## Il Mattino Illustrato

| Anno IV N. 17 - Napoli 29 Aprile 1906 Dono agli abbonati del "MATTINO, | Prezzo Cent. 10 |
| :--- | :---: | :---: |





 dall eruzione si duramente colpiti. Le fotografie sono state fatte a varia distanza dal cono e la piu imprecisa di esse è stata eseguita dall Osservatorio.




 fotografie, del resto sono troppo nitide e troppo ben riuscite, perchè abbiano bisogno di ulteriori spiegazioni.



## Fotografie del cono del Vesuvio durante l'eruzione

Le fotografie che pubblichiamo sono state eseguite da un reporter dol Mattino a poca distanza dal cono. Come i lettori vedranno si tratta di esplosioni del cratere
 della bocoa del vuramente colpiti. Le fotografie sono state fatte a varia distanza dal cono e Terzigno, il che spiega abbastanza per quale ragione questi paesi siano stat dall eruzione si durato di materiali basaltici, tormentati state fatte a varia distanza dal co for



 fotografie, del resto sono troppo nitide e troppo ben riuscite, perchè abbiano bisogno di ulteriori spiegazioni



Lo sgombro della cenere sulla terrazza della fabbrica Galliano I'unica casa rimasta incolume ad Ottaiano



## noomp Dopo l'eruzione del Vesuvio = Da Boscotrecase a Napoli

$0288 / 8 \mathrm{~d}$
dal Vuloner si è cheun arera $>$ immerso nel atto prabidio, Hella desolazione, il popolo di quei fiorenti passi vesuviani che ora sono a mezzo sepolit sotto la cenere, i lapilli lanciati dal cratere nei giorni piú foschi e violenti dell' eruzione.
Se la vita ritorna in quei resi che la lava minacció e in parte distrusse, come Torre Annunziata e Boscotrecase, dall'altro versante del temibile mileano, a Somma, a San Giusppe Vesuviano, ad Ottaiano distrutto, e chiamato oramai da nuova Pompei» non s? redono che case dirute, coi atti sfondati dalla implacabile sarica di lapillo e di scorie the fece tante vittime umane. Per le vie, ove il lavoro piethso dei soldati ha disseppelliin dallo strato di cenere, sotrato dai rottami, dalle macetie delle case crollate le ceninaia di vittime umane che hanno resn davvero luttuosa, scrimevole per tutta l'Italia prest' eruzione, è a pena se si redono poche persone, con l'asetto mesto e dolo$\$ 180$ per la perdita ai loro carie la ditruzione di untte le jro sostanze, che saggirano quasi inmsciamente a conmplare ancora una ta tanta rovina. Ia maggior parte 2atiabitantidei paeparzialmente dirutii è ancora diersa per i villaggi aitani, nelle camame, ove si ricoeo fuggendo ciecaente la morte nei momi fatali.
E di tutti i fuggia3i) i piü poveri alli che davvero eruzione ha privato ognii mezzo di sussenza sono pietomente ricoveratia innli, dove la caa pubblica e prita, seguendo l' im liso spontaneo che Tae dal povero e 4 Sovrano con miaile concordia di تilimenti, ospito in


I ricoverati nell'albergo dei Poveri a Napoli
In YMezzo suor Costanza Panebeuf superiora delle Figlie della Carità
case private, in ospedali, in caserme, in educatorii perfino nella Reggia, tutti coloro che il Vulcano aveva privati di tetto, di famiglia, di speranze di ritrovare incolumi i loro cari. Le nostre illustrazioni permettono di dare quasi uno sguardo riassuntivo a quello che è stato l'effetto dell'eruzione, passato ora il periodo culminante della furia ignivoma; una delle nostre fotografie mostra la sede della Societả delle assicurazioni diverse di Torse Annunziata, guardata dai soldati quando tutto il popolo diserto quella città. Un' altra mostra i lavori per lo sgombro della cenere sulle case intatte o lievemente colpite dal disastro nei paesi vesuviani.

