## LA TRIBUNA ABBONAMENTI Nel Regno, anno L. 5 - All' Estero Fr. 7,50 Il numero Cent. 10 - Arretrato Cent. 20 Si pubblica una volta la settimana - Direzione e Amministrazione Non si restituiscono i manoseritti



Romen = Domenioa 22 Aprile 1905


La catastrofe del Mercato di Monteuliveto a Napoli


Prima fase dell'eruzione veduta da Napoli (Fotografia dell'arr. Carlo Abeniacar)


Incidente ferroviario a Portici causato dalia cenere (Fotografia di Raffaello Menasci, Roma)


Il mercato di Monteuliveto, dopo il crollo della tettoia
(Fotografia dell'avv. Carlo Abeniacar)

'La pioggia di cenere vista da Pompei (Fotografia di Angelo Parisi, Roma)


Una piucessione a Corre Annunziata (Fotografia di Angelo Parisi, Roma)


Le rovine del mercato, vedute dal lato Ovest (Fotografia di A. Soarpettini, Roma)

## La tragedia vesuviana

I' ancor viva, profonda la dolorosa impressione suseitata in tutta Italia dall'immane catastrofe calabrese, che una nuova, terribile sventura si è abbaturfa con tutto il peso della morte sulti parto più tidente della mostra penisola. Il Vesuvio, il mostro giganteseo clee pareva ormai domato, vecchio, incapace di riggire e di spaventare, che formava solo col suo piccolo pernacchio di fumo un magico sfondo careografico all'incantevole golfo, si è svegliato ancora una volta, e più potearte, e prú pauroso ha sprigionato da' suoi fianchi torrenti di lava, bufere di cenere.

Le forze titaniche della natura erompendo all'a. perto per il oratere dell'antico Vestuvio hanno lanciato contro il cielo fiamme e macigni, eruttato lave incandescenti, sprigionaths nubi di gas, pioggie di cenere, tempeste di lapilli, coprendo paesi e villaggi, giardini e vigneti, tutto seppellendo, devastando spaventosamente. Lo forze titanicho della natura parevano paurose di mon arrivare a tempo, di non colpire abbastanza, di lasciarsi sfuggire le vittime designate. E dov'era prima la vita o la bellez-
za, non somo ora che la desolazione o la morte. Quante le vittime? Sono cento, sono duecento, cinquecento... ancora non si sa bene. I teth delle chicse, melle quali le popolazioni esterretatte si eraino rifugiate a pregare, sotto il peso defla cenere sono crollati spaventosamento seppellendo fra le macerie e la rena del Vesuvio i fedeli. E quelli che il cielo infuriato non ha sepolti, li ha eacciati per sempre dalle loro case, un di cosi ridenti e soleggiate. Somo a migliaia i fuggiaschi dei comnmı vesuviani riversatisi a Napoli, e la loro fuga ha qualche cosa di paurosamente fantastico.

Troppo lungo sarebbe voler narrare tutia la grande tragedia: i giornali quotidiam le hanno dedicato pagine intere, riportandone tuch i particolari più commoventi e più terribili. Su Boscotrecase prima, poi su Torre Annunziata, Ottaiano, San Giuseppe, Torre del Greco, Resina, Somma Vesuviana, Portici, l'orribile flagello di lava o di cenere è passato, devastando, distruggendo senza pietà.

Chi ha visto ora quei villaggi, sino a quindici giorni fa pieni di vita, incantevoli sotto il cielo eternamente azzurro, dominanti l 'ampıo seno di mare, non ha potute fare a meno di provare un senso indescrivibile di angoscia e di morte nell'animo. La popolszione, atterrita, è fuggita dınanzi all'in-
calzare dell'ignea materia o sotto l'asfissiants pioggia di cenere e di tapilli, abbandonando le proprie abitazioni, le proprie cose, ed i paesi ora hanno un aspetto veramente fantastico e pauroso.

Che sarà ora di tutta quella pavera gente? Dovo andrà? Che farà? Quando e come riuscrà a canceblare dalla mente il tragico sogno di quelle ore eterne e fatali che la percossero con crudeltà nuova o spietata? Molto lontano sembra il sereno dal bel cielo napoletano. Oggi la fisonomia del disastro appare in tutto il suo orrore ed ogni cuore si sento stretto da profonda, dolorosa pietà. Possa dunque questa pietà recare qualche sollievo alle sventurate popolazioni.

La Tribuna Illustrata, ehe non tralascia mai di occuparsi e di documentare con illustrazioni i prin. cipali avvenimenti italiani e stuanieri, dedica alla grande calamita quasi per intero questo numero, pubblicando, oltre alle pagine a colort, il maggior numero possibile di fotografie fatte da' suoi speciali inviati nei luoghi più colpiti dalleruzome vesuviama, fna le quali fotografie alcune sul Mercato di Monteuliveto a Napoli, crollato sotto 11 peso della cenere, e sul disastro ferroviario, avvenuto fra Napoli e Portici, a causa dell'oscurità orodotta dalla pioggra di cenero.

## La spaventevole eruzione del Vesuvio - Le as

Fotografie dell'avv. Carlo Abeniacar (*), di Marif ${ }^{*}$, di


Eseavazione di un fosso per arrestare la lava (*)


Vigneti invasi dalla lava sopra Torre Annunziata (** Un odificio distrutto dalla lava a Boscoreale (**)

La fuga a Napoli (*)



Il Vesuvio in eruzione $(\Rightarrow$ La circumvesuviana bloccata $(\Rightarrow)$


CARTA TOPOGRAFICAL RI
(La superfioio rass की mo


Cimitero di Torre Annunziata; lato Ovest (**)

S. Anna dula

## astazioni della lava e della pioggia di cenere



La lana! (*)


Vigneti invasi dalla lava (*)


Irruzione della lava a Torre Annunziata ( $*_{*}^{*}$ )


ICA REGIONE VESUVIANA ssa uto inveso dalla lara).



Ponte attraversato dalla lava (***) San Gennaro proteggici! (*)


Podere distrutto dalla lava (*) Case di Torre Annunziata ( $*^{*} *$ )

na dill lava (*)



Villa abbattuta dalla lava $\left(*_{*} *_{*}\right)$

San Francisco, la città rovinata dal terremoto e dall'incendio


Panorama della città da ovest (La cupola più alta è quella del Palazzo municipale)


Palazzo del giornale "New Chronicle


Palazzo del giornale "Call,


Veduta di San Francisco, da est, e della sua rada


Parte della città veduta da nord, con la collina Nob Hill


Panorama della città veduta da sud

## All'Osservatorio vesuviano dopo la grande eruzione



Veduta del cono vesuviano dopo l'eruzione


La stazione di San Vito coperta di cenere


I dintorni dell'Osservatorio; lave coperte di cenere


Operai intenti a sgomberare il binario della ferrovia vesurfana


Davanti all'Osservatorio

u prof. Vittorio Matteucci nel suo gabinetto da lavoro


Il prof. Matteucci in atto di prendere delle vedute fotografiche (V'otografio dell'arr. Carlo Abentacar)


Gli eroi dell' Osservatorio vesuviano
A. Migliardi - Prof. Matteucci - lng. Frank Perret - M. Mormilo


11 prof. Vittorio Matteucci nel suo gabinetto da lavoro

