


## Capo III.

6) Riceritore o macchina serivante.a) descrizione e finztonamento ..... pag. 21
b) etettro-calaniita ..... - 22
c) parte méccanica
-
d) comanicazioni interne del ricevitore ..... 23e) regolazione.
25
f) prova dell' eletiro-calamita ..... 26
g) macchina Digney con áncora popolarizzata ..... = "
Capo IV.
7) Bussola o galvanometro.
a) bussola Digney ..... 27
b) $\quad$ Hipp ..... 28
c) azioni delle correnti sull ago magnetico ..... ,
i) prova della bussola
i) prova della bussolaCape
8) Commutatore Svizzero
a. descrizione ..... 29
b) prova del commutatore ..... 30
Capo VI.9) Soccorritore o Relals.
a) descrizione ..... 30
b) regolazione ..... 32
Capo VII.
-i) Scanicatora o parafulmine
a) Scaricatore Hipp ..... 32
b) Scaricatore Italiano ..... 33
c) Searicatore Belga ..... 
d) Guasti
PARTE 11
Composizione der circult teiegraficla montatura degli uffoi.
Capo 1.
11) Circolti37
b) conunicazioni colla terfa ..... pag. 37
c) concatenamento di stazioni ..... 38Capo II.
12) / isposiziong di un circuito telegrafico semplice.a) Ufficio capo-linea38
b) Uticio capn-linea con soccorritore e pila Jocale ..... D 40
c) ufficio intermedio ..... " 41
d) ufficio con due apparati estrenil ..... 42
e) ufficio con diversi apparati ..... - 43
13) Traslazione.
a) traslazione a due soccorritori Morse ..... 45
b) traslazione con un soccorritore ed ura mac- china scrivente ..... 47
c) traslazione con due riecvitori Morse ..... 。 ..... 。
PARTE III.
Perturbazioni e guastl.
Capo I.
14) Categorie dei guasti.
a) interruzione ..... 53
b) derivazione ..... 54
d) guasti e sconcerti pegli apparecchi ..... 55
e) guasti sulla linea ..... 56
f) perturbazioni atmosferiche ..... 57
Capo II:
15) Modo di ripararil.
a) Yocalizzazione dei guasti ..... 58
b) ufficio che pud ricevere ma non trasmet
tere. ..... 60
c) ufficio che pud trasmettere e non ricevore ..... "
d) ufficio che non può trasmettere né ricavere. ..... 61
e) esclusione del circuito dell' afficio in cui esiste il guasto ..... 62

## PARTE IV.

Segnali pel slstema telegrafico Morse.
Norme per la trasmisslone e ricevimento dei telogrammi.

## Capo I.

16) Alfabeto Morse.
a) lettere . . . . . . . . . . . . pag. es
b) cifre.
$\rightarrow$ GB
c) segnali d'interpunzione ed altri . . . . :
d) indieazioni di servizio . . . . . . . . $\boldsymbol{C T}$
e) Gormole abbreviate

Capo It.
17) Trasm/ss/one.
a) regolarita dei segnalli . . . . . . . . . 48
b) manteggio del tasto . . . . . . .
c) modo di fare la chiamata
d) borme per la trasmissione dei telegraman 70

Capo III.
18) Ricerlmento.
a) regolazione della macchina serivente . . 71
b) collazionamento deì telégrammi

## Preforione

In parecchi anni di servizio e nelle diverse localita ove ebbi a prestare la mia opera quale impiegato ferroviario, ho potuto constatare che molti telegrafisti addetti alle stazioni sono privi delle più elementari nozioni tecniche sulla telegrafa, limitandost le loro cognizioni alla materiale trásmissione e ricevimento dei dispacci, senza sapersi render conto del modo con cui si sviluppano le correnti elettriche, delle vie che queste seguono per giungere ai diversi apparecchi e dêlle cause che possono concorrere a determinare l'imperfetto funzio. namento del circuiti.

Ad insisterza di alcuni colleghi, che si mostrarono desiderosi d'essere in possesso dit
tali cognizioni, ho compilato il presente manualetto.

Siccome ammetto che il lettore, anche con un corsó limitato di studi, conosca già le leggi fondamentali suill'elettricità e sul magnetismo, cosa questa a cui potrebbe, in caso contrario, supplire, leggendo qualsiasi trattato di fisica, cosi ho limitato il mio compito a dimostrarne la pratica applicazione.

Lo scopo principale del mio libro è di mettere i telegrafisti in grado di conoscere distintamente i diversi apparecchi, le disposizioni dei circuiti e di poter rintracciare con prontezza i guasti.

Sarò lieto quiudi se, in appoggio alle norme tracciate nel modesto mio lavoro, sarà dato poter conseguire la maggior speditezza possibile nel disimpegno della corrispondenza telegrafiga, potendo il telegrafista riparare da sè i difetti che spesse volte si riscontrano negli uffici, senza ricorrere ed attendere $l$ ' intervento di apposito personale tecnico.

Mansoero Niconi.


L'estremita fibera del tho di ranie, che pesca netla soluzione di solfato di rame, e il polo positivo, che vieme distinto col segno ( + ) e j' estremità dell' altro filo di rame saldato allo zinco, è il polo negativo, che si distingue col $\operatorname{segno}(-)$

Quando due o più elementi sonọ riuniti fra dị hro, come lo dimostra la fig. A, lé estremità libere del filo di rame, nel primo é nell' ultimo elemento della série, sono rispet-

- tivamente it polo positivo ed il polo negativo, secondo che - il filo pasśa nella soluzione, o.è saldato allo zinco.
b) Preparazione. - Per preparare la pila italiant si mette in ogni bicchiere uno zinco, il cui filo di rame deve entrare vertialmente nel bicchiere successivo, senza che tocchi in atheum puta lo zineo di questo.
chepfondo dl ogni biechière si mettoto due o tre piceoli cristáli di solfato al rame; pri vì si versa acqua e subito - lopo, eon un indonto a lungo collo, st versa adagio nel fondo la solazione safura di sollato di rame, fino a che il suo livello venga a distare a o centimetri dahorbo dello zinco.

A misura che si versa la soluzione, ltuequa posta prima nel bicchiere, si wollevido, e si deve eleqare tarto da eoprire lo zinco per qaattro centimetri, lasciando fooperto il-punto in cui il flo di rame físsato alle zineo. se I' ecqua oltrepassa questo punto, se ne leva Teccedenza con una siringa.
Queste operaztoni si tono quando iticehieri soifo gia al lorcposto, per exitare chei ligaldi si mescolino nel trastorto.

La solezione fi soffato di rame si foria sminozzando del cristuli di questo sale o mettendol in recipienti di vetro, Chajolica, od anche in mastelli di legno, nei quati sia

## 16:




hbasga, se pe agtupae Opade H Hello dely apqoe shana
I canbe di una pild asi fa per elementi, misota che



- ramo con acqua legzermenta acidulata si rimotiono in
 fr ecoifentri.
 di nuen crito ot game vivifrato, occurre pulirl.
 ehaf 6 neturtior
11 anhio dell batteria si ha per elemtat, nogliendo colla, siginga H Liquido sayrastante alle soluricne di sollato di tame fing al panto in cui quespetedorahe di turchimet fa rimazale solazione si versa nel recepionte coutengent quelf dicuserva:



 lindro di zinco ofequar fesso (etementa di pexpo). Ityets manite a questo esiste an vae poroso d'argitla of coi-

 recallo e che form i poto potitioo dela pila. . 1


Le coppie internedie si formano imporgetado da laminetia di rame e), ribadita al cilindri di qinca, bella soluzione di solato di rame della coppia attigna e cosi progressivamente fino a raggiongere il numero degli elementi necessari in proporzione della tonghezzia della linea o delle resistenze da superare.
b) Aziont ohimicho, - Stabilita la comunicazione tra i datepoli, si sviloppa la corrente, la quale decomponendola soluzione, la depositare if rame sulla lamina positiva, mentre F ossigeno, divigendosi attroversa il vaso poroso verso do zipeo incontra l'idrogeno provegiento dadrequa e costiutisce P acido solforico, il quale tataecsedo lo zince, lo cariea di eletricit megativa,
c) Manutenitiono. - Per mantenare in huqu ordine qua pila è decessafio:

