# DELL'ARTE DEL STRVCCIERO 

Conilmodo di conofcere, e medicare Falconi, Aftori, e Sparauieri etutti gli Vccelli dia rapina.
$\mathfrak{A d o r n a t o}$ con le fue figure
Jel Sig. Francefco Carcamor di Vicenza.


IN BRESCIA,
er Pietro Maria Marchetti. 1607. Con licenza de' Superiori.

# DI M. LODOVICO NOVELLO D. 



## AL SIG. FRANCESCO Carcano.

Gucat Re gli eterni, infernali;' afprilamenti, Et ne' feluaggi bofchi info fco horrore;
De' crudi moftri il natural furore Orfeo piegaua al fuon d'alticoncenti. Tra' Delfini Arione al pletro intenti, Del Reo Nocchier fuggi l'auaro ardore; Et quet̀ il falfo, ©゙ procellofo bumore, Con mille dolci al Ciel graditi accenti. Potè il terreftre l'zn;l'altro il marino,
Terror domar. Tu cen più chiaro canta.
wel Caria il corfo de gli alati affreni,
Onde in trionfo gloriafo meni
I'Augel di Gione altero, © pellegrino altuo vincedo ognị altro antico păto.

$$
\star 2 \text { TUT }
$$ che poflono venire a gli vccellidi

|  | rapinaconli(uoi cimedij. |  |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



## DEGLIINSTRYMENTI appropriatia dar il focoa gli Yc. celli da rapina.



## Dichiaratione delli Inftromentr.

HAuendo noi fatto molve rolte mentione di dare il foco à gli vecelli, fecondole loro varie infermità fà di meftierı mettere la forma de’ ferri appropriatia tale attioni, fendo cofa neceffaria a ciafcun buono ftrucciere hauerli feco; Di quattro forme adiunque faranno li noftri ferri da fuoco, fecondo che nella pittura loro appareno. De" quatili il primo fegnato $A$. ci feruirà a dare il fuoco Coprail capo de gli vecellit per effer rotondo \& piano nella Commità ; Il fecondofegnato B. feruirà a dare il foco alle narici fenza pericolo di Ccotrar il rauanello ; per eflez nella Commità rotondo \& incauato; Il. terzo Cegnato C. anco egli Cerue a dareil foco con quel bottone fopra il capo, \& con: Ia peftarollta per sfender la pelle di forto dal Ie narici; L'vlitimo anco egli fegnato D. alle volte fi. $\mathrm{\nabla}$ fa per dilatar va tantino le narici dintorno, per effer fatto in forma divn pontarolo;Di quefti ferri fa bifogno hauerne di. più emanco groffezza, fecondo le varietà . \& proportioni de gli. vecelli, perclie effendo il capo, \& le narici de'Falconi \& Aftori mag giori di quelli de'Sparuieri, non fi confarebbe darea ciafcuna il fuoca con vno ferro di egual grandezza; Et oltra quelti inftrumen. ti fono neceflarij a gli ftruccieri anco dui cortellini, L'ruo che habbia il taglio diritto, l'altro curuo, vna limetta, vaa tagliente tanaglina; vna pallettina; vna forfice, $\&$ vno ftillo da chirurgo per poterfi Ceruir di quefti nelle infirmità, \& della becchiera \&c dell'vnghie de gli vccelli : Et quefto bafti hauer detto della caccia de gli vecelli da rapina. edelli loro accidenti.

## DELAARTE

## DELLO STRVCCIERO.

## Di M. Francefco Carcani

## Vicentino.

## Delke infermitd de gli Vccelli. Cap; I:

 PPARTIENE allaatre del lo frucciero nón folo il cono fecere diligenteméte gli vccel II,\& 〔aperli ammáeftrare,reg gere, \& vacellare,ma ancota il conofce + re le loro infermita, \& faperle opportumamente curare; Perilche hauendoio. nel prefente libro affai acconciamente (fe non mingáno) a fodisfare; in quefta prefente operz, vi voglio ragionarealquanto dellinfirmita, ${ }_{2}$ che fogliono aus. uenirea gli vecelli di rapina, e da preda mettendoui il modo di conofcerle,\& di medicarle infieme:nel che fe alcuno do fideraffe maggion difcorfo circa la natu ta, \& caufe delfe infirmita loro, di quello ch'io faccio, fe raccordark quefti, che io non fono Filofofo, dimedico, ma che folo ne difcorro,come frucciero, metté do medicamenti, appropriati a ciafcun male, nel quale fin'hora habbi potuto. offeruare alcun vccello offerui in corfo A 4. \&

## Dellarté

\& per ladietro poterui incorrere; Et quanto alli medicamenti prometto ben io metterne pochifsimis ch'io più d'vnz volta,$\&$ molto fpeffo con felociffimo fucceffo non habbia erperimentato: Li vccelli dunque fi poffono ammalare, , fecódo il corpo,ò feconidole penne, percioche intendo iogli vccelli effer ammalati, quando per qualche accidente non ponno far le loro confuete operationi, ciod volare, o con la mano ftringe re la preda, d fimilaltra toro attione:sin fermano fecondo il corpo, od per caafa che venga di fuori, come maccatura, rot tura d'offo, d ferita, onero per caufa di dentro: come da cattiui humori, i quali procedono, ò da troppa calidita, \& humidita della refta, o da troppa ficcita delli polmoni,\& della gola, dal che fue le nafcere l'afino frequentiffino; \& peri colofiffino male,come fidirial fuo luo go; Sogliono anco infermarf ${ }^{\text {g li li vcel- }}$ li fecondo la penna, percioche molte volte l'vccelloin quäroal corpo farà faniffino, ma non potrà però volare per efferli rotte, ò cauate molte penne, \& maflime delli cortelli, $i$ quali anco fif foglionop per qualche maccatura dell'ale guaftarfi, empiendofid di fangue il capo ouero rugo loro, che da gli ftruccieri ac cozzatifichiamano per qualche accilente, la cura di quefto fimil male co-

## dello strucciers":

 me cofa mendegna, la merteremo allpl timo di quefto trattato. Ma pche li mali, che internamente foghono venirea gli vccelli fi poffono principalmente co nofcere dalli loro efcreméti,iquali efcono cofi per la bocca co'l beneficio delle purghe, come per la parte da baffo, ilche fmaltitura, dimandiamo, Quefte due forti dunque d'efcrementi bilugna conofere con ogni diligentia, \& diftintione, accid fi poffi venire in cognitione di molte infermita, per poterle a tempo ; \& opportunamente cürare, parliamo dunque prima delle purghe.Del conofcere la fanita, to linfermità de gli vocelli delle loro purgbe.

Cap. 11.


D I due forti fi fanno le portehe,d di A $s$ s'in-
s'inuolta vn poco di ftoppa, ò lino jacicioche l'vecello la getti più facilmente: fuori, \& perche quella di bombace s'vfa princi palmente alli Falconi, prima di: effa parleremo; Bifogna dunque elegge re bombace molle, bianco, 8 afciutto, \& formare vna purga di groffezza, $\mathbf{c o}$ me vna groffa nociola, \& quefto mandarla giù per la gorga dell'v ccello la rera a gorga; \& fachetto voto, \& la mattina a buon'hora offeruare diligentemen: te;come l'vecello l'hauerà refa ; percioche da quefta fi conofceral la buona, ón cattiua fua difpofitione, perche fe vfcirà rotonda, bianca, fenza mal'odore, \& non molto humida, darà fégnomanifeffo di fanita. Ma allincontro, fe detta: purga farà longa, di colore non bianco 2 \& di cattiuo odore \& \& molto humida, con baue, ourera mocchi rpiumofi pochi,o molti darà indicio di molte infer-- mita d'effo vccello, come tofto diremo. piü particolarmente, ma è ben da auuer: tire, che quefte purghe cattiue täto peg. gior fegno dimoftrano, quanto più s'af̂2. fomigliano nel colore, \& nelodore alle: finaltiture; percioche danno a conofcere l'vccello abbondare tanto più di cattiui humori, perd bifogner̀ diligentemente offeruarle, fpremendole molto bene con le dita, per vederaquale, \&-' quanta humilta ne efce fuori, offeruar

## delto Struccieróo.

anco diligentemente illoro odore',\& co liore; Ma è te inpo horınai,che defcendiamo a piǜ particolar inftrutione di quefte purgic.

Se dunque la purga [ 1 .Purghe cattiue.] vfcirà longhetta, o piena d'acqua, quanto piu longa , \& quanto più humida vfcirà , darà tanto più chiaro indicio. della poca fanità dell'vccello, \& fe ancofarì nera, e di cattiua odore, tanto maggiormente l'vccello fara aggrauato ;Queftifegni tutti,\& anco feparatamenve', ciafcuno dimoftrano per lo piul l'vecello effere ffato pafciuta di cattiuo pa. fto, \& malfime ftantiuo ; però in quefto incōueniente fii deue foccorrerlo paicen dolo di fiefchi vccelletti, come di piccioli Rondini, Pafferoti giouani, \&Piz: zoni di meza penna, \& altro fimil pa. fio, dādogliene cosi caldo,come équan do fubito fi ammazza, ma fe con tutta. quefta diligenza, la purga continuerà, pure con quei mali fegni, all'hora bifogna dareall'vccello qualche purgatio ne medicinale nelimodo, che piu di fot$+\infty$ fidirat.

Se la [2.Piurga verde. Iz. purga vfiex verde, darà indicio l'vccello hauermale nel feggato, la cui cura fímetterà al: proprío capitolo ; auuertendo però che: molte volte l'vocello mentre è feluatico. fol faretal purga, \& tale fmalitura per:

12 Bell Mute
qualche pafto feluatico, che da fe shaz uerd procacciato, ouero anco datogli dalliftruccieri, \& cid non è da ftimare, percioche con li buoni pafti tofto ficmenda.

Quando le purghe feran fegnate di color, che tira al nero, giallo,berettino; ouero d'altro colore dal bianco in poi, \& con humidità molta, danno inditio l'rccello effer pieno d'humori cattiui caufati per rifcaldamento, eccitato,d dalla troppa fattica datagli, ouero dal troppo dibatetere, alche fubito bifogna prouedere con dargh buoni pafti, \&r rin frefcatiui, bagnandoli alle volte nell'acqua frefca, ò vero d'indiuia, ò di radichio, fecondo che al faggio ftrucciere parerà oppurtuno,dädoti anco per vna, due, d piul volte purga di bombace, net quale fia ineffo mumia purificata, $\&$ fat ta in poluere, $\&$ alle volte anco purga con incenfo fatto in polucre; Ma felvecello non cefferà di gettare le püghe di mal colore, odore,\& molto humide, farà bene darli per dued tre volte quefta purga; vna volta ogn'altro giorno; pigliar Aloc lauaro, \& fatto in poluere Scropolo x. poluere de Garofoli grani 4. poluer di Cubebe grani 3. \& mefco - Lando il tutto infieme diligentemente inuoltar in vno poco di bombace;\& dar loall'vccello a gorga \& facchetto vote.

## dello Strucciere.

come altre volte habbiamo detto, Ne dubito punto fe farà quefto ordine diligentemente offeruato, che l'vccello non diuenga fano; La onde fia prudente ; \& accorto colui che haurà il gouerno di tal vccello, in vedere fe và meghiorando ò peggiorando,fe s'ingraffa,o fi magra; perche fecondo quefto, bifogna accrefcere, ó fminuire la purga, \& il patto: \& credere a me: che lo sò per efperientia, che il più delle volte perifcono li poueri vccelli, piu per tralcuragine di chi n'ha cura, che per grä forza del male. Et que fto bafti hauer detto delle purghe di bombace,le quale (come ho detto)fono particolari alli Falconi.

- Le purghe di penna fif fogliono dare alli vccelli,a gorga vota,\& anco pafcen doglife gli lafcia inghiottire le penne, ma in particolare alli fparuieri nel fine del loro pafto fegli däno le cime dell'ale de vécelletti, ò Quaglia iftirpando dette cime con li-deita nel primonocio, \& tirando via le penne longhe, fiftrangono con li denti, \& fi danno a gli Spar uieri, Quefte purghe vicendo la mattina tutte afciuce, rotonde,\& odorate, dāno indtiol'vccello effer fano,\& quanto più fono tonge \& ben padite tanto tneglio, Ma fe faranno longhette; humide, di ínalodore, \& mal dige?te con qualche poco di carne mal digerita, \& vi fia
no delle baue, ouero mocchi, tutte quefee cofe infieme, \& ciafcuna da perfe moftrano l'veccello effere aggrauato di male, \& però haver bifogno dí diligentia, \& purgatione, come di fopra s'č detto.


## Delconofcer la fanitd', err infermitd de

 gli pccetli dalle fmaltitureCapb IIIa

Onla cognitione diftinta delle pur Q ghe fopradette, facilmente fi potrz conofere ${ }_{2}$ \& pronofticare lifteffo di: molte inferminà dall'v fcita,ouero finaltitura, percioche fe la finaltitura farat bianca non molto fpeffa, ne molto chiara,\& fenzazalcuna:macchia per entro, 0 almeno poce, darà inditio l'vccellia effer faniffino; ;ma fe farł̀ bianca, ipeffas $_{\text {. }}$ \& con deligeffo, Calcinazzo per entro. ferà ben fegno di fanita, ma di troppa: pienezza, $\&$ graffezza, però bifognera. rimediarli con paftj liquidi, come fareb. bono cuori di vitello, d"agnelto, o di fimil cofa, \& darlianco per vna, o dues. mattine a gorga vota vn pezza di zuccaro candido, qual lo netrert', \& fard finaltire; ourero vn budelletto di pollo. benlauatos \&longa trè dita per trauerfo, pieno di olio d'Oliua ben maturo, \&e: buato a molte lauature con acqua chia:
ras nel modo, che più a baffo s'infegne-: rà ; fegno di pienezza moftra anco la: fmaltitura bianca fegnata con un poco di neto'; a che fí prouede con buoni pafti caldi di Pafferotti, ò colöbini di meza penna; Ma fe la finaltitura far̀ bianca fegnata perd di qualche colore roffo, giallo, ceruleo, o beretino, o d'altro fimil colore darà inditio l'vecello effermal fano,\& hauer bifogno di purgationel, come di Mumia purificata, \& fatta: in polucre, inuoltandola in vna purga. di bombace, o d'altra finnilimateria, per: retificarli lo ftomaco; \& le parti di den-tro,come a fuio luogo fi dirà ; Sopra tutto quando fi vedeno fanaltiture di fimiIf varij colori, bifogna rimediare all'vc: cellö, altrimenti peritebbe; perche quefti fono turti fegni mortali; La finaltitara bianca; ma che tenghi più del giallo, che d'altro colore, da indicio P'vecello. peccare d'humori colerici caufati per lo. più dà troppa fätica, per färli volare nel: tempo del gran caldo, \& per lo moleo dibattere; alche fíprouederd rinftercan do l'vecello con li pafti bagnati in acque rinfiefcatiue, come di buglofa, d'en. diuia; diradicchio, e di lingua diboue, auuertendo, che li pafti; d'oppo bagnati: in detto acque, fiano alquanto alciuttii con vn panno di lino; (é glipotràancos dare noneffendo quello fufficiente vno mattina, ò due conferuandolo fenza vCceHare, \& darlı fatica, perche tofto firifoluerà vfandogli la diligenza c'habbia mo detto; La finalcitura molto nera da. inditio. effer dannato il fegato deH'vccello, \& è é fegno mortalifímo; percioche fe cótimua trè, $\dot{\text { q }}$ quaturo giorni, livcecllo morirà di certezza, ma fendo tale. per vima fol voka non importerà molto, percioche può procedere, b̀che l'vecello fcannando la preda, habbi beccator delifangue, ò delle rene. Itche farà di nia no moinento, ouero, perche fia ftaro pa: ficiuto di cibo mezo marcio, \& come fis dice ftantino, \& in quefto cafo bifognexd hauer buone cura dellvecello, dandoll buoni pafticaldi, \& ance quatche plarga di boinbace con mumis, miero: poluere di garofoli, \&enoce mofcatat $x$ convn poco di gengeuero per accorciarli lo ftomaco;: La Enaltitura verde dimoftral'veccello hauer inifettato il fegato, \& forfi d'apoftéma eccetto quando tale finaltitura non procedeffe, come: alle volre accade, perche l'vecello fia feb uatico; ouero pafciuto di cibo feluatico? A quefto bifogna foccorrere quanto pri ma, dandoglifil cibo carco di poluere minutiffima fatta di mumia preparata, quädo perdil'vecelto la vogliarcosibec. care, come:molitifanno; \& fe in quefto
modo non la vorrà pigliare, fard bifogno dargliela in vna purga, \& cótinuarla ogni giorno ne l'vir modo, od nell'altro, fin tanto che fi offeruera la fmaltitu ra mutata di cattiuo in buono colores; ma quando tale fimaltitura cattiua continuaffe molto, bifognerà darli vna purga d'agarico, per cuacuari cattiui humori, \& poi vna d'incenfo fatto in trita poluere per confortare; La fmaltitura mal digerita, che trà al roffo, ouero piena di tignuole, che fono, come carne mal digerita, \& s'affomigliano all'rfcita della quaglia quando foffe roffa, di indicio il Falcone effer indilpofo della ftomaco, $\partial$ d'effere ftato pafciuto di cibo cattiuo freddo, \& forfe ftantiuo: A queftoinconueniente fi prouederà con buoni pafti,\& caldi, \& a quello con pur ghe d'affenfo inuolto in Itoppa, ouere lino, ne fard fuori dipropofito fargli an co vna purga di poluere di garofoli,noce mofcata, \& gengenero;llche inirabil mente racconcia lo fomaco; La fmaltitura berettina, fanguigna, \& con nero per dentro, è fegno mortaliffimo,\& noa hò mai veduto vccello con finaltitura tale;che non fia morto; Nondimeno an coin quefto cafo non fi diè abbandonare la cura dell'vccello, anzi darli vn poco della pafta compofta gid per lo Clariffimo Signor Girolamo Cornero,oue-:
ro di quella di miftro Manoli Grečo, le quali più volue hò in molti caficon feliciffimo fucceffoc ferimentate nei Falconit,$\&$ però ne metterd di tutte due la recetta poco di fotto, come di medicamenti eccellentiffimi; fuol nondimeno alle volte l'vecello far fimite finaltitura per hauer fcannato la preda, \& beccato del langue,\& reni, ilche quandooccorre, non è d'importanzaalcuna i Hò ve dutoio alle volte alcuna fmaltitura cerulea quaficome latto del tutro corrofto,\& guafto, ilcheèfegno peftifeto; \&c mortaliffuno; pur fard fe non bene pfar di quefte paiftelle; Dalle cofe dette fi può conofcere facilmente di quanta im portanza fia alla cura delli Falconi, \& d'altri vccelli da caccia, che li ftruccieri ogni mattîna offeruino diligentemente li efcrementi da ilora vecelli, perciocho inporta molto alla loro falute accorgerfi prefto delle indifpofitioni loro, \& non arpettare che it male faccia le radi. ci profonde 2 \& difficili da cauare; Ma tempo è hormai , che defcendiamoalla cognitione,\& cura particolare di molte infirmita, che fogliono patire, li noftri vccelli, nelquale trattato pee offeruare: qualche ordine, diremo prima delleinfermitadi vniuerfali a tutto il corpo, cioè della febre,poi di quelle che appar. rengono a cialcun membro, cosidi den. del petto, in oltre dello ftomaco; \& budelle, del fegato, delle percoffe, \& vliimannente delle penne, d'altri mali, mettendo in vitimo gli inftrumenti per dare il fuoco, \& cauterizare gli vccelli, $\&$ altri medicamenti communi a molte infermita.

Della febre, che fuol occorrere a gli po-: celli. Cap. IHII.


T A febre de glí vccelli hoio offeruato venir loro con vno poco di freddo, \& poi caldo manifeftifimo, \& credo io che fia fimite alle terzane, che fogliono venire ancor a noi ogni giorno, quefta fi conofce, quando fi yede alle volte l'v ccello tremare alquanto, poitener l'ale baffe fin difotto alla coda, il ca-

20

## Dell Arte

po baffo, \& anco fotto la becchiera fe gli fogliono riuoltare le piume in forma d'vna barbetta, \& alle volte fuole difprezzare il pafto ; \& fifente toccando con la mano,tutto caldo,ogni volta che appareranno,d tutti,ò la maggior parte di quefti fegni, fi giudicarà al fermo, l'vccello hauer la febre, male veramente importante, \& pericolofo, ma perd non in tutto mortale; poii che ne ho veduto moltia liberarfi; Bifogna dunque che tutta la cura fia in rinfrefcar ${ }^{\prime}$ 'vccello,poi che la febre non e altro, che caldo; Il cibo danque . fuo farà o cofcia di pollaftra, ouero pizzone di meza penna, ouero qualche vccelletto, da paffare in poi, perche fono troppo calide, \&e quefto inacquarlo nell'acqua di lingue bouina, od'endiuia \& poi alciugarlo vn poco, \& dargliclo a beccare; Di più bifogna bagnarli la ftanga, $\&$ anco i piedi maffime ne l'eftate co'l fucco di piantagene, nero di latuca, of fempre viua, \&c anco alle volte di fufquiamo, \& altre fimil herbe refrigeräti, \& cöferuarlo in loco remoto, non molto acrofo ma frefco,auuertédo che fe l'vccello farà molto magro, di darli da beccare due volte al giorno ma moderatamente; Et fe per quefta diligentia la febre non ceffara, nö ferà fuor di propofito darli del rheubarbaro cletto, \& poluerizato Ccropuli

## dello Strucciero:

e. a vn Falcone in purga di bombace. per purgarli la cotera, che e caufa di tal febre; Sono alcuni, iquali comandano che fi caui fangue al'vccello dalla vena della cofcia, ilche con tutto che io non habbia mai efperimentato, pur può gio uar molto, porendofi fare, anzi molto più giouarebbe fe fi poteffe aprir quella di fortol'ala deftra, perche quefta refrigerarebbe immediatamēte il fegato, \& per confequente tatto il corpo, \& quefto balti hauer detto della febre,poi che occorre non molto fpeffo.

