$\left.\begin{array}{l}(68 \\ (13 \\ 4 \\ 41\end{array}\right)$


Ex Bibliotheca majori Coll. Rom,

Societ. Jesu


# \&LIB RO DE 

LA REPVBLICA DE VINI。

## TIANI COMPOSTO PER

## DONATO GIANNOT.

## T1.



ETOTEFA
－ロIV ォコ AOMaソ！ta ถa

$$
\therefore \text { at (13ctar) : }: \text { : }
$$

$$
\because \because \therefore 12-2 a=100
$$

# PREFATIONEDIDONATOGIAN NOTTI NEL LIBRO DELLA REPVBLICA DE VINITIANI A:FRANCESCO NASI PA. 

 TRITIO FIORENTINO.VANDO io meco medefimo
 Francefoo preftantiffimo riuolgo nella mentc linnconftanza degli buominidetempingftri, non pren. do marauiglia alcuna, che da queo igli, iquali fono reputati saui, fiao no afpramente tal uolta ripref?.
Percioche doue fi truona egli alcuno, cbe quellofteffo $\mathfrak{o}$ renda in fatti, cbe speffe wolte con le parole fí dimoftra: Niuno è che non celebri con ampi fime lod ile uirtu degli ano tichi, ev non moftrid'effere di quelle ftudiofy Iimo imo imitas $^{2}$ tore . Ma chi poi riguardai coftumi, co qualicgli wiue,non ne ritruoua in lui sembianza alcuna, Cbi è quello, cbe quan tunque celi e efaltila continenza di Fabiritio, la parfimonia di M. Curio, il uolontario oflio di Scipione, non fia dell'aua: ritia di Curione, delle delitie di Lucullo, er dell' ambitione. di Giullo Cesare imitatore : Ciafcuno magnificamente loda quelle cofe, che gli antich fi aceunno, quando erano uirtuofi, *r con grande Jtudio seguita quelle, lequali operauazo eso A $\ddot{y}$
scondo gia diuenuti maltiadio. Ma trale môte iártá deglianina. ticibi, quefta è grandemente dd celelbarce, cbedi tutti icoftu. mi che à tempi loro s'offeruanano', erana diligentice-cunriofe inucfligatori. Diche non Joloèsis maggiore priudénza acquifta nano, ma dauano anaboria aglialtri con le fatiche lore faculta' di conofcere con uiui esempi quelle cofe, cbe fi deono fuggio $r e$, et quelle, cbe deono seguitare + Perlaqualcofa giudicando Ariftutele, tanto gran philosopbo, quefta notitia recare alla uita bumana grandi $\int$ Ima utilita , compo $\operatorname{sede}$ goucrni di tutte le Rep. Lequali al tempo sno uiuenno, © glierano note, liv bri particulari. Ne penfo de itempi fuor no baue fleno qual che cosa, Ta cui intelligenza poteffe efere, V̌ a quelli, cbe allbora nimeano, et à pofleri utile é frutuofa, Ma quellische miuono in quefta noftra ctar, fi come dall' altre , nirtu' degli ane tiche sono affai lontani, cofil anchora di quefta sono del: tutto priuati. Pcrcioche pochijfini fitruouano, che fiano odins tenderc $i$ coftumi, er gonerni dellaltrui Citta' curiofi :er ì ciafcuno bafta affai lodare itcmpi anticbi, or dannare $\dot{r}^{\text {: }}$ presenti. Ildhe fi dearebbe pattentemente sopporitare, sequel' li, che tanto celebranol'antiche uirtu', fi come c $\int f i$ sono pron: tià lodarle, coof ancbora di quelle fuffeno ardenti imitatori: laq iale sarebbe una lode piu illuftre © manvifejta. Percion che lodandofi tra l'altre co fe quelle, cbe banno attitudine a fa re, ct à produrre qualcbe boncfta, cturtuosa opcratione, ciaf cuno chiaramente uedrebbe ghanticbi cofere ftati uirtuofiffio
 icoftumi loro imitando, cquatianchora essi diuengono. La - onde io giuddica che quellifis debbano assai co mendare , iquali

 ma netraggonoqquel frutio Er quella, utilita, ;chefi puote d cose non perfette trarre. Nel niumero de quali Yrancefoo mia varo, "donfiderate le nirtù woffre; mi pare: ©do mextitamenta debbiate effere usisipipofto: Perciocbe, oltre alli baucere io ricon moscriute in woi mowe di quelle witty cle negliamithiff lodaxid le informationi, che de goucrni U- coftumii di Frandara; della Alemagna; ©o d'Ingbilterra, gia sono passitiduc anni à me Ër agli amndi uoftri portafte, moftrarono rbe woif fact in terameute dell anticica a wirt tu imitatore. La ondetroyandomi io in Vincgia Con Giouanni Bürgherinì nofro ,Va liberalita' del quale mi ba daiko faciulto di iuederg, 'oltre à quella nobilis fima Citta,gran parte anchora della Löl bardia, mi tornò subi to all' animola diligenza, laquele bauceuate ugata noi in inuefti gare icoftumi delle sopradette prouincic. Laqualcofa produ $\int$ fe nella méte mia un grandif Jimo defidervo di uedre se to po tena ad imitatione uoftra raccogliere il gouerno della Rep.de Vintiani. Della quale uolendo io intendere iprincipii, gli accresciment, © l'ordinatione, fui conj|retto leggeret tutte le loro biflorie. Appre ffo buomini praticbi in quel uiucre, be rad'una cosa, bora a'un'altra domandare, ct moltc ancbore
 deliberato idjmiandaréalla memodrinile lle lettere gualebe cofa onde non solamcne serginail sopradettieffitio, ma renda an cbora ucrateftimonianza cba io. tatti quec luogbi, liquali dos po la mia partita di Firenze quefto anno bo uifitati, non bo trascorfi sanzà erarnis parie di quellfrutto ; che debbe prende
 quello cbe scriuere pote $\int f i$, non bo giudicato cbe le predette cosed douejfeno eflerefia me riccostate. Percioche la notitio Lero da moleaderiayenolmente f puote baucre : et imiai ami

 de-io determinardi narrare alcuri, non mena aidictteuoli, cbe. grain; © pociont ragionamenti, li qualibebbeno con Giounare in Borgherivinoflrodide Centiliswomini Vinitiam: $M$ 二Trt fone Gabrkello; M. Giralamo Qácino, Cr uno Pá doulimo MQ . Nicolo Lronticarbiamato; buominituttr cii mol
 altinfri, à quali to pres fentetrociandoma inticy appieno quellos: dbe gremde melice sempre bpraeua de ficicrato; cooe l'ammonia
 seré intefa; O' conjfderata; me anchordxan minore ammin ratione ne tempin $n$ gftri cbe ne gli auti bi quiellade Lacedoma ny, ©r de Ramandriguerdatin. Etperabe sel primo ragioni hecrito fridifputats drlle angminiffratione uniuerfale della
 Terzo della forma, שV compoftitione di effa Rcp. noi
 perche naturatluchentele cofe uniwerfolis sono dipiuif focile istecl
 coundo ; il terizo dalli uro , etitallal altood epenende. Tt actioche

 cria 3 .prendero unia prisicipio dal projopofto nofitro alquasito
 wida meillyw graue ev prudecte ergionuamerto narrato.
 dac Gioaumnn Borgherinin ingfro, per dar opectra in compagnia suua alle buóne letafere, pooscia che io mid fuivilquanti giorni pa:
 ftutue le écof notablit, lequali ieranio vella Cituà jicicomes.
 1 in woumemente ciffecate circondanatulta laterra ev la rens dono imef fuwtdabile, fimilementc modte altre cafe. lequali po ssia che da mef fwor ono uedute, © Con fiderate, wolle ancbean
 trounanano. Feci adunque, perfua introdutione, riverenza al Recerendo - M. PIETRO Bembo, la cuif fama per lefureuritu' per tuttorificiona: Vifftria M. M. Nicolo Leoni-
 B
ficome manifeftano topere da lui compofte, er diunglan te. Era in quelli giorni M. Trifone Gabriello in una sua nilla , nell quale assait empo eglie éufato di dimeracre, loonta no da ogni ambitione, libero dall'amminijltratione della Rep. discofo da molte incommodita, abe sece apports la uita ciwile. Godefi egli nella sua willa quefta noftra iuta felicemere. te co tanta tranquillita d'animo, di quanta bumana mente pua effere capace. Ne mai è che egli non fra in compagnia d’alen no di quegli anticbiter nobili spiriti, cofi Tofcant, come Las tini , fic com' è Ciccrone, Vergilio, Horatio, Dante, il Pe trarcba, il Boccaccio, co quali egli continouamente iloro uolw. mi leggendo raciona, Et percrbela villa; , nella quale egli dimora, non è molto dalla Cità lontana , con gran sua come. modita wiene spesse uolke in Padouna a fare parte à moltif fuoi amici della fua dolce conuerfatione : la quale da ciaffuno, che. di lui ba cognittone, è grandemente defiderata. Perciocbe oltre alla grauità de coftrmi, eglié ripicno d'bumanita © cortefia . lequali cofe producono negli anime di ciafcuno gran dissimo defiderio di lui . Ma percbe non è mia intentione di celebrare le uirth' di quefto Gentil'buomo, non tanto perche di mie lodi non banno bisogno quanto percbe io a ffretto dive nire al suo ragionamento, cbe sara della sua uirtu piu mani fefo segno, dico coe pofia che noi intendemmo che tra due giorni douena effere in Padona, sdeliberammo d'aspectare la sua ucnuta piu tofo che andarlo a' trouare. Pa $\int$ ato adunque

Maleto termine, ${ }^{2}$ inutefo com'egli cera comparito, pronta, mente alle case di M. Pitro Bembo, dalquale egli è,quan do siene in Padoua, gratiofamente riceuuto, 'l'andammo a' uiftrare . Fuimma adunqueda lei lictissimamenite accolti, $\boldsymbol{v}^{-}$ fatto ch'egli bebbe meco tuttel'accoglicnze vo lofferte, de s'usano tra quelli, cbe mai piu non fi sono ueduti,in una cer in camera dall babitetioni communi alquanto remota ci cono dusse. Doue pofti cbe noi fummo à sedere incominciarono M. Trifone, e. Giouanni in quefto modo à ragionare. Gran dissima Giouannu mio él'obligatione chio bo con uoi. Per. ciocbe sempre di giorno in giorno di nuoue amicitic per noo ftra opera piu rìtco divengo. La qualcosa è tanto da me ap prezata, che niuno altro dono ne uoi ne altri mi puo fare cbe da me fia tanto nobile, tanto escellenter reputato. Gio. Se P'amicitia noftra M. Trifone mio caro softiene che alcuno di noi fa all'altro obligato, io sono à uoi di molti bencfici debio tore: tra quali io reputo quefto grandiffirrop, fbe per noftra bumanita mi e' conceduto bonorare i mici amici, cbe mi ucno gono in Padoua' uedere, con far loro parte de uoftri soaui, ©- fruttuofi ragionamenti . Il cbe è molto piu da flimare, cbe'l wedere gliediffic, leftrade, itempï, שָ l'altre cose no tabili di quelìa Città: le quali non fanno cbe uno diucenga mol to piuo meno sauio © prudente che prima fif fusse. La pra tica diquelli , che sono uirtuujt, è quella , cbe defta gliani. mi degli buomini, © li fa non solamentc piu accorti ©
saui, ma li rende anchora nel seguitarele wirtu' piu ardenat OT uigigianti. Q uando io adunque sonada qualde be caro amio co uijiftato, non gli so far parte di cofo alcuna, ond' edi mag gior frutto E delctutione poffa trarre; cbe della ingtra ami citia . Perciocbe in uoi mi pare conoscerc tutte quelle qualita, le quali generano neglialtri i sopradetti effetit. Ma pofia cbe in quefta materia fono entrato, io ui uoglio dire, sel'af-. coltare non ui graua, quello, cbe nel ueciruia à trouare nel la mente ci cadde. M. Tr. Dite Giouanni mio quello, cbé woi uoletc. Perciocbe ogni cosa che à uoi sociisfa, grandemen te mi diletta . Noi cidebbiamo tutto quefto giorno infieme ga dere: © senoplianio uno mazo, che citraténga, non por framo eleggere meglio che un fauio ev piacciole ragionamen. to. Gio. Quando noi i i partimmo dalle noftre cafe per ue nirui à trouare, cominciai à narrare à quelto noftro amicolequalita de coftumi uoftri, é qucfle mododi uiucre che baucte eletto, il quade inon fi potrcbbe dire quanto mi piuccia. Etpenfando noi à cui di queglianticibi ui pote $\iint_{\text {imo }}$ compara re, ciucence subito all'animo Tito Pomponio Attico amicic $\int$ I mo di Ciccrone, ev da lui con ampiffime locki ne fuoi libriceldbrato. Perciochel'uno er láaltro di uoi e'nato di sanguc nobile, © in una noblil fima pitria . Pomponio oftre all' csscre nella fua matcrnalingua eloquentif Iimo, era an dora della grcca molto perito. Voi $\mathcal{V}^{\text {in }}$ in qucfa , nella quale famo nati, er nella Rünana con grande eloqneriza
et scriucte Er' parlate, Nellaliberalitata fictetarto ${ }^{7}$ Fimill, sbe io non discerno shidi waiffa flato di quella piu amatore. Et quantunque woi nón poffiate essere tanto liberale de beni della foritimna, qquantata fu Pomponio, per non effere di quellis ficopioso poofessore, nondimeno uoi fieted inffnite uoftre untru" iberalisfimo, La qual libcralita fi dene tanto reputare maggore,quantale uirtúu auanzano le riccbsze $\mathcal{V}$ tutte gli altri beni della fortuna. Ma quello, che moftra in woi grano adisfima fimilitudine, è la maniera della nita dall uno $\mathbb{E}^{\prime}$ dal T'altro segnitata . Pomponio wisse sempre lontano dalle pue bliche friccende: uoi anchora dalla mminiftratione cinile ; anom urenga che di quella fate peritifjimo; fi com'era eqli della fua, in queflaquictace tranquilla uita uif feteritirato. Et $f$ f come regli nella sua quiete sempre por geua queghlaiuti, be poteua, rofi uoi non lassate indictro alcurna spetie d'officio, che qer woi $i$ i possa fare. Tanto che nel farequefte comparatione cominciammo aconjdiderare Le quälitade tempi prefenti ©r degli anticbi per uedere setra loro appariua quella fimiglian za, chetra uci ev Pomponio Attico chiaramente conofciar mo, talche noi potesfimo per uero affermare quello, che uol garmente fir dice, chele medefime qualita de tempi spesse uol te ritornano con altra teflimonianza de de ucftimenti $\mathcal{O}^{*}$ d'altre cofe fimiglianti : lcqualidi continouo sentiamo essere in boccadell' errante plebe. M. Tr. Io credo certamente che quefta sentenza o prouerbio , cbe noi uogliamo dire, fra
in molte parti se non in turto uera, Laqual cofa pro difcere nere qualunque confiderale presenti conditioni della noftra affaticata Italia : ne cafi della quale due tempi mi pare che tra gli altri fano da riguardare. Vno nel qual fuil principio della ruina sua © dello Imperio Romano: ev quefo fu quando Roma dall armi Cesariane fu oppreffa. L'altro,' 'nel quale fuil colmo del male Italiano $: e^{e}$ quefto fu quandol'Ita lia dagli Vnni, Gotti, Vandali, Longobardi fu discorfa ${ }^{\text {er }}$ saccheggiata. Et se bene fic confiderano gliaccidenti, cbe da poco tempo in qua, cof in Oriente, come in Occidente sono auuenuti, ageuolmente fi puo uederel, cbe à qualli, cbe bogs gi wiuono in tatha sopprajta uno di quellidue tempi.Ma qual di loro piufi debba bauere in borrrore ño so io giadiscernere. Percioche dal primo fi puodire che nafcefle il secondo: er dal secondo tutta quella uariatione, cbe ba fatto pigliare al mondo quella faccia, che ancbor a gli ueggiamo à tempi wofire ₹ lasciare del tutuo quella cbe al tempo de Romani baucua, Ma io non uoglio che noi pafjiamo queffo giorno in racconn care le noftre calamita ${ }^{2}$ miscrie, ${ }^{F}$ uenendoà quello cbe à me piu appartiene, non appruouo quanto di me baucte affer mato. Et non worrei cbe la grandeza della beniuolenza nos ftra uer so di me ui face $\iint_{\text {e il dirito g giudiciotrapa } \int \text { Jare . Pero }}$ ciocbe io non riconofo in metal uirtu', cbio penfidi potere effere comparato con tanto buomo, quanto fu Pomponio At ico. Io non uoglio gia boradisputare se io debbo o' non debo

Co effere comparato con Pomporiso. Pcriobbe dimorendowo in tal disputatione partefledi me sospectare ch'io perfacasf di poter effere' Remponio agguagliato. Voglio bence solame «e affervare che in quello, doenc uoidicefte ble noi famo gra damence finili, io non unggio altra fimiltudide dedello cren ca. Percioche fic come Pomponio non wolle amminjifrarele publicbe fačédes, cof io dal publico oourrno rimo Jo mis sone. Ma la cagiome che spinse lwi , שo quella de ba indoto me a prendere quefo modo di wiucre, sono dium ffe eve del tute 2e contrarie, Perrioche Pomponii confaderando cbe la Rep. swa era corroditisfma , $\mathrm{F}^{7}$ non conoscendd in in secacula dip po terle la saniaa reftuwure, fir ritrasse da lei per non esserecto frecto con cssaa ruinare, Perriocbela Repp quando è cor rotta, ¿ ¿ jmile al mare agitato della tempefta: nel quale chi allbora fir mette, , non fipuoa fua pofara ritrarte . Iogian on mi sonoritirato dalle cure ciubliper quefla cagione + Percion
 piu perfetata ch'clla mai inalcunk tempofiusse, Laformad'es sa non puo essere con miglior kegitemperata, con maggior. tanquilluat Concordia reta, lontana dalle sedctioni intrinfe vbe $\vartheta \cdot$ da tutte quelle cose, che ruinanole Citura, ē, quwillo th' bello, non manca di inalorofif er magnanimi spiritis
 Tal be io mi rallegro assid dessereffetat prodototo dalla na traparinctipalmente in Lalia , Reginadit tute Paltre pronin
re, dopo quefta mella Città di Vincegiaa mella quale io veggio ussai di quelle uirtú, le quali di quegli aqtichi Romani $\mathbb{O}^{\circ}$ Grecifileggono é lodano. Onde arniene cbe io non ho molta inuidia alla Rep. Romana, ne à quella de Locedes monii. Et quantunque $i$ Romani possedessenotanto maggion re Imperio, quanto è noto à ciascuno, non pero giudico la Rep-xoftra merra beata ev felice . Perciocbela felietita d'n na Rep. non conffite mella grandeza dello Imperio ; madjo benc nel uiuere con tranquillita © quale cofa sc io dicessi che la noftra Rep. fuffe-alla Roma na superiore, credo certo che miuno mi potribbe gingtaments te riprendere. + Per quello adunque, the io bo ragionato; troppo bene pottet comprendere che io non sowo. frato spimo. to a' quefta maniera di aita dalla medc fima cagione che Pooma
 guisa persuaso, non è necefJario narrararui. © cuandy evere imila uolefte intendere , porect direc che ita da nataina sono ino rbinato a aflaià quefta uita libera er sciolta da tatte l'buma me faccende.. La quale io ageculmeite prcfic conofrendo in tal rosa non fare in iniuria alla patria; la quale pere effere copiofa dhuomini csecllenti, non havena dell' opera mia bisoöno alon no. Potrexi sopra cio per mia difenfone molte altre cose din re, ma solo ui baftiquanne è ragionato baker udito.. Gio . Piacemi assai tutto quello; cbe bauret deteto :ditivoi; er di Pomponio Attico : dowe io bo (axioftra natural modeftia vie conofciuta.





















 bods Sabllice bas ofrita hell



C













 Tho tibretto del Sabbllico, dobiegid istutti woffrimagestrath ricconta. Ho domandato poi quandodiduan iesasa; quand
 dato, non bo raccoloto a p pisto co come fatata fal lammminifradion: me e diquefla voftra Repp. Eiper dirrla lama iophiome quair



 fia Rep.M.Ir:Voit non frice da verto punno bomanoss
















 Altraimente winna cosed diquello, bbe crecate ;imetenderepon trefle Ma won so'se in queflo giomo solo fipotra ogni ca: sa cspedirre. Gio . Emi fan aboflamza che mi narriate l'amiz' miminifratione delle Rep: woftra . Perciacrbe quandid io ites
 incbecelle fana: fanidgantie or in: ice differentit porro jime dicre. M.Tr. Voi iparlate. bene. Ragioncremo adimm



## -1




 fratione dessere mimblob biafinatata, Perciode queftaè co. sa, che cua dictroud ognij formadi Rep. -Ji come perglicei
 Bafta bene chet tate ikitransgreffioni, Il quarisis nella moffrio
 dino grandijfimo damo: Ge: Lo non baurro piciciolopies



 grande ordime C'con gran prudenza tempento
 rennoqudli ragionamentio offerti, be u'banno date occiafioe ue divarararmi quello, che io bo lungo tempo defderatato: Date adinque quando a woi piace call ordinatat materia prine. sipio: : Perridibe io yiatututo mi sono per udivura apparechion
 fla Cumera; ; anclobara be ellld non fau la miajflanzza; ficoi
 seinte wolto il souercbio ralore del sole: Oltreà. quefla:














 ro. S'egliè membro.diatele Rcp.dy dingue cose; sopra le qualificonsishla, bisisemnacdik fia perrito. Dellefacultedd

 - cem'illaf/ pissad proudedre: Cbe guercecla quella ne















 xcun'altra farma di gonerivo Mas'e eglis sapa foridide tulg
 il midodo er ba forme dedlh ammininiftracione di quidla, Com frderaudo io adumque the vioi nonjfiete membro della noffím Citta', tal dbe woi pofflate per voi fesso baucire inmo teso la sua amminififratione, innmuri alle predette cose mi marriero particularmentedl noftro goucrno: dopoqquefto seo guitero l'ordine sopradetto, trattando di ciaf funa cosa quante sara neceffario. Et sein quefo ragionamento woi wdircte scofa alcuna a che noi sappiate, *o ni paia di non molio map -mento, non pero', mi preftate minare attentione. Peraode sogni rase a a propepito uerra. Etessendale cose picriole con le grandi, ev quelle, cbe sono cbiare con le oscure collegom se, noon fi po pJouo is alcun modo indictralafgare : Gia Di


## 18

























 Ula











 A due : Enianitionsicintelontaha da torra fonman dive omio











 nelle
se nelle lagune penetrare, la quale cosa credo sbe agecrove sarebbe. Perciocbe i canali loro non sono malto larghi; ne molto profondi. Il porto delle Caftella, cbe.è diximpetto
 $j_{2}$ banno a paffare nan bijogni asfactiare il cobroo de flyif so: sanza che egliporge anchorè agli entranti in'altra diffi culta.: Percioche tofto che'l mare e punto agitato dalla tcm -qefta, il fondo. suo: fueri del porto. fa grandissima wap - riatious per le barcine ; cheisoun daiana luago ad un'altre :dall' onde irapottate : canta che quanci sonde in alcuno tenpo -ji poteua liberamente nel parto p pdfare, ins 'un'aliro affatio
 - malcuni, iquali teffocbela: tdmperta à cessata, nadario cercando ou'ella babbia lafato il paffo, per poterlo poi impo
 :gli altri porti: fi peyfeno edificare fortcexize piccibile; che :con Partiglicric guardino quelle tutrate: Maquahdo: :Pw : realcuno bauefJe pa fatol' Armata nelle lagu'une, si troverreb be poi in quelle difficulta, le quali noi dicimmo che barebbe - wno che armaffe dentre alle lagune. do taffo flare che :Me Canali, per liquali uenife il inimico; fo potrebbe forma - re navili piemidi terrä, iqualicericbid A Artiglicria non lase saffeno $i$ nimidi appressare - Lasso onchora rbe contre chi con trouate ò in qualunque altro modo: alla tecrea s'acco , Stasse; ;f potriane fare per le lagure palates che fariano to
rodi grandisfimo impedimento. Appresso $\int 2$ potria fare de quella parte; onde il nimico uenisse(pcrcioche imposfre: bile sarebbe mostrare di uenire da uno luogo er ucnite... poi da un'altero $)$ in su nauili uno riparo fianchegyiato di: sorte che gli aunersarÿ̈ non ui $\bar{j}$ i potrebbeno accooftare. $S i$; come noi ueggiamo che sono Ferrara, Padona, Cremia ;: Tin altre terre fimidianti ne tempi nostri fortificate Tan, to che ia giudico il fito di questa citá: forrtsfamo porli., bero del tutto da ogni assalto: Attila dopa il saccod A quilcia discorrendo per questa parte ditalia, cbe alloora, Venctia, fo chiampaur, sion penso mati di molestare quedli) che in, questi luogbi pl furore delle sue arme fuggiuanow. Pipino figliuolo, di Carlo mdgno alcempo d'Obelerio Doge: noino creato l'Anno, DCCCIII, temerariamente. ardt con un' Armata, la 'quale egl baneud ordinata à Ra, venra, adalire la noftra Città. Maegli sotti quel fimejche: merritua la Jua Jtolta imprefa- Tcrciocbeda noftri mags: giori con gran suo uituperio fu rotto or sconfitto. Tuttala, Gitt dat un canale, be nei chiamiamoilcanale grande, in due; parti c' djuisa: una parte guarda uerso mezo di got poo: menteqxlalitra Lexuante OO: Settentrionc. Serpeggia quifto. Canale, er fa quafi lantica figura della lettcras ma: alcontrario difegrata in quefta guifa, cbe voi qui vedete,:
 bylte aì renderlo simile ad vn fume a cbe divida la noftra

