## DI

## Lucio

Vitruuic Pollione de Ärchitectura Li,
bri Dece traductide latinoin Vulgare affip, gurati:Cömcntari \& \& con mirando ordine Infigniti! peril
quale facilmente porrai trouare la multitudine de liabetrufi\& recondítiVo, cabulialif for locis in epra tabula con fummo ftudio expofiti \& enucleati ad Immenfa utili, tate de ciarcuno Studiofo \& beniuolo dí epfa opera a
©Cum Gratia $\&$ Priuilegió



NIVERSIS \& fingulís prefentes litteras infpecturis falutem \& apofolicam bri. Cum ficur accepimus dilcetus filíus Auguftinus Gallus Comctio opus Vitruuii de Architcctura fíguratum : nunq̄ antea fimilibus figurís impreffum p cōmuní omníũ utilitate de latino in uulgariItalico nouiflime tranllatũ: $\mathbb{E}$ per eụ accuratiffime correctum: cmendatum : \& diligenter figuratum impreffioni tradereftuduerit: acin eo traducendo non mediocres: quínimmo maximos fubierí fumptus $\&$ labores: ue retur ne quifructus ex eopcrcípípoffent : hí intercipiantur at aliis : quí nihil in hac re laborís impenderùnt. Nosípfius Auguftini índennitati confulere uolentes: Motu proprio \& ex certa: fcientia : omnibus \& fingulis imprefforibus; ae caterís ùbilibet conftituris: ectiam ín noftrís\&.S.R.E. Ciuitatibus terrìs ac oppidís nobis \&\& cidem ecelefix mediáte uelimmediate fubiectis degétibus perfonis: ad quos prefentes peruenerint in uirtute fanctcobedíntie: Ac fub excomunicationis fententía $\&$ confif, cationis librorum huiufmodíncontemptum inhibitionis noftre imprimi attemptatorum :necnon mille Ducatorũ auríde camera pro qualibet apotheca: \& per corum quélibet írremiflibiliter incurrendis: \& Camere apoftolice pro una: díctó Augurtino pro alia: pro tertía uero medietatibus:íudicibus Gue offi, cíalibus locín quo \& quoties delíctǘcómíérint : applicandís poenís ínhíbemus: ne opus Vitruuí per dí, ctum Augufinum ut prafcrturnouitersi açcirate figuratum de lícentía noftra impreflum huiufmodí infra Decennium a die que opusípfum in totumimpreffum fuerit: neqs in latinum neç in uulgareita uí delícet figuratum imprimere : aut imprimífacere: feu q ab alís ímprimatur permittere : aut imprimentí bus'confilium auxilium uel fauorem praftare: feu ímprcflum ullis ín locis dicto durãte decennio nenua darí: aut uenundari facere quoquomado prexfunant in contrarium facieñ non obftañ quibufcunco. Dat R Romx apud SanctumPetrum fub annulo Pícatoris Dic . xciii. Iunií.M.D.XXI. Pontíficatus. noltrí

Ano
Nono.

## Euangclifta.

रे ANCISCVS Dei gratia Francorum Rex:\& Mediolani Dux \&c. Vniueris \& fingulis prelentes infpecturis falutem. Cum nuperíme dílectus nofter Augufinus ex nobilifamí lia de Gallis Referendarius Comiopera Vitruuií ex greco: \& latino ín língua uernacula traducífecerit cum figurís opportunís rion fine maximo labore : \& maioribus expenfis: Cu , piéres cidé nobilí Auguftino ré gratả facere ín re maioris pōdcrís attéta eíus fidelítate legalírate : erga nos \& fingulari índuftría exhibitaín hoc opere conficiendo: quod omnibus non modicum profuturum eft: Mandamus prefentium tenore fub poena fútorum milléa fole pro dímidia Camerx noftrx pro altera cídem Referendarío noltro applicanda op nullus in Dominio noftro audear Imprimere: uel facere prx, dicta Vírruuií opera infra decem annos fine ípfius Auguftiní fecialílicécria : Datū Mediolaní díe quinta Iusii Millefimo quíngentefimo uígefimo primo: \&regní noltrí AnnoSeptimo.

Per Regem: Mediolaní Ducem
Ex relatione Confilii
Io.Medulla.

Erancífcus Cafteliontis.

CPatricis Populoq Mediolanenfif Aloifius<br>Pirouanus Salutem plurimam dicít.