## Delle infermità del Capo, đo prima della Gozza. Cap. $\boldsymbol{V}$.

DOuendo trattare delle infermitadi, che fogliono affliggere li poueri vc celli nella refta, è da fapere che per la te fta intendemo nó folo quella parte, che contiene il ceruello, ma anche lorecchie, gli occhi, il becco, le narici, \& labocca., lequali parti fono tutte fottopofte a diuerfe infirmità: Diremmo dunque prima delle più importanti, cioè di quelle, che occorrono al ceruello, poi di quelle, che fogliono auuenire alle parti efteriori di effo capo, Tra quefte dunque la più pericolofa, \& importante infermirà arà la gozza, op dire coine diconoli medici l'apolepfia, laquale fuo-

## 22

 Dell'Mrtele caufare inorte fubitana, quefto per 10 più auuiene pertroppo graffezza, \& abondantia di fangue, peroche fi può rompere qualche vena nel ceruello, e empirfi di fangue alcune concauita, che fono nella foftantia d'effo ceruello,nelle quali come dicono gli intendenti, fifoglionogeneraregli fpiriti animali, fenza liquadi,l'animale non può ne fentire, ne mouerfi, onde fendo ferrata la via di tali fpiriti, 'conuiene che a viua forza l'vecello mora, può anco l'ifteffo male auuenire, quandol'vccello foffe tenuto longamente in vn fole ardente, perciochequefto può tirare tanta humidita, che bafti a far lifteffo nel effetto, può anche auuenire per fare vna löga volata dietro a Fagiano,ò Pernicone, nel gran caldo, per la qual l'vccello haueffe pigliato gran fatica, peròbifogna effer diligente in conteruar gli vccelli in modo che, non s'habbia timore d'incorrere in fi dānofo errore, la onde percioche nella mura fi fogliono gli vccelli ingraffare molto, farà opportuno per quindeci, ò vinti giorni, prima che fi leuino dalla muta, pafcerli di cibi liquidi, come di cuore di vitello,agnello, 0 capretto laua ti nell'acqua alquanto calda, $\&$ con vno panno di lino prima rafciutti, fe gli pud dar anco polli, piccioni, \& pafferoti giouani. Fatto quefto fendo gidil tem-
po di cauare l'vocello di muta, cauarlo con deftrezza, \& per alrri venti giorni alneno continuar liftc ffi cibi, per votarall'vccello quel calcinazzo, che fignifica, come habbiamo detto pienezza, tenendolo (peffo in pugno, \& maffime la fera, ne farà fuor di propofito pur garlo, ouero come dicono gliftruccieri defcimarlo, con vn poco d'Aloe lauato, dandone alli Falconi quanto vno grano di faua fatto in poluere, quale fia inuol$t a$ in bombace, \& farne purga, \& anco darli del zucchero candido, per due, $\delta$ trè mattine, \& per niente, non fi $\begin{aligned} & \text { fil } l^{\prime} A \text { - }\end{aligned}$ loe fchietto, $\&$ non lauato, perche fa per fimi accidenti; Hò anco alle volte erperimentato felicemente tanta quätita di lardo, ouero butiro, quanta fi pud mandarli giu per la gola, a fachetto voto; ha uendo prima preparato il lardo, $0^{\circ} 1 \mathrm{bu}-$ tiro co'llauarlo fette, otto, \& piu volte nell'acqua frefca, \& poi laffarlo in molle per vn pezzo nell'acqua rofata, \& vltimamête caricarlo di zuccaro fino, oue ro zuccaro candido poluerizato, autertendo di dar tal purga ogni fei, ouero otto giorni, quefto ifteffo ordine non fo lo fi deue offeruare con glivccelli,che fi conferuano in muta, ma apco con quelli,iquali fi conferuano alláłtanga, \& al faffo, ina fe per quefte purghe all'vccello non veniffeanco fame, faria bene vrie,

34 nare fu'l pafto, \& alquanto a fciuto dar-: gliene quanto può beccare , perche qua to più paftoliquido piglia , tanto piu fi. vota,\& a queftomodo fi perferuano gli vccelli dalla morte fubitana, \& ance d'altri molti, \& cattiui accidenti.

## Delle $\mathcal{A p o f e m e}$ Del Capo. Cap. VI.

SOglionoli Falconi fpeffe volte, \& gli SAftori, \& anco glialtri vccelli da rapiną patire dallininfiagioni, \& apofteme nel capo,male importantiffimo, caufate da abondancia d'humori cattiui, \& cali dita delcapo:quefto fi conofce dagli occhi gonfij, dall'humidità, che efce al Ie volte per lorecchie,$\&$ rpeffo di mal edore, dalla granezza, che pare,che l've cello fenti nel alzare, $\&$ voltare della tefta, dal rincrefcerli il troppotirare del pafto, quafi come nel tirare fenta dolore, \& dal non potere a prire il becco, fecondoil folito,per queito inconueniente affai pericolofo, farà opportuno purgar primal'vccello tutto, \& poi anco la tefta in particolare. Quanto alla purgation vniuerfale laudo, che fe gli dia per tre, o quattro mattine ̀̀ gorga vota vna pilula di groffyzza d'vna nociola di buuiro dauato in acqua frefca, fette ouero otto volte, , $z$ lafciato in molle nell'ac.
quia rofata ,inuotrandola poi nel mele rofato, $\&$ zuccaro fino, tenendol'vccello in pugno, fino che fmaltifia vna, $\delta$ due volte, \& fatto quefto per difcaricar poi la tefta, fara buoniffino, Pigliar feme di Ruta Dramme 4. Aloe epatico Dräme due zaffarano Scropolo 1. 5. \& il cutto reducendo in minutiffime polue re, \& di quefto co'l mele rofato formar vna pilluletta di grandezza tale, che poffientrare nel buco del palato, perit quale fi efpurga il ceruello, mettendola in detto buco à dentro,che non fi veda, tenendo l'vccello per vn pezzo in mano, poi metterlo fopra la ftanga in luogo opportuno fecondo la ftagione, \& due hore dopo pafcer I'vccello all'hora confueta, \& di buono pafto caldo, Ma fe per forte nel'orecchia fuffe della pu tredine bifognerà diligentemente convn ftilleto d'argento, o d'altra materia, ilquale ad un capo habbia la punta accuta, \& intagliata, per poterli a pplicare il bombace, dall'altra vna palletta picciola, a proportione dell'orecchia degh vccelli,\& con quefta nettare quella for. didezza più groffa, \& con la punta foprala quale fía accommodato vn poco di bombace, nettar la più fottile, fubito nettata l'orecchia in fonderli vn poco d'olio di mandole dolce frefco, \& caldetto, come latte, \& inetterui vn poco
di böbace per conferuarli dentro Polio," fino alla nuoua meditatura accio poffi molificare, \& fare vfcire qulla bruttura;e có ${ }^{\text {q̆fto ordine continuare, fin che l'apo }}$ ftema firifolua del tutto; Ma fe l'apofte ma non fi purgherà per alcun luogo, an zi ferma fi reftarà nel capo, in quefto ca fo faremo sforzati venir al foco, \& cals terio fopra il capo, dalla parte di dietro per efficcare,\& deriuare tal materia cor rotta, medicando poi la crofta col butiro per otto, o noue giorni, auucrtendo nel pafcer l'vccello, che quando non vo glia, o nó poffi beccare, bifogna tagliar il cibo in pezzetti, \& darglielo, 0 per amore, o per forza, non reftando perd d'vfarogni diligentia, perfar che lituccello fe to pigli da fe, acciò che gli dia miglior nutrimento, fapendo, che quan do l'vccello non vuol beccare fta molto male, $\&$ di cento tali, non ne guarifcon dui,\& io a'miei giorni ho guarito di tal' male vn fol Falcone, con la diligentia fuddetta, \& co'l darli il furoco, \& quefto bafti hauer detto di $\frac{1}{3}$ importante infer mita, stimetrendo il modo di vfar li cau. terij al proprio loco, auuerten do che. quefto male de l'orecchia s'appica a gli: aitri vccelli, come fa la rogna, perd fara bene tener l'ammalato accello feparato dalifani.

> Della defilattione, Et infiagione delle teftaje de gli occhi, © delle narici. Cap. $V$ II.

SOgliono anco li vccelli patire la detillatione del capo, ouero cattarro, percioche quando fono molto affaticar ti,\&\& fcaldati fi poffono raffredare, o per caufa delle pioggie, $\partial$ per venti, o per brumi, maffime efferido l'vecello pieno d'humori cattiui, da quefta deftiltatione nafcono alle volte molti incommodi, come l'enfiatura del capo con la lacrima, laquale e caufa fpeffo, che gli occhififminuifcono, dall'ifteffa fi vedon anco le narici faniore, liquali accidenti richiedona cura patticolare ; principalmente dunque bifogna purgaralquana to l'vccello, o col butito preparato nel modo detto di fopra, a conl'dio d'Oliua preparato, come s'infegna nel capito to dell'Afmo. Haio pia volte nel catas ro delli Falconi, \& aleri vccelli $\downarrow$ fato fes licementedell'agarico,fropali.2'cahel la fina, fucco di liquiritia de ciafcuno feropulo i. redutse in fotcilifima poluo re, \& con mele rofato formarne vna pit lola come una faua per gli vecelli grof f, \& con meza pergli altri \& vfarla la mattina, gorga vota, tenendo l'vecello in pugno, tino cheincominci a operare
la medicina ${ }_{2}$ acciò fenza ptotito non la rebuti, \& tre hote doppô pafcerlö ais buono cibo; Auirertendo,che fe l'vccello fard graffo, la purga fiporrà replicare per due, otre mattine, ma effendo magro baftarà vfarla vna, o due volic. Ma quádo il capo figonfia, \& fi vedeno glt occhilacrimo of, \& diaenir minori, bifo gna fattola purgation vniuerfale purgar il capocon fernutationi, come farebbe, piglian'do del peuere, garofoh, $\&$ femencina vgral portione, \& redurre it eatro infieme, in poluere fopra modo minuta, \&rcon vna fiftoletta d'argento, od d'altramateria, é ben foffe di paglia; appoftandola con quefta poluere allo marici, foffiar con buono empiro détro; \& anco con l'ifteffa fi potrà fregartiis paiato, \& nб pafcerl'vccello prima che mó fiano finiti gli fternuti, 8 q quefto con: cinuandofi per ere, o quattro giorni, fi ri fanard l'vacello; Per difcaricar il capo dhumidita ripieno, la fenaura non liquida che vendono la ìnuernata gli fpe ciali, ho ritrouato io effer di mirabil for za, \&d'infinito gionamento; dandone di quefta, quantad vno grano di faua giù per la gola all'vccello purà gorga' vota; $\&$ di più con lifteffa frégarliil palato facendone entrar qualche portione nel buco fotto il palato, qual vaal cerwello, poi metter l'recello fu la fanga;
dellastrucriero:

- cuindogli il cappelletto, qual fubito fis - vedrà buttar vnimondo di macillagine, \& humidità per la bocca, \& per le narici fternutado molte volte; Na feabon darà tantal lhumidità nel capo, che per niuno delli (udetti rimedi) quantunque replicati,\& triplicati, mon roglia ceffare,il che dalle purghe pien di mucilagine, \& humidità, \& dalla moka humidica che efce dalle narici ficonofe, in que. Atocafo bifognerà animofamente, \& ficuramente defcender al cauterio, con vno bottoncino di ferro affocato, fopra il capo di fopra dal rauanello, dandoglielo con quello giuditio, che fi conuie ne; hauendo rifpetto alfofo dellatefte de gli vecelli, non molto groffo, $\partial$ forte ${ }_{2}$ \& prima che fí dia il fuoco, fara bene ta gliar quelle pennette che copronola parte, doue $\mathfrak{G}$ deue metter il cauterio; Ma fe con la molta humidità del capo; farà congionta l'infiagione, d lacrima de gli occhi in quefto cafo laudo che il foco re gli dia foprala tefta, tre gli oc chi,offeruando l'ifteffo modo. Quando. veramente le narici faranno faniofe, \& morbide molro,fatta la pargatione con ueniente farà bene pigliar pepe,\& feme. cina fatta in poluere, $\&$ in vna pezza di lino netta inettendola a molie nell'acece, fortiffipo fruccarne alquante goecif, talmëre, chen'entri, perlénaricial-
B. cunc.
cune, ilche giouarà moltb nettirde, te *efficcando quella humidita, la quale fe con quefti fimil mezzi non fi potrà rifol uere, faremo sforzati dare il fuoco, non folo foprail capo, tha alquanto in circa le narici, dandoglieneanco va poco di -fotto deffe, per fargli la nara piü larga, -aulertendo nel dare il foco, che non fí tocchi in rauanello,otero poretto, ilqua I'e nelle uarici ${ }^{\text {D }}$ Datoche s'hà ill foco, fin che fileua il dolore, \& fin che cafca la, crofta abbrucciata, bifogna ontare co'l. sbutirofrefce, \& faldar poi la piaga con poluere di maftici, ouero d'incenfo.


## Del capo ftarno. : Cape V I I I. .

PErlo capo ftorno, intendoio, quädo a.gli vccelli,\& in particolar al Falco ne viene, vna tal doglia di tefta, che non la puod tener ferma, ne regerla, ma hor quajhor la dimenandola, auiene ben,\&e apeffo che il Falcone carca giu dalla fazga, oueto dalla preda jdi fimil malé trithoióguarito cóldargli vna purga di tombace, nella quale fia inclufo aloe epatico Scropulo 1. \& garofoli grani 2. reduto il tutto in poluere , \& due hore dopd prefa la parga, pafcer l'v ccello co pizzone di mezza penna, oviero colcia -di poitaftra calda, vxâdo quafto pertre, d quatero metinic continiue, co'l chei $^{\circ}$
non potendo liberarlo, dopol'hauerii dato vna, ò due purghe folutiue delle gia tante volte dette, io fono venuto alI'vfo del foco, con vn bottone di ferro infocato, \& hauédo prima tagliato via Je péne côle forfette lho fcottato nella parte di dietro del capotanto che la pel Je fe gli è abbrucciata, fenza offéra dell'offo:\& ho guarito poi la crofta,\& piaga nel modo detto di fopra,\& tanto per hora bafti hauer detto del capo ftorno, male importantiffimo, \& dal quale la maggior parte de gli vccelli, che fono da tal male oppreffi perifcono, alcuni po rò fe ne liberano, come veramente poffo io affermare effermi fucceffo felicemente due volte.

## Della Cataratta. Cap. IX:

0Ltrale affettioni fuddette che fo: gliono occorrere a gli occhi, pit ancola cataratte, ò vogliam dire fuffufione male affai difficile daleuare, \&molte volte impöfibile, come quando e troppo groffa, \& inuecchiata, ma fe nom è tale fi puó guarire, \& io n'ho guarite molte volte, Quefto accidëre fi fuol cau fare da humori groffi della tefta,liquali fogliono intorbidare la vifta, \& alle vol te del tuttio offufcare, $\&$ forfe che il mol to vfo del capelletto pud efler caufadi

## 33 Delt Arte

quefto, percioche non mi ricordo haure veduto tal male in altro vecello, che nel Falcone, come forfe quello, che pia dogn'altro fi fuol tenere incappeHato. A quefto dunque incöueniēte bifogna foc correre quanto prima, coll dar per vna; odue mattine purga d'Aloe, ò d'Agarico all'vccello per purgarto, accioche * fandofi nel occhio medicamenti alquanto dolorofi, non fitiraffe maggior quantitd dhumnori al loco offero; Fatto dunque quefto bifogna per leuar quella materia dell'occhio vfar poluere minustiffima fatta con Aloe epatico lauato, -Scropulo 1. \& zurccarocandido Scropu - Li 2. 8 foffiar di quefta nel occhio tre, $\delta$ quattro volte di giorno con-la fiftolette gia detta, ouero anco con iltugo d'vna penniz doca perforato, Quefto cil piu benigno,\& manco dolorofomedicamé to, che in tal cafavfar fi póffi,\& mentre ches'vfard quefto, non fard fuori di pro pofito lauar alcuna volta l'occhio con l'orima di fanciullo; Ma fe quefto rimedio nóli. potrà eftirparè tal nebbia, fare moaftretti varne un'altro piupotente, come farebbe pigliando vin vouo frefce tanto cotto, che la chiara d'eflo fia diue huta, come latte, \& quefta mettendo infieme con vno panno di lino bianchiffimo fpremerla tanto, che n'efca acquachiariffima, \& verde. 2 \& di quefta con
wipoco di bombace infonderne vna, due gozze per woka nell'occhio offefo, reiterando tal cura, per lo meno:sre vole :te al giorno, finche lirccello fixifani, wh rimamente non giouendo queftolaudeCopramodo, che s'vfi if fuccodella radis ee di-chelidonia, nettata bene della terra, \& anco rafciatale la prima fuperfi: cie., percioche holla ritrouata di mirabil virtùin fimilaccidente.

Delli mali, che rengono in boccadgli raccelli . Cap. X...

LA bocga de gli. vccelli e fottopoftan anco effà male difpofitioni, pereioche fuolloro auuenire alcine carnicine bianche, \& alle votre che tirano al: nero, lequali impedificono eche l'vecel.to non puobeccare molto, onde fenza. altra caufa manifefta diuenta magro, però bifogna diligente mente guardarli in bocca nel palate di fopra, \& fotto lan lingua, perche iut tal carne il più delle polte fol crefcere alla forma d'vn granodi pepe, \& più,\& meno: Quefta dūque bifogna leuarla via, d con le forfici potendofi far commodamente, ò colllib me di roca brufcrata, d con vna goccian d'olio di folfo ftillato foprail bombace coll filletto, nella cui cima fij inuolto vn éoco di böbace, leuata la carne; co'l B. 5 me- mondare illoco, fin tanto che fi vedala dithe forfa, $\&$ netta. poi col mele fi potrat aggiongere in poco di poluere di míticici, ódincenfo per confolidare la piadá, lauandula anco alle volte colv vino bianco: Suol oltra di queftopatir te bocca del vcctello alcuni tartoli, opiagheitte. lè quali fanno lifteffoimpedimento, che fanno le carnicine, \& ficonofoono co'l fenfo dell'occhio, \& dalla difficolrà del beccareil patto; Quette fi curano alle volte facilimente col mele rofato, \& con poluere fatta di polpa di noce, $\&$ di titimalo, legati in vna pezza dilino ben bagnata infieme,\& pofta fot to le ceneri caldifime, fin tanto che fi poffi redurre in poluere; continuando due volte al giorno, fin che fara bifogno, mạ non baftando quefto,bifognarà ammazzare il taruolo con l'acqua for te de gli orefici, detta acqua da partire, auuertendo di non toccar altroue, che fopra il taruolo, perche roderebbe ancole partifane; mortificato che fard, bifogna mondificare, $\&$ confolidare col melle rofato, ilche faccederà preftiffimo; Li taruoli ancora fogliono offendore la becchiera dell"vccello di fotto via, \& all'hora con la ponta d'vn coltellino zcuto, bifogna rarciarli via; ma fe il tamuolo haueffe forata la becchiera, 8 in-

## dello Strinctero:

feme vi foffe vaa rimetta, ouero fedola, farà neceffario tagliar vn poco del corno intorno al taruoletto, \& rafciar coll cortellino tanto quanto tiene la fiffura concro fedela del corno poi onger illoce rafciato,\&tagliato, con incle rofato, per vna, ouero due volte, perche l'vecelloce fto firifoluerà ; Alle volte la becchiera di fopra infieme co'l dente fuol tanto crefcere, che non puod cominodamente beccare, la onde, e neceffario con vna ta nagliuola accorciarla alquanto, \& poi co:I coltellino rafciandola, \& ragliando la da i latii farla politamentoacuta, \&e con lifteffo coltellino abbaffar il dente tagliandone parte,\& qualche volta tutto, non toccando gia mai niente il becce di fotto, perche quefto non crefcemai troppos, \& fin quì fia detto de li.mali del la bocca, \& della becchiera, hora páfian moà ragionar di quelli del petto.