$$
D
$$

Cità.fi come ARNO Fitenze Pisa, ilTEVE RE Romá, © l'AdiceV Vrona, Qurefo Canaledico: no essere Stato fatto dalla Brenta ;quando ella primàrbe: il'corsole fusse à Luctia Fufina impedto, , usciaa in ma re per quella apritura, che noi cbiamiamoil porto delle ca Scella. Sboccano in esso infintit altri Canali di conueries? udle largbeza, de quali tutta la noftra Cità nom altramem' te'cbela noftia di belle er ampice Strade èpichad's Peŕla magesior parte di quefti Canali non $f$ f pui andare. se non per barra: pure ineve'ba qualcbiuno, che ba da wno:
 alle nosfre Strate, cthe baüre in sul tirno, quando nons bauefleno; le Sjonde: alciuni altri nébanno due, ma sono" pochi . Sono anchora in Vinegia infinite altre flrade : terreftri, le quali no i biamiamo Calli,ma non sono belie,: Piercioche gltre al non essere ne lungbe ne diritue, elle Fono:Strettissime, talmente dbe porbe uere ba, welle qualt: due allato 'luno all'altro possano caminare . Et perthe; le predette Strade sono da (Canali interrotte, acciocbe per) tulta la Citta 'fo possa andare per terra, sono gitrati 'sor: prai Candi ponticelli di pietra in grandisfoima quanenfita : : i quali congiungono l'uma calle con Paltra: ma non sono però fi spesfic cbe uolendo andare da uno luogo ad uno. altro sche fla propinquo à quello, onde ti partl ; non bifo $\rho^{\text {hi }}$ spesse uolte un gran circuito faren Sopraill Canaes
le grande non é se non uno ponte soto, fatto di legname is quel luogo, che piu è frequentato cbe qualunque alra parte della Citta'. Perciocbe egli congingne quel luogo, done $\sqrt{1}$ reducono i Mercatanti , cbiamato il Rialto, con quella Strada, che mena alla Cbiesa principale, dou'e' it palagio del Principe. Ma perche cbiunque uuole paf sare il detto canale non. fia costretto uenire à questo. poonte, il che saria troppo grauose, sono deftinati alcuni in diuerfii luoghi, iquali per guadagnare con barcbette di. quella sorte, che appresso diremo, pa ffano qualunquen'ba. besognt. Et sono chiamati questi luoghi Tragbetti cioce. traictit $Q$ uelli, che fanno questo esercitio, son tutti poe ueri buomini or plebei. It e' dato loro quefto officio da uno magiftrato, del quale è quefta cura : $\mathcal{\sigma}$ sono tutti cbi ad uno cbi ad un'altro traghbetto deputatit . Et è ordinato il numero delle persone cbe per uolta banno à paffare, -r il premio che banno baucre. Tanto the il detto canas le sanza molto disagie er con poca Sjesa per tutto fi passa, aumenga che cegli non babbia se non umo ponte solo. Cami viafi adimque per teitta la Città nel modo detto. Per li. comali anchora 'j.jı ua per tutta la Citta', ma con moltomi niore circuito, che per terra. Habbramo per quefto escriNio certa maniera di barcbette, le quali noi chiamiamo gono dole molto acconciamente fabricate: delle quali tuti quano *ii canali del contincouo fir ueggono pieni. Tegniamo.
noi ©J usiamo quefte gondole in uece di caunalli, di mule. - di carrette : ilnumero delle quali certamente, © grandis. femo. Percioche aflai sone quelle, che tcneono $i$ Centll'buo. mini per l'uso priuato, Et moltif $\int$ ime anchora sono quelle, che da coloro sono tenute, i quali con effe guadagnano. La belleza della noftra Città fi puo meglio comprendere. andando per acqua cbe per terra. Percoochei Canali unie. wersalmente sono larghi : © tutti ibelli edifci sono in sw quelli fabricati, Etquantunque eglino ancbora rissondano nelle calli, percioche ciafecuno ba due evitrate una per. acqua, l'altra per terra , nondimeno la principale. mofira loro è fabricata soprai Canali, Nelle callianchora mol. ti bonorati edifci banno làloro faccia principale : mala. ftrettezadi quelle fa che la magnificciza loro non puo apparire. Molte bruture della Città caggiono ne Canalli, Le quali sono portate uia dal flusso or refluffo dellonde. marine. Ma quefto anchoraa tencrll uoti non basta. Pero, ¿̀ neceffario continouamente cauarli. Della sanita dell'aee; re non bisogna parlare. Percioche ne tempiantichicrana. quefti luoghi padulofi reputati sanij $\int$ imi $\sqrt{i}$ come dimofira, Vitruuio. Et boggi à ciascunoè noto l'Aere di Vinegia. et di Padoua a $\int$ cree sano piu che in alcono altro luogodi dituta Italua . la qual cosa è manifefta per li motti ueccbi, iquali,
 ueggiono. Oltre à quefo la commodita del poterce baucre.:
tutte le cose necieffarie al riuerce è anchora manifeftissima* Quelli scrittori, che trattano dé fiti delle Citta, dicona quelle effere prudentemente edificate, che non sono in sula siua del mare, ma lontane da quello da sei in dieci miglia Non: uogliono, cbe etle fianoin' su la riua del mare, accio the norrpoffano essene da corsali dannéggiate, ma ap-e pruouato quelle; le quali gli sono pressolo interuallo che brabbiarno detto, accioche fi possano ualere delle commodita đi quello: LaCitta' noftra per essere nelle lagune del mie *e., foruale delle coimmodita di quello, or è difesa da corsali dallc medefinić cosé, abe la rentono ficura dagli assalti - Rerrui, come babbiamo detto, er per essere uicina alla ter va spiglia' il medefimo frutto di quella, cbe piglierebbe se in essa fusse edificata: er tanto piu anchora, quanto queo. Etaparte d'Italia, la quale era anticamente Venetia chiar mata; di rimpetto alla quale è polta Vinegia, è fertilisfima - Go da molta bellisfime fumi diftinta :fi come er al Taglia mento, la Liuenza, la Piauc, il sile, la Brenta, l'Adice, xhe tutti sboccano nelle lagune. Dicbe nafce che alla nos fen Cittá ńan solo copiosamente, ma anchora con grainde ageneupleze sanole cose alla vita necessaric apportatc. Tam to che noi posfamo concbiudereche alla Città noftra non imanchi alcuna di quelle cose, le quali or per sua difesa, - per commodita del niuere fi possono deflacrarc. Cofi fate er'il fito di Vinegia ; cotali sono le sue qualita. Delle
quali solamente io to narrate quetle; cbe bo giudicate nea ceffaric. Et aumenga cbe io sape $\int f i$, cbe tutte quefte cose wi fulfeno note, nondimeno non le bo nolute laffare indie ero, accioche il noftro ragionamento non fuffe imperfecto. Gis. Egli è uero ebe io sapeua tulto quello, che baucte det so della uoftra Citta', per bauerla gia piu uolte ueduta; ma non mi è Stato di picciolo piacere l'bauere udito da moi quanto baucte narrato. Perciocbe tutto quello, cbe io baucua ueduto, il parlare noftro m'ba alla memoria tor, nato. Ma ditemi per qual cagione sarebbe ftato il ragion namento imperfetto, se uoi bauefte la descrittione det fite. di. Vincegia indictro la fata, M. Tr. Il noftro discorse sarebbe Stato imperfetto: :prima, perche bawenda noi a' rim gionare della Rep. noftra, non mi pareua conuencuole che moi à quella paffasfimo sanza dire alcuna cosa del luoga, obe la conticne: ©' massimamente perche á conoscene beo mela qualita d"una Rep. non é di poco momenta nar saIo quanto à coftumi, ma anchora quanto alle forze, sape re lequalita del fito di quella Città, cbelacontienc" Le onde tutti quelli, che inseynano edifcarele Citta.) fanno grate. differenza se una Città fi edifica in poggioà in spiano; pres so o' lontano da fiumi ó dal mare. Secondariamente nós dicono i philosophi tutte le scicntic er dottrine doncre is cominciare dalle cofe piu uniuersali $\leq$ Presupponenda que $\mathcal{R e}_{0}$, che cosa è piu uniucrsale nella Rcy. Vinitiana, , be
-effoicerpo della Citté, il quale non solaimente à quelli che camminijtrano la Rep. ma ctiamdio a'tutti gli altri babtan :tie' écommume, er in quello fi contengono: I dipintori io iscultori, sedrittaimente riguardiamo; seguitano nelle. loro :arti ipreceettiv di philosapbl . Perciocbe auchorá c cjii le loro opere dalle cose uniuersali cominciano. I dipintori pri sma che particularmente alcuna imagine dipingano, tirano ceerte linee, per le quali e fla figura uniuersalmente .ja die unofra: dopo quefo le denno la sua particular perfettioné. ©Cli Scultori anchora offeruauc nelle loro ftatue il medefio i, mo, tanto abe cbi wede ffe ealcuno de loro marmi. dirozato, ;direbbe piu to to quefta parte debbe seruire per la tefta, -quefta per to braccio, quefta per la gamba, cbe quefta é ila:tefta, quefta il braccio, quella la gamba. Tanto la na ithua a cojtringe, non solamente nel conoscere Ve intende se, ma stiamdio nell'operare, pidiare il principia dalle s.cose uniucrsali. Per quette cagtone to minominaciai dalla - descrititionedel fitedi Vinegia come c! Pa piu cbel'altre uns : merfale. In tutto quello cbe segnita, osseruera ancborail -anedefoma ardime', Perciodse trottando dell'amminijfratioc one idiffyutera prima de: fuoi membri univeryalmente: dopo - inuefto descendero à particulari, tanto cbe piu d'una molta mi .Sorra nieceffario ripigliare il medefine principio. Non so iseà noi quefto ordine piace, Gio. Piacemi sommanenticext * Megio. che in tutto con gran pruicma procedictes M.TT. E

Dico adunque che tutut gli babtateri della Citta' di Vires gia , la quale da noi è Stata sufficientemente defcritta, so no in tre ordimi diftinti, in popolari, in cittadini, in Gen cil'buomini: Io se cbe in quefta diuafione degli babitasti io sono di contraria opinione nom solo al Sabellice, il qua le de due primi ne fa uno, ©v lo cbrama popolare, ma anchora uniuerfalmente à molti altri, i quali non mettono -gradi in quelli, cbe ron sona Gentil buomini, ma tutti dice - no ejfere popolari, fic come nel suo luogo meglio intendere te. Mà me pare cbe noi li debbiamo nel modo detto diudidere. Onde per popolari io intendoquelli, cbe altra mente posfiame cbiamare plabei. It sono quelli, iquali esercitano artu uilisfime per softentare la wita loro. Ee nella Citta' non banno grado alcuno. Pcr cittadini, tutie quelli., iquali per essere nati eglino $i$ padri er gli auoli Toro nella Citta' noftra, é per bauere esercitato orti pios bonorate, hawno wequiltato qualche sfilendorc ©r somo 30 :liti uno grado, talcbe ancbora esfi ai possono figluoli di quee fta patria cbiamarc. I Gentil buomini sone quelli, de - sono della Citta' ev di tutto lo ftato di.mare oridi treo rafignori. La nobilta de quali ancbora de ella fia sbiera pur per meglio manifeffarla, uoglia alquanto soppra Porigis ne ev l'accrescimento di questa nofta Città ragionare. : Conftantijfima fama è cbe nel tompo cho Attila Re degle - Vnvi con grandisfumospanento meniua ad assalirel'Italia,.
molidi quelli popoli, che allborafic ibiammenno 18 Venerts: $t$ emenda illara assaldifif fuggirena nelle lagaue delmare Adris
 Quelli, che a mal fyga diedere prominipio, dicono iessere ffa) tii Padounni © quellid Aquicia Evidella Concordia? dialtre Citata er castella wicine: Eitalcutidi loro fipa: sarono in une Ssola, alcumi in un'altra. I Primi fondamen: ti. della Cita' dicanoessete Stati gitatida Pado onari in su'L, Raalto, luagoboggià tatatinotijfimo, efferdo gliannidello: salutut perrumutia il numerodi. CCCCXXI .il giorno
 perciochci $i$ mounimentid degli. Vnum noon werveno toffo inian ${ }^{21}$,come s'scra giudiciato ( percioche dalla a prima fama del, loro assalto infiwo à che esfi. menneroo, furrono. XXIITs.:
 riordinarfie vifforare il damno bbe bauctanerioricumato per, baucre perdeto un' escrectio a Tolosa: :mint dapare ent la uenutala. Dalmatia, Tillirici, evliffria) non crebbe? molto la noftra Cità , anzi moli ititornarono in terra fers ma. Quegli, iquali serano posati in suli(Ralto, stiterno: sald, Ma poscia cbe $i$ Barbariperwenneno in Halia, © copugnarono er sacchegriarono Aquilicia, allbora fuy fatio: da Vencti in quelle Soletet grandisimo concorso. Sono aluni, iqualidicono che laano: CC C C XI . nel son pradetet giorno della Anumutiatione fu edifrato il tempio.
di Santo Iacopo, $i$ quale bogeij $f$ uede in Rialto , da queltz: bubititatori, che allbora fis srouauano in quella Isola: Er: : quefo pigliano perlo primipio della Cittáa', L'anne past. CCCCLVI, bamendo gia Atila corsa © surcblegetia ta Italia, Or essendofi fugiti quelli popoli, cbe babbiamo $^{2}$ detti, in quelle Isole, come in luogbi forti, dicono cbe da tutuiquelli, che s'irano nelle Isole ntirati) fri fatio myarom: ciliogerenerale, © F findmente deliberato di reftare in quelli: luogbi, er di nó piu rixornare in terra ferma . Et quefto. pigliano quafi pel secondo nascimento di Vinegia. Ma que. fig uaricta nión è d'alcuna importaniza al propopfto noffro : Buffacbe per lo gran rontorso-diquelll, cbe fuggiuano gli : assalti degli V $n$ ni , la Ciâtà divenne olire modo grande. Tanto cbe non molto tempo dopo ella pocttetrar fuori Par. mii contra i Dalmati © er gli iftri, da quali ella cra infffa. eary, et otterere la nattorid, et por ecré à Belisario Capitano: di Ciuffiniano nedla guerra de Cotti grandis fimi aiutit nella: ossidione di Rauena : Don'egli prese Vitigcte Re de Gotti' © 10 mando prigione in Gonflautinopolia Giustiniano. Venendo poid'intorno à cento anni dopo isuoi principii Nar scte Capitano ancbora egli di Giuyliniano, a liberare Italia dalla Tirannide de Gotti, non fu poco da noftri Vinitian ni aiutato. Et egli come grato Signore in memoria del bee. neficio riceunto edificio due Temp $\dot{y}$, uno dou' e' San Marco. a'Thcodoromartire, l'altro nelmezo della piza a' Mcna ${ }^{-\prime}$

Geminimo comsecrato : il quale fu poiper actirescere la pia, xa disfatte é nella efltrema parte riedjfcato ${ }_{3}$ essendo Doge Vitale Micbeli. Acquijfo ancbora grande accrescimento. mella wemuta de Longobardi dopopla:mortedi Narsete. Ia crudelta de quali conftringeua ciafouno a rifuggire in ques: fte noftre Isole, V fare grande la noftra Citta': Ne an: dibra fece picciolo' accrescimento quando non molti anni dopo da Agilulfo Re de Lonigobardi fu Padoua con Mona, sedice interamented disfatta; concorrendo in Rialto er negli. aleri luogbi uicini gran numero d"babitatori : de quali non es sendo capace il Rialto, U laltre I sole vicine, che gia eran no piene , s'empici d'babitatoriu una Isolctta chiamata Gemio na, er la noftra Cittá diuenne maggiore. La quale wiso se in quefto modo quietamente sanza fare impresa alcuna, ma folamente difendendofi da qualche a afalto de wicini, ine. fino a' che i Dogi-fic cominciarono à creare : il be fu, CC L X X XII , anni dopo la sua cedificatione, Cominincio poi a' solleuarfi alquanto evo mofrare il suo wigore. Et difch dendofi da maggieri assalti andò acguijtando maggiore imp perio. Si come fu quando ella fi difesedalle forze de Fran zefi altempo d'O belerio. Doge nono, fi come noi di sopra dicemmo. Feceno poi inoftri maggioriassai imprese, ح masfimamente per mare:nelle quali finalmente rimafi supes riori acquiltarono assai grande imperio. Dopo qucfo nottaìjia alle cosed diterra ferma banno amminiftratc lc loro fac
rende con quelli succecsfi, che seguitano le cose bammene, evo. sono noti a' siascuno. Et percioche le Citta $\int$ fir rinuouano: d'babitatori per le alleration intrinseche, perglia fallieftcr: ni, ér per la peftiletza, la Città noftra non ba mai patio so tale alteratione intrinscea, cbe ella fir fadiuisa, © fia Stata costretta cacciare fuori,bora quefta parte, hora quel La altra , fi come banno fatto quaf tuttele Citta' d'Italia, le quali da loro medefime fi sono consumate. Daglia faltie efter mi in tal modo sempre difesa s'é cbe ella ne ba acquistato re putatione © $\sigma$ imperio. Solamente e Stata alcuna uolta op prcssata dalla peflilenza: $\int$ i come auuenne al tempo. d'Anc drea Dandulo Doge. L LIII . Il quale fu aflunto al supre mo mapisfrato l'Anno della salute M.CC C XLII. © uife infinoal M. CCC LIIIII. Onde fi puo conietturare be questa fuffe la peffilenza dellanno M. cccxlviiy. tarto dal uoftro Boccaccio celebrata. Fu inquicltem po la citta', per quefta peftilenza alquanto eshauffa, di sore. te che fu nece flario per riempierla concederc che qualunque anda fje babitare à Vincgia, tofto cbe cgli u'baucffe babita to due anni, fuffe Cittadino Vinitiano. La natura della pe fitlenzaè di danneggiare assaila plebe minuta. Perciocbe ella non ba quelli rimedï, che truouano coloro, i qualide be. vi della fortuna non sono del tutto priuati. Talcbe io credo fermamente che quclli,i quali baucuano commodita d'aintarfa molto poco dital darno participafeno. Non ba malti mefi
che io parlando con uho mostro Gevitl buomo Io domandai come la pestilenza due anni sono baueua dannceggiato la vo , Stra Citta'. Kisposemi do la plebe bauena patito assai ma dbit non exa privato de beni della fortuna scn'era ageuol 'enente difeso. E'aduarque manifesto per qucllo, che babbia uno detto , cbe la Citta' in breviffimo tempo diuenve popolo isa. Et non hauendo patto quelle cose, che fanno rinouan re gli babitatori, viese bauere conser uato il sargune di quelli, che principio le diedena, incorrotto :il quale è ancbora pim cbe glialtri nobale: perciocbe quelli, che fuggirono in quefte lagune, da quali è Stato fatto poi ul corpo della noftra Cis ta' ${ }^{\prime} e^{\prime}$ da conietturare cbe fusseno nobilio' almeno ricchi . Concio fia cosa che i poueri, or qualli,cbe mancano di cre -dito, non bauendo faculta d'aintarfi in modo alcuno, frane roftretti Stare fermi, or asjecttare quel bene © quel max te cbe la fortuna reca. Si come noi ne noftri tempi uegee igianto cbei nobli et ricchi di Lombardia ev non i poueri fuggono le guerre de quella prouincia. E' ben vero cbe is plebei manno poi doue pensano poterfi meglio softentare. IEt percio è da credere che dopo il primo concor so de nobis vi ér ricchi di quefte terre uicinein quefte lagune, andasm seppoi dictroloro grandi $\int$ Jime numero di plebci inuitati dalliutile ero dalla securta de luogbi. Sono adunque i noftri Centil'buomini d'escellexte nabilta: prima perche sono dio suffi da quelli nobile er riccbi, $i$ quali rifuggiti in queftilue
ghi padulofi constituirono il corpodella noftra Citua * Se con dariamente perche banno il sangue loro mantenuto incor rotto, per non bauerc patito la noftra Citta' quelle cose, cbe alterano or rinuouario gli babitatori + A'cbe s'aggiun gne la cbiareza, cbe banno arquiftata poscia cbe il gran con figlio fu ordinato nel gouernare le publicbe faccende. Percie cbe egli non e'dúbbio alcuno, che gli buomini don'eglino no fa truouano à trattare cose publicbe, non solamente non ace crescono la nobilta loro, ma perdono anchora quella, cbe bas no, or diuengono peggo che amimali,essendo coftretti uive re sanza alcun penfiero bauere, cbe in alto fsa lenato + La qual cosa agcuolmente potra comprendere di andra in quele le Città , cbe da Tiranni ò da aleri fati uiolenti sono gouer mate: Liquali banno per ogecte Pabba $\int$ Jare or Pinuilire in maniera gli buomini, che non sappino se in quefto monde wiuono o dormono. Non bavendo pai dopa il scriarce. did ronfrglio ( noi ui dichiercremio alliogo suo quando fu. andina? so ${ }^{F}$ F poi serrato il gran configlio) usato di communicare que" fto bonore agli altri, escetto pocbi, ficome furono quelle XV. case, cbe per la congiura di Buiamoste Tiepole furown meffenel gran con figlio: ev nella puerra genouese quelli XXX. Cittadini, che furono fatti Gentill humini, $\mathcal{V}$ : in altri tempi alcunialtri, uengono bauer dato all'ordine' lora maggior grandeza orr riputations. Marper concbiudere tat ta quefta parte paremi che woidebbiamo in quggtingfra Rep. confiderare
sonfolerare trestempi; Vno e' tutto quello spatio che è - hal prinicipio dellá Cità nostra infino à cbe l'ordine del - 8 rean cinnfiglia fu trouato. Nel qual tempoi nostri maggia ri, eflendola Rep+nol'tra gouervata prima da Tribuni, pos ada Dogi, ji come al Jwo luogo intendercte, poca cbiarcza zecquistarono: © © affar fü dbe mantene ffeno quella, dbe *aloro anticbi cra.Etata in quefte lagune portata. Il seo 'condo è da che l'ordine del gran confidio fu. trouato, infine - che egli fu serrato: nel qual tempo ingtri cominciarono pel trattare delle cose publiche at salire in grandeza EO: spostataione. Il terxare dapoit rbe il configlia for serrata. Wa qual cosa gli ba poi fatti itefecerre in moolto maggiore gran deża, che prima fatto nom baucuano. Ilche e aumenuto per lecapioni poco fadette. Tanto che fic come uoi banete potuto sonnprevidere, se nafle citup d' Isalia ánobile alcin
 Questi, cbe noi chiamiamo Cittadini , se banno splewdore alosina, l'banno acquiftato dopo il scrrare del configlio. Pere ciosbe, ceme meglio di sotto intenderctece, essende inntanzi
 aittiquelli, che baweuanoqualita alcuena, fusseno nel iconfin dio comprefi, talche poebi esclufime rimanesseno. 'Ilcho o manifesto per il gram numero, cbefaceuniva quelli, chs a andamano wetempis pasiati.ial gran cannfilia. Eid di quelli

dato tal bonore. La onde noi poffiamo conicturare she quefti, che boggi ibiamiamo cittadini $0^{\circ}$ 'fufferto allbore phe bei, er non baue feno mella Citta grado alcuno, tal che tute. te quclle qualita, cbe banno, se Pbabbiano, poi acquiftate, © ueramente frano poi uenuti ad babitare nella noffra citta', do we col tempo banno fatto ncquifto eto delle fatulta, rbe pos seggono, é di quelli privilegÿ jpir ligiati sono boggichim maticittadini Vinitiani, © sonolmembro della noffra Cita' ron sodisfattione ${ }^{5}$ contento di tuttala noftra Rep. La quale be bisogni suoi $f$ uale delle rictbezte loso, xomedi quille de

 bitatori, ji cone sono $i$ Forefticri y i quali ci wengeno ad ha bitare trattidalla cupidita del guadagnio. Etawuenga dbe al Limorino affat ; noindimerno o'effiron fanno adtrociche uture res à se fanmo di cosa alluina auanzzo s sela uanno á godere yella pairia loro: Ja come not areggiamo die fannoori Brigiaz mascbi V' altrif forcftieri, de quali la Città noStroe é tut $^{\prime}$ ia piena: In queflo medéfino corpo de popolari cettraino
 to la baffecea della foortwanailoro, non bamió ácquiftatoprella
 ne di popplari, i quali sonocome noftri servidori, fi came se


 .di quella. Vergoono soforo in Vincegia per cseser quilla scome uno merrato commune à tutito il mondo per la commeo

 babbiamo iffinon quir ragionadoto dellaqqualiai deglit babitito ri. Reffa bora che disfutiamo della ammimisfrytione del
 se prima altro intendere won nolete. Gio. Prima cber woi po's


 veofaddire sadtamentec quello, di: de wi domandate; mois :CJEndo atco cosad di molta importanze.al propofito os oftros pure io wid direquello, che altra uoltabo sentuito ragionare,

 -prendere duc per fuvootainit o bela Cità noffra armereble xl., milia perfone. Anticauchnt non miriciord g gia in che tem po aper non so qual caso, ‘be a aico me' uscitodella.memd
 potecuanarmare la noftra Cita offronos scriti xil. widia bui mini da portare arme : il quale wumero wime coll sopradte Mà concordare. Ettevendo quefo per wroo ; credo cervo

cempo in qua , be farono scritut XL , milia buomini, in Cita' è edtuenuta piu toftomaggiore, per non effere aunco nuto caso alcuno, per lo quale la Città jı fia uotata. I Gen stil'buomini, tra quelli, cbe frequentano il configlio, er quel :lic be non lo frequentano, $i$ qualisono pochi, vo quelli, che sono fuori per le loro faccende priuate, 政 quelli ibe sono in reggimento nelle terre suggette, 0 ' in altro publico of ffocio, cofi per mare come per terra, fanno uno numarro, dbe artriua ( secondo rbe io bo sentito da molti afficrmare) intor - no à tre milia. Ma lasciame bora andarc ckuttequeftecon fiderationide popolari er Cittadini © del numero degli babtatori, © Tr trattlamo dellamiminilfratione della Repo la quale niuno allerarbe $i$ Gentil'buomini abbraccia, fi coms : Ijanzi dicemmo, Sono adunquei Cenuil hucmini Jignori della noftra Città er di tutto lof fato di mare er di tex, na. La loro amminiftratione prucede nel modo che appres so diremo. Primieramente essi banno fatto un fondamen to.e: mna basa, sopra la quale firegge tuttala ncltra Rep. - Et queffo è quella, cbe uolgarmentefic chiama il gran con frglio. Il quale è basa er fondamento della Rep.percioche , da quello dependono tutti gli altri membri di quella, se non -in turto, nella maggior parte almeno. Abbraccia qucfo gran configlio tutti coloro, à quali permette l'età di poterii - andare: ma di quefte parleremo lundeamente nel suo luogos. ISurge dopa quesfo gran confyglio nstaliro membre di gration
 Iare con uno Tossano ot oscanaménte Perrbe no inella nofitra lirynua dicaamo Pregai. Come fa creato queflo coyfyglio, che
 ibied entrinio, etquali fano le sne attioni; nel suo luogo con piosamente rajoionteremo. Sutcede al confoflo de pregatiil Collegio, il quale é compofod ${ }^{\prime}$ al luni magiltratis $/$ c come noi appieno interidictete. Dapo quwflo membro scguitail Prin
 ftali Reps noffra di queftiquatro membri principali, alt: con/figho grand, del configitio de pregedi, del Collegio,
 mentione de rootyflicide Diect, de Procuraturidis. Mar


 to geli bo tassiditi ger bora indietro: percioche non sono quelli che Fanno il corpodella Rep. ancloora ibe bablbiano grandis fima riputatione, שr fitrauaglino nella Rep. quanto alcun' altro majiftrato. Votintendercteco ogni cosa al luogo suo, $e^{\text {co }}$ ibij Janoi imagiftrati, che bamte yominatit, שo qual fa la loroautorita, e̛o come cancbora efi fiano collegati con la Rep. Tornando oadnnque al propofito mio dico che isopra-


piramide. La quale frome not sapete ba da basa largaphin a poco à poco Siriftringe, et fnalmente in un punto formifcep E a lunquc la basade questa Piramide il gran confoglio, it qualc é largo Vo àmpio: perciorbe in effor entrarciafcuino. cbe correl' Anno XX. V + della sua cta + Entraui ancbos ra di quelli , che banno meno cbe X X V. anni, fic come ap pre $\iiint_{0}$ intendercte . Non fi puo ér non éconuenewole ogni cosa in un luogo narrare. Rifringeff poi la Pitramide nel configlio de Pregati: : il qual membro e melto bonorato, rispecto alle faccende a sbe in quello $\sqrt{2}$ trattano, alche price Sto ui sara manifesto, Ne anco é capace di ciascuno; co. me il grań configlio, Succede à: queflo oil Collegio, dome la Piramide unchore pius serijfringer. Quefta membrof bonoratifimo sopra tutui gli altrio Percioche quefto e quel lo che configlia ér gourryg tutta la Rep. It come noi iuten derete. Termina: finalmente quefta Pixamide neq? Doge, f come in una punta eminente eo à ciaffuno rigusprdenplée: Della grandeza Ur bonore di quefto membro non credo cle molto bisogni trattare. Percioche non è alcusno dif rozo ingegno, "the don'egli sente il nome del prindipato ${ }^{\text {an }}$ non penfi quiui effere adonato ogni bonore, ogni gran!s dcza. Et bencbe $i$ Confıglieri, i quali seggone col Prinn cipe, frano suoi collegi, è sanza loro non paffa ammí nijtrare cosa alcuna, nen dimeno cbi confideralo intcrual lo a che ć. dalla degnite loto à quella del P'rincipe a gudicha.
*a ebe ènon fàda porli nella panta della ciranide colrim ripe ; ma tin quelluogo, don'o pogitil collegib: Petciorbe la
 squella del Prineipe : Etref uicne ade effere pari a quella will collegio - Simileminite $i$ Procuratori, gli Ansocatori, dil configtio de Diectis ebe sono quelli, che poto innanzi mi ìmeraste; ; de quali noi tr ateremio lur igamente, fi debbono crollo car enel nucdef figo luoge del Collegio; quaxto all hoviou are, che loro s'atribuisce per la grain ripintatione che banno, anchara cle effi non fiano membri principalr della Rep.