1 che l'acqua da porsi nel biechiere di vetro noo of srepassi l'altezza del cilindro di zinco; avendo cura, in caso di rimiovasione, di prendere la patte piul limpida delle opppie che si intende sóstituire poiche, adoprando acqua momplize la pila tarderebbe a fanzionsere, fiaio a che 1 acquan stesss, prei meezia della decomposizione, diselafa ncidilata;
2) che la solazione det solfate di rame, sia ben colorita, aggiupgendovi, ove cecorra, duovas solusione o pezzete di


 pedise il contatto col liquido) o paliti i dasi dithe imenostazioni saline;
 Ac moderata temperatura, e che tothe ile anmapictuve
d Pliá unica per dlveral apparatl. - Si poò lar uso di tina sola pila per due o più apparati di resistenze diverse. immergendo nei vasetti porosi intermedi lante lamine di rame quanti sono gli apparecèhi coi quali deyono comanicare. Cosil, volendosi adoperare upa sola pila per due apparati, uno dei quali richiede ua forza elettromotrice di 20 coppio e li altro di 40 , per il primo s'immergera to lamina di raze alla $20^{2}$ coppia; a partire dal polo zinco, lasciando sussistere la comunicazione della laminetia ribadita alla zinco colle rimanenti; e per al secondo, alla guarantesima coppia, servendo per entrambi un solo polo negativo, mediante congiunzione dei rispettivi fli nelle comunicazioni interne del tavolo.
3) Plie in seriei - Quando le coppie dl una pia sono disposte in modo che lo zineo di eiasouna comunicht col raine della sua ennsecutiva ( $k g .3$ ) dicesi allera che esse tono disposte in serie. If numero delle coppie di pila pud variare da 16 a 60 a seconda della maggiore o mitnor tanghezza della line o delle resisfenze da superare.

In ogni pila lí forza eletromoltice comunica agli elomenti di ciascan coppia ung diferenza di tensione costante, che si sovrappone da una coppia oll akra, e quindi aumenta la tensionse proporionalmente al numero delle coppie.

> 4) Prave delle plla, - guasti che possopo verificarsi eefie pile sono i séguenti:
a) callivi contati frà le parti mataliche nelle congtunzioni, dovuti a rallentamento delle vili di pressione o ad incrostazioni sui reofori
b) rottura del filo niel puto d' introdozione dello stesse nêt armadio contenente la pila;
c) gnasto di qualche elemento, sufficente per paralizzare lazione dell' intera pila.

Il prinio e secondo guasto si scoprono facilmente, e facilmente si possono riparare.

Per riconoscere il terzo, bisogna provara ciascun clemento. Si unisce percio uño dei serrafli dal gatvanometro ad uno dei reofori della pila; allaltea serrafilo si unisee un filo rivestito e con J astremita di questo, si toctano ad uno ad ano tuti gli efementi, secondo liordine in cull sono dtqposti. Se Pindice del galyanometeo cessa di deviare, il guasto sard nell uhimo elemento provato.

## CAPO II.

## 5. - Tasto o Thasmettyone.

a) Descrizione, - I trasmettitore Morse, detto anche manipolatore 0 tasto (fig. 4), consiste in na sprangl: 0 leva di otloae $H$, munila ad una estremita di un pomodi materia isolanto $A$, ordinariamonta doosso, e dall altre della vite di regolazione $B$

La leva e imperiata an terzo della sua langhezza dal fulcro $G$, pore di otlone, col quale $e$ contimumente is contatto
Nello stato di riposo, la spirale $E_{2}$ matione la yite $B$ a contato dell incadiaetta $C$, the thata, per mevet Tite $A$, comuaice colla miechina torivente.

Abbassando il tasto ta sporgenza $E^{\prime}$, della teva, tweca $l^{\prime}$ 'incudinetua $D$; la quale, niediante congiunzione colta vite $P$, comanica col palo positivo della pila, e sir produce eosi ana corrente sul filo di linea, passando dalla leva al futero, e da questo alla vite $L$, mentre, per lo staceo della vite $B$, dell mecudinetta $€$, resta iuterrotta la comuticazione colla maechina scrivente.
Appena si cessa di premere la leva, la corrente viene interrotta e, ripetendo l'abbassmento, s'invia la corrente sulla lines per me tempo corrispondente alla durata del contatto fra i pundi D, O F.
b) Regofaztone. - Per tener ben regolato un tasto è acessarie:

1) che la lev* giri senza presentare soverchio atrite fra le estremita dell'asse e quello delle vitio cardine, (i) che stancherebbe troppo il telegrafista), e non oscilli trasversalmente, (il che renderebbe irregolari le emissioni di corrente);
2) che nella posizione di riposo la teva, colla sporsenza $F$, disti di tirea $u 0$ mílimetro delf fnčudinetta sottostantes affinche gif intervali tra le ethissioni di corneate riesieano ne troppo luighif ne troppa brevi.
Si soddista alla prita condisione regakindo coavenientemente la vite di cardine a sinistra e tissandola col relativo controdado; alla seconda, regolando ta posizione della vite di riposo e fissanidolar mare col stio cibntrodado.

- c) froard del tato. st stabilendo il cireutio interio col
 mepothtro nom derianed ilygustio nota dipende dalth pila
- ta altre interruzioni nel circuito, il guasto ed mel tra: smetitore.
Tenende il tasto nella posizione di ripose e facendo tomunicare mediante un temperina a cacciavite la sporgenza $F$, coll' incudinetta $D$, se $\mathrm{l}^{\prime}$ ancora della macchina scriventé e attratta, si ba una prova del buon contatto fra la qile di ripose e I incudinetta posteriore.
Agasti del tasto sobo sempre pródolli da materie estrapee, interposte fra le parti a contatto a da imperfatta congianiziotio dei fili colla pila, colla linea o colla macchina scrivente.


## CAPO II.

## 6. - Thcevitane 0 macchina scaiveate Morse:

a) Descrizione e funzionamento. - 11 nicevitore o mac. china scrivente (fo. 5 ), consta di due parti: la parte méccanica e la parte elattrica, lindipendenti $\Gamma$ una datt altra.
La prima comprende un apparato d' orologeria destinato a far sverrere uniformemente una striscia di carta, sulla quale vengono papressi i segni.
La seconda si compone di un elettro-magnete od elettro calamita, destinata ad attirare un ancora, la df cui estrepita opposta produee i segni sulla carta.
b) Elettro calamita, - L'elettro calamita eonsta di due barre cilindriche di ferro dolee, riunite alle estremita inferiori per mezzo di une piastra, anch'sssa ti lereo doleo.

Le barre cilindriche spno avvolte in moltissimi giri ed
 modo da cormare due rochetti delle stesse heporis)
avvertasde pard ohe iil ailo, dopo aver ricoperto na delle barre, passi a ricoprite l'altra senza essere spezzato.
In cinscane di questi due rocchetti deve restar libera nitestremith del fllo per essere collegato alle wili $\boldsymbol{L}_{\rightarrow} \boldsymbol{T}$, dell epparato ricevitore.
Al passaggio della corrente, le barte di terro dolee : magnetizrano ed atraggono Iancora annessa al ricevitote. lageale ne viene strccato daila molla a spirale c) sabito che s'intertompa il circuito.
c) Parto mecoanica - Un nastro di carta, avvolto sopra b ruota $h$ ) passa fra $i$ rami del bidente $i$ ), indi sotto la gola della puleggia $l$ ed infine tra il coltello $f$, annesso all'ancora, ed it dischetto $m$ ); viene poi trascinato in una specie di laminatoio formato dal chindin n) $n$ ), 1 qualif somo nodi da un congegno di ordogeria e regolati dalla nite s) colla molla $t$ )
4 dischetto $m$ ) mosso pure dal congegoo di arologeria, si mantipie spalmato dininchogre oleose mediante contatto col tampone a), che, per aderenza, gira in senso opposto.

La leva $p$ ) serve a sollevare il cilidido $n$ ed a liberare ha carta che nof viene cosi tragcingla la mativia q), ii usa per montare if congegno di orologerí e la leva $\boldsymbol{r}$ ). par arrestary 11 movimento.

Quanto si deve ricevere si avra quindi cura di mapovrare anzitatto lo leva r) la quale mettenio in moto il congegro diorologeria, fat trascinare dai laminatoi il nastro di cata.
(4) Comunicazloni thtarno dol ricevitore. (fig. 6). - ogdi ricéfitore, porta pel suo lato posteriore, $S$ morsetti ot Fitere $H$ R $R / T, L$


métallica dell'apparato equindi anche col folcro dell'adcora; i morsetti $I, P$, sono ia relaziene it primo colla vite e) delia colopna ed il secigndo codla vite inferiore ê). Queste dee viti sono isolato fra di loro per mezzo di uno strato di taleo interposto nella colonna.