Onfiderando Io Amplifimí Patri Mediolanefi Patricii: níuno homo efferenato (ficomo a li toici píaque) fe non perbeneficio de lí homini : adcióche epfi intrafe lunoalaltrogior-ar poteffeno: Me ueneua nela mente quello per ogni mododouere effere Iudicato per natura auaro: $\mathbb{Z}$ de Ingegno fcarfo:quale ogni fuo penfere : díto: aut factofolamente ala propria utilitate Intendeffe. Ne quefto immeritamente. Imperho che la Platonica fententia aurea debe ad ogní, uno fempre effere al core. Lhomo non folumad fe: Ma a la patria \& amici cfferc nato: Et non tanto il proprio:quantolaltruicömodo anchora douer cíteare. Per la qual cof patrí méíamplifinimi haucndolo cofumpta ogni mia xtate: $\mathbb{\&}$ folum per aquiftare tale uirtute:che fecundoloptimo Platonicodogma po, seffe non pocho; \& a la patria : \&a liamícígiouare :comoper nō pochínoftrífuctíncla anteacta uita po adogniuno effere affai piu di luce claro: Etalquanto píu oftra extendendof limmenfo \& di uoler giouar nö mailaffo uolere mio affociato dal tenue \& baffoíngenio: qual perho cognofeele uirtute (cofiliberale quanto mechanice) tanto piu giouare \& farle perfecte: quanto fono tractate apreffo de quelli che dale loro delectatione fono detenuti : hauendo contemplato me effere \& nato \& educato ín quella alma \& in clyta Cítate :qual de tute le arte ( ma fopra latrede le liberale) non folum con folerte, $\alpha$ índefeffoftudio le profegue : ma de ture optene íl principato. Ad me e parfocögrua cofa: fe poftponendo ogni mia utilita te \& quiete :ad utilitate : honore: laude: \& perpetua gloria de cofidegna\& honoranda patria :non extio maffé impenfa aur damno: nöquiete aut laboriofa \& peruigilante ímprefa métre perducoffe ad clara luce ₹ defiderato porto la prefente opera Vitruuiana de Architectura : quale adcío lucida \& delctabile fuffe a lilcífudiofinöfenza maxima impenfap molrí excellétí pictorílo ho facto defignare \& p nö mediocrí in cifori ho fimill mére facto intagliare le afiguratióe al circino perlineate \& cöpaffatc. Et adcio ín epfa opera nulla cöueniente cofa da li diligentí $\alpha$ ftudiofi fuffe defiderata :il magnifico Domino Augutino Gallo Referédario Comére dígniffimo: Er Io prenomínato Aloífo dela generofa familia $\&$ antiqua ftirpe de $\mathrm{P}_{i}$ rouaní progenito ueftro Citadino Milanefe dí Arithmetica \& Geometria in epfa alma Citate non imfimo aut incognito profeffore: habiame conducti homini in rale doctrina ftudiofi :quali hano con fumma dio ligentia (quanto per la breuitate dill tempo glí eftatolícito) correcto fidelmente traducto \& declarato: Maxime Bono Mauro Bergomenfe homo ditale doctrina non Ignaro: quale ha \& cpfo texto traducto \& moltí difficili paffi enucleati\& infiniti lociconfufial uero ordine reductiauante che fuffe epfa opera data a límpreffori: licet in parte di epfa fiail nome luifurrepto \& nominato folū per correctore da quello che la impreflione frequentaua. Etla precedente Tabula de Vocabuli facta \&al ordíne alphabetico non fenza magna fatica reducta. Et quefto tanto píu uoluntiere habiamo facto: quanto cognofciamo nulla effere generatione di homini : quale da lífloridí Vitruuiani V iridarii non poffa qualche fapido fructo dee cerpere. Et per che honor $\&$ laus proprie debetur uirtuti: pero per la integritate libcralitate $\&$ fauore uoftro lopera \& ímpenfa noftra non douere effere improbata: Ma potíus fauorít \& da calumniantí der fenfata: talmente che ad ogníuno fia manifefto ií uoftro deditiffimo Aloífio Pírouano cflerrue cōmendatif, fino. Q uale cofa fe (como Io me confido) fera da uoí facta reputaro ogní mía facultate cficren non po, cho augumenta. Ma ad uoi la clementía $\&$ ínfinita benignita del noftro fignore Iefu Chrilto donarc fe degní perpetua incolumitate \& falute xterna . oprime ualeze digniffimi \& optimí $P$.

## LA PRAEAFATIONE

Al Chriftianiflimo \& Inuictifimo Re de Francía eDuca de Milane.D.D. Francifco : Prefatió" ae de Auguftino Gallo Nouocomenfe in epfa Citate Regio Referendario: nel opera Vitruuiana.