 *buon itipintiore, fi come noidicemmo di woler fare": it quale prima che egli porticularmente ima imagme dipinga, con

 Corpo della ioftra Repalquanta dirozato, ct coftgrossamèn ke descritto , in tanto rhe se woi baùte anuertito il ngftro rao马ioinariento, potite moltaberne la maffa di quella comprende Te. GiodVeramente jse io nonim in ganno; e mi patrebainere -mpreffa gia nell arlimolda formadella uoffra Rep. EL per quanto io po ffo gindiciare, bauite pridentecineme comin triato dalle cose minuer sall; dalle quali pende la notritia dd




Si come noi potete báuere raciolta ${ }_{2}$ noihabblamatfótfato in find à quiplel fyto di Vinegia or delle qualith de suci habis
 - jifravé la Repa della quale fumblmente bibbiamo la jorma , muncuersale descritá Seguita bora-be alle cose piu particu lariueguiamo. Et per imitare in tutto ( Dipintori e gli Scul gori, tornero anchora pin diuna uoltaal primo principio , fe come uoi uedrete. : Dico sadunque doe quatitro sono le cose, nelle quali confifte il neruo digani Rep. La creationc de ma gistrati, le deliberationidella pace er dellaguctra, le inp

 quellocreatit Sana.pure alceñe dcganita, le quali sono elette dal configlio de Pregati, come nel suo luogo sara manifgtas
 Fe yec cong figlio, de Pregati, mannone e perodutte laro quefto
 nop babbiamo parlato, le puo eglianchora determunare: : Me questae cofa accidentale Fi anueffa alla Ruep facome no dopo malto fo wedra, Le iotroduttioni delle legejpagte soó
 Pregati Pojonfi uncbera determinare mel configlio de Die ia L Le prouocationi, s'elle noin sonnointeramente in podefts

 tempo
teimpoitraiteremo, interuiene in ogni amminisistrationc de tre suppadetti membri, err dipin nel ionfydio de Dieci. Ogni casand suo luogo uisaramanifefta: Et percioche tutte le
 lo s'ạmminiftráno, 'cglicon nguello magiftrato, à chi appar stiene quella attione, della quale fitratta, tutto quello, che fo dee effegure, propaue al rallegios ill quale alla presenza stua dic puta er esamina diligenteminne opni rosa, ver unte la sise confiderationt sono ipoinel coinfiglio de Pregati ideteri' minate . . L'ordine ©o il modo di tutta quesfa amminiftra tione ui sata a piemanente nel sup luoge dichtarato \& Q wello
 re Al corpodellanoftraRepte cofisemplice or mudo". Bifo. gña boral membra a memburo con tutti isuoi ornameñti ue ftirlo a tanto che egli è necessario ripigliare un'altra wolta il yrimo principio, cioe il confipliogramde : del quäle yoi nas retemo ogni particularín, se a noi prima notoocouxce nole re alcunia cosa intendere, "Gio. Molte sono lecose, delle qua ti io ui potxci domandare. Ma io non uoglio troncare con le mie forse importune domande il uostro continuato ragio maibertio, mas fimamente percbe il procedere del uoffropan taire, mi rende cbiari tutti $i$ dubbi , cbe nella mente mi cago sibino $\cdot \mathrm{M} ;$ Tr Io seguitero adunquel'ordine mio, or bas tendo a' trattare del Confylio grande diro prime dell'origi ne suid quellochs to ne intendo : seguitero poi tutte laure

$$
\mathbf{G}
$$

cose, cbe à quello appartengono. Dico adumque che il confi: glio grande, per quanto fi puote dalle noftre memeric ritrap: re,non fu da noftri maggiori ine primi tempi della Cuttrà prim) cipiato, fi come molti banno opinionc, anxi non pocbe cta don po, come uol potrete comprendere. La Citta noj'tra me pris; mi suoi tempi fu goucrnata da consoli, add imitatione credo. de $\mathrm{P} a d o n a n i$, i quali allbora baucenano fumile amminyltrationse : Dupo certo termpo lassati iconfoli comincianono a creare uno: Tribuno in ciascuna Isola . Ee doue ciafcunco eráa creato, , quiui rendena ragione © alcuna cosa nasceua, , cbe appartcurffe ulle splhte publi-. ca, fir ragunamano $i$ Tribuicontentit a lonö Cituadivi is He: raclia:la quale era una I sola in queft lagune di Vinegia trail. lito er quella parte diterra ferma, cbe e tra la Piaue *o la Livenza. Il nome di e ffa fu poi transmutato in Citta' nuoua, © boggialtro non ne reffa, essendo quafituta con tirra ferma continouata. Ragunati adunque iTrbuni in quefta IJola determinauano le faccende publiche. Era que Jto concilio per quel, cbe fi puo comprendere, molto tee merario. Percioche nen era determinato che in effo fitro. masse pin questo cbe quello, fic come poié flato ordinato \& Mai Tribuni , perciocbe non pacificamente amminnftrauad no la Rep. furono cagionel'anno della salute DCCII 1. secondo la commune opinione, difare creare i $\mathrm{D}_{\text {ogi }}$ CC L XXX II anni dopol'edifactione di Vinegia, Goncranaa

- Dogila Rep. nel medefimo modo; ibe bauenasoo éssers wato $i$ Tribumi. Perciorbe alcune uolte chiamauano il conci Tio, rame babbiamo detto, che faccuano iTribuni, Et quel Inripúatione EO autapita, che erp prima duisa ne:Tribuni
 ripuitationé sua diuenme grandisfima'. Della qual cosa án'appare uno inditio assai manifesto. Percioche tutte le noftreme omarie, the alle mic mani sono pervenute, dixono, cle quando Jic cominciarono à creare $i$ Dogi, $\sqrt{i}$ seguyitò medefimamente di crearre $i$ Tribuni,iquali ciascuno perse ammininifrasseruoya igione nelle IJole, ma fi potesse appellarceal Doge. Nondimee nu dopo la creatione del primo Doge, rade uolte di loro fi fa mentione. Nella guerra cbe feceno i nosfri Antitibi a' Re - menina al tempo di Horleo Vrso Terzo Doge contro à Lonigo bardi in fauore dell'Essarco dell Imperadore a a ribbiesta - Gregario primo sammo Pontefice, fi fa mentione di que -fti Tribuni da alcani ngfri scrittori Sono fimitrimente nella -gucrradi Pipino figlinalodi Caŕlo-Magno al tempod'Obele .rio Dage VIIII. ricordati i Tribuni. Piu. nole non boin me moriad'd baucrne trouato mentione alcuna : tanto cbe io penso rbe queto madisfrato de Tribuni ifi jpegnesse.ll Dage adan que. govirnauala Rep + con la sua autoritajla quale per non essere con alcuno frene moderata, rendeua alcuna uolta trop eo insolente cbi era di tal dignita ornato : Talcbe dopoil Ter zo.Dege, il quale fu niolentemente ammazato, deliberarone
- noftri maggiori di non creare piu il Doge, madi fatre nio mapiftrato nuouo, cbiamato Maeftro de Caualieri. Quefto. modo anchora non duro molto tempo. Perciocbe dopo al iquinto anno la IJato quefto ordine fi ricominciarono à areare iDogis L'amminiffrationce de qualis non fu motrotringurits va per la cagiene, che babbiamo detta, injeno ì' Scbaftiasto Ciani Doge X X X IX. Onde nacque che tre di loro fure wo wiolentemente ucifi, U- noue prividegli orchi in cfitio smandati o: Nella morte di Vitale Micheli, che fur antiecefle :we. Ii Sebaftiano Ciani, fu uariata le areatione de Dogi s - Eet secondo quella fu eletto il sopradetto Srbaftiano Cimini redintorno all.anto M:CLXXV . Et da quefo (empo in qua, et forseallibora credo fermamente che il conffglio grain * ${ }^{2}$ e fuffe principigto. Quello de mi induce in quefta opl suionce che tuitti quarit i Dogi minazi a Sebaftiano Ciain vetano creati, fi come io tronn in bimbula argflve mèmortie', rcome afferma añcfova M. Bernardo Ginfliniano nell Vno. :decimo della sua biftoria, à uoce di popolo molto tumultuas :siamente. Doue se allborail configlio fufje ftiate net mon -do, secondo il quale fu pos ordinato, come intendenete, ern :imposfibile cbe tale creatione funfe.fata cofi tumultuariat Fo - almeno fi sarebbe usato eleggere i Dogi nel configlio ;fr can -me gli altri magiffrati + Percioche e non è ragioncuole ne - uerifimile flante il con fiplio cbe: un magiftrato di tantio ime



## 2,7

sbora cbe minimi contanto órdine, come ucdrete, siclegces seno. Oltré è queftoinnauzet cbela creatione de Dogi fuyfe mata della podeffa del popolo, $i$ Dogi come babbiamo detto, bameinano grandif fima meterita, ev. eplino solia 'loro piace Te armyminijftramarro le faccende dello Stato; intanto che alo uini di loro faxevano Dogi. i lora figliudli. Domenico Fla banico Doge. X. XIX. . fcee tor miatal consuctudine. La onde drilegge le nostre memarie antiche ( 8 n notate che quando io allego le wostre memorie, io men intendo le bifo me dill Sabellico, ò dadtri che fanno divulgate + Percioche tostoro banno laffato indictro molte cose, delle qualiiofores. se midgsiore Stima forctio, che di quellé s cbe banna scrite : Ma intendo alcyni noflti priiuati scritti, che fi trrouano apo: preffo di molti, Sicome ron ba molti giorni che M. Nico
 firà un fraginentita duan bifforia Vintitiana molto anticba, melle quale io trouai molte cose notabili) Cbilegge edico que fle noftre memorie, rarijfime uoltetruoua farfi mentione dst magiftcato alcuno apparterichtealle faccende publiche. Et In prima mentione della Sighoria, bbe io truoui, è nella vita dit Vitale Micheli,quello che fu ammazato andando as . Za' cherria, antecef fore di Scbaftiano Ciani, ma non in tal miodo cbe fa uegga, cbe magjerato fugfe quefto, qual fufce la sua ditiorita. Percioche io tryouvo solamente ufate tali parole:

róal Doge er alla Signoria , Nella uita di Schaftiaro Cie wi, che succeflè à Vitale, ev fu elcuto con piu ordine, cbe prima non s'ufaua, tryuwo anchora fatta fruile mentione dels La Signoria, Similemente nella, uita d' Arrigo Diadule suc? cessore di Sebxstiano; er nella vita di malti aliri seguman trueno essere la Signoria ricordata. Ma innazi al soprradete Vitale Micbeli non ne truouo mentione alcuna, Tanto cbe ie giudico che innanzi a' Sebaftiano Ciani non fussino altrima giftrati cbe quelli, che sono preposti alle faccende priuate :i quali erano eletti, secundo cbe io bo trouato in alcuni conimiente. rij da quattro, àqualicra dato quefto officio. Ma chi creas, se quefli quattro, Mon bo metitioalcynna, Cbe qualcbe magjfra. to fussen nella Cità oltre al Doge, appare, perciocbe Dome mico Flabanico sopradetto fece priuare la famiglia degli Vrs scoli del potere ottencre i magiftraticet gli bonori della Rep. de quali, se non ni fuffeno Stati, non la pocicua priuare. Cbe i magisfrati publicicioo quelli, che gouernano le cose appar exnenti allo Stato di tutta la Citta a, da Sebastiano Ciani indic He non fusseno, lo fa manifeftol'odio publice, bhe acquistas uano $i$ Dogi, quando seguiua accidente alcuno, che disfiacce $f f$, all' wriniuersale, come quelli che crano reputati cagione di tutuis ibeni er mali , cbeauueniuano alla Rep. La onde spesse $^{2}$ uolte crano publicamente ammazatio' cacciatti in efilio, fficon.
 dol'Erario cioc la Camera, per usare i termini uoftriesaun.
fla perlaguertradi Gonfantinopopif fatu contro ad Emasucl Imperadore, detctiprinicipio agh I Impresftit, ficomenoid icion, mo, tuoe ordino che ciascicno preflafle quella sommía di ianna ri, che eflifusse tmpoesta, st ne tirasse ogni anno glintili a ra gionc ditanto per cento. $Q$ Qefto ordine dis biacque cãto àmol tri,che andatando egliil giorno di Pasgua à s. Zacheria fu mor So in sul ponte. Seadunquue allhora fussenof fati i majifrati, iquall hauesseno goucrernato la Rep,ivfieme col Doge,ficome :auliene ne tempi noftri, non era posfible che tale odio of didi zasse solo contro al Dogestalchb per quello ne douesse csscre -mmmazeto, , anzifif sarefbbe wipto contro àutut quelli,cbe cal Doge a amminimfrauano la Rep.Si come poi auncenne a litempo. di Rimier Zene Doge. XLV .ectito Panno, M.CCLII. Essendoc coftui Doge per la grandeza delle spefef fate nella
 grauare la Citad̀ con nuouc etmpofruoni, la publicationc delle quali concitio tal tumulto nella moltitudinine, che tuturicarsenoal palagio del Doge: nefi ipotete tal furore frenare con lauturi ta e presenzadi quello. Onde che tiratoffieglidentro , finol sela molditudinin alle casced priuatiset di q quele alcunce ne ac
 Rep.etiño contra il Doge. Perciocbeciascuno sapecua bbe eflit era membrodella rep.e.t to p padronc.Aläppodi Vitale eil cari co de sopradetti imprefitif fu tutuo del Doge. Percioche sole.

ba ricenutola Rep, mia grandiffime ferite, fic come quarndo. gli escricii nofri furrono rotti da Lodoaite Redi Francia l'Anno M.D. I X. Didbe seguila pardita di tutuolo.jta to noftro di Lombardia Ne fuprióo mai alcuno, de pep tal caso infamaffe il DogeLoredano: Et anchora che tutt! la Cita' fuffe grauata dalle molte spese, le quali fu necef sario fare, nondimeno nor'ne seguii tumullo alcuno. Dide non fiu cagiance altro, che il non efferel'amministratione del la Rep. in potefta del Doge, ma de configli wo degli sltri magiffrati $+\mathbf{E}$ adunque maniffesfo per quello, che bab biamo detto ${ }_{\lambda}$ cbe innanzià Schastiano. Ciani oun erano que ftipublici magistratt. Laiqualcosa se per ueraficoncede, a. che poteua seruire il configlio'grandes Percioche ne tem pi noftri serue piu alla elettione de madiftrati che ad altros Potrebbedire alcuno che in quello sieleggeuano i madiftrati sopra le faccende priuate: iquali è uerffumile che sempre fus serro nella Citta, essendof scmpreine efa esercitate le face rende mercantili, Risfondo bhe non è da credere che tali magjftrati, i quali sono di picciola importanza, se noi babo biamo riguardo à magistrati publici, si elegesseno con tanto ordine e̛o diligenza, ₹₹ il Doge, tanto escellente magiftrato, tanto nobile, si usasse creare fi tumultuariamente. Oltrea' queftol'autorita de noftri commentarÿ è contraria à quefla opinione, ne qualify truoua tali magiftrati essere Steti e ectt Sa quatro prcpoftia questa tura come di sopra fu detto Etse

Et se alcuno diceffeche il Dogeiusaffe il sopradetto configlto nel configliarji sopra le faccende, lequali tutto al giorvo occor reuano, dico cbe potria e flere cbe $i$ Dogi bauc $\int$ fno ordinato qualche numero ci Cittadini, co quali cglino taliuolta fi con $\sqrt{b}$ glia feno, fi come meglio poco dopo intenderete. Ma cbe al ibora fufje uno aggregato d'buomini fi grande ordinato sola. mente per conjeghare il Principe, quefto nonè gia ucrifimile. Percioche chi goucrna, ${ }^{5}$ masfimamente in, una Cittu grandes some la noftra, ba bisogno as/lduamente di configliarfit: perosarebbe ftata coltretto il Doge affaticare ogni giornoil configlio. Laqual cosa non saria ftata posfibile. Percioe che gli buomini non poffono effere solamente occupati nelle faccende publicbe,ma bisogna ancbora cbeatendana, alle pri uate . Ne per altra cagione è trouato il mutare de magsfrati, senon percbeciascusto JI come egli à partecipe de beni Oro commodi della Città; cofi anchora softengá partic detle fati che di quella: Otrc à quefto cbilcgge le noftre facceride do Sebaftiano Ciani indictro, vion truown che in quelle molti $\dot{C} i t$ tadini fi fraino adoperati, or per quello babbiano illuftrato ledoro famiglie, fi conc poie interuenuto "alde non poteue rascerte da:altro, se nò che i Dogi amminiftraüano le faccers de secondo là uolonie loro. Má joscia cbe il conflglio fu or diniato, e' che Pautorita de Dogi fu co.magiftratie co configli seimperata, allbora i Cittadini adopcrandofi nelle faccoude, aequiftarono gloria er riputatione Eta accaduto allanoor
fira Città quello medefimo, cbe auxenne à R oma : doue merno tre cbei Re gomernaronola Rep.conl'autorita loro,le famiglie de Cittadini, non potetteno diucntare illuffri. Ma poscia che la regia autorita fu eStinta,tutte crebbeno in gloria ${ }^{\Im}$ in ripistatione. Potrei numerare infiniti Cittadimi,iqualida Se, baftiano Ciani in qua, sono 5 Stati Capitani delle noftre arman $t e$, ©゚: sono con grande bonore © $\mathcal{O}^{\circ}$ utile della nostra Città dimenusti gloriofi \& Da Sebastiano Ciani indictro trouerree ice,che pocbisfimi frano ftati adoperati. Altempo di Dos menico Morofini Doge X XX V II , truouo che Domenito Merofini cugino del Doge, ò ucro. figliuolo secondo ale cuni ; Marino Gradenigo furono Capitani dell armata contro : a Polani © $\mathrm{F}_{\mathrm{g}}$ gli babitatori'd'Hifiria . Nclla morte d'Ordelafo Faledro yoge X X X I II I. furono mandati Ambasciadori Vitale Faledro, Vrso Giuffinnami, Marine Morofinial Red'Vngheria col quale $i$ Vinitiani haucuame ¿guerra. Al tempo di Vitale. Micbeli Dage XXXIII. truo wo fatti Capitani dell' armata', che allbora fi mando in A fia, 'Arrigo Conterini Vescono Oliuolense or il figlivolo del Do ge. Al tempo ancbora di Vitale. Faledro trwouo mandati Ame basciadori ad Alesfro Imprradore di Gonftantinópoli Domeinico Dandulo, Andrea Micheli, Iacopo Aurio. Et cof i alcune inltro truono effere ftato adoperato nelle faciéde publichc. Ma tutti quanti sono pocbis fimi, risfectto à quelli, cbe dopo Sctace Ftiano Ciani nelle faccende priplicbe acquirtarowo rupute
tione - alcbe mascena petibe Pordme del Configlio distro twiua le faccende à molti, cofi dentracame fuori: © percia moltiueniuano a diuentare gloriofi, © illusfrarele loro fao miglic. Si come ancbora ueggiamo ne tempi noftri adiuce nire. Et da quesfocredo cbe naffa , che noi nou babbiamo molta notitia dell'anticibita delle famiglie de Gevtll' buomi. mi innanzi à Sebaftiano Ciani, escetto che d'alcune: lequali per li Dogi, che di quelle furono eletti, diuentarono illuStri, fi come i Baducrt, i Memi, i Conterini, i Fale 2 rii ; $i$ Morofeni, $i$ Micbeli ev altri . Vltimamente quello, dbe conferma anchora la mia opinione, è che in tutte le wostre memoric non truouo mentione alcuna di questo nome Gentil buomo escetto cbe nella uita di Pieo ro Ciani Doge X X X X I I f fgliuolo del soprad detto Scbastiano. Al tempo di costui l'sola di Candia. uenne in poteffade Vinitiani : © effi per poterla meo gliotenere wi mandarono una colonia di Vinitiani, dequali «na parte esercitaffeno l'armià cauallo, un'altra a a piede. Truauo adunque in quel fragmento , che io bebbi dal Leos nico noStro queste parole. Et fu dapoi determinato di par tivela deta Isola di Cretatra Gentil buomini ér popolari, à cbi meileffe andare ad babitare nella detta Isola con la sua famiglaa. Et non credo che questo nome Gevtil'huomignifcaffe -quello, che boggi fignifica. Percioche il Configlio, cbe allbora cra; non patius questa disfintione, la
quale babbiamò tempi nostri, (come fatto fuffe il Coufte glio, cbeallharaiera, intendertte nel luggo suos, ma credi cbe per Centil'buomo s'intende fle quello, che boggi nellialy tre Città, fignifica, cioè cboinnque à par antichita ò per rice cbeze ò per autorita piu cbe glialtri risplende. Queste Doge fu creato nell' Anna della salute M, C CV $+\Gamma^{T}$ Sclu ftiano sopradette fu creato dintorno all' anno M.CLXXVe In questo interuallo adunque fi pue conietturare cbe la eletw tione del Doge fuffe corretta: temperata la sua autorita: ordinato il Configlio or gli altri magiftrati. Et masfimamente perche nella uita di Piera Ciani trono nominati nello in* Ftrumento, che fi fece per quelli, 2 cbe andarono in Candia quattre Configlieri, duc Giudici, uno Aunocatore, uno Car marlingo: iquali magistrati non fi trouano ne tempi adies tra nominatí . Diconoalcuni cbe gli Aunocatori, de quali parlerema al suo luogo , furono creati al tempo d'Aurio Mastropetra : ilquale fu Dage in quello interualla de X X X . anni, 完 succeffe à Sebastiana Ciant. Tanto che noi pofliamo concbiudcre, che il Configlio grande per 4a creatione de magistrati fuffe in questo tcmpetromato. Egli à tl uero che qualche tempa innanzi fi truous nominas to il Canfeglio, ft come in akcunt priuilegii di Vitale Micbelis, iquali non ba noolti giorni cbe da M. M. Antonio Micbeli buama cofe per molte sue uirtu morali $\sigma^{2}$ intellettiue, come per nobilta degno d'effcre amata or lodato $2_{2}$ mi furono.
: miostrati, Nequall fitrivamame sescritti dintorme à Trecew to Cittadini. Etil detto Vitale li chiama quelli del Cas frglio. Ma percbe, $\mathcal{O}$ or da chi fuffeorcivnato tale Confuglia, mon sene ba notitia alcuna. Et potria effere se noi use le fimo concedere che detto Conflolio fuffe FFato, cbe da Dow jid fuffe elctto per seruirsene ogni nolta, era a quello che loro pareua. Sicome faceuano i primi ReRomani, Iquale fo seruiuana del Senato quando, $\mathcal{O}$ a quello che tornaualo. ro à propofito. Ma quando io ragionadell origine del Com figlio, intenda di quel Conftglio, al quale fu comme fa la cius sa di eleggere glialtri canfiti er magistrati, che goucrinas seno la Rep.nelle cose publiche or priuate. Rercioche quel V'altro, se pur'era; non mi pare che fuffe di momento at cuno. Et certa non mi pare lontano dal uero che i Doge baue ffencordinato qualche forma di Configtio, ilquale tutto dependeffe da loro, ne ad altro serviffe, dbe à quelle che cfit Dogi noleuana. Percioche ragioneude cosaè cle souernando eglino una Repub. secondo l'arbitria loro, cer. caffeno anco di sodisfare à piue persone che pote ffeno Et percio baueffeno or dinato cofir fatte configlio. Ma quits La, che piumi Stringe, è che gran cosa saria Stata che i ne Strimaggiori sanza esempio alcuno baneffene tromato fo bella ordine, fi bel mado di distribuire i carichi er l'be moranze della Citta, cioc̀ il grant Confglio. Perciocbe cgli non è dubbioalcuno che quanda questo confoglio fu trouato.
:

- wor eria finile forma di tiucere in luogo alruyo del mondo; diche s'babbia notitia + Et le cose, lequali sanza esempio alca no s'banno ad introdurre, banno sempretante difficulta, rbe come inpog $\int$ ibili sonole piu uolte abbandonate. Ilche nasce perche gli buomini nell'attioni humane non approuano quegli cordiui, luatilia de qualinóo banno ne per la propria ne per l'al trui esperienza conoffiuta. Et pochif $\mathrm{Jimi}^{\mathrm{m}}$ sono sempre fas ti © sono quelli, che sappino cose nuove truonare é persua dere. Et percio nellc innouationi degli ordini fi uarno initani do iuectbi coffi proprÿ̈ co :e gli altrui.La onde molti biffori ridicono rbe Romulo traffe la forma della rep.sua da Grecio. Et woi anchora nell'anno M. ccecxciï. pigliaffel'esempio del rostro conffiglio grande dal noftro. Et nel M.D.II. ad imita tione noftra facefte il uoftro Gonfalonicre perpctuo. Et Dio noleffe per bencficio della uoftra patria of perl'bonore d'Ita lia che noi bauefte saputo imitare gli altri ordini della noftra Reparbe non sono cofic come il configlio vo la prrpectuita del Dogeà ciascuno chiari ש apparentt. Pcrciorbe la Cittá uoftra fis sarebbe libera mantenuta. Ne baurcbbe sentito quelle alterationi , cbel'banno ad effrema runna condotta.Saria Sta ta adunque cosa miracolosa be i noStri mággiori sarza bauer ne esempio alcuno, baue feno nel riordinare la nostra Rcp. saputotrouare ©r: introdurre $f i$ bella, ficiuile, $f$ utile ordi natione, come è quefta del gran Configlio. Laquale sanza dubio è quella, bec ba non solamente mantenuto libera la no-

