# RAGIONAMENTI DE NICOLO 

TARTAGLIA SOPRA LASVATRAVAGLIATA INVENTIONE.
Nelli quali fe dechiara uolgarmente quel libro di Archimede Sirscufano Intitolato. De infidentibus aqua, Con altre fpcculatiue pratiche da lui ritrouatc foprale materie, che fanto, ev chi non ftano fopra lacqua, vitimamente fe affea gna la ragione, et caufa naturale di tutte le fottile, ct of cure particularitiddette,et decbiarate nella detta fua trauagliata inuëtione cŏ molte altre da quclle dependenti.


Giptino.

Apreffo di Lautore.
Cögratia, et privilegio del Illuftriß. Senato Ve neto che niun poffa şăpare ne far ftăpa rela prefente operina ne parte di quella, uëder ne far uëdere in Venetia,ne in alcun al tro loco, o terra del dominio Veneto per anni dieci fenza confentimento del Autore. fotto pena de ducutti.300, ev perder le opere, Come che nel preuileg io appare.

## AL MAGNIFICO ET GENEROSO SIGNOR CONTEANTONIOLANDRIANO. NICOLOTARTAGLIA.



Agionandomi uoftra Signoria quefti giornipaßa ti, Magntifico Signor Conte, di lopra di Arcbio mede Siracufano, da me data in luce, ©r mafoine dis quella parte, cbe dintttolata, De infidentibus aqua. quella me notifico effer molto defiderofa di trouare, © di uedere l'original graco doue cbe tal parte era fata tradotta. Per la qual cofa compreft, che uoftra Signoria ricercaua tal ortginale per la of curita dil parlare, cbe nella detta traduttion latina $\beta$ pronontia. O nde per leuar queflafatica a uoftra Signoria di flar a ricercare tal original greco (qual for/t piu of curo or incorretto lo ritrouaria della detta traduttionlatina) bo decbiarita, $\underset{\sim}{\text { ci minutamente dilucidata tal parte in queflo mio }}$ primo ragionamento, il qual ragionamentoc quella offenféo, Or dedico,alla bonagratia della quale molto mi raccomädo.

InVenetha alli.5.di mazzo. 2551i

## RAGIONAMENTO PRIMO DI

 NICOLO TARTAGLIACON. M. RIGARDO uentuorth fuo Cobpare,fopra le cofe dette nel prin cipro della fua trauagliata Inueutione, nel qualefe decbiara uolgarmente quel li. brodi Arcbimede Siraculano, detto, de infidentibus aqua, materta di non po-


IC A R D Compar carißimo io bo fcorfa tutta la now Stra trauagliata Inuentione, nella quale certamente non uibo dub bio alcuno, che la non reufif ca, ma eglie ben uero,che de molte noz: fre conclufloninon intendola caufa, e pero non effendoui a molew fto baucrid a caro che mela notificafti, perche in effetto, niuna co - fa mi piace,fe di quella la caufa non intendo, NIC OL O. Tanto Sono le obligationi cbe bo con uoi Compar bonorando; che niund uoftra petitione mi debbe effer a molefto, épero ditime quale fono quelle particularith di le quale ignorate la caufa, percbe mi sforzaro potendo, et fapendo di fatisfare ognd noftro uoler, R I C. Nella prima decbiaratione del primo libro della detta uoftra traua gliata inuentione woi conchiudeti, effer imposfibile che l'arqua riceua totalmente den= tro da fe alcun material corpo folido cbe fia piu leggero di eßa acqua ( in quanto alla fpecie) anci dite che fempre ne lafcera, ouero fara ftare unia parte di quello di foprala fuperficie di effa acqua (cioe difcoperto da quella) ev che tal proportione qual bauera tuttto quel corpo folido in acqua pofto à quella fua parte, che fardaccettata, ouer rece puta da l'acqua, quella medefina bauerala grauita de l'acqua alla grauita di quel tal corpo materiale (fecondo la fpecie) Et cbe quelli corpifolidi:che fono poi di naturapiu graui di l'acqua posti che flano in acqua, fubito fe fanno dar loco alla detta acqua, $\boldsymbol{v}^{\circ}$ che non folamente intruno totalmente in quelly, ma uanno difcendendo continuamente per fin al fondo, ev cbe tanto piu uelocemente uanno difcendendo quanto che fono pis graui dell'acqua. Et cbe quelli poi che per forte fono precifamentedi quella medefima grauità, che él'acqua, neceffariamente pofti in effa acqua, fono accettati, ouer receputi totalmente da quella, ma conferuati pero nella fuperficie di effa acqua, cioe che la non li laffa in parte alcuna ftar di fopra la fuperficie di effa acqua, ne manco gli conrente di poter dif cendere al fondo, e per tăto quantungs tutte quefte cofe al fenfo et à la efferien tia flano quafi manifefte, nondimeno buuria molto d̀ carofe posfibil éche me demoftra= fitla caufa propinqua de tali effetti. N I C O. La caufa de tutti quefli talieffetti fe affe= gna du Archimede Siracufano in qquello de infidentibus aque, per me dattoinluce, O゙ $^{\prime}$
uita poniamo di oro © di argento i dechiarire quanto ui fia dentro di lanto, er quathe to di l'altro, laqual regola fara molto ov molto piu certa er men fallace di quella che nara Vitruin er altri autori bauer trouata Archimede per cognofcer la fraude del ar tifice nell'Aured corona di Hierone pche tal fua uid non feruira faluo (cbe groffo moz do) in una gran maffadioro Ma con queftafe potra conofcere tal fraude pötalmente is un ducato er men de un ducato doro domëte cbe fe fia diligenti nel operare et della pra tica di quefo unaltra uolta piu particolarmëte ne diremo. RIC. L'bauero molto acaro Fine delfecondo Ragionamento.

## TERZO RAGIONAMENTO de Nicolo Tartaglia conil detto fuo compare nelqual fi narala cauja di hauer intitulata la fua inuen tione, Inuention traiagliata.

$V$ ngobb, un zott, ungroff, eundritt, e longo Si me gettorno a fondo Conjua corrotta fe, obliqua, eforta. Et quel chi fegue adpril gli fe la foorta.