A Díuina prouidenria Chriftianiffimo \& Inuictiflimo Reficomo del tuto gubernatrice per la conferuatione del humana generatione ha ordinato li Princípi:li qualí dopo epfo Dío certamente obtenenoin terra il prímo loco. Eperhofu confuctudíne aproffolíPerfi de adorare lifoíRe. Ma quando quello per la fua Clementia e bonitate ueffolif fragile mor, ealífe degna ad uno Príncipe pieno de fanetíate e Caftimonia: equanto e poffibile al humana imbecillio tate :facto confimile ad lui :cömetterela tutela dil populo : ueramente fecundo la fententia de Plinio Cxcilio mio concitadino: neffuna altra coffa e píu bella ne piu defiderabilc. Sono adunche merítamente liantíquíDominatorí del mundo appellatí Heroíe Scmidé́. Et linoftrí omanilifoí Imperatorí qualí furono amatoride la Republicae indefefli benefactorí del Indígente populo collocarono nele celefte fedie.Si como Iulío Cafare: Octauiano Augufto:Vefpafiano: Títo: Nerua: Traiano:de lí qualile opere praclare reftano Immortale c celeberrime. Da epf Principi trouiamo efferc introductoil Culto de
 lí Hebrxi:per Cecrope primo Re Athenienfe: per Numa Pompilio Romano:etantí altríde líqualili nobilif criptoríne hano facto indubitata mentione. Quelli medemi hano adificatele Citate: mandate le gente ad habítarle: e per la loro falute eíncremento hano facto electione de regione falubre: fiper lacre purificato: fi per la copia e bonitate de le aque. Epoi gliordínarono p la neceffitate il Foro ció e íl loco del mercato: per la fanitace líBalnei : per la exercitațione lí Gymnafi: perla cömodíate liPorticí e Bafilice: per delectatiöe li Thearri. Appreffo douendointrodureil ujuere ciuile eftabilire la pace fra lifubditíex, cogitarono uarii officii: e ediuifeno litempí opportuníad epfi per il mirabile ínuento de lí horologií a acio che de nulla coffa la uita fuffe indigente. Anchora per defenfarle dal impeto hoftile le hano munite de murí e fortalítie. Equâdo fuffeil bilogno inftituirno cōlartificio e apparato dele bellíce Machine potere expugnare lí foí inímici. Per quefto adunche meritarono effere dimandatidiuíní . E perho il noftro VITR VVIO fapientemente in deci uolumini del opera fua ha recoleto tute quefte coffe. Econfides rädo che neffuna alıra materia cra piu degna de uno fümo prineípe: quăto quella la quale haucffe hauuto orígíne da loro parí : rationabilmente la uolfe dedicare ad Augufto Cxfare Monarcha del uniuerfo. Per tal exemplo Io fonoinducto epfa opera de Architectura cioe de Fabrica la quale conuerríta ín materna lingua Italiana Cömentata e Hiftoriata per alchuni hominí Docti ho procurato farc in ftampa: a la uod ftra Sacra \& ínuita Maicftate humill mente offeríre: f como dono pertincnte ad uno tanto Princife : Ienzadubío ordínato dal lümo factore per la falute de lifubdíti: fperando che quella ne haucra piacere eder lectatione: quandoddopole magne occupatione del goucrno del fuoR egno:fe degnara uolgere quefte charte: oue potera (peculare ladmirando ingegno de lí Antíquí e nobile inuentionc neceffaríc al humana uíta. Non me extédo al prefente in còmemorare le laude de la uoftra fublime Corona de Francía: Como gente ínuicta eadornata de innumerabili Triumphidal princípio per infino a quefti tempi. Ma quefto me pare affaí gloriofo'per effereloro defcefi da Troíaní quali dopo Ia deftructione de la patria perucnero no ne la Scythia: oue poftele fue fedie furono appellatí Sycambrí: Ein proceffo, de tempo al nodo deli uiciní feceno tríbuto al Imperio Romano. Ma poi hebeno la remifione da Valentiníano Impcratorc: hauédolí dato foccorfo cörtrali Alaní. Ecofi quefto Imperatore gli mutoil nome e uolfe fuffeno appellati Francí :il che el língua attica fignifica ferocio fia nobilí efecúdo lidíoma Italico denota liberí. Ma poí uo lendolíRomaní priuarlí de tale Immusítace e denegandoloro farfi de nouo tributarii furono cöftrcetia prehenderele arme : mediantele quale laffato il proprío paefe paffarono ualorofamente ín Germanía e ín Gallia : oue dopo con la perpetuapoffeflione ftabilironoil fuodomínio: nel qual la Sacra Maieftate uor ftra per longa ftirpe da epfi potenti Francí mediante la Regía dignitate felíceménte e fucceffa. E cofi con ueritateli Francí dopoche hebeno queftonome giamai non furono fubdíti al Imperio Romano. Quantunche Iuftiniano ne lítítuli delli fólibrílegali e cognominato Franco ll che non fu per totale der bellatione: ma folo perche Theudeberto Rede Francia uenuto in Iralia in auxilio de Gothí: non per tímore del exercíto Imperatorio : ma p mancaméto de feeno fu neceffitato tornare a cafa : laffando la victo ría de Gothíal prxfato Imperatore. De quefta opera preclara laffoil Iudicio a lo llluftre e derute le bone arte Magiftro e cognítore D. Antonío Prato dela prefata M.V.gran Cancellere dígniffimo non che quella non fia capace del tuto: ma per non efferegli moletto reuocandola dale cogitatione de le magne imprefe : folo intendo che epfa fe degna pígliarne fpaffo : peril che fpcro lofficio del fuoferuo doucrglí effere accepro quando per quello lanimo de uoftra Sacra Maieftate foucnire uoltc feral lcificato.

# CDILVCIO VIIRVVIO POLLIONE ACAESARE AVGVSTO DE ARCHITECTVRA INCOMENZA IL PRIMO LIBRO. TRANSLATO IN VVLGARE SERMONE COMMENTATO ET AFFIGVRATO DA CAESARE CAESARIANO CITADINO MEDIOLANENSE PROFESSORE DI ARCHITECTVRA ET GAS. 

