

In VINEGLA PER FRANCESCO MARCOLINI CON PRIVILEGGI. M D LVI.


Famofi ancho i Tempi d＇altere maniere ordinate dalle iftefle Simmetrie，ma in altro modo difpofte．Come c̀ il Tempio di Caftore nel Circo Flamminio，\＆tra due bofehi facriil Tempio del gran Gioue，\＆piu argutainente nel bofcho di Diana aggiuntoui dalla deltra，\＆dalla finiftra alle falle dello A ntitempio le colonne．In quefta maniera prima fu fatto il Tempio，come è quellodi Cattore nel Circo：Di Mincrua in Athenc nella Rocca，Et di Pallade à Sumio Attica．Di quelle non ci fono altre proportioni ma le iftefle．Le longhezze della Cella fono doppie alle larghezze， \＆come l＇altre parti eguali，che fogliono effer nelle frontı fono ì latitrapportate．Sono alcuni，che torlicndo le dia fpofitionidelie colonne dalle maniere Thofcane trasferifcono quelle ne gli ordini delle opere Coainthic，心．loniche， perche doue le ante del Pronao uĕgono in fuori，iui allincontro della Cella de i Pareti ponendoui due colonne com－ muni fanno le ragioni delle opere Thofcane，\＆delle Greche．Altri ancho rimouendo í pareti del＇Tempio，\＆applia cando à gli intercolunni nello fpacio dell＇ala del leuato parete ampia fanno la larghezza della Cella，ぶíunferuando a le altre cofe con le ifteffe mifure，\＆proportioni，pare che habbiano creato un＇altra maniera di figura，\＆di nome， d＇un Pfeudoperiptero．Ma quelle maniere fecondo l＇ufo de i facrifici fi uanno mutando，perche nonà àtti i dei con le ifteffe ragioni fi edificano i Tempi．
EDedite le forme de $i$ Tempi ritondi accioche niente cirestl vitr．ci propone ancho altre maniere di Tempi cöpofte，e m：fcolute delle manicre

 àmaggior larghezza facendo i pareti la doue erano le colonne，ev fecondo il propofito，et la comoditd de ifacrificij，che（co：ne bo de：to eral：o



Io ho efpofto tutte le ragioni delle facre cafe de i Dei，come mi fon ftate lafciate，ho dillinto con i fuoi comparimenti gli ordini，\＆le mifure，\＆mi fon forzato di defcriuere quanto ho potuto，quelli che fono de figure dishinightinti，疋 con che differenze tra fe fons feparate．Hora io diro de gli altari de i Dei mmortali，accioclie attamente fianu ondie nati alla difpofitione de ifacrifici．
Et cofi ragiona delle mifure de gli Altari dicendo．

