarisentantendi dottrina spixituale, recate poi dall'eriginale imainno in latinoide

 zente zelo a pro de'fedell renne im grande vinerbzione appoi roseanase
-: Bava Aodrea, chierico. secolare, pubblido siqi Toriza w'anno

Bava Francesco, minor conventuale che, siccome già secent
 Emanuele, lasciò preziosi manastritti ohe; già sridevaiol nella libtetiax dr! minomi conventualk di Fasceno. Din squestóngregio farsanate :è futto onorevol cerino nel quinto tomo delle biblior teca universale del Corobelli, : : :
 garita dell'ordine di a. Domenico, fa la primm che pubblicasbert Las uita della: B. Emilia Bicckieni : Yeredlese dell'ondinaldi s. Domeniac: Fondasrice del monastero di; ;Ranta, Maxia da Vercelli, raccolla da sor. .Peterillla. Bava perisomandamatice dolla notla Reverenda Mabre sos: Agostina Ficalesda Prtora
 limelmaxt, il Pio, l'Altamara, il Rovetta, ili Mazzubchellis ed altrit r.Bave Giomani: Battista, della congregarions de' Sammadehi, pensenafgio fonnito di molto : *apare: dettò: Lectiones sdighda atioae et phisicae ad veterum et modernarum placild elu!udrataa
 Mourizio e Lazaro, gentiluomo di camera del Ret, fuo persor maggio di-molte lettere e di svariata dottrina. Il suo chiaramande toonasi ascritto fra quelli dei sozii dell;accademia di! Fossans;
 toringe reate accademia delle sciense, edi altrerscientifiche sor cietà. Tradusse in versi itajiani vacie odidi Orazio, e dettò alcuni storapotrimenticlitioi sulhi pace tra le poteme marittime, pert cui idisab:teripg venat in gride di robisto pobtar Alcani
 maxsinansenter worivendo gli elogii storisi dellimperatore Pertimacte"del nipincipe Eugehio, e ded celebratissiumo chirwrga Ambrofiei Bertrandici Atouai mei lasori di argomento sterice far-


 Lauri, te qqaile, si legge mella Biagrafiad degli Italiani illustry

 gio conte di s. Paolo Einanuele Gaetano Bava mancò, on pochi
 tesi e da quanti ebbero le mearte di conosiarne i rari thleati.e te preclace virtod
: Hove Tomehoy vicedlente griaitcoasulho; leacio an tokame di consiglonamparie materie legalis

 da Gian Vincenzo Cavalleris nel 1598.



 sulla utbria ruetelamastiva"di Tonsono.





 consigliepe! dy Stato all Emanotie Filiberto, e per estoramba-
 Haenor of y'ys" Nell fiore dell'eta sua pubblist a porsuasione th

 Ciovende Castaforte si legge nel quavito tomo inedito ded tea\& tro d'uomini letterati dell'abate Gerolamo Ghilini, di cuillent
 Morelli.

- tobstrinte Beqredetto, thenaec conotito-scrisec da vita fiella

 in Elia Carlo Matteo, comonico della ceptedrala div1Bosbano; si diatinse bella sacra eloquenza, pubbliod adtunce oue famabti


Tefissand Ginseppe Filippo, weovo detsti; diede allalluce owi tiph All Anton Maria Tucais Giangrandilin'idatillamo's ytif uha

 promubverise la pratien ineipopoli.
$\because$ Gerbaldi Tilippo detle congregtrione pomasca, :fa serittore eoltigsind nelle litrge latina itbianajucosl ifn proa, conke

 sono di un' säpare virgilizno. Maneb ai vivi na maggio del 1 tanp

Giugarino Giambattista dehal congrogavione soinhaca onpor
 in ogai maniera di letteratura saera e profana: Diede alla lust parechie opere, fra le quall sf totano: Opuscooli sulta" $\$$ arma
 mysteritis of rettigione Mori in Possano 'tinh 778.