CVITRVVIO defiderando aquiftare la amicitia \& beniuolentia di Iulio Cafare Imperatore maturamente penfo 2 efoo uolere Icribereli infrafcripridece uoluminide Architeffura : \& cõ tanta affectione \& fubftantia del orare che quafi io penfo lo oraculo di Apolline no haria meglio pofiuto afpirare: Ma chi fapera bencexcogitareli infrafcripti deci prohequsquafi uno folo li appares tanomadiuifo in deceparte: facendo che ciafcuno contenga uno diuerificato libro: In li qualife contene apertamente tute le rationedel archirectonica difciplina. CMa poichelo Impio cafo fece che lanima di Iulio Cafare dictatore feu Imperatore priv/ matioafceudeffeali fuperni deiue in li campi Elyfii fuffe collocaca: In compagniadeli Deificati Heroi. Vitruuio hauendo quefta diuina opera opinata a quello dedicarla a \& nois hauendo poffuto per memoria di quello hatranfportato quefta dedicatione ad Ofauiano quale fu Cognominato Cafare Augufo ben chel fia fa cofi difto per molp rifperti : ma forfe piu prefto phauere au/s gumenzato lo Romano Imperio fietiam per hauere debellato \& profratili foi inimici\& dil fuo patre Iulıo Cafarep̆dicीo dalcui fuadoprato: fietiam per effere rimato folo nel Triumuirato : Et maxime. Effendo morto Marcoantonio \& Prolomeo de pofe del zegyptio Regno la Bellifima Cleopatra


## VANDO LA TVA DIVINA MENTE ET DEITA IMPE,

 RATORE CAESARE Andaua obtinendolo Imperio dítutoil mon do \& per la tua inuicta uirtute de, bellatítutili ínimícillicitadínifíglo ríauano del Tríumpho \& tua unicto ria \& tutele gente domite mirauano al tuo nuto. Etil Populo Romano SilSenato liberato dal timorecon le tue ampliflime cogitatione \& con flií fuffegubernato.Io non haueua ardíre per tante occupatione lilibri feriptide Architestura \& explicaticon magne cogitatione manifeftare. Timendo che ínterpellando teín tempo non apto: non fubito intraffe in offenfione del tuo animo. fpofa\& forella di epfo sin honore de la quale memoria o plo fuo di Natalitio aut per la Attica uiforia li fu dedicato il menfe fextile effere cognominato di Augufto. Etcoffiper la integerima uir/s tute di effo tuti lifuccedenti Inmperatore infino in hodiernum diem per religione intra li altri tituli fono etiam cognomi// natiCwfari Augufti. ©Quefto fu difa/s pientia \&bonita di animo : \& tanto ben fortunato in li foi facii che quafi faria fla to piu chel Delphico Apolline dali ho/ mini adorato per dio $\&$ in uita \& dopol morte: Etdi quefto da Virgilio \& mold preclariffini che di effo hanoferipto di fufamente potrailcgere: Vnde Virtuio con maturato grauiloquio In quefto modo incomenza.©Quando la tua diuma mente $\&$ deita \&c. Vituuio comprehendendo chel nó po haueremagiore confolatione diani// mo \& di corpo una perfonaquanto co gnofcëdo femedcma efferedil ucro lau
dan.\& tanto pin efferliatribuito lifümi \& diuini honorimeritamére diceal Imperatore la tua dinina mentet\& deita . © O füna laude \& gloriofa exaltationede lihomini quando cö li loro effecti dimonitrano poreff affimiliare ala diuina mense: Impero che noimortalinon fapendo quale forma \&fubftantia fia lo omnipotente Dio fi sforzamo per uirtutead quello apropinquarfe Ma ficons Virruuio nel oftauo prohemio lo ha chiamato Diuina mens: perche quella zetemamente \& femper in inftanti provede \& cura tutelecofe del uniuerfo mundo folo nutuadhunca coffi pare quodamodo fia opportuno ali Imperatori ficut anotarunt plurestarifconful Et quefto fi po acognofcere certamente.noi humani douemo quafi tencre piu prefto checrederefia flato il principio di la nofta procreationeelapfo dal celo \&e formati per altro modo dala diuina potefta : che effere creaticomo li altrianimaliz per che etnon glie opinione de fcriptoridoctiffimi in contrario chenon fi poffacredere che tutinon fiamo como figliolidclonni potente Dio maximo: Ma per il diecto che in quella prima effentia fu innata di uolere guftare \& intendere la elementale mate" diatura : \& comointra loro coherentiando \& coiendo in fiema hano procreato la diuerfificatione de le fpetic \&i cofe. © I hono: adhunca fi he douuto uenire a guftare\&z cöfiderare quefte cofe : e cơuerrutofia ftato da la diuina mente coflinformato di quefta elementale materia perpetua \&etranfinutabile fi como hano facto tuti li altri animali \& cofe particulare. Ma perche el fi uede quella humana effentia pare habia patita obliuione per la fua procreatione: Quando poi ela fi uedeproducta a la luce diurna como admi satiua pur apocho apocho per lo excogitare reafume per naturale memoria anchora uolere afcendere alealte cofe delfuo dis uino principio: Etquefoo fe introducein effa animata effentiafi como dice Ariftoteles in.li.de animalibus folus intellectus intrat in nos ab extrinfeco \& ipfe folus diuinus eft. Adhunca la noftra mentequal he collocata nel capo pare quodarmodolo oculo del anima \& coffireetrice dil corpo \& pare che fia quafi a comparatione deli immortalidiui. Et perho Ariftoteles ait feptimo Ethicope Fiomines dif dicuutur fieri propter uirtutem\& excellentiam. FCum fia adhunca la uirtute del anima paia conftituita nela mentes uiguomon in gnomone \& utitrigonon interragono. quetta poffemoquafi dire pare ueramente fia centro per che a fecontrahe ogrie eofeche occurreno ala uirtute de li icinquifenfi del animafi como in lo fpeculo la reprefentatiōe de tute ie Idear pur le poffa expires il qual centro del anima quando he uexato hopercofo: In qual modo anchora el poffa deuenirelege Valerio maximo nel pimolibrodequodam Eruditifimo athenienfi. Vt quoniam ad externa tranfgreffifumus . quidam Athenis uir eruditifimuscum fetum lapidis capite excepifictcztera omnia tenaciffima memoria retinens litteraketanturnodo quibus precipue inferuiuerat oblitus eff. dirum maguumg ualnus in animo percuffi quafi de induftria fcrutatis fenfibus in eum potifimum locum quo maxine letabatur: acerbitate nocendi erupit fingularé do? trinam hominis pleno inuidiz funere efferendo:cui fi talibus ftudiis peffini fas monerat.utilius aliquåtofuit ad iffa aditim non impetraffe g̣iam percepta eorum dulcedine caruiffe: Adhunca pare fia cofa da animaduertire non folumli Re \& Imperatori in la cui fapientia 8 nutu ogni cofe confifteno: fare che quillifi fapiano confervare ma etiam rutili altrifapienti $\&$ cirtuofi fano euitaxi $\&$ tuiti dali periculofic cafi : acio poffano le gente $\&$ ogni animami $\&$ le cofe dil mundo faperleregere \&admonirle per lo bene uniuerfale. Cum fia che ufs abincunabulis quillichefe uoleno cognofcero pot sere pervenire ala füma excelientia dimonfrano qualche preclaro indicio: 8 cofi quilli perla gratia che gli ha infufo la natura non folum fono da effere cuftoditi con füma \& maxima diligentia : ma amati \& reueriti quăto figli diunini il cui nume \& majefta wigorofameme per gratiá gratis datã pare fia infufa in epfi. Si como fu Hercule:Romulo:Tulio:Seruio:Tito:V efpefiano: \& nolti alefi memoratidaalcuni preclarifimi Hiftoricis quifti parequodämodo da uno minimo principio fiano puenuti in naximi effeeti generofi : \& cof como quiffi fi ponn digna:netite laudare : Econuefo poffemo biafmare quilli che hano degenerato da quelier E altre gran propagine: Si como habiamn noticia de moltiprincipi \& Regi non folum da Iuftino : Diodoro ficulo : tha etiam da Plinio: Phiearcho Salufio: $\& 2$ molti altri: Adeo che molto piu appareno effere quilli che hano degenerato che li generofi fenza ditio alcuno. FEt peache quilli che uoleno obtincre infe quella Imperinle maicfta pareno cortituiti quafi como per