## Dell Afraso. Cap. X.I.

PArticolar infermità delle parti nafce fte dentroal petto, el'Afino molto pericolcfo, \& famigliare a gli vccelli, percioche di quefta fogliono perire la maggior parte d'cffi, quefto male proce de, quando per troppa calidità fi viene ad efficcare il polmone, \& quelle parti, che feruono alla respiratione, talmente
che non ponno liberannente tirace Paese, ne mandar fuoriil fiato, per refrigesio del cuore, onde quefto fiviene ad infiammare, $\&$ per confeguente a morire Jvccello. In otrre le humidirà del capo defcendendo a quelle parti, $\&$ ingroffan dole, fuole alic volte effer caufa di quefta difficolta di refpirare, bifogna dunque prouedere al principio, auanti che il mate fia in colmo perche all'hora non .viè rinedio alcuno,ch'io fappia. Il prin кipio di quefta infermità ficonofce, quã. dol'vccelle batte mofto il facchetto di fotto,\& mone la coda in sú, \& in giù, al motto dieffo facchetto,ne può alle volte finaltire, \&s quandofinakife ; fifa lo finaliture da preffo, picciole, rotonde, \&earfe; ficonofe anco dal moto del pet co,più violente del folito,mali primife. gni fono più manifett, \& piuveraci; Quando poi oltra di quefto l'vccello apre, \& ferra il becco fpeffo, all'hora l'ar. mo e in cohno, \& quanto piul ferfo lapre, \& ferra, tanto maggior, el'afino, \&in quefto cafola cura e dirperata. Perfer tiffimo rimedio ho ritrouaro io in fimil male purgare livceello con l'olio d'Oliua ben maturo \& lauato a molte acque, fin tanto, che diuenga netto, \& bianco; foglio io lauare lolio in vna.fcotella di kerra, nel cui fondo fia prima fatto vn foro picciolo,\&rotondo, acciochecom:

## delló Strucciers:

modamente con la cima d'un dito fi pol fa ferrare, poi metto la quantità d'olio., ch'io voglio lauare in effa, \& con acqua chiara lo sbatto tanto con vna pallettina, ouero cocchiaro, che l'acqua diuerta alquanto torbida, poi mouendo il dito, 'racqua n'efce per lo pestugio, reftandol'olio di fopra, come è di fua natura, \& quefto replico fette, \& otto più volte, fin tanto ch'iolo vedo ben purgato d'ogni immonditia:Hor di quefto olio cofi preparato felicemente ne dò d̀ gli vccelli aggrauati di tal infermitd empiendo vn budello di pollo netto di longhezza di quattrodita per tranerfo,e più a i Fal coni, \& Aftori, ma a gli altri di vn poco minor longhezza, ferrando li capidieffo budello, con refe, accioche l?olio nonpoffi vfcire, \& quefto li metto giù per la gola, quando l'vccello ha votato la gorga, \& il facchetto, tenendolo in pugno fin che finaltifca, \& vn'hora dopós ${ }_{3}$ che' hauerà finito di fmalcire, farà bifogne pafcerlo di ciboliquido, come dicuom re di vitello, d cofcia di pollaftra non. moltogrande fuggendol'vfo de' piccioni groffi,\& di paffere,per effer quefticibi troppocalidi, eccetto che fel': foffemolto magro;ma effèndo graffo, non folo fáranno buoni li cibi fuddetti, mà molto più.opportuni faranno, fe prina fi bagnaranno in acqua di lingua

38
bouina, \& poi con pezza di llno alquam to afciugati caricarli di zuccaro candido poluerizato, \& quefto ordine offeruare, per fei, \& otto giorni, \& più, ogn'al tro giorno, fin che l'vecello firifani, dan dogli ogni tre ò quattro giorni vna purga di bombace con Cubebe ; \& garofoli, per difcaricar l'humidita, che difcende dalla tefta, la qual come habbiamo detto, fuol effer alle volte caufa di fimil male; Gioua anco fopra modo il butiro, $\&$ lardo lauato: lauandoli a molte acque, fin che diuenghino netti, \& bianchiffimi, cöferuandoli poi fottol'acqua rofata, fin che venga il bifogno d'alcuno. Di quefti poi cofi preparati, \& conferuati, fi deono alloccafioni pigliare per ciafcuna, purga tanta quantita, che formi ina pilola fi groffa, che poffi effer mandata giù, per la gola, \& vfarla nel modo, \& tempo detto interponendoui la purga di Cubebe, \& garofoli, fi per la ragion detta, come per caufa de' pafti li quidi, \& bagnati, che fi danno in fimil cafo a gli vccelli ; accioche conforti lo ftomaco; Di mirabil forza all'ifteffo ina le, ho ritrouato effer l'ollo di mandole dolci frefche, dandogliene in vno budel letto di pollo al modo detto; Quando quefti medicamenti non giouaffero, d non faceffero finalcire, ilche mai a me monèaccaduto, fenon quandoal malo.
nodrimedio, l'vfo dell'agarico con pur ga di böbace non mi fpiace,poi che que fò è molto potente a far finalcire, ma fo ne anco per quefto il male ceffa di ogni giorno più crefcere, allhora per vlaimo rimediolaudo di darliil fuoco foprail capo,tra gli occhi, \& anco nellenarici, maffine quando fono morbide; Sono -alcuni, che a quefto male dell'armo vogliono,che fi caccino giù per la gola del Ivccello, due dita di coda frefcamente tagliata ad ina lucerta, la cciandolo a lo fenro, fin che la getti fuori, poi gli dannolatte di capra infieme con fangue di colombo, \& alcri comandano che ficaui fangue dal collo dell'vecello, ma io per direil vero, ne l'vno ne l'altro ho mai prouato, perche non mi quadrano molto; Affermo ben io con verita hauer ne guariti molti con le purgationi, \& foco fopradetti.

## Delle infermitd dello fiomaco,ouero ger.

 ga quando l'vccello vomita il pafto. Cap. X 1 I.DIuerfe fono l'infermità che patifconogli vccelli per indifpofitione del lo ftomaco, tra lequali la piud frequente, - \& di non picciol pericolo, è quando l've cello non pud̀ tenere in ftomaco, $2 n z i$ manda fuorill cibo alle, volte indege-
fto, \& quafi nell'ifteffa forma, nelfaquai Lel'ha riceuuto, \& alle volte corrotto, \&C dimal'odore; Quandol'vccello lo rende fclietto, \& di buion odore, ron c̀ cofá da temer molto, percioche quefto puod caufarfi per qualche offetro tratuerfatoli. nella gorga; peròper giocare di ficuro fard buonocertificarfi dital accidente, co'l portar l'vccello all'acqua ,ouero prefentarglicla cóvna tazza, per tëtare, fe vuolbetere, perche, betiendo, oltre che gli ferà di giouamento, anco dark: inditio manifefto, \& indubitato, d'effere maldifpofto, e hauere bifogno di ine dicamenti,ma ná beuédo farà fẹgno dr fanita. Quefti-accidenti fogliono auuenire pereroppa humidita, \& anco per abondantia d'humori cartiui,\&corrorti,che fi fogliono generare nello ftomaco, Se dunque l'vecelto buttarail patto di buon odore, \& colore, \& beuerà del: Lacqua, Carà a propofito, prouederli cóLo fcaldarfi, \& confortarli alquanto to ftomaco con purga di poluere di noce mofeata ;-\& di garafoli con vn póco di mulchio, facendo la purga dit bombace mifchiato, dandogliene al folito'a facchetto voto, giù per la gola, tenendolo in pugno, fin che la purga uadi nello to maco; buttata poi che l'haurà di due tho re, farà buono pafcerlo con piccione di mezza, penna dandolimeza gorga,\&

## dello Strucciero:

manco, \&in modoche ancola feragli dia da beccare alquanto, \& volëdo l'vccello beuer l'acqua lafcifi beuere, perche gli giouerà molto: Etio affermo Cö quefto ordine hauerne fanari in finiti, 82 maffime Sparuieri; Ho anco molte volte vfato, \& felicemente l'acqua rofa alterata con vn poco di poluere di garofo li,\& di mufchio, come farebbe, pigliar acqua rofa encie 2. poluere di garofoli Scropoli 2. Mufchio fino grani s.\&.di quefta darne all'vacello oncie s.in circa fecondo che fi fard lo vccello, ò groffo, d picciolo, tenendolo in pugno fia che fmaltifca la medicina gli fard buono ftomaco, \& buono fiato, \& lo purgarà; Ma feil pafto che vicirà dallo ftoma co farà corrotto, \& di cattiuo odore, oltra li fopradetti rimedij, quali fono posentifsimi, anco per finil cafolaudo fá radice di chelidonia, detta dal volgo herba dentara, rafciando la prima feerza tanto, che fi vedi tutta rcffa, poilim fonderla alquanto in due dita d'acqua chiare tepida come latte, mefcolando fpeffo accioche l'acqua venga riceuer della qualita, della radice, di quefta döque fi deue mandar giù alla gorga dellt vccelli maggiori tanta quantita, quanta e vn grano di faua in circa, accompagnandola anco conle dita difuora via, eccioche difcenda bene nello foraco, alera
oltra di quefto bifogna aprendoli il bec co mandarli giù per la gola di quella acqua almeno vno cucchiaro in vna, due, $̀$ più volte, \& ferrare poi il becco, acciò che l'acqua vadi giù, \& anco accioche non la mandi fuori, \& fatto quefto fi dene tenere l'vccello alquanto in pugno, a fine che la radice, \& l'acqua s'affettino ben giu nello ftomaco, poi metterlo fopra la ftanga, in luoco, doue non vadino perfone, cani, polli, gatte, $\delta$ altro animale,accioche fi poffi veder la purga,\& anco per non farlo dibattere,e lafciarlo iui finche butti la radice,' $\& \mathrm{ffin}$ che l'acqua lo fa fmaltire con grandifsimo fuo vtile, due hore dopo farà ben fat to, paícerlo, dädoli(fe fi può) vn foriceto fcorticato,\& caldo: Ma non hauendone diefegli d'vn pizzone di meza penas, morto per forza percotendo in terra có le rene in giu,accioche fifueni, \&cil fangue diuéti in grumo, per farlo beccarco ficaldo all'v ccello infieme col cuore, \& le rené, sëza altra carne di quefto pizzo ne e come haurd padito q̆fo poco cibo, ouero il forice, dargliene vn'alcro, ouero, life parti fimili pur di pizzone mor to allíteffo modo, dando da beccare due volte fole allo Sparuiere, ma al Falcone, ouero Aftore quattro, ò cinque volte in vn giorno, feruando fempre l'ifteffo modo ; La mattina feguente poi
feli deue dare in vno poco di lino, oue--ro ftoppa vna purga dincenfolo cioè delle fue foglie trite con la mano minutamente, laqual buttata due hore dopo, fa bifogno pafcer l'vccello di pizzone di mezza penna, dandogli poca gorga; a fine che la fera fe gli poffa dar da beccare : Tenendo'iaquefto ordine, il piü delle volte ho fanato gli miei vccelli, \&e molti anco d'altri. E da fapere,che quazdo giouano i fudetti rimedij, $\&$ che l've cello butta più di due volte il pafto, all'hora il cafo e difperato, e täto peggio, quando fitroua magro, poiche pochiffimi n'ho veduto rifanarfi, Nondimeno ho pur qualche volta veduto miracoli incbriandoigli vccelli maggiorị có due - cocchiari in circa, di bonifsima malua-
${ }^{-}$fia facendogliela per forza andar giù ger la gola:ma li minori con máco quirita, mettendoli poi fopra vn letto,ouco to tauola perche fula ftanga non ftareb bono fendo ebrij, anzi ftanno giù diftefi come morti vn quarto d'hora, \& molti täto che muoiono, ma fe alcuno comincia à rihauerfi, \& à fmaltire la medicina, quefto di certezza fi rifana intieramente, dädoli a beccare le parti fanguinofe di pizzone nel gia detto modo.Ma come ho detto, Quefto pericolofo me-- dicamento non fi dee dar fe non in cafo -difperato.

## Di varï accidenti che fogliono aumemive

 dgli pccelliper indifpofition dello fomaco. Cap. XIII.

0Ccorre alle volte, che l'vecello ha fatica à menar giu il pafto dello foo maco, ilche fi conofce,quandola mattina ha ancora nella gorga del cibo prefo la fera auanti, Quefto accidente aunione, fiperche il cibo fe gli fecca tanto, \& (per dir cofi) indurifce nello ftomaco, che l'vccellónon lo puè mandare giu, fi. anco perche l'vccello non padiffe a baftanza, ne empie il fachetto di forto; Nel primocafo molti ne ho aiutato io, call darlil'acquà bere, a fuo piacere, bognandoli ancoli piedi, \& la ftanga pur con l'acqua frefca, ilche non baftando gli ho meffo la gorga conli deti di fuo- ra via,\& anco di dentro co'l deto auricu lare, ouero con vna candeletta di cera, \& a quefto modo gli ho fatto mandar giu il cibomolte volte nel ventriculo, ouero durello; Ilquale quando d debole fa che gli vccelli non padifcono bene, ne empionoil fachetto di fotto; all'hora io ho vfato molte volte, 8 imaffine alli Falconi vna purga nel böbace di egual portione di polucre di Mumia preparata di garofoli,\& di noce mofcata, inuoltando anco fopra il bombere vn poco di lino,d ftoppa accioche più preftola zendi fuori, 8 con quefto fubito fono rifanati, Del padir arico malamente, par che il Fatcone fi tomachi \& non voghia beccare a baftanza, onde quando fi vuo le pafcere vtiliffima cofa è, inuoltare il pafto nel feme di Nafturtio, \& fargielo cofi beccare, ma folamente in tempo di verno, per effer tal femenza molto calida: Quefto cibocofi preparato gli fart \& buon appetito,\& buon fiato, \& lo rer derà gagliardo, peroche,è medicamento buono, \& d'infinita viriú; Oltraidi quefti accidenti. faol effer ancor la indiSpofition di ftomaco, caufa che l'recello tardi più del folito a buttar la purga, on de có artificio bifogna alle volte farglic la buttare, alche opportuna farà la radice di chelidonia, preparata, \& dara coñ f'ordine detto nel precedente capitolo;

A l'ifteffo antogiouano inirabilmente; \& la fenaura; mettendone gia per la go la $\grave{2}$ gli vccelli groffi, tanta come è vn grano di faua, a i minori manco, \& $\mathbf{~ v n}$ grano di garofolo mafchio, \& anco vn pochetto d'Aloe epatico fino, \& lauato; quantunque quefto contamini vn poco livccello; Ma fopra tutto laudo io una purga di bombace con vi poco di poluere d'aloe epatico lauato, di garofoli malchi, di noce mofcara, \& di zenzero in egual powione, inuoltando anco foo pra il bombace vn poco di ftoppa,facen do la purga con le imani, quanto più dura fi puote, \& inuoltandola anco nella poluere di garofoli, mandarla giu per la gola dell'vecello, \& tofto fi vedrà ren' derla fuori infieme cöla purga vecchia; Quefta oltra il beneficio detto, gioua an co per confortarli lo ftomaco,\& igraanre, e fcaricar la tefta, \& v fando alle volte di quefte fimil purghefaranno di gran difsimo vtile à gli vccelli.

## Deivermi che patifonogli.pccelli.-

Cap. XIIII.

COnueniente cofa mi pare trattare. hora dei vermi quali fogliono affliggere gli vccellinelle budelle,poiche queftein vn certomodo depédono dal, to fomaco, \& tanto perche dalla debo:

## dello Strucciero:

lezza d'effo, fi genera humore groffo, \& vifcofo, ilquale difcendendo ne gli inteftini, \& agitato dal calor naturale fatto debole diuiene in vermi fottili, \&e longhi quattro ponte di dita, Quefti fi conofcono affliggere l'vccello, quando fi vede ftar ociofo, \& riciarfeli le penne fopra la fchiena, \& alle volte torcere 12 coda, \& quanto ancola finaltitura non ènetta; \& bianca, ne in tanta copia, come è il folito,ne può diuenire graffo. Bifogna adunque vccidere quefti vermi, $\boldsymbol{b}$ con purga di poluere d'A loe epatico fino, \& lauato, femencina, \& agarico in egual portione feraando il modo nel dar la purga tante volte detto nelli precedenti capitoli ; ouero darli vna purga con poluere di fele di porco malchio of ficcata al fumo; ouero non giouando quefti pigliate corno di ceruo abbrufcia to, Dittamo bianco, giera picra minore di ciafcuno dramme 2. Aloceparico fino, \& lauato dramıne 3. Agarico, zaffarano diciafcuna drammer. \& il tutto có inele rofato incorporare infieme, \& Ceruar tal iniftura alli bifogni, di quefta dunque per ammazzare i vermi a Falconi, \& Aftori bifogna darne tanto quanto è vn grano di faua ma a Sparuic ri come vn grano di cece, 8 in forma di pilola mandargliela giù per la gola ,temendal'vccello in pugno, finche fmal-
ufca la medicina, poi a l'hora confueta pafcerlo di buon cibo, \& fi fara, in vna .volea fola; All'itteffo gioua anco vna purga di dittamo bianco, aloc epatico fino, \& lauato,\& cubebe, ouero anco 4 ò 9 . fili di zaffaranno inuolti in täte bec sadine di pafto, acciochel'vecello li pigli; Quefto li farà fmaltire, \& (anare di certezz2, perche è rimedio gingulariffimo per ii vermi, \& in particolare,quandol'vecello torce la coda.

## Della Filandra. Cap. XV.

LA ómigliznza, \& affinità di male, mi mooue à mettere hora la cognitione, \& cura d'vn'altra forte di vermi nominati da gli truccieri Filandra, con tutto che quefte non dipendino dallo formaco in modo alcuno, percioche il loro natural fite, e appreffole reni, in Vna teletta particolare inuolre; Quefti fono di forma fortiliffina, come filo, \& di longhezza d'vn quarto, \& piu, \&-fono più particolari, a Falconi, che ad altro ycciello, percioche credo io, che tutti Je habbino naturalinente, fe bene non fempre gli fono di noia, \& di moleftia grande: percioche folamente danno tra uaglio alli Falconi, quädo fono magri; ina quando fono graffi per lo alimento abondante, che effe ricenono, non gli dan- to, percioche non è da credete, che la natura le habbia prodotte in quel luogo otiofo;ma quale fia il loro giouamés to, io fin qui non ho mai potuto diuinare; Hor quando fono di trauaglio, fi cos nofce prima dalla magrezza dell'vecello, da lo Atremirfi, che fa alle volte dal tabbuffarfil le pẽne nella fchiena, \& dal trarre alcuna volta vn grido, il che accade, quando l'vccelto fi fente dalle Ri landre pungere di dentro; Percioche quefte mancando loro l'alimento per la magrezza del Falcone tentano per fora re quella loro tela, ouero facchetto per procacciarfiil viucre altronde: Et alle volte accade per non prouedere a tale inconueniente in tempo, che tanto perforano, che paffano le parti interne più nobili per fino il cuore, onde per neceffirà conuiene che il pouero vccello fe ne mori; Ho veduro io qualche volta queto animale peftifero tanto perforare afcendendo, che efce perla bocca del Falcone. A quefto dunque accidente bi fogna foccorrers, non con vcciderle cothe fe foffero vermi, perche purrefacendofi farebbono caula d'Apofteina, tion effendo in luogo, onde poffino con la finalcitura vicire; ina con l'inebriarle, in debbono intertenere,accioche non moleftino l'vccello: però à far quefta operationc, rezzino affycato, \& cöferuarlo nell'oli申 alneno tre giorni y percioche dandone vnfol fpigoal Fatcone giù peria gola, s'imbalordifoono talmente le Filandre, che non danno alcuna moleftia pertreat ta, \&t alle volte quaranta giorni, onde cialcuno ftrucciero , quando li Falconi rono eftenuati, \& magri, \& che per gli accidenti detti fufpica di Filandra, gli fuole dare vna volta al mefe tal purga d'aglio con grandiffimo:beneficio, \&à tatefferro fuol fempro hanere delli fpighi d'agliomondati, \& perforati in molti tuoghi \& infufi nellfo olioy perchen.
quanto piu ftanno aclifolio, tan:topit diuentanoope: portuni.

## dello Strucciero:

## Delle infermird ded Fegato.

 Cap. XII.

SI fuol rifcaldare molto il fegato, e infiammarfi per lo troppo dibattere,\& affaticarf, come auuiene molie relicea! Falcone portato in naze da lontan paefe,ouero quando nella muta fta impatié te,\& inquieto, auer quandol'vccello vo La con fonagli groffig che troppo fi affati ea, \& per finil altre caufe: fir rifcalda an co fopra modo per caufa d'apoftema, che fuol auucnire, fi per puntura riceuuta da feine, d'altro vccello, percioche quefta lí ferra nella pelle di fuori, ma dé tro reftädoil fangue corrotto, caufa !'apoftema; finco per botta riceuuta nci Prrtare in terra, din arbore,d in adro va iello;Quefto male del fegato fi conofec quandol'recello fta malinconico, non

31
purga allhore cofurte, efle purghe brut re, anco finil Ginaliture brutte in odora te, $\&$ di cartiluó colöre, come gid habbia mo detto, li bátec anco il facchecto di fotto frequenteméte, \& par vn polfocome dhuomo, quando ha la febre, \& in quefto cafole finaliture fono nere, comeinchioftro, \& il male è mortaliffimo; Se dunquela rifcaldatione del fege to far̀̀ per troppa fatica quefta fi curare facilmente có quattro, ó cinque pafti re frigeranti, \& liquidi, come di corcia di pollaftra. ò cuore di vitello bagnato nel Pacqua di buglofa, lingua bouina, \& altre fímil acque; Gioua ancodalriftefio, bagnare il pafto nel fugo di iucquiamo; cuero(ilche moltopid rinfrefca) an poo co di larto lafciato gid detla fan curica tauatora molte acque, de conferuato nell'acqua rofa, \& inuotto nella poluere di zuccaro candido; con quefto medicamento foglio io pid, che corigti aleri ris frefcare gli vccelli, nondimenoturi fono buoni, come d̀ anco broniffimo il bu: ciro, l'olio d'Oliua lauato', \& preparato hel modogià ne' precedéti capitoli detto; Ma feil malo del fegato procedera per puntura di fpina, ousero d'altro vccel lo,come al Falcone auriene alle volee fe into dell'Arione, in quefto cafo di mirabil vtilità farà la Mamia purificaraje fat re in polacre, inuoltädoia quefta li pers.
zetti, ewero beccatine col pafto per tre, $\delta$ quatro volte, facendolz in quefto modo pigliare all'rccello, \& fe per forte pó la voleffe pigliare bifogna dargliene per forza in vna purga di bombace, per quattro. ó cinque giorni; Quando ppi - procede tal malesper hauer pigliato bor ca in tefra, ò in arbore, ò all'incórro d'al-- tro vcceilo,bifogna pigliare Reubarbaso eletro Scropolo 1. \& efficcarlo fopra - tha palletta di ferro benc fcaldata, tantochefifaccia in mimata polvere, \& di -quefta darne in purga di hino ranto, quá - to pefuno dui buoni grani di formento agliyccelli maggiori, ma alli minori. - baftard la mect, \& refo che hausd la pur - Ea,dae hore dopo paicetio (fendo graf--10)con una cofcia di pollaftra battutan. , \& bagnata in via dell'acque refrigerä. si, ma fendo magro, con buoni. pafti; \&e -quefto continuare per quatro, d cipque , giorni, dandoti wngiorno la parga call : Reubarbaros \& liaturo con la Mamia fos detta; Tenendo quefto ordine di certexza l'vccello firifanara, pur che non fia fpiccato il fegato dal fuo luogo, il che al cuna volta accade per qualche graue. percoffa, \& fi conofce da vne durezza, che fi fenfe continuanel facchetto di for to,\& dalla fmaltitmra gialla, à quefto in conaeniente non è rimedio alcuno, fe ben firfaferotuttele medicine det mó

54
do, anzi in pochufimi giorniconviene, thse l'vccello fe ne muoca.
Delle infirmitd che patifcono ipiedi, dr primo déllénfitura. Cap. XVII.
CIfrole alcuna volta enfiarela mano, Sosero pie delf'vecello per humori - catiani, che corrono a baffop effer il pie de indebolito; d dalla troppa morbidez zza, d dalla vecchiezza, d dalla troppo -fatica, ouero anoó da qualche maccartura,\& pereoffariceruca per linanci, quoifto aceidente facimente fi conofe alTlocchio, $\&$ al tatto', percioche olcrache - lagonfioizza fivede; fe gli fente ancoka Tva caloregrande, \& alle volre Prccetto -non pud quafi reggenfi ia piedi dadoto - resperd bifogna con ogni diligenza, \&e - préferza prouederg fi; accioche quefto hantore nonlifaociata gottijod lichiodetti;cone'fpeffo acoadecon grandifliimo danno de' pouerivcoéllis \&ép lo pià lireepatabiles, Danque fart opportuno - cadareil dolore, \& trinfrefcarela manio, wingendola fpeffe volve al giorno con iehiaradtorojaceto, 8 acqua rofa ben di toatture ${ }^{\text {m }}$ fieme, oueto có oglio d'oliura cancichiffino, come quellò, che fipuò ca vate flltando da'rn'pezto divas veco shia zueca, laqual sthabbia mbttotépo $\rightarrow$ fata co'l tenerui lohio dentros Ea fehia - ina ineo che rende whimincfto offoco c: $\because: j$ molto è biafmeuole; Ma oltra al dolore giouk infinitamente anco all'enfiatura, ontare la mano fpeffo con poluere d'Acacia, \& tetra figillata diciafcuna dramme 4 :incorporatecōaceto; chriara d'ouo, acque rofa, e fucco'difollatroquaito bafta, per far vno voguente molle continuandolo per alquanti giorni;Si vnge anco felicomére l'enfiatura di mano có parte aguà li d'oglio di faffo, di gigli biächijdi fangue di cólöbo, \& di fevio di candela, alquanto fcal dädo ittutuoinfieméa fug co; con quefte vntioni, l'veccello in tifoluerd del inale in tutio, $\partial$ almeno rifolue dogli humori pid fortili, seftarannoi groffi, diuenteranno come di geffo, il quale come fi vede per la bianchezza, e darezza, bifogía cauarlo sfendendo de framente la pelle, che lo ouopre, \& wh ger poi per alquantigiorni cö detta $\operatorname{vin}^{-1}$ tione, efi rifotuerd; E:anco micabile per l'enfiatura dei piedi, quandoancoè rot ta v fare vn cirotto di $q u e f t a$ forma: $p i$ igliando Gomma Arabica, Armeniaco, Sagapeno, di ciafcuno Dramme 2. pece greca , \& nauale di ciafcuna oncie r. spoluere di maftici oncie 3.ogho:Abieri no, cera nuoua di ciafcuno quapra baftia a formare fecondol'arte de gli peciali vn cirorto, diffoluendo le garre nel ace to, di quefto dunque diftendendoneroi
jo
pra vná pezza di lino, accómodarla politamére al piede dentro,\& di fiori, pro fondádola per poter camare li diti della mano, auuertédo, che.fe l'enfiatura fard crepata, che auanti fe gli accommodi it cirotto, bifogna nettar ben bene l'acqua oucromarza, che vi fard, \& ogni dui, d tre, giorni fi potrà mutarliil cirotto, Quefto difecca,conforta, \&e tira fuori la sporcitia del piede offero.