Goketi Qlovanill Stefano, canoateso reviogo dalta cattedrabe di

 ed ebraiea. Distingurvasi nell'eloquetra del'pergatno. Tuistany pata una sua behla oratione füncbre' is llode diythorigighor Lia renzo Gristoforo Baratta! Nelltultino anno di sutivitu diede alla Ince 'la seguente dissertaziode, che oll aequistb' moka rinomaneme:
 primis quatuor quadragesimaé diebiss Didetribu:- Lugani: 766 eypis'Agnelli et Soc.

Cesid di vivers in eta' di cinquantasette anim thel $1.765 \%$..: Goletti" Giambatista, dottore-ia teologid: fia personaggiondrif-
 Laecil wn manascritto, che contiene il: pmincipio della stonim di Feeshno.
Goletti: Fedele, Lorenzo, aggregato al collegio di medicina, nolla torinese università, pubblicò le seguenti tesi:
$\because$ Dhe generatione:- De ossium ligamentis: $\rightarrow$ De Higamentorum! et: ixgewinio, coviculorum natura, est usu te!De:sapong -
 i. Isaardic Giuseppe si : apphicò con successo mirabile, agli, studii
 di chirurgia il 7 d'aprite i775. Sette anni dopo era egli chis inergordi secobda, classe nel reggimento delle, guardie, , qpapio alla presenza del sinosantigsimo Perenotti qbirurga:maggiore di quel reggimento, diade apgio di rata ipergpicacia e d'iptrepir idezalidatimo estirpindo an eorpo estcaneo infssp, da lunge tempo nell'orificio dell'utero in pia donga, d; ; lise trisultamento di quella; andita operaziope, e i : mezzi. praprii de lui iampiegati i sempministrerono .in d'allora all'Isnardi l'idea che si, potesse; iestirpane, in ${ }^{2}$ partey; od anche totajmente l' uters
 qual iopinione: dellilspaxdik propasta poi nel 1793 dall:Osiander t mandata in ssecusione dal medesino :nal : 18 gr , fu riprodotta dai delehri Moateggia e.cay. Palletta ed yltiqpqpuente dal Sajiter:, sebbene $f_{f}$ comé fece osseryare in ch dottore Boniso nellu sues pregiata Biogkefia : medica piempotesp, da cui ricaviamo. le presienti motixie sulkinuretre Iqnardi, sja, carto che il celebre, Gqait nerio, giâ .fia-dal, whop sull'aułorità delf'arabo Bibillyil qyea,pro-
 totale della natrice casceros
r: Mentre, inlopandij dgra fogk alto conto di cè nella medicipa operatifa e nel : tra thaments, felifer delle: malatie sifititiche, veape eletto ebixurgh magsipre ded raggimento provipciale, di. Yer:
 ssunto a profensara: di chiruygia in Vercelli e a chirurgo primario del graqde: spedela di, quelta città. Dal $179^{3}$ yal 97 sostemat son pngre haicarica di, chirurgo maggiore in capa :pelle armate; e certamente diviso avrebbe gli onori e le glorie con i Larrey, ef noi; Rercy,:se particolari cincostanze non l'avessero distotio dal seguire pì̀ oltyre la proficua e: lumiposa carriera
mititare : perd faghi conce?nto un onorifico riposo. Fiu abche ascritto al jury di medicira per lo dipartimento della Sesia, e sedette in quel magistrato dal 29 di brumajo dell'anno xifino. al 1814 .