ICARDO Vnaltraparticolarita Compar carisfimodinoto mi i wenuta nella mente, laquale nanti, che da uoi mi parta uoglio che me la notificati,laqual é quefta, Perche ragione cof intitolate la det ta uostra inuentione, Inuention Trauagliata perche in uero, la non mi parce effere tanto faffidiofa che ui í gli conuegna tal cognome. NIC. Ve diro mifer compare io uibo pofta talcognome, perche quando che ritrouai il principalfogetto di quella, io cranelli magz gior trauaglij, che mai mi trouaffe in tuttoill empo de mia nita. R IC. A, a, fo, fo per quella uostra difputta con cartelli, che baueuste col Cardano da Milano per haueruiftă pato il iuoftro capitolo de cofa, e cubo egual a num ero. NI C. Apunto quella difputta no mifude trauaglij, ancidi appiacer grandis/imo. R I C.Mo in che altri trouagli ue ritro uauate. . I C. Ve diro me ritrouaua in Breffa, piu che forestero, perche in quella nö ui conofecua quafiperfona alcuna, per efferfato circd. 3 2. anni continuamente abfentato da quetha, שׂ era in lite grandisfima(et cö chi) con certi mafftri del litigare, liquali con fua corrotta fede et arabefchi tratti me baucuano ruinato del mödo, er fel nöfufefta= tola poueranirtu qual baueua per mio apoggio, che continuamente mi confortaua, io erd sforzato proceder con lor da diperato, perche quello, cle in molt' anni mi baweua auanzato, me lo feceno fappitare, $\circlearrowleft$ pender in. 18. meff. RIC. De gratia ditime che fo tho quefti tali, e in cbe cofa ue banno mancato. NIC. A douer daruiber adintender que fra mia difgratia à me farta neceffario cominciaruela dal principio, © nararuela minu tamente per in fin al fine ơ perche faria cofa longa dubito, che la ue caufaria faftidio. R1'.Pur che a uoi non dia noia il recitarla,a me (perlonga che fla) fareti cof a gratisf ma.NIC. Douetifapere compar bonorando che ogni litigante naturalmente, non uoria mai parlar daltro, che della fua lite, er del fuceffo di quelld, parendogli, che ogniun gli detbba far ragione.' $E$ per tanto effendo woidefiderofo de intendere tal mia dijauen= tiura, © io fon piu che auidisfimo di nararuela, © accioche meglio la intendiati comin tiaro (come bodetto) dal principio. Hauendo io fatto alquanto di amicitia qua in V e netia con un m. Iadomo di Aleni Brifciatno, per mezzo dun m. Marcantonio Valgolio àmico fuo, é mio(qual fantiaua qua in Venctia) El qual m. Iacomodi Aleni da poiala quanti giorni che fupartito da Venetia, $\mathcal{C}$ ritornato a Brefcia, me fcriffe queful litera © me la porto ilfopradetto m. Marcantonio ualgolio da fua parte. Eccellente or molto honorato da Padre.
Tanto bo predicato le uirtu, er coftumi uoftri appreffo gli huominife ne dilettano, che oltra le opere uoftre, $f \mathbf{i}$ ueddono, moltidi loro fono defiderofi goderui © honorarui nella paitria perobauendo io cofic commisfione da molti, masfime dal Magnifico et eccel lente im. Iucomo Chizola © Magnifico $m$. Theffo Lana, ui prego uogliatid dponerui quanto piw prefof fa. posfibile al uenıre in fino qua cö certa, of ferma deliberationdi ba bitargli con comodita głandisfima, er bonefo stipendio publico, er priuato, baffa che Prero in Dio ue ne contentarettfenzache particolarmente ue nef criua al prefente, be iui lando exorto, é prego per nome fuo, er mio; uogliati uenir per fatisfattion uoftra, - de tuti quelli uiamiano, © ui chanrireti del tutto con loro, quali fe Racomandano er offrifcono, $\sigma$ io con loro, Ricomandatime a $m$, Traiano, $\mathcal{O}$ altriamicia, apetto in bre $=$
$u e, \dot{0}, u o i, \dot{o}, u 0 j t r a$ grata rifpofta per honor er fatisfation de tutti Da Breffa alli. 20. Zenaro. 1548 . da noi. Voftro come bon figliolo Giö. Iacomo aleno.

Laqualletteraletta che io l'bebbe (per effer di carneuale) deliberai di dar uacatio= ne, er di andar per find a Breffa,per chiarirme cö queftitali, er cof. feci, cioe caualcai per fin a Bre $\int \mathrm{a}_{2}$ to non uoglio moftar d̀narrar particularmente le gran carezze, er li beral offerte che me fur fate prima dalla eccellentia de m. Iacomo Cbizola, er dal Ma gnifico m. Tbefeo Lana.Secondariamente dalla eccellentia de m. L anter Appiano, et ds molti altri che non ui faprei dir il nome. ma per uenire a qualcbe conclufioneio narrai alla eccellentia de m. Iacomo chizola, la caufa della mia uenuta, cioe cha douendomi le uar da V enetia io uoleua effer cbiaro di tre cofe, prima la qualita del cargo, che preten deuano di darme,fecondariamente la quantita del fipendio, tertio ov ultimo per quan to tëpo doueffe profeguire tallettura, ouer letture. Sua eccellentia me rifpofe, che il car go mio faria di leggerui Euclide, $v$ che quefta tal lettera baucua da profeguire per sĕ pre,perche 乃pedito una muda de Auditori, ne fußitaria unaltra, circa alla quantita del fipendio fua eccellentia diffe che doueffe andare la fera ful bajfo da m. Iacomo di Aleni, che lui me refolucria del tutto, $\boldsymbol{v}^{\circ}$ cofigli audaiel qual m. Iacomo prima me adimando. di quanto me contentaria de ftipendio a legere una Propofition al giorno di Euclide pu. blicamente in Brefcia fenza alcun altro cargo,io gli rifpofi, er conclufi cbe non uoleus manco de fcudi. 110 . d'oro in oro fi, come, che da lui baueua intefo che baueuano paga to per unaltro che gia baueua letto il detto Euclide per in fin al terzo libro, alla Acade mia de Rezzato, lui diffe, che noleua, che me fuffe fatto differ entia da me a quell'al trolettoreer che lui uoleua che mi fuffe datto fcudi. 120 . d'oro, per detta lettura puble ca io gli disfiche facendo quefto gline reftaria obligato finalméte, diffe cbe parlaria có
 me refolueria del tutto, er cof mene ritornaial mio allogiamento. Et circa duigiorni dappoitrouai la eccellentia de m. Lanter Appiano infleme cö el Dottor Baitello qual cö unaciera alegra me diffe che haucuano ultimeata la co $a$ mia, $c^{\circ}$ che me partiriarifolu tisfmo, er che doueffe andar fotto lozza, che la eccellentia de m. I acomo Cbizola et m. Iacomo di Aleni me cercauano per refferirmi la lor determinatione er cofigli andai,et, ritrouai folamente la eccellentia de m. Iacomo Chizola, qual con allegra ciera me affer. sno il medefimo, cioe che baucuano ultimta la cofa mia, er che doueffe andare da m. Iaco, mo di Aleni (qual era andato a cafa)che me refolueria particolarmente del tutto, et me efforto ḋpedirmi piu prefto fuffe pofibile, perche uoleusno che fe principiaffe alegere la feconda fettimana de quarefima. Et io fubito andai de lögo dal detto m. Iacomo di Ala ni a cafa fud el qual anchor lui con una ciera allegra nee diffe cbe lo eccellente m.Iacoa mo Chizola infieme congli altri haueuano conclufo per lor comodita che io baueffe à le ger due lettionidi Euclide al giorno una publica la matina in citta Or quella medefinari $^{\text {qu }}$ legerla in cittadella la fera non tanto publico, allaqual ueneria folamente alcunidottori er buomni de grauita, liquali non uoleuano uenir in loco cofi publico, ev cbe per quea fte due letture fenz'altro cargo io baueria fudi. 200 . d'oro a lano, er una cafa per el mio babbitar er che oltra di quefto (notati quefto tratto) me uoleudno far quefto fano reache uolenano che efo midscomo Aleno ueniffe ì V enetia con una letteraddells dada
gnifica Communita di Breffa a rictiedermi ev aleuarmi con la promeffa delftipédio dit to er me efforto a partirme piu presto fufe posfible da Brefa, ơ uenir a disbrattire le cofe mie a Venetia talmente, cbe io fuffe disbrattato del tutto la prima fettimana di quarefima pero cbe lui faria tal prima fettimatha à Venetia fenza fallo, et cbe quella me defima fe partiresfimo di compagnia uenendo alla wolta di Breffa,percbe $\Omega$ bauleua deli berato che principiaffe à legere la fecondafettimana di quarefima, come di fopra efts= to detto, Io glid disfi cbe faria pur bono cbe mi asfignafono la cafa per potervi mandare le robbe mie, lui midiffe cbe non doueffe star a perder tempo cbe della cafa lui la ritro neria a bora e tempo nanti cbe le mic robbe uenife cofi Sopradital fua promisfione me ne ritornai a Venctia er notificai a tutti li mei amia, er difcrepolila intention mia.Et per abreviar parole incaffai, ev inualifai tutte quelle robbe cbe faccua conto di condure con mi, © le confignai al conduttor da Breffa, er de alcunce altrene feci far un incanto - per partirme di tal citta con bonore resfitucti circa ducatti. 26 . a diucr/i meidifcie poli che auanzauano con mi,et perche de bora in bora afpettaua il detto m. Iacomo ( $p$ non tenerlo in tempo) daccordo renonciai la cafa doue babitaua, alli patroni della qual ne pugaua ducati.40. a Panno, ev immediate fu refitata ducati. 43.bor accade chelter. mine tolto da $m$. Iacomo paffa et lui non uiene per la qual cofa andai a marauigliarme - a lamentarme da m. Marcantonio Valgolio el qual medife che io gli doueffe fcrive
 trainl'una |digando cbe me marauigliaua perche non era uenuto fecondo cbe mi bauces promeffo, e gli narai tuttiliftracolii che per tal fua promeffa baucua fatti, ne Padtra lettera gliaricordai della cafa a me promeffa eo come le mie yobe doucuano effer gionte 2 Breffa, cioc quatro gran caffe e.8.forcierie duilettiel qual m. Iccomo in rifgofts delle dette duc mic me reforiffe queftaltra.