## Della Podagra. Cap. $X$ VI II $I$.

0Ccorre alcune volte, che con tutte la diligentia fuddetta, nö fi poffotho difendardi vecelli dalla podagra, ta quale nonè altro che va tumore duro, \& pieno di geffo in circadinodi delli diti, la qual paffione e di grandiffime danno all'vecello, perche non può far preda, \& è mal incurabile; dicano pur cid che vogliono gli fcrittori di quefta arte; lo poffo ben affermare con verita non hauer mai potato guarire la podagra confermata, \& fatta nodofa, fia mo quefto,d per mia ignorāza, d pur che la natura del male fia cofirebelle alli medicamenti, quantunque opportuni; Con tutto ciod per non parere ch'io fuggà la fatica, voglio inetter alcuni medicaméti di me molte-volte $v$ fati, ma come ho detto, il piu delle rolte indarno, \&e cón infelice fucceffo; Alcuni dumque vfano
per le podagre le fcorze di rouerati giomani, di pomi, di brugne feluatiche, de di fraffino, tagliate ininutamente, \& alo quanto conturo mottendole con meza libra d'olio d'olina del più vecchio, in vna bozza di vetro, ferrandola ben, bene; d corr pafta, \& carta capretta, ò con altra miftura, pur che répirar non pofG, \& quefta occultata nell'arena al Sole rerdence, ouero nelletame di cauallo fer uandola iui pertre giorni quaranta, \& poi in vna pezza groffa fpremafill tutto ton yootorchio acsioche la virtù delle fcorze efca ben fuori, \& s'incorporicon Polio, 8 e con quefto ontando fpeffole gotta, vagliono che fi rifolui, ilche a miei nccellii non è aceaduto giampi; Aleri ongendo la podagra molrobencop lacte.d Chelidonia, \& medola di porco Galata, \& pigliano vn pezzo di panine di Jana. \& lo bagnano ogni 3 . giorni cop aceto fortifsimo, \& Copra quefti fanno date l'vccello; Et altri ongendo la poda gra con vnguéto fatto di fucco di Cheli donia, aceto \& mele, affermano cofe uj mbili, ilche: però mai con efperientia nó ho porvito conofcere Er quefto battidel Ic podagre, in quansoame mcurabili a

## Delli Chiodetti. Cap. X IX.

Wi en altra male caufato pur da mp

58 Deth uite: df, quafi tanto incurabule quanto le poi dagra, \& nó diminor dannodzli vccel lispoicherépigliate la preda, ne molto fertharfion pieat fa ponaos Queftione silcuni tubercoliacuti come ohiodische vengono nella palma della mano; e per quefo chiodi; chiodetti, \& clauelli da fruccieri'śaddimãdano dalli quadipo:chimimi vccellon liberanos a curar quefi alcuni vógliono ofle fiallacci la vena idellagainba, cofa veramente non fol fa tolofa, ma moleó pericolofa', perilche he io tho vefata, neconfigliarei aleriad - farla; Laudo ben io che molificato alquanto il ćhiedetto co aceto fortiffino, fitagli fin che nefer il fangue: poi per matifrtlore:gli applictinfopta polita mentedra vna pezzetradidino sa poco ©fongirento fatto confaco dherba' tee: chiara, $8+d i$ limone di ciafanio oncie meza, graffo di gallina dramme 3. polwere di maftici, di foglie di betronica, \& ed'incenfúolo dramme 2. é 5 . \& cera nuo tua quastro balta; Ho fatto anco alle vol te Bollire infienté nel vino bianico, cera
 Legual fortlone, wh poco difalaia; incee
 il terzopoi pertandail turto diligentemente, hó formatọ con termentina, \& Cra nabia vo onduénto di molta vifWist fepet queft Imedijt chiodetto parlo del tutto, tagliandone cól'ongie, quanto più fi può, \& efficcarlo con onguenti chiamati Agrippal; \&gratia dei, mefcoladoli infieme in egual portione; Di mirabilefficacia fon anco li empiaAtri facro, \& ifis cofi detti da gli peciali peròche quefti lo fan emollire , \& efficcare con quefti rimedij due volte-fote, fében mirieordo m'è fucceffo eftirpare li chiodiamiei vccelli, hautendo oltra quefti rimedij efperimérato prima mok ti altri meffi dalli profeffori dell'arte; quali per non mi effer riufciti non ne fac cio altra mentione; Sorio cbi coll ferro effocato, tětano eftirparli gli chiodettis Ilchenon Kò voluto mai efperimétarés dubitādo di forpiar fevecello, per effer quell tanto toccati alle corde.

> Della rottura dell'Onghia. Cap. XX:

POí che habbiamo parlato di mali piứinporranti della mano,non rapa fuor di propofite, in quattro parele dire anco la cura delle fue onghic maeftre, quando,o per battere l'vacello, dy perialz tra fimil caufa fi cauano, drbpono; $\mathbb{R}$ e Rando dunque il tugo delleonghia, otuk to, ì in parte priuo della onghia; fi deue in effo metrere váa vefica di fole dova
gallina, aprendola tanto, che vi poffica trare, \& ligarla al piede fi fattamente, che nó carchi via, ne poffa vfcire il fele: quefto ftagoerà il fangue, leuarà il dolo re, \&in tre, ò quattro giorni faldark, ,\& indurirà il tugo, $\partial$ la mezza onghia in modo, che fi potrà far volare l'vccello, \& il Falcone batterà l'Anitra come prinas\& à cid l'v ccello non tiri via colbec cola vi fighetra, bifognarà , ò metterla vn cappelletro con la becchiera, ouero cycirli vn poco di cuoio fopra il cappettetto,\& di fotto, longo, \& largo a baftan za, tanto che li armi il becco: di modo che co'l tempo li verrà crefcendo l'onghia fe faed rotta, ouero fi generarà nuo ya onghia, fendo cauata la propria, \& fin qui bafta hauer detro delli accidenci cattiui,che fogliono affliggere gli vccel linei piedi.

## Della slocatura della gameba, della cofcia: Cap. XXI.

IA gamba fifuole feneftrate, of $v / C L_{-}$ redelfieo proprio firo per qualcha accidente efteriore, però bifogna quantoprima drizzarla, \& ritornarla al fuo primo loco, accioche qualche materia non faccia vna enfiaggione tale, che ci impedifa il poterla reftituire commoslamente. Subito dunquacs'vfi diligẽtia,
dello sirnecinva: fuo, \& nataralloco; poibifogna confet-1 uati, de con la quiete dellivecello, metrendola intoco doue non habbia occan fone da dibatcece, $\&$ con gli medicamá ti, che habbiano la viruh da efficcare $i 80$ corroboraxe l'articolo offofo, comefay rebbe bagnädo vna felldelẹtra di liso, 6 diftoppa nedla chiara d'ouosolio rofatos, \& terbentina con drimeti, diy Gague di drago,\& d'Alo incor poractininerne,do inuoltariaincercs is hoco offera, de for pes quefta, mettedi anco vo bindeletto di pezza di linoyaccioche meglio. ficooi fervi nel fuo fito la parte offela, \&a gua to moda per dieci giomi mediearlas: matando himedicarsiensi ognii dai gior ni, accioche la troppanon fegli iecchi, troppos Ma auanti la modicatara, Laurdos che prima filaui ben benela gambas \&e la cofcia con lauands alquapto calda $x$. fatta di vino, rofe fecches incerefitotojfab via, confolida maggiore; capmamilla, 80 rofmarino, perche quefte conforta, \&et fcalda li nemi: \&e diffecte qualche bam more, che per lo dabore foffe corfalal low: co offero.

- Della rottima de gamba, doftia. Cap XXII.
A A ce per qualche difgatial'verel. dofiromperd vna gamba ourarola * co-
cofcia; comealle volte accade al Palcó ne battendol'Anitra; fubito fabito bifo. gaa componeregli offiroti pollitames te, poi tagliarli, d canarli le penme fopra: in loco offefo, fe ve nefaranno, Expigliaa cec Bolo armeno y Aloce cpatico fino, fand gue di drago in lacrima; di ciafcuno granmes:e g. farina di faua, dorobi, ${ }^{2}$ d'orzo, \& di feme di lino, di ciarcana.: Dramma 1 soglio d'ancto rofareget abie tino di ciafcun dramme 2. Chiare dio uo, \&e mucillagine di fen grecco; di fow me di lino, \& diradice d'Althee dicimfcunc quanto bafta 12 formate vno em; piaftro fecódo l'arte: Di quetto dunque: caricandone faldelletre di foppaftretce, ${ }^{2}$ alquãto longhette, metteric fopra la rottura conattificio, qual malamente con pena fi pud efprime;poi legartecon teglietti di lino tanto che fti no falde; fo pra quefte, poi fi debbon mettere ftecchetce di tegno,fatte a proportione, \& fottili, 8 e eguali, come farebbono di quelle, che commumemente s'vfano nel lif fodri di fpada, fopra lequali fiano prio. tra cuscite prezzetre di lino, zocioche il legno non inacchi l'vecello, \& poi aco: commodate fopra le già dette faldelle, ligandole con faffette di tela acconciamente, cioè né täto molli, che loffo pofe fivfcire del fuo loco, ne täte frette, the simpedifca l'alimento alla partolegay


## dello Strucciers:

ta,de che perd fi mortifichi; Quefta liga tura fegli debbe conferuare almenotré ta giomi, perche loffo non fipuo attac. care fermamente infieme più tofo, che in termine d'yn mefe; Laudo perd,che 6 Atghi,\& fi untino li medicaméti nelli primi quiadeci giorni almeno due volte; operando deftramente a fine, che gli offinon fi mouino, \& a quefto modo limedicamenti, \& ligamenti opereranpo meglio, oltimo poinon farà fuor di propofite vfar per tre, $\delta$ quattro giorni Ia lauanda fudetta, per fortificare', \& cóSolidare illuoco offefo ; però d̀ d'auuertire, che nel tempo delle fteche, fi conferui l'vccello commodo,\& fuor d'ogni
-ftrepito, \& al caldo fendo di verno;iNe fard fuor di propofito fe al principio s -gli darà qualche purga d'Aloc latato, onero Agarico trocircato per;enn-: cuare l'vccello, à fine che noth . gli foprauenga qualche *: infiammatione,poi pafcerlo di buo-
micibi, per mantenerlo in 5 longe infermi-

Delle ferite Cap. XXIII.


QOgliono ghi vecelti da rapina allei volte riceuere delte ferite da altri vocelli, come il Falcone da l'Atione, \& alsilemolte perqualche altrozeciderite,come thel portarlimel feccherto; onel vita-'
 que, d fomo fimplici cioe, trella pelle, \& carne folatrentes ò foro compofte, con taglio, dyontara di mervo, Le fimplici faranno di poco abzi nien pericolo, \& fi faldaräno preftamente, dco'l fuco d'ori gan@onicrocon lananda farta demaftici, Aloe, incemfo dramme 2. perforata, pimpinella, confolida, \& faluia di ciafcuna manipolo mezo, Agrefta chiara, \& nuoua libre 6. mettédo il tutto in vno brontó di pietra ben netto,ouero in vna pignarta di terra inuitriata, \& la fciarlo dxil o capto

## dellosermeciero.

santo bollire co'l coperchio, che ficonr fumano duoi terzi dell'agrefta, poi cola re, \& fpremere bene, \& aggiongerli oncia 1 . di poluere di fmartella,\& feruarla alli bifogni, per vna medicina buona. E anco mirabile vn medicamento meffo da M. Federigo Zorzi, \& da me feliciffi mamente rfato ; pigliafi dunque Aloe fino, Mirra,incenfo, \& fangue di drago; di ciafcun dramma 1 . Grana finiffima Scropulo 1. \& il turto poluerizato mettefi infuffone in oncie 2. d'acqua di vita per hore dodici,poi collando, \& fpre mendo diligentemente, di quefte vfafi nelle ferite della tefta, \& anca delie gio ture delle fpalle; ma in modo alcuno nó mi quadra vfare l'oglio rofato nelle feri re di tefta, come l'ifteffo autore pare che voglia; Se alt'yccello foffe feriza, fracciara, ò corrofa la pelle delle cofcie per lo portarlo nel fachetto, ouera dalie braghette, Quefta facilmente fif fanara con le foglie di faluia fecche, \& fatre in poluere, ouero la poluere d'incēfo, ò do maftici, lauando illoco cffifo con vino bianco, quando fe gli vuole fpargere la poluere, \& in duoi, ò tre giorni farà gua rito; Ma fe la ferita farà accompagnata con offefa di neruo, farà di maggior mo mento, $\&$ di maggior traugglio a medi carle, perche fogliono effere dolorofe, e caufar infiaggioni; à quefte adunqued
perfettiffino loglio roffo, \&illagreme vfandolo al quanto caldo nel luoco offefo, leuandogli prima via le penne,vfando la lauanda netle partivicine, fatta c6 lume di Rocca dramma 1. rofe fecche, fcorze di pomi gramati; $\&$ incenfuolo di ciafcuna vn poco, \& vinobianco quanto batta, facendo bollire fin che calila meta; quefta $^{\text {con fortara, }} 8 \times$ impedirafi, che gli humori nö correrannóa far apo ftema. Più longo ragionaméro fi potria far fopra le ferite 'ma per nō tediàre mi rimetterò al Zorzi, \& a a gli altri intendé ti di medicina, a me battado hauer mef fola cura di quelle ferite:che più fono frequente, oe ched we fono capitate alleinani.
, Delli Pedoccbi. Cap. XXIIIR.

DOpò che habbiamo parlato della infermita, che peril più fogtiono patire li noftri vccelli, nelle parti interne, refta che in poche parole mettiamo la cura delli pedocchi, \& cimici, affetto particetare della pelle, $\& 2$ maffine $\boldsymbol{d}$ quella della reßta delli mufihi, dell'ali, \& del codirone, percioche quefti aniunz letui regnano più in quefte tre parti, che. in tutto il reftante del corpo; Da quefi $G$ libera l'vecello in tempo di vernocon yeure poliacrizato dramme 2. acqua te
pida librai $1:$ d $^{2}$ quanto bafti; \& mefcole coil tutto diligentemente infieme cod l'acqua pigliar l'vccello, \& bagnarti tut re le penne, \& la petie beniflimo, \& mar fime nelli luochi fudetti, \& poi, co fibà gnato metrer l'rccello fopra vna ftangl riuolto con la fchiena al Sole, \& haué vna bacchettina longa vn palmo, in circa, alla cui cima fia meffa vn poco dicé ra roffa,ò verde,\& mentre che l'vccello fi arciuga, leuar via con quella cera li pe dochi, quali verranno foprä le penne, me compira da a ciugarfi,che quelli farañno turti deftrutti; $\partial$ cadédo da fos o prefi dalla cera \& però bifogna aluuertire di far tal medicaméro ín vno, giorno, chél Sole fia ardente, \& non regnino venti; ma fe foffe neceffario medicarlo in altro tempo,cofi aftrerti dalla neceffita, quefto $f 1$ faccia al finco moderato;auuerte: do di non voltare l'vecello con la gorge verfoil foco perche come neliricora dati alli Falconieri, habbiamo-detto; quefta fifuole fortate, \& caufarli morte; In tempo di eftare poil filiberaral l've celto da quefta inaleditione con l'ord pigmento fotiliffinamente macinato fpargendolo con h diti tra le penne dí fopra, \& dif forto, \& maffine nelli lochit decti auertendo, che non vadine glioc. chis \& di nón bagaarlo, $\delta$ fruzzarlo co aequajcontic atcuni hannoface, con in
finito danno de li poueri vccelli, perche bagnandolo fubito, la detta poluere li roderebbe le penne. Alcuni altri dicono che bollite le foglie di menta nell'acqua,tanto che calli vn terzo, bagnando poi l'rccello in detra acqua repida alquanto, l'sccello filiberara da gli pedoc chi; ma a me non è riufcita quefta tal medicina:Et quefto bafti hauer detto di tal animali .

> De gli incommodi che aunengonea gli rccelli nella muta,prima quando vas no is amore. Cap. XXV.

NElla muta gli vccelli fono a dinerfí accídenti fottopofti, Tra quali per lafciare la pienezza, ouero groffezza poí che di quefta habbiamo nel capitolo della gozza fatto mentionc; 11 più im poraate elandare in amore, pero che da quefto vengonò farle voua. Hche e di danno grande, x f peffo caufa la mortea gli vccelli; Quefto ficonofe principalmente dal gridare', che alle volte fanno nella inuta, \& anco alla ftanga quantun que alle volte gridino per fame:Uche fia cilmente ficonofe, \& ficura, fic conofco no anco gli fparuieri andare in amore, quando fopra il collo dal mezo in giu fino à meza la fchiena hanno fopra le penne vna certa cofa, che pare fior di

## dellostrurchiero.

farima berettina, \& di color pallidocimerizzo. Etperche quefto accidenten auuiene da troppa morbidezza fara buono preferuarlitenendoli magri, cọn palti liquidi da mezo Aprile, fino alle fine di Maggio, nel qual tépo folo habbiamoà temere di tal inconueniente. Ma quando ne anco per quefto ceffaran no di gridare, farà fegno; che hauranno gia di dentro fatto le voua, le qualifi poffono conofcere anco dalla groffezza del Gacherto, dàllo farweciofo \& dhl non curarfi di bescire, \& erfendo le voua grandi, difficilmente li può prouedere -che nó le parturifcano; peró fatifogno proueder a tempo col tenerti, come ho dettio vn poco magri l'Aprile, e'l Maggio, \& in quel tempo dar all vccellown poco di poluere d'Aloe epatico lavart, as tre filidizaffatano inuoltandoli wil
 codi ftoppa fi deue formaze vna puing, \&cazzarla gita per fagolla a gorga, \& - fachetto voto, tenenielo l'vecelloon pet gno, fin chela purg tadi, nelloftomico; \& di quefte fmil purghe's re glie the porra dare egni terio gforno pertite, 8 quattro voke, paifeemdolo ${ }^{\text {a }}$ paftiliqutdi, cre in quefto modo fillbeterd; Gio-
 facedogliene pighiaretré, q quattiofil, *wquattrog dicinque beecailint, pervel- anco per ammorzare l'amore, \& come fi dice il gaglio allo fparuiere, pafcerlo per dui, rre, e più giorni con paftiliquidi bagnati nell'acqua, nella quale frano ftate in infufione per otto, ò dieci hore, fcorze verdi di orno, minutamente tagliare, ma molto meglio fark, , fe quefte if faranno bollite nell'acqua tanto che fiano tenere \& cotte.