La dottrioa principalmente anatomica dell'Isaardi fu molta, la pratica stigace' od istruttiva, e di grave momento le operasioni da lui eseguite. Fra te piu ardite delle quali meritano di essere particołarmeate. rieordate la demolizione d'un vastissimo tumore steotomatoso occopante tata la regione iliaca destra, sino alla meta della coscia corrispondente; ed una trapanazione eseguita con sorpreta di tutti gli astanti, sull'osso iliaco sinistro per dar esito adi una raccolta puralenta esistente nel catino; raccolta che dai soli sintomi razionali si poteva dedurre, o conjetturare. Ne da tacersi che al nostro Isnardi è downta la gloria di avere'proposto egli il prime il taglio rettovescicale per l'estrazione-della' pietra. Cio fu nel 1808 in certo sig. Fortina vercellese, affeta da voluminoso calcolo; il quale con rotonda protuberanza distendeva il retto intestino dalla parte della vescict. Questa circostanza fece tosto concepire all'Isnardi. l'idea, che quella pietra potessesi estrarre dal retto intestino più facifmente che dal taglio al perineo, perchè quella era la via piu breve-per giungere in vescica e la meno esposta ai pericoli di gravi lesioni, ma soprattatto yerchè difficilmente sarebbesi potuto estraire quel voluminoso calcolo con grande apparecchio latetalizzato senza esporre l'operato ai gravi danni d'un'emorragia consecutiva e delłinevitabile flogosi cisto-peritoneale. All'Isrardi è dovuta la priorità di questo progetto riprodatto e confermato sei anni dopo nel Dizionario delle scienze mediche (art. lythotomie) dal signor Sanson e quindi dai celebri VaccàBerlinghieri, Barbantini ed altri chiarispsimi italiani.

Dalle quali cose anziesposte ben si comprende di quanti utilissimi profondi divisamenti fosse ricca la mente creatrice del professore di Vercelli: però non è da maravigliare; se la fama di lui, quantunque nulla abbia mai pubblicato con le stampe, facessesi chiara anche in paesi stranieri: chè sarà sempre a gloria dell' Isnardi lo aver meritato ed ottenuto dall' immortale Scarpa irrefragabili prove di altissima considerazione.

Alle gravi occupazioni dell'arte e della cattedra seppe l'Isnardi accoppiare glinnocenti sollazzi delle lettere: fu amico delle muse

Dizion. Geegr. ecc. Vol. VI.
e scriste in ottava rima sui sensi dil' womo e. in vers francesi sulla dignità della chirurgia. Anche la meccanica era per lui un soggetto di nobile ricreasiome; segnatamente se ragguardava a cose che avessero un'affinità colla scienza che professava; me era poi paxientissimo nei lavori anatomici in cera. Fra le molte parti esterne ed interne, che cosi per eccellenza contrusse, unicamente dirette alle studio anotomico dé sugi allievi, et una statua della lunghezza di ben due palmi, rappresentante una donna nell'atto del parto ia tutte le sue givate properzioni sotto l'aspetto anotomico e geonetrico. La reale accademia delle sciense di Torino, cai il Perenotti presentó In statua, premiò l'autore, nominandolo il 28 di maggio 1786 a suo corrispondente. Ora la statua è presso gli eredi dell'Isnardi.

Giuseppe Isnardi mori dopo repticati inoulti di apoplessia il giorno to di luglip dell'anno 1823, settantesimoquarto della saa vita. Fu tumulato nell' antica chiesa de' PP, minori osservanti in Bigliemme con marmorea lapide adorna di bella ed onorevole iscrizione.

Leveroni Giovenale, medico di gran fama, fece i suoi studii nell'universita di Pavia e vi si addottorò nel 1561. Quaturo andi dopo fect pubblicare in Mondovi coi tipi di Leanardo Torrentino la seguente opera: In aphorismos Hippocratis lucubrationes. Quest'opera è divisa in sette sexioni, ciascuna delle quali comprende tutti gle aforismi relativi ad una cola materia, e da lui creduti legittimi. A tali sezioni l'autore aggiunse un iadice degli aforismi da lui considerati come spurii. Monsignor Ancina lodò molto in una sua bella elegia questo lavoro, che il Leveroni dedicò al duca Emanuele Filiberto e a Margarita di Valtois. Il dotto clioico Pietro Malliano lo esaltò pure col seguente epigramma:

Quod prius Hippocrates maturo scripserat aevo
Levronus sparsum rite coëpit opus.
Nos ergo allecti tantorum fruge laborum
Nunc juvenem colimus, consulimusque senem.
Lo stesso Leveroni diede alle otampe in Torino ed in Carmagnola l'anno 1590 un libro intitolato:

Due discorsi volgari in materia di medicina, consecrati a Papa Sisto $V$.