Excellente er molto bonorando m. Nicolo.
In Lonado bo due uoftre del primo del inffante gratisfime ma perfaua buucr in cam Bio di quelle $l a$ defiderata perfona moftra per bauer intefo per letteredi. 20. del $l$ pafato dil nostro, ©̌ noftro m. Marcantonio nalgolio farefi quella fettimanaftada noi, quate moftrai al eccellente m. Iacomo Cbizzola, ơ molti altri et l'bebeno a caro tutti uiufpe tamo animofamente, er prefto il fmile disf ialtro beri al magnificoet eccellente depu tato della noftra magnifica Citta m. Lanterio Apiano qual opra tuttiglia altri ui defide ra er bramma. Si che eccellente m. Nicolo io credo nöfaccia bijogno afpettati altro ba mendouidetto a woi quel tanto uidifero er a me replicato piu nolte er masfimeil Ms gnifico ev eccellente m. 1acomo Cbizola er m. Thefoo Lana buominidegni dif fede gran disfimasfe io non $\int$ on uenuto, come vi promesfila caufa èjta bora la indijpoftióo mia bo ra di tempi funiftri © altri impedimenti ev per effermi faf critto cbio non mi partisf da Breffa per la uenuta di Magnificifiglioli del clarisfimofignor Zuane Lipamano Sin gnor © P patron noitro. Cafa none firmamente ritrouata, man non ui mancarazonto fa reti trouarne una a modo uoftro, tra questo mezo io ui promettola mia per uoi $\odot$ cos fe wostre,delle quale ne bavero cura infin alla uenuta uoftra mi wi raccomädo a m. Tra iano er altriamici D8Lonado all.s.diMarzo.1548.

Voftre tutto Gio, Lafomo di Aleni.

Et à m. Marcantonio Valgolio in rifposta de lla fua glifcriffe queft'altrd.
Carißimo m. Marcantonio in Lonado bo uoftre dil primo ev de m. Nicolo tartaglia ; ncftro, qual é afpettato con defiderio evfe non gliefta fcritto la caufa éstatu per bauer tutti per refoluto chel doueffe uenire fenza altra cofa: Della cafa non glie fta altramens: te prousto per non faper quanto, ne quello gli faccia bifogno, ma non una, ma piu cafe baucra adognifuo uolere, ev fa quanto.glifa fta proferto fidal eccellente miffer Iacomo Cbizola quanto da molti altri magnifici Gentillbomini', per uoftre feafpettaua la fettimana paffata, er uenendo le fue robbe faranno ben.gouernate io Ficro dimane ri tornarmi à Breffa ơ ne bauero cura, bo mandato le fue lettere al eccellinte m. Jacomo Cbizola con una mia coperta qual fon certo glifiriuera quanto nonfia partito, perqua I0: Apetaro gli magnificifigliolidel clarisfimo tra qui, e Pcfchera per compagnarlia la: accedemia ©̛ ne bauero quclla cura fon debitor © fapcro non altro $\mathfrak{d}$ uoi me raccomă, doalli.4.Marzo.1548. da Lonado. Aleno uoftro.

Hauutache bebbi tal rifpofta fubito me parteti con tutta la famiglia, o co caualcai ä. Breffa er pernon faftidiaruifcorero molte particolarita, cbe ui potrei dire, ma folaz: mente diro, come un meffer Zuan fofti Saia per fuagratia mi uol $f_{\mathrm{c}}$ dare una fua bonoz rata cafa di bădo i citta et lo eccelléte m. Iacomo chizola nö uolfe chio la pigliaffe anci uolfe chio ueniffe a farin una che mi fece troutar al figliol dil Caualler chizola in cttta
 zolf cötrafar a la fua uolöta (ancor che i fine io ne pagaffe il fitto) et rafetato cbe fuiin detta cafa, il detto ecellĕte Cbizola, et m. Iacomo aleno me ordinorno cbe doueffe princi: piar a leger pubticaměte in S. Affra et diffe che fra pochigiorni $/ \mathrm{i}$ prepararia poi doue,
 Iacomo fece li boletini difua mano da taccar fup licãtonidi Breffa, cioe notificauai det ti bolettini cöe che il tal giorno alle tàte bore io pricipiaua d legere. publicamëte Encli de in S. Affra, alla qual lettione ui uěne un mondo di perfone fralequal ui'erano molti Dottori, ev altri buomini di grauita, e fatta la prima lettione ildetto m. Iacoma, Ale no mi porto. 8. cudid'oro et me comiffe cbe doueffe far memorid, come che dui fcudi di quelli li baucua, dati la eccellentiade m. Iulio fifogno, © dui m. Fifogno di Fifogni,e dui m. Bortholameofifogno e duim. Seucrin dimazzi,et perchio non conofcea alcun de, quefti taliglidisfiche nö mi accadeud à notaxlinel miolibro nö fapĕdo che lifi fanno, ne mai parlato con loro. ma che mi bastaua à notarli in credito di effo m. Iacomo, lui mi re ;plico, che li doueffe pur notar, come, che miordinaua ev diffe che quefto lo faceua fare per fuacautione, per aricordar/l tutti quelli che libaucra datto danari, et quäti, sr qua linö,perche bifognara che tuttipaghi alla rata laqualcofa intédédo li anotai fi come che lui miordinò. Et per efferui cofigran numero di auditori, io adimandai al detto miffer. Iacomo, che modo, ouer ordine teneuano à far pagar, er fcodere tanto numeradi per. fone, che uenena ad aldir. Lui mi ripofe cbe ionon hauena da ricercar quefo, ó diffe noleti uoi altro che hauer li uoftri centofcudi d'oro che nibo promesfl per qucfa letz tura, laqual fua rifpofta mi fece dubitarsche dital mia letturane faceffe, ouer uoleffe far mercantia,perchefe tutti liauditori haueffenopagato folamente unfcudo per uno
 curaua,anci ne baueria bauuto appiacere, che lui ne baueffe auanzato il doppio di quel lo mi baueua promeffo, ©" cbe queffo fa el uero (Perche alla terza mia lettione, il det to miffer Iacomo non uifilipote ritrouare per certe fue occupationi) alcunigentillbuo minimi uolfeno dar alquantif cudi,li quali recufaid digando, che li doucfono dara a miffor Jacomo Aleno per che io non mibaueua da impazzar. faluo, che con lui, la qualcof $f_{\mathrm{a}}$ re ferta cbe io l'bebbi poi la fera aldetto miffer Iacomo, glincrebbe à non efferui uenuto à toccar quelli tali denuri, O tanto piug lincrebbe, che cra aftretto à caualcare per alz cune fue importantie talmente cbe farla alquanti giorni à ritornaye, ev per remcdiar à quefolo lui me miff in cafa unfuonepute chlamato Lutio a mie feffefenza far altro acordo con mi, e' mi comiffe cbel doueffe fempre menar con mi allal lettione, evin ale triluochi $\begin{array}{r}\text { fe per forte alcuno minoleffe dar danari, che li dourfe pur tore er comife }\end{array}$ a fuo nipote, che doueffe notar il nome di quel tall fu una poliza e quando cramo rie tornatià caff cbel me lidoueffe poi far notare, à me ned mio libro f come bancuafatto delli altri, che lui me bakeun datti. Et cofi nelle fcquentil lettioni, mif fudatto alquantif $₹$ cu dida diucrfl gentilbuomini, quali per relatione della poliza di fuo nipote furno qucfi cioe dalla eccellentia di miffer Lodouico barbifon mifu datto doijcudid 'oro, dala a cccel lentia de miffer vicenzog girello doi fudd, du mifer Aluife calino duoi fudi, dalla eccel. lentia de miffer Agoftinlouatin quatro frudi da $m$. vicenzo oraga un fcudo, da mifz Fer Zuanniero foraga mezo fcudo, da mifer Alouife rodengo un fcudo dal magnifica. Caualier moro dui fcudi, da miffer Zuan fofti faia un 5 cudo, de miffer Prnciualc barz bifonun f cudo che in fumma fariano fcudi. 16 . e emezzo à me datti inel tempo che il det to m. Iacomo Stete abfente o!'trali.8. cbe lui mi baucua dattililiquali danarri tuttili anotai - partita per partitajull miolibro,ficome baucua ordinato il detto inifer Iacomo,et ing prefentia di fuonipote, qual fun nipote melo meffe in cafa credo piu per effer cauto de tuttili danarri, che me urneffeno datti (per ponerlial conto del mio promeffoffipendio) cbe perf farui aldir Euclide, ma dappoi che furitornato il detto m. I acomo maipiu me fu datto danari, per conto di tall lettura accetto cbe dal eccellíte m. Iacomo chizola, qual circa quatro me/fda poimi mando, per runfuo nepote dui cudid'oro, © da poi miue.:

 rifpofi cbe fua eccellentia non pigliaffe quefta fattica, perche di talcoofa non uune daria 'un bezzo, ma che pregaua bence l'un et laltro di lor, che ni faceffono principiar laltra lettura in cittu/f come che mi fuda lui promeffo, me rißpof e il detto muffer lacomo che eglieranato una certa garra ouer differentis frailmagnfico m. Thefeo lana, et lo cccel lente cbizola per cöto di ital lettura, tal che eil parea che ildeto n. The foo nŏ oै enc curaf $f e$, per ilcbeil detto eccellete m. Iacomo haucua ordinato, che iloco de quilld, ognii $f_{a}$ to doppo la kettion di Brefcia mifuffe mandato un cauallo, er cbe anda ${ }^{2}$ e alla Accaids $=$ mia di Rezzato ev leggere due lettioni di Euclide quella fera ( cicc una nelprim: acertiprincipanti)e̛uns nel jettimo ad alcuni che haucuano gia aldito altrifei pri= mi libri; ©r cof due altre la Dominica de mattina, eo dueel Lunipur damale tind, ovritornaimene poia areffa a bord della lettione publica, er per quefa
tal lettura di Rezzato me promiffe cinque fcudid doro al mefe, dethu qualcofa, nantiche uoler uenir cöl loro in differrentia, me contétai di quefte due letture, percbe con queste duc, et cö unaltry, quala baucua cötinua mëte letta et legeva tutta via priuataméte in ca fa mia a dui figlioli de un m. Alouife Calinoinfeme con unfigliolo dü m. Zuanbatifadi mazzi, ev conil nipote del detto m. Iacomo di Aleni. Stimaua di uenirne pur in. 200: fcudi d'oro al'anno. Oltra che dappoialcuni giorni, la eccellĕtiadi m. Lanter. Appiano uolfe che gli legeffe Euclide prixatamente alui Jolo con promisfion de duoi fcudid d'oro al mefe, er cofi andeiprofeguendo tailetture quafiper finallafin de Luio er perche à quel tempola maggior parte delli Auditoridella lettion publicadi Breffa fe er ano para titi per andar alle loro uille per caufa diraccolti, per il che me parfe tempo molto cone gruo di fcorrere per find sillano a ultimar la differrentia defputtatiua, cbe ftafena fue pefa con cartelli publicifra me, © m. Hieronimo Cardano,et $m$. Lodouico Ferraro, et di quesione parlai alla eccellentia de m. ILcomo Chizola, et cò m. Iacomo Aleno,liquali Puno, elaltro me defonffigliauano digando, cbe tal mia andata erapericulofa per uarï reffetti; ma io non mi uolff farir per questo anci gli uolf andare, pur con fua licentia, © cofila ultimai,perche gionto, cbe fui d millano per abreuiar la cofa recbiefi con un Cartello publico il detto m. Hieronimo Cardano infieme con $m$. Lodouico, in un tépio dettoil giardino dif rati zoccolătia difputtare le mie reprobationi, che uoleua adure $\int_{0}$ pra lefolutioni per lor fate it termine di.7. meft fopra alli mei quefiti. 31 . à lor propofit. Mail deto m. Hieronimo nŏ ui wolfe uenire anci caua loo imediate forade Milano, uero e che uiuenne m. Lodouico con gran comittiud. Et uenendo alle contefegli feciuederc, - confeffare loro baucr non poco errato nella fua folutione fatta fopra la prima allor propofta nella Geographia di Ptolomeo, er uolendo io profeguire nelle altre fue refols
 oltra, anci tuttiad una uoce uolfeno che lo lafciaffe dir luiaccio la cof a refadfe confufa, $\odot$ tolfe adecbiarare quella div vitruio da me nörefolta, ev ui diffe $f u f 0$ a $\iint_{\text {ai a }}^{1} \int \mathrm{faiet}$ co A fopra quella de diuidere un $\mathrm{Settang}^{2}$ golo, talmente che wene bora d'andar a cena io gli diffe cbe me doueffe dar tai fue folutioni infcritto, et con queffateuata fup pofto fine alla cofa, et mene ritornaia Brefa et perche lifratidi S. Affra uoleuan farfabricar in quel luoco doue che legéala Eccellentia de m. Iacomo Cbizola,me ordino cbe doueffe andar a leggercin S. Barnaba, che ben haucua parlato con il priore, Et cofi gli andaiet profe guete tai due letturescioe di s. Barnaba, et diandar a Rezato per fin la lafindel äno, che maimi fu dato altri danari per le dette dueletture acetto che quelli che mi fur datti net principio (detti di Jopra) eglie ben uero, cbe näcbe io mai gli ne adimandai per due calk fe prima per moftrarli cbe me fidaua de loro,sio del detto m. I Iacomo © del excellente Cbizzola, $f$ ccondariamente, acio chenöf credeffeno che io mifuffe trasferto da Vene tia à Breffa,fenza danari, ma uedédo effer giontoil fin del anno andai da m. Iacomo di Aleniet gliarecordaidi uenir a faldar la mia partita, luidiffe ebe andaria a dirlo $2 l$ la eccellentiade m.Iacomo Chizola, et cofidal li apocbi giorni me feceno faldare della let turafatta à Rezzato di.s. Cudi al mefe ma di quella fatta publicamente in Breffa dife cbe $\operatorname{im}$ meteux ordine deandarlifoodando fufo, et con tal petttatiua mitenne moltigior= niffinalmente midife che non lipoterua fcodere, et io iftandolo cbe mifatisfaceffe de quello
quello che mi baucua promeffo, luime rifpofe, che doueffe andar io d furme fatisf.re da coloro a chi haueua letto, io gli rifofida chi uoletiuoi ch'io uada feio non conefco als cuno de quelli tali. Et quando cbe li conofceffe bene, non bauendo io fatto con alcuno di quelli alcuna conuentione, io non gli poffo rafoncuolmente adimandar premio alcuno lui mi rifpofe, che doueffe andar à farme fatisfar dal eccellente Cbizola, qual me ordi no cbe leggeffe in quel luoco doue baucua letto, laqualcofa intendendo andai dal eccele lente m. lacomo Chizola er gli narai la mia dimanda fatta à m. Iacomo aleno, or la ri乃posta,fua eccellentia me ripofe, che fe io uoleua andar l'anno fequente à leggere alla Accademia di Rezato che faria che baueriafcudi. 110 . d'oro per una lettion al giorno fenza altro cargo. Io lirifpoff, che mi faiisfaceffe, ouer faceffe fatisfare peril tépo che io baucua letto i Breffa, er che dapoi io gli daria rifpofta circa di quefto, fua eccellĕtia me rippofe che non baueua datto quefta comisfion a m. Iacomo aleno di prometermi quello che mi baucua promeffo, io gli ripoofe fe non gli haueti datto questa comisfione faticlie mi paga del fuo er non comportare che fotto il nome di uoftra eccellentia io fa fato gabbato, quella, me rifpofe che mi doueffefar fatisfar, io da lui laqualcofa intendendo co nobbi ch'io era stato ofellato da ambi dui perilche io feci comandar dal Magnifico Po desta m. İcomodi Aleni, el qual mi fece intendere, che mi uoleffe ritrouar doppo difna re in cafa de m. Lanter appiano, che mi uoleua accordare Or cofi gli andui, lui mi deffe da parte del eccellente Cbizola,come che era preparato difar paffar una certa fuppli ca et mi moftro una certafcrittura talmente che io faria fatto cittadino di Brefcia, ero che quefo riufiria facilmente perche m. Alouife calino era(credo diceffe Abate) ©" m. Lanter credo diceffe deputa, lo eccellente m. Agoftinlouatin era (credo) aduocato, ouer procuratore della magnifica communita, et me nomino molti altri dottori, amici lorb quali crano in certi officij in tal materia neceßarij. Et oltres di quefto diffe, cbe haueue ordinato, che quel anno fequente andaffe a fantiar ©o d leggere alla Accademia di Re zato con stipendio de fcudi. 1 io d'oro a l'anno legendo una propofitiö al giorno di Eи clide fenz'altro cargo. Et il fignor Lanter appiano molto mi efortaua douer accettare quefto partito, io gli irıpofi circa al farme far cittadino di Breffa (come unaltra uoltali disfi)che nongli daria un bagatino, er cbefel Papa mi faceffe Vefcouo fenza intratid, cthe mi faria una grande ingiuria, del andar à leggere alla Accademia di Rezato gli diff che non gli uoleua dar ripofta per fin, che non mi haueuano fatisfatto di quello, che fin allhora haucua feruito. Et perche ineffetto m. Campare non baueua da poter approuar la prome $\iint a$ à me fatta per il detto m. Iacomo aleno delle due letture con fcudi. 200. de ftipendio er la cafacercai con bel modo di farucla confeffar in quefto loeo, ma lui non uolfe dirla fecondo, che la fu realmente ma ben confeffo, come che io gli disfi che nö uo leua manco de. 110 . Fcudi d'oro per la lettura publica di Breffa fenz'altro cargo, et cbe n10. fcudi me promiffe or non piu per detta lettur a publica. Onde conofeendo poi non efferui mezzo di accordarfife parteffemo di compagnia,per andar à comparire, er nel undaruiel detto m. Iacomo me configlio in fecreto à non douer proceder cotradi lui, per cbe i non faria niente, ma cbe doueffe proceder contra lo eccellente Chizola, ơd dope sarlo poi lui per teftimonio ev che faria uenuto d̀ teftificare realmente fecondo la pro -ureffa dme fatta per comisßone de m. Iacomo Cbizola ev diffe cbe il detto Cbizola era
fato caufa di tutto quefto difordine perche il magnifico m. Thefco lana uoleua che fles $\boldsymbol{g}^{2} f f e$ in un luoco cbe fuffe commodo à quelli di Cittḋ, © à quelli de cittadella ev loec: cellente Cbizola diffe che uoleua che fileggeffe in un luocor remoto di poteruiuenir is pellizza, ev fenza alcun rifpetto conli amicifuoi, ev cofi uiordino (come fapeti)cbe le gesti, in fanta Affra, elqual loco per effer tanto lötano da Città, el magnifico $m$. Thefea fene acorozo, e pero fe lui ba uoluto, che uoileggiati in un loco, tanto lontano er difco modo d̀ quelli de Citta per accomodarfe lui; © foi amici de cittadella, eglic ildouere che lui ue fatisfi, ouer facci fatisfare di tutto quello, che nibo prome fo, elqual fio configlio non mi parfe di pigliare, per due caufe prima per che mitemea à procedere contra del detto eccellente Cbizolä per effer il primo orator di tal citta, et digran parëtella anzi muimi uolfilamentare in publico di fua eccellentia, mafolamente mi lamentaua de m. Iacomo aleno, ev tuttala colpagli atribuiua à lui folo per uarij rı/petti. Sccondariamene te ftimaide ifpedire molto piu prefto tallite con m. Iacomo diateni, che con lo eccellen= te Chizola, perche il detto m. Iacomo Aleno, mi pareua tutto catbolico, or huomo di gran confcientia, per il cbe baucua deliberato di fare al fuo giuramento in tutto, © per tutto, er qucsto, certamente faceua, ma communicando, qus(ta mia deliberatione con uno che meglio al conofceuadi me fubito me diffe, cbe per niente faceffe tal materia cioe di ftare al juo giuramento, perche el mela cocharia, ev me aduertite come che luẹ era compare del Cbizola, o de altre particolarita talmente chel mi fece mutare proa pofito. finalmente comparendo d'auantial magnifico Podifta lui de primis, me nega tuonfolamente la promeffa ma nego ancborach'io baueffe ictto(laqual cofa ara publia ca) O' io con dui teftimonii approuai la prome $\iint_{a}$ per lui confe $\int$ Jata in cafa del fignor. Lantero Appiano, cioe difcudı. 1,0 .d'oro per la letturapublica. Et lui cerco di faluarfa
 per lui. Sccondaria mente cerco difostentare che tallettura non erapublica, ma fatta d instantia de particular perfone, er fattome pagar da quelli, et non mi ualfe per abrea uiar la litte il produr uarie pofitioni congiuramento de Calumnie, che cont tal giuras mento ogni cofa negaus, mala fu bella che lui fece teffificar contra di me la eccellentia de mijfer Iacomo Chizcla principal interreffante dital caufa. Etfece anchora effamis mar un fuo famiglio, elqual confoffoper forte duc mie pofitionile quale bausua negate il detta miffer jacomo fuo patron con giuramento; bor penfati mo fe io me remetteug - ( Juo giuramento di tutta la caufa fel me lbaucria cochata (come me diffe quel buome da benc) Oltra di quefto fece effaminar ancbora contradi me, la mazzor parte dequel li che nze derno qucll danari in quel principio, cbe luiftete abjente da breffa, ma tutti teftificorno in mio fauore, er contra del eccellente Chizola, perche tuttig generalmente teffificorno non bauer fatta alcuna minima conuentione con mi del mioleggerui, mafa lamente con la eccellentia de m. Iacomo chizola, qual ( fenza miafaputa) gli limito cbe ognian di loro doueffe pagare mezzo fcudo d'oro al mefc, ev cbe loro pagorno pere 4 mejl. cice per final raccolto, che andorno poifuora alle lor uille. la maggior parte 12. piu che la eccellentia de mifer Vicenzo Gircllo confefo realmente io bauer recu* fato de tuorelifuoi danari, $\sigma$ che io glidisfi, cbe li doue $\beta_{\text {e }}$ dare a mifer lacomo di Ale piperche non mi haucua da impazure faluo che con luizil medefino teftifico il magnix