I morseth $M$; $I$, e $P$, nen vengono usali che nel caso in cul 1 trietevitore debba servire anche da traslatore, come si vedrd al n. $13^{\circ}$.
e) Regolazlone - Nel carieare l'orologeria bisogna avese ravverteaza di non forzare il movimento del' asse 'del tamburro, quando questo e arrestato, per non produrre guasti nêl meccanismo d'arresto, Per allentare completanonte la molla, si manovrera la leva ch, alzando il cilintro a) (del lamleatoio per mezzo della manovella $p$ ) per non lasciar scortere la carta.

In caso di rottura della molla motrice, il telegrafista polrà in via di rípiega, mar muovere il meccapispo agendo colla mano e con stomzo uniforné sulha ehiave di carichmente $q$ )

Il eilindro di pressione del laminatoio $n$ ) deve premere su quello di trazione $n^{\prime}$ josolo quanto é necessaria pel regolare movimento della carta Si giudica ben regolato il Taminatoto quando, tirando a mano la earti verso sinistra, semar motiene in moto lofologeria, essa sconre senza troppa difieolta sul ciligfre di trazione, facendo girare goullo di pressionge non e possibile far scortere cosi la carta; la pressione fra i due ciliudri e troppo forte, e sidsultente per mezzo della vite $s$ ) se invece essa nello scorreredan (gizare contimamente il cilindro, ma solo ad uters le pressione e troppo debole.

GI anelt della pulegria 4 devono assere collocati: in medo che la topo distapza sia peco maggiore aldia larghezm delia corta in guisa che he zona dellba passare tra essi senfa produrre attrito; o che th sua line di mezzo corrisponda al disehetto $n$ ) ed athe scamahatara del citindro. di pressione.
La vite él che arresta la leva quando 1 l ancora e attratta dev'essere regolata in modo che l'armatara non tochin mal le estremitd dell' elettro-ealamita, perchè diversamente, il maldelismo restdoe, per quanto detble, potrobbe farla adeItrè alfe ectrénita stétse; impedendo la formazione dei segnati e quaedo fa fort della molla antagorilsta $c$ ).
La tensione di questa molla dev'essere in relazione colla: forza coni cuit viene attratla l'atnatura, ossia coll intensita delie corrente ehe arriva dalla linea; perchè, se fosse mag giore, si oppothebbe all'attrazione deir armatura; e se fosse míare, Ben oyretbe forza sufficiente per riportare a posto
 sifue, ehe t tohto maggiore quanto e intensa la corrente, resterebbe aderente ai poli dell elettro-calamita, anche dópo cebsta la corrente stessa. La molla hor deve risultore tropo tee perfié, cosl orzata, col tempo perderebbe i'e lasticita.

Conviene gnindi netla pratica, per tuti i casi resolate la posizione della wite in maniera che l'añora, quando. e athrata, dist edat pohi dell' elettro ehlamita della grossega di Wefogho dí eartated alho stato di riposo, di cires due minntuty.
Andighe laztine della molla c) Bone sufficiente per of e enete con eharezza i segnali bisogía rieorreré ale due Hiti e), e), che limitano l'oseifazione dell' ancera a alon-
tarando, per mezze di esae; I arrmatura dai poli, od avivicinardola secondo che la corrente é più a memo intensa, ossis secondo che i segnali vengano copfusi ed aniti, ep-. pase sono poco visibith. In generale l'oscillazione dull' ancora dev ossere limitata quanto più è possibile.

La chiarezza dei segali dipende anche dabeoltello fl che solleya la carta contro la rotellina m) bagnata d' inchioetro; eppercid hisogaa vedere se, dópo regalati i movimenti della leva secoudo l'istensita adella correate, sia opportuno di regolare anche il collelfo, alzandolo od abbassandolo; secondo i easi, per mezzo della vite u).
Il coltello, quando P 'ancora e attratta, deve portare la carta a leggerissimo contate colla rotella m), perche se it contatto e troppo lorte, l'atrito che si pradute pud arrestare il movimento della zona ed i segnali venfeno irregolari. -. If tampone o) deye sempre essere convenientemente amettato d'inchiostro olèoso.

- Prova delf elettro-calamita - Chindendo il circuito interno eolla macchina scrivente, coll introdurre una lama di temperino un cacciavite, od altro ogefto mefalieo, tra la sporgenza $F_{i}$ e t'iucudineta $D$, del tasto, se 1 pneara non e attratia e non vi sono cativi contati hel tasto od iatergazioni nelle altre parti del circuito, 1 gnasto puo diperidere da interruzione del flo del'elettro-calamita o da cattivo contatto di questo, coi, serrafili della macchima, Il guasto puo anche dipendere dallesistenza nei rocchett di spire di filo scoperto in guatche punte ed a contattoj eig che vale a rendere meno sensibie 1 eletiro-calbeita. Questo difetto difficimente $p u \delta$ esefere verifigto ed Whefegrafista. her he mezzo di porvi ríparo.

Per ripitare al gunsto dipendente da cattivo contatho delle estranid dei of coi morseti della naícehina seriventa basch stringere alquanto le vili, evitando una pressione troppo eceessiva che e ta cauka píu froquente ia rottura de filo cosi sottile, come è apponlo quello dell elettro calamita.

Le barre defl elettrocalamita possono calamitarsi petmamentometite eda Loro ietensiti magnetica essere tale che, dorante la corrispondenza, la forza della molla aitagonista c) non sia pie sufficiente a distaccare I' ancora

In questo case leletro-calamita pàd, d"ordinario, tonzionare kafora bene, se si interpone fra le teste delle barre e Hander wn foglio di carta.

Appena te esigenze di servizio to permettano, si cerchers di toglëre il difetto, facendo passare sat tilo parecebie volte correnti alternate.
g) Macchlae Digney con ancora polarizzata - In aleuni affici telegrafici sono in uso maechine del modello Digney con ancora polarizzata. Questa ha le estremita ripiegate ad angolo retto e corrispondenti alle teste delle harre del-Telettro-calamita e sopra un rocchetto, che cireanda b parte centrale deit ancora, e avvolto a spirale un filo sot tile che trovasi inserilo nello stesso circuito di quello dei rocchetti dell' elettro calamita.
L'avvolgimento di detto flo e fatto in mance a che al passagio della corrente si destaño alle estremita dell ancora poli di dome contrario a quelli cortispondenti dell e lettro-calamita. Quésta disposizione, ideata dal sig. Maroni, ha per iscopo di aúmentare la sensibilita delf apparato.
h) Alcevitore Hipp. - In aleini uffic telegrafici e specialnente, in quelli goveraativi, viene nsata da macehina scri-
venle Hipp, la quale diversifica di poco da quella precedentemente descritta, cosicchè le norme aecennate per la regelarione di quest'ultima, servono anche per il ricovitore Hipp. La príacipale differenzá consiste nell' aver questa l' elettro-calamita inelusa nella cassetta contenente P apparato d'onoloeeria, anziche averla esterno.

## CAPO IV.

## 7. - Bussola o Gazvanometro.

a) Bussola sistema Digney. - (fig. 7) - Descrixione: ll galvanometro Digaey consta di una base circolare di legno avente nel suo dlametro, disposto in senso verticale, on cerchio, pure di legno, di forma schiasciata, sul quale \$ avvolto un filo di rame, trivestito di seta, i di cai capi sono rífriti a ale viti $A, B$.

Sopra una panta fissa, situata nel meźzo del cerchio, un ako magnetico al quale e fissato un indice, segna, sopra in quadrante, la forza di ana corrente.
b) Bussola sistema Hipp. - $(\mathrm{Rg} .8)-$ Descrizione La hussola, sistema Hipp, coosiste in un ago calamitato, circondato da un pićcolo telaio di legno, su cui è avvolto per 32 giri un sotti filo di rane rivestito di seta. L'ago e bilicato ael centro di ana scatola cilindrica, sovrappostaad una base quadrata di legno, e in croce alldago steseg e fissato un indice lugge e sottile che oscilla of than quadrante graduato, disposta superiormente al telatook.