## : Delfarli mutar prefor do benc.

$$
\text { Cape } x X F I
$$

A Lle volte occorre,che gli vccelli nè fi mutano in tempo di poterli nella -paifa di quello anno vccellare, \& fepue ,refi vecellano farà quafi nel fine delle. paifa ; per ilche fiamo sforzati di farli mutare preftoilche anco fift alcuna, - volta, per effer lirccello accozzato, Pez - far düque mutar prefto l'vccello, la più ficura, \& miglior via è metterlo in vna buona muta, \& pafcerlo di buoni pafis caldi, come di quaggioni, pizzoni, \& paffare, \& qualche volta metter nella muta vn vafo d’acqua largó, \& baffo,ee cioche l'sccello fi poffa bagnare; Ma - quan do quefto non bafta, ilche però nó mai, od di rado alli Aftori acende, come - quelli, che fi mutano facilmente con in - Sola diligenza dertajallhora bifoga COD

## dello Strucciéro.

con medicamêti aiutar la natura, accioche prefto fi murino; A quefto dunque giouano molto le giädule,ouero noció ke, che fir ritrouano fotto la golla del cai ftraco, vfando di quefte ogn'altro giord wio, pertre volte, dàdone a \{paruieri tre's dquattro per ciafcuma volta,a gorga,de facchetto voto: ma a' Falconi almeno fei per volta , e pidt tenendo l'vccello in pugno, fin che incomincia finalcire, pot. paicerlo di buon pafto caldo, auuertendo, che fe l'vecello fi ftomacafte, ouer wurbafte nel pigliare quefte nociole, dini terporui tra l'vn termine, e l'altro, nor folo vn giorno ma dui, e tre, \& più,preSoche haurk Procello quefte ; Se in tetimine di otto giorni dara principio a get tare le penne, fi porad mettere nella muta, ma fe farà altrimenti, fi dourà reiteri tele glandule per vna, ò ducaltre vötte perche al fermo fra fei, ouero otte giormi fi vedrà buttare delle penne del dorfo,d de' cortelli, ò vanacci, \& all'hora fil eleue metter nelia muta l'vecello, \& il - fo d'acqua, perche fubito fi bagnera; e vedrafi in termine di giorni dui ; $\partial$ tre fpogliarf, \& diuenir talmente ( come fit dice) grotto, che non porrà volare fopra In fange ordinària, per ilche laudo,che e gli accommodi anco vna ftanga baf m,accioche gli poffi faltare fopra, auues tendo fopre il tutto di pafcer l'vecellos.

74 adelivatte:
znentre di penne è fpoglisto; dibe volvo il giorno,\&di paftatalo, \&t tancoichelo poffe digetixe, perche menarel'vccetto ba le peciee, confuma, \& padifce motto cibo, ilquale fe figli. rifparmiaffe, facecbis be:penne affanote, \&enon buone, ne lè cortellifanebbono longhi,ne Iarghi, 0 denon valerebbe fccondoil folito: it
Alri per mutar to fico Procello com' mandeno,ches'inuokiil pefio nella pol uerce fatta d'vna rane efficocila netformosAltri necta pol uere d'offo di feppani peffo,d'va dinato, tequali cofoa menom fono riunite giamai.
Degli accidenti che occorrono alle perm nR, Gr prima quande non fiposme infohistire. Cap. XXVII.

0Ccorremolte volte, che per offor tratra vna penna per forza il buce fiferra talmenue che la nuoun nop pud zinafcete, aqueto incommodo alcupi cobona dano, che fif faciail nuowe buce con vn granodiorzo, ò di eggalta affoch بo ralmentecchenon í abbrufci, poi pery conferuar il buco fatto: fe gliaccomenoda vna taftolina di lardo, ouero di mele cotto,\& quando la caka fuori, e fag glion ne torna vn'altra, fin che nafcalopenna: Accade anco alle volue, che qualch


## dello Scructiero:

che nö fipuò infchittire, onde fogliono per far calcar illtugo sēza dolore onger Speffo illoco con fangue di forice piccio lo, cafcato che farà il tugo per conferuar il buco, fi deue vare il modo fudetto, di quefte due care non ho mai fatiola pro ua, perche no: m'e venuto fimili occafioni, ma non mi quadrano.

Alle volte per cualche rascozura del l'ala, fi fucle accozzare vno, ò più cortel hi; \& caufar ail'veccilo dolore, \& impe-danento nel volare; La onde bifugna quanto orima ofleruare, fe nel tugo della penra actioztata v'e fangue, ${ }^{\text {p }}$ poco,d molto; perche fubito bifogna fendoue, ne perforarlo con vna gucchia ò fubia fotile, accioctic il fangue poffi vfcire quanti che sindurifca, poicirca la macchatura, \& maffime doue la pelle fi vedrànegra, ongere ben, bene con lardo vecchiósarà anco molto gioueuole per teuarfi il dolore far cafear foprail corrello accozzaro vna, ò due gocciole d'olio rofato alquanto caldo, \& fatto quefto pertre, ò quattro giorni bifogna batonar al loco offero con acqua di vita per difeccare, \& rifoluere; fe quefto modo fi *fark al principio dell'offefal'viccello fa rifoluera, Ma re per negligensia, ò per al - ra caufa non fi farà proneduto nel principio,\& che il cortello accozzato nel vo Jare non feruill fuo ordine, tha vadi fo- mento, \& di dolore all'v ccello farà beniffimo tagliarlo appreffo al tugo; Ma accioche in loco del cortello tagliato ne poffa rinafcere vn'altro buono, \& faldo, bifogna far cafcare il tugo, nettandoli prima beniflimo il fangue induritoui dentro, poi empiendolo di acqua di vita della migliore; cieè (come dicono) di 24. cafati; \& per operar, che la ftij dentro al tugo, bifogna coprir il foro con la cera, Quefta acqua per la calidirà fua fa rà cafcar il tugo offefo in otto giorni, ò poco più, onde fuccedera poi il nucus cortello.

## Del infchittire le penme. Cap. XXVIII.

MOlto più fpeffo accade, cheile pen: ne de l'ali o coda firompono, onde bifogna nel loco di quefte metterne dell'altre fimili, ilche infchittire diman diamo, ciò fi fuol fare in quattro modi fecondo la diuerfira della rottura; percioche fe la penna fard rotta appreffo il tugo, per due ponte di dita ne gli vccelIi maggiori, quefto fi deue tondare con vna tagliente forfice, à fineche nó fifen da, 8 hauendo preparato vna penna d'vn'altro fimil vccello tal quale era 1 . rotra.fendendoli il tugo, \&reftringern
toto fi, che poffi entrare in quello della rotta, \& ongendolo con datte di fico, $\boldsymbol{d}$ coffo di vouo deftramente, \& per diritta linea;btfogira nel tróco della prima met terlo,\& quafineftarlo,\& accioche meglio fi conferui, non farà fuor di propofi to imbroccarli infieme, con la cima d'vna perna di pernice, pigliando la cima, \& cirandole giù re pennette da l'vnae Halcra parte, facendó poi il bucocó vna fubia fortile: tanto che paffi tutti duili tronchi, \&e per quefto tirando la penna di pernice, tanto olta che fi empia beniffincil buco fatto, \& tagliandola pof da una banda, el'altra politamente, $e$ ftarà acconciata.
$\therefore$ : Ma re il cortello o o perina đi vànaecti,
 zo il tugo talinente che la penna da efferaitimeffa non vi pofficon fermezza fake ; in quefto cafo fa bifogno pigliar onlegnetro di ginebro, ò fufano, ò d'altro fimillegño fecco, \& affottigliarlo in modo, che fia atto ad entrare nellituphi,\& tingendo àà'pno de capi in col: ta di perte, 6 garaúflla; cacciario nel tugo rotto auduettéducheauanziillegno fuori tanto;"quänto apuinto era! !ngo it tugo róto, toglietido la mífuragiuita: fattóqueito bifogna tingere il tefo del legno con l'ítèfla c̀olla, \&'metrerui den troiltugo della penna prepatara caceiá
dolo dentro per forza, fi che l'm tage tocchil'altro; à dritrura, come era prima, \& poiimbroccaritughi allegno nelle eftremità con vna penna di pernice,come di fopra s'c̀ derto; \& fe per autuentura il tago foffe sfeffo, fi fortifichi pafandoil tugo \& legno con vna fubia, \& cacciandoui del filo, con vna guechia inuoltandolo, \& annodandolo Arettamente da l'pn capo, $\& 2$ da l'altro s Horf il corrello, ouero altra péna foffe fapuez zata di Copra dal tuga intorno rre, $\phi$ quatro dita bifogna tagliar quiefta cop Fno tagliente cortellino in fgainzo fcor
 altra della méde fima forte, tagliandofa come la prima in modeche staddatri; $e$ s'accommodi berne in effa, fa rella los ghezza, come neltaglio, \& con vnagnc chia da infchittire bagnata nel acctop\& falc;commetterle tadmente infiomegche paiano vna fola.

L'v̀ltino modo per inflirtiresè quado la penna nón è in tutto totte, ma come fídice fegnaza, \&epicgana innodo, che non f poisi aiuare, \& dirizzarecó acqua cal'da, fa d-meftieri in quefo car Sopiut rofto che det cutto tagliarla, tá gliare folo il neruodi fotto, a ponto nel loco fegnato; lafciando quello di fopre inticro, poi prender vna gucchieg dritres, \& Cottile, come di quelle di Lanzano, \& meffoui dentro del filo, cacciarla dalla parte della cruna nella parte più groffa, verfoil tugo ; foingendola per la ponta, con'rno ditale tanto inanzi, che cutta dentro vi fi nafconda, poi vnite le parti tagliate della penna, tirare leggiermente per dirittoil filo,che auanza fuori per Ia ragliatura, di maniera che la ponta. della gucchia penetti tätonell'altra par te della penna,che vi rientri meza,\& co fir rimarrà ; poi raglifiil filo, ilquale per niuna altra caufa n'era fato pofto, che per far penetrare la merà della gucchia nell'altra parte di penna.

## Delmetter ma code ally ccellia.

Cap: XXIX.

0Ccorre bene feeffo, che le pennei della coda fírompono, perdefad mettieri metterli nuoua coda, \& a fas ciò: ficoftuma quefto modo, $\mathfrak{i}$ piglian vna carta di grandezza d’vna mano, nel mezzo della quale fifa vna fiffura, nella qual fícaccia la coda rotta, fino al codirone dell'rccello, \& fic cauano fuori della detra fiffura tuttele péne piccie le di fopra, \& di fotto dal codirone, tanto che nella fiffura della carta reftano fole le péne della coda, lequali fitaglianotarte cō vna tagliente forfice,cominciendo dalla prima, feçonda,terza, quas
th; quinta, \& il medefmo fi fa da l'altro lato della detta coda, quefte fi tagliano nella fommira deltugo in fugire, fino alle due penre di mezo; che li coperchi fi dimandano, ma queftidui: fi tagliano per il dritto, di modo, che quefta coda cofi tagliata, s'affamiğlia allé canne: d'vnorgano, G.pigtia poi via coda di gatinello,( (re poffibile mutata) per eifer più bella, \& fimette la prima penna nel primo tugo del Sparuicre, \& fe quefta -penna nó poralfeentrar net lugo, fis sfen:de la perna di gatinello da vn lato del tugo, \& con l'onghis reftringendolo.fi, che poffa entrare in quello tagliato, \& cofiangēdo detto tugo di gauinello in latte di fico, xuero, in roflo di vouo, fi caccia per forza, nel tronco della taglia ta per daitoimitandola penna vecctria tagliata, \& commodata quefta, fi piglía l'altre prima penna da l'altro lato, \& fi pone nel modo fudetto, \& nel primo ta go,pur daul'altro lato,ineftādo ben quefte peinne che fi conucighino l'vna coa liafra, \& fiano pari di longhezza: fi pigla poila feconda penna preparata nel modo di fapra, \& fi metre nel fecondo tronco, \&ecofi da l'altro lato meter la fecond a peana, nel fecondo tronco, feguitando quefto ordine finoalli dui coperchi, quali tutti dui in vltimo fi metto no, ineftando le penne galanteméte vna mid delle penne, fi confacciano l'rno, con l'alero, a cof finite di metter tutte le péue, tirádo via la carta fi piglia vno coltellino, \& alquanto bagnato conil -faliuo trypone tra l'yno, \& l'atero tuge appreffo il coldirone, tirandolo in furos, per tagliar quelle piume, che per auenstura nel cacciar la penna:foffero caccia'te nel tago; \& tenuto quefto ordine penna, per penna, fi piglia lo fparuiero in pugno, mettendolo fopra la fariga, perche a fuo uodo fi commoderà le pe ne co'l becco.

Quì nó lafciocò di ricordare, che ciã: fcun diligente frucciere devie di continouo hauere in cafa, \& portar feco gucchie da infchittire, \& fimili cofe, per fer uirfi nelli bifogni, \& per accommodati compagni", percioche altre choglifara Tempre d'honoré; farà anco da turti cenuto per galant'huomo, \& buon compe gno. Ma perche fin qui'mi pare d'haudr ragionato a baftanza delle infermità de gli vccelli;\& cure loro particolari, refta Tolo per fornir quefto trattato, ch'io met - ta alcuni medicamenti appropriati 2 nolti foro mâli. inferwith Cap. $\boldsymbol{X X X}$.

HAuendo noi molec volte fatto men tione della Mumia, d'alcuni altri medicamenti quali fono appropriati molti mali,m'èparuto cöueniente mettere quit il modo di prepararli ; \& com-ponetli- beneficio di ciafcun frucciero ncllitre feguenticapitoli.

La Mumis dunque fi prepara in que: So modo, pigliafingci mofate numer04.Garofoli mafchi, zenzero, \& canel la di ciafcuno oncie ineza, zaffarano dramme - . \& il tutto ridotto in polueye minutifinna, if fa bollirc in vna pignafea vitriata, \& coperta con due enghifare di buona maluafia tanto che caliil terzo,poi f piglia Mumia oncie 3 . oue"ros. ò quella quantita che piace, fatta in poluere, $\&$ inclufa in vna pezza dilino bianca, \& fottile legata talmêre, che - fícir non poffi fuori della pezza, \& que fta fifulpende con vno fpago taccoinan dato ad vn legno fopra la pignata in mo do che non tocchi il fondo, ina ftia infu fa fino al mezo della detta maluafia, la qual di nuouo con lento foco if fa bollire,tanto che fi confuppi vn'altro terzo, poileuandola dal foco, filafcia la Mumia cofi legata, per quattro, d cinque hore,
hore,actioche la virtu della poluere pof fi penetrare molto bene nella Mumia, la qual con quefto modo diaiene perfettic fime, conferuandola in detra pezza alP'ombra fuori del Sole,\& del vento;fino che fia ben afciutta,de poi vifarla alli birogni in poluere, infilando il pafto, oue ro dahdogliene in parga di bombace come nelli proprij capitoli habbiamo detto. Eui vna paftella formata gia dal Clarifs. Signi Girolamo Cormaro(felice memo.) per li Falconi mat fani, che.mágiano poco, \& diuentano ogn'hora pla magri, facendo fmaltitura nera, o piena di carne mal padita, laqual ficompone in quefto modo. Pighafi Zaffarano, Agarico, Cubebe, incenfo, Ruta, Garofoli; Canella; Aloc fino, di ciarcuno Scro poli 2. Noci mofcate numero 2. Mumia eletta, Reubarbaro eletto di ciafcuno Dramma I. s. \& midolla di bue, di vitello quanto bafta a mefcolar le cofe fopradette ridotte in poluere, tanto che fi formi vna pafta, dando di quefta alli maggiori tanto quanto e vno grano di faua in pilola, nel modo tante volte detro,e medicina non táto potente come la infraferitta di M. Manolt, ma è perd mi rabile, cio la vfo piu volentieri maffime - quando l'vccello fi troua magro; Dimi rabil virtù farà dùnque la paftella compofta già dalfamofo M. Manoli Greco

## 81 Dell Mrte dello Strucciera.

 Falconiero dell'Illuftrifs.Sign: Bartolomeo Aluiano da effer vfata fpecialinenre nelli Falconi mal fani, \& indifpofti delto fomaco, laqual fi compone à que fo modo, pigliafi Teriaca, Hyera, picra zenonia, caffia lignea, GarofolisCanella, Aloc, Galanga, Agarico fino,fucco di rofe, conf,de hamech, Diacatol: Benedi Ga, di cialcuno Scropolo 2. Reubarbato eletto, Mumia purificata di ciarcun Scropoli 2. noce mofcata dramme 3. pe ftandole cofe da effer peftate, \& incorporand ${ }^{\circ}$ il tutto có mele rofato; formifi vna paftella da effer conferuata alli bifogni \& dattone di queftà gli vccelli maggiori santo quanto è vna meza faua, a alli minori manco, in furma di pitola dgorga: \& facchetto voto fard cofa nirabile.
## 1LFINE

## TAVOLACHESI contiene nella prefen-. teopera.

DElle infermitd de gli xccelli.Ca. I. 7 Del conofcere la fanita, et l'infermità de gli vcc̣elli delle loro purgbe.' Cap. I I.
Del conofcer la fanita, e infermitad de gli vccelli dalle fmaltitsme. Cap. III. 14 Della febre de gli vacelli, Cap. IIII. io Delle infirmitad del capo, ef prima della gozza Cap.V.
Delle dpofteme del Capo.Cap.VI. 24 Delle diffillationi, of infiagioni della tow Ata, eb de gli occhi er delle narici. Cap.VII.
Del capo forno . Cap.VIII.
Delli mali, che vengone in bocca agli vc celli. Cap. $X$.
Del Afmo. Cap.XI.

## Cap. XII.

Di pary accidenti che fogliono anuenire a gli vecelli per indifpofotion dello fo一. maco. Cap. XIII.
-De i vermiche.patiforto gli paccelli. Cap XIV.
Della Filandra. Cap. XV.
Delle infermitad del Fegato.Cap.XVI. 5 I
Delle infirmità che patifcono i piedi, eto prima delle enfiatura. Cap.XVII. 54 Della Podagra. Cap. XVIII.
Delli Chiodetti. Cap. XIX.
Della rottura dell' Onghia.Cap.XX. 59
Della slocatura della gamba, $\partial$ della cofcia. Cap XXI.
Dclla rottura digamba , omer cofcia. Cap. XXII.
Delle ferite. Cap. XXIII. 64
Dellipedocchi. Cap. XXIIII. 66
Delli incommodi cbe gli auengeno nella muta. Cap. XXV.
-Del farli mutar prefio e beme. Capitolo XXVI.

Delli accidenti cbe occorrano alle perne © prima quando non fi ponno infcbit tire. Cap. XXVII.
-Del infchittire le pemne. Ca . XXV III. 74
'Delimetter raa coda all'vccello. Capitolo XXIX.
Dellimedicamonti appropriati a molte infirmitd. Cap. XXX.

İEINE.…

## AMMAESTRAMENTI

## PERALLEVARE, pafcere, \& curare gli vccelli.

## Liquali s'ingabbiano ad v/o

 dicamtare.Opera nouamente comban , Cefare Manzi Romano.


## IN BRESCIA,

Per Pietro Maria Marchetti. 1607.
Con licenza de' Superiori.

$$
\begin{aligned}
& \text { \& ! ! ! ! ! ! ? }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \therefore \\
& \because 51 \text { : }
\end{aligned}
$$

ALL'HLLVSTRISSIMO
$\because$ © 0 offeruandifs. Sig inio;il Sig" Patritio Patritij.

Onueneuole cofa a, Itluftriss. Signior mio, che l'obligo, ou l'amor mio verso V.S. $\sqrt{2}$ dimofirafe fenton in tutto, all: meno in parte, quando mi fi porgeffe oc: cafione. Et aupitsa che per l'adietro nomle babbia pur dato jegno, non d Stato penrò mancamento d'amore; ma piu presto. diffetto délla baflezza mia : laquale now. - faua moftrarfele cóf familiare, comé, l'affettion grande bawrebbe voluto : Ora' bauendo tuttauia fatto animo.e cware, - confidatomi nell'huing nità; getilezza diV. S. le bo poliuto apprefentare questo picciolo trattatello d'uccelli di gabbia, in riconofcioñeto deltobligo ch'io de porto il qual trättato áncor chefie rozzo, e vile, e prino di quella dolcezza, eftile, che d moderni tempi fi cofiu maj pur rendomi certo ch'ello debba aggradırle, per effer tutto prattica, e picge drma cognitione fo dilettenole che d A 2 Galle-
 tura Jdogriad ogine Illiuftre: Signore: etr bonorato gentilibnomo. Dnnque V.S. apprenderd il picciol dono con quelle. lieta fronte, of generafo animo che fuol woftrare à fuoi feruitori : poicbe à niwno altro of deue il frutto, quantunque acerbo dellingegno mio, che d V.S. come Signore , e padrone nom folo dell'intelletto, ma etiandio di me Ac Jo, accioche ifcendo Jotto il chiaro, e felice fuo noms. fébiui lo foglio dellinuidia a e col rento fauoreuole delle fue pirtù prenda porto fäuro, e tranquillo. Alla cwi buonce gratia, baciandole le mani come'buos: feruitore bumilmente me li raccome. oranda.
Difr. S. illinfriss.
$\because$ bumilifs fèruitore:
fintosere

- du ci Crare Mancino
waterio rompomano.
-2sit!

OALMEDESEMOS
SOTN ETTO.


2uafi per bel riodi frefche, e lucidomdos. che fuggedo ne ya tral'berbe, e i foris, euafi armonia di pargoletti 1 mori, Al cui dolce cantar Ecco rifponde,

Quafi Sirena fral'humide 乃ponde, Che conlamelodia difempra ic ckaris Quafi atugelletto tteprar gliardori; Cbela nemica sua gli niega e ealcordfo.

Anzi non Rino, Amor Sirena, 1 ugello, Mormorio d'acque, melodia, ne canti, Aguaglia ilftil Joura l'bumano obietto

Voftro, Sugnor, che co'l dir nuenae bello, - $L^{\prime}$ bonor tenete, er il pregio fraquanti Hebber natura, s angelico intelletto?
$t$
DELROSTGNVOLO
SONTETO.


Tezofo ingel, ibe fo foat piagni, , E col tuo pianto i meftic cuor rintegri, Radoppial căto,hor che par Je rallegri La terra, e l'aere in bel jeren ficagnis:
Pie d'allegrezza il mar'il bofchi efangit Cow le piaggie di for vermigli, enegri; - Díincill Paftor lafctuado ipeñier egri, Ceticaron bel rio cbe dolcemente lagnis.