Le altre due mostrano due sentimenti opposti: la pietȧ per le vittime, che si esplica nell' accogliere ed ospitare i poveri fuggiaschi, e il sentimento di pura curiositi che spinge la folla a Boscotrecase a vedere da presso la lava che arrestatasi nel suo corso distruttore, si raffredda, fumando ancora pei campi devastati
Oicorre peró che con il pericolo imminente dell' eruzione non dilegui anche presto la memoria dei danni infiniti prodotti dal Vesuvio ai paesi disseminati sulle sue falde. Occorre che l' infinita pietà di cui tutta Italia fuconcordemente animata per le vittime del tlagello, nou si spenga, con lo spegnersi dell' eco della catastrofe. I danni materiali, non possono essere riparali se l'azione del governo e quella dei privati
cittadini non procedono di pari passo nel lenire le conseguenze di tanta sventura, che è in fondo un vero lutto nazionale, che tocca, benché in diversa misura, i più prossimi e i piú lontani.
Folla di curiosi, a Boscotrecase, che si reca a veder la lava arrestata nel Vallone


La Sede della Società di Assicurazioni Diverse a Torre Annunziata

ThYNYOI
Il rapido e splendido sviluppo industriale di Torre Annunziata fu in questi giorni delle furie eruttive del Vesuvio seriamente minacciato. Le solide e belle, operose e floride fabbriche sembrava che dovessern partire gravi danni.

Per fortuna la lava si e fermato avanti l'industre e: alacre villaggio o l'energia audace dei suoi abitanti, non perdutisi di animo in mezzo al panico generale hanno reso meno gravi di ciò che era da supporre le conseguenze della pioggia di cenere e della caduta dei lapilli. A Tome Annunziata non hanno smarrita la testa e ognuno ha assunto nell'ora paurosa la responsabilità propria senza indugi, sapendo di difendere il frutto di un lavoro non facile e di iniziative da vero prodigiose sorte in un tempo in cui la sfiducia e la depressione industriale era in Napoli massima. È da sperare che l'eruzione non scoraggi nessuno e che non arresti per nulla l'ascendente sviluppo industriale di Torre Annunziata e non distolga gli spiriti attivi e pratici da questo piccolo centro di produttive energie che vanno sorrette e stimolate in ogni modo e da tutti. Ed nra, s'intende, più che prima, poiché ben presto scomparirà l'impressione spaventosa generate dal terribile Vulcano.

Torre Annunziata deve, sopra tutto, la sua notorietá al fatto di essere centro delle fabbiche dei maccheroni. Molti trovano l'etimologia di ques to cibo gustoso e sostanziale nel greco macar che significa beato: cibo da beati.

È un'apologia, una induzione più umile éforse quella propugnata da coloro che fanno derivare i maccheroni da macaria, una specie di polenta. Ma forse, i Greci non conoscerano per nulla il tipico piatto


Il caricamento del grano da portare al mulino napoletano. Anche nei latini non si trovano che uccenni ed omonimie ambigue e malsicure.

I maccheroni, lasciando da parte le loro origini remote, furono cominciate a fabbricare nel secolo XIV con una macchina della trafila o ingegno.

Scartata l'opinione, che i primi a manifat-


Operai che fanno le trafile
turare le paste fossern i Sardi, l'ib. venzione spetta ai Napoletani. Se ne ha cenno nei Capitoli dei prioilegi dellh città di Napoli nel 1507 e in una poesid burlesca dello Spadaccino. Girando nelle fabbriche, nei pastifici di Torre Annurziata si vede a quale perfezione dai priai rudimentali metodi di lavori fu portala la preparazione dei maccheroni. GHi opi. fici di Torre Annunziata poterono rinno. vare tutto il loro macchinario quanio nell'ameno villaggio si fissó la Bancad Assicurazioni diverse e assunse l'amrinistrazione di sessanta stabilimenti, destinati a fallire primo o dopo. Ora, if ciascuno di questi le macchine moderna, potenti e numerose hanno quasi del tuttoss stiturto l'uomo. Mulini apposti sfalinanoilgrano duro, riducendolo a semola finissima. Dal. la mescolanza delle semole, un secreto profes sionale, nascono gli ottimi maccheroni. Cio z frutto di prove e di esperimenti e, trovato ils greto di una proficua mescolanza di semole questi è gelosamente custodito. La semola, ds posta in un gran salone, scende a travers i) macchinario nell' impastatura, a tro verso tubi di legno, dove è impastats con l'acqua bollente. Dopo pochi minui si oftengono blocchi di pasta. Segue pi l'ulteriore lavorazione della pasta, cha viene messa in casse quadrate e traspor. tata nella campana cilindrica della pres sa e di là è spinta a passare per i bucí di una lamina di rame o di bronzo della trafila, di dove esce in forma di macche roni.