Nella parte inferiore della scatola cilindrica sond fissti due cerchi concentrici di otione, ciaseuno dei quali consu-
 A, R e eni fapo parte i fili del circuite:
Lhaǵa piò éssore fermato medle sne oscillazioni perr mazzo Whan wite cha, apraversàado la scatola citiadricas e pro: mendo contro pat molleta ricurva, le solleva dal suo perio. Molte di quesa) bussole hanno, mella base quadrata, as tastolino di ottone, mediante ili, quale possono escludervisi dal circuito, od includervi, secondo il bisogno.
c) Ationi dello correatt elettriche sull ago calamitato. La bussola dev' essere disposta sul tavole in modo che quande mori vi è passaggio di corrente, riddice fissato alHago corrisponda allo zero del quadrante. Se il filo che onvotge il selaio e percosso da una correpte, lazo devia verso tinistra secionda della direzione della cortente e la deviazione ètanto haggiere quanto pitu e intensa heoprente e maggiore il nmere dei giri del filo rivestito.
d) Romatalla hussoha - Per assicurarsi del ragolare funtionamento della bussola si adopera ma coppia della pila collegandone i due poli ai morsetti $A$ e $B$, del galvanometre, se lago oscilla, la bussola e in perretto onditue; se mon osellla eniste guasto, the pud derivare da dfato dof1 imperniatura o da cottera del filo dirabie che avvorge il tefoio. Se il fio e rotto ocegre chiedere la sostituzione dell apparecehio, Itelegralista potrà, in via provistatia, - 9 er nop hiterromere il servizto, uaire direttamente con


 thvonemetro ed avvieinando allago il terro di un caccia-
vite o la lama di un temperino, e che I'ago non devial lo si puo ufagnetizzare di nuovos torgiendolo dal suo perno e passandolo parecehie yolte: sul poli dell eletatrocalanita, quaged in questa cireola eorrente.
Per introdurre la correite direttamente pell elettroealamita hastera abbassare la vite $B$, del tasto fino a tanto che. si èottenth la perfetta congfonzione della sporgenza $F$, coll incudineta anteriore, rel qual caso la corrente della pila si porta al morsetto $L$, del ricevitore facendo agire l' ancóra:

## CAPO V.

## 8. - Commetfyore.

a) Commutatore sufzeeto - (fig. 9)-Descrizibine. I Commutatore Suzzero consiste in una base quadrata d legno, deflo spessore di circa 3 centinetri, atle cuf faceie; saperiore ed ipferiore, sono incastrate defle spranghe dottone, patallele tra di loro e disposte to motio che quelte superioti fortiang angolo retio con quelle interton.
Lo spessort alle spratige e minore della meta di quello del legno, findodocher le spranghe di sotto toon glumgono a toccare quelle di sopra. Nei punti y latersecazioute pottano dei fori che attraversano do parte parte il legtobe le plastre.
Una caviglia o spina di deethlo, tagliata datly ato al basso da una parte, e dal basso all alto dall' altra, in modo che possa agire come una molla, entra a forza nei fori e stabilisce un contatuo perfetto tra una delle spranghe inferiori ed una di quelle soltossanti.
Enoes spranthe stiperifors sono eonginte; per mexsu di witi nivifir detle diverse the cet al file dl taray quathyte


It commatatore serve s stabilitre una conunicazione fre ana lineen o fret un groppo di apparati e la terra, oppure a trasportare ona line da un apparato alralte, e puod avere hante spragghe quante ne occorre ant un officio al quale fanno eapo molte linee, più ana pel filo di terta.
b) Prova del commutatore - I guasti al commatatore dipendono da imperfetto isolamento e contatto delle spranghe sra di loro.
Uña prova del cattivo funzionamento si ba gaando, non essendovi in esso alcuna spina, abbassando il tasto si osserva una deviazione nella bussola. Per assicurarsi del resolare. g grionaminto di tutte le parti del commutatore, convind tstande in camaicazione col polo positivo della pila, sutcessivangeste ciascuag spranga, e toccare col reoforo negativo gaelle che herrociano con essa e la lastra di terita. Ablassando oghi volta il tasto, non si deve osservare in deyiazigne del galvamometro. Una sorgente di eccessiva resistenza ai contatii puo dipendere dallo spandersí nei fori. dove si introducono le spine, delp lacta di eni si verniciano le sbarre del commolatore. Se cio arviene, si deve rimuoverla con un lemperino o pezzetto di lagho:
Si deve anche badare che le viti, chie fermano i fili alla sharre abbiano a stringere bene.

CAPO NI.
9. - Soccohntore o ReLais. 4a) Soccorfitore Hipp: - Dercrizione ffig. 121 - 11 apecorritore è un apparato che serve per inviate nel rieevotore la comente di uda pila locale, quando la corrente: ${ }^{2}$
tinea che arriva alla stazione e troppo debole per mettere in azione il ricevitore 1 isoccortitore puo anche essere collocato in una stazione intermedia pers servire da traslatore Sra due affici lontani, pel qual caso riceve ta corrente di una linea mandanda nel ricevitore dell' atera la corrente della propria pila. Esso si compone di uh elettro-calamita $E$, con armatura mobile intorao ad un perno orizzentale $P$. Uno dei bacéci P B, porta I'ancora in corrispondenza alI' estromita delle barre dell'elettrocalamita; l'altra braccio $P$ c, passa attraverso la colona cava di otone, ed pa I'estremità $C$ disposta fra le punte delle viti $V, V^{\prime}$, la prima detta di contatto, ta seconda di ríposo.

Fra J'anello corrisponoente alla vite di contatte $V$, e la colonna, e interposto un altro anello di matentatisoliate;
 della colonna $M$, e quindi dell armatura. Nel soccorritori ehe servono per la traslazione \& nel modo stesso isolata anche la vite di riposo $V^{\prime}$.

Per la forza antagonista vi sono due molle a spirale collocate neil'interno della colonna a fissate per un capo ad una camera dir ottone $O$, entro coi passa il braceio $P C$, della leva.

L'altro capo della molla superiore é fissato ad na tirante a vite che si può manovrare per mezzo di uni dado. Il capo inferiore dell altra molla ee raccomandato ad un ecceatrico I, esistente al piede della colonaa.
I sóecorritori che servono per la traslazione hanno 5 serrafil distinti coi numeri dall' 1 al 5.
1 munero 1 conabnica colla massa metallica della colonas equindi colla leva determatura, il $\mathrm{N}_{2} 2$ colla vite di it pose $i 1$ N. 3 colla vite di contato ed i N 4 e 5 colle estromita del filo dell"olettrocalamita.

Nei soceorthori che servono eselusivamente per chiuderie un eircoito Toceale; i sariafli sono 4 e diordinario i due cemalr tomunieato colle estremita del flo dell eleuto-bay lamita, e degli altri due whe comuniea colla masso me talica e zaltro colla vite di contato.
b) Fogotazlone: - Affache on soccorritore Hipp sia bea regolato oceorre che da milla a spirale superiore sia test tanto, quanto bast per avere un legsero contato della cánera $O$, col braccio della leva e che la molla inferiore sla besa - raltentata seeondo l'intensita della corrente proveniente datla laca, mosvendo opportanganente treccentrico $I$ L La posizibue delle vili di centatle e di riposo, si regole tone quella delle parti analoghe di una matchima sorivente Morse.

## CAPO VII.

10.     - Scaricatore o PxRARLMINE.
a) Soarleatore Hipp, - Descrizione (Figo 10) - il parafolmine thipp, consta di une cassetta rettangotare di Jegno, sulla de cui base e collociak ung lastradi ottone manita di piti terminanti a panta. In facona a quest lastre vi sono doe spranghe d' ottone, egualmente atraversate da viti che torniniono a punta ed inferposte fra gaehe della lastra. Le punte degli scaricatori non debbono aver con-
 ma deveno consefvate un breve sticco ugualle allaterossezta di un foglio di marta ustule La lastra a collezata. cal filo di terra e le sporusthe edi fil della tinta.

In caso di tempotale, 1 eletricita atmosfericas gianta ad una delle spranghe dellw scationtore sedeturizeri, per induzione, a mezzo idello munde he Hastra; scraticandosi poscia alla terra.
b) Scaricatore Italiano. - (Fig. 11) - Lo scaricatore italiano consiste in on piedestallo di legno sul quate e fissato verticalmente una lastra d'ottone munita di punte e comunicante con un morsetto alla parte opposta ( $E$ ). Di fronte a questa lastra ne sono fissate altre due ( $B, C$ ) parallelamente alla prima, dalla quale perto sono isolate, mentre ogauna comanica con uno dei morsetti $D$.

Come nellò searicatore Hipp, le punte di cûi sono munite tutte e tre le lastre, devono distare, dalle lastre che stanno loro di contró, per la grossezza di un foglio di carta.
c) Scaricatore Belga. - Lo scaricatore Belga, adottato generalmente per le sonerie elettriche, è composto di due lastre metalliche hen levigate, collocate uaa contro I' altrater il di cai contatto direlto è impedito da un foglio di carta - di mica fra esse interposto.

Ad una delle lastre fa capo il filo della linea e di collegamento agii apparati, ed all'altra il filo di comunicazione colla terra.
d) Guasti - I guasti che si verificano negli scaricatori possono derivare dallo scarico di un fulmine che, fondèndo le punte meitono in diretta comunicazione le spranghe della linea colla piastra di terra; ciò che si pud provare col far passare una striscia di carta fra le ponte stesse e
 tare widt ele presentatho 1 A contitu.
 foglio di carta o di mica, quando to si trovi pertorato da seintille.