Fico Caudier Kioro, ev Id eccellentia de mifer Eodouico BarbiFon. Ma la cceellentia te meßer Giulio fifogno, er meßer Fifogno dififognitefificorno hauer dattilifoi danari ì m. Iacomo di Aleni, per ordine del sccellente Chizola, ma piu forte cbe à $m$. Bartbo lamio fifognd tefifico baucer datti lifuoi danaria alla detta eccellentia de meßer Iacomo Chizola; © lo detto eccellente Cbizola nella fua tefificatione (per coprir/f) nezo aßo= tutamente bauer receatutitai danari. Oltra di quefto un fier Bernardin Piegabofco te= fififco efer uenuto quando principiai a legger per acord $x r f$ e con mi per uenire alla mia lettion publica, et dife che io gli rifpof, che io non accortiuo alcuno, ma cbeandaße da m. Iacomo di Akni, et accordarfe con lui, perche io non mi baucua da impazzarfaluo the con Iwi. Pot un m. Zuanfoft Saia teftifico che lo eccellente Cbizola glilimito d do $=$ wer pagar mezo fcudo d'oro al mefe per un fuo fio. Et che il nepote dello Aleno lo stís mulo piu uolte a douer mandar, quelli danari che mi mando. E in conclufione non fi tro no alcuno che diceße eßerf conuenuto con mi ne manco cbe io haucße adimandato pre* mio ad alcuno, per el mio leggere in publico accetto,cbe al detto m. Iacomo aleno er al eccellente Chizola per la promefa à me fata, bor per tornar al noftro propofito, publi cato che fuil nostro proceßo, il detto m. Iscomo aleno non nolfe, ehe la Magnificentia del Podestala giudicaß̉e. Et perche il fignor Lanter Appiano (nerqual baueua fede grä disfima) me affermo che non lo poteua sforzar in quefto per certi priuleggï della cit ea. Et io per ultimar tal lite qual ers durata circa. 7. mefi cötentai, she il Vicario, come Vicario la giudicaße ancor che fuße amicis/imo del ecellëte Cbizola (bor notatimo que fto tratto arabef(o) Subito che fu comeßa la caufa, la Eccellentia de m. Lanter Appiano infieme con la fignoria de meßer Alouife calino me dißono futto Lozza da pirte della eccellentia de m. Iacomo Cbizola, cbe doueßse star di bona uoglia, percise d̀ in favore ouer contra, che mi fuße fatta la fententia, che lui uolea che fuße fatisfatto di tutto quel locbe mi eraftato promeßo,laqual noua mi fu d'accaro aßai, ${ }^{\text {or tăto }}$ 位u eßendome fta ta detta da quefti dui gentilhuomini, perche in l'uno e l'altro de quellinon poca fede he нeиa, per peu caufel'una perche la grauita, er qualita fux il rechiedeua. Secondıriamé te nella eccellentia del fignor Lanter baucua fede granda, percbe molti mefl gli baues ma letto, ev leggevaglitutta uia Euclide priuatamente à lui folo, © fempre $\wp \mathbf{i}$ moftro recrefergh aßai, che io fuße ftato trattato a quel modo, ev tutta la colpa attribuiud al eccellente Cbizzola. ©val Magnifico meßer Thefeo Lana, fimelmente in la fa gnoria de meßer Alouife Calino baucua fede grandisfima, per piu ragioni prima, oltra, cbe dus fuoi figlinoli uenerno fempre or ueneuano tutta uia alla mia lettione publica, ma anchord per fua comisfione (con promisjione larghifime) gli rileggeuala medefima lettione di continuo priuatamente in cafa mid in coppagnia de ifigliolo dun m: Loambatifta di mazziqual m. Ioambatist a piu uolte mi fe anchor lui largbis ime pro meße, per tal replication priusta, ma piu che la detta fignoria de mefser Alouife cam lino, in fegno de liberalita, mi mando a donare una fua uesta frufta di zambelotto, la quale fel non fuße che quella baueua un grande bufo da una banda s credo fato to da uno ratto, ouero dal fuoco ) dilli bebrei in Ghetto la non faria coftatia minco de duvi jcude de oro in oro, (dico Venitiani) ucro é che per non parcre aricho uillano con fua fignoria, oltra cbe bibbe (credo) dusi delli morei