Questi quando escono sono tagliatie guali da lunghe forbici. Il lavoro suché sivo consiste nell'asciugamento dei mas cheroni. Vengono deposti piegati in cant the trafile sono dischi di metallo bucato per dar la forma ai maccheronily f 0 su tele e si fanno restare all'aria pat


[^0]

La gramola a sinistra. A destra un operaio che porta ad asciugat i maccheroni


Mescolamento dell'acqua e della semola nell'impastatrice


La gramola vista mentre batte la pasta
piu ore, finchè trasportati in luoghi aerati restane ad asciugare, secondo le condizioni atmosferiche da sei a quindici giorni. Poi sono conservati in pacchi fino a quindici mesi.
Le paste a mano sono livorate da don- ferro che imprimono loro la forma, sotto la quale le vediamo e gustiamo alle nostie tavole. I maccheroni in un tempo non venivano consumati in Napoli e ne le provincie napoletane ; ora costituiscono un' industria florida e perfezionata e si vendono non solo in tutta I' Italia, ma in ogni Stato d' Europa e in moltissimi d'America. Le richieste crescono di giorno in giorno e basta visitare a intervalli di tempo gli stabilimenti di Torre Annunziata per accorgersi do' progressi rapidi e sempre crescenti di questr, meridionalissima industria delle paste. In proposito, Torre Annunziata era selebre da tempo come la costa amalfitana e Gragnano, ma solo negli ultimi anni si è fornita di tutti il più moderno, più celere e piu perfezionato macchinario moderno, mercè l'audacia e la parseverauza di pochi benemeriti.
Una visita a' pastifici di Torre Annunziata è interessantissima; si vede la preparazione rapida della pasta da quando quesla entra
nelle trafile, nell' impastatrice, finchè esce per esser posta nelle canne e venir portata ad asciugarsi all'aria. Gli asciugatoi all'aria aperta sono vasti ed estesi. Le donne che lavorano e che si vedono intente all'opera, sono
zionalmente perfezionata e con guadagno in proporzione alle spese sostenute. Torre Annunziata è ora un vero focolare di opere produttive e benché abbia $l^{\prime}$ aspetto di una cittadina industre e piena di fabbriche non ha


I maccheroni, usciti dalla trafila, vengono tagliati e messi sulle canne per seccarsi
abilissime nel dare alla pasta le sue varie forme. Poichè a Torre Annunziata non si fabbricano solo i maccheroni ma le piú fini e ricercate paste, che hanno tanti nomi differenti e che corrispondono a tante esigenze, richieste e gusti diversi.
L'industria dei maccheroni fu la prima ra-
nulla perduto della sua capatteristica bellezza meridionale.

Solo lá non si ozia più al sole nè si vagabondeggia o si mendica per le vie il pane frusto a frusto. 11 sole illumina facce laboriose e il benessere si diffonde beneficamente intorno.
Celto non è stato facile creare intorno a Napoli un' industria cosi florida e perfezionare gli strumenti del lavoro e rinnovare, rifare tutto il macchinario.
Ci è voluta la tenacia di quei pochi uomini volenterosi che hanno avuto fiducia nell avvenire industriale della nostra citta proprio quando tutti dicevano e scrivevano, che era fra noi impossibile che mai sorgesse, fra gli ozii della bella natura, una vera, promettente attivita che valesse poco a poco a condurre a un risorgimento economico degno di un cosi popoloso centro.

All'epoca dell ultimo censimento, nel 1890, si calco10 che negli Stati Uniti erano domiciliati centomila cinesi, dei quali 45 mila erano in California.