# PARTE II <br> - Composizione del chacuiti teleghafici e montatura degll uffici. 


a) Definizioni del circuito, - Per circuito ř'intenderitto il complesso dei corpi condottori ed apparecchi attravessati da una corrente ed a perfetto contato l' ano coll'altro.
Dicesi chiuso il ctreuito quando non presenta interroxioni di sorta e la cortente passa, e circuito aperto, nel caso contrario.
Se l'unione del due poli di una pila (Fig. 14) si a esclusivamente con coppi conduttori metallici, il cirenito si dice metallico. Se vi concorre la terra si dice misto. I circuiti telegrafici sono quasi sempre, misti.
b) Comunfoazlone coila terra, - L'impiego della terra per compiere il circuito telegrafico è vantaggioso, sia perehè si ottiene il risparmio di un secondo fllo di collegamento. fra le stazioni (filo di ritorno), sta perchè la resisteaza del circuito risulta assai minore.
Per stabilire la eomunicatione colla terra si saldano at una lastra quadrata di rame da 50 a 60 centimetri di late, tre grossi fili di yame, i qualf s'intrecciàno insieme.

S iminerge ta lastrata un pozzo, rascelto o terteno umido, interponendola fra due strati di carbone pesto ed il filo sk prolunga sino all ufficio e si applica agli appareedlii nei modi determinati pia avanti.

Le rotaje di ferrovia possono servire per stabilire buonar comanicazione colla terra, fissandovi direttamente il filo in un punto ben raschiato, per pulirlo dalla ruggine $o$ da altre materie estranee.

- c) Cencatenamento di stazlonl. - Diversi uffici possonoessere collegati insieme, per modo che uno qualunque dy loro, chiami in azione i récevitori degli altri. Il numero delte stazioni cosi concatenate, di régola non è maggiore de cieingter
Ciestua Starione deve possedere una pila, un ricevitere: ed un tasto e le rode stazioni estreme handio ta messa a tefri Questa potra tutlavia essere applicata nache alle stazioni intormedie, mediante apposita congiunzione al commutatore, nel caso avvenisse interruzione da una parte o dall altra:


## CAPO IL.

12. Disposizioge di on curcuto tebgiafico sedplice.
a) Uffolt cabodmess - (fig. (5) - Conoscendo le comanicazioni iaterne del tacho, collegheremo il poto positivo della pila, colla vite $P$, del tasto; la vite $\boldsymbol{R}$, di questo, colla macchina scrivente al mirsetto $L$; indi levite Li del tasto morsetto $A$, della bussoli, o il morseup $B$, ai suesta colla sprangheita a) del commadadere.

Dolla yite $T$ della marching swixteute faremo partire an Hilo ghe vada a compuiesre spllaternamessando dalla spran-
 con altre filp de compaiebi col polo dagativo deflo pila. La spranghetta N. \% del commatatore verra collegata colla laskra inferione del parafuloine, con un filo che terminerà poi a terra, mentre un sècquido filo, partendo dalla spran-
 del parafulaine e da questa col filo della Heea,
La (fg. (\%) rappresenta la diversa disposizione de fily su due tavoliz di offici: capi-hinea, cop parafulmine Hipp digpesto lagga la parete del maro,

Stabilito le suaccquate comuaicarzioni vediamo il giro elie la la corrente.

Abbassando il tasto (fig. 16), dal polo posilivo della pila A, la cofrente si propaga abla leva del tasto, indi al Lutero $I$, si porta alla bussola, $l^{\prime}$ attraverss; acendo devinre l'aga, passí poi alla spranga a) del cominatafore e, per mezza detlo caxjeligs se esce di quelle superiore, di stinta col N 1, portaydoni poi alh spranga súperiose del parafulimine e da questa sul - fio della liupa.

Quando la corrente giunge all ufficio B , arriva prima allo searicatore noi al comanutatore, ne esee dala spranghatta a) pasca \$h tussola indi alla vite l - del fulerg, ne percorre la lexa o dalla comunicazioue esigtente fra 4 vito $R$ dele insto of 4 morsetto 1 del ficpuitgre attraversa Peteltro-calanith, 4 terando raneara, e si seariea alla terra bsepgdo dal morettof del ridevitore e delle gpramghe $b$ 2) del empmptanore.
Aeh monatira dal tavoli, gita Apn del qua di rame

sovrappersi od Intersecarsi frat do lozo, perche il loro contato ptoduce sempre in imperfeto fonionamento pegliapparatide nella corrispenderza con altri uffici.

La (foge 17) dintostra ba disposizione del fili in un tavoho in wai trovasi inclaso lo scaricatore italiano.

La posizione normale delle spine al eommutatore quella portata dalle fig. 15,16 e 17.

Per escludere 1 uffecio dal circuito bastera levare la spina dalla posizione $b$ 2) e portarla nel foro $a$ 2) det comutatöre, come vedesi nelfa fig. 48 a ), In questo caso la corrente della line giunta la sprà̀ga N .1 det commotatore passa, mediante ta comenicaxione fra le due spine, sulla springat $N$, 2 e si searica poi a terra senza far funzionare alcun apparato.
Volendesm tavece stabilire un citeuito interno, per esperimenti o per riceroure guastr, si levera a spina da al per metterla if a 2 ; in allof, premendo il tasto, la corrente, dopo aver attraversato la bussola, passa al commutatore in a \& searicaidosi poseia a terra (fig 18 c ).
L'isolamento dell' ufficio dal filo di linea, si ottiene le vando tutte le spiñe (ffg, 18 b).
b) Uffeto capo-llnea con tocooftitore e pila locale Al N. $\mathrm{S}_{\mathrm{s}}$ si \& accemnto a qual uso e destinato il soteorritore e quall siano le sue comumiazioni interne.

Ammesso che imorsetti N: 2 e 3 del soccortore inserito nella (fig 19), comonichiuo collé estremita del filo delf e-létro-calamita, collegati, il primo colla terra ed il seconido col filo di liuea, il N. 4 eolla massa metanda e quivoli coll armatura delloncora, a coi capo il pote positive d dma pila locale, ed i N. f colla vite $V$, drentato, Dia
segaf̈eno il corso che fa fá cortente. Questa, provenendo 2 dalla linea $A$, dopo àver attraversato lo scaritatore, passerat - alla bussola, per nezzo detle spranghe 2 b) del commatatore, indi alla vite $L$ del tasto, ne usecirà dal motselto H e portapidosi al N. 3 del soccorritore ne fara agire $P$ ancora, Ora siceome quest oltima e collegata al polo positivo della pila locale, mediante comunicazione fraci morsetti, N. 4 del soccoŕritore, l) è $\ell$ det ricevitore, la corrente che viene daila detta pila, come e chiăramente dimostrato dalla (fig. 20), ad ogni attrazione dell' ancora, chindera il circuito col contano della vite $V$, facendo funzionatela macchina scrivente.

Volendo trasmettere, invece, si abbassa if tasto, e ta corrente viene così inviata culla linea $A$, passando dal morsetto $L$ del tasto, alla bussolhetle sptanghe 20 del commutatore, allo searicatore e finalmente sulla linea.
*e) Ufficlo Ynfermedio, - II circaito di un ulficio intermedio differise da quello capo-linea in ciò sote, che it polo negativo della pila an ecollegato nel panto dy col fiib di terra, ma benst con uno dei due tratti di linea che fanno capo all ufficio. La (ffg-21) ei presenta il circuito di due wfficinternedi; il pripo con scaricatore italiano inserto sul tavolo, ed í secondo con scaricatore mod. Hipp.