Euclides volgarida me, leggei anchora alli dettif oi figlioli priuatamentela .fperas. Oltra di quefto, el nipote de m. Iacomo aleno(qual tenena in cafa a mie fpefe) mepredia co tanto della bu manita, er caritadi queflbuomo, digando cbe toleua curadi uarii opis tali ש lochi pï ev che ogni uolta, che qualcbe mal fattore era fententiato alla morte, fempre in atto de carita andaua perfonalmente nella carcere à uifitarlo, er a confortar lo, © a ceffortarlo à pentirfi de foi delitti, © a confeffarfi, er comunicarfi, chel giudicai la fantita del mondo, er per cio tal fua promeffa,baucua per ferma, efranca. Et non mi pighaua piu faftidio della fententia, cbe douea naf fere, oucr feguirc, bor accade per mia mala forte, che ildetto vicario afciolf cildetto m.Iacomo dialeni, laqualcofa intenden: do andai aritrouar la eccellentia del detto vicario, et lo pregai, cbe mi uoleffe dire, che raggioni $l$ 'baucua indutto d doluere il detto m. 1acomo, bauendo io aprouata la promef fa di fudi. 110 , d'oro al anno per la lettura publica er la feruitu mia. Sua eccellentia mi rifpofe, che le fue lettere per me produtte in giudicio notificauxno tal fua promeffa non efferfatta a pernome fuo proprio,ma à infantia de m. Iacomo Cbizola, et cbe io doucua procedere contra del detto m. Iacomo cbizola, שr non cötradi lui, ma io per la promef fa fattami dalla cccellentia del /ignor Lanter infieme cöla fignoria del Calinoper nome, dil detto eccellente Chizola non uolfe far altra moucfac contra dif ua eccellentia, ma an dai dalla eccellentia de $m$. Lanter qualtrciai per fortcin compagniade m. Alouife ca lino, er gli narrai ilfucceffo della fententia, me rifpofe, e diffe che non doueffe parlar piu di quefta cofa, ma cbe mi doueffe ripoffare fopra la fede fua, © de $m$. Aluffe calino che in breue fariaintegralmentef fatisfatto di tutto quello doueua bauere per la detta let tura publica,il medefimo affermo piu uolte m. Aluife Calino, er difono che baucuano tolto in nota la maggior parte de quelli, che crano uenutià tal lettione, et ché uoleuano
 como Chizola (cioc de mezo fuudo doro alme efe ma percrbe tal effetto non $\int$ í poteua effequire cof immediate (per effer molttilidebitori) er accio che in quefto mezzo (cbe loro tendariano à (codere)io nö steffe in darno diffeno, che baxeuano deliberato, cbe p fin alla uacatione dclla uendemia, io anddsfe alcggere una propofitione di Euclide ogni giorno lauorente alli giouenidella Accademia, liquali erano uenuti da Rezato per fian in Breffa, ev che tallettioneio la andartia à leggerc à S. Affrain cafa de m. Troilo di pa lazzi,er che di tal lettione uoleuan,che mi contentaffe di. 8 . fcudid d'oro al mefeset the per mia gentileza uoleuano,che fopra merca ogni festal legeffe a quelli medefimi una le tione della Tbeorica di Pianeti. Et oltra dı quefto diffeilfignor Lanter, che lui poiinfie me con.9.altri gentilhomini uoleuano; che glilegeeffe ins.Lorězo ogni giorno lauoré te una lettion della fphera, er checiafcaduno de loro me dariano un $\boldsymbol{f c u d o}$ d'oro al mefe che faria in tutto. 10 . .cudid d'oro al mefe. Et cbe di qucfa tal lettura de S. Lorézo luifa xia mio foditor, er pagatore, er di quella che legeria in cafa de m. Trollo un m. Zuan francefco Perö mi ueneria àpromettere didarme lui talfitipendio. 10 g $\operatorname{li}$ rifpofe, che nă uoria che me faceffono fuperfedere di battere il ferro mentre egliera caldo, er farme poi rimaner con le mani piene di mof che, 'l'uno, ett'altro de quetli me impegnornola fe de loro da reali gentillhuomini, cbe lor medegimi me portariano il detto mio restante de