La lavorazione delle paste a mano


Raccolta delle paste minute messe ad asciugare al sole


La Chiesa di Boscotrecase


Interno della fabbrica Galliano ad Ottaiano, sotto la cenere


## all'eruzione $=$

C. Creo Egineta)
lapillo, di scoria, di cenere che ha seminato la morte in una delle piu floride e gaie regioni del mondo. Il nostro inviato speciale Carlo Crocco Egineta, che nei giomi pili terribili dell' eruzione si reco nei punci in cui il pericolo era puí grave, per poter dare ai nostio lettori le piu interessanti fotngrafie, ha ora, in un secondo giro, ad eruzione finita. preso pel nostro giornale istantanee di un interesse davvero straordinario. Diamo inoltre ma bella istantanea del direttore dell' Osserratorio, il prof. Matteucci di cui tanto si è parlato in questi giorni, seduto appunto nella maggior sula dell' Osservatorio Vesuviano.

la centrale dell' Osservatorio



Ciò che resta del Palazzo Bifulco, a Ottaiano


## Numero speciale per l'eruzione del Vesuvio

# Il Mattino IIllustrato 

|nno IV N. 16 - Napoli 16-32 Aprile 1906 $\|$ Dono agli abbonati del "MATTINO, $\|$ Prezzo Cent. 10


Nei primi gionni dell' eruzione, a Torre del Greco
Grande processione con la statua di San Gennaro per implorare la salvezza dalla lava