Si aggira il primo sul reggimento della sanita in tempo di pe-
ste: nel secopdo si tratia della vera cura delle posteme che si scuaprono nelle febbri pestifere.
Di questo insigne fossanese fecero onorevol menzione it $\mathrm{Ge}-$ snero, Giovanni Antopid. de script. med. e parecchi altri. It $\mathrm{Ca}-$ ramelli, che lo chiama protomedico, ci dà la notizia ch'egti era molto perito di pittura. Nella colleziqne delle medaglie d'illustri piemontesi, trovasi anche quella del medico Ģiovenale Leveroui.

Levaroni Simone Antonio, figlinolo del precedente è autore di un Trallato dei Bagni della cillà dAcqui, di Vinadio é Valdieri, dedicato all' eccellentissimo sig. Orlando Fresio consigliere e medico di S. A. Mondovi 1606, in-4.
Malliano Emilio stampò: De passione Domini. Aug. Taur. 16 o ex typogr. Joannis Sinibaldi in 8.

Malliano Sipmone Antonio dottore in leggi, assai versato nelle - buone lettere, diede alla duce il Principe Allimaro e la santa Mascherata

Mingtto Melchior, letterato e poeta: i suoi versi latini si leggouo in principio delle questioni del Bianzello, dedicate alla città di Fonsano.

Muratori Francesco Antopio minor conventuale, $\dot{\mathbf{e}}$ attore di un' opera ascetica stampata in Torino dal Beetto e Guiconio l'ano 1699.

Muratori Scipione, letterato e poeta. Alguni suoi versi furono pubblicuti dad Morello in Carmagnola l'anno 1600 . In Tiraboschi fa ceṇno di dui pel toun. xix, pag. 222.

Muratori Giuseppe, sacerdote: fu personaggió fornito di molta erudizione : d'accademia fossanese lo nomino a suo segretario perpetuo. Fiord nella seconda meta del secolo xvill: si hanno della sua penna pregevoli scritti, sopra i quati si distinguono le sue Memorie storiche della cilld di Fossano da lui pub.blicate in Toripo presso Gian Michele Brioli Yanuo ${ }_{7} 88$; le quali memorie ci fornirono importanti notizie su quenta città; massimapente per riguardo alle più cospicue famiglie fossanesi ed ai personaggi di cui pià si onora Fossano. L'abate Giuseppe Muratori ebbe la stima del celebre barone Vernazza e dei più distinati letferati piemontesi dell'età sua. Un pregiato lavoro biografico del ch. professore Tommaso Vallauri sulla vita e sulle opere di questo illustre fossanese, fu, non è

Negri Gerolamo, agostiniano della congtegazione di Lómbardia, fu uno dei più dotti teologi che vivessero circa la metà del secolo xvi. Si ha di lui un bellissimo elogio tessuto dall'eloquente P. Della Torre Giacinto, poi arcivescovo di Torino. Gerolamo Negri ebbe la carica di vicario generale del suo ordine : stanpd nel 1554 un' opera intitolata De admirando mysterio, et Christo adorando in Eucharistia, dedicata a monsignor Cesare Cibo arcivescovo di Torino, che avevalo incoraggiato a dettarla. Si ruole che sia esso il primo trattato polemi-co-dogmatico contro le nuove eresie de' luterani e de' sacramentarii. Alcuni anni prima il dotto Negri scriveva in Fossano un' altra opera insigne cui lascid manuscritta, e che ha per titolo Aaron sive de institutione Christiani Pontificis. In questo dettato egli svolge a parte a parte le materie spettanti all'ecclesiastica disciplina con molta erudizione e con evangelica libertà; ed $\dot{\text { è }}$ osservabile, dice monsignor Della Torre, che avendo egli scritto quell'opera due anni prima del concilio di Trento, vi si trovino inculcate in gran parte le stesse massime che furono poi adottate da quel concilio per la riforma del clero. Per ordine del duca Emanuele Filiberto, il Negri l'anno 1560 compose un importante lavoro Contra Valdenses.