 - uner mori che mi hameffon promeffo in tal forma, me faria uergognato a nŏ crederli ip cbe fon certo, cbe ancora lor fe fariano auergognatià cötrafare à tal prome $f$ A, etp cio
 mia, et me promiße ( alla fimilitudine cbe fece gia m. Iacomo Aleno) didarme lidetti fcudi. S. d'oroal mefe eer fin alla uacation della uedemia per la detta letturade Euclide che baucua da legere in cafade $m$. Trollo computandoui perolal lettion delle feffe delld Theorica di Piancti, fatta tal promeffa ceffai ala letion publica, er principiai quefte due letture 1 'una (come detto) in cafa de $m$. Troilo di palazzi er quella della fhbera in S.Lorenzo,profeguendo pero auchora allifiglioli de m. Alouifc calino priuatamente Euclide in cafa miainfieme con ilfigliolo de m. Zuanbattifa di mazzi, ©゙ al/ignor Lä tero, elqual Jignor Lantero piu uolte me diffe cbe andauano foodendo, ev che in breue me portariano una fuma de fcudi, é con tal fpettatiua for/ß per fin à. 20. giorni auăti ta uacatione bor accade che un giorno fui interrogato du certibuomini da bene del fuc ceffo della mia lite, io gli narraii, la cofa come cbe la faua precife. Et come, cbé la eccellé tiad del /ignor Lantero Appiano infieme con la /ignoria de m. Aloulf calino haucuano tolto l'afonta de andarfcodando il mioftipendio da quelli, che erano uenuti adaldir, et che me lo dariano in breue infleme con altri danari, che da loro particolarmente doued bauere, uno de quelli tali, me dife (foridendo) che io era fra catiue mani, e nondijfe al tro, el qual motto mi caulo non poca unpitione, unalltro di quell diffe baucer per fermo,
 Engatimoumalter diffe, che m. Läter Appian era largo de bocca effretto de mann,poi Sottogionge quando Alcunchidebba bauer dal Calino gli adimanda danarti fempre fe. if cufa, bauer da fouenir certi poueriuergogriof ecc. Et $f$ e per $\int$ orteloftimulano tra poogli comincid con uoce alta à dirgli uilanie grandisfime, er non folamente in cafa fud ma in megio alle piazze(perfargli magior uergogna)de forte, che moltiper no effer milaneggiatic of in publico gli lafcianoil ${ }^{\prime}$ uo; L equai cofe inte fe, che io l'bebbid dolor, ifafidioandai tutto in fudor pur, gli iripofi, e'difegli, ch'io non poteua credere che m. Alonife calino fufe di tal natura, ev cbe dal lui doucuabauer moltif $f$ cudi per bawere
 me li reputauabauer nella miadafla (effendo nelle:fue mani) er linarrai, come che nel principio, cbe comintciai à legger in publico, mi mando a donare una uua uefa dizäbel lotsi ilche midinotaua effere hô liberalisfimo. Dellaqualcofa tutti queft tali comincior no d ridere grandam ente. Etuno de loro dijfe ogni uolta che il Calino tuolun famiglio à ftar con tui a falario fubito finge de donarui delle fue calce, giupponi, © berette frufte, iuctiosthaquutlo piu fidelméte lo ferua, ma quädo poi tal feruitor $\beta$ i uol partir da lui (id cbe gli accade $\not \beta$ effo) er uotendo far conto, el mef chin $\beta$ troua tutte quelle cofe anotate
 wol lamentar, erlui con uilanic grande ad alta hoce gli minacia de dirtanto mal di lui, che alcun altro in Breffa nö lo tora per ferritore, onde colui perilfuo meglio fene par te tacito, © quieto, ucro é cbe conbuomini grandi con prefentif ontuofic cerca di compe -rar la fua intronfcca amicicia, conla qualetien interrore, cbidebe hatuer dentui, Lequal
cofe intefe, reftaifuoradime, erominciai grandamenté d temere, ev no foluminne del mio prome ffo ftipendio, per conto aella lettura publica, ma molto piu de quellicbe doueua bauer in $\beta$ pecialita da luno ev l'altro de quelli per che dal fignof Lanter doues ua hauer inoltif cudi per baueruiletto per fin al fettimo de Euclide priuatamente à. lai folo, oltra che me restaua anchora cinque fcudi della lettion letta in fanto Lorenzo, ded Ca lino poi, doueua bauer de tirca. 17 , mefl che baucua letto priuatamente Euclide ali detti duoi fuoi figlıuoli in cafa mia in compagnia delfigliolo de m. Zuäbatistadi mazzì oitra che credo che fuffe anchor debitor affai per conto della lettion publica fecondo la limitation fattaglinel principio dallo eccellente Chizola percbe ui ueneno per fin al ud timo giorno, che leggei publico, ơ fimilmente il mazzo. E per tanto cominciai a folici tar luno, e l'altro a douer hormai fuldarme $\beta$ del fuo'debito particulare come di quelli della lettura publica, l'uno él'altro de loro, con belle f cufe me l'andormo tivädo de oggi in dimane quafi per fin al tempo della uacatione della uendemia, finalmente m. Alouife calino $f$ moftro di alterarfe con mi per folicitarlo tanto, vo ficauo di borfa dui fcudi di
 pendio della lettion publica, ma che me lo doueffe andar ì coder per mi, ©r perche il ui di in colera, dubitando di quello, che gia me diffono quell buomini da bene, hon uolfire plicar parole ancime ne partite tutto tacito evo quieto, ev me ne andete della eccellens tia de m. Iacomo Chizola, er glinarrai la promeffa fatttami da parte de fua eccellena tiad da meffer Lanter Appiano, ov da meffer Alouifecalino, © © cbe me banno intertee nuto con promeße da fcoderc el mio promeffo stipendio, er quando credeade tirarlo meffer Alouife me ba detto che piu non fe ne uol impazzare e eper tanto fon uenuto da uoftra eccellentia à intendere quello che baueremo da fare, Sua eccellétia me rifpofe che
 calino, or che fe lono me baucuano promeffo cofa alcuna, che me doueffe far att endere. Laqual faa rifpofa intefa cbe io l'bebbi, non ci manco mente cbe io non lo adiman= dafefe loro erano Cingani, Barri, ouero Malandrini, pur me ritenni per honefta,ma ben me ne partice fubito, © andside longo da meffer Lanter $0^{\circ}$ gli narraila rifpofta del Calino, ev de meffer Lacomo Cbizola, lui mi pago di quefto,digando, ebe meffer Ia como baucua gran torto, er $\operatorname{Im}$ elmente il Calino. Onde conofcendo che tutti erano dun pelo, er d'una lana, ev molto peggio di quello, che mi baucuano detto quelli bo minida bene, eve effendo io ftracco di litigare deliberai de non parlare piu di tal lettu= ra publica, ma diueder difcodere quello cbe poteua delle mie mercede per conto dela Le altre lettioni priuatamente lette, © abjentarme da quefti tali, ev ritornarmene piu prefto cbe fuffe posfibile d̀ Venetia ( mia dolce patria) or per cbe in quelli gior= ni ui fe gli era fcoperto foppetto di pefta tanto piu cercbai da defimbratarme da Bref)a piu prefto fuffe posfibile accioche cal fupetto non me glifaceffe fare contra mia no lonta, or per tanto diffe a meffer Lanter, come che haucua deliberato de partirme fra otto giorni, or ritornarmene alla uolta di Venetia con la famiglia, ov che il pree gaua cbe di quello cbe in fua ppecialitù mi era debitore, $1 /$ per conto della lettione de Euclide, come di quelià de la pphera , cobe me uoleffe fatisfare ev non mi dare occafion: dipoter lamentarme difua escelientia. me rifoofes cbe baucuada tọccar cento /cue
dida uno, ev me impegho la fede fuache ell equente giorno me li portaria perfonala. mente alla mia stantia fenza faHo alcuno meffer Agossindi Aleni fratello del noftro meffer Iacomo, perbauer io tenutoin cofa mia fenza altro accordo circa quattro me= fffuofighiwolo a mie ßefe, aleggerui priuatamente Eaclide, ev̀̀ infignarli anchoz. ráa contezare nolfe che mi contentaffede otto fcudi elmezzo carro de uino per baz: wermi fatto dxi prefenti l'uno de certi fiadoncinie unaltro de una quarta de raues. Ancbora per nom xi dirbuggia meffer Zuambatiffa gauardo per hauerril lette tutto elprimo ev parte del.fecondo di Enctide a fua fignoria inficme ron dui altri fuoi amici priuatamente in cafa mia midono uno fcudo d'oro. Andai poi da meffer Zuame batiftadi Mazzi, or gli narrai, come fra fei giorni cra per partirme da Breffa ©e ritornarmene alla uolta di Veneties, ev che il pregaua che di quello erá mio debitore me uoleffe fatisfare, me promije fra dui giorni de mandarmeli alla mia ftantiafenzafallo alcuno. Dal Calino non wi uol/jpik tornare, ancborache mifufe debitorc piu de uinticinque fudi, dubitando ch'el non mi fatisfaceße adalta noce con uno carro de uillanic, come diße quelli buomini da bene eßcre fuo coftumme. Et perche fra diece giorni fe dafeua uacatione per conto della $u$ endermis a, andaida meßer Zuanfrancefoo Peron, er gli narrai, come che mi wolena partirg da Bre fcia fatta la uacatione, ev che ilpregaua che inon me ten¢ße in tempo del mio stiz pardio, me papmiße denon tenersmi in tempo una bors. - Hor per-uenireal fine di quefta longa bibia meßer Zuambattifta di Mazzi me piaṇto bonoratamente cioe che de quindeci me/l che io leggeti afuo figitiuolo priuatamente in caffimia non bebbidalui uno quatrino, meSer Lantero Appiano mai uenne ne marifo, Ma tró rundolo à cafo mfetike rbe mo gli mandaxis infallante per: fn à Venctia fe per. forte moser Gioanfrancef fo Peron me falaua anchoora lui, me dafeuano criccba dopa pis, ma la mia bona forte uolfe, che non folamente uenne al giorno determina= to ma uenne tre giomi ananti, er me porto tutto quella cbe mi haucua promeßo per conto della lettura fattiain cafa de meßer Troilo Palazzo a quelli della Accade $=$ mia, er me giuro, che lwi non baucua anchora fooßo ap jotdo, del detto mio ftipendio, ma che per non manciare della parolia fus bakeus uenduto uno
 trouai gli altri; fopra: alle gati eßerc uscui di feda, tanto pir ritrouii quefto uer gentilhomo, e $\beta$ erne pieno, $v$ colmo, et non poco oblizo glidebbe haùer'la patria, pcbe lui olo me ba ipedito di poterdir, cbede tutte le prome eße a me fitte in $\bar{q} l$ la me fia sta mancato, Et fubito cbe bebbi receuti da lui tai danari confignaial conduttor da Bref Sa tutte qnelle robbe che condur uolea à venetia e oil reftante le fec e uendercealli impro qifo a bon mercato per ifpedirme piu presto, ev fatto quefto montai à cauallo, con la fa miglia,et mene ritornaialla uolta de V enetia. Ma la fortunn, che me perfeguitaua, per non eßer anchoraben faciadi me, fece (partito che fui) che ilfufpetto della pefta cre= fcete talmente, che fu bandita Brefcia, per la qual cofa gionto be fui à Luce= fofna me feceno ritornare in drieto con la famiglia, quello, che mi facefsepoi con grande mio interrefso, © foffa non uoglio fard narraruelo percbe faria cofa troppo longa, e maninconica, bafta hauerui racontato perche caufa babbia intitolat