Dura l'incubo e appaiono in tutta la loro evidenra, manifesti a tutti, i danni prodotti nei comuni
vesuviani dalla terribile eruzione del Vulcano. Nel primo periodo la forza sterminatrice della lava con la sua progressione rapida, sicura, implacabile con centrò il suo potere distructore su Boscotrecase nella minaccia di voler giungere a Torre Annunziata, a ruinarvi la feconda attività industriale sviluppatasi coldi per la tenacia di alcuni nomini ardimentosi in mezzo alla stagnante apitia meridionale.
Boscotrecase è stata in gran parte distrutta; pri ma di giungere in paese, la lava, dopo aver coperto e arso il cimitero, si e divisa in quattro correnti: la prima ba seguito il lato destro del prese rui nandolo e gettandosi poi nel Vallone; la seconda ha investito la parte di mezzo con la chiesa di S. Anna; la terza é giunta fíno alla casa Raila e la quarta si é diretta verso Pompej. Dovanque, intorino, la ruina, la distruzione l'arsura; parte delle case si sono affondate nel fiume lavico; parte si sono impietrite. Nel villaggio non è rimasto nulla e tutto intorno la terribile, desolante solitudine i vigneti sono rimasti distrutti poichè dove non giunse la fava, giunse il vapore ardendo ogni vegerazione.
Al cammino e agli arresti della lava che costituirono i primi terribili effetti dell'eruzione con la corsa del. fuoco fino a Torre Annunziata seguirono i mor tali terribili fatti del crollo della Chiesa dell'Orato rio e delle case di S. Giuseppe e della tormenta di eenere e di lapilli in Ottaiano con 1 ' esodo dei pro fughi, con l'oscurita y il terrore diffusi dovanque. con i morti, i sepolti vivi, i bloccati nelle case, con paesi interi abbandonati a se stessi. alle furie del flagello eruttivo, alla piogoia dél lapilli, in mézzo alla più completa disorganizzazione delle antoritá municipali e governative. Le nostre fotografie, prese sui luoghi, neg!i istanti più pericolosi con-sopprendente coraggio e prontezza dal nostro Carlo Crocco Egineta illustrano tutte le fasi- dell eruzione: la strage della lava, il crollo della Chiesa dell'Oratorio in
San Giaseppe; la terribilita dei casi di Ottaiano,' e
gli episodii che illustrano lo spavento, l'esodo, le opere di salvataggio e di previdenza in quasi tutti i comuni, a Torre del Greco, Resina, Portici, fino alle porte di Napul
Dalle nostre fotografie non solo risultano con colori impressionanti della realfà, sorpresa in azione in una feroce azione sterminatrice, le maggiori furie lel flag $H l o$, ma anche le manifestazioni popolari, le cerimonie, le processioni che dànoo, dopo quella realistica, un'imagine atnicr e psicologica detlo popola zioni accampate intorno al Vesuvio.
Il duplice storminio della lava e della pioggia di eneri e di lapilli si riflette nei volti, nelle turbe erranti per le strade, nei profughi affamati ed assepiù colpiti e tui di poche masserizio e talt in luogh gli occbi dei nostri lettori che ne possono in tal modo avere una visione completa, piu sicura e piü comṕrensiva di quella avuta nei momenti tragici dai presenti in mezzo adl accecanti turbini della pioggia di lapilli.
1 villaggi abbandonati e quelli in cui i soccorsi giunsero meuo tavdivi e disordiuati o dove P animo degli abitanti fu più tranquillo indicano nelle nostre f.tografie chiaramente le tappe dove l' eruzione del Vesuvio fu più funesta e più violenta e le altre love, in mezzo a tanta disorganata $\theta$ inadeguata len terya degli aiuti e della taccagueria del Governo, fu più alacre e intelligente l'opera di salvataggio e piì rapido e intelligente il ricupero dol coraggio e della calma. Il terribile furore del Vesuvio è rijrodotto hel suo cammino di fuoco e di conere giù dai luogh mù prossimi al cratere, dalla fanicolare distrutta alla circum vesuviana interrotta, spezzata, dall' os servatorio chiuso nelle tenebre e nel nembo sab bioso, fino a pochi passi da Napoli. Chi e stato su quei posti non potra più obliarli, ma chi non vi tato non potra rendersi conto osatto dell'immanità del disastro con i paesi ruinati, i morti sepolti insepolti; tanto é vero/ che il Governo non sef ne è reso conto neppure dopo averli veduti e avere udite tante inutili voci d' imploranti aiuto di pane, di
aequa, di viveri, di soldati, di una autorità vers chi sappia affermare il suo prestigio, evitare con pros idente pensiero ulteriori ruine e rassicurare a animi oppressi dai danni subiti e dalla violenta eni grazione dalle loro case e dalle loro terre. Natural mente. le nostre fotografie illustrano anche l'abne gazione, l'ardire di coloro che non si sono fath ntimidire dalla estensione e dalla rabbia del flagello
che alla assenza o pochezza dei provvedimentige nerali hanno saputo in parta riparare con la propria iniziativa individuale
Portando intorno la sua furia devastatrice, il Vesuvio ha chiesto anche a Napoli vittime umaobe Per il soverchio peso della cenere accumulata sills tettoia, il Mercato di Monteoliveto - le cul cali. condizioni statiche non erano ignate al Manicipiodi Napoli, unico vero colpevole nella catastrotecrollato seppellendo sotto le sue macerie centiais di persone, di cui 11 rimasero morté e circa duecanto più o meno gravemente ferite. Anche di questa cats. strofe, in relazione con l'attuale eruzione diamo oggi mportantissime fotografie.
L'eruzione del Vesuvio, fra le pru ampie die ls sua storia secolare ricordi, sta in tutto darand al nostri lettori e l'evidenza fotografica vale megios illuminalla che non le parole piu colovite o lare cazione più minuta e steaziante dei particolan at gosciosi e terrificanti
Pubblicando primo di ogni altro giornale di quesb numero speciale, noi rendiamo tutti i nostri letloy tutte o lontani, spettatori dell erazione temmil digio, riprodus, e compiamo per cosi dre unimedi racentissimi nella lono eco-dolorosa, ma nella loro tervibile pre senza.

Fedeli al nostro programma, siamo percio ogg in grado di dare con questo numero speciale, primb di ogni altro giornale in Italia ed all Estero, dête paia memorabili nella storia del Vesuv