Stra patria, ma ctiamdio procedendo di bene in meglio i'ba fat to salirein quella grandeza d'imperio é riputatione, alla qua le noi effere peruenuta la uedete. E' adunque credibile per le due dette rapioni, oltre à quelle pocbe memorie, cbe cene sono, cbe innanzi àSebaftiano Ciami fuffe qualche forma di conflo flio: dal quale nella riordinationc della Rcp. dopo la morte He Vitale Micbeli i nostri maggiori pigliaffeno occafione ai introdurre quello configlio, che allhora fu introdotto per di flribuire $i$ magiftrati. Tanto che noi posframo concbiudcre cbe yella noftra Rep. fano fate tre forme di gran configlio. La prima, quella che era al tempo cbe $i$ Dogi erano come affolu ti Signori della Rep.infino à Scbastiano Ciani. La secone da, quella a be allbora fu ordinata. Daquesta nacque la ter zea, laquate bebbe principio nell'anno M, C C X CVII. Effendo Doge Dierro Gradenigo;. It èquella, con la quas le la nostra Cità nesnoftritempi felicemente faregge, $\mathbf{Q u e}$ gli adunque, iquali dicono che il confrglio è anticbisfimo,senon. intendono quel conffglio, sbe s'ordino pcr diffribuirc i magio ftrati, forse now singannano: Ma se intendono quefto altro, sänza dibbbio sono in errore. Perciocbe,come lungamente babo Uiamo discorso, fuquedto ordinato dopo la morte di Vitale - Michêli. Per dare forma er regola à tutte le faccende della. Citta, accioche ella ciualmente, libera,r' quieta viuc ffe. Io nom so se io ui bo recato faftidio con quefta mia luinga disfutatione teopraliorigine del nostro Conffolio. Veramente ioho uolu
to di quella trattare per noin laffare cosa alcuna indietro cbe a quallo appartcinga, Ma uoi come prudicite cftimatoe: re áclic cose, farcte capitale di tutto quello, che ui parra uthle, Il rimancite inciectro loffcrcte. Gio. Quanto pup par ticilarmente queste cose dis sutate, tanto magsiore piacere riccuo da uoi. In questa origine del Conifiglo mi baucte sor disfatto affai . Percioche molte rose bo intese degne di notitia OV non sccondo l'opisione di molti altri : iquali affermave il Configlio tale, quale egli è bora, e eflcre molto piu anticho che non lo fate uoi . ma di questo non occorre piu ragionaj re. Bastami baucre inteso la uostra :opinione . Et credcre cbe clla far uera infene: à tanto cbe altro nos intenda, che meglio mi paia. Sarbbbemi bora grato dintendere come uoi pensate che procedeffe la cosa ncllorainare il Configlie dopola morte di Vitale Micbeli. Apprefloin whe tems po ©r perche cagioni il Configlio fu scrrato : Recricoche mi pare cosa frana, che quelli, cbe rimaseno csclufis filafjase seno priuare non solamente della elettione del Doge, $\mathcal{E}$ de magisfrati, ma ancbora del potere conseguire tali bonori . Et non sotrouare cosa cbe li fareffe flarequicti- M. Tr. Auucenga cbe per il precedente discorso of po fla in parte com prendere quello dicbe domandate ; pure per meglio specifucare la mia opinione, dico che, fit come not ni babbiamo com tutte quelle ragioni ש conietture , cbe trouare potemmo,dimoftrato il Configlio grande fu ordinato dopola morte di

VitaleMicberli,èt secödo cbe io péso nelle elettione di Sebaffia: ma Ciant. Non so gia se il confrglio precedette la elettione: del Doge, 'la clettione del Dogeil configlio, o'l'una cosa ct Taltra furono infieme ordinate. In qualunque diquefti mo di potette la cosa procedere. Quegliadunque, che allbora -' baueuano prima, ò nuouamente preseno autorita nella Rep. ueduta tanta insolenza nella moltitudine per banere ella bauuto ardimento d'ammazare $l$ Doge, pensarono a' correggere tutti i mancamenti, cb'erano cagione di tanta per. eurbatione. Vnode mancamenti era l'elettione del Doge tanto tumultwariamente fatta, fi come noi babbiamo detto, $\mathcal{O}$ diremo ancbora : dalla quale potcua nascere che cofifus. sé eletto Dage uno, che non meritaffe quell'bonore, pur che col popolo per qualunque cagione baue $\int f$ e gratia , come uno che fuffe degno di tanta alteza. L'altro crala troppalicen. za $\mathcal{\sigma}$ autorita del Doge. Da quefti due difetti seguitanar. no poi tanti inconuenientt,cbe bauerebbeno ruinata la noftra Cità, se non ui fi fuffe posto rimedio. Corresseno adun que il primo ritirando l'elettione del Doge dall'uniuersale in potestadi pocbisfimi, ev quafida uno eftremo ad un'altro passarona. La qual cosa credo abe anuenisse. Pcrciorbe Spesso interuiene cbe chifa esjerimento d’una cosa, ev la troua inutile © dannosa, ricorre le piu uolte al suo contras vio.. Per questa cagione quelli, che allbora gouernauano giudicando l'elettione del Doge fitumultuariamente fatta no.
utile alla Rep. ricorseno al suo contrario, ev la ridusiseno in potefta di pochi flimi , fi come nel sno luogo meglio inten derete. Corresseno poi l'autorita del Doge ordinando il configlio grande, che dijtribuisse gli bonori, prouedendo. per questa uia, che di niuna cosa bauesse libera potefta. Il modo di creare quefto configlio nel principio credo cbe fuffe quel medefimo, che poi molti anni fi mantcnne, infino a che egli fu serrato:il quale è qucto. Erano ogni anno nel mese di Scttembre per la fefta di s.Micbele creati X I I. Cit tadini due per Sefticro, percioche la Citta' noftraè on seftie ri diuisa. A questi era data potesta d'eleggere di tutto il corpo della Citta', che cofi diconole noftre anticbe momorie daCCCCL. infino à CCCCLXX. Cittadini, con conditione che ciascuno ne potesse aggiugnere infino in quattro della sua famiglia . I quali tutti infreme facer a uano il corpo per un' anno del gran configlio : il quale, come bogsi usa, diffribuiua tutti gli bonori della Rep. Appressan dofi poi il fine dell'anno crano di nuouo i sopradetti X I I. creati : i quali perl'anno seguente il configlio ncl medefime modo elcegeffeno. Gio. Prima che uoi ad altro pafliate, Questi dodici, à quali era data autorita di creare il confe glio, per qual modo er dacbi erano creati? Appresso se il configlio , cbecra innanzi a' Vitale Micheli, non banews alcuna forma certa, che aiuto potette à quelli dare, cbe orde. narono il nuouo, per la sua introduttione.! Et.percbe $i \mathbf{X I I}$.

## 34

deffeno quel numero de CCCCL in $\operatorname{CCCL} x \dot{x}_{\text {. }}$. piu che un'altro M. Tr. Di quefle cose, sce mi domandatt, io non bo notitap particulare. Pur io widirio quello, bb io pen so bef fia uero. Se no wog liamo concedere, fic come anco babbiamo detto, che ucrifimile ci pare, rbe innanzia Vitale Miciseli fuffe qualdobe forma di configlio, potria effcre dbe $i$ detti XII. la prima uolta fuffero creati da quel 'configlio o' per elettione ò per sorte. Glialtri poi negli anni seguenti dal configlio uectbio pochi giorni innanzi che si baue $\int$ Ie a' creare il nuouo. Il configlo , che era innanztà Vitale Micbeli,sc bene non potette dare esempio delle cose particulari, perche non ui erano, fu a fai cbe deffe occafionce à pensare d'ordinarne uno, cbe fu fue prudentemente regolato. Et puo effere che chi pensóa a frenarel ${ }^{2}$ autorita de Dogic̃o quel mo. do , Fo correggere plialtri mancamenti, come detto babbiamo, ucdendo quel corpodi Cittadini gia conStuito, transfo riffe in lui tutta quella aatorita, che al Doge toglicua, passana do ficome anco nel riformarel'elettione del Doge babbiame detto , da un'sftremo ad un'altro : cioc togliendo ad uno, cbe era il Duge; tutta quella potesta, la quale troppa essere gim dicarono, ©r dandola à molti, pensando cbe la Rep. pen questa uia baue fec àdiuenire piul libera, piu quicta é pin ciuile. Et non fu gran fatto, sea' loro medefimi diedero quella mutorita, cbe al Doge tolseno. Percioche à qualdb'uno darn bebisogniaua . Et dandola ad un'altro ò soloo a acompagna

$$
\mathbf{I} \ddot{1}
$$

to da pochi, poteuano confiderare, che s'incorreua ne medefio: mi inconuenienti.Et percio a volgerfis agli a fai fi rifoluettes no. Ma in cio baucuano vna difficulta : © questa era nel. trouare al modo, per lo quale eglino ftesfi poteffeno tuttrinfie. me, o' la maggior parte esercutare quell'autorita, cbe folo baa mena esercitata il Doge. Et in quefto fu loro di grudisfime aine to il uedcre quella forma dicoforlio, che baucuano i Dogi, tale, qual' ella era. Percioche eglie anco merifimile che tal uolta in qualdbe attione,se ño per altro, per fodisfare àmolti, se ne fer wiffe: fic come nel fare clettione d'alcuno, che haue ffe ad effero prepofto à qualdbe publica cura, nel deliberare qualche ime prefa di guerra,òdi pace, ò altra fimile faccenda. La onde ve. dendo quelli, cbe penfauano à reformare la Rep. cbe quella forma di configlio baucua modo di esercitare le faccende publiche, ageuolmente fi refoluctteno à dare ad vno conjgglio ge merale quella autorita, che al Doge toglieuano. Et percioche quel configlio cö teneua dintorno à Quattroc̃ to Cittadini pee quello cbe fi puo comprendere per li Jopra dettipriuilegi, per cio potria effere che baue $\int$ feno ordinato, che li. xii. elegge ffeo noil fopradetto numero, chee' quafi quel medefimo. Et per sodisfare anchorà à piu perfone feceno che gli eletti da xï̈. menaffeno in configlio quelli, che dicemo, delle loro famiglic. Et per maggior sodisfattione di tutti deter minarono cbe ogni an ro quefor nuouo configlio firiface fe:accioche chi nou' entre ma un'anno,poteffe Sjerare d'entrarui l'allero,et cofi la Reps: $i^{1}$
diuciniffe piu quicta e"tranquilla, $\mathbf{E}$ mi pare baucre sodis? fatto alle voftre ultime domande copiofamente, dicendoui pcro quello cbe io bo potuto diquelle poche memorie, che dii cio bab biamo, ritrarre.Sebora non uolete altro intendere, io seguitcro quello, che a dir mi resta sopra quello, diche prima mi bave natte domandato.Gio. Seguitate, percioche al presente non bo altro da domandarui. M. Tr. Duro' adunque quefta consue tudine di creare ogni annoil configlio grande dalla morte di Vitale Micheli, cioc dal M.Clxx. oucramente M. Clxxv . secondo che alcuni scriuono, nel qual tempo, fi come noi per molte conietture babbiamo dimostrato, fu dato principio al so pradetto configlio, infino al M. C C X C V I I. correndo l'anno settimo del principato di Piero Gradenigo. In quefto tempo, secondo che io trouo ne commentarï nostri, crano capi del configlio de X L . Lionardo Bembo ${ }^{5}$ Marco Bao duero. Coftoro proposono alli detti XL, una cofi fat talegge, che tutti quelli, iquali eranol'anno presente, $a^{x}$ li quattro anni passati erano ftatidel gran configlio, bao ueffeno eglino evr gli beredi loro à succedere in tal degnio ta sanza mai piu farc altra mutatione, fi come innanzise èra usato difare. FüqueSta legge con gran fauore da X L. approuata : introdotta poi nel configlio grande trouo' il medefimo fauore. Et $\mathrm{C}^{\prime}$ poi Slata contanta dillgchza of. seruata, che à pochi altri è ftato dato tale bonore, escets to che alle dette. X V. case, rbe furono meffe nel configlio
pel caso di Baiamonte Tiepolo, © lixxx$x$. deetutii infie. me al tempo della guerra Genouese in premio delle faticbe, che baucuano per la Rep. sopportate, furono fatti del gran configlio, © alcuni altribenche pochiffimi, à quali in di werfi tempi per diucrse cagioni. è Stato conce ffo tale bono-. re. Si come non ba molto tempo cbe M . Tristano Sauor, niano per esserfir affaticato per la Rep,noftra, fu fatto Gen till buomo. Et aunen ga che la sua famiglia fia nuoua nella nostra Citta' , pur M. Girolamo suo nipote, persona mol to uirtuofa $\mathcal{V}$ da bene, è ftato quefto anno eletto della giun ta de Pregati: la qualè degnita come potetc baucre inteso, © $\sigma$ io di qui à poco ui diro, assai grande ct bonorata. Cotale e' il modo, nel quale fuil nostro configlio scrrato. La qual cosa non fi legge nelle biftorie, cbe sono a' tutti communi, ma in alcuni commentarÿ, che nelle priuate case de nostri Gentll buomini fitruouano. Taldbe chi nonè molto curioso nel riccrcare le noftre antuche memoric, 'reSta ignorante di molte cose degne d'effere intese ơr conflucrate. Gio. Cer temente quefte cose sono degne d'annotatione. Ft ui ringras tio afai chefil larga parte mene facciate. Et se il domandar mio non rompe il ragionamento uostro, non ui fra grauc dir mi tre cose. La prima, da qual cagione furono mosfi à ser rare il gran configlio quegli, i quali ne furono autori, ev. come fi quetetarono quelli, cbe ne rimascno esclufi. Perciorbe à penia posso credere che tal cosa poteffe bauere effetto, sam
za Paiuto di qualche grande occafione. In seconda, che officio era quefto de X L . La terza,'se nel serrare del confo dio sintese bavere ad effere connumerati in effo solo quel li , che erano stati clettida X II . o' con quelli gli altriana. cbora , che da gli cletti da dodici erano. fati comprefi, cioc' quelli due, ò quelli tre, ò quelliquattro, che ciascuno bar wena autorita di menare, fi come noi poco fa dicefte. M.Tr. Ildomandar uoftro non rompe il ragionameto mio. Per-. cioche le cose, delle quali domandate, tutte sono alla nofiras materia appartenenti . Et io con quello ordine cbe baucte tea nuto voi nel domandarmi, wi rispondero. Et per rispondereà quello, di che noi prima mi domandaste, dico che io nell' antiche noffre memorie non bo trouato mai cbe fifus: se cagione di far serrare il configlio. Et come uoi dite non par da credere, che uno ordine tanto nuouo potesse nascere sa za qualche grande occafione. Dicbe noi potremo addurre infiniti esempi non solamente diquelle Rep. be banno uad riato in meglio, tra lequali è la noftra, fi come io eftimo, ma di quelle, che sono in peggio transcorse. Male uariatio ni della noftra Rep. medefima se bene le confuderate, ni pos sono dare diquello, che diciamo , certisfima teStimonianza. Nondimeno io non bo letto mai ne inteso cbe cagione $F^{T}$ che eccafione facesse il configlio serrare. Ne da me Stesso pos so pensare, cbe daquella forma del configlion potesse nascei re disordine alcuno, cbe bauesse ad essere cagione della sua
;
marriatione. Tanto che io credo, cbe coloro, che furrono am tori di tal mutatione, fuffeno mosfi da questo, cbe wedendo nella Città nostra concorrere assai forefticri per conto di faccende mercantili :i quali dopo qual cbe anno agevolmente potewano essere eletti del gran configlioct ottenere i magiftra $t i$, accioche al sangue loro non $\sqrt{ }$ mescolasse co forestieri, 2 . fi mantenesse la loro nobilta piu intera cbe fuffe posflbile, feo ccno delibcratione di ferrare il gran configlio nel modo detto includendo in quello tutto il fore de Cittadini della citta . Il che e da credere che weni $\iint$ e fatto per haucre comprefo tante mute del configlio: fuori dellequalie uerifmile che porbi d'al ouna qualita rimane fseno efdlyfo. Potria anco efscre che l'am bitione evo auaritia de cittadini glibauefse indottia a farc tale. variatione. Percioche reflringendofi le faccende publuche in minor numero di cittadini, veniuanio quelli, cbe rimancuano mella 'Rep. piu dell' utile ér bonor di quella a ' participare. Maquefta etutta conictura. Percioche, com'bo detto,non ne bo certezza alcuna. Cbe quelli, bbe reftarono efflufi , riman mefseno mal contenti, èmanifesto per la congiura , cbe fece Mefser Marino Bocconi, tosto che fuil configlio ferrato, del la quale non fu cagione o'almeno octafione altro, cbe il veder fi con alcuni altri priuato di tutti i publici bonori. Mafi cos me fu temerarial la imprefa fua, cofi ancbora egli eo glial eri congiurati fortirono infelice euento. Et perciocbe tutta la Citta era alterata per talle ferramento, ordinarono quelli, cbe allbora
allbara faserinamaino, de iqualunque eva campreso:nel con figlan douefle ogni anno per.i. Michele; effere ballottato nel configlio de X L. © se non baueua la mita de suffragï; douefje effere escluso per quello anno del configlio: ©r se condo cbe é uerifimile; fo doueffe rieleggere il succeffore. Auиenuua poi, Si come io eftimo, cbe niuno era escluso, es i medefimi rimaneuano, tanto che tale consuctudine fi lasso: in.inetro, es quelliftesfi sempre fuorono del configlio. Que fto configlio.de X L. dicbe uoi anchora mi domandate, pen se che fusse il configlio della Quarantia criminale, della quale di sotto parleremo. Sono indotto à creder cofi da tre ragioni. La prima è, cbe ciascuno confessa cbe quefta $Q$ ua rantia è anticbisfima, quantunque io non babbia trouato in abe tempo ella fusse ordinata. La seconda, percioche netem $p i$ adietro oltre à guudicy, di tutte le faccende grandi fitraua diama, ${ }^{\text {c }}$ con quella ancberafi ragusaua il Doge. La terza c., perche d'altra Q uarantia non fitruoua métione alcuna: Erle due Quarantic ciuili sono flate dopo la criminale ordi nate, fi corme nel suo luogo meglio intededecte. Quanto à quel 20, diche ultimamente mi domandafte, dico che io eftimo, cbe nom sole gli eletti da X II , ma quelli anchora, i quali era no cbiamati da quelli primi eleti, fuffero comprefi nel confi glio. Et anchora a che cinque mute facciano troppogran nu mero d'buomini, rispetto à quello, che bora e presente, mondimeno egli ć uerifimile cbe quefte cinque mute framo per.
treil.piw - percioche pare da credere dbe gegniterze anmo itmedefimi fusseno rieletti, Faccuana quefli wnamumere. che perueniua dintorno à quattromilia cinquecento; ev se bogginon arriuano à tre milia, non è da prenderne marami glia. Percioche da quel tempo in qua sono mancate moltis fime famiglie, fi come fi puo uedere per la computatione fat ca nell'anno MC CCC XL. OO per quella del tempo presente. Quello, cbe minduce a credere, cbe non soo lamente gli cletti da X II, ma gli aggiunti andbora fuffeo no numerati nel configlio, è che se cio non fusse auncnuto, ci sarebbena piu famiglie diuise in Gentil huemiui © Cit madni, che non ci sono, the in uero ceńe sono molto poche: Credo bene che molte piu fusseno quelle, abe dinise rimasé no. Delle quali gran parte sono forse mancate, Gio. Pon wia essere cbe quelli, cbe rimaseno popolari non babbiane. mantenuto la loro nobilta, come quelli cbe dincentarono Cons. til'buomini. Percioche cbi non ba-occafione di trauagliare faccende publicbe, rade uolte puo illustrare la sua famiglia -' mantencrlela gloria, seda altri e' ftata illustrata. Pos sonfi ancbora essere mutati i nomi, il dbe suole ad ogni can sa recare non picciola osurrita eJ incerritadine * Ma dite mi ancbora, se non ui e’graue, dintorno à quefta materia un'altra cosa. Poscia che il configlio fu scrrato baucua egli autorita di darc i magistrati à qualli, cbe ne rimaseno escles fis. Perciorbe non baucte detto se col rimanere fuori del com.
 dife il vere; che io non llbo detto; ne anco bora, cbe noin ner domandate, uclo posso dirce. Perciocbe non ne bo notitia ceri.
 to tulto il potere bever magiftrati . Percbe non so anca cbe: mentempi roftri fra legge alcuna,she probibisca cbe uno Cit. tadino non gentil' buomo non possa effere dagli elctiori prec. so, ©o poi nel configlio ballotuato. Anzitaluolta: ' aunce muto cbeuno elettore ba preso ur Cittadino non gentil' buos mo: na non ba poi bausto taneo rousorso degli attri eletta pii) cbe basti à fare che in confrglio fia ballottato nel modo. cbe appressaintendercte. Puo bene esseredbe àloro nom we fassefatia aticuna parta. Perciocbe epli e. merifimile; che il configlio li desse a' cbi cra in quello connumerato. Ma ia won :uoglia cbe matrercbiano pin queste cose in tante ocnebre sothmerse: ©r perì lassate quelle,noi seguitcrema quello , che a' dire ci rimante. QueSto noftro configlio; det quale babbiamo tanto ragionato, e compofto dello age gregato ditutti inoftri Gentil buomini. Talcbe cbiunque ba passato il XX.V. anno della sua cta;puo per rirtu di quetha audarc al configtio; er retuderei isuffragi. Ma bison gne prima che egli babbia prouatol'eta, fi come uoi dite, cioè che egli. fi fia presentato agli Ausocatori di commune, del quale magiftrato diremo al suollugo, or per giurnmenta. del Padre, o delle Madre, ò del gilu congiunto a seill pak

$$
k \quad \ddot{\eta}
$$

S
 X X V. anno: es per. fede di duce teftimisoni do'egli' fia nato di quel Gentil buome, del quale egli fa profeffione pco publica uoce err fama d'effere figliuolo. Et dopoquefta cerimonia puo ire al configlio, © , com"édecto; tenderei suffragy. Ma perche $i$ Giounni habbiano occafrone di gus ftare la dolceza della amminisftratione ciuile, banno ordina to che à tutti quelli, cbe banno finito il XX, anno della toro eta, non manchiil modo er la uia di poter tale defideo tio ottencre. Quçfa cofa procede in tale maniera. Innano zial quarto di' dı Diccmbre, cheè il giorno di S. Barbara, eutti quelli giouani, , che noglianio arquijtare faculla di potes seandare al configlio , uengono dinamzzalli detti Aunociatori di commune, ${ }^{\text {e }}$ à quelli moftrano cbe banne funito il $\mathbf{X} \mathbf{X}$. anno della loro eta: $e^{f}$ che sono legitrmi fygliudi idi colut, del quale dicono effere nati , Laqual cosa procede net moda. detto. Et se ne tiene dal detto.maxijfrato pülica memeria, Di questa mannifestatione dell'cta, $e^{F}$ dell'efcrere legitimi figliuoli de padri loro, ciaf funo giouane dal Secretario de gli Aunooateri ne piglia una cedola sugegellata' da tuttit tre gli Anuocatori. Laquale poi fir porta al Secretario della $\mathbf{Q u a}$ rantia Criminale: ilquale in polize frive i nomidi coloro, che gli banno portatele dette cedole. Il giorno poi di $\mathbf{S}_{\text {. }}$ Barbara con le sopradette polize ne ua dinanzi al Principe; שr Configlicri, (della Quarantia, © de Confyglicrilunna
 Watticledatio polizt in una Vrua fimettono. Et notate cbe dinuti quielli, s name deviquali. Fi sono scrutio, ne deble rima meraidquinto yfe X XX I4 é piu chéll quinto: fe. fuffe
 macegior *umero, the ne poffa rimiamere, è XXXI. Mettono adunque. in un'altra Vrua tante Ballotte Argenwate, quanti sono intmi, iquali mell'altra Vrua furono mes fist itraquefte Argentate tante ne mettono Doratc, che fare ciako ilquithodid quelli giouani, se XXXI.è piu che il quinto $\div e^{5}$ se e meno the mettono Trentinat Sano poidal -Doge tratte à sorte le polize della iprima Vrua Ettoffo whe una poliza e tratta, fiflegge il nome, che è in efla scrsk T0: Et dell'altra Vrin Fiftrabe "una Ballotta : laquale, see' Doriata, s'intemde roftuilsanere acquisfato autorita di porere andare al Configlio à ballatare, per ufare t termini noftri, tio e rendere i' suffragif, o ueramente rendere il partito, $\sqrt{6}$ come ditte noi. Se e brgentata, non ba fatto profitto alcumo. Et gli conuienic as fettarel'altro anno. Traggonfi poil'al tre polize di mano in mano, or dopo le polize le Ballotte -O. Fi signitail medefime ordine, tanto che tutte lic Ballotte Dorate fiano tratte: $\mathcal{O}$ quelli, ibel'banno fortite, poffor no andare al gran configlio, er ballottare. Soleuano antica mente andare al configlio due anni prima che cominciaffenoà ballottare.Hoggi non s'o fferna piu tal cosfame.Tuttigli al.
 cantiinfuno all'altre anno, se gia prima non fnisseno il $x$ XV.anno. . Et bamendo uiva wolta prouato l'ctà noin