Questo illustre fossanese cesso di vivere in Savigliano nel 1580, in età di anni ottantaquattro. Di lui feceró onorata menzione parecchi scrittori, fra i quali si notano Giuseppe Panfilo, Giorgio Draudio e soprattutto l'abate Gerolamo Tiraboschi nella Storia della italiana letteratura Tom. vn, parte I, pag. 222.

Negri Gioranni, personaggio degniasimo di memoria, nacque nel 1608: abbraccio lo stato ecclesiastico: fu professore nella torinese università ricondotosi in patria venne eletto a canonico penitenziere della cattedrale: fu due volte vicario capitolare in tempo di sede vacante, e quando eravi il vescovo, ebbe la carica di vicario generale. Alcune sue belle istituzioni a pro'de' fossanesi, furono da noi superiormente accennate. Scrisse la Vita di s. Giovenale vescovo di- Narni, e la pubblico nel 1650 in Torino cai tipi di G. Giacomo

Rustis, unitemente ad altri suoi dettati che sono: della Traslazione de'sacri corpi de'SS. Alyerio e Sebastiano martiri Tebei.

Delle vita del B. Oddino Banotto.
Della vita de'famosi servi di Dio, monsignor Giovanni Giovenale vescova di Salupzo e Giammatteo fratelli Ancina, del B, Domenico, da Fossapo minor asservante, di s. Francasco e del serva: di Dio Emanuele Negri, fratel coadiutore della compagnia di Gesù.
Della vita de ${ }^{\text {La }}$ a serva di Dio donna Angela Veronica Bava.
Della origine e fondazione, qualità e stato di Fossano.
I Bollapdisti dichiararopo ache Giovanni Negri fu uomo semplicissimo., Ed in vero si velde che nella narrazione di certi fatio egli, nop xepne guidato dalla fiacoola della vera critica. Ciò malgrado è forza confessare che sif addentrò nẹlla scienza dellle dixine rase, e che visse zelaptissimo del bene e delHonore della, sua patria,

Operti Paptaloone, de'aignori di Cervere, addotiorossi nella _pavespe pniversità: aglị studî della giurisprudenza unl quelli dell'italiana poesia. Si conservano alcuni suoi versi liriçi da , lum en composti, sul fipire del secolo decimosesto.

Operti fra Costanzo dell' ordine gerosolimitano, di cui abhiam fatto cenno più sopre, fu letterato distinto. Si hanno della sya peuna i seguenti manoscritti.

Relazione dell aupenuto tra il marchese di Varangueille Ambasciadore din Francic e il Ministro di Savoja nel 1679.

Relaziope, al re. Wittorio Amedeo dei trattati e maneggi nel 1679 pel ristabilimento della corrispondenza tra la repabblica di F.enezia e la Real Casa di Savoja, presentata da cssa al: suo Sourane sotto il 9 d'aprile del 1688.

Relazione sopra il soccorso ricercato dalla santità di papa Innocenzo XI a Vittorio Amedeo, dal quale, scrive egli, io commendatore fra Costanzo Operti fui spedito in qualita d'inviate al detto Pontefice sopra tal negoziato nel 1685 n

Copia di lettere scritte dall'eccellenza del signor Commendasore fra Castanzo Operti ambasciadore di Savoja presso S. M. Cattolica Carlo II in Madrid, tradotle dallo spagnuolo in italiano dal P. Vazzolo delloratorio di s. Filippo.

Relazione al gran maestro fra D. Nicolas Coloner quando

Operto da Fossano, detto il maestro, fu dotto medico ctre fiori nella prima meta del secolo decimoquarto: Wagti antichì' statuti di questa cithà risulta dhe eglt consegur' nel 1330 ta' facolta diasegnare la mécicina tella proptia' casa.
${ }^{6}$ Pasero Grovan lo Lorento, giureconstito é poeta 1 versi tation all lui st leggono nel trattato tret bagni 学Aequif di Simon Antonio Leveroni.
Piozil tretnardino vicario dr Busea, tra le cure tel suo faticosó ministero st diéde qualche sollievo collo stadio della
 relfigione cor tipt della stàmpería Ráale nellyanto 1783 . Questi suoi vérsl dedicatt a móotisignor Carlo Moroizo vescoro di 'Fossano, furơóo béne ácólti dagn meteligenti.
 tẹologia: pubblico in Cuneo presso lo Stradefla néll'amo 1652 "unn' opera in prosa "dargoinétto' refigiaso, ; e Yatito 'dopo diede ivi" pute alfa luce tin"operetta pretica in sesta'tima, in o 'nore della Gran Madre di Đío.