# (as) 

Il disastio da emi e stato colpito cosi perniciosamente con tante vittime questo paese sara visibile per mosoto tempo ancora. La deso lazione vi regoa e le due mila persone attendate intorno sembrano in quella solitudine, confortata solo
dai soldati all ordine del dai soldati all ordme del colonnello Cesena esserfuoin dio e dagli nomini. Liatdasa del pane é capace d fomentare la più cieca esasperazioue. I morti, per il sperazione.
crollo della chiesa delloratorio, nou sono ancora
stati estratti tutti. Piu di cento eadaveri sono stat dissepolti e solo una sessan tinaidentificati.I feriti furo no estratti dalle macerie i stupiditi senza parole necessita imperiosa, dopo il pericolo scampato, ense inabitabili, o crollate o minac ciate piu a nulla, e gli abivono piu a nulla, e ghi abide e coperte per potersi ricoverare in un modo qualsiasi. E ammorbante nel paese il puzzo dei cadaveri e inadeguato ogni soccorso fino ad ora fatto per
venire a qualle duemila per renire a quatle duemsa per sone sperdute in un deserciante.
Sul posto si raccontano gli episodii più strazianti avvenuti nel momento del
crollo della chiesa dell'Oratorio e del piú folle terrore. Quando cominció la pioggia di cenere, la grandine di lapilli due giovani sposi si precipitarono per le scale: la donna portava is braccio un bambino. Trovarono la porta semichius8 dai lapilli e nell urto per aprirla, spingendosi per uscire 1 uno prima dell altra hanno schiacciato il bimbo. La chiesa dell Oratorio, posta sulla piazza del paese, aveva sul tetto un metro di lapilli ed era le-
sionata da gran tempo, in modo che il parroco aveva sionata da gran tempo. in modo che il parroco aveva in animo con sussidii del popolo e del
Nola di costruire una nuova casa di Dio.
Is tetto erollo nel momento in cui fu esposta dal sacerdote la statua di SantiAntonio e rimasero vitti-
me tutti quelli che non poterono me tutti quelli che non poterono fuggire per le due uscite: a principale che dava sulla piazza e quella
della sagrestia che dava sull interno del paese. Il parroco, postosi sotto l'arco dell altaro, ebbe modo


I primi morti dissepolti da sotto le macerie - Un oarabiniere benedice i cadaveri
relitti! Si citano esempi d resistenza meravigliosa: un vecehio di so anni, Franeesco Guaglione, è vissuto tre giorm sotto la cenere. Una donna, riparata da un arco di rottami ha partorito un bimbo ed è vivacon mondo in uo modo cosia al mondo in uo modo cosieccosionale eaurose.
I iavom di scavo diretti dall ingegnere capo del genio civile car. Ronza hannella chiesa dell Oratorio ; nelle case non si pote prone, tanto che in una di queste una giovinetta quindicenne, Giustina Andreoli, ha vissuto cinque giorn otto la cenere. Il cimitero, liberato dai lapilli, ha accolto i morti regolarmente identificati. San rillseppe vesuviano e stato inoltre funestato da frotte di ladri ; questi girarono, nei giorni più spaventosi per tutti i comuni vesuviani gridando: arriva cando la paura, per trar adronecci in mezzo allo scompiglio e alla fuga precipitosa dei più timidi. Sono tati arrestati parecchi di questi furfanti in procinto questi furfanti in procinto
Oltre a ció l'aspetto di miseria e di desolazione di San Giuseppe Vesuviano è
di ridursi a salvamento, per la sagrestia mentre la folla si accalcara, micidialmente invasata di sgomencipitava giù dore ora crollavano altre case, e la furia devastatrice distruggeva quasi tutto il villaggio ad eccezione del Gli Casilini.
Gli eroi piu pronti, coloro che estrassero dalle macerie le vittime e compirono i primi salvataggi furono i carabinieri di residenza, troppo scarsi di numero, per un disastro cosi immane e per poter soccor-
rere tanti infelici bloccati nelle loro case. Tutti i rere tanti infelici bloccati nelle loro case. Tutti i provvedimenti presi in seguito a cosi enorme sciasproporzionati all immensità della catastrofe e all urgenza che hanno i malati di cure, gli affamati di pane. Quanti fatti pietosi non vi raccontano quei poveri de.