Wida effere iennea in bona memoria: \& da allegarea glii che thorafin teneno ceffere tato fapiztiche penfano no effere almio chiis Q nêeré : che fapia ofiderare fe nō la fua : \& pho q̣tit uolendo apparere excelléiffimi : nö li apparea erubefcenda a fare primanête faceffeno exequire lopere fue che da ciafcuniartifici fuffeno probate co difpuratione al modo di Apelles lopere de li foi defignatione $\& \&$ archetipi. Et perho dice Il legifta in facto proprio aduocatum quere. Aduncha quello che con altrui fi confilia per fe folo non pecca: \& maxime in leopere publice fempref de obferuare talmente che liartifict uniuerfali fubditi a le defignanones habiano a interuenire in tali iudicil : Et II quefto fufte fta confiderato: \& ftudiatola Aecuba feu maximo pinaculo de la 10 ofra Ae de Gathedrale nō faria fta depofito tante uolte effendo como perficito. anchora effendo collocato fopra quatro fortifimi piloni per effere exceduroda ta fortudine $\&$ fubttentatione di ep fh: \& de li foi archi : per effere facta in figura Oftagona : non folumı e exceduto fora de la foliditate de liquatro piloni: ma carica liflanchide li trigonaliarchi: la natura de li quall hano la loro for" $z a$ fopra lo acumine. Et cofi per non hauerela uera radicatione doue collocare lo Tholo feu pyramide excelfifinna $f i$ poffa : $\alpha$ fi per la maxima quantita del marmoreo pexoiudico fera fapientia grandiffima a disfare ral opera: \& redicerla a lafua naturale per figuratiöe : fi uolemo che habia 2 obrenire la perpetuitate : cŭ fia Aedificio egregio : di fynmerria germanica exculptotuto mar moreo de uenufta, mazonaria: 81 Idex ac de infinite figure quale per uno octauo fpettaculo fi poorra conumerare. Ideo facien"/ dum eft ut feneca ait. Non eft turpe reuocare confilium cum procedit de bono in melius. © si como fu de quifti : cioe arrifici quali fculperno epfa opera Maurolea: como fu Leocares: Brixias : Scopas: Praxiteles : \& Timotheo: \& Telocaris quale fe di ce o epfo: o Timotheo fece quelta magna fitua colofica di marte in cima di la mediana arce del Maufoleo : urf fupra habuimus in libro fecüdo. Є. Nó mancho de fe machinatiöe : cioe inftruméti feu utenfilii : \& core da porere operare de ogni artuficiib fi con mo ufano li noftri artifti Mlarienfi. Et precipue quilli che exerceno le opere analemate: como fono limoti de le rote horilogia li uel peraltra aractione como fono le machine doue entrano li moti: de le coclex feu uide pperue: $\&$ altre cofe infinite le qua le colefariano unoinfinito narrare le loro ingeniofe forze le quale fano operare li moti per dui modi principali icioe uno tardo \&ilaltro: ueloce : ma intra quiftifono alcuni. dealtre fpecie piu atemperati :quale fcientie gia fono con piu diligentia operati da Germanici: ma pur Iohäne Carlo Regienfe nofto Longubardo obrenete il principatoin fabricare lo Horilogio Excellentiffi
mo facto a li Signori Venctiani collocato a la magna platea dil Diuo Marcho.