## CAP．VIII．DELEORDINARE GLI ALTARI DEI DEI．



LI Altari riguardno all＇Oriente，\＆frano fempre pofti piubasfi de ifmulachri，che faranno nel Tempio，accioche i fupplicanti，\＆facerdoti guardando in fu ammirandofi della diusita con di－ ferualialtezze al decoro di ciafeuno de i fuoi dei compolti fiano．Le altezze de oli Altari cofi（eono effer efplicate，che à Giouc，\＆à tutti i Dei celefti altistimi fiano fabricati．Alla Dea Veita，al Mave， \＆alla Terra fi facciano basfi，\＆colile forme de gli Altari nel mezzo de i tempi connenientili dia fporranno poi che in quelto Libro trattato hauemo delle fabriche de i Sacri hooghi，ne i fegucnti fi dira dei compartimenti delle opere communi．
La fomma di questo ultimo capo e come s＇babbiano id drizzare gli altari per feruare il Decoro conueniente alla forza，or al potere di ciaf fund Deitd．Conuengono tutti in quefto，che deono riguardar $l$＇Uriente（come di fopra s＇è detto）．Vuole Alberto，che gliantichi ficcfiero l＇：ilicare alto fei piedi，largo dodici，fopra＇lquale poflo ui fuJfe il Simulachro，vitr．non ci prefcriue altczza，perche altri Dei altri aliczzc＇richiedons， －fopra gli Altarifi facrificaua．I Decreti de i ncstri Ponteficinon uogliono che gli altarifi facciano daltro che de marmo，e jicera qualli
 me tounglie，שo dinanziornatisfimi panni．Non ci mancano i candellicri，ש le lampade acefe di e notte dinanzill Sacratisfimo corfo di noitro
 prouedere di ornati，ev bé compartitı depofiti．Oltra di quefo fogliono inoftri bauere un luogo f Cparato doue feruano le uest：Sacei do＇alt，i Libri，© I laltre cofe neceffarie di i Sacreficij，© doue fi apparano ifacerdoti，questi luoght io gli faret in quelle partı doue anticanente ne i Tempi era il postico．hanno il Choro doue stanno à celebrare gli offriij Sacri，banno La torre alta nella cui fommuntid fanno foipen quesliu ferns menti di Bronzo，che noi Campane chıamamo，non ufati da altri，che da Christiant，© fono per conuocar col fuono loro le genti ail．s chicfanel Le debite hore．Quefte torri effer deono alte，piramidali，e proportionate con l＇altezza del Tépio，e $f i$ adornano，ò con oro，ó con bel！c intontca ture de pietre uanno eguali quadre fin al luogo，doue s＇appicano le Campane，iui fi fanno dintorno i cornicioni，e s＇aprono con co：onnati ace cio cbe＇l fuono fi oda，a quellı fi fale diuerfamente altri con lumache，altrxi con gradi，altri con piu commode falite，$\sigma$ qui appare $l$＇inzegno， $\mathcal{V}$ la fottilut dell＇A rchitetto，$ల$ ancho la grandezza dellopera，quando fono alte，$\sigma$ che fopra quelle alzatı fono grand $s$ s imi pef：di marm：So＝so prai cornicıoni，© 「＇apriture ui ua la Piramide dı proportione fefquialtera allu fua baja，ò uero equialtera，altri ancho fanno le puppole in luoge di Piramide，er le fue lanterne，in quefte torri ancho fi fanno gli horologi da contrapefi，cofa non conofciuta da gli anticht，questl horo－ logi dimoftrano di fuoricon un raggio Phore naturali，i Jegni，igradi del Sole，igiorni della Luna，la quantità del di，© della notte，ev poffono far altre dimostrationi，e mouimenti di figure，come fi uede in molti luoghi．Hanno dietro la Chiefa il Cimitero，doure fi fepelifcono icerpi，luo $=$ go Sacro，imperoche la bene ordinata noftra Religione ha uoluto haucr cura del fepelire i corpi，effendo i corpi humani ftati uafi del：o／pirito Santo，ev douendo queli di nuouo rifufcitare，doue er naturale，er ordinata pietd fi dimoltra nel fepelirc i morti．Ma Dio uogita，che in noz ftri Tempi non fif acciano fimili uficii piu prefto à pompa de uiui，che à piet $\dot{z}_{2}$ e confolatione de i morti．Non e lodeuole，che i monumenti，ó fes pulture fiano nelle Chefe，pure egli if ufa à grandezza nelle capelle à quefto con pregio appropiate，ev in luoghi emenentifi poneono pualte de i Sacri Altari，er s＇appongono le memorie，ititoligli Epigrammi，i Trofei，ele infegne dégli antipaijati，doue le uere effisie di be lisjime，
 che nella Chiefa，er folamente de gli huomini illuftri，ev di quelli le opere uirtuofe de iquali，effer poffono di memorabile，ev unitabile affem＝ pio di Cittadini．Ma lafciamo quefta digresfione，èjtando con Vitr．ricordiamoci di feruar il Decoro in ozni cofa，e／pecialmente nell＇bonore di Dio，ev de i Santi amici fuoi，ev de i Serui facrofanti deftinatial culto di quelli e rinchiufi ne i monasteri，ì iquali e conueniente，che fi proz ueda di grandi，© commodi habitationi，di patiofi chioftri，ev di bei giardini，叉o daltre cofe neceffarie alla uta honeftu e commune，ev qui fia fine del Quarto Libro，© di fotto fono due piunte di que Tempi compofti de i quali ba parlato Vitr．nel fettimo Cap．

IL FINEDEL QVARTOLIBRO．