Dalla disposizione dei ally noi vediamo che una correate in provenienza dalla linea $A$, dopo aver attraversato lo scaricatote, ginge al N. I del computatore, ne esee dalla spranghetta afe passindo per la bussula e per lè viti $L$, $\boldsymbol{R}$; del tasto ot det ricovilore, fa agire ma machina scrivente;

Ne esot pol dalla the t, e pastando pel panto $r$ ) giugg

 side miturymer
D. concome che arive dalia Huea $B$, campie do stesso gía. ona in sepso inxerso.
Leufleio intermedio che traspetie corrisponde tanto colla linea di desira che con quella di sinistra, ipviando spula linea A, le correate postiva solla $B$, la negaiva.
La posiziepe normale delle spiae mei commatatot, sia per 2 trasidiasions che per riceviment 0 , \& quella che risputp dafte figure Hl .
La fgura 22 presenta le diverse comunieazioni che si possong stablire al commutatore negli uflici intermedi.
(4) Uffiala con due apparaj estremL - Gieneralmente gli uffici ayenti due soli apparationo manii separatamente di tutti gli apparecchi accennati al N. 12 a, c. Ye ne sono pero talunf ehe haño coltegati ad un solo commutatore due o pid apparati; e questo toria di vantaggio in caso di guasti, patenido vieendevelmeate servirsi th un apperato. o delf'altro per stessa linea, mediante un semplice spostamento di spine at comanintatore.
La figura 23 rappresenta th montatura drun uficia con due apparati estremi, ayenti la terpa in comune ed an solo vommatarere. Lisparato $A$, corrispqute colla linea 4 , il $B$, colla line omonima,
In case di guasto neli apparato $B$, si potra usare Yapparato As ples-cokrispondere colla linea $B$, trasportando la

 cpmintatore e passa sulls linea* (fg. 23 bis b) ct

La corrente invece, della linea A, giunita allo sptame ghetla b 1) del commatatote, sultereßbe nel nicevitore $\boldsymbol{A}$.
Le comunicazioni ntili che si possono stabilize al cont mutatore risultano dath figura 23 this.
e) Uffect con diverst apparati, - Gli uffici aventi piut di due apparati sono, di massima, cotlegeti ad un sola eommutatore, che poo servire anche da" traslatoro.

Indipendentenaente dal commutatore comane, ogni appar . . rato pud, per maggiore comodita, essere munito di on cothr motatore proprio, che comanica perì con quello comnas.

Alta figura 24 diamo ung schizzo della disposizione dei fili di un ufficio con quatro apparati, collocati septa un selo tavolo.

I punti segnati in nero sul commptatare oentrale, indicano la posizione normale delle spine,
Seguendo le comunicazioni dei fill, noi vediamo che $\because 1$ dfficio resta intermedio per gli apparati $A, B, G$, ed exiremo per P apparato $D$.

Ora, volendosi, ad esempio, mettere in comanicazione la linej $g$ ) (corrispondente all' apparato $D$ ), colla linea e) noi potremo larlo combinando la conginazioue dei fili al commatatore.
Diffatti se noi mettiamo la spina $g$ 8) ing 7 e togliame quella in (7) per metterla in $f$ B), vediamo che la corrente: in provenionza della lica $g$ ), gimata al commutatore, seguirid la spranga 7 ) entrando nel ricevitore $C_{\text {; }}$ indi passera al tasto, alla bussola e parcorrendo la sprangheth ey del

La corrente della linea e) seguind la stessa, sta, pa ing senso inverso: mentre quella delta lium of pe th trasgat
sizione doll shate percorréd ta spranghetta 8) del commatatore, matcendo in azione $I$ appiarato $D$, che restera uflicio entrente.
A miglior chiarezza dareno un aluro caso pratico.
L'ufficio d), collegato coll' apparato $B$, vool corrispondere difettamente coll uficio a), comunicante col nostro apparato A. Noi non doyremo che trisportare la spina $d 5$ ) in $d$ 3) e l'altave 3 ) (n bs) (fg. 24 a) e cosi la corrente ia.provenienza dall ufflion d) percortendo la spratghetta 3) (del commutatore, entrera nell' apparato $A$, per useirue dalla spranghetta 2) e portarsi sul fito a).
Lappanato $\mathrm{B}_{\text {, }}$ in questo caso, sara intermedio fra le linee $b$ ec 0
Da questi esempi saraz facile dedurre le diverse comunitazioni che si possono stabilire colluso del commutatore comune. E duopo perd tener presente che 1 intensitd di una corrente essendo in ragione inversa della loughezza del circuito che deve percorrere e dé disperdimenti alle diverse congiunzioni ed ai sostegni isolatori, talvolta diminuisce in medo da non essere abbastanza energica da har fumzionare i ricevitori degli uffici definityi, al quali si e dato il prolungamento di linea, per mezzo dê cormmó tatore.

In questo caso, se P ufficio ne e prowisto, può far uso dei soccorritori o di altro apparato Morse, in cui sia ins trodotta la corrente di una pila locale.

Per l'eselasione dell ufficio dai diversi cireuiti si atotterà la disposizione delle spine nel modo portato dalla figura 24 b , mentre per la formazione dei creviti interni, par esperimenti od altro, valgono le norme accennate al presente numero sub, $a, b, c, d=$
-zione, mantra volendoi somene sto limen separateit hacci

Volondose isolare upa a Iralluan delle: due linee, od anche tutte e due bastura che i delf braceidradatori pon siano
 of enere lingerveplo delle tinate si dquia tar wso delle spine del compnatare, eom'e dimestrato dall figura 23 bis sut. $b$.
Gouiadella corvente Quapda le Jinee sone congipte in (halfzique, ovyere quando 1 bracei $a$ ), $a^{\prime}$ ) comunicape coi Rput $1 \odot 2$, do coorrente, veneudo dalla linea $L$, passera dyorsetto $S$ ' Cello sarticatore, da questo ai morsetti $q a$ ) del homuutatore, ladi alla buspala, al hracio traslatore $a^{2}$ 2) N N I della macchina di sinistra percorrendone la mase melaliea e la leva. Questa, allo stato normale, comunica colla vite superiopre, quindi ha corrente da questa passera al N. 2 di detta maccliina; indi al N. 1 del tasto di destra, al N. 2 dello stesso e finalmeate al N. 5 e 4 della macehina di destra, scaricandosi poscia alla terra dal morsetto N. 3 del commutatore.
Frattanto nella macehina di destra avrà huogo, per effetto della corrente, Tatrazione, dell' ancora, la cui estremita si porteri a coptatto della vite inferioré e pradurri mi segho, e perció la corrente della pila dell' ufficio, dal norsetto + e $\mathrm{N}, 3$ della macchina stessa, passerà alla leva, alla massa metalica, morsetto $\mathrm{N} \cdot \mathrm{fe}$ da questo al bottone 1 e braccio traslatore a); indi alla bussola di sinistra ai marsetli a 1) del conmutatore, al morsetto $S$, dello searieatore ed infine sulla linea $L^{2}$.
Se h corrente all opposto proviene dalla linea $L$, passemp al morsetto S) dello scaricatore, ai morsetii 1 a) del
commutatore, alla bussola, al braccio traslatore a 4), al. morsetto 1 della macchina serivente di destra; indi al morsetto 2 della stesss: macchina da questo ai morsetti 4 e: 2 dell' apparato di sinistra, poi a quello 5 e 4 della irspettiva macchina ed infine si scaricherà a terra dai morsetti $c$ 3) del commutatore.
In questa macchtna pure succederà l’atrazióne della leva e avrà luogo un segnale ; quindi la corrente dell altra pila dell' ufficio; dall' altro morsetto $+e$ da quello N. 3 della stessa macchina, passerà alla leva, alla massa metallica ed al morsetto N. 1, della inedesima macelina; da questo morsetto al bottone e bractio traslatore di destra $2 a^{\text {a }}$ ) alla tussola, alle spranghé $b$ 2) del commutatore e finalmente sulla linea $L$ passando pel morsetto $S^{\prime}$ ) dello scaricatore.

## CAPO 1.

## 14. Categohie del gússits.

I guasti che si possono verificare o produrre negli uffic ${ }^{i}$ telegrafici o sulla linea, sono causati da interrtizonte, da derivazione o da contatto.
a) Interruzione. - L'interruzione, si manifesta quando, abbassando la leva del tasto per trasmettere, $l^{\prime}$ ago della bussola non presenta alcuna deviazione.