Teco Progne cantar, tecoll Fanello. Soda con voce pien dalto conforto, "Ideltuopianto bomai rideas le rallis
 C"bor co verjo t tipratoshor logo, bor cor Fai dolce rifonargleantri, e i calli. po

# PROEMIO 

 Icono i Sauij, che qualuache viole trattare d'alcuna cofa, deue cominciare dalla prime origine di quella ;accid pid ageuol mente poffa effere intefoil mezzo, \& il fine:e cio non facemdo, rende poca latif fattione à chi l'afcolta, che non puote in reramente comprendere:\& fefteffo con fonde, mentre fir ruol sforzare di far cab pace altrui, di quella cofa ch'egli medes fimo con difficolta può esprimare. Das yendo. io adunque.trattare del moda del gouernare gli Vccelli: squelli ciod che fítegono nelle Gabbie, per pigliarf diletto de fuoi piaceuoli canti, \& ' oanuif fime roci, in'hauea propofto nell'animo,di voler minutamentenarrare l'origine, \& natura loro: ma vifto che fopra di ciò farebbe ogni fatica ftata vana, \& lontana dalla primaintentione, mafimenon ne potendo dire finalmente altro, che quello, che fi habbiano detto Ariftotele, Plinio, Eliano ; Alberto Magno, Ifidoro, \&gl'altriauttori' che hanno fcritto della vita de gli animali, oueramente, quello che ingegnofamenter nō $s$ 'habbino fabulato i Poeti. Me parfo di voler più chiaramête, có più breuità

$$
\text { A } 4 \text { che }
$$

che fiapofiabiles tratarefolamente del modóche fi habbiáa tenéréper nórrirli,è gouernarli, \& fapere alcun difetto,e matara; conofecre l'infermità di. Vecel10 , per Vecello, zofi di nido, come di puelli idiragada, onerol'alleuati,\& come fi habbiaro a reggereper inaticener $H$ fani, con buona difpoficione, \& come s'habbino ad aiutare nelle loroinfermi az, di che shabbino a pa feere, di che pafto, in che tempo, fe gli habbiano a ina: rare, d crefcere, come s'habbiano a difoemerclimaafchi, dalte fermine, far elet tiónende'pindidioris \& parmi che ianpor--ipuicho queftoratha falate dethiVccelo lijchéshabbianoa cauarne molto mag gior profoto quelli che fi dilettano di renerli, di quefta mia fatica, che non dia fapore. Vatete.


## DELLORDINE dellopera. Cap. I.

 SS E N DO la cognitione de sliVccelli foneceffarià à colo roq chefe ne dilectano,ini parue effer cofa conueniente, fcti uer di quella quefo picciolo trattato: acciò breuemente ciafçuno poteffe inparare in quello quel che conuiene alPintelligenza, \& natura de gli Vccelli. Et anco che altri fcrittori frabbiano trat tata quefta medefima inateria: però la differenza fta in quefto, che gl'altri trattorno più principalmente la Teorica di quella, dechiarando quello ch'apperteneua all'intelligenza di quefte cofe: ma quì prefupoftala Teorica, folamente fí tratta la pratica ch'è più certa, èferma dell'altra, alla quale tutto quétao s'indrizza, $\&$ ordina. Ora l'ordi ne che terremo farà d'Vccello, in Vccello gir trattando; ellegendo primaquellich'hanno pid foaue canto, \& armonia. Tra quali tutti parmi fia, ôc. à di commun confenfo il Roffigmolo, lorigine del quale non pretendo qui raccontare (come de tutti gli altri) per efler faualofa, \&e materia più tofto de:Poeti, che di veri Scrittori. Lafciarò donque le fauole, \& apparecchiarommia trattare non quello ch'i Poe-
## 10

ti,\& glaltri Sčtitori mhannoinfegnato, ma fi bene quello che dalla longa efperienza, \& vfo hò potuto conófcere.

## Del Refsignualo. Cap. II.



T Roffignuolo dunque èvn ${ }^{\circ}$ Vccelfo notiffino; maffime nelle parti d'ItaHia,'detto da Latini Lufinia, ouer Philomela: il canto del quale c̀ fi foaue, che meritamente ottiene il primo loogo fra tutti gl'altri Vccelli da Ppaffo. Il nido, fallo di Primauer2, quando il-Maggio vien fuori tutri ghirlandato, \& coperto de fiori: è quefto in bofchetti denfi, $8<$ opachi: doue fpontā do la mattina il Soo le, viene à ferire co'i fuoi raggi alquanto temperati. Et peruenuto gia il Soleal mezzogiorno infino all'occafo, amano tuoghi frefchi, fonti, riui, Gepi ombrofe,

## 12

è fofche. Altri fanno ilnido in terra for to fiepi, ò fterpi : altri alquanto folleuati da terra, in ce $\uparrow$ pugli verdi, \& ombrofi. Delle loro oua non cè certo numeto:per che chi quartro, chi einque ne partotifce,\& quelli(come vuole Ariftotele)che la State s'annidano, fogliono tal volta fatne fei d fette. . 11 Roflignuolo che fi debbia alleuare, giudico effer quelto che fia nato di Primauera, \& quãto più prefto farà nato, tanto piư perfetto douer diuentare .Ilquale medefimanenté porgerd piul fperanza ch'egli longo tem po debbia viucre \& con più ageuolezza,mantenerfi. Imperoche neceffariamente mutandofi di piume, come tutti fogliono,\& fopragiontoui certe tramon tane d'Agofto, fi morirebbe (com'z mol si di quelli auiene che nati (ono di ftate) s'el freddo gia non lo trouaffe coperte di nuoue piume. Dal nido non fi torranoi Roffignuoli, finche non habbiane fpontate fuor le penne, è che quafi tuti coperti fiano di piume, acciò più facilmente s'alleuino, tenendoli in lnoghi re moriè élitatij. Illor cibo farà cuori di Caftroni netti è freddi. Quel graffo,\& pellech'auiluppail cuore,\& altri nerbetti di dentro minutamente tagliando ne farete bocconcini a guifa di vermicel li, è di quelli gli pafcerete ogn'hora vna volta, ó più fe farà bifogno, dandogli tre

12
bocconiper tolta. Erin tal maniera gli gouematete nel nido fin che farà poffibile.Perche dopò l'effer diwentati grandi; gli porrete in gabbiaich'habbia le fue ftangherre, acciol.peffanorda femedefimi incominciare a zeggerfi : nella gabbia vi porrere paglia, ófieno, perche quelli non volendofi pofare nelle ftanghetre, fi ripofino nella paglia, hamenda cura di mantenerli vettial poffibile, Et parendoni che il Rofignuolo hormai per fe medefimo poffa aunezzarfia mangiare, tagliarete minutifimainéte il detto cuore a guifà di pafta, \& ponendo in vna cartolina l'attaccare te oue parraui che con commodità , 8 ageuolezza, l'V ccello il poffa beccare : \& in quefta mi rimetro alprudente givdicio di coloro che di fimili Vccelli fi dilettano. Quefta tale diligenza sfarete iafinche per féfeffo fi auuezzi a mangiare: nö mancando però d'imboccarlo qualche volta fa'l giorno, per più ficir. tà, e bene.Sono poi alcune cofed'auertire, perche il Roffignuolo nó perifca. Pri mo,che nöli máchi di fi fatto cibo: dop pò ch'il cibo nó fia corrotto e guafto, co me l'Eftate feffe volte auuiehe, per que fto gli darete diuerfi cibi oltra ğllo del cuore: come farebbe la pafta, della qua le poco dipoi trattaremo, moftrandoui il modo di farla, \& la qualita di effa:
ouero non hauendo pafta, pigliarete vn'ouo, che fia frefco(perche altrimen te potrebbe venirein qualche infirmita \& facilmente morire ) \& facendolo in. . durire al fuoco, gli darete quel roffo per cibo quando nó vi foffe altro: ancor che buono fia per caufarli appetito il variar de l'efea; non però lo douete far fpeffo jer non caufarli ftitichezza. Se glipofSono anco dare certi vermicelli, che tal ${ }^{\circ}$ hora fra nidi di colonnbi, è tal volta fra la farina trouiamo (come poco di poi meglio potrete intendere) quantunque raro fi debbano vfare; per effer quelli più prefto medicina, che cibo ordinario del Roffignuolo: il quale quando non voleffe beccare di fi fatti cibi, li potrete mefchiare conil cuor batrato, acciò per mezzo di quello fir renda a beccare tatto quello, che li pargerete innanzi.

54
Per netrire Raffgnuli prefi.nel mefe di $\therefore \quad$ Agofto. Cap. 11 I.


I Roffignuolo prefo nel.ınefe d'Agoo gabbia, fubito prefo che fard gli legarete Pali: ilche etiandio farà cagione che più facilmente, \& prefto s'addomeftichi, \& auezzi ̀̀ mangiare. Et perche è cefa difficiliffima à domefticarto, fentendofi effer priuo di quella libertà che tanto inanti hauea poffeduta;lo ferrarete in vna gabbia coperta dicarta fenza ftanghetre hauédo perd cura ogni giorno d'umboccarlo cinque, ò fei volte con gran deftrezza: talhoragli porreteinnanzi delle mofche, oueramente vermi celli, liquali col muouerfí inciraranno 1'Vccelloa beccarli. La prima volta per
quefto rifpetto glielí potrete dar viui .
La feconda minuzzati ètriti. La terza incominciarere à cibarlo con cuore di Cafrene, ben battuto, mefthiatoui ifopradetti vermicelli anco loro triti,accio s'accoftumi a mangiar il detto cuore. Se per auentura v'accorgefte ch'egli non fi pafceffe d'altroche di vermi, nonlarcia rete di pafcerlo di quelli, finche prefo il detto cuore di Caftrone è vermicelli,mi nutamente gli minuzzarcte, \&impafta rete, \& porgendoli fifatro cibo (il che fara faciliffimo) l'auuezzarete a prenderlo fenza altra iniftura, \& à mangiarlo per fe medefimo. Er quefto medefimo porrete far nella páfta, fe vedete che più volontieti la pigli, come potrà ciaf. cheduno giudiciofo difcernere.

## $\therefore$ Per Allenare Rofignuoli prefidi Marzo. Cap. III I.

OVelli Roffignuoli, che dal prime di Marzo, fino a mezzo Aprile fon prefi., fono buoni a nurrire, \& alleuare. Quando dunque haurete vn Roffignuo lo di tal tempo,lo porrete in vna gabbia ben coperta di carta, acciò non vedendo niunonon fi disbatti, \& fchiamazzi: \& 8'accoftumi à mangiar da fe. Et perciò fare', torrete vna cazza di vetro fenza piede, doue mettendoui fette, ouer

16
otto vermicetli glieli porrete ìnnanzi, li quali tofto che ${ }^{1}$ Vccello li vedrà muouerfí di dentro, è di fuori per la trafpaب renza del vetro, s'incitarà facilmentea beccarli. La prima volta glieli potrete dar viui. La feconda minuzzati e triti. E quando vedete che di quelli fi pafce, prenderete del detto cuore di Caftrone ben trito,e minuzzato,e mefcolatelo có i medefimi vermi come vna pafta,glie. lo daretea magnare. Se v'accorgeten che $\mathrm{P} V \mathrm{ccello}$ nor magai altro che vermi , lafciando da parte il cuore, vfarete gran deftrézza,e cura a mefcolarlo, a fine che volen do egli cibar di vermi,préda anca infieme del cuore. Ora ch'egli fi farà auezzo a magnar di quefta miftu ra, lafciarete a poco a poco darli de vermi, cibädoio del cuore folo. Non vi rechimarauiglia fe vedere il voftro Roff gnuolo, a ftarfe alcuni giorni Cenza cibo, \& efca, perche per la perfa liberta, chi tre, chi cinque, \& fei giorni ftanne fenza magnare : altri fono che orto, $\&$ altri dieci : onde nó è da marauigliarfi, anzi non lafciarete mai d'imboccarlo, perche ne fono de vecchi, che quantunque difficili a cibarli, fogliono riufcirt megliori de gioueni nel canto.
Se per auentura l'vccello non pigliaffe altro che vermi, l'imboccarete quattro volte il giomn, dandogli puoi, ouero
trebocioni pervoltá,è non piú,per caut fa della digeftione: \& accoftumato a prendereil cuore co i vermi, limbócarete due volte folamente, cioce la inattiina, \& la fera per fuo mantenimento, tenendo queft'ordine.

Per conofcere fe'l Roflignuolo da fe mede fimo mangia, of fe egli e per dinentar buono. Cap.V.

OVando gia il Roflignulo comincia a cantare, è fegno molto euidente, che egli parimente da fo fteffomagni. Sono Rollignuoli che per fpatio dotto giomi, altri dị quindici, altri d'vn meKeintiero non cantano. Quelli che paffa no quefto termine, \& non cätano, of fon femine, ouero non fono per riufcire. La perfettione fta in quelli che prima cantano che accoftumati fiano a mangiare daloro.

Come fe debba gouervare un Roffigniuo-- Lo che per fe miedefimo mangia, ©o canta. Cap. VI.

POiche il Roffignuolo mangiarà bene è cätarà per fe fteffo; a poco, a poco torrete via queHa carta auiluppata in corno la gabbia, ogai giorno vn poco, di tal modo;che l'Viccello non fe n'aueg

78
ga:coprendo quel luogoonde faràtolte la carta di verdura, finche togliendo la carta, \& coperta la gabbia di foglie piá piano l'auuezzarete ì veder it Cielo: perche facendoal contrario, potrefte ef fer cagione ch'egli per fdegno otimore lafciaffe di cantare; ilche non farà s'a guefto modo lo goucrnatequantanques Eliano nel terzo decimolibro della fua naturale Hiftoria , per fentenza d'Ariftotele dice l'Vccello che non' é prefo, dal proprio nido, effer cofa difficile atryezzarlo à cantare. La quale opinione fi vede effer falfiffima per l'effempi d'ogni giorno, vedendofical volea vn.R of fignuol vecchio diuenir più perfetto de eccellente degl?aleri.
Per conofecr i Rofignuoli mafchi, dalle - femine. Cap. VII.

Varie fonole fentenze è paréri de lonferfó simperoche aderi diftioguenotl mafthio, dalla femina; nella grofferza, cioè che il mafchio fia più groffo: altri rogliono il marchio hauer l'occhio maggiore: altri dicono hauer la coda; roffa. Lequali tutte opinioni ho trouato effer falciffine, hauendo io hauuti Roffi guuoli perfettiffimi, di quantità picico fiffuna infinite volte, \& delle feinine
con tutte quelle qualita che danno al máthió. Siche per it pia cetro, è manifefto fegno quefto terrete; cioè che quàdo il Rö́fignuolo rolto dal nido comin ciarà per fe medefimo à mangiare fenza imboccarlo, è formarà varij concentị mononjofi ogni giono fermandofi alquanto in efficongrate, \& piaceuoli gor gie, allhora terrete per certo cilo effere rafchio: agiungendoui appreffo alcumialtri fegni, come il reftar fermo nella gabbia, il reggerficon vn pie folo, \& il continuar legorgic. La qual continuatione non ritruous nella femina, oltre che vadi faltando, \& fchiamazzando per̃lä gäßbia, coñ vérío interurotto e bré ne: non negando perd ché da queí regut che alcuni a pportano, alcuma volttu in poffa conofcere il mafchio dalla femina ma vi dico che fono fallaciffimi, \& que! lo del canto e più euidente, \&\& certo in quelli Roffignuoli, che fi pigliano d’Agofto. Imperoche quellichefi pigliano di Marzo, non folo fí conofcono dal cātare (ch'è fegno certiffimo) ma etiandio dalle parti inferiori del feffo, fpargendole in fuori, al contrario della femina per effer quel tempo che git Vecellifi congiongonoinfieme. Et quefti terrete per fegni certi, \& argumenti euiden. cifini. Cap. W.III.


3L Redeggli Viccellie di natura piccio liffimo, di compleffione delicaṫa e gé tile, canta foauiffimamente, ne è molto inferiore in quefto al Roffignuolo: 1 'in. uerno fifuole fpefle volte vedere fopra itetti, ouero anticaglie oue il Sole coni. fuoi raggi percuote, è doue ineno il ven to lo puoioffendere: S'adteua in tal maniera, tenendolo nel nido ben caldo: il cibo farà c̣nore di Caftratto, o Vitella_ minuzzato non altrimente che fiè detto, quando ragionamo del Roffignuo10. Li datete à mangiar fpeffo, è puoco per volta, per cagion della digeftione, hauendo cura che non patifca freddo; e fopratutta la notte. E perciò fare lo por-
rete in vna gabbia, c'habbia vn picciolo camerino foderato di panno roffo, con la fua porticina, oue la notte fi poffa ritirare, e defenderfi dal freddo tutto l'an no. Ora accortumato a mangiare, locim barete del detto cuore ben tritro:e tal ${ }^{\circ}$ hora gli darete la medefima pafta che Rofsignuoli fif fuol dare, nè farà di puoco giouamento, porgédoli qualche mofca, acciò beecandola firallegri, oraddomeftici : \& inquefto v farete gran diligenza.

## Del Cardello. Cap. IX.

FRàli piubelli Vccelli,anzi abfolưtáinénte il più bello e vago, è it Cardel ko, non mengratiofo à glocchi, che all'orecchie dolce, \& foaue: det quale per l'abondanzà copia, non fi fà quella fima che fi dourebbe. In tre tempi del'anno s'annidá, cioè diMaggio; $\boldsymbol{d i}$ Giugno,\& d'Agotto. Vogliono alcuni guelli effer inegliori, che d'Agofto nafcono, \& fra quefti, quelli che fono di tre penne. Altri fi dilettano più di Spinz roli, cioc̀ che nafcono in fpine, e parime te quelli c'hanno color dimelarancie. La qual cofa non nego effer vera, ma etiandio dico,effer bonta, $\&$ perfétion commune di tutti i neri ne effer piự perfatto l'vno, che l'altro, è ben veroche

22
li Spinaroli fono più robufti,\& gagliardi, è più attìà cantare. Sono differenti da gl'altri in queftoc'hanno le piume alquanto più ofcure é bige. Li mafchi hanno il mento nero; con le fpalle, \& pa rimente la tefta nera e longa, \& piatta . Le femine hanno l'ale bige, il mento bianco, la tefta tonda.

Comejo debba nutrire il Cardello. Cap. X.


Vando haverete il Cardello in nido in tal imaniera lo notrirete. Mof lificarete prima con acqua delte mandole dolci, fecondariannente vna: ciambelletta ben malticata, è di quefte due cofe fattone pafta imboccarete $\mathrm{I}^{1} \mathrm{VC}$ cello quando vi forfe neceffita. Appreffe, Potro-
porrete piftare le dette cofe infieme in vi mortaio, \& ftemprate cho fiano con acqua, l'insboccarete có la punta d'vná penna di gallina: auertendo ogni gior: no mutar pafta: acciò non fia acetofa,de guafta . Doppo hauerlo cibato prenderete va ftecco, nella cui punta vauolges rete vn poco di bombace . \& con quella bagnata in acqua gli lauarece il becco; accio non vi rimanghi quella pafta, che facilmente potrebbe caufarli pofteme: in modo tale che non putrebbe più a pri reilbecco, \& morirebbe. Ora che l'Vccello cominciarà à mangiare per fe médefimo, gli darete del feme di canapo alquanto pifto, ponendolo nel fuo fa:tolino,\& mutandolo ogni giorno, accio diuenutö ráncido non P'vccida. Queita medefima regola vfarete in alleuares Verdoni, Fanclli, Verzellini, \& Fräguel li; auertendo di sbruffarlicon vn pocó di vino nella lor muia, e di porli vi pocoal Sole due volte la fettimana .

## Per mutrire it Franguello . Cap. XI.

1L Franguelloe Vccello bellifsimoar moniofo: \& non tutti i Franguelli ha: no vn verfo: perche chi canta in vn verï fo: chi in vn'altros liquali verfinen accade ch'io vi dimoftri per effer diuerfi; de duerfamente nominati. Si alleuano:

34
nel modo medefino che s'è detto del Cardallo a Si ritroua quefo difetto in lui, che facilmehte s'acceca:onde fe v'ac corgeftoche s'incominci a cecare, pren dérete fugo di biete, mefcolato con vn poco d'acqua, mettendole nel beuetoio per quel di folo,acciò di quello beua; vi porrete ancora la tanghetta di fico, do. ue egli s'habbià pofare, \& fregolarfi l'occhio,che i farà vtiliffimo. Appreffo li darete a inangiar feme di mellone in Spatio di due ò tre giorni, per effer quellorinftefcariuo, \& fano. Et fe il detto Franguello, vfatoui quanto s'è detto, nó mighora;lo potrete tor via; perche egli non e per mai diuentar buono:

## Per Gouernare ogni forte difecclli. Cdp. XII:

1 Jit motar che fa il Cardello l'zinta: vino per farlo mutar prefto, \& queftoc anco buono quando haueffe pidocchi: dopdil sbruffámento di yino lo porrete al Sole ; tenendolo fin tanto fia quafi afciutto. Le lormutariont atcuni la fanno il Giugno, altri di Luglio, alcri parib mente d'Agofto fecondo la compleffione,\& calidezza lorot\& querti fono quel Ii che da vn'anno in sù fir ritrouano in gabbia : imperoche quelli di nido mus.
sahfi pes fpatio divnumefe dopo leffer nati. El quefto faa detto in generaledi tutri gli V ccelli. Ora, per diffendere.al particolare, il Roffignuolo, patifce di graffezza:onde bifugna a limeno due vol tela fettinnana purgarlo, dandogli due etre vermicelli di Colomba (come s'd detro ) per (pario di quindeci giorni.Se eglififità malenconico, li tagliarete if coderizzo, \& nel fuo beuetoio vi porrere tanto zuccaro candido, ouero appenito, quanto fia vna nocchie: El parendonich'egli fteffe amalato, metterete - el detto beuetaio di Raffarame cinque fila in circa : non mancando però dargli la fua palta, \& tal'hora il cuore di Cafrone acconciod come fiè detto: Et fe per auentura peggioralse, li darete del rofso d'ouo fodo, 8 anco del bianco. Ol tre di quefto il Roffignuado doppol"ef. fer ftato in gabbia divio otre anni fuole efser difetrofo di podagrardella qual co fa accortoui glongeretei piedi, \&le gainbe dr butto, oueranrente geatso di Gallipa, che farà efpedientifsimoa fanarlo. Patifie ancora il Roffignuolo di pofteixe intorno. glocchi, e becco, melle qualirvfaretemede fimaméreil der to butiro, \& grafsodi Gallina. Si deue ancora foccorrere alla magrezza del Roflighuolo quädo vedreteche fa bifogno dandogli a mägiaride fichi frefchi
quando vi forios quanidoctend, gli das rete de fecthi ben maftichati, ritornando poiz darli la pafta folita, che cosi 10 manterrete. Suole medefimamente al Roffignuolo auenire wn'altra infermitd, che la chiama ftretta di petto; per hauet mangiato qualche cofa rancida, \& graffa: laquale ficonofce dall'affanio , \& batimentoinfolito di petto, \& dell'a a rire \& ferrare fpeffo del bee co:itche auiene ancora per effergli refato qualche filo, d neruetto mal trito del cuore che ha mangiato nella gola': onde con gran deftrezza gl'aprirete il becco, '\& con vn filleco glielo camarese laqual cofa potretejcognofcere mirädogli nella gola un non sò che di carno purrefatta e guafta, gli darete poi ìn po co di zuccaro candido che farz ottimo remedio perguarirlo :\& di quefta malattia tutti gl'vecelli che mangiano cuo rene patifono.