Ia detta mid inuentione, inuentione traudgliata.
R I C. Compar carißimo anchor che questi taliue babiano cofi mal trattato, ev. che per lor caulja babbiate fcapitato, et perfo molto, nondimeno uoglio che ue confor: tatidiquefto, che molto piu hanno fcapitato, ev perfo loro, di uoi. Perche Seneca dice Chiunque perde la fede non ba piu oltra che perdere. N IC. Mafi A loroglı pare che una promeßa nonfia promeffafe quella non e fatta con publico iffrumento ev. pen man di notaro. R I C. Con quefo uoftro dire me baucti reducto in memoria unafen. tentia del Arioftofopra à tal materia, qual dice in quefta forma.

La fede unqua non debbe effer corrotta
Odata àun folo,ò data infiemed mille
E cofi in una felua, in una grotta
Lontan dalle Cittidi, e da le uille:
Come dinanzià tribunal in frotta
Ditestimoni, dı fcritti, e di poftille
Senza giurare, ofegno altro pius efprefo
Bafti una uolta, che s'babbia promeßo.
Et con quefta uoglio chéper borafacciamo fine al noftro ragiondmento, tiero é cbe, wi bo molte altre particolarita de adimandarui, le quali per nioin faftidiarricite riferba © go $\lambda$ un'altro giorno.

FINE DELLI RAGIONAMENTI
stampatta in Venetia per Nicolo Bafcarinid inftantia ev ree
quifitione er à proprie ßefe de Nicolo Tartaglia Au= tore. Nel mefe di Maggio L'anno dinoftra
falute. 155 t .
trror di stampa ènellafeconda Propoftione Latina di Archimede dorse dice, babent centrum. Leggefibabentiscentrum.