Et per quefto maximamente che me fono animaduertito in ep fa cofa: da ligrexci moltiuolumini effere manifeftati: da línoftrilatiní molto pochi . Perche Sufficio primo dequefte cofe inftitui manifeftare il mírabile uolume. Anchora Terétio Varronede. ix. dífcíplíne uno ne ha factode Archítécura. Publio Septimio ne compofe duí. Ma niuno altro piu in fino adhora in ep fa generatione de fcripture haue tie datoopera fudiofafi uede. Cum fuffeno anchora lí antiqui Cíta, diní magni Archítectí: líqualí haueriano potuto nö mãcho elegan tementeacompararelífoí ícrípti. Impero che in Achene Anthiftates: \& Calleccheros \& Antimachides. \& Porrinos Architectí conftí zuirnolifundamentia pififtrato chi faceua la $x$ ede a Ioue Olympio. Ma dopoi la morte di epfo per la interpellatione de la republíca le cofe íncömenzate abandonorno: Et coficirca anni ducento dopoíil Re Artitiocho: como fuffe cofa che ín epfa opera haueffe promiffo la Spefa: la magnitudine de la cclla \& de le columne círcala díptera collocatione: Cofi delí Epífylií $\&$ de líaltrí ornamentí: a la díftributio ne de leSymmetrícon magna folertía \& fumma fcientia Coffutio Citadino Romanonobilmente ha Archítectato. Ma quefta opera mon folamente dal uulgo: ma anchora in pochí per magnificeatia fu nomínata. Imperoche in quatrolocí fono le ornate diffofitione có le opere marmorex delífacríTempli : de líquali propriamente le no minatione de quiftí con clariflima fama fono nomínati: Leexcellétie delíquali :\&li prudentiapparatidele cogitatione: hanofufpecto in lo feflimonio de líDei. Er primamemte laxde deDíana dí Ephefio in Ionícageneratione da Ctefiphon Gnofio \& da Metagene figlio dí eploe conftítuita : la quale exde dopoi Demetrio feruo dí ppra Diana. \& Peonio Ephefio fono díći hauerla perficita. Anchorainla Cíuita deMíletola $x$ de dí Apolline Similmentede Ionice Symmetrie la có fruxequel medemo Peonio.'Er Daphnis: milefiola inftituirno. La cella dí Elcufina Cercere: \& díProferpina.Cö fmífurata magnitudine.

CEt perho per che maximamente me fo no animaduertito \&e. In quefta lectione Vitruuio tidimonftra quali fiano fato an chora ultra di epfo che in fino al fuo tem po haueano fcripto di Architectura : non folum greci: ma eciam de noftri latini: :li nomi de li quali fono quifti che te dice. Ma noi douemo poi etiá da epfo in qua animaduextre che molti altri fono ftati che faribendo de agricultura $\&$ de altre có fe mecanice fif ono delectati per neceffi" tate dire qualche cofa peruenura da larchi tectura : non mancho molti Hyftorici $\mathfrak{f}$ como Plynio \& altri : cofí anchora mold Poeti \& Oratori ultra cio ha frripto Cicerone in le fue diverfitate di volumini li no mi \& facende pur digni di memoria : de li quali me pare tropo longo martare. ©Gü fuffeno aduncha quifti antiqui Citadini 88 magni Architecti: In quefta parte lecीore mio Clariffimo dei confiderare di quanta excellentia fi haueano li Architefti uetuftif fimi t deli quali quiui narra Vitruuio p di gnitate di tale fciétia : quale (ut diximus) mi pare cofa indecëre a effere operata fen. $z a$ il debito modo iftituito da Vitruuio $\&$ da me afai difto. Et perho quefta fcientia. cum fia potius diuina quä humana : edecente fia ftudiata \&\& operata da li porenti \&i magnifici Citadini : per che in epfa fem pre occurre con qualche fpera di Arche 4. tipo farele dimonftratione che in la men re 10 Architecto prima antiuede la cofa facta auäte che epfola difigna 8 t che ratio cinatamente la cóftrua demófrrido in pu. blico lo Archetipo: Et perho tâti fono de noftri nobiliCitadini peruenuti cognitori di architequra : unde nō mi parêo obliui/. fcendi effendo ubui : ma p memoria lafarli a li prenti li pofteriori Mlanéfe ila pratica: fie dimóftrato Fràcifco Coyto:q̆le Yoleua inle Ducale edificatione \& munitione dil. arce di Ioue hauere lo officio \& ubedien!: tha da lifabricantia li quali gli rendeueno cunto de li termini 8 cofe gli hauea da co ad fabricare diuerfifictumente. Ma per effere fato exquifita la exced\&ia de le fabrice $\&$ Lil culto de le poffeffione molti nobili. fi Sono dati a pertenure quefte Vitruyiane lectione $\&$ con excogimatione de defigno confiderare li Geometrici Schemati : quale uocabulo fignifica affiguratione de magna explicatione : nonfolo con parole: ma con maxime \& fabtile ratiocinatione di Arichmetica. \& di Geometria. Per la qual fcientia. Anchora per che e Illuminatiua \&como diaina a li Iurifconfulti mi ha facto

 oclariffimi \& peritiffimi legum doctori: domini Bernardino de Bufto: Nő mancho quello Excellentiffimo \& doctifimo Regio Senatore Ioanne Angelo Syluatico : Anchora quello maximo olim Ducale Thefaurario: Il Reucrendifimo Ludouico dila clarifima firpe deLandrinni: Er prepofico di Vieoboldone iquefo pon folum e docto \& tiberalifime ima gran cognitore di