La facolata della ohlosa e rimasta intatta dopo il crollo del tetto


Le macerie noll'intorno della chiesa e il salvataggio


Andando a Boscotrecase, attraverso i vjgneti





TORRE ANNUNZIATA - I soldati del Genio abbattono un muro del Camposanto la mattina dell' 8 aprile


TORRE ANNUNZIATA - Le masserizie dei profughi trasportate da carriaggi militari


La lava incanalata da Boscotrecase a Torre Annunziata, presso il ponte della Circumvesuviana


## N40

- Turiosa nella sua intensita lavica verso Boscotrecase, Torre Aununziatae Pompei, I'eruzione ha devastato con le incessanti piogge di cenere e di lapillo tutte le falde vesuviane, spingendo il ven. to soffocante sino a Napoli, aumentando il panico neila popolazione napoletana e nei profughi dalla regione pini di. rettamente colpita che sono accorsi alla Citta come ad ui lo.ro naturale rifugio. Mentre le correnti di lava procedendo con lento ma sicuro inesorabile corso abbattevano edificii, incendiavano alberi, distruggrano nel loro passag-
gio ogni vestigio del lavoro degli nomini, rispettando peró le vite umane, la soffocante, turbinosa pinggia di cenere e di lapilli ha spar'so la desolazione nella piu fiorente plaga della Campania ed ha dato al Vulcano !e sue vittime.
L'eruzione attuale è, in certo qual modo,


La piazza di Boscotrecase nel quartiere «Oratorio» \%ill giorno prima della distruzione
questa sollimaiata sparsn il lutto e la desolazione nellatio. ginne resuviana, $n$. condata con i byti frequenti, cont scoppio della homb col commosine lella lerizl. latvigile, tervibile are senza.

Abbranno ragaril. pato in questa tnyi. na fotngrafie dalle Incaliıá invazn dalla lava e di qunile qu. si feputie dilta co "upere entil yive dare l' immasame dal de. 1. Wice flazmila li cul la natura lia oilpita c oнtempo:amealuen. le quella che finde. la la regioue pint rella, jin rieta e fo. lice dal ino:udo.
II nembo di cenee e di lapilli, aoza
comparabile alla memoranda che sepuelli Pompei ed Ere lano. Anche allora non la lave. ne ico a cui si puó sfuggire, ma la cenere, i lapilli, e in piii l' acqua bollente e i gas asfissianti portarono la morte nelle cítá popolose. Occultato dal nembo rossastio di cenere e di scorie il vulcano che nell' ermzione di
so per varil gintmi su Napoli, coperta da tiot. ge frequenti di sabbia, suspinto dai venti sulle legioni piu prossime alla Campania, ha porta. to e porta anche ai lontani, agli assuli una imagine rattristante e paucosa della sua furia letale sui paesi circostauti al termbile Vulca. n, eternamente minaccioso.


TERZIGNO - Le prime case viste dalla stazione della Circumvesuviana La strada ferrata è sepolta dalla cenere


Il Duca d'Aosta nelle sue prime visite ai luoghi del disastro


CASILLI - Una delle case più colpite dalla pioggia di cenere, in questo villaggio posto tra Boscotrecase e S. Giuseppe




Il fronte della lava al "Vallone, la mattina del 7 aprile

La rovina di Bo


Ragazzi che fanno incroslarlalava in


I curiosi si allontanano, per la ripresa del movimento della lava


Una casa colonica accerchiata dalla lava e distrutta l'8 aprile


If popolo di Boscotrecase porta la statua di S. Anna innanzi alla lava per arrestame il corso


Il Duca d'Aosta e il sindaco di Boscotrec

## a rovina di Boscotrecase



Ragazzi che fanno incroslar lalava intorno alle monete

dalla lava e distrutta 1'8 aprile


Diga laterale di sinistra, eseguita per or


## di Boscotrecase


ncrostar la lava intorno alle monete

" avanzata della lava al "Vallone ," mentre bruciano gli alberi


Diga laterale di sinistra, eseguita per ordine del Duca d'Acstt


Diga laterale di destra eseguita per ordine del Duca d'Aosta

di Boscotrecase, innanzi alla lav


Le grande diga alle porte di Boscotrecase, per proteggere il rione Annunziatella

## Napoli <br> Monteoliveto, a <br> 

Lo sgombro del rottaml della tettola crollata

Il oadavoro dolla ramoin ronditioo at poll Giugopptina maposito




Quel che resta del Mercato di Monteoliveto


Feriti ricoverati nella sala improvvisata nel soccorpo della Chiesa dell'Ospedale dei Pellegrini


[^0]:    Vuotamento dellimapastatrice per passare la pasta approntata nella gramola