Rossi Antonto, "rininor cotiventuate, "statipbe in Alessandria Panno 1580 per Ercdic Quilucitho, an "egregio trattato sopra
 dicata' a monsignor Ippofito 'Rossi cardiadle'e vescdvo di Pavia,


Sandri-Trottu Federicd, veycord di Fossano, fece puibilicare is decreti sinodati ti thodsigigur Catrinlo Tadaer; e wi agginase


Salotrone Olanjacdot detto epigranimi latini, tra 4 quali Ho xasthicon in tode di Michele V. Mondonl 1564 presso Letatardo Torrention, in 8."
"Tesauro Antonto fu' il primo signorè di Safmout; visisé acceto a Carlo $\nabla$, che lo decoró delt titolo di conté in maggío dell 1524. Era questi archiátro di Catio III duca di Savoja, thedico e storiografo di Carlö̀ $v$ imperatore.

Tesaúro Aátonito fu presidente per diplona del ris\%y : acquistò in settè bre dêl r 56 r cinque parti delle' dodicíl di Salmorre: è suo lavoro la raccolta delle decisioni stampate in Amburgo co'tipi di Frobenio, in fol. 'ıbo3; lo è pur quella delle deci-
sioni del searto torinese, ivi anche pubbicate if fol. nel 159a, e riprodote negli anai $: 1604$ e 1626 colle addixionidi Gaspare Atrquio suo figlinalo. Craso di vivere in Torino nel a586, - Temaro Gaspare Antonio de' conti di Salmour, Giglipolo del precedente, fu lettore di diritto feudale, e poil senatore in Torino mel 1593 . E autoed d' un trattato sulle monete, che venne dato alla Juce is Torino nel 607 , efu riprodotto nel 1655; dettó inoltre de consibers; epera stampata da Dometico Tarino nel $\mathbf{1 6 1 2}$. Scrisse ancora fra le altre cose quattro libri di questioni forensi, pubblicati in Torino nelij6zs.

Tesauro Alessandro pubblicò nel 1385 un poemetto didascalico, che ratten del bseo da! seth, ed ha per titgla: La sereide alle mobili e virtuose sonne L'autore' lo dedicò a Catterina dAustria in occasiona dh'ella venne in Piemonte apose di Carlo Enanuiale I. Il Tirabosebil. nel tone $x$ della letterutura italiana, pag. 79, loda questo poemetto, ma lo dichiara peccante per troppo ferror giovanile. Più tardi Alessandro Tesauro seppe fresare la sua troppo ardente fantasia, e fu uno de'pochi italiani, che in quel secolo, lasciate da parte le inezie erotieha, fecero vagamente servire la fisida alla poesia. Parecchie delle swe poesie sit letgono nelle racolte dell'eta in cui visse. Manco ai vivi med 1534 in eta d'ami sensantatre.

Tesauro Margaritia, figlia di Antosizo e di Dorotea Capris, - consorte di un Principe di Savoja, fu denna commenderole non tapto per rara vepastà, quanto per iagigne virtù e ferveote amacre allo stodio; serisse pregevoli versi, $e$ della sun erudita poonse è un twatentello mabuscritto de coelo et Deo...