 gretario degli A anocataridi.commuare la fode di tal prononas -GT, seguitare l'ordine detto. Ne traumagh della Rep. babe biamo ufato diconcedere tale benore di potere adare al con
 che con le tario riccbeZe senucngono a' publici bisoguii. Si co me e ' in quefo presente anno intervenuto s'nel quale bane no i indftri padri comnumerato nel configliontutid quelli, iqua li nor potendo per la stà in qualle entreyre, hamene donato alla. Rep . certa quantita di danari, o' prosfatose una mas gione: la quale debbe essere poi reflituita loro sinZzakcuene ,utilita. Veugono adunque per questic due uie rigiouaini à potcre entrare nel canfeglio grande. Laqual xefa se e utile, .no, non uoglio bora che disfutiamo. Gio:, Certamenecio credo che ella fra utile. Perciocbe cofi come non pocaè loder to in uno ucchbiol'bauer sano er robuyto corpes cefi in una giouans la prudenza fenile merita grandiflime lode. Laqua le i giounai non poffono acquiftare se prefto non comincian no at esercitare quelle arti, uelle quali ella s'impara. Ma ses guitate il ragionamento noftra. M. Tr. Io non uoglio las sare di dire che se egli auniene che il Padre or PAmolo d'al.
anso sion Jane mat anidatial configlio, ne de nomiloro jer qual fiveglia curione, coume per a flanza à altro, col pros: mare la eta nel modo detto fra jtata presa publica memos. ria, non puocoltui andarcal configlio er renderei suffra: sï - Ma uolendo pure otteneretale degnita è coffretto ricoro rereà gli Aumocatori $V$ moftrare loro in quelli modi che. egli puo , che i swoi maggiori sono fati Gertil'lbuomini, שr cbe per cio eglidebbe effere ricenuto nel numero de glialtri. Et gli Aunocatori deono intromettere la causa sua alla $\mathbf{Q u a}$ rantia Criminale: laquale debbe giudicare se coluié è ò non e: Gexuilibuomo . Ilquate poi e tenuto seguitare il giudicio di.quellu, Ma.percbe aluuno, rbe non fra watodi Gentil buo mo conffdardounetlo ingamno non ardifca tentare. Fimileimb: presa, è ordinato che ciascano, che tale giudicio cbicede,den. pofti. Cinquecento ducatiti Liquali se ba contro la sententia, non gli sona refituriti, Hora uoi bauncte neduto chi friano: quelle, che conmengono nel nofiro gran configlio. Refta hora che tratiamo del modo dell"cleggcre i magiftrati. Laqual co. sa noi dicemmo tutta efferc in potefta del gran confrglio. Percioche in quattro cose dicemmo confisfere la publica amo: minisfratione, nella elettione de magisfratit , nella introdits.: cione delle leggi, vella deliberatione della pace $\psi^{\text {o guerra; : }}$ © nelle prouocationi. Et la prima diccmmo interamente : dal gran configlio dépendere. Bisogna adunque, accioche ${ }_{\mathrm{i}}$ agenalmente interdidicte coore proceda quefta attione, che io :
r:
ui descriua la forma dellà Sala, douteil gran confiplio. for ragos na. Potrci se uoil 'bauete ucduta; ; © ogni sua particularita, lassare indiectrotula descrittionc.: Gio.: Io bo ueduta questa Sala, cbe uoidite. Nondimeno assai mi sara grato che la sua figura alla memoria mitorniate. Per, cioche non puo essere che qualcbe sua particularita no mi fia: della mente uscita, © masfimamente bauendo weduto nella mostra Città tante cose notabili:la moltituduct delle qualipo tria bäuere gencrato nella mia memoria confusione. M.Tr. Poi cbe egli non ui pare fuori di propofito udire la forma ds quefta Sala , io uela dipignero con quella brexita, cbe sara : posfibile: E' adunque la forma di quefta Sala quiadrangulare con duef facce minori je due tanto magtioris the tutto lo. spatiocantiene piu che due quadri. Percioiche epli mir ricor: da bawere numerato nella lunghe $Z a d i$ quella $\mathbf{L X X} \mathbf{X}$. I.
 la detta Sala panche con duc pradi, uno equale allialire pan che nel piano della Sala diftefe,' Paltro piu alto. Talche chi frede in quefto é da ciascuno per essere alquanto eminente ueduto: Lungo le duc facce munori s'sisa callocaré: il Tribanale del Doge, quando nell una , quando siellaltra: secondo che la ftagione del tempo richiede. Quefto Tribunale e uno rialto di legname fabricato. .Il quale canto dal piano della Sala fi rilicua, quante ealto il frimo grado delle panche dette, tallibe il sccondo grado di qualle fi wiene a posare
-'posarè in sa quefo rialio', er sopra quefto grado fi pofa la sedia del. Doge. Nel piara poi della Sala per la sua lue gheZa sons fabricate nouc panche doppic in tal modo, che. ogui duc paucbe banno una spallura: ? ? quelli, she seggono. in suqueftedue pancbe , sela spalliera non fusse di me $\{0$, fa toccberebberio conle spalle l'uno l'altro . La onde nna del 1 e facce maggiori della sala uengono ad bauere a ' fronte, ${ }^{\prime}$ 'al tra à spalle, GO: ma delledue minori à deftra l'altra a' feniftra. Fanno adunque quefte nowe panche con lidue gra. di inferiorí delle pandbe lungo le due facce maggiori dieci baucbit: Vuo bance contiene qua delle pancbe; che somo postclumpale faccesmaggiori, er la meta della panca depa pra , chel'èal adirimpcteo Vn'altro banco sara la altra me, ta della panca doppia ran la meta' di quella, cbel'c allato. Et quelmede finco andine codeldedercing fino all'altra faccia mas:
 quella panch doppie, sbe l'e allate, iba da una mano la mea ta d'uno banco, dall' atior l' laltra meta'. Onde ciafouno ban. co uienc ad esserrediftinto in idec ordini di Gentll buomini . . Et quelli, dec segeono in yuro, uolgono il aiso à quelli, cbe' mell altre seggono: Sano tutti questi bancbi dieci, ma sona: diftinti in cinque doppi. Il primo banco doppio comprenide quelli due, iquali sono lungo le due facce maggiori: il. secando quegli aluridue, i quali sono allato à questi: © cofi degli altri, tanto cbe il quinto contiene $i$ due del meṬ L

Per laqual cosá quando alcunso di quefticinque banchiè é chian mato al Cappello, fic come appreffo intenderete, s'intende of ferne cbimatidue . Et per non lajJare cosa alcuna indietro; entraffin quefta Sala per due porte principali, Vna delle quali é pofta nella faccia minore, cbe è à funiftra dicbi guarda quella maggior faccia , cbe conle sue fineftre illumina la detta Sala, Ư e allato al maro dell'altra faccia maggiore . E' ancbora nella medefima facicia misore una portic cella lungo Paltra faccia maggiore: per laquate gli. elettori coSto cheé sono fatti, nanno à nominare i compctiteri, fi co me uoi intendercte . L'altra porta e in qu:lla faccia maggion. re, cbe non è feneltrata, non molto lartsoma dall'alera face cia minore: In quefta. Sala adunque cafi fatta fí raguna il con/rglio grande ogni otto giorni, cioò il di delle D Dmenica per creare $i$ magijtrati,$\sigma^{*}$ alcuna uolka piu Sjeffo, fice. me nel mese d'Agolo, vo di Settembre', quanda fi creana. iprcgati, come diquià poco fidira;, © anchora secondo cbeil bisogno ricbiede. I noftri magiftra: ti. fi eleggono in quefo mo.io. Prima fitraggono gli Eleto tori , uoill chiamate nominatori. Quelli poi; be seno flati
 meta in su banno piu suffragï, s'intendono baucre oltenute i magiftrati . Ma percieche nun fi puo creare meno cbe noo uc magiffrati per giorno, è neceffario creare nouc Eletton ri . Et perched dalcuno m.gesftrato poffono effere duc .d'd
cxin'altro quattro competitorí, io in alcuni giorni ufiamo: creare solamonte di quelli magiftrati, doe poffono bauere. quattro compatiori, es alcumi altri di quelli, cbe né pos somo bamere dre, teit in alcumi dell'una sjectie dr dill${ }^{2} a l$ era infieme, $Q$ uande fi crea solamente di quelli magiftrati, she pofforso bauere due compctitori, cbe' rade wolte auniene, bisogna create due ordinid'Elettori. Ma quando fo crea dit quelli soliche polfono baucre quattro competitori, or quain. do fo crea diquelli; cbe me poffono banerequattro, or di: quelli, che ne poffono baincre due; bisogsa allborta creare quattro ordini d' Elettori, noue per ciascuno ; noi. li cbiamioio mo mane, or diciamo prima mano, seconda mano'; terria mano; So quartamana, secondo che quefta so quella è.jte ta prima, ò poitratta. Nai iadanque primieramente dirica ma in cbe modo fittagyonoigmesfi Elettoxi, Hopo quefto cos me s'éleggonoinagifirati jisedinai cofi pare. Gio. Eglie wece ffario cb'io seguititit givadicio noflro. Percioche di quei fla materia tion: bo altra cognitionie dbe quella cb'io prendo da uoi. M.Tr. Il giorno adungue, nelquale fidee ragunare Al configlio, comincia alf bora determinata, cipe tofto che egli è menuto il mezo giorno, la caprana à sonare. Ne prima fi posa cb'una bora intera fia fornita. Nel qualtepo ciascuno Gentil? buomo, cbe è babile al configlio, debbe coparire nella sala: do we tofto ch' ella è serrata, ${ }^{2}$ ' cbe le chiani sono portate al tribivo nale del Principe, ofr posate à piedi di quiello, à ninno poil
$L \ddot{y}$
è concedutol'entrare, escetto à abi fu fée Conglicre, ò Auzuo estore, à Capo de Dieci ,ò Censores. Ragmato adunque abe è il configlio grande, vieneil Dage casumi Confuglierin ©r $i$ tre Capi de XL arella detta Sala, Dowe anchora. wengone, ò sono uenuti, itre Capi de Dieci, é itre A uиo catori, 家 $i$ due Censori, dequali diremaal suo luogo ,tut. ti escetto i Capi de X:L , con le mefte dogali. Lequali sono didrappo io di Scarlatto, ev bannole maniche lexghe, Vr aperte da mano, non come quelle, cbe noi priuatamente por tiamo, ebe sono di paino.nere, er da mano banno le mas miche cbiuse infino a quello spetio; onide la.mano esce fuori. Sisde il Doge wel sue. Tribumale:ilguale è pofto ncl mezo diuna dette due farce minori, secenda dec il tempo, òdella Frate, oे ded uerno ricbiede. Et notate cbe le panche da tut, teduc le teffe'sonatagiliate: ma da umateffa in una liogog;dal Pabtrain due', testo cbe da quelta perte, juncelle saria tax
 me di see bracta il 'pin: dallealera, due portioni de pari gram deza. Di quefte due portioni quella , cbeè nel mezo tral'al ira poortione, laquale falatísta della, panca, eve il reffa di tuttala panca, jitransferisce dall'uno luogo allialtro sea condo chela ftagione ricbieds: Da quella tefta adunque del la panca, dou’e il Tribunale, sempreè una sola portione, * dall'altra due. Etquando il Tribumale. fi dee transferi. redall'ura faccia all'altra, je ritira werso quello spatio , own
de. falieua il Tribumàle, quetha sole portione; wo in quel moto , che ella lafda, \&f perta. quells portione dellaltrate-

 lascia noto tutto quellosspatio, cbe vidbiede il Tribunate Siea: de adunque il Doge, come habbiamo detto, in queSto suo tribunale, Ur bada mano deftratre Configlicri, or uno Ca pade X L. © $\sigma$ da finiftra glialuritre Configlicri, ${ }^{\text {r }}$ gli. aldusi due Capi de X L imedefimamente dopo I Configlicris: Ne termini del Tribunale sono due pancbe con due spallise. reisuna do mano deftra, una da finiftra delDoge: soprale. quali fiede il gram Camellieta, © ofli altri minisfri. Eti
 reàlugegilorosDequaliuáa Annocatorcoquello, chee proor. pofto in quella Sectimane, sti mure Capo de. Dieci, quello,
 dere nel mezo dell'dera faccia qupore diaimpectioal Doges:. sppra il secende gradodella papca, cbèe col muro congiunno. ta, © l'Auciocatore tienela mano deftra. Itre Auditori: mécrbi reggona mella facioa maggiore, tbeèalla deftradel: sopradetto Ammocatore; © Or Capode Dieci spre ffo allann. gulo cb'ella facem la mingrè. Gli Auditori moovial dirime petto nell'altra factia maggiore, alquanto pin lontani dall an . sulo, cb'ella fa con la minore + Idue Censori navno à sedere melle due facce maggiori, uno nell'una, l'alire nell'altra. Ee's
iluoghi loro sono quafe nel mezo delle'detté facce, Glialtri due Armocetori, Er i Capide Died fruppngono à sedere purcentle facce maggiori i, ma uncixri wlllankylo ; cb'elle fan. no con quella, doue fredkil Doge. I dme Aunocatori,in quel! la cbe è a desfra del Doge, idue Capi de Dieci nell altra. Et seegosno quefti masijfrati ${ }^{1}$ uno allato alPaltro ne secondi gradidetle panche dette : :er quello, cbeè di pia età ticne la deftra. Generaquefta disfofitione acbi entra nno asfet. tabellisfimo. Percio dbe prima se gli rappresenta aplio ochi la refidenza del Duge : ilquale, come baibbiamo detto, frede affai eminente. Vede poi. tuttoidrefto della Sula dalla prece:

 2an. Gio. Io norrei sapere se da altra cağione sone ftati messfi iugfri maggiori a fare sedere i sopradecti mageftrati
 magnifece ers boworatas M. Tro Cerramimente fo. Pertio che, come appreffódiremo, quefti magisfrati sono obligati? -d bauce cura cbe ciascuno segga con granita evo modeflia. Et particularmente che niuno nel billottarci magiffrati ards sca, ò se, ò aleri con iparole, ò cernni racceommdare. Ilebe nan potrabberwo accenciamente fare! ! see tuthi sedeffeno in. uno medeffroo luogo. Oltre à quefto da tale ordine nasce cbe ciascunsa parte della Sala è bonoratis fima, effendo ornata

vache reputitisfimp; whe.fo uergognis sedere in quellitroghi, iquali sono dalla refideniza del Doge lontani. Onde segue sbe efferido is giounnimescolaticiò uecchi; sona dalla presion za anchora di quelli coffrettisedere com pia ignawita: ér mo defia che forse non farebbetib, se da loro:juffina secipardo ti. Gio. Ditemianchora, se io non impediscotroppal'ox: dito uoftro ragionamento, gli altri magijtrati seggonoin lioo $3^{0}$ pius honorato che gli altri: M. Tr. A. niuno atere magistrato, escetto quelli, che babbiamio detti , è depputato Inogo alcuno particulare: anzi tutiti seggono doue ciascuno fi contcutar I fegliuoli e' fratellidel Doge, ,be uiue, $\mathcal{O}$ di Yuelli che sonomortijifmilemente $i$ Caualicri, $₹$ Dottori segs gono in luggo bonoratoitra tutti gli altri non è diftintione alt cuna. Dinanzi al rialto, dou' ela rcfidenza del Doge; sono pe fie nel piano della Sala tre. Vrne, noi li chiamiamo Cappelli, vilecimtetetanto daterra per l'altcza delle base loro, cbe niume Poffa gmardare dentro:sanza che elle sano anchorachiuse, ${ }^{2}$ solamense nel copercbio bannole due eftreme due bucbe, onde fi mette la mano per trarre le ballotte. Quella del mezo, cle we he manajrarresfonde al Doge, l'altre duc alle tefte di quelle due pabebr;jawe noi dise mo sedere il gran Cancellierecé gle altri miniftri. In ciascuna di quefte duc eftreme Vrne sono meffe dintorno ad Ottocento Ballotte, fatte di Rame, à uere d'ottone, ${ }^{7}$ pri argentate. Talcbe tutte ucngono ad aggiugricre al numerode M. D. in M , D C. Perciache i Gentull buomio
$\dot{s}$
 re. Simelemente in quefte medefine Vrue sono mescolate
 ma di mezo sono L X. Bulloutc; X X X V I'. Dorate, $c^{T}$
 grani.configlio, ér cbe ciascruno è postoà sedere, er la Sala al debitotempo serrata, il gran Cancelliere ne na ned pir' 'propinquo dedue pergoletti, iquali sono nella faccia now feneftrata della Sala, sopra il secondo grado delle panche, ache sono contigue alla detta faccia; ev corrispondono quafe ial mezo della Sala, I'uno pocolontano dall altrou. Et di quico Stoluogo legge tutti i magifrrati, iqualh fis deono in qudgion: no creare, © bisognando mettere parte alcusa, egli sana ea nominarle dice fimili parole, $\sigma$. fi metteranno le parti che bisognano . Dopoquefto ritorna al Tribunale, et quise di cbiama gli Aunocatori, i Capi de X. i Censori,gli An ditori uecthi, evanuouri. Et poscia cbe sono arrimati, il d $\$$ to gran Caurelliereli fa dare giuramento di farc offeruare He leggidel confighoo: Nelle quali fic contiene checciascuna seg ga ; qhe niuno mutibanco , scmon inel tempp camenemde; dbe wiuño cerchi pcr alcura uia nen bonelta :ottencrecegli magie Ftrato alcuno, ò fauorirc altri': Et molte altre cose particu - lari . Dato il giurramento i sopradetti magiffrati ritornano à sedere àluoghilloro. Dopo questo fritieuano in pie tre Con fyglicri, i piu giounani . Il piu uecchio de quali fi posa à sea dere
derre dinanZi all'urna di meZo, Palero dinanZi all'Vrna, sbe c'àdeftra del Doge: il ter $\{0$, che c'il pin gionane di tutti, dinanzi à quelle, dbe èa’ finistra. Questi due eftremi seggono nelle tefte di quelle due panche, sopra le quali noi dicemmo sedere il gran Cancelliere é gli altri miniftri.Q uello di meZo fiede sopra una panca, cbe attraucrsa i) Tribunale del Doge, sopra la quale fi posano à sedere gli alettori come uoi intendercte. Traff poi per sorte qual bancice debbe wenire prima al cappello re dacbe tofta, ${ }^{2}$ darbe lato debbe prima cominciare in quefta guisa. Mettonfi in una Vr a dieci ballotte A A rentate: cinquie delle quali sono contrasse suate con caratteri mumeralistal cbe in ciafcuma $c^{\prime}$ uno di quel W. cheffernficanai primi cinque numeriscioc' quello delliuto, -' del duc o del tré, $0^{\prime}$ del quattro, ${ }^{\prime}$ del dinquet $e^{*}$ quello. cbe c nell una nowe ènell'altra notato. Appreffac scritto in. ciascuna, Testa dinersobregtio, $\sigma$ thatadiucero s. Giora. gio. NelPalrre cinque sono segrati $i$ mede fimi caraticruma won banno gia notate le medefime parole: Perciocbe in uece di quelle, che babbiame dette, filegge in ciafcuna; Tr Sta di urso castello or lato diucerso s. Marca.: Trafi poi ar sarte una di quente dieci ballotte . La quale mostra qual bam ca debbe prima uenire al cappecllo, er dacbe tefta ev da de lato debbe cominciare. Perciocbe se in effafi truoua segna. wil caraticra poniamo dell'uno, ©r ui fil legga tefta di uer:so biragligeter late diverso sa Giorgia ; s'intemde il primo il. M
primo banco effere cbiamato, ©r baucrea' cominciare ando re al cappello dalla tefta , rbe è di uerso broglia, er dallato dee édiuerso s.Giorgio. Cercafe por nel cappello della bal lotta, che è compagna à questatratta : cioe quella cbe ba il carattero dell'uno, er le lettere, che dicono testa di uerfo ca Ftello © lato di uerso s. Marco. Percioche effendo il pri mo banco ftato una uolta cbiamato al cappello,no puo la seco da uenire. Trafi poi à sorte un'altra di quelle bal ottc, , $b$ e mo fera qual banco debbe poi uenire al capello": ct cofi di mano in mano fo seguita di trarre et di cbiamare i bancbitanto che tue ti gli elettori frano fatti . Et notate che qualunque nolta uns hnuco é. cbiamato ; me mengono due; dbe sorio quelli; de quali egli è composto: ©er nelle ballotte sopradettc sono cbiamati lati. Et ciafcuno niene à quell'urna delle due eftreme, che gli corrsfponde fi come dian'Ti fu detto. Vienceadunque ned modo detto ciafcuno Gentil'buomo di quel banco; ibe e' dbian mato, alla sua urna: ofr di quella trabe una ballitta: 1 a qua le se c'argentata, la mette in un'altra urna pofta in tera ca à pie di quella, onde fa traggono le ballotte, er ritorna all luogo suo san'Za baucre fato profito alcuno. See'. dorata la porge in mapo al conffgliere, cbe fode diniawai à quella urna , Go ne ua allurnadime $\mathcal{Z o s}$ della quale ancbos ratrabe una ballotta, ©V se ellac̀ argentata, poscia cbe egla l'ba presentata al configliere, che frede quiui dinamai, ritor na medefimamente al luggo sua. Mase è dorata; medefa

- maniente larporge ald detio iconfegticre, or sintecude coftint sfere uno deglielettori del primo ardine, cioe' della prime mmono, Yo, cipoftoà sedere sopra quella panca, cbe noi di commo ätrawistare illtribuanale del Doges, con lafactia uolta
 fi pagfa à Juii ractomandare. Oliréà quefloil nome suò̀ da uno segretario pronunciato, acciorbe tutti quelli della sua fa miglia, $\epsilon \sigma$ altre quefli sa bauefle suocere vo cognati, cbe sono quegli, a quali egli fa conttumacia, cioe da divicto fi co me dite uoi, sentana cbe uno deloro è rimaso elettore nella prima!mano: Sta coftui er. glialtri di mano in mana a'se dere infino à cbe tutti $i$ compangi framo tratti, danda semt pre il piu boriorate luago al piu veccbio. Et $s$ per sonte. ausieniffe cbe nel trarre i priminove ne ueniffenotratti due dinna medefima famidia, il secondo fe riserba per la secoin da maxi, er feprende in lugge sio quello', cbe uicue priinatratto: Et turai quelli. della loro famiglin, or gli alleris soi pradetti non po fjono piu il giorno andare al cappello. Perciè che per. leggee proueduto cbe tutte quattro le mani, le qua M.ablracciavo. X XXXV. 1 . elettori, non ne poffano bae uere piuclee due d'una medefima famiglia. Nepoffono ese sere queftid due in una medefima mano cletori, ma uno in une Raltro in un'altra. Talcbe tutti i noue d'una mano bisogne che frasso di nowe famiglie dinerfe. dopo"quefo al piu gion mance di ejfi é prescintates da uno de Segretaryi una cedolato
doue sino scrita per ordine tuntii magisfrati,iqualifi deeno il giorno creare, $₹$ a accie cbe clla non. fi polfa contrafare in modoalcuno è col publico segno sugecllota. Dánrio poi gin ramento di eleggẹre quegli, quali effe givdichime reffere widi 'alla Rep. Etper la pius propinqua porta ne nanno fuori dd la sala in una franZa a loro. decerminata o It rbbamanf questi primi nouc elettori, la prima mano. Fafli poi la se conda, la terZa, ev la quarta mano nel medefimo mode. Et turtel l'una dopo 'Ialtra, toflo cbe elle sono fatte, fi ritira mo con le cedok date loro, come babbiamo detto, neelle stanze a'ciafanua dectrminate. Cio. In tutta quefta attione, be banete marivate dintarsno al far degli ilettori, à nece flario dbe mi resolumate quatro dubbi . It primo de qualié qugfo. Vei tiecfle cbe in quefi due cappelili $\bar{i}$ metteruaro dintorno a Mil
 moidictamoso . Jo aredo cbe poffa auxienire, cbe sel fine dele
 P'argentate non mene fiano tante, quanti sonioi Gentil buowi mi,che hanne ancberà à wenire al cappello. Didbe mi pare cbe poffa nascrere che quelli, cbe wengono da ultimo, wengao no con troppa diseminataggio. Percioche le dorate patriano es sere tratte, essendo col numero delle bianche non conuenewa le rimase. Et pero ditemi se haucte in quesfo caso ardme al runo. Il secondo, se baucte proueduto cbe nuto Gemilbmoo mo non poffa uevire al cappello. per alfra banco,sbe per lo
sin. Perciorbe potrebbe doune, quando ritorna c̀ sedre porfien uno de quelli banchi, the non fuffe Stato cbiamato: It tereo, se bauncte ordinationecalcuna, per la quale nel trar. rele.ballatre fia impeditala fraude.? Perche potrebbe alcuno: buucre in mana nna ballotita dorata, er quella poi trarre. L'ultimo é', cbe differenza uoi fate cbe uno banco comincià menire al cappell prima da uno lato cbe dall altro. Pcrciode amenduni potriano in uno medefimo tempo cominciare, baucendo à uenire ciafcuno à quel cappello, che gli corrisfoon de .Ilche won poflono agecuolmente fare létefte. Percio uor. -ci sapere da che cagione sono Statii inofrip padri indotit ad ordinare cbe i bancbicomincinoa' wenireal cappello prima: de uno lato cbe dall'altro.M.Tr. Voi baucte prudentemin: tedubiatato, ${ }^{2}$ io chiarivo brewemente tuttii nofifi dubbi.Et quarite à quello, dicbe prima dubitafle, tutteqquello, cbe dites, ciucra. Et le piu ualte cungicie, dbe wen solamente quell, be segsompnelliulimo banco chiamato ; banno migliore sorte che glialtri, ma anchora quelli, cbe in questo banco sono oliulti . mià wenire al cappello. Le onde quelli Configlicri, ebe ses $\mathcal{S}^{\text {one divanzi a cappelli, wedendo appressarf fil jine dellulici }: ~}$ ma banca, gnardano se le ballotte argentatec corriispondono d numero di quelli, i quali ancbora banno a' uenire. Et ue dendone mancare, wene mettono tante, quante pare loro, che mene manchi: ? wedendo e fferucne troppe ne traggono quan te gindicano essere superfliwe. Cbe nno Gentrl'buomo non possa menire al cappecllo se non per lo banco suo è promeo
duro per unalegge,"cbe babbiamio, la quale poine graviffinan pene à cbi mata banco, da cbe egli fi poneà sedere ing fino à tanto che le mani deglielettori fannotratte. Dapola rrea tione loro puo ciafcuno, seciondo cbe gli piace; mutar bainco oi Vframo anchora serrare; quandoi banchi sono pieni, cero ti usciuoli, cbe sono nelle teste di quelli, ev non gli apriame. se non quando uno banco ¿̀ cbiamato, © tutti i baricbi bans no quefti usciuoli, cscetto quelli, cbe sono lungo le due facce. maggiori. Ilche è ordinato, perciocbe effendoui, impeedirct. beno il pafsare à minisfri Or ad altri, che concinuamen te bisogna che entrino or escano della sala. Et particular. mente à Gentul buomini cbe sitornane à sedere, poicbe al. cappello sono andatisi quali tutti ritornano per gli spaty de: due banchi detti, ciasuno per quello, cbe e'dal lato del bane. co suo. Et percheè èpotria anco aunemirec (il de bora.minie. ne alla memoria ) cbe uno Gentil buomo noleffe andare pius: d'una volta al cappello per lo banco suo, come saria se quelli, cbe in alcuno banco furono $i$ primi a venire al Capello, nel ritornare poià sedere non $\sqrt{2}$ posa $\int$ eno, ma sequitaf $\int$ eno gli vltimi, acciocbe quefta fraude non. fo poffa esercritare, banno i noftri maggioni ordinato che alcuni miniftri pirre. tooati con te berrette roffe, lequali allbora fi mettona, sei: guitino gli vltimi di ciascuno banco, cbe varal cappello. Et in tal modo fir urene à fare distintione trali primi, cbe tornano, or gli valimi cbe uanno stal cbe niusuo delli primi
$\int_{i}$ puo accompagnare con gliv vtimi pertoriare con esf al Cappello.: Cbeuno noo po fá vare fraude ncl trarre le bullotte, in tal modo o proneduto. Noi babbiamo piu sore $*$ di ballotte dorate : la diurerfta dellequali inafec dalla diffe renZ̃a de caratteri, iquali sono in cfle impresfi, שo non so no altro che lettre dellalababto. Quando adunque ino Stri minisfrid dono mettere ne cappelili b balloted dorate, $p \mathrm{p}$ gliano onna di ciafunua sorte, cbe non artiuano à sci, ש' tutte inficmele mettono in vna Vrua : ש di quelle una à Sorte nc traggeno: ilcui caraterero moftra qual sorte per mettere ne cappellif fidebba pigiaire, ©V di quella aii mcte tono, Laqual cofa alla prefchZadel Doge evo configliri $f_{i}$ fatorfto cbe i banchific deono chiamare, salche niunn ei cbe poffa sapere cbe caratucro babbiano le dette ballotte, O. pero poffa effrefi prouedito per ufare in talordine
 tare uma ballota seco er mosfrare di trarne una del capo pello, ev trarre quclla, cheim mano baurea. Et per ques fla cafione quelli Gentil buominin, che traggonodelle Vrne le balloute dorates, le presentano alli canfigidiri, che seggan
 traffeno debto. I noffri maggiori isawano mettree necap pelli quella sorte di ballotete, bbe piaccuan al Doge ev à con fglueri. Netempi noftrie èuta queffa ationn in poteffa della sorte ridota, Q Qamto alla difititione de letati , db'rra