Per cormofercil Paflaro Canario da gtad tri,d le fue malattic. Cap. X I I 1:

I paffaro Canario e vn'V ecello che. altri in gran fima, per effer Vccello fosaftiero, \& nel cantareboniffirio. Si conolce il Paffaro Canario da gl'altri in quefto, che è pid armoniof, \& foftieng
piantegorgic de glakri nel cantare, è al cora di ftatura piu picciola 2 e di pià grä coda:onde li più piccioli fono ectiandia più perferti; peril contrario quelli che só groffi, è tallh hora ftádo ingabbia vol gono la tefta a dietro s, guifa de inatti (che tnatri fon chiamati)fono delli peggiori, \& quefti vengono dallifole Palma; \& Verde. La narara danquè del Ca. mario, fì è di non ingraffare,\& effer bene in carne. Egli č diffettofo affai dipofte, me, che gla vengono sù la cetta di color gialto : le quali ongerere có butiro,ouror graflo di Gallina, circa a rre volte, larciá dolo per Spatio dirre di : doppo tornare te, \&econ gran deftrezza li tagliareste le detre pofteme:, cioce li darete vn taglio, $\&$ indi cauarete una cerra coferta fode, che affomiglia roffo d'ouo fodo: ció fatto, ongerete te detue pofteme ben, bene, con il:mede fimo graffo, auertesdo di fare il inedefino quando che gh tornaffero. Suole ancora tal volta Cat parie patir de malenconia i onde al. l'hora fa de bifogno tagliarli it coderiz zo,\& Spremerto molto bene: poi darli mangiare vn poco d'herba, come Lattughe, Bietole, Grifpini, ò pur qual fi Foglia altra. Hora fe viaccorgefte cho il Canario non meglioraffijorinfrefca rete con pn poco di ferme di-Mellones dandogli a mangiare, ex li porrere nd

48
fuo beuctoio on pochetto di zuccaro crindido; da dure vote in circa, per fp2tiodivma fettinana. La qual cofa farebbeancorburona di fare éeträdio quando egli fofse fano, due volte illmefe. Quando che il Canario fi mura, gli daretereme di Meltone, \& lo sbruffolarere con vn poco di vino buono (come s'c̀ detto parlando de glaaltri ) duoid tre volte la futtimana, mercendolo al Sole, che lofa rete mutar più prefto. II medefimo fi de me. fare quando che hauefse pedocchi permātenerlo, \& a mmazzar quelli ani maletri che lo confumano.

Del Fanello;dy dette fue malattic.
lap. XIIII:

,L: Fandlod $\mathrm{vn}^{2} \mathrm{~V}$ ccello armoniofo e buiono, mafime quello di nido,tal vel ta fuol ftade umalenconico: alberga in mprai fra borthi di Mirto', di Bufso, di Gidepri,\& Lauri. Fa il foo nido di radici fortinffinae, \& di certa altra cofa che par piuma. Suoleapprefso far figliadi tre volte lannøi Patifce alsai di mal fottite ; isquale ficonofe mirandold'far malonconico, \& erruffato,\& dallá pància alquanto plugrofsa delfolito ; ppatfa di vene rofé, \& pariente datta magrezza del petto: $\mathbb{\alpha}$ dal fargimento; efbecoar del cánapucció procede qué.

Sta tale infermita del canapurcio, per effer molto calido: onde meglio fareb be dargli del panico,d pur del canapucicio, vfandogli quafti remedij, cioè che quandolovedrete patir di quefto, ghi tagliarete it coderizao, dandogli anco da bere zuccaro candido, ò pur qual 6 voglia zuccaro fino. Appreffo il fuo ci-bo-farà biete, crifpini; \& taluolta ment corella. Se foleua mangiar det canapuccio;gli darere del pánico per rinfrefcarlo, oueramente feme di Mellone ben tri to,per fpatio diste giorni:il cibopid ordinario farà quetlo dell'herbe. Oltra \$i quefto porrete nella gabbia vn poco di terra, di qual forte che più vi piacera, perd meglio farebbe fofe calcinaccio pefto, accio mangiando di quello guatifca. Il medefimo ancora è foggetto ad vn'altra infermita, che lo chiamano ftrettia di petto,ouero fpafino:onde quá dofoffe aggratato in tal cafo lo cibarete difeme di Mellone, \& nel fuo beue. toio vi ftemprarete vn poco di zuccapo candido, ouero appeniti: vi porrete ancora to peazetto d’yria radice déttare golitia, acciod'acqua prenda di quel fá pore:e ciò fi dee far per fpatio di cinque giorni Ccambieualmente,cioc̀ vn disi, a Paltnondzadiertendo di darli nel giorno che beuel'acqua fchiecta, vea foglia di bietola ouero d'altra herba.Quefto iftef

30
forimedio giouerk a reftituirli is vocè, quando diueniffe roco, che farde efpedié re, \&e ottimo, quantunque del mal fotti1epachiffini ne fcampino. Etatro cio fatete ancora nellaltrui vccelli che ind correfferoin tal forte di malatrie, cone quefte di che hore ragionareino.

De varie infermitd che amengono a Fro celliminuti di gabbia ; con li fuoi rimedij. Cap: XV.


Ogliono oltrel alteri difettigli VcoelSlipatirdicecira, cioc̀ facilmenteaccecarfi, fe prefto nonvi giprosede, or particolarmente il Franguetlo; Peril che per guaritio innanzi che del tutto fia ptino del vedere, pigliarete :biecole Effacendonc fage, le mefchiarete: cod
wopoco di zuccaro: \& di quel liquere:gli darete a bere perfpatio di dueb $\partial$ tre giorni Ccambieuolmente, ciod F . di si, l'altro nò, al modo che fiè detto del Fariello, iníerponéndo nella.gabbia vna ftanghetta; 0 veramente verga di fico, oue fregolandofigl'occhi s'habbia a fanare. Et quefto rimedio farà efpediente, quando gli vedrete lagtimar gl'occhi, \& crefparfeglile piume, egon fiarfi. Quando patiranno di poftemme, waretegfii medefimi rimedij che di foprafi fon detti ragionando del Paffaro Canario. Hora perche molte volte quiene, che gi'V ccelli fi fpezzino qual che.gamba, ho voluto ancora infegnaze ni il modo di guarirlo. Primegli darete a mangiare nel fondo della gabbia: fecondariamente toglierete le ftanghetw se, outro verghe, acciò egli per cagio neidel cibe non vadi faltando, \& fquafo fandofela più, perifca, \&e quefto medefimamente giouarà quando hauefferot re qualche cofcia, auuertendo di nom ligafla, \& infafciarla in niun modo, perche farefti cagione di caurarli. nella ligatura qualche pottema; ilche beniff. mo farete fe l'V ccello harà da mangia: re nella parte pir baffa della gabbiarén z2 ftanghette, 8 lo porrete in luogo rimioto, accid vdendo frepito non fidia bactapie Cquaffi: lafciando la gäba, oucr

是2
cofcià che hauend rotta libera, \&e fciok za , che la natura per fefteffa louguarixd prefto.
 le pecellape, to per furli cantare.

Cap. ' $X$ I 1.

oVantunque tumigli altri Vccelti,ec cetto it Franguello,cätino nel tempo dell'inuerno, come dire Cardelli, Fa nelli Verdoni, \& Verzellini, fono nontimenoialcuni, che doppol'effere viciti di chiufa, intromettonoil canto per rifetto dellampatatione, d mita, come eltrila chiananc. Per laqual cofa dal principio di Maggio, purgarere quełli $x^{\prime}$ haño da femire in fimile meftiero del Pvcellare, in tal inaniera prima, gli dare te fuchio di bietole, mefcolaro cố vn po co d'acqua pura:il giorno feguente gli darete vna foglia della medefima her: basitterzo dipoili ferrarretein cafa,po médoli fopra ta terra, acciò diquella má gimo per fpatio di dieci gioini, retirādo: li ogni giorno a poco a poco dall'aria al l'ofcuro. Et paffati gli dieci giomi, di no uo gli darete delle bietolle, e referrande li in caffa, in luogo tenebrofo;\& rimoto. La fera gli gouernarete"a lumedi lucero me:il quatlume, farte che f.focelli to regghino per fpatio di due fiote: nel
qual tempo medefimamente gli potrete nettare il beuetoio \& mutarli ogni ot togiornill canapuccio dandogli anco la foglia di bietole, ogni quattro di, \&z ì fucchio ogni vénti giorni, fpecialméte a Frenguelli, che facilmente diuentz no ciechi. Hora perche non habbianopedocchi, e neceffario ch'ogni véti gior ni gli mutiate di gabtia: aggiungendoui wn'altra cagione, che è la puzza, \& fetore, ilquale facilmente; lo portebbe vceidere. Quefto dunque fi deue fare fino alli diecr d'Agofto, doppo il quat tempo, gli repurgarete di nquo, nellifteffo modo ch'hauete intefo, facen-: dolia poco, a poco vedere l'aria, per infino alli venti del medefirno, hauen: do cura non tenerli al. Sole, che vi feruiranno beniffimo ad vccellare nel mefedi Settembre, \& Ortabre, \& finalmente in tutto il refto.

## Del Caponero. Cap. XVII.

FRa gi'altri Vcelleti di gabbia,il Caponero, è di natura allegro, di catio foauiffino, \& dolciffino, di viftafopra mode vago,egratiofo. Spanmida trè Foltel'anno, cioè la prima volta nel finn $d^{2}$ Aprile, in arbofcelli, \& fiepi d'Edere, \&x lauri. La feconda a mezzo Maggio. La terza \& vituma volta fanne glilem

B'
34.
ro figlisóli nell'vfcir di'Giugno: queft: regola fie è peril piuts perchéalcuna voltas'annidano chi più prefto, \& chi più tardo. Li lor nidi forre di radici d'herbe fottilifime, \& talhora di foglie di canna, fecondo la commodita del luo. gooue $s^{3}$ annidano.
Per allenare il Caponero. Cap. XVIII:

PErnorrire il Caponero di nido,locibarete dicuor di caftrone ben trito; \& minuzzato, tolto via il groffo \&i ner bi, onveramente di cuor di Vittella, od Vaccina, tolto via il grafto, \& inerbi pur che fia ben trito per rifpetto della. digeftione: L'imboccarete adúque fperro dandogli vno, d due bocconcini per. polra, \& non più, acciò non muoiano fatolli. Ora a ccorgendoui che il Caponero mangiarebbe da fe, apprenderete nella gabbia vn poco di detto cuore mi nuzzaro, non larciando però d'imboccarlo qualche volta cofi frà il giorno per piŭ ficurta. Doppol leffere accoftumato a inangiafe da fe, gli porrete das della pafta: laquale poichefi farà auezzoà cibare, gli rogfierete il cuore, pafeendolo di pafta fola. Appreffo fi dee azueriire, che fe vuoi defiderate ch'egli habbia qualche bel fifchio, o verfo, gl'infègnarete pian piano, ch'egliè̀ habihermo adimparatlo.

## 33

Per motrì coponeri pref. con Ragnude.

$$
\text { cap. } \boldsymbol{x} \boldsymbol{I x} .
$$



QVelli che romo prefi in caccia diutrano più perfetti de gl'altri:non togliono dopd l'effer preff per Spatio di dieci giomi cantare, per otto giorni hi porrete cibare di fichi frefchi, oueramé te fecchi: poi cominciarete a dasli della pafta che fi da a Roffignuoli, dellaquale non molto dipoi trattaremo: quelli che fi nutrifcono di pafta, viuono pid di quelli che fi pafconio di fichi.

## - Del Paffaro folitario. Cap. $X$ x.


come farebbono antichagfie vicine a Chieterguate, \& difabirate; loiggi datlat conterfatione de glaleri yccelli, delli fuoi figliuoli è gelofifimo. S'annida in buthi *etorture d'edificijguafti:Famo fighluoli tre volte l'anno. Ea prima d'Aprile. La feconda fulfine di Maggio. La tetza volta di G̣iugno.

Per alleuare i paffari folitari di nido. Cap. XXI.

L
1 Paffari folitarij che f hanno d'alle uar di nido; vogliono effere delli: piü groffi, \& più granidi, cioč coperti di pentre; perchealtrimente tutcifi rópono nel filo della fchiena : \& Se per auentura pet effer lorogià grandi pon voleffero aprire il becco glielo a prirete imboccādolo trè à guattro uolté: \& fe vedete che mägiarebbono da fe,gli porrete nel fưo fatolito doue mangia vn poco del gia detro ciore, no mancando d'imboc carlo fino a tanto che mangiano benes da fe ine defimi . A quelli poich'aprono itbecco gl darete del medefino cuore, tolta via la pelle, \& il graffo, oginhora vpa zolta d pid, s'odirete-ch'efli gridino \& apirio it becco. Nella lorgabDia fate vi fia un poco di paglia, dieno. \& mantenetegli quáto pial netti fipuos Lete voleteche non reftino ftroppiati,
oueraméte in breue vi fí muoiano. Quefo fi dee fare fin tanto che fimutino: fe doppo gli vorrete tenere in arena, fara buono, ma perd neglio farebbe renerli tutto l'inuerno feguente nel fieno. Hora che da femagnaranno, il lor cibo fara cuore minuzzato, \& tal hora palta che fi dà a R'offigroèti, Allcuna valka ftraordinaria, gli potteredare ouadure,\& fode,\& parimente dell'vua paffarina.

## Del tordo. Cap. XXII.



L Tordo e. Vccello noto atutti, now:
inen buono a mangiare che a citite . 3 Fail fuo nido fra monti pieni di retue,de gelo,in alborialtiffimi, \& è diregature. di.jegni mefchiato con terra, compofte: informa rotondey con mirabite artifs.
cio, nel cuit tondo fuollafciare on buco, acciò non firtiempi d'acqua per le conci, bue pioggie; $\&$ i figliuoli s'afoghino. Fan figliuoli tre volte lanno,come tutri gl'altri Vccelli, cioè d'Aprile , dopò di Maggio,finalinente di Giugno.

Per.notrire tordi di nido? Cap. XXIII.

LA medefima regola fi dee renere, per aHeuare i Tordi di nido,che s'd detra del Paffaro folitario, fi per gouernatli da piccioli,come etiandio quando fałł̀ gia grandı. Oltra di ciò è da fapëre, che'l' Tordo è molto pid delicato, $\&$ gétite del Paffaró folitario, \& è di più tene re offa di quello. Si che per mantenerlo d̀ dí bifogno che fia tenuto con gran ner rezza, \& politezza. 11 Tordo che vorrete alleuare fate fia grande,\& coperto di penne, imperoche fe lo toglierere grande che coininci a mutare, \& mangiare da fe, vi riufcirà più perfetto,\& più ageuolmente l'alleuarete. Sono poi due for viditordi: quelli che deueno feruir in tal mifterio, cioè̀ cantare, $\&$ che in tal cofa fon migliori, fon chiaunati Tordi faffoli di ftatura alquanto minori, \& di piama più bruna, 2 of cura de gli alcri, quelli per il contrario, che non vaglioquieatc per cätare,
fi,z di penne piu bianche, detti Tordel li,i quali(fecondo il parer mio) fon megliori à mangiare che ad vdirli cantare.

Della Calandra, Lodola, eb V ccelletta. Cap. XXIIII.


L A natura della Calandra, la poffiamo conofcere da gli effetti di quel la, imperoche difficil cofà è di domefticarla \& ella non c̀ alleuata di nido:fí dir degna alcuna volta, cofa in vero marauigliofa, \& quafi incredibile, d'effertrāfpotta d'vn luogo in vn'altro, \& per quel degno intromette il canto per fa cio d'vn mefe:\& fitrouano di quelle che mai cantarebbono fe prima non foffera cipertate al folito lor luogo. La Lodola A 8 ben-

4
bēchie fdegnoferta fia, nödianeno nō larcla di çãtare in tal cafo per più di duoi, d tre giorni, il che medefimamente fa I'Vccelletta. Li detti Vccelli fanno illor nido interra,in prati, $x$ tal volta frale - Acpppie. Ilnidodoroe di madici di herbe fecche fanno figliuoli tre solte l'anno. La prima volta nel principio di Magsio. La feconda neil'incrar-di Guugno. La terza, \& vltima a mezzo Luglio: pezòsleuna volta variano per cagione del neftegione, \& det tempo, comectianfio wuxt glialtri.

## Permotrire Calandre, Lodole, of ICcellette. Cap. $x \times V$.

QWefte tre forti d'Vccelli per effer d'vna natura finile,\& conforme tra di loro, finnurifcone parimente in vnilteffo modo. Il cibo loro ordinario Saril quel medefimo che s'è detto effer buono pergfi altri Vecelli,cioè cuore di Caftronie mintrzzato, \& tnito. Se:dare non mangiano l'imbocarete con gran diligenza fecondo che fard bifogno. Aucritete non la ciarili ftaré aflainel ni do, accio non dinentino ftroppiati, ma Gi bene dopò alquanti giorni gli porrete uella gabbia quella li terreteid giomo, \& la notte. Quando faranno accoftumati a man-
giar da fe, gli darete del dettocuore mefchiato con farro, oueramente con pafta de Roffignuoti . Equefto cibogli darete fin tantoche gia fono grandi, ${ }^{\circ}$ regganfi in piede: doppó fpargarete vn poco di farro in quella arena della gabbia, acciòl'V Ccc llid da femedefimi inco. mincino a conofcere il farro dall'arena, \& infieme a beccarlo, non lafciando petò di cibarli del detto cuore ordinatio. Hora cominciando l'Vccelli a mutarfi, gli potrete dare del canapuccio, della efelta, e patimente dı quell'auanzo del grano, che lochiana no conciatura. Appreffo porrete nella gabbia vn pezzo di calcinaccio, obero poinice, ouel'Vccelti poffino aguzzare, \& arrottare li loro becchi, che facilmente nel beccare $\sqrt{1}$ £pontano,\& accid̀ che alcuna volca ne mangino perche li fuole effer di molto giouamento, \& efpediente a purgarli.

## Per far la Pafta che mangianoiRoff. gnuoli, Paffari folitarü, Caponeri Tordi,Merli,e altri moltiV6 celli. Cap. XXVI.

pErfar la pafta alli detti Vecelli, pigliarete farina di ceci bianchi, \& la butattarete diligentemente con vo butatto, come fi buratta quella di grano,

## 42

in tanta quantita che fard bifogno. Verm bi gratia in quefto modo, pigharete due libre di farina , \& vna libra di amandoleambrofine monde, lequali, piftarete. diligentemente non altrimenefe foffe pafta di marzapane.Oltra di quefto pré dete tre oncie di butiroftefo, ilqual bu tiro ponerete in vn vafo di rame ftagna to, mefchiandoui la detra farina, $8<$ emandole infietne. Dopo hauer fatto quefto, porrete quel vafo al fuoco di car bone:acciò non prendi fummose al fao co diligentemente con vn cuchiaro di legno, riuolgerete la detta pafta, a fin che fi vada cocédo a poco, a poco:auerrendo di porui ancora due roffi doua, \& vn baioccho dizaffarano, quanto von drete che il butiro comenci i ftruggerfi. Oftra ciò vi fillarete sù del mele ftem prato, \& liquido fin che la pafta incorporandori col meles'ingrani, cioc prenda forma di granelli,feguitando pur tut tania di riuolgerla con it gid dettocuc: chiaro, acciò il fuoco nonta confumi. Hora fatto quefto, roglierere vncriacllo c'habtia ti faoi forami, ò buchitali, che indi ne poffane vfoire granetli conformi 2 quelli che mangia ${ }^{\prime}$ Vccello, per inquale fífa lé pafta. Paffaca dunque che carà la pafta per il criucllo, \& fattigiali granelli di quelle quantith, \& qualitz the ricerca IV Ccello; toglierete quedle
pafta che non è potuta paffare, \& cocen dola molto bene di muouo la tornarete a paffare per il medefimo criuello, fin tanto che la cofa habbia effetto, per con feruarla poi bifogna pargerui su del mele, maneggiandola, \& voltandola deftramente; che vi durerà per fpatio di fei mefi.