Tesaro Carło Antonio, abate'di Muleggio, fa professore di diritto cmonico, e vesti quindi labito degli ignaziani, appo i quali inségnò la teologia morale: ebbe la cavica di penitenaiere di s. Pietro in Roma, dove noorl $x^{\prime}$ ' 2 wi geanajo 1653. Di hui abbiamo l'opera de poenis ecolesiasticis resalutiones practicac. la Roma da Laigi Grignani 1740 , in $4^{\circ}$

Tesauro Ludovico ecote di Salmoree, figlinobo di Alesanndro e di Marghetita Mulazza; fu Jettore digimrisprudeman, e quiodi previdente a Torino: scrise opere oratorie e polemiche; e si distimse mella poesia. Della stan pewime sono due orazioni lative, di cui la prima in laudern lituérarıom, e la seconda in funere Henrici IF Galliarum regis. Nel 1614 diede alla luce an libro
indiriziato al Rabbia, contenente la difens d' una poesia del cav. Marino. : Alle ragioni, da lui prodette per difendere it Marino rispose Ferranté de' Caroli con un dibro in $4 .^{\circ}$, stampata in Bologna nel 16 r4- Il Tesaturo subito controrispose con un' operetta intitolata Anpotazioni intorno all'asamina di Ferrante Carolo; pubblicata sotto nome del conte Andrea dell:Arca. In questa letteraria contesa ill Tesauroiebbe del sao partito Erancesco Dolce da Spoleto, Giomapri Capppae professore di medicina, Gian Luigi Valesia egregio pittore bologaese, Sebastiaro Fontiguerra pistojese, $i$ quali tutio scrisseroucontro il supposto conte dell'Arca.
Del conte Ludovico Tesauro è la sagmente opeca:
Juris allegationes nd findandanm siperioritatem serenissimorum ducum Sabaudiati super omnibus castris astensi.ecolesiuctab imperatoribus' concessis. Augestae Taurinorim IM: DC. LVI, Typis Joannis Baptistae Ferrosini, in fol.
Tra le osservazioni forensi di Gian Antonio Della Chiesa evri di quest'illustre fossanese: considiwn po duce : Sabaudiae in quaedam oppida.

Tesauro Emanuele, figlio del coobte Aleassandro, cavaliere graz croce, venpe a'suoi tempi in fama di sommo ledterato. Veal giovanissimo l'abito degli igpaziani, appo i quali: fece it suoi studii' per qualche rivelitin insorta trí lue e il famoso padre Monod, torà̀ al secolo nel a635, ecprese ilinbito di prete socolare: fu eletho precettore ed:ajp de'prineipi, e seppe dare una sufficiente istruzione ad un principe idi Sazoja, che nacque sordo e muto. Il dizionario degli uomini illustri to: dichiara filosofo e storica. Egli ebbe la confidenza de'suoi principi; per ordine de' quali intraprese lai storia del Piemonte, indi quella di Torino. La prima fu starhpata in Rologha nel j643; e. l'al tra in Toxino nel 1679 in due jolu is fal. Ma prevenuto dalla morte, non potè scrixerne che i due primi libri. Gli studii che far dovette per queste due opere ${ }_{\text {; }}$ gli diedero l'apportunità di raccogliere i materiali per nha storia geterale di tutha IItalia. Ei la ridusse in formaidi coripendio, e si trattenne solo in que'tempi, in cai la nostra ponispla era domiáata dai barbari.: quest'opera fu stampata in. Torino l'auno $\mathbf{8} 664$ con note di Valeriano Castiglione; pno de' continuatari della storia di- Torino. Gli autori contémporanèi fapno molti elogii del conte Ema-
 poi, lo accusano di gravi difetti. Il dottissimo nostro Terranep con ragigne la incolpa di aver eageito nella sua storia di To rino troppo ciecamente il credulo Pingonia; e lo accusa exiandio di avere scrite le suxe storie con troppi oxnamenti poetici. Emapuele: Temaroy dice il Tagliazuchi, mon; si accorgeva che la suat strayaganza del pengare, la quale nell' età sua era apecra troppo in uno randeva stravagante la favella, cost che giudim cando belli i pensieri, egli ancor giudicava leggiadra la locu-zione- Lid stesso sindizio fecaro di hui il Tiraboschi ed altri sommi letterati.