Essa puó essere causata : da rottura dei fili di linea o di quelli collegant gli apparaii; da catlivo contatto nelle congienzioni dei fti di fhea énegli attacchi di questi e dei fili di comunicazione Interni agli apparati, ovvero da cattiva comunicazione colla terra.
b) Derivizione. - La derivazione, o perdita alfa terra, si riscontra quardo, abbassando il tasto, si vede una deviazione, nell' ago della bossola, maggiore dell' ordinarias
 e interrotio, mentre devia pochissimo o nou da atco
mine ; spezzamento del suo filo, assai racile dove questo si congiuge ai morsetti; corrosione tra spire contigue. Curata la nettezza, le perfette giunzioni ed isolamenti dei diversi apparecchi, per quanto riguarda i guasti dell' elettrocalamita, non vi è altro rimedio che di farla sostituire.
3) di natura magnetica, dipendenti dall' indebolirsi della polarita delle calamite in causa di cambiamenti di temperatura di scosse e di vibrazioni o dí un folmine che puọ invertizae i poli ; oppure dal magnetismo residuo nei nnclei di ferro $o$ da una specie di incrudimento prodotto dal lavoro e che si manifesta colla pigrizia dei movimenti deli ancora.
Esperite, senza risultato, le pratiche suggerite della re. golazione e prova dei diversi apparecchi, si dovrà chiedere il cambio delli ${ }^{\text {a }}$ apparato difettoso.
e) Guastl sulia linea, - I guasti sulla linea possono verificarsi in seguito ad una bufera o venti impetuosi che phbattenda i pali, eausano la rotura del filo in uno o più punti, Lo spezzamento del filo puó esssere fatto anche maliziosamente 0 dipendere da corrosione del Alo condutore, da seloglimento d' una giuntura mal fatta, da rottura di qualche isolatore o dal peso della neve che visi agglomera nella stagione invernale.
Il contatto dì due linee parallele, puo operarsi per diversitd di tensione dei fili, oppure per via di qualche filo di metallo, d' un ramo d'albero, di un pezzo di conda od altro conduttore più o meno buono che vi si fermi a cavaleioni toccando il filo inferiore.

H'sficio, a cui consta $l$ esistenza di tali guasti, dovià avvigare i guardafili o guardiani delle linee ferroviarie
perchè albiano a provyedere ahte congiunzioue deí fili; se trattasi d' iuterruzione, ed disgiungerli, si trattasi di contatto.
f) Perturbazioni atmosferiche. - Qualunque eambiamento nello stato elettrico dell' aria atmosferica delle nabi, come temporali, aurore horeali ed altri fenomeni metenrici, può dar luogo a correnti sulle linee telegrafiche. -

Queste correnti si manifestano coly atrazione vivissima dell' ancora dell' elettro calamita. Spesse volte scoccano scintille fra le diverse parti metalliche, l'ago del galvanometro si smagnetizza, l'elettro-calamite diventano permahenti ed i fili sottili si fondono e si volatizzazo.

Ad evitare questi danni serve lo scaricatore ma, per maggior garanzia, il telegrafista, in casò di forti temporali, mette le linee alla terra.

Se il temporale sovrasta all' ufficio telegrafico si devono escludere tutti gli apparati, rimettendoli in circuito man mano che il temporale s' allontana o prende una determinata direzione.

Quando si ha il tempo necessario, si avviseranno gli uflici estremi che si esclude il proprio ufficio per temporale.

L' umidità nell' atmosfera, Ja ploggia, là neve, l' aria marina, possono produrre correnti di polarizzazione in puati dove le isolamento è difettoso.

Oltre di che, iecrescento gli sperdinienti, indeboliscomo Ia corrente di linea e limitano la distanza della thastizizsiope. A quest'olimo inconventente rimediano I'impitemithat soccorritori e le traslazioni.

## CAPO I.

## 15. Modo di hiparare i guasti.

a) Lacaltzzazione del guastl. - Accennate le cause chie possano concorrere a determinare i guasti, e le forme sotio cui si manifestano, ora verremo a dimostrare come si possa ripararvi.
Anzitudto è neecessario il saper stabilire se il guasto è
\% inteno of esterno. Dicesi interno, il guasto esistente nei vari appareccbi della staziove; ed esterno, quello chè si riseontra suí fill di linea e di terra 0 negli apparati delle staziovicomexispondenti.
Per der timi che il guasto non sia nel nostro unficio, bastera stafoly il circuito interno nei modi specificatio ai
 mssando pescia il tasto, se l' ago della bussola oscilla, si ha ta eertezza che le comunicazioni del nostro ufficio sono buone. tots

Se lhgo invece non oscith il guasto è net nostro ufficio e si lown cercare in quale dè diversi apparechi esista. - Dopo ver provato che le viti ditominnzione dei fili agli appareechi sono abbastanaa strette da assicarare un bron contatio e ripulite fe ficudinette del trasmetitope, se, abbassando il tasto, pop si ottiene ancordin regolare fon zionamento della busson, si doyra esperimientare questa nel modo stabilito dal N. 7 c. Trovata buota la bossola, si passera alla prova del ricevitore. Introducendo una lana d temperioo od oltro oggetto metalico, fra la leva del tasto e l' incudinetta $D$, in modo da stabilime il contadas: oppure abbassando la vite B, tanto da chiudenda per stabt:

## 60

xatatontw 19 sub $d$, ed $e$. Se l'apparato, cosi introdoto nel 6fente fanzionà régolarmente, il guasto ê in ufficio; se non topplona, è sula linea o in alcana delle stazioni corrispondénti.
A spiegare maggiormente il metodo di poter stabilire ove esiste it gusto daremo i tre casi pratici che comunemente si presentano ai telegrafisti.
b) Ufficio a cul giungono distinti i segnail del corrispondente, ed a questo mon arrivano te risposte. - Il telegrafista a cui somo rivolte le chiamate e le di eui risposte non vengono sentite dal corrispondente, deve ricercare se il guasto esiste nel proprio afficio o sulla linea.

Stahitito il circuito interno, nel modo accenmato al pre: cedente petagrato; se J'ago della bussola devia, il guasto non è interno, ué pad essere sulla linea, perchè i segnali del: corxispondeate girngono regölamente fino al nostro ufficio. E d' uopo quindi convenire ebe il guasto è nell' ufficio del corrispondente, oppure che lo stesso non tene ben regelata il propsio apparato.
c) Uhele the ohiama da qualcho tambo senza ottenere risposta t trope àyer esperimpatato che liaconveniente 40 A detya da poca sensibilita dell aneota, per troppa tensiene dela molla antagonista, si accertera se, i fill the todngiungono i diversi apparecctia ion siano spezzati o mon bene coughonti, per allentamento detie viti. Indi si prote il circuito interno e se la bissola devia, si dedice che il guasto esiste sulit linea o mell'rfficio cel corrispondente, e se pan devia, il difetto è in ufficio.

Opalora poi l'ago oscill con magiore forta del consteta,

dovrd esaminare se in ufficio non siavi contatto del filo di terra con quelli che congiungono glí apparati colla linea, 0 se le pante dello searicatore sieno forse in contatto colla piastra di terra; ciò che può esserée prodotto dalla siscarica di un folmine e provato col far passare unife stíselia di carta fra le punte e la piagstra medesima,

1. Può succedere però che il guasto dipōnda da interruzione lungo il filo di linea e da contato dei capi spezzati con la terra, il quale fa si che, abbassando il tasto, si chinda un circuito in cui non è compresa la stazione corrispondente, Il guasto, in questi casi, dev' essere riparato dai guarda fili.
d) Ufficio che non puà trasmattere nè rlcevere. - Questo si manifesta vedendo la bussola sempre immobile.
se, dopo aver esperimentato il cireuito interno ed escguite tutte le prove dei singoli apparati, abbassando il tasto, la bassola non devia, il guasto é esterno.

In questo caso, dopo essersi aecertato del buono stato degli attacchi dei fili di linea al commetatore, se I'ufficio a estremo, occorrerà assicurarsi che ta comunicazione della spranghetla verticale colla terra sia perfeth, e quindi verificare, che il filo di terra non sia rotto od abbia buone comonicazioni colla terra.

Cheado on filo di prova al filo di linea, in vicinanza al commutatore, ed infiggendo l'altra estremita nel terreno, abbondantemente umido, l'ago della bussola deve deviare ad ogni abbassamento del tasto.

Se la devipzione è debolissima o nulla, il guaste o esterna e deveéssere rintracciato dai guardafili salla lineage dal telegrafista della stazione corrispondente.
e) Escluslone dal tircuita delf uffeio in cul esiste il guasto. - Rilevandosi l'esistenza nel proprio ufficio di un guasto, senza poter riparario, il telegrafista deve escludere dal cirenito il proprio uficio per non impedire la corrispondenza fra gli altri uffici.

L'esclusione deve darare sino a che sia riparato il guasto.

## PARTE IV

SEGNALI PEL SISTEMA TELEGRAPICO MORSE.
Morme PER GE LA TRASMSSNONB E RIGEVIMENTO DEI TBLEGRAMAI.


## b) Gifre



Nelle ripetizioni d' ufficio le cifre possono essere espresse nel modo che segue, quando l' ufficio corrispondente accetta questo modo.

c) Sognall $d^{\prime \prime}$ interpunzione ed artri.

Punto. -
Puito e virgola ;


Virgola,
Due punti :
Punto interrogativo ?
Puato: ammirativo :
Apostrofo,'
A capo (a linea)

-     -         -             -                 -                     - =

Lineetta d' unione - -

-     -         - =-

Parentesi (prima e dopo la parola) () $-\infty=-\infty$
Virgolette

-     - 

Sottolineazione (prima edopo la parola oil membro della frase).
d) Indicazioni di servizio.