Pultima cosa cbe noi nolewate intendere, so u'bo detto de quando uno banco è chiamato, ne uengono due, che sono $i$ Juoi lati. Hora e' potria anuenire che due d'una medefima famiglia ueni $\int$ feno in uno medefime tempo ciascuno alsua. sappello l'uno da uno lato, l'altero dall'altro: ₹ amendumi le ballotte dorate dell'Vrne trabeffeno. Percbe adunque non s'babbia à disjuutare cbidi loro debba "andare all" Vro na di meze, perciocbe amenduni non poffono, effendo d'w na medefima famiglia , è ordinato cbe colui ui nacta prima, alcui lato nennela sorred'effere primo à cominciare. Es fe di quella trabe una ballotta dorata, l'altro ritorna a' sede recogli altri. Ma sela trabe ffe argentata, allbora quefo 'fecondo ua all' Vrina di mezo, seguitando il medefime ords me. Ma percbe tuttele noftre dubitationi mi pare bawere - $\int$ Tai cbiare rendute ; se altro non nolete dire, io andro il mio ordine seguitando. Gis. Seguitate pure M. Trifone, pero cioche io mon sento nelle arimo piu cosa: alcuna cbe dubbio mi faa. M. Tr . Poscia cbe i quattro ordivi degli elettori nel fopradetto modo tratti, fa sono ritirati nellie loro Jtanze l'uno dopo P'altro. (Percbe quando uno c' fornito dietraires, subito ne ua alla sua Stanzza. Et 1 'alero di mano in mano $\delta$ trabe. Et mentre cbe quefto fitrabe, quello, ibe s'eria rin tirato nella suaftanza, fa la sua nominationenel modo, che uppreffo diremo ) allhora puo ciafanno Gentil'buomo mutom re banco, secondo cbe gli piace. Er sealcuina partefi dee mettere in
 pititori do medgifiratis' aleggona:iquali sono in quefIo mode aletti. Et natate do alcuni de noftri madijfrati, fic come bab. 7name atcbornadetto, pefforo bamere infenp in quattro compretitonsisaladiaiinfribo im die, Et perciochealcuno:giorne ¿:nel quale s'eleggasolamente diquelli magiftrati, che posa sana bomere due compectitori, vo alcuno, nel quale s'elegge solamente di quelli, che poyfono bauere ingino in quatro com




 dandei pisi banerdti ling bi a quelli, che soma di maggiora eta' Allhora il Segretarioide trimato à quesfo officiolegza lora'qualle contidutaiomiser loggin le qualie ffi some tenuti offeruar nella nominatione de majifrati : le quali seno fta te ordinate aciciache tale nominatione proceda sanza corruttio ne óàleroinganno ©r artificio. Mctte poi in vna vrna nome ballotte distinste da saratteri numerali, che in effe soma segnati * Dopo quegto ciafcuno elettore, cominciando il pim wechbo, trabe di quella vena una ballotta, per la quale cgli. intende di qual magiflrato egli babbia i' nominare une compe witore. Percioche in effa truoua segnatoil caraticre dell' ano a' deldue; o'del tre, ' d'alcumo deglialtri ammeri per infi, no à quellodel nove: Colui adunque, che traffela ballotta,
don' era segnato il carattero deltuno, debbernomiticurit it cumm petitore del primo mapiftrato scrittonella cedola a cbe fuda: ta al pin giouane degli elettori da uno de Segrctarï, noi di,. ciamo bauerẹ la prima uocce: $\sigma^{\circ}$ coluai cbe traffeta ballotta, don'cra segnato il carattero del due, ba la secondainoct, twi: cofi degli altri . Et quando Ja crea X I. madiftrati, dele è il maggior numero, quello, che bala prima noce, ba ancbon. ra la decima: © quello, cbe ba la seconda, ba ancbora l'un decima, Et notate che quefti Elettori pofforotralore cambia vele uoci, che sono ftate loro dalla sorte concedute La and deckitha la prima, la puocambiarecian uno, che babbia. seconda, ò la teriza, ò qualumprealera; toi cofi deglialtri.s. Et percioche quefti Eletteri deono effere Picki ; cioe mallea madori, secondo cbe noi dite, di quelli, che sono da loro eleta ci , creandofi magiftrati, cbe babbianoà mancgsiare danari, abi ba poniamo la prima noce, anchora che eglila cambi, bi sogna pure che di colui fia Piczo, cbe è nomenato competiton redi quella da colui, con cbi egli la cambiò : talibe quelli, che cambiano le noci, sono piexi di coloro, che esfi non banno nominati. Coluiadunque, che bebbe la prima uoce, cio è ottenne per sortedinominare il compectitore del primo mage. ftrato, cbe è ancborall piu degno, (perciocbe tutti i magia ftrati noftri sono diftinti, © uno e piu degno cbe l'altro) Or se egli lba cambiata con alcuno altro, colui con cbi cgli l'ba cambiata, ınnanzià tutti gli altri nomina quel Gentil' bue
mo, cbe:a lui piacc: Et quefto cbe ì nominato debbe eflare ballaitatatratutti is noue eletteri, or bavendo i due terzida suffragï, simbiendesogtuicfere epprowato, Nas aggingnen. io, a grel niumers, hisogna che il nominatore nomini un'al tro. Et se quefto anco non è approunato, è coftretto nominare canti l'mo dopo l'altro, abe uno fra deprovato ill nome del q:ale è subito notatodal Segretarioion, su la, kedola disotte at nome dèl mageiftrato .Nitafiauboraise reglibla; àbaibawue to degnità alcuna, ov il nomédi quello;, cbe l'ba eletto, or il numero della mano. Seguita pos ilinominatore delle.seb. conda uoce nomisiandarbi egliungle, or il nomispato siape pruoua), GO appronato fe scrime nella cedola sotto ilineme del magistrato, idelqualie tompetitore: $Q u e f l o$ medefrmo s'offerue sempre nella seconda mano; yon jià seimpre nella urrza dor nella quadstes Rerrioxhe elgggendgfinalcund yoter daquelli mogistrate s obo mon poffono baucre pian cheidue competitori, or quefti effendo nominati nolla prima to seconda mano, è. forza cbe alcuni nominatori nclla terzáa or quarta mano reftino sanza mominarc. Colun: adunque io quefte due mani, cbetrabe di quelle ballotere;dou'crano seo gnati numeri, aquali non corrisfonde noce, cio è magiftrato alcuno, refta sanza nominare. Mainon è pero del tutto uano lieffere elettore, ancbora cbe per sorte non babbia ottenuto fuculta di nominare. Perciorbe bauendofi à ballottare i nomi uati tra gli elettori nel modo detto , cbi non bala sorte di no N $\ddot{y}$
i:
 tate che se in alcund di quesfowani nasceffer ghajelatteri. qualche difficultars come surebbe sealkuno ide lora rlogseffe uno, del quate findubinaffe se poteffe effere ballottate is debo be uno Ausiocatore; er: ano Capo de Bieci andare: nello
 la borodifficiltia+: Creatialunquerbe sonu ii conipectioni de madeltratinel soppradettoinudo, gli Elettorivon po flono pie tornare nella Sala del Confuglio. 1 Confuglieri, i Capi de Diect, ton gli Aumocateri jeor iCensorsi, se alcumadilo

 lierè le andole, doue sond sarititi ímagfirati; toö: disotto à chascumo Pesfa i connpetitori scritticon tuitte quelle circunftant.
 no madigifraizo pafforoeffere, io quattre; ;o duc compctiteri, secondachessfo, ò in nutte le mari , òin due sole s'elegsono; cofi andbora in tuitele manid'uno magijfrato solo meno dbe

 molto bene aumervirectse uno mede fimo Gentil' bwomo fia noe minato in piu mani che inina, ©r alcuna uolta in tutte le quattro, $\mathcal{O}$ in ambele due. Et quando croauniene, ancbo rache egli non babbia compectitore, debbe nondimeno effere ballottato : Perciocbe effendo detto in diuerse mani, pare
che dise Ste ffo for competitore. Ma poriamo che d"uno me dgenid magiztratoin ciascuna mano fia eletto uno competito re, ofmardafo s'alcuno di laropatise contumacia, come poo. tria arcadere, per won effere palfato il tempo che fa richiede dapo aleuro magistrato al poterne un'altro ottenere, per effecie mandistrato alcuno de suai, che lo faccia contumacf, per baineré publico debito, © Jimilicose, delle quali futiene publica memoria, in tal modo dhe in poco ditempo cbiaramente tal cosa apparisce. $Q$ uegli adunque, che sono tronati patire contumacia, nom pef]ono effere ballottati, e' sedeiquattre comprectitoritre fuffeno contumaci, quello solo,: che resta zrimanendo sanza competitore, non puo eflere ballatitato. Tal dbe ioi potete pigliare questa regola genera le, che chianque in una sola mano è eletto, ©r non ba come petitove; man pro andareà partito, or ottenere il magiFrato, Ialdbe sed'uno magistrato sono ftati eletti tre com petitori, ano dequali fia Stato nominato in due mani, or cia sciuno depli altri in una', quando queftidue, ciascuno dequali ès.sato cletto in una mano, babbiano contumacia, puo colsis, che fueletto in due mant, non bauindo altro impedimento sanza compcitore andarc à partito per la ragione, che bab biamo gia detta. Legse adanque il gran Carsellicre tutti $i$ magiftrati co loro Competitori con quell'ordine, ©r con quelle circunstanze, che babbiamo dette. Dopoque, flocominciando dal principale proponci suoi compectitori,os.
prima quello, cbe fu nominato nella prima mano, notàndo anchora sefiffe flato nominato in : alcun'altra mano; Et ace ciocbe particularmente ogni cosa sappiate, Ieges il nomedis: queglii gran Cancelliere in quelta Guisa, Ser Andrea: Gritti, , poniamo, che fu Podeftadi Padoua, piezo Ser Gior gio Cornari, rbe fudi Ser Piero, nella prima mano. Nel la seconda Ser Andrea Griti , che fu podefta di Padoua, piezo Ser Domenico Triuisano: © fimilemente fir replica il nome delle elctto tante uolte, in quarite mani eglie Stato preso. Et letti che ba tuttii compectitori, quecli, cbe sono fta tt pronuntiati, con tutti quelli delle case loro, ©r altri ibe fr danno diuicto, come uoi dite, l'uno all'aliro, escano della Sala, © ' ritirati in un'altra ftanza, quiui asjectano tanto che fiano andatià partito. Ma tofo cbe quefti sono fuori della Sala , il detto gran Cancelliere con alta woce ricordà tutti che ciascuno per lege bumara ev disinaè è tenuto fao uorire quello , che egli gudichi effere il migliore dituutti $\mathcal{O}^{\circ}$ piu utile alla Rep. Dopoquefto nomina il primo compctiv torc. Allbora alcuni giouanetti definatia atale officio co bos soli uanno ricogliendo le ballotte: : lcquali sonnotutte di pan no lino bianco: ma a bofjoli sonno doppi, evo lunoè biane. co, ''altro uerde , il uerde di fuori,ll bianco didentro. Et nel bianco quelli, cbe l'accettano, mettono le ballotte, nel uerde quelli, cbe lo ricusano. Sono $i$ Boffoti in tal modo fabrica. ti cbe niuno puo uedere in qual de loro fra laflata ba ballotta.
 faa qualcbe Efrepito, idetti gionanctti, mentre che ricolgono le ballotte, uanno recitando il nome di quello , che fi ballcto *, Raccolto cbe banno quelli giouanettile ballotte, le poro *no al Tribunale del Principe : $\sigma$ quelledel si mettono in urio Vaso bianco, quelledel no in uno Vaso uerde. Sono poi annouerate quelle del sì da Configlieri, cbe sono alla deStra del Dope, er quelle del no, dapli altri Configlieri che sono alla jin:Jtra. Et se quelle del si sono meno cbela 'meta ditutte, non ba coftui ottcnuito cosa alcuna, ma s'elle sono wiu, s'intende potcre ottencre il mapiftrato, © pero fi nota di quanto numero elle paffano la meta. Ballottanki poi gli altri competitori pronuntiatı di mano in mano dal gran Cancelliere, mentre che i suffragÿ dell'antecedente s'am nouerano, nel modo detto + Et colui le cui ballotta del si, wim cono con maggiore sumero la meta, che quelle degli altri com petitori , è quello, che s'intende bauere ottenuto il mapiftran to, Sono poi notificati dal gran Cancellierei competitori del secondo magilfrato: * i pronuntiate con quegli, aquali eglino danno diuieto, escono della Sala : ©r queglialtri,che prima erano usciti ritornano: © $\int i$ seguita il medefimo ordine in tutti gli altri. It poscia che tutti"i magiffrati scro creati, notifica il gran Cancelliere quelli, cbe gli Eanno ottenuti faccendo loro comandamcnto cbe fi presentino dinan zià Cenfori, aquali deono dare giuramento di non baucre
:
operato cosa alcuma contrale leggi per'attenere ímagiftrati. Et fatto quefto, licentia il configlio. Dou'é anchoria da nota re, cbe quando miuno compectitore d'alcuno magistrato super raffe la meta de suffragï, non s'intende alcuno baucrs ottes muto il magiftrato. Et perciocbe per leggeanticail gram Configlio bisogna, be frisca innanzi altramontare del Sor le, se per sorte tutiti competitori allbora non sono andatia partito, for recitano quelli, clo bayno infino quel puxte ot senuto i magijtrati, Et quelli, rbe douemano andare à parti to, filaffano indietro, talche esfin nos uchgano à godere il beneficia di quelli,'che ghe baucuava nominati competitori Perciochenelle seguente tornate fi rifanno aliri compectitari. Cofa fatto éil modo, che noi offeruiamo nella chertionede magistrati . Nella cui narratione io sono fitato alquanso luns. \&o, per non laffate cosa alcuna indictro. Ne ance so seim questabaurro sudisfatti al defidèrio mio. Ma tal cosa mi fo cbiara er maniferita, sc noi ne sarcte ftato in ind medo car pace, cbe poco babbiate da dubitare. Gio. $\dot{Q}$ uantunque woi diligentemente babbiate trattato quefta materia, uoglio pu redue cose de" no intendere, lequali sono queSfe, per quad sagione it gran Cancellicre quando pronumtia alcuna com. petitore referisce s'cgliba otenuto in altri empi degsita als sunas Et percbe ancbora vecita il nome di quello, dalquale egli fuinominato: M. Tr. Poclse parole sono dalle uor fire domande richiefte. Recitanfi col nowse del compectitoxe. quclle
 yigli fauore, acciocbe ciasturei wegge che abie jtato reputato eltrea uoltadegna.d. wnamaniftrubo: yondebbe effcredel pre sente giudicat indegma, ite forse ararliora per fare costrae tio effetto . Percle jpotria eflersedrenel padfato magistrai co non: fa fuffe partato in tal modo; rbe questo altro merio eaffe. Recitanfi adunque le degnita paffate ; acciocbe cian scumo ricordandofi in cbe male eqgli: fe.fation quelle portato, pia agenolmente discerina sed presentegghi debbareffere con eeduto. Referisceft amebora il noma di quallo, da dbi egli fu.


 teffe. fare, come, disapra fudette, wita seerche auchora anely

 mune z gindicando colui fflerempile alla Ropso se pre dal Thamicitia, ò do qualcbe altra particularif: capione fo tratte piu quallo cbe un'alrro à nomingre ó Dispegite e particularite io ui affernoquelle ragiong, sberio pense che gaano pinu ueri fimili. Et bauctead intendere ape in ogni Reqs sonoagfai row ftitutioni, dellequali non fi puopaffegnareadanna probubis le non che uera ragione. Et quefto nomsolamente aumienc in


 frano mantenute, nondimenoile sagioni di quelle sonadalla antichita oscurate + It parase H'山loman cosa ron mibo potion to ne potro rendere lo raganc kadi sum wew maranglictete. Gio. Voi parlatel prudentmente eq io iudn oughio du uoi altro, cbe quella, cke fe puo sapere' Mäditeine se qual $\mathcal{L}_{i}$, cbe sone elexi namimatori, po flono efferc nominatt, l'uno dallaltra, ciascuing da'se:fleffa M. Tr, Cinscm













 idel domendatoves? Dicd adumque che quarto apparticine alla

 0





















 ghan gmandet bacikth osflicato, , qualurque wolka egli mi'


$\therefore 3$
 quale mi bisogni altratusestocertifararse Mu Try il Confo glio de Pregati, fy come jun, none emalons, in parte dithiarsa
 dicemmo effere quatitro, il Carfiglio ysrande', it Cauffylio de Pregati, al Collegio.; al Doge. Percombeingquefor: Fitrat

 Cominciarono poiad agigingmere quando $\mathbf{X X} \mathbf{X} \cdot$ quamdo X X. tanto cbe funalmente fud determinacto abie àquellififo ceffe una aggiuntad altrctiantil La marioner di fane questa
 quelli tempi , quando futroundo mide ordinc e: ffervitimano, as
 consultatione is deliblerationédi quecley fyffenanaichora mé
 lione di Candiatenendoil ptrinqipate: Liderenze Cadso:Doge L. V LII, Furono allhora aggimatia pregett X X V , Et poes isnanyzi per conchindere uma pacarad: Rod'Vingharid;

 pre altre cdgion: for fatto il fimiglimite, enuto idec $F I$ perrex. nc in consuctudine di ricarc ogni anino a L X 1 Pregatit urne aggiunta di.X.XAi Altcouqo paidal Mathale, Stema Dape:




 Ets scin quelline efyeffinodure, in quefia ne proo effere tre.



 cumialrivinon banne tulc inatotrit, ma per.forli puirgint





 dre:Cènsoriti: iquall posicia be bazno formito il magisiftraio intrame il widedimm tempo otn Prgati con anoorita di metctre ballotata. ITtre sypere gli atut de Soppracastalat: iquadi jorxi

 buade, i iquatro fipmotrel Sale, itric Camati lingbidi Comus me, itre Siginori alle ragioni Vecthic, itrealleragioni Nwow,





 . Cotimo d'Ale fandria si Dodici segest quella di i Dmasce,






 guardono. Et pericia seguitemdayil preperfitomiat, ioind iNere


 Les abliche faccernde Grcanfe a Brogadis, vió pandle prion mi Sejfanta, iquali propriaureme. Fichiamaio. Pregati, nal


 creati; CO: allhona pigliano il magiftratan La Givuch des



 mo jche pemile $i$ suffecayi, nomina quello, cbe egli. uuole abe fieddella Gimnta, . Tuttil i nominati sono scritti , l'altro fiorwio poicferbianuil Canfylia grande. Et in una Vrra Yoko imesfit moriti di valoroj abe furronio da Pregati nomi. nati: iqiuali poi, leti i cbe sono dá uno' de Segrctarÿ, à sore redell'Vrna l'uno dopo l'altro tratti nel Configlio grande. fiballottano', Et rotui che sotiene piu che la metwide sufe
 affera; cbe di quilli; che fi ballotterno; non ne fuffero: winti :approuati. 5 che faceffur il nimerera intero della.
 ne ; binde rado nolle; quells, che mumcano, iquali sona semprei porbs; ne seguentit (bu) figli fr creano, nel inodo, che






 se, allofo madisfrnato tetmina prima, be, i Pregati fors


 Q! $\because$
is!
Eerminato agli officitove;sono poi empipef nel Configlio. de pregati, cbe succede. Habbiamo anchora usato ne buse suidella Rep, concedere faculta di venire mal Configlio de Pregati à quelli , cbe con le loro riccbiczeivetgono ajuto alla Rep.preftando quella somma di danerí , cbe elorodella les gedeterminata: Laquale ancbora pone termine al tempo, cbe esfi deono godere quello bonore, acciocbe seiloro danari so no prima restituiti loro, esfe. babbiano ancharaquefto mani unggio d'entrare quel pin nel Configlig de pregati . Percion cbe ordinariamente pofforo wenire in questo configliọ infine is tanto cle esfl ribabbiamoi preftatidanars. None gia dato: Iro autorita di rendere i suffrasij : solamette deono tromarfi in detto configlio, dome non fanno altro, ebe intenderele face
 Cbe fa peffa in qualclae perte se noon in tutto ledare. Pcrcion cbela Rep per wia d'effa uieme in duc modi à guadagnarea Enimieramente elli foserue de danari di coftere. Ex effen, de queftile pinnolle giomani, cominciano tofo ad arquifta

 Ragunamfi Pregatiqualusquc uolin piacia el Collegio net modo, cbe preftointendercte. Concedefi ancbora il Confa. glio de Pregatis àmegistrati, quando nogliono alcuna legge confirmaric A Ali A unorateri, quando uogliano ineroducre. wra causa is dette congiglio. Fr quando fo dequo ragumare, it swone
suovo d.una Campana lo dimoftra. Vfiamo anchora mane dare ad inuitarli per li publici Comandatori. Ne po fono pi gliare parte alcuna, per usare $i$ tcrmini nostri, cioè non poffono fare alcuna deliberatione, se quattro Configlicri non wasomo presenti, or diloro, cioè di tutti quell, cbe rondono i: suffragy, non ui sene troua L X . Ma rade uolte auniene. dhe non wi sene ragune multo maggior numero. Trattanfi in. quefto configlio tutte le faccende grancii della $\mathbf{R}$ cp. come soe mo le delioerrationi delle guerre, aclle paci, delle tricgue, de. pattiǹi modi del proucdere danari per li bisogni della Repa Ma come quefte fascende fa trattina, allboira sara manife Ho quardo del Colllegio ragtoncremo. Le legsi ancbora fi, confermano in questo confluctoo : lequali prima sono trattate da quel magijtrato e à chi apparticne quelia matcria, per con wodella quale elle sona create. Qucsto magiltrato citra yoi in Coliegio or moftral'utilita, o la necesfita delle leggi, cbe insroducono: Iaquale see appromata, gli e conceduto cbe nel configho de Pregatt le introduca: doue se cile sono ayprouate; allibora sono ualide. Dopo questo per publico bando fi dio mulgano: © $\sigma$ ciascuno allbora è tenuto ad offeruarle, ©r. il magistrato cbe le introduffe è obligato jarle ofjcruae. re. Si come non ba molto tempo cbe $i$ Signori delle Pompes: Aquale mapustrato prouede che la Cittáucsta con modestia, © fi uiua parcamente , crearono nuoue leggi sopra il uiucre *: ueftire. Lequali poi conformate dal Configlio de Pregaa.
to er publicate con gran diligenza boggi sodjervano. Vsa. no anchora i noStri fare confermare alcuneleggi non solamente nel Configlio de Pregati, ma ancbora nel grande. La, qual cosa credo che fia in potefta di quel magiftrato cbe prine cipalmente le incroduce. Et credo che quisto s'uff fare accion. che à questo modo s'acquisti à quella legge magsior riputas. tione. Si come anchora pocbi mefi sono che i Censori, il qual magistrato è Stato nuouamente crcato prr correggere. Pambitione de Gentil buominis, crearono una legge, per la quale. fu uitetat oil congratularificon.quelli, the banno ottenuen co i magiffrati . Fu appronata quefta legge con gran faucre. dal Confrglio de Pregati : ma fu poi con molto maggiore nel. Configlio grande confirmata, © Vr boggi diligencemente s'os serua. Oltre à quelto nel Configlio de Precgati fi fala clettio ne del Capitano dell'armata bisognando fare guerra per ma: $r e$, © del Proueditore del campo faccendofi guerra in terra ferma, 渞 ditre altri magisfrati, iquali noi cbiamiama i Saui grandi, i Saui di terra ferma, ơ i Saui di mare, fi come uoi di qui à pocointenderete. Il modo dello eleggea re tutti quefli magsstrati è questo. Ciascuno de Pregati ne mina uno qualunque egli uuole. Et tuttiquelli, cbe sono ftas ti nominatifi ballottano, ev chi di luro ba pin suffragì dalla meta in su, s'intende baucre ottenuto il magijlrato. Et se egli aunienetal uotra cbe d'alcuno, ilquale fia da i pia giudicato atto à qualcb'uno di quegli offici, che babbiamo det-

 wecmerequella degnita, © Prer piominno ardisca nominar)
 fricmza sua' s'é irrouato modo à farlo nominare sanza cbe aluako simicitian weacquajfiw Porrioche à tutti $i$ Pregatt fa
 abi coisisumax suole dare quello affida Lequali polize jot Aimationo in ma.Vrna, © © di quella ad una ad una seng dal gran Camecllire travi, or do nomi di quells;

 quecla, "be paffala meta de suffragí con mágsior nu $>$ mero, è dato il madistrato:. Ma quandd y. fo fa il Ca
 folio de Preganinal moda deto, delbe poirffere bali leitata in Configlia grande, OF gli s'elegoono $i$ compatib tori perle quattro manasuel modo, che noi dicmmo, non è urolto $\{$ Itt cbl di lave ba pia suffagiy dalla mcta iñ su siutende baukre ottenito quiclla: drgenitac. I Con/fglicriana dora, ero i Censori sone cletti parce-dal Confflio de Pre. gati er paríte dal Configho grande. Il modo sara manifes. Sfo, quando à quelli perverremo. lo non poffo, er an: chore noì è eaviuencuole dire alcune cose in quesfo luogo. Berciuche taino maggiore dependenza da quello ebe ci reftae

 io seguitero quello che wi refta, scaltro wo. prime pownele tc intenderc. Gio. D'una cosas sola ni cade nella memeds domandarui, Voidicefte che queffo confrglio de Pregai uel primo giorno d'Oudre pigliam il swo madifnmot. Hame te woi ragionce alcuna, perche pim in quigfo temporbcion un'd tro cominciad esserxitare il suo officios M. Tr: Diquee Jta cosa, cbe domandatet, ne posfiamo addurre querfa sle

 cof id uerno coamelaf latere Entra aduruwe il Confylo de Pregatinel principiodel Verrno, acciocheserlla fate prosfi ma banerdofo à farc gurrra, babbiannamitita delle factern de, cbe correno, , er fana pratibi in qualk: 1 la douc'se quelli, bbe sonac comprefiin tale copfydio, pipglaffecenoil loro magifrato, posiamo , nd prinaipio.eilla flate; ;imgnocrdv beno nel prindipio della gumerrasaxaa pratica dauna delle
 qualche danno alla Rep.pecrio fu ordimate da nogtri mage. gioriiltempo precteto. Gio، E"minesfla pure anchora ad intendere duecose, la prima delle guali è questa, sec brè Stato de Pregati ,o della Giunna unoanno, pro efferl'an no seguente : la scconda in che modo eglino ujwo i lano sufs fragiy ricorre. M.Tr. Quanto alla $q$ rima, baicte ad ior







 simese E' compoffaqurfoc Collegio primupalmerte ditre
 ra frume, iSmidi mare . Et rampremex X VI' Centl'





 vaglimuo te factende dititera , leganal appartengono alla pa


 racura particularela puce evi lag gurra, scriucre © ró SJondereca Principi, evo fundmentec configliare ev goucr mure tuta la Rep. Ma è da nodare che anticamentec Sanii grindi includeunoo Pautertata er amminjfrationc deSanid