Avithmetica \& Geometria \& di Archirètarà : \& ammore \& fufingiofo deli etefii uirtuofi . Ma non e anchora filendo di quello Egregio \& di magnificentia como uno Lucullo: Hyeronimo Rabia: da le fabrice dil quale fi po uidere quanto di epfa fcentia Architectonica fie dilectato. Ma anchora anon mi pare obmittendo il pracciaro ingenio dil Nobile Ioanne Andrea Morono tras pezita peritiffins in molte fymnetrie del Architectura. non folum nataramente ufate in lo fuo elefto palatio: ma fpeffe uolte fi e dilectato ratiocinarle cỏ eurithmia \& có li Geomerrici fchemari dimöftrarli cỏ nooti Archite cli. Anchora effere di molta dileça
 altri excellenii : Phifici Baptifta di Marchefit Et Bernardino Rincie : non folum ne le arte Mathematiceexcellente : ma in medicina docto \&xin le fciétie di humanitate uno aluo Tullio: Item il praclarifimo leftore di Aftrologia Iheronymo de Apla no. An chora Philippo de Bufto doctifimo in Philofophia. 8 Maximo cognitore de le uere Symnearie \& proportione \& de le le tione Euclidiane: Cofi molti altri Phifici \& docti di bone littere: grece \& latine. Intra li quali con piu afiduo ftadio a e profefo in quefta fcientia il docho Bernardo Merula quale gia grantempo ha infudaro per confimili cöncutarii. Si como edià ha fato non folam il docto \& nobile Iheronymo Vicecōmite figlio di quello preclarifimo Garfpar Ambrofio : quale exa onso Mxecenas Splendidiffimo \& raro lume di progenie: Quefto era doftiffimo in poefia \& di altre doctrine omatifimo \& grato a li principi \& con fplendida liberalitate era como uno tuito porto: \& il uero confugio de turi li uirtuofí di qualunque boila facultate. \& qlil che a fericorreuáoli pteneua \& amoreuolméte li fucurreua \& gli daua il cómodo: \& con eprid dípenfaua le fire opulente intrate parrimoniale sunde Io penfo che Galeazior $\alpha$ Camillo: $\&$ Iacobo Antronio fuoi figlii nō farano diffimili.
M2 confiderando anchora la afidua dileftatione che hano cercato alcunidi noftri Patricii nolere aquiftare quefta diuina fciencia par quanto preceptivo ordine ha inla infitutione perfripto Vitruuio : ho trouato anchora quelio ftudiofo egregio Octauia no Panigarola il quale uolendo apparere uero profefforedi quefta fcientia: fie introdacto in le qraciofe \& uenufte fabrice che forio per hauerela xeterna decoratione $\$$ le perpetue laude in lo feffimonio de le erare ade facre: quale fi conftraeno al prarente nón folum di fora de la metropoli : ma etiam intro epfa Mediolanenfe Cinitate: Etper la fufficientiadi quefo e apparfo ad alcuil no?tri maiori:\& a li domini fabriceri de la maxima Sacra Aede Baricephala confociarlo con epfit \& fare fia cognitore de li graui profefori di Architectura: acio che Bernardo Triulliano:\& alur digni excegitatori che feranoperformatori delo Archetipo di
 explicata. Cum fuffe gia dato inla poteftate de uno Architeflo Germanico: 11011 fifa in qual modo epfo Archeripo fuffe brufa to: Vnde pernõ patire pia grauì errori de altri futuri Architeçi : Ma per chefí fapia in qual modo peruenire gradataméte a la dif finitione di epfo templo :mentre che fi uedela Cinitate non havere indigentia de alcuni preclarifimin ingeniiin qualung facal $t_{2}$ che fifia : Et precipue non folumi di Architectide ogni forte operatiua : ma di elefa fcientia docfamente aquifita. Hano cons fiderato li pradieti domini fabriceri $\& 11$ noftrimaiori: confruerequefo Archetipo: acio fia cómembratamente exquifita tuta epra corpọreatura de la fntura explicatione fie pofibile in epre Germanice Symmetrie fenza futuro defiderio: ne che fia con ra) tione piu, culpata. Et perho fí quefta cof fif fara \& fa chi fapia componere \&intendere bene le ratiocinatione de le Symmerrie con la daligente Eurythmia : poreria non folum di epfa $x$ de coloficotera hauere le maxime proportione : \&í fare fia cōnumeranda per magnificentia in le poche ad epfa equiperate $:$ ma in li fepd Spefaculi del mando fianchora tuti integramente furfeno rexdificati. © Impero che in Athene Anchifares: nota che in alcuni rexti ho lecto Antifthenes. 2 fí quefto fu: era prin cipe Atheaienfe: Virruuio narra quefta opers de la fundatione quale fu facta perlo Archetipo che feceno quiftiCitadini $\&$ exce!
 pocrates quale in Athene Tyrảnaméte fignoregio: purfi dice fece adificare áchora la Bibliotheca in Athene. Ma in quefta leetio ne Vitruuio dimonftra di quanra perfectione anchora fuffeno fati li fundamenti inuererati per ducento anni dopoi la morte de fi $\overline{\text { ju }}$ diti Architeeti. ©Et anche perla interpellatione : cioe perturbatione feu difcordia : di epfa republica : \& perho fecundo Sôlu ftio concordia res parue crefcunt : difcordia uero maxime dilabuntur. Et ut Chriftus: omneregnum in fe diuifum difola's bitur $\delta^{c} \mathrm{c}$. Ma uede como alcunifcriptori hano tenuto Antiochia fuffe fa ædificata da Antiocho: ma fecundo alcuni fu adificata dal fuofiglio Syleuco Nicanor: de la firpe di Alexandro Magno. Ma pofto il nome dil fuo patre. Alcunjprimamente chiamaz 110 Beblata : \& chi Antilochia : \& chi Sileucia: Quefa fie Capo de la Sytia proxima al flume oronte fi como e frripto. Et ptato reguando Antiocho tolfélo aftumpto di fare la magiore fpexa : cioe de la cella \& columne \& liz altriornaméti che dice Viruuio: il refto. li Citadini. Et fu poi Architectata 88 finita fecundo 1 da diftibutlóe de le Syminetrie. ©C Coffutio Romano. per quefto che dice Vitruuio ha meritato lefumme laude. ©Hano fufpefo in lo feffimonio de li Dei cioe admirationet in le fedentie feu fedie de liDei : de le qual cofe laffamo piu ultra extenderf́a liminiftride le cetimonie : Et cum fia che quefto uocabulo fer fimonio in alcuni tho leqto (coruptaméte) chitdice fefe maneo: chi fée mancho. chi feftefimaneo: quale: ne fimplice ne cờ polito in li graci nél latini expoftori fitroua nec mirū p che e corupta lectiōe: Ma pur in atcuni texti ho lecto fefimmonio: qua e o per Cetia : aut per fexo : marculino uel feminino de li Dei uel. Dexe fignifica. Et petho Vitruuio dicede quiftiquatro tépli marmorei Primamente fu la zede de Diana diEphefio :ficomo nel libro quarto e dicto : poi eciam nel libro decimo haneremo. retiones quefto uocabulo e corupto. In alcuni texti ho lecto Ietinos. In alcri Ittinius. In altri tetionus In alarilai neis: ma uede inli cofmographi: chequi fii Iftiones. Sil texto non e mendofo de no efferequilli populi che peruenerno da fi Ietiophagi populiIndiarnir quali fono montani $\&$ confueti al uiuere di alcuni pefci di colore aureo. ma fil dice ICtinius feu ICtinos fignifica uno nome \$prio del
 columne fece il pptilo del quale e declas rato nel libro tetrio: copi per lo angumen tuto ueftibuto gia difopra e declarato nel fibro primo Staltroue. Ma quefto ueftibu 10 \& pronzo: mi pare proprio poterfe aco parare fi como é gia ciia difto effere qua In Me fiolano $2 S_{\text {ancto }}$ Ambrofio uel di forà a Sä́Ro Celfo. ©Per che a li iniciáti: cioe in li primi ingreft. glie facto unio laxamento: cioe uno piazaleto feu uno cortile egregiamête omato.ct Coffutio ha aerle fufcepte e memorato : quafi dicat ben che nimin cơmento fia ftà troulo di epro: tramen Per la loromagnificentia ${ }^{\circ}$ excellentia mirabile fono tofe da deffide\%