Telegramma di stato
"•=
" di servizio postale

* di servizio ferroviario
-":- - - - - - -
privato
di movimento
Avviso di servizio tassato
- di ricevimento


Segnale che separa it preambolo dall indipizzo li iodirizzo testo e il testo dalla firma, e che segue ciascuna formola abbreviata di servizi speciali
Numero dol telegramma
Parole
Segno d'attenzione


Chiamata (lettera o lettere per lo più iniziat distintive di uffici di un dato circuito)
Invito a trasmettere

e) Formole abbreviate.

Telegramia urgente




## CAPO II.

17.     - Trasmissione.
a) Regolarilì del segnali. - Perchè la trasmissione risulti perfetta è necessario tener presente:
1) che la lunghezza di una linea deve corrispondere allo spazio che occuperebbero tre punti avvicinati insieme;
2) che 1 'intervallo fra i puntio linee formanti una sol lettera deve equivalere ad un punto;
3) chèe I' intervallo fra due lettere di una stessa parola corrisponda ad una linea, e lo spazio fra una parola e Pallra di due hince unite.

Uno dei difetti in cui incorrono facilmente gli appiendisti, consiste nel non fermarsi a sufficienza sull' ultima linea di una lettera; ciò è causd che spesse volte si può interpretare un a) per un $i$, un 0 ) per un $g$, un $m$ ) per un $n$, ecc.

Altro dei difelti si rileva in chi ha l'abitudine di unire troppo i segui di una lettera con quelli della lettera successiva, e di staccare troppo i segni di una stessa lettera; ciò che contribuisee a rendere difficile là lettura della zona.
b) Manesfio del tasto - 11 modo migliore di impugiare il tasto è quello di appoggiare il dito indice ed it medio sulla testa del bottone ed il pollice sotto, badando di non toccare la parte metallica della leva. L' apprendista doyra poi esercitarsi a produrre una serie di punti, che otterrà abbassando ed immediatamente sollevando il tasto, indi delle linee che avrà col fare un po' di sosta nell' abbassare il tasto, procurando che in tuti questi movimenti, il tasto stesso nou venga mai abbandonato.

Proverà quindi, per mezzo dei punti e delte linee, a formare delle lettere, indi delle parole, avvertendo che prima di intraprendere il maneggio del tasto, sarà bene che il telegrafista abbia ben impresse nella memoria le diverse combinazioni dei segni che rappresentano le singole lettere.

Per correggere i difeti della trasmissione, l' apprendista potrà, collegando con un filo metallico i morsetti $P$ ed $R$ del tasto, vedere sulla zona della propria macchina scrivente impressi i segni che si produccno ad ogni pressione esercitata

- sul tasto.
c) Modo di fare le chiamaie, - I diversi uffici compresi in un circuito sono distinti fra di loro per mezzo di una o più lettere, e per lo piǹ colle iniziali del nome della città o borgo da cui prende nome l'ufficio.

Qualunque trasmissone deve essere preceduta dalla chiamata dell' ufficio che deve trasmettere e della risposta di quello che deve ricevere.

A tale effetto, il primo trasmette, in modo ben marcato

- il proprio segno di chiamata, susseguito da quello dell' officio che deve rispondere, replicando tali segni finchè ottenga risposta o segnale d'impedimento.

In časo di segno di risposta incerta, prima di cominciare la trasmissione, dovra rinnovare la chiamata.
L'ufficio che volesse corrispondere con altro di diversa linea, col quale non ha comunicazione diretta, chiama $l^{\prime}$ ufficio che può accordare il prolungamento di linea o la traslazione, ed avutane risposta, trasmette le iniziali dell'ufficio col quale vuol comunicare, seguite da un punto interrogativo. L'impiegato che riceve tale richiesta, quando non vi sieno impedimenti, stabilisce le chieste comunicazioni e risponde al richiedente colle stesse iniziali dell' ufficio desiderato, seguite pure dal punto interrogativo.
d) Norme per la trasmissione dei telegrammi. - Avuta risposta dall' ufficio chiamato, il telegrafista dà corso ai dispacci colle norme seguenti, trasmettendo :

I il seguo convenzionale della specie del telegramma e ciòe mov. se di movimento; serv. se di servizio ferroviario o telegrafico; $a$, se di servizio delle Poste; $s$, se di stato e $p$, se privato;

2 P ufficio di destinazione del telegramma;
3 1 ufficio di origine preceduto dalla proposizione da;
4 il numero del telegramma dato dall ufficio telegrafico d' origine;

5 il numero delle parole pei dispacci di stato, di servizio postale e privati;

6 la data, (glorno, ore e minuti);
7 le indicazioni eventuali previste al N. 16 e);
8 il destinatário e l' ufficio di destinazione;
9 il testo del telegramma;
40 la firma.
Il telegrafista che incorresse in un errore nella trasmis-
sione, deve trasmettere il relativo segnale (riportato al N. 16 d), avendo cura che la serie punti sia sempre superiore a sei per evitare confusione col punto, col numero 5 o con qualche altra lettera; indi riprendera la corrispondenza dall' ultima parola che gli risulta essere stata trasmessa regolarmente.

## CAPO 11.

## 18. - Ricevimento.

a) Regolazione della maccilina scrivente. - Prima di riSpondere alla chiamata di un ufficio, il telegrafista deve accertarsi che il congegno di orologieria sia montato, che il tampone sia convenientemente umettato d'inchiostro oleoso e che sia ben regolato il movimento dell ancora, il che si constaterà lasciando scorrere sulla zona i segnali di chiamata.

Predisporrà quindi sul tavolo i moduli o protocolli sui quali devono essere traseritti i telegrammi da riceversi a seconda della loro categoria e delle disposizioni emanate dalle amministrazioni da cui dipendono gli uffici telegrafici e risponderà all' ufficio corrispondente col proprio segno di cliamata.
b) Collazionamento dei telegrammi. - Ultimato il ricevimento di un telegramma $l$ 'impiegato ricovente ne rende il collazionamento parziale col ripetere il numero d'ordine del telegramma, il numero delle parole (se trattasi di dispacci di stato, di servizio postale, o privati) e tutti i numeri in cifre contenuti nel testo ed eventalmente nell' indirizzo, nonchè le parole o frasi che gli sembrassero di senso oscuro,

Se durante il ricevimento, giungessero all ufficio dei segii o delle parole incomprensibili, l' impiegato deve interrompere la trasmissione e richiedere la ripetizione del telegramma dall' ultima parola ritenuta esatta.
Nel caso poi ché il numero delle parole non corrisponda q quello esposto nel preambolo, l' ufficio ricevente ne avvertira la stazione trasmittente iavitaidola a dare le.iniziali delle parole del suo dispaccio, che si prfonteranno con quelle trascritte, e trovata quella m. mante, chiamerà nuovamente la stazione, ripetendole la parola che precede quela ehe gh cousterebbe mancare. Questa parola dovrà esserte segaita dal punto interrogativo; quindi la stazione trasthutente riprenderà dalla stessa parola la trasmissione del dispaccio fino a che il ricevente, dopo aver riparato. all omissione, darà il regolare collazionamento.

A queste nozioni era mia intenzione aggiungere un sunto delle porme amminstrative che regolano il servizio telegrafico: ana siccome il presente libretto è dedicato, in íspebiol modo, a chì può già frequentare gli uffici e puù quindi apreditere dalla Guida degli Imbiegati Telegrafici e dai regolamenti o dalle pubblicazioni di servizio di cui ogni uflicio e fornito dalla propria Amministrazione, le norme terse, ho trovato superfluo accingermi a tale lavero, che durebbe contribuito soltanto ad accrescere la mole del vowame con poco prolito del-lettore.

## Scanned by IW1AU

> Downloaded by RadioAmateur.EU


| Scanned by IW1AU |
| :---: |
| Downloaded by |
| RadioAmateur.EU |



Fig. 9. - Cominutatorr.


Fig. 10. - Scaricatars Hipp.


Fig. 11.


Scaricatore italiano.




Fig. 15. - Circuiti di due uffici capi-linea od esting, com scaricatori Hipp.


Fig. 18. - Divasions della corvente.




## Scanned by IW1AU

Downloaded by
RadioAmateur.EU

TRASLAZIONE
Fig. $25-$ C ${ }^{2}$. Aella traslasione Fig. 27 - Traslasionq, con due Soccorvitori.


Fig. 28 - Traslasione con due apparati Morse.


Scanned by IW1AU
Downloaded by RadioAmateur.EU