2
teirge ferme y daquali qsella de Saul gravidiemon äragianito


 dimere, or maneramoinelufi a Et lpene co Sabidinpare po


 wofitritempi danat malti aumingqua uqueft miadoiditrautas








 grande, Perciacbe furanoci, moftri padns coftredte à roano - Sani diterfa ferme . Et fu guefte magiftrat ancio torfo cbe Treuigiuenme soutol'imperionoritre - Non soi gie in cha cempo queStr altridue baue $\int$ fcno origins. Et soteame anticane mente e $\int$ fere di maggiore siputatione $i$ Semidi mare doe ${ }_{4}^{2}$ Saur di terra forma. Ma pei chfl'imperia, di terra ferma crabbe, or inpstri cominciarapp à notarc l'mimo alla.
terra, i Sani dimare perderono Ialoro riputatione, ovi Sauidi terra ferma Pacquijfarono. Sono eletti quefti tre madiftrati nel Configlio de Pregati in quel medefimo mon do, cbe noi dicemmo eleggerfi il Proueditore del Campo. Ma è da sapere che niuno é creato Sarsio grande se non è di matura eta, 家 molto reputato ualente. I Saui diterre ferma sono sempre buominidi riputatione, ma non quanto i Saui grandi. Queelli di mare sono ancboraidi minere ripui tatione. Et serue bogegi quefto magiftrato piu tofto a das re occaffone à giouanid'esercitarfi che ad altro. Perciocbe nelle farcende di momento sempre fi trauadliano i Saui di terra ferma ©゚・ $i$ Saui grandi. Elegee ciascuno di quee fii magiftrati uno Propofto, ilquale è capo del magi a Strato una settimana : dopo ilquale tempo fi fail succeffa re. Coftui poi in Collegio propone © 10 ; che bistgna effeguire, cbe appartenga al suo magiftrao to. Il modo del eratare cotali factende è quesfo. Cia e scuno giorno dintorno à due bore dopo il leuare del Soe $l_{e}$, fir raguna il Collegio. Et notate cbe qualunque nole ta noi diciamo il Collcgio, sintende l'aggretato de tre magiftrati sopradetti, col Dooe, © Configlieri, © itre Capi de Quaranta, cio é , con la Signoria: laquala rappresenta la persona del dominio. Et pir questaca. gione entra in quefto Collegio, ©r, nel Configlio grande er. uel Confuglie de Pregati, ev nel Configlio de Dieci, tante
che nulla fitratta sanza la prescriza di quella. Etè il Doge. co Configlicri fimile a uu Signorc afoluto,ilquale, quantun? que egli babbia diuiso le faccende cailla Rep.ù tali magyfrati, nondimeno uuole ancbora cgli incl trattare di quelle interucnie. re. La presenza del quale non fa chele faccende sion fiane propriamente in potgjtaloro. Queftomedefimo fi puo di re de tredetti magiflrati. Percioche ancbora che eglino tratiino le faccende col Doge ©. Configlicri or Capide XL. non' è pero che la cura d'e efe nan fia particularmente loro. Ra ginato adunque il Collegio, leggan $\sqrt{2}$ tutte le lettere, dbe fi sonse riceuutedall'ultima uolta , che cgli s'cra racunato infino allbe re. Dasfiaudienza agli Oratori, se alcuno la cbicde, ©r: ciascuno di quellitre magistrati e $\iint$ equisce quelle faccende, che àlui appartengono, dal Proposto suo propofte Vo ricor date. Se adunque bisogna pigliare deliberatione alcuna soo praqualche faccenda appartenente à Saui grandi, ò à Saui di terra ferma, poffono e ffere i Saui di mare esclufi. Mase la cosa nonè di grandisfima importanza, nons'usa uictare loro il trouarfià ale disfutatione. Mal'officio loro c̀ tacere, $\mathcal{O}$ ascoltare. Et quando pure dicbino la lero opinicne, nois sono iloro parcri in queftocaso notati per effere poi introdotti nel Confiolio de Pregati , ma solamente quelli drgli al tri Saui $v$ de Configlicri $\mho$ Capi de X L. V del Dos ge. Etaccioche con uno esempio intendiate tutto l'ordine di queSta amminiftratione, poniamo cbe bisogni prendere qual cbe
die dellberatione sopra facrende appartencenti à Saxi di mà


 praqueda faccernde, er non sólamente esfi soli poofonode



 ¿ota maxggiormente il Doge, quando non acconsenta al parere: degli altri, puoiegli sole mutrodurrè una parte". Twite gqueflei parti sono dal Segrectario notate ciascana colinome al quel Six
 ciocbe niuna cosa, che appartenga alle dette publicbe ammis: miftrationi , fe puo determinare samza l' approbatione del con :
 shagijltrati con le partinotate, or' con queflo ordine le pro: pongono. Se le parti sono pia cbe una, or poniamo dhe elle fuano quattro, tutte fi propongono infieme . Ma pris ma. Frlegge quella, della quale e' autore il piu boriorato ma. siftrato. La dowic se alcuna nenc' fuyfe del Doge,ò de Congar glieri debbe Palare precedere. Similemente quelle de Sauit: grandi filleggono prima cbe quelle de Savi di terra ferma,le quali antecedono à quelle de Saui di Mare. Et se alcuno dì. queftimagifrati sapraqualche facienda alla sua amminiftra:
tione appartenente bancfle solo egli preso pin parti, quela, Ls parte fo dee primia praperc; della qualese miererbies:


 po luiciascing de Pregma log patested divare it mectefimo.
 inficme fi halloitamo in questo medo asole parti sono quats: tro y come noi ponemmo, vengone quattro Segretikrif ciascur no con uino Bo folo bianco in mano, ©r' dectro à loro u'al try Segretariocom uno Boffolaucrde, er diatro à quesfo usplere con wo Bo foolo rofforl prima cbe wiene di mano in mano recita il nome dell' autore dslla prima parte, che fu proposfa : il secondo quello della scconda al terza quello del la terza : il quarto quacllo della quarta . Et ciascuno de Prega tismette la ballotta sua in qual boffolo li piace. La onde s'egli mes appruouala prima parte, mette la sue ballotta in qued boffolo, cbe ricoglic i suffragï di qualla parte, che gli pis se. Et se niuma ne fuffeda lui appromata, allbora mette la sua ballotta nelbo folo uerde. Ma se quella materia mon gli è ancbora chiara, mettela ballotta mel boffobo roffo, cbo die tro ì tuiti gli altrisuccede, ev è il boffoto de son' Junces ri,cioé di quallitbe non danuano ev nas appramaso. Kicalti sbe somo in quefto modo i suffragi fi mumerano le ballotte. diciuscoma yarte, er quella be jaffala minda con maggior
mumerocbe Daltre, sinteride effere fermater pata, ne baive re bisogno de $e$ fere altrawrente confermata $+M$ Me seniuna aggiugne alla meta, di queila, che bebbe thinor numero disuffra sii, non fa fa piu mentionealcuna, ©r Paltretre ji ballottawo nel modo detto, cio è con tre boofoli bianchi re dictro il uerp teve il roffo. Et se alcunadi quefte paffa la meta, quella - Sintende e ffere approuata, Ma se niuna alla meta arriua, $\sqrt{6}$ -oglie nia quellar, che ba minore numero di suffragÿ, ${ }^{\text {F l }}$ l'altre - due fi ballottano nel mede frima anodo, sio è con duc bo foli bian robtes dietrail nerde é il roffo. Et se di quefte duchiora niuna pajfala meta qquella,cbe ba piu suffragì dbe Paltre, sola . $\sqrt{2}$ Tbatletta, cioẹ con uno baffole bianico or dictroillyerde os il ros -so. It se quefta sola non paffa anchora la meta de suffraiti, ilche anviene se nel bo folo werde er nel roffoc̀ maggior nu - mero di baillowe che wel bianeos niuna delle parti ballottate s'is ivende effore confermata; Et in qugtp caso bisogna introdurie inniome parti effendo la materia, che fitratta, nere ffaria. Ilthe -Fa puo fare nel mede fimo giornotperciorbe il Doge, ciascuno - Conffgliere, ciafcuno Capo de XL. ciascuno Sacuio puo in Hediurre nuouc piarti. Piossi ancbord tal cosa risirvare ad u-- $\quad$ adtero gierno: Mar radi fime uolte aumiene cbe di tante sene tentice o partt phe noile ebiamiamo, (emi nicne usato quando F'moje er quado Paltro nocabolo, ma intendo pure il medr finio)
 smata, re la matcria sicbicedeff qualdbe delibcratiore, uoi intede O. $\ddot{1}$
rete che ordine s'offerui,quando noi trattercwo del Cenfiglio de Dieci Martotate chela prima uolia, she le parta tutte inffeme Ja ballottano, porria efferenel boffolo de non finceo si piu che la meta de suffragy:. Et in quedtocaso niuma delle dette parti altre uatte' $\bar{A}$ dee ballotare', Et bisogsea richiee dendo la matcria deliberatione nuowe partiintrodarre. Gia. Per quello cbe uoi baucte detto mi pare cbe quefti Saui frano capi di proporre i pareri. Perciorbe io non ueggia che alkn. no altro babbia autorita di proporre sèntentie, cioe é parti, : me solamente di contradirea. M. Tra. Vioi dite heme. Nan dimeno perctse potria äuuenire che alcuino del Conffgtio de -Pregati haueffe sopra quanabrinviateria qualcke proscre; qual
 igli altri, sbe pofomo proporre i pareri, ucniffeimanaifide
 -Ie parkere à senticntia poffa eflere commanicomind juto di

 - Sani $\sigma^{\circ}$ gli altri detti pojfdeno introdurre pareri, è èrdi


 cohe quellécose che nom uengoño in confideratiose al. Callie zia, nel quale spono semprei i pin prudentidalla Gitfó; det

malta poteffeadiucxire, egli sara Jodirado cbe non bisogniag farne molta ftima: © tanto piu quanto in ogni ordinatione fi debbe per il maggiore commodo sempre lajJare il minore. $\mathbf{G} 10 . \mathbf{E}^{\prime}$ mi rcfta solamerite ad intendere quanto tempo ciascuna di queftitre magiftrati cserciticl suoंofficio, tr se gli buomini diciascuno tutti sono in uno mede fimo tompo. eletio M. Tr. A' ciascuno diqueftrtre magiftrati è determinate wnitempo di sci mefli. Nö sono gia gli biomini di ciascuno
 gono in due tempi tre per walta + El. a da pritne all stcaside ere.mefi dintérualto, i Saivi di terna fernar, © $\boldsymbol{\sigma}$ i Sankidi

 gono: primpite © $\sigma$ - poi duexco medefini interuarli dizempos


 sopratale materia. Non uolexdo borà altro intendere, io st



 -Doge. Q westo è qued magif truto niel quade Ta noftra Rep.
 qualéne primi tempis batran ; ram'ellaifa poitcorocriota, mf
: 3
fcientemente babbiamo disopra narrato. Refta bora cbe trat tiamo in cbe modo eglis'selegga, $\mathcal{V}$ che autserita ne tempi ne Brri egli babbia . Et accioche noi intendiate particularmente ognii cosa, morto cbe è il Doge, entrane nel Palagio isci Confe glicrico tre Capide XL, dequalidisotto dircmo. Et il pie weccbio de Confrglieri sistende effere Vicedoge. Et percie. egli alcune cose amminijfra,lequaliall' officio del Doge appar tengegna. Sicam'e sugesellare $i$ Bullctinisi, cbe fi darnno à cbi decbbenuowo officio pighiararaL Le lettere.che la Signoria scrive ¿Reteri ?' a ciascrun abtra souv in nome di Goucrnatori scrit ten Caftoro gon escono mai di Palagio infine à cbe il nuoua Doge none :creato. Serranfi ancbarale porte del Palagio, ${ }^{\text {P }}$ odolojitafana gli:Sportclliaparti, onde $f i$ paffa uscirice' en "trarc, *̛ anco ui fitiene alquäto di syardia piup per usanza mentica cbe per alcuna werce ffariacicagiauc. Percicocthe la neftra Città piglia quella feeffa alteratione della maste del naftro Principe, bbe piglierebbe di queella di qualwaquc altra priuce to Genmilbunamo. Onde ine efa non apprarisce per tallcasoma rintione alcunid . E'ilucro dhe i magifinti non fi raguname per rendere ragiance infuno ache il nuow. Doge norre: creato. Laqual cosac ordinata, percricebe eiflendo i.Geneilb buominin is tal creatione occupati, now banso tempo da patici r ragianc ame minijftrarc. Il corpo admnque del morto Doge ornato de uefic smentiducali: ff fo portiarcim mise fanzada baj









 Vicedoge poilenatp in pie paria al Configlio. Ettodate ibe Cgliba la nita, it ioflumi,l geourruo del miorto Doge conforita ciaccuno à fare cletionc di prrovia die fia utile er boniore mole alla Rep. Fannofi poi leggerecle leggi, llequali iontencys mo il mododedl' ckegere il Doge. Et fundurnite nel modo, bbe s'usa nella creatione dedgliakrimajifrifff finnoi dctticino que Corretori, שV itre Inquifiterti. - Loofficio degdinquifis

 sruouiixo cbe egli habbia in rosa alcuiun crratet, sonn obligati ad. uccusartl , Et ogni pena, rbe eqlimeritaffe, debbe sopraght bredi cuadre. Ma seno tali pres prumiart. Perriootre sariatroppoingeninfa cossa, itbe Paltre pecie, lequali merias
 tecausa nel Configlio grande per effer cosa di grande eim: portanza per la qualia della personin. Potriafianico agitare uecla Curarantia Criminalc, comed di sotutodircmo. Il Doge

12 Loredand, Principe seramente per Tabontazo sapienze
 sua tranMni somo fu in quafta grisa cendannata pert won bue
 matantomagiftrato, Et gli beredi' suoi furono à papare $l_{a}$ pese corerretti, laquale aggiugnenapal numoro di, M, D. da
 sionde mon mi pare bonafto chenno pertiola pima di quel pioc
 dite. Ma in quefto caso quello, che ba peceato, or non al tri portela pena. Parciocbe l'bercdita del Doge è quella, che è condannata. Et cbi prendé quella bereccita;, la dcbbe con quellobligo pigliare. . Et ueramente furonio prudenti quelli, che trouarono tale ordine. Perciocbe clla è cagione che $i$ Dogi piu diligentemente le leggi offeruano, uedenda che $i$ suoi beredi banno à patirele pene di quegli errori,de qualiesfi ion fuffeno gaftigati, Ma tornande propofic: tol'officio de Correttori e uedere or confiderare sebisoe gna introdurre legge alcuna, laquale dal nuouo Principe deb ba, effer e offeruata: se hisogna correggere alcymaerrore, cbe nell'amminiftratione del paffate Doge : $\sqrt{ }$ fiä. scoperto. Et per fare quefo, toftache esfin some creatizin nna ftanza à Loro deftinata fir reducono. Doue tante uolte fi ragunano cbe babbiano fermo $e^{5}$ determinatoquello, che paialoro fi debe. ba mutare, ò di nuous introdurre. Ne poffono fir presto
tal cosacspedire, cbetreò quattro giorni almeno non consu mano. Eglinogdunque quando banno le loro confidcrationi fornite, la fammo intennderc alla Siguoria . Laquale fa cbia miaredl: Confrglio grande inel modo eo luego corisucte. Doue. ragunito che cglie., uengomo icinquedettr Correttori; iqua Li fagno, rectare tutte quelle leggi $\cup \sigma$ correttioni sbe banno. giudicato douct/f. fore. Lequali ballottatc ad una ad utanal Configliq sona daquello ò rànfermatc ò ricuiscte. Et in queSte mada fy nienè a correggeretutto quello, ckecribirde con nettione, re red introdurie dinuiouo se.cosadlcuna alla Repa. fis scmopre frutur wósa. Dopo quefto il scencute giorno.fi cbiama di nuouoil gran Cofiglio, alquale cbin ina ba pa ffato il XXX. anno', won puo cenire. Etmel debito tecmpo scrratele parte della Sala sono annoucrati tuti quelli, cbe söno al Configlio ecrnuti . Et in uma Vrna, noi diciamo Cappello, di quella sor te, che banno und sola buca nel coperchio, fi mette trenta bal lotte dorate con uno contraffgno, ©r tante argentate, che tutte infieme frano quantis sona $i$ Gentll'buomini, che uifitruo nano. Dope questo il piu giouane de Confeglicri uienc inclla Cbiesa di S. Marco: laquale, come sapcte, è couggiunta col Palagio. Et fatto cbe egli ba riuercuza all' Altare, prende weno fanciulletto, cbe banno quiui fatto uenire. Etlo condu ce in Configlie percbe tragga le ballotte dell'Vrna per li: Gentil'buomini, quando mengono al Cappello. Aquali non c' perme fo trarle da loro, perche non po fjano fraude usaR
re. Solea anticamente il detto Configlicre piddiare à sorte. mno, cbe à lui pare.ffe di buona indole, ev condurlo per eta. le officio in Configlio. Chiamafrquefto fanciulleto il Bat. lettino. Etè quello do in practsfione precede al Dogetilu qualee tenuto to to rbeecgliè sewnto all' 'ta conueneude, proa ancciare che egli fia saritto nel niwmero de Segretarï. Cons dotra il Ballottino dinawzi alla Signoria, una Configliere, ${ }^{5}$ mno Capo de : X L. quelli, à cbi la sorte ba dato tale offir cio, uanno ì sedere dinawzi al Cappello. Trafi poi per sop. te qual banco de bba nenire al Cappello di mano in mane. Et motate che nella creatione de magiftrati, i banchi ueniurano ì due à due: percbe meniuano à due Cappelli in quefta attio ne wenendo: ad uno. Cappello, wengoso anco ad uno ad wno. Taliche done nella creatione de magiftrati fo mettone nell Vr male sorte di cinque banobi doppi $:$ in quefta degli elcttori del Dige fi mettono le sorte di Dieci scempi . Pai fi trabe quale di esfi prima ò poi debbe al Cappello andare. Oucè da sa pere che quande anoè tratte di quelli inque, cbe sono di uere. so S. Giorgio , debbequello cominciare dalla tesfa di verso Broglio. Et quando unoè tratto degli altri anque , che sono di uerso S. Marco, debbe la tefta di uerso Caftelio cominciare re.Laqual rosaio penso,che uoi intendiate baucredo comprese la descrittione della Sala. Tratto adunque che è uno banco; quel Gental'buome, che frede in quella tefta, che debbe comins, siare, filiena in pic, 尔 ua al Cappello. All.ara il Ballout.

そno in nome di quillo trabe una ballotta : laquale seè A rgenta ita, la mette im un'altro Cappello à pie di quello pofto: ©r colui, perchi ella fu tratta, esce subito della Sala., Et se è -Dorata col contra $\int f$ cgnola porge al detto Configliere. Et il Cancelliere pronuntia il nome di colui, per chi ella fu tratta: ilquale subito in mezo di due Scgrctarï̀ e condotto in una ftan ixa fuori della Sala. Cbiaman $\sqrt{2}$ poitutti quelli della sua far uniglia, evo altre à queftii $Z \ddot{y}$, Cugini,Suocero, or Cogna ati,cio e tutti quelli, à chi egli fa ordinariamente contumacia. I iquali arriuati al Tribunale sono da uno Segretario annonerar ivi.Ettante ballatte Argentate Jitrabe del Cappelía, quanto è -il numera di coftoro. Iquali,percbe non poffono piu andare -al Cappello,escono della Sala, Seguitafi poi il medefimo ordi : me., cbiamando à sorte i banchi tanto che tutte le trenta ballot ite Dorate fuano fuori del Cappello tratte. Et quelli, che l'ban no sortite, poiche tutti sono nella detta ftanza ritirati, ₹ è lice stiato il Coffiglio, uengono tutti infieme à sedere dinazi alla Siignoria, Et fi posano in suli due banchi !del mezo, la meta in iuno,'l'altra.mell'altro. Mettonfi poi in uno cappello $x \times$ i. bal lotta argentata $E^{T}$ ix. dorate. Et litrenta detti poiche $i$ banchi, - done seggono, sono per sorte cbiamati, cbi prima di loro debla uenire al cappello, $e^{r}$ da che tefta cominciare, ad uno ad uno ruanno uldetto cappello:delquale il Ballotino sopradetto per :ciascuno, che uiene,trabe una ballotta, infino à tanto crbe le - noue Derate fiano tratte. Quelli adunque, per li quali R $\ddot{\boldsymbol{H}}$
sono tratte l'Argenitate, ne uanno alla buoma Bora : é quel li , à quali la sorte ba dato le noue Dorate, ine manno nella dos ta ftanza. Doue poiche tutti sono redotti, sono dalla Signo ria in un'altra ftanza condotti, doue sono tutte le loro coms modita ordinate. Et preso sacramento di fare buona elettion ne, ftanno quiuitanto serrati, che per uia di suffragio babr biano eletto XL, tusti di quaranta famiglie diucrse. Laqual cosa in questo modo procede. Tosto cbe i noue fi sono scrrati, traggono tra loro per sorte cbi debbe effere primo nominatore, cbi secondo, cbiterzo, Or cofi di mano in ma no. Et secondo queSto ordine fanno poi lo nominatione, ${ }^{5}$ i nominati fiballottano, or chiarriuaà sette ballottes'intende e ffere de XL. Fatta cbe è questa elettione, notifica-- no alla Signoria $i$ X L. effere eletti. Laquale allbora il me defimo giorno, © $\operatorname{lol}$ selbora fufe troppo tarda, il giarno scguente fa cbiamare il gran Configlio. Et ragunato rbe egli e, il gran Cancelliere con due Segretarÿ ua alli noue perla cedola, doue banno scritti i quaranta da loro eletti. Et torna to nol Configlio per comandamento della Signorialegge i no - mi degli elett : iquali ad uno ad uro úcrutt dsnanzial Tribue nale sono fuori del Configlio in una Stanza mandati. Et se alcurio non fuffc presente, uno Configlicre or uno Capo de X L . uanno csfì à cercarne. Et trouato chel'banno,san za dargli commodita di parlare ad alcuno, lo conducono in Sala del Configlio, Ơ pói nella Stanza, doue fi sano ri-
oratti $i$ compagni. Et comparfor che somo tutti, $\sqrt{2}$ dalicenad al Configlio. Et secondo l'ordine di prima questi X L, ucns gond dinanizi alla Signoria. Et fatti sedere in su li due banabidel mezo sono nel modo cbe $i$ Trenta sopradetti per sorte cbiamati ad uno Cappello: Doue soso X.X.V III , Bale lotte Argentate, $\mathcal{O}$ X I I. Dorate . Et quelli, perchi sono tratte l'Argentate, ne uanno fuori, quelli che lianno le Do rate sono condotti dalla Signoria doue prima crano Sfati li noue, $o$ in altra Jtanza, be piule piacefle. It quiui, da, to il giuramento di farc buona elettione, $\sqrt{2}$ serrano: ev per, uia di suffragio eleggono nel medefimo modo X X V . di X X V. famiglie diucrse. All'clettione de quali sano neccs sarie noue ballotte. Laquale poi cbe è finita lo fanno inte"! derealla Signoria + Et clla se il tempo lo patisce, fa rbiama reil Configlio: se non, differisce al scguente giorno, Et nel medefimo modolegge il gran Cancelliere i nomi di questi X X V. Et quelli, che fi sentono nominare, ucnuti disano wi al Tribunale sono fuori del Configlio in una Stanza, fa come furonoi X L. mandati . Et se alcuno non fuffe pres sente è cercato nel modo detto, ov condotto nel Configlio, (Tr poinella Stanza cogli altri. Doue poicbe tutti sono comparfa, folicentia il Configlio: Or esfi uengono dinanai allaSignoria : © nel medefimo modo postia sedere, or shiamati à sorte uengono al Cappello $\ddagger$ done sono X V I. ballottc Argentate er noue Dorate. Quelli, per cbi sowso