ICtiones al modo Dorieo fenza exteríore colŭneal laxaméto del ufo delífactíficílla coperfe.Ma epfa poíquädo Demerrío Phalereo obte neuail dominio de le cofe in Athene. Philone auante iltemplo in la fronte con leconfítuícecolumne la fece Proftyla :eof per lo augu mentato ueftibulo fece uno laxamento ali Inicianti: \& a la opera ad iunxe la fumma auctoritate. Ma a Marte ad Olympum .con amplo ueftibulo : acomparato de moduli có le Corynthie fymmetrie : $8 \mathbf{8}$ proportione (fi comoefcríptodi fopra) da archítectare: Coffurio hauerlo fufcepto e memorato: dil quale níuno commentario fi e. trouato. Ne anche perhoda Coffutio folamente de quefte cofe li fctípífono da effere defiderate : Maanchorada Gneo.C. Mutio il qnale nela gran fcientia confidatole $x$ de del Honore: $\mathbb{E}$ dela Vir tute $: \&$ le mariane celle $: \&$ de le columne: $\&$ deli Epintylii le fym metrie con le legíptime inftitutione le perfinite. Ma quello teim, plo fil füfe fato Marmoreo : chel haueffe hauto: ficomo dal arte la fubtilitate: cof da la magnificentía: $\&$ in le fpenfela auctoritate in trale prime: $\&$ fummeoperselfinominariá : Cum fiadunchache