Molte sonode opere del conte Emanucle Temauro; eccone i titoli: D. Emanuelis Thasauri; inseniptiones, elogia, et carnina. Fen. 1679, txpis, Josephi Prodocimi.।

Panegirici sacri tomn : 1633; tom. 2 e 3, 1659 .
Istoria della Compatnia di s. Paolo di Torino, I75\%.
Il.funerale di Filippo. ILI ne di.Spagria.
Memerie storiche della citlad $d$ ' Asti.
. La vergine trionfante, e il capricorno scornato:
Apologiaidiun suo libre intitolato la Vergine. Ivrea, 1642.:
Pratica dilla grampatica italiasa.

- Ratconto idelle pubbliche allegrezze fatte in Milano per .la. mascite del serenissimo principe di Spagna Baldassarre Carlo Domenica d'Austria.

Parafrasi sopra le favole d'Esopo.
La caduta del Conte Olivanez.
I sampegsiamenti di Biemonte del serenigsina pritcipe Tommaso di Sippoja.

Santomero soccorso dal principe Tommaso.
Torino assediato a non soccerso.
Gli assedii. d'Inrea, Cuneo e Ceva.
Iotorie del Piemonte. Wenemia presso Giangiacobo Herz, in 4.
Cannacohiale Aristotelico, o sia: dall'argutezze, aroiche volgar:mente chiamale imprese. Torino 5654 .
.. Filosofia morale. Napoli.

- I Cesaris ossia la uita dei dodici imperatori descritts in elogii latini con alcuni epigrammi sopra i fatti principali dei vecidesimi imperatori. Tosino $\mathbf{1 6 5 0}$, e ristampato più volie in Mi--lane; Cexava Roma.

In volume diepigrammi ed valtre composisions itt nersi latini.

- La genealogia del Salvatore, ossiano le vite dei Patriarchi, descritte in elogil. Torino '1642.

Quest'opera fu ristampata in varie cittid ditalia.
Ermenegildo, tragedia in wersi italianti, Torine 166r presso il Zavatta: A questa vameo pure unite altre dice kragedte l'Bdippo e l'Ippolito, entrambe trette da quelle: di Seneta ch' ei prese ad imitare.
: Epitome del regro d'Italia con le matazioni delldbate. B. Valeriano Castiglione.
$\therefore$ Trotti Giuseppe Amedeo, conte do Coazze commendatore de' ss: Maurizio e Lazzaro, fu prosatore pocti degante. Si conservano alcune produzioni pootiche delid detate in tempe in cui egli aves del turto perduta la vistie:

Vallauri Giacomo Antodio dotore sin legge mellin aucrie facoltà, canonico della collegiata di Girixuaguqla; fece di pubblica ragione la Vita della vencrabiléserva idi Dion Doñra Angela Veronica Bava monnca Ciscerciensa ind monastero di sanea Calterina della ciuc̀ di. Fossimo, vaccodte ube informationi autentiche; fu dal Vallauri dedicata nillalteter meale d'Onleans, diachessad di Savoja. Lai stampo in Curmagnote' mel i6g6. Biagio Cayre stampatore e iptagliatore di ensa citck. L'autore vi aggiunse un breve trattato della mortificasiene ch'egli paocotse dalle divine scritture e dai, sant padret

Vallauri Claudio Alessandro; addotforato in legsi, caneaico della cattedrale diFossatio, serisse parecchie operette di argomento religioso, che vennero stampate in Salume l'anao 1722 da Giandomenice Bodont.

Da quanto sian venuti esponendo stai fossanesi seriftori chiaramente si vede, che questa illustre cilla ebbe in ogni tempo aicuni tra'swoi figh cher sí rebdettero degni di essere commendati alla mennoria dei posteri; e di preseate ella meritamente si onora dei personaggi ond'è composta la sua accudemia reale di scienze e lettere, i quali coltivano eon particolare affeto gli ottimi stadii; e diedero piu volte argomenti del logo letterario valore:

- FOSSENO (Fossanum) comi hel mand. di Lesa, pror. di Pallanza, dioc. e dir. di Novara. Dipende dal senato di Casale, ia-