Pertonofcere varii, of dinerfinaliche auengono a gli שccelli.
cap. $\mathbf{X X V I I .}$.
VArij, \& dinerfi fono fi mali de git Vccelli,ia diuerfità delli quali caufa parimente diuerfi effetri, \& fegni, ti qualife fon nafcefi, parimentè̀ nafcofta, \& celata l'infermita, allaquale non vi fi può dartemedio, non fapendo onide ella proceda, e che infermita fia, 8 qual remedio fia buono, \& eppedientea torta via, per la qual cofa molto neceffarijfonoi fegni efteriori, per conoferéz difetci interioti, non altrimente ne gli V ccelli, che in cutti quanti gliadtri animali. Onde per pid chiarezza,\& coms madità di coloro, che vogliono cono fcere le malatric di faoi V ccelli, tho volut coraccogliere brouemente, net prefenct caposquello che piud diffufamente hames motrattado nel frotrego dell'infermis thefcognitione di quelte. Sono fugge

44
ti dunquegli Vccelli fral l'altre malatic, à pofteme, le quali fi conofcono, \& appareno nella tefta: fono di color giallo, di.grofezza d'vn graniello di capapuccios quantunque diuentino groffe come grani di ceci. Ordinariamente tuttigli Vecelli,patifcono di quefte pofteme, \& principalmente quelli, che fono di natu ra calidi. Vn'altra fpetie di male che pa sifcono gli Vcecti, lo chiamano unal for tile: imperoche a quell' $V$ ccello che di quefta infirmirà pate, gli fi gonfia primietamente il corpo, ilquale fta tutto Sparfo di vene di fangue, fecondariamé te ha il petto magro: \& oltra di quell've cello che è già di quefto infermo ; turto il glorno tta mangiando, \& fpargendo il canapuccio. Le podagre è vn'altra infermità a che fon foggetti gli Vccelli molto faftidiofa:peroche quello Vcello c'hà le podagte non fi può dibattere, ne reggerfa in piede, per cagione del dolor che fente. Si conofe quefta tale infirmi tà dalle gambe, \& dita de piedi le quali diuentano raide. Oltra di quéfo vi è vn'altro male che lo chiamano afine: che ficonofee quando l'V celin diuente roco, in modo che non pud mandar fuo. ri la fua voce;ò mandandola, forma,accenti imperfetti,\&afpri. Et fe per auencural'V ccello in nima maniera cátaffe, cioc̀ ne bene ne male; li potrere toccare
il petto, ilquale fe fi dibatte con vn moto infolito come fe vi haueffe vn graue affäno, all'hora porrete efser ficuro che egli ha quefto tal male : auiene molte volte che ftridino, \& facciono querele lamentevoli, laqual cofa farà non picciolo regno dell'Afma. Sogliono ctiandiogli Vcceltifacilmére diuenir ciechis alqual male fe prefto non vi fi porge rimedio, mai piu fi poflonofanare. Si conofce quefta ralinfirmita da gli occhi lagrimofi, \& parimente da certe piume che intorno gli occhi dell'Vccelladiuétano crefpe. Il mal caduco è tale ne gti Vccelli, che raro ò mai di quello guarifcono. A quefto non è altro rimedio chro di guardar l'Vccello che alleuate, dat Sole l'eftate fene fcampa İ prima wol ta, bifogna tagliarlil'ongie de piedi, ez con sbruffamenti di vino buono purget lo fpeffo. Vogliono alcuni che ${ }^{\prime}$ 'Vccetí fiano foggettiad vn certo male chiama to pipita, ilche è falfofinio : imperoche quel male che coftoro chiarmano pipita, nor è veramentepipitas ma fibene vn certo male che viene in bocca a gti Vccelli:alquale vfarete quefto rimedio. Togliete prima feme di mellone, \& fteprandolo con a cqua pura, glielo darete a bere per fpatio di due ò tre giorni, \& accorgédoui che l'Vccello meglioraffe gli darete vn poco di züccaro fino ftem
prato medefimaménte con atqua pura. Difficil cofa è conofcere quädo l'Vcceilo habbia il coderizzo, \& io per me non vi faprei dare altro fegno di quefto; che l'Vccelloquädo ha il coderizzo fta malenconicone vool cantare. Il remedio farà che gli tagliate la mità di quella pú ta che ha : perche non potrete fe nö giouarli : di quefto male cutci gl'V ccelline patifcono principalmente quelli digab bia. Patifconooltra di quefto alcuna_ volia gl'V vcelli di fluffo,\& quefto ficonofe dal tercoche fanno piut liquido del folito,\& dal battere \& premer della coda: il remedio farà che voi gli tagliate le peanedella coda , \& quelle che fono intornoalle parti perle quali manda no fuori il fterco,ongendolo con vn poco d’oglio: oltra ciò in luogo di canapuccio, gli darete feme di mellone per fpatio di due giorni: efe foro Vccelli che non mangino canapuecio,ma cuore ò pafta, non larciate perd di torglierlo, ein luogo loro dargli ouc fodo indurito al fuoco, in quel termine ches'è detto. tà patifiono. Cap. $\times \times V I 11$.

IRoflignuoli vecchi di gabbia fono foggiettia podagre, gotre, efpafma di petto : alliquah medefimamente il paffaro folitario è foggetto, oltra il mal caduco,oueramente vertigine. 11 Fanello patifce di mal fottile più d'ogn'altro Vccello; ancora di pofteme calide; di fpa fma, di podagre Il Cardello puoi fuole egli ancora patir pofteme, \& mal fottile: per il contratio il Verdone non d cofi difertofo, anzi di miglior complef, fione e di più forza, \& è grä cofa ch'egli $s^{\prime}$ acciechi. A quefta infermità dell'accieccarfi, il Fräguello, è più foggetto di tutti: peroche dopò l'effer diuentato difetrofo di quel male, non è per effer mai più buono, perche fempre ritorna à riCalcarui di nuouo. Due fole infermita occorreno taluolta al Verzellino, il mal fottile ch'è cagionato dalla vecchiezza, \& infieme poiteme di che nè caufa il ca napuccio: liquali duoi mali medefimamente vediamo auenire al Paffaro Ca nario di Spagna,quantunque il mal fottile più disado : \& effer parimente difettofo di ऽpafina , \& ftretta di petto per cagione del foperchio calor naturale. Il Caponero è foggetto folamente a poda gre più che Vccello che fia . 11 Paffaro
folitanimerpoftene, zemaloscenia dallt quale feefe vote fin muore. La Lodola tal volta s'acciecha, ètall'hota pate di mal furite: come fa ectiandiol'V cceliktan, òfe la vogliamo chimmare Lodola fenza capello. La Calandra fimilmenweè fogetta à mal fortile, a pofteme, $a$ podagre,\&\&uel ch'r'peggio, facilmenret'acciectia. La Lecora ancora effaè Soggetta affaia pofteme, \& tal'hora muore digraffezza. Il più forte, \& robufto V.ccello che fia è il Merlo,nel qua th nos trouo infermità niuna che l'occidi fe non la vecchiezza, laquale è comsman male, \& diuoratrice di tutte le core mortali. La graffezza tal volta, \& le pofteme nuociono al Tordo, \& il coderizzo ch'è difetto commune de gli Vccelli di gabbia.

Purgbeide Vccelli, di che tempo, ©b quante volte l'anno fi purgano. Cap. XXIX.

TRoffignuolo,\& altri Vccelli che mā giano cuore ò paita, fi parghi almeno una volta ll mefe, conduoié tre vermi di palombo per voltaj dopò dae giorni mettafinel beuetoio quanto vna nocies: di zuccaro fino: \& mancandoli la voce, metta fi nella detta acqua tanto di rego tisiojecte dia fapote adiaceqa, cheglifa-:
ra fchiarire la voce beniffino. La parga fopradetta é neceffaria quando fi vuol mutare. Non filafci mai mancarenelle gabbia;ò terra, ò rena: Si fpruzzi alme no due volre ta fettimana, per preftezzar della muta,\& ficurezza della vita, mettendolo al Sole fin che fia quafi afciutto: $\&$ il funile fif faccia quando patifces de pidocchi:\&:dandogli delli fichi frefchi lo faranno ftare allegro.

Per pargare gli Fccelli, che mangiano. canapuccia. Cap. XX'X.

GLi Vecelli che mangiano cenapaccia , ò panico, le. purghe loro faran feme di melone monde, $\&$ herbe come interderere, lattuga, cicoria, bietola,eriSpigni,cento occhi, marcorella, e buona: principalmente al Fanello, tma dategli: qual herba volete, che tutie fon perfetwte, e buone a dare alli Vecelli per purghe,ancora quarrdo non fi purganofem pre è neceffario che gli fe ne dia, ancora dandoghi della terta,ò calcimaccio nelta gabbia che poffino mágiare, onero fot uereggiarfì à piacere, \& commodirà del 1'Vccello, ch'è faniffime: dádogli anco-- ta del zuccaro,come intefo banere,Quá dol'Vccello vuol mutare ve ne accorge rete alle penne che trouarete nella gabBiaglo fruzzarcte con del vino, comen

5
s'č detro, glveceelli turtano chi al Bhe: dil Luglio, echi d'Agotto. Quelli di nidocominciano à mutarfi dopò che for masti,\&cdura y n méfe. Li fpruzzarete col vina almeno due volte la fetrimanasper farli mutar più predo.

Der faper quanto campano yli prccelti.: Cap. XXX1.

C'Alcuno volefferaper quantocampa W. no, ouero di chewita fono;per la pri-. ma fapsrete del Roffignuolo del quale è di vita cioèchi campaxre ami, chi cia que,per infino otto campano, \& cantano: de lì in sà non Tomopiù in perfertione, fi vanno declinando à pocoà poco, sed ben trouato delli Roffignuoli che fo no campatiquindeci anni, \& tuttauia hannocantatod poco, ò affai, di modo che campano ancora focondo il gouerno che hanno, ouero fecondo la loro compleffione. Li Cap ineri per effere fog gettialle podagre, campano poco, ciod tre,d quattro anni alpiù. Li Paffari folitarij campano in perfettione finoi cinque anni. Moiti muoiono di mal fortile, chi di pofterne,chi.dipodagre: \& aicua ni de gioueni muoiono di mal caduco. Li Cardelli campa chi dieci, chi quindeci,è̀ chi wentianni, pidè taeno feconSala loro eampleffionejsifempterome
in bucni difpofitione, $\&$ cantano per fio na all'vlitimo giorno de la lor vita. Li Fanellì è di vita corta per effer foggietti 2 l'infermità del mal fottile, chi viue duoi annischitre, alcani cinque, recome. do il gouerno chehauno. Li Verdoní campano chi cinque, chi ott'anni, per la lorobuona compleffione, per non effere foggetti all'infermita, come gl'altri Vccelli. Li Frenguelli viuono poco, per ef fer foggetri ad accecarfi, chi campa vn anno,chi duoi, è chi quattro. Ne muoia no affai di quel brutto male, per caufa ditenerti l'Eftate al Sole, che penetra lo roil ceruello:Le Calandre, Lodole, Vecellette, tutte hanno quafi vna medefima vita, chi viue tre anni, chi cinque, alcuna Calandra viue piuche la Lodolan mà è malenconico per mutar da vn luogò̀ vn'altro. Il Canario di Spagna è di gran vita, viuono affai tempo, chi cinque,chi dieci,chi quindeci anni, alcuni fetrouato che fono campati venti anni, fempre fono di buona perfettione. .

## Il. Vitd lino de di vita doanni

 fei è più è manco,fecondo che fitiene, è Vc cello non trop pofti-mato, per il cantare fattidiofos
chi piace, 1 chi non piace.

## Caccia di vccellidi varie forti camate

C.IO. Bat. Segizendo pure come difpen fiamo il tempo di mefe in mefedico, che pigliamo ancora gran dilet to nell'v ccellare con ta ciuetta. Et quan-* tunque quefto effercitio fia tenuro da molti per fpaffo puerile; nondimeno è di tanta dolcezza, che fpeffe volte sforza i Prencipi à prezzearlo, \& guftarlo có grandifsimocontento.

Chi non prenderebbe gran piacere; vedendo vn cofi difforme vccellato pofto fopra da ferlecta in luogo di allegre verdüre, di veghi fiori, di belli a rbufcelli,\& di foaue aereillquale per effere om brofo, è frefoo ancora, ameno, \& dilette mole da godere conallegria la mattina per tempo fin'z̀ terza; \& fecialmente quando fitroua pieno di vari vccelletti che cantano,\& garulano con diuerfe va ci. Letitia veramentégrande da pafcere, \& ricreare ogni delicatimimo inteltetto.

Poi qual piacer fi pud agguagliarz quello, quando fi veggonoi tanti diuerfivccellini, lafciar di mano in manoi fronduti arbori,abbandonar'i cari,nidi, \& ceffar dai loro amorofị canti, folamente per voler mirate ${ }_{2}$ \& confiderare
-n cofi tupendovccelititto non mai veduto da loro; poi che non compare fia che eglino fono ripofati la fera foprai ramufcelli, ò ne gli accommodati nidi. $\therefore$ Parimente, quale (paffo maggiore fi può guftare, che veder quelli vecellini volare con tanta ammiratione intorno, alla ciuerta? La quale continuamente civettando con difformi atti, li tiene a bada, fatrando hora sù ta ferlecta, \& hora faltando giù ; hora alzandofi dritta con la tefta,\& hora abbaffandofi; hora face dofilunga,\& hora facendofic curta; \&\& hora volgendofi verfo quelli, \& hore verfo quefti altri . La onde,come ftupea fattitutidella marauigliofa fua ftatab sa; \& de'tanti diuerficfecti, chieHa fa lor vedere;finalmente per meghio fruire quegli fcherzi, \& gabbi ciuettefchi, $\boldsymbol{n}$ pongono con la lor fimplicita foptale bacchettine inuifchiate, che fono pofte Intomoderi. Onde i pouierimi fentendo imbrattarfili piedi nel vifchio, \& volen'' doli leuar fuori, \& non potendo, fubito fipógonoà tirare hos quefto, hor quell: altro: Ma vedendo che quanto pià fi sforzano per liberarne vno, tanto più vi ficcanol'altro;\& gli sfortanati giongen do mal'à male ( péfando pur di aintarfi) vi mettono anco le alette ; di manicra, che perdono ancora quelle, non fola: shente rettano in tutto prigioni, ma af.
$\$ 4$
fai volte, ne anche poflono moder il eat po, per hauer attaccato illoro colloal yifchio.

COR. Hò ancora io conolciuto ques Ao modo di vecellare, ma tutto al constratio di quellache dite voi: Percioche tanta era lacompaffione che haueuad quei purriffini vccellini, che finalmente mi rifolfi d'abbandonarlo.
$\therefore$ Chinon dourebbe attriftarfi, vedenr do quefti fimpliciffimi animaletti cofi sllacciati, \& preficoninganno a loro tantoammirabilez Similitudine certameare proportionata nai medefinni; come ben wediamo di continpuo, che'I Demonio crudeliffitno nemico noftro mon cefla mai di ingamarci coninfinite orappole deHa carne, 8 del mondo; onde inuifchiati che fiamo, trabocchiame fubito nella prigionia dell'eterna mofy ten.
GIO.BAT. Si porrebbe nonmeme filofofare afai intomo a più altre cofe, che turto di vediamo, conofciamo, 8 . prattichiainojına perche fiamogul pex Feguirei difcorfi cominciati; e bene. che parliamo del pigliareizordicon la reti, con la ciuetta, \& col zuffoto il Ser. tembre, \& parte l'Ottobre, Spaffo vera. mente vcile, \&x di graricontento, poiche nonciapporra fpefa di cani, di cauallij nè di vccelli da polare e e cidoan vacol.
letti, che di fanità fono miglion de gli altri.
Non è gran piacere, vedendo vn bell arbore,con'è il mio di noce, ilquale fia fuor de glialtri in mezo d'vn filo d'arbufcelli, $\&$ fatto piano in cima, havendo etoncati talmente i rami, che paia in coromato divna corona tonda, \& larga circa dieci braccia : effendoui pofto fopra quattro, $\partial$ cinque pertichette lumghe, ficcate ne i buchi del canterolo inchiodato prima, dlegato diritto, \&CRricate di bacchettine fornite di virchie da acqua ,\& concie con tal modo nelle tacche, ò tagli, che come a pena fone tocche da quellii $\mathbf{~ r c c e l l i , ~ c a d a n o ~ a t t a c - ~}$ catià quelle, gidù per le foglie della co rona, gridando fempte fin che fon'in ter ra ? Ma vi vuole ancor'vna rete alta, \&lunga vinticinque,, ot trenta cauezzi, tira ta per dritto à canto di quegli arbufcelli, \&'arbore ; alquale fia fotto vna ciuetta fopra la ferla con tre, d quattrotordi nelle gabbie intornoz lei ; $i$ quali cantino ogni volta. ch'ella fi muroue; per lo qùal cantare, $Q$ fonare del zuffolo, it tordi che volano per l'aere,fí abbalfino per appoggiarfi fopra le dette bacchettine, - od dare nella rete,che balordantente veg gorio.

COR. Per vn giomo vidi quefto ginoco da i nobili dai fratelli Porcelaghi
$: 56$
à Roncadelle, ilquale non ha pati in quefto paefe: Percioche vi fono dui bel Hi,\& grandi arbori ( cioè vna quercia,\& sna noce)lontanil'vn dall'altro cauezzi vinticinque, accompagnati colfilo d'vna longa onizzata non molto alia. Onide, effendoui tirate due reti langhe insumzi giorno da i,ferurtori; \& pofte inci ma de gli arbori le pertichette fornite di bacchettine inuifchiate nei buchi de canterwoli, \& fotto due ciuette con pid cordi ingabbiati, non effendo ancora. comparfo il Sole, Meffer Hieronimo ce minciò à fonare talmente ilzuffolo, che pertre hore,\&e pia, mai non cefsò; andá do hor quà, hor la có variarele vaci,affo migliando hor à i tordi,\& hor'zi merli. $\because$ Cht poi a veder pid perfone ad occu parfi in cof deltiofifpaffi, come faceuamo noi;conciofiache,chiattendeual tirar la filagna dell'vna cinetta, \& chi à tirar quella dell'altra. Chi ammazzaua i tordi, che fif ficcauano nelle reti, \& chi ti teuano fuori morti. Chi feguitana itzti inuif chiati che cadeuano da gli arbori, \& chi cercaua quei chefi mafcondevano ne gli onizzi. Chi diftaccauale bacchettine da i piedi, ò dªltro luogo det corpor,\& chi te nettaua, \& rimetteua in cima de gli arbori. Et finalinente, chai faceria mácofa, \& chi ne faceuzan vialzise corrondo maffimamente dietro it quelli
quelli ch'erano caduti;or che turtauiz gtidatano ftai rami, cadendo coff innifichiati, hora da vo lare, \& hora dallaltre; hora fopra le fpalle; \& hora fopra la tefta; hora in vn luogo,\& hora in vn'all tro : Di maniera che,chiconfideraff il continuo fuono del zuffolo, \& $i$ diuerfif fini efferri de' tordi, \& © vceellatori, col nofcerebbe che non è ricetra paria ques fta, per fanare quall if voglia hamore. Bt fa'che quefto gentilhuomo'ne'piglid cerito feffantadui. Et marauiglizidomi di tanta prefaglia, mi diffe hauerne prefo il giorno auanti ducento vintifei.

GIO. BAT. Ancora frà gli altri mol di: che fivfano per pigliare quefti vceel di, in vero non è da biafinare quello che i Bergamafchi chiamano toccolo,I quet li, accommodandofi in fitoleuatoconciano vn capannetro di frafche tanto grande, quanto vi poffa nafconderfil've cellatore ; hauendo perd vn buco in cima,accioche poffa gittar fuori (quando ti pare) vn lodro di penne, legato con vn braccio di fpagoin cima d'vn baitoncello. Alquale ca pannetto non pongono appreffo a rbor verde, eccetto che da po nente rna folta onizzata, d altri arbutfcelli;tirandolià canto vna rete,\& verfo al capannetto, \& ponendoui lontano
 mo: Et anco fra quelli, \& it ca panneto

4
metrone ran ciactra, $\&$ tordi al modo detto. Et tantofto che'l fonatore e accómodato dëtro,tutto $̀$ ù vn teınpo chiamg i tordi cul zoffolo, tirädo la filagna della ciucta, per far cantari tordi detci ing
 Yolano per l'aere : Iquali, pofti che fono Sopra quei rami fecchi per meglio mira re, le ciuctes, porgendo fior'il lodro có greftezen, \& crolládolo con impeto(fimandocifi fa $v n^{\prime}$ vccello di rapima) (ubi to volano serfogli arbufcelli verdi, pea ando sêpre di faluarfi in quelli, e cadono nella rete. Et come funo leuati fuori morti, l'vccellatore ritorna a faril mede fimo finch"egli ne fa morire di martina in quätita. Giuoco in vero da lodare, ef farfifenza vifchio, e con puche pfone: Cor. Benche quefti dui modi fiamo $p$ pocotêpo di gran traftillo, \& da far mó rire tordi affaiflimi;nödimeno è meglio. pigliarli cóle reticelle,cacciandoli pian piano per le fiepi, e per le vignée ò pid to fo con le reti lunghe quảdo paffano per lecoftere ; percioche all'hora fono piu graffi, \& piu delicati che nö fono queglí altri, che fi pigliano col zuffolo, i quali vengono di lontano per pafcerfi in quefo paefe di vue; di oliue; di genebri;e di hadere, finche ritornano innäzi Pafqua in qupi,medefuni luoghi, doue fi pafcer nomentrechedurail gran caldo?. ILEINE.

FAVOLACDETVTTO quetbo che nelloperaff contiene : : $: \quad . \quad$ :
anf Elp ordine dell' opera. Cap.I.?国

Del Roflignuolo cap. 2. 10 Per notrire Rolignuoli prefo dMgofto. cap.3.
per alleware Roffignioliprefi di Marze. cap $40: 15$
Per conofcere fe'l Roffignuolo da fe man-- sim cap.s.

Come figouerna it Roffignuolo.cap.6. 17
Per conofcer i Roflignuoli mafchi dalle femine.cap.7.
Del Redegli V.ccelli, overo Reatino : cap,8.

20
Del Cardello.cap.9. 27
Came fi notrica il Cardello. cap. 10. 22
Per notrire il Frangucllo. cap. I I. $2 \dot{3}$
Per gonernare ogni forte d'rccelli. . cap. 12.
Per conofcerc it Paffaro Canario. capitolo 13.
Del Fanello cap. 14 . 28
Di varie infermit a che vengono $d V$ ccel li. cap. 15.

Modo per $\nu \int a r f i d Y c c e t l i p e r ~ n c c e l l a r e . ~$ cap. 16.
selcaposefi.capi17: : 35
Per altemare il Caponero. cap. 18. 34 Per notrir Caposeri preficon ragnole.

Del paffaro folitario.cap. $20 . \quad 35$
Per alleviare i Paffari folitari di nido.: cap:21.
Del Tordo.cap.22:
Pernotriritordidinido. cap. 23 . 38 Della Calandra, Lodola, đ゙V ctelletta. - cap.z.2.

Per notrire Calandre, Lodele, or Viccellette. cap. 25.
Per far la pafta cbe mangiano is offo gnuoli. cap.26:
Terconofcere varÿ mali ch'awengonod vccelk.cap.27.
Quali rccelli s'amalano.cap. 28.
purghe d'vecelli"the wangidno pafta. cap. 29.
Per purgare gevocelli. cap. $30 . \quad 49$ Ter faper quanto viuono gl'pecelli. cap. 3 F.