Mal Ballotino tratte ' 'argentate, fi partovio. $Q$ uelli, cbe band no le dorate reftano. Et serrati infremie, fi some giti altrijelegs gono con sette ballotte nel sopradetto modo XLV.di XLV. famiglie diuerse. Et quefti poi che al Configlio fatto dalla Signoria chiamare sono letti, $\sigma$ - $i$ presenti é gli aflenti nel modo, che babbiamo detto, tutti soro infreme ridotti, uengono, licentato il Configlio,dinanzi alla Signoria, Et nel mododet, to poftià sedere $\mathcal{O}^{\circ}$ per sorte chiamati, uengono al Capped lo, doue sono XXXIIII.ballatte argentate, $\mathcal{F}^{\circ}$ XI.darate.Et quelli, perchi sono tratte l'argentate, ne uanno à loro piaceres Quelli che sortisconole dorate, rimangono. Iquali, dato, come glialtri,il giuramento, ${ }^{\text {e }}$ nel modo detto rincbiufi eleggono prr uia di suffragio con noue ballotte xli,tutti pure di famiglie di merse. Et quefti sono gli elettori del Doge. Gio. Quejfaè co sa moltolunga, é non ueggo che ella fra di molta utilta. M. -Tr. Io non uoglio hora di questa materia disfutare. Percios che, come bo piu uolte detto, non uoglio che boggi da me altro intendiate, che la semplice ordinatione della noftra Rep. Et pero seguitando dico che poscia che quefti xli. elettori sono chiamato il Configlio pronuntiati, © poiridotiinfieme nel - modo detto nella ftanza à loro deftinata , primicramente fa celebra la me ffa dello Spirito santo, $\mathcal{V}$ ciascuno con solenne giuramento promette di spogliarfi dituttel'bumane pasfoni, - solamente eleggere quello, che gli parra utile. $₹$ bonorenole - alla Rep. Et cio che fra loro fidira ò fara con gran filentio .errà occulto, Dopo quelo esfi solifi serrano sanz'altri mini









 viascimo:S Similchentet prendono ole ballotte, ET tratutuli d diffri .buiscono. Sonop poi ordinatam ente Puno dopop 1 altro obiamati

 sapraly tamalai: due Segrexariy notano o maminid i quedlis the so
 fraf fute nomminato. Qusfli nomi rade uole pafferaño sei òt to. Rerrioche inon mai piu sonoquelli, de puplifi pop JJ giudica recbic Labbbiano à salire ùtanta ahtera. Dopoquefto ututi quel linomi ioff notatif F mettono in uma urna, dlla qqale poia' sor tef firagegono. Et quello, dhe primm e tratito, se eglic wno degli Eletrori, é subioo mandato nella Sala della Qime vantia, Et quixì èrinchiuso. E' dato poi autorita a' cime scuno Elettore did dirili comvoo tituto quello, be gli parc, monsfrando che non fa a atto à tante madis frnate. Etsec cose alcuipinfodice per alcuno diloro, $\bar{c}$ da due Segretery dajit.
$\because 3$
sentemente notata. Fattolo poi chiamara dentro; tuite quill lo glièletto, che gli cra Stato opposto. Et iwolendofagli - difenderc puo elle oppofitioni cisfoomiderce ero vispagto abe : egliba, ritorna nclla sopradetta Sata. Iti.fisegme ilunchefe imo ordinc infinoà tantocbe nen ui frashmighlianogliac cose atr - cuna pin opporre, ò cbe eglinon fi uoglia piu difenderc. Do po questo subito fi ballotta. Et ballottoto che gglie, tuiti iglielettori uauna diarzi à Priori, il pin uccelbiade quatiamnoucra con unia bacclocta le ballotte, che sasso nel baffolo del 'si', ér quelle che sono nel boffolodel no irit se quelle del si arriuanoà X X V. . qucllo rbe è Stato ballottato s'inten ve effere Doge, ne alcuno altro debbe effere piú ballottato. ¿ Maseson aggiungono à X X:V. debbiffidi iqualleV.rna, adoue furano mesfi inomi notaticiascinto col niumrre de suai - naminatori, trarneà sarte un'altro, or siguitara poil me udefimo ordine, tanto che fi perucnga ad moi; rhe babbin X X V. ballotte. Ma petria e $\int$ fere che niuro aggirgnc $\int f e$ iàtanto numero. In questo caso encceffario che gli Elettori Stiano tanto servati, Or tante nolte nominino © ن ballottio na inominati, che uno aggiunga al numero sopradetto Et questo modo s'è quafi sempre offeruato infino alla creatione del presente Doge. Laquale fu alquanto uariota. Perciocbe now fu dichiarato Doge se primatutti gli altri nominate nom furrono andatià partito. Tal che se un'aliero, che dopo lui fuffeiandato à partito, baueffe ottenuto mággiore numcro

di suffragï, saria fato egli Dige, or non quel cbe prima fuffe à XXV . uoti arriuato. Crcato adunque in quista guisail Doge, molte sono le ccrimonic cbe s'usano fare . Pri micramente $i$ X LI. per il gran Cancelliere fanno intene. dere alla Signoria chi fia quello, cbe è creato Duge . Laqua le innarzi à tatti gli altri fruiese seco à rallcgrare. Et se idi giorno fa subbto sonare le Campane. I parenti allbora G. gli a amici uengono à uijtitarlo. Et in quel medefimo tem po $\sqrt{i}$ batte moneta col nome diquello. Dopo quefto $i$ XLI. Elettori con eflo Doge scendono in S. Marco, Et fatto che bauno riverenza à Dio, salgonoinsul pcreamatutti, Ilpin mecchio di loronarra al popolo, del quale ìa Cbiesa subita s'empie, chi cssi banno in uecedel pafato eletto Doge, שכי laudando tale elettione lo moftra al popolo, ilquale in scgna di confirmatione $\mathcal{O}$ d'allegrezan Sparge altisfime noci: Il Dogeallhora parla al popalo conffortandolo a 'sperare benc della sua amminijtratione. Scendono poidel pargama, $\mathbf{v}$. lo conducono dinanzi all'altare: dove da Procuratori della Cbiesa gli è fatto giurarel' offrruanza delle leggi, © dal Vicario del Primicrerio di $S_{.}$Marco gli è dato uno ftendar. do in mano. Dopo questo fatta certa offerta in sul'Altare, micne alla perta del Cboro: doncegli e meffo in uno perga metto portatile, accompagnato da uno,che portalo fendar do , e da un'altro suo caro amico o parente, che porta una Taza d'Argento piena di monetc d'Argento é d'Oro nuo-
uamente batutte col nome suo. Et da Marinaridell' Arsena leè tratto fuori di S. Marco; ej portato dintorno alla piaza, „jargendo sempre colui be porta' la Taza le dette monete . Laquale poscia cbe bà tutta jirata, entra per la. porta principalc in Palagio. Et arriuato al pie della scala. esce fuori del Pergamo per salirla, Al mezo della quale truoua $i$ Configlicri evr capide Q uaranta che l'aspettauano. Giunto cbe egli n'é al sommo, dal piu uectio de Cone fyglicri gla è mc $\int_{\text {Jo }}$ in testa la Berretta Ducale. Et quindiè menato nella Sala de Pioueghi: © alquanto in una sedia àa tale effecto ordinata, è da loro alle sue Slanzé condatto : doue conscennatoli il Palagio, alle case loro tatti ne uanno. Cotali sono le rcrimonic, coñtrquali. noi bonoriamo il noftro Principe, tofto dee cgliè crrato. L'ba Wito suo ancbora a ffaidal comune dis forme lo rende ueneras Whe $\dagger$, fr comè è la berretta con quello apice,' be dalla parte di dictro iñalto fi rilcua : © la cuffia bianca, laquale porta sotul la detta berretta, coin quelle cordelle, rbe da gli orechbi soprail collo pendonol' A mniato anchora che cgli porta alos so è molto riguardcuole:- Perrioche non ba le maniche, come le toghe nostre, ma è fimile à quella sorte di ucste. cbe per tutto fo chiama mantillo: $\sigma$ è tanto lungo cbe infino alla terra peruicne. Al collare ba una rimboccatura ton da , laquale cade aturno infino alla cintura . Et usanyi far requefte wested'ogni sorte drappo come Raso, Donimasco,

Velluto, Broccato, *r Tẹletta. La rimboccatura è sempre foderatadi pretiose pelli. Quando ua fuori, suonanfi le Campane di S. Marco. Portanfi dinanzia lui alcune Ban derettc in alto rilcuate. Suonanfi alcune Trombe di ftrasor dinaria grandeza. Seguita poiil Guanciale e la sedia d'Oro: Della mufica non parlo, per effere comune à tutti i Principid'Italia. Succede poila persona sua sotto l'Om--rella in mezo di duc de principali Oratori, ov dictro uen :gono gli altri . Dopo iquali sceuitano dintorno à trenta cop pie di Gentill buominitutte con le uéfte dogali di drappo ò di 'Scarlatto. Et quello, che è in su la deftra della prima copia, porta una Spada ritta in mano. Lequalitutte cose fanno uno iasjetto marauiglioso ơ uencrabile. Netempinostri M. Andrea Gritti, ilquale per le suc fingulari uirtu è ornae ito di tanta degnita, con l'ampia © magnifica prèsenza . sua non poco aggiugne alla sopradetta pompa di grandé :za, $\dot{\sigma}$ magnificenza: Má quello, che pasce mirabil, -mente l'animo de riguardanti, è il cedere nella mente $\therefore$ ciascuno, che tanto bonore non è come qucllo, che , sattribuisce à Tiranni, niolentemente occupato, ma ¿é dalle leggi, ér dali'ordinatione della Republica conte :ceduto. Laquale uuole che il suo Printipe fia canto escel lentemente bonorato. Et somo i nostridi tal cosa tano to rigili offeruatori, the gia uno de nostri Gentillbuop :mini poscia che il Doge blube detto la sua opinione sà
pra certo caso, uestendogli dette questc ò fimiglianti parole, Screnisfuno Principe uoi cianciate, fu aspramente condanna - . Perciocbe tali parole parucnotroppo famliari, ov non degne d'e efcredette à fi bonorato Principe. Et questo è quanto m'e occorso parlare delluclettione del Doge, ev de gli banori che gli fi fanno. Restaborache ragioniamo de Configlieri, ev dcilla sua autorita, ov d'alcune altre cose à quello appartcnenti, se prima uoi altro non uclete. Gio. Prima cbe uoi ad altro pasfiate, quantotempo ua in questa sua elettionc. M.Tr. E bisogna cbe in quella uoi confo deriate tretempi. Íl primo è da che il Dogee morto infino à che gli elettori ficominciano à creare. Il secondo è dache gli clettori ficominciano à fare infino à che esfi sono fatti. Ilterzoè da che gli elettori $\int$ i rinchiudono per creare al Do pe, infino à cbe egli fia creato. Nel primoteripo adunquc $\int$ celebranol'e efequic, [it fannoi Correttori é gli Inquiftori. Et i Correctori esjediscono la loro amminiftrationic. Nella quale poffono たr poco er a $\int$ fai tempo consumarc, secom do che poche ò affai sono le cose cbe richicgsono correttione, -̀ di nuouo bisogna introdurre. Il secondo nowè moltso lunga. -Perciocbetutte queste sortitioni er elettioni infino acbe e fa 'peruengà XLI + afai tofto s'espediscono, non pero fa poffono esfedire in meno che cinque giorni. Perciocbe cinque uolte bisogna chiamare il Configlio. Ilterzo potria effes re or lungo es corto. Perche doucte pensare, che tra i detai
elctori, puscia che eglino fi sono rinebiufi caggiono molte ds sfustationi . La resolutione delle qualitaluolta ebricuc, $\boldsymbol{e}^{\sigma}$ tal noltalunga. Ma non ho mai inteso cbe in termine de sci in oto to giorini nion fia fatta tale eletione. Alcuna uolta s's specin sce in meno secondo la uarieta degli animi degli elettori, fi co me auuicne anchora nella clettione del Sommo Pontefice, $\sqrt{2}$ come uoi meglio di me sapcte, per e ffere in Roma a $\int$ Jaits mpadimorato. Gio. Voi non m'bauete detto se agli Inquifio tori è determinato il tempo, nel quale fiano il loro officio obligatic $\iint$ eguire. M. Tr. Agli Inquiftitori è a $\iint$ egnato il tempod'uno anno, nelquale debbono baucre csjedito la loro amminisfratione. G10. Non ui fia graue aincbora dirmi se baicte cognitione alcuna per qual cagionie s'ufino quelle tans te.ccrimonue cbe fir fanno, poi che il Dogè̀ crcato, come è, perche :parlial popolo dal Pergamo di S. Marco: Percbe fiamennto alla Sala de Pioucghi . Ancbora se baucte notitia adcuna cbe origine babbiano quelle insegne cbe fi portano de nanzi al Doge, tutte da uoi poco fa numerate. M.Tr. Perche cagione il Doge parli al popolo dal luogo sopradette non bo notitia alcuna. Parmi bene molto ragionculc che moe Strandofi à lui gli debba parlare © confortarlo à spcrare bene della sua amministratione. Percbe fia menato alla $S a$ la de Pioueghi, non so ancbora la ragione. Forse cbe cio è ordinato per ricordarglil'bumana imbecillita. Perciocbe,con unc dianzi dicemmo, quando anchora egli è morto, il corpe
suoè nclla medrefima Sala portato. Le inscgege, de noi rac contammo, dicono eflere ffate donate da Papa Ale ffandro III. Ilquale fu dal furore di Fedcrigo Barbaroffa dalla no ftra Rep.difcso. Gio. Ditemi anchora questa elettione con tanto ordinc fatta, sapete uoi quanto tempoè che clla inco mincio:M.Tr. Io ui diro quello, che io bo tratto delle noftre memorie. Come disopra fu detto, ${ }^{\prime}$ 'clettione del Dogécra nel la potefta del popolo, ilquale tumultuariamente con certe ac clamationi eleggeuail Principe della nostra Città . Et durò quefto modo di creare tanto magisfrato infino à Sebaftiano Ciani . Coftui dopola morte di Vitale Micheli fu eletto, se condo cbe alcuni dicono, da X I crecati per suffragio di X X X II II . che prima erano flati eletti a sorte. Aurio Maftropectro er quatro Dogi seguenti furono eletti da X L. in quefo modo. Erano elctid id ituto il corpo della Citta quat. tro.Da queftiquatro erano poi eletti X L , ciascuno dequa, li,postia che cglino s'crano riffretti, nominaua quello, cbe a 1ui parcua cbe dourc $\int$ e salire à tanta dcenita : ér tuttii no minati poi fiballottauano. Et quello era Doge cbe baueua maggior numero di suffragy. $1 l$ primo dbe fuffe creato nel modo che babbiamo detto, fu Marino Morofnil l'Anno M. C CLI. Ma notate che in alcuni noftricommentarï fa truouano nell'clettioni de Dogida Scbaftiano Ciani infino à Pietro Graiknigo,usate quefte parole, Queftotal Doge fue reato per uia deletetione ér confermato à uoce di popole.

Quefta con fermatione credo sintenda quaindo. gli clettori sal gono insul Pergamo di S.Marco, or pronuntiano dia egliro babbiano eletto Doge:é al popoloallibora con grandisfime woci in segno d'allegresa appruonatale elctione... Laqual cosa non e efendo neceffaria 'o fferva piu per cerimonia che per altro. Anticamentc quando il popolo fu priuato di tal'elet tione, era forse nece flario per tencrlo quicto offeruare tale usanza. Et quefo e quanto io ui poffo dintorno à quefta par te dire. Gio. Io refto sodisfattisfimo di quanto banete detto, seguitate bora il uoftro ordine. M.Tr. Si come noi babbiame detto nella persona del Doge fi posano le supreme insegne : dell'impcrio Vinitiano. Perciocbe egli solo apparisce nella Rep. Signore. Ma come cbe solo egli poffegga tanita degnita mon glie peroin cosa alcuna potesta intera conce ffa.percio che non solamente non puodeterminare alcuna benche pice viola cosa, ma ctiamdio effeguire sanza la presenzai de Configlieri : iquali sono sci, uno per Scsticro. Et fi eleg gono sempre de piu bonorati Gentil buomini della Citta', richiedendo cofi la grandeza ©o la degnita del mas gistrato. Q uesti sei Configlicri nan s'eleggono tutti im uno medefimo tempo. Ne anco in uno medcfimo tempo pigliano il magistrato. Ma s'elegjono a' tre à tre. quelli de tre Sesficri di qua dal Cavale in uno tempo: or quelli degli altri di la dal. Canale in un'altro, in: questo modo. Come noi dicemmo cisopra di tutti i mas
giftrati, che s'eleggono in Configlio grande, per alcuni if po ffono rceare quattre Compectitori, per alcuni duco, ICon figlieri, ,cbe anchora s'eleggono in Configlio grande, sono di quell, , be ricecrano quattro compctiteri. Ma il Configlio de Pregati per ciascuno di questi ne crea uno: ilquale $f i$ debbbe poi in Configlio grande ballottare. Quando adunque fi dee farel'elettione de tre Confrglieri, il Corvfiglio grande ordine riamente fi raguna . Et poscia che le quattro mani degli clte cori sono create © vidotte nelle lero flanze per eleggcre i competitori secondol l'ordine, che poco fa, dicemmo, uno de Segrctarï Jignifica à ciascuno, che cntra in Pregati cen auto rita di renclere $i$ suffragÿ, ebcepasfi in una Sala scparata da quella del gran Configlio, é è quella, doue fi raguna il Configlio detto de Pregati, Doue, poscia cbe ciascurio è ras gunato, il Doge ancbora uiene co Conffglieri, Ur Capide X L. Ettratto per sorte diqual Scfiero fidibbe prima crea re il Confogliere, ciascuno nomina di cgli unole che fra Con figliere + Et tutti $i$ nominati $f_{i}$ scriuono, ov poi $f_{i}$ ballcto tano. Et quello che ba piu suffiagï̀ dalla meta in su , è cleto vocomptitiore. Et chiamafiquesta modo d'eleggerre nel Con figlio de Pregati Scrutinio. Tornato poril Conficio de Pres gati col Doge in configlio grande, Ur creati $i$ compctitori per le quattro mani tutti fiballotano nel modo detto: ©r quello cbe ba piu suffragël dalla meta in su sintende effere Con/igliere. Potria e flare bbe in configlio grande ueniffe nomisato
nominato uno solo compectitore, or alcuna uolta qucl medeji mo , che è ftato preso in Pregati. Ilche se auuiene, ad ogni modo quel solo fi dee ballottare, ancbora clie niuno pofjacs sére ballottata sanze competitore. Perciache pare uerijimile deerbi è nomimato compstitere in diuerfic configli, fia quafi di se medefino compctitore. Se quefti adunque cofi solo pas sala nueta de suffragï, s'intende cffcre Conifiglicre. Et doue *tenatare cbe quafi sempre auuicne quando e ballottato pios sd'uno compettere, fo come le piwnolte accade, che egli ottieIne il magiffrato quella, sbe fu fatto compctitore in Pregati. - Ildse rredo messa, pacriocbe clascurio étima rbe doi è fatio - conspetitore in Eregati,jfra piu degna che gli altri del magiyitrato, per effere ippprenoto datanto numero di Scnatori, $\sqrt{2}$ come noi sapete picx quello che babbiamo disopra detto. Ol trei iquefto noll'e fjere creato compstitore in Prcgati, è mi : nor sosfecto d'ambitiane che nell'effere creata in Configlio ugrande secondol'ordine sopradetto, ficome uoi agcuolmente .potete comprendere. Acbe s'aggiugne che cbil lia fanoriso nel Configlio de pregatt, lo fauorisceansbora nol Configlio \&rande. Tanto che pertutte le dette cose, quallo cbo e nel "Cantigliode pregaticletto, uienc ancorlituoil piudicllc uolte nel Configtio grande. Scgeonoadunque quefti ssi Con $\sqrt{2}$ oplicricol Doge, é con quello effeguscono ogni faccenda, Or masfimamente priuata, fa come è dare aucier:za, loge
 ' $\mathbf{T}$
mighanti . Léquali factendè non poffono cffere effeguite ded Dyge, se quattro Configlieri non ui sono presentr. Po fJono bene esfi, quando il Doge non fia con loro ragunato, e effgui re ogni faccenda. Hanno. particulare autorita di proporre in Configlio grande tutte le cose che occarrono . Poffleno ann choratal cosa fare nel Configlio.de Prcgati, vi nel Confie glio de Dieci. Manon gia quelli, chc per autorita sjccale propongono in Pregati, scio è i Saui, dequall babbiamo detta, OT. quell, , che propongono, nel Configlio de Dici, ciace i -Capi de Dieci , po fJono. proporre in Configlia gramde. Tal - cbe l'autorta de Conffiglerie maggiore cbe quella de Saui, - - de Capi de Dieci + E ben da notare che ciascura Confio "gliere puó sanza cbe alcuno concorra yel suo parere propor. re nel Configlio grande er de Pregati. Non puo gia fare tal cosa nel Confictiode Dicci se tre non sono secóo della mede fima sententia. Talche quattro bisogna che infieme sonuenga no. Dura quefto magiffrato de Confighicri uno anno: ma non fie sercita se non otto mcfi, glialtri quattro mcfic ficonsu mano nella Q uarantia criminale, douc continuamerite scggo-
 - mentre cbe in tale Q uarantia seggono. Et poflona sederc in quefo go gudicio ò liquatro primi mefi,òliquatro ultimi, ò li due primi er liduc ultimi. Tanto che chic © Confeglere da
 - ramente eglie ftato, er dicbbe airboracfferc Conficglicre da
bafo. Percio è nece ffario che contimuamente fiano noue Con figlieri:i sei,cbe asfiduammente rolDoge seggono, ef queftitre dhe babbiamo detti. Et quando qucftidebbono sedere col Doo ge, ò veramente escono del magiffrato, tre di quelli, be seggono col Doge, uenengno à sedcre nella $Q$ uarantia,ò csfi fornisconp il magiffrato, © $\mathcal{O}$ di nuouotre ne sono crreati..Doucte anchora intendere che rol Doge er cosei Confrolieri seggono tre della Q uerantia ctiminale: iquali noi cbiamiamo capi de X L, iqualitengono due mefiquelta degnista, fi come uoi meglio intenderete, quando trattreremo delle Quaraitie. Ino tendeff adunque per la Signoria il Doge co sci Canfiglieri er. potre capide X L, Giou Ditemi prima chead alfro pas. frate, per qual cagionei itre Conffglieri scggono vella Quaran tia, © itre capide XL + col Doge © Configlicri: M. Tr. Per quello, che io bo trouato ne noffri commentaryi, la ragione è quefta. Soleua anticamertit il Dogeco.suoi ConFiglieri treuarfine giudicÿ della Quariantia. Marco Cornnaro creato Dogel'Anno M. C C CL X V . per la mol ritudine delle faccende, lequalicrescendo la Rep.di giorno in giorno mottiplicauano, lasciò tal cura à queffi configlicri, che babbiamo detti. Itre capide XL. scegono col Doge Évion figlieri, accioche fi come la Quarantia ba participatione con Ila Signoria ragunandofi scco tre configlicri, cofila Signoria babbia participatione cen la Q uarantitia sedcndo con effai trecapide X L. Etceafla Signoria uenga ad interucnire
nelle attionid della Quarantia , $e^{r} \mathrm{~T}_{0}$ Quarantia in quclle det la Signoria , Lequalh innarizi à Marco Cornaro crano con giunte - Et per dire hora tüto o quello che del Doge fid debbe tratare, eglico Configlicri , come ancbora diccmmo, interuie nenel Collegio, nel Configliode pregati, 你 nel Configlio grande. Trouafi anchora nel Conffglio de Dicci, del quale appre $\int$ odiremo. Et in tutti quesfi Conifgli propone: nel Configlio grande come $i$ Configlicri : nel Configlio de pree gati, come i Saui : ncl Configlio de Dicci, come i Capi de Die ci. Perciorbe egliba autorita di farif compagno à tutti questi magiftrati, cbe sono capi $\mathcal{E}$ come prefideritidi quelliconfo. gli. Tanto cbe miuna faccenda fitratta sanza la presenza sua , © égli anchora non puo solo alcuna cosa esjedire. Tutte le faccende, che fitrattano, in nome suo fi fanno. le lettere, i priuilcg̈̈̈, © ognialtra scritura publica, come se cgli solo ne fuy feautore, in nome di quello jo scriuono. Le letere anchora, lequali ài fuori uengonoda Principi, da gli Oratori, the per tutto ftanno fuori, tutte sono al Doge indrrizate . Quando i Saui da terra, ò i Saui di mare ò̀ àl. tri magiftrati scriuonol letcre à loro Proueditori, ò Capitae ni, oे altri miniffri in quetta maniera fannola sottoscristione. -Andreas Griti Dux Venctiartum © c. Et quefto modo s'os serua in ognialtra Sjecie di scritura , come sono patenti,pri :uilegï, obligationi, leggi ©r altro , Jl conffglio de Dicci, del quale non dopo molto parlercmo, unria quelta forma . Et
fala sottoscrittionc in due modi . percioche ò tutto il configlio scriue, $\mathcal{O}$ allbora fi fa la sottoscrittione in tale maniera. Andreas Griti Dux Venetiarum Ơ c, cum conjilio nostro Decem. O'i i Capi de Dieci soli, cbe sono come proposti, ditale confighio, fi come uoi intendercte: © $\sigma$ allbora la sotto. scrittione é fatta in tale forma. And̉rcas Griti Dux Venee tiarum $\mathcal{V}$ c.cum capitibus confilij Decem. Ft quelli che ri, spondono fanno le soprascritte in quel modo cbe ucegono fat: telle sottoscrittioni . Ma seguitando quello, che à áire mi rea Jta, ogniottano giorno, cio è il Mercolcdi, ba per usanza il Doge noftro scendere dabafo, mentre cbe i magiftratiren. dono ragione, or circundando i due corridori, doue $i$ magi Strati bannole refidenze, in ciascuna fie ferma, * confor ta il magistrato, che ficde in quella, a fare giustitia, Et sealcuno uiè, alquale non paia ottenere la ragione sua, egli allbora fr raccomanda al Doge siarrandogliil caso suo. Et se: il Dope giudica cbe colui patisca ingiuria, subito comanda à quel magiftrato, che gli faccia ragione. Et parendogliil con. trario, riprende colui, cbe s'era doluto, 厄' ua seguitandola sua amminiStratione. Atcuine de nostri Dogi ba mutato questo ordine. Et nion ba fattd quefto officio il mede fimo gior no sempre, 实 quefto ba fatto per trouare i magiftrati alla sproueduta. La moltudine delle faccende è ftata qualche nol ta cagione che il Doge qualdbe settimana ba interme $\iint 0$ quefta usanza. Et percbe egli poffa niuere con quella magnificen
za, che ricbicded il suöo magiftrato, gli è pagato una prouifoone ditre milia cinquecento Ducati . Et cgli e obligato tener: re una famiglia , be fia bonorenote à-tasto magifirato. E E tenuto anchora fare quattro pafti $P$ Anno in quattro tempi: diucrfı, uno il giornodi $S$, Stefano, un'altroil giorno di $S$. Marco, ilterzoil didell' A scenfione, Pultimo ildidis. Vi to. Et ba per coffume di conuitare à quefti pafti Gentilibuo: minidid duerse cta , La onde al primo sono linuitatio oltre à configlicri, capide X L. Auuocatori, ${ }^{\top}$ capi de Dicci,qucl $l i$, cbe sono gia d'cta molto matura, Al sceondo poi altridi minore cta, © © cofi alterzo, © al quarto sempre sono diamati piu giouani di mano in mano. Ilche è ordinato ace cioche ciassuna cta di Gertillbuomini poffa di quefti publici conuiti participare. Oltre à quefle cose è tenuto anchora mandare ciascuno anno uno presente à ciascuno Genrilibuo mo, che ua al configlio grande . It soleuano i noffri Dogi non molti anni adictro presentare à ciascuno cinque Anitre marine. Hoggi presentano certa Specie di monicta battuta per quefto effecto: in una faccia della quale è uno S. Mar co, be porge lo.ftendardo al Doge, nellaltra è il nome del Doge, é l'anno; che egli corre nel magiffrato, in ques flo modo . Andrea Griti Venct . Principis munus, An no IIII. Hora woi baucte inteso tutto quello', che appartiene à membri Principali della nofra Rep. Perciocbe in guefti, come baucte e udito, ronfffe tuttol l'ordine dedle publi

The amiminiftrationi. Et è trá esfiquelta colliganzar, doe in babbiamo dicbiarato. Refta bora che ragioniamo del con Figlio de Dieci, de Procuratori,degli Aurocatori, dellc Qua rantie, or finalmente de Censori . Ma non so se archor : qucltolungo ragionamento wi ba ftanco. Gio. Voidise quello à mecthe piu tofto dourecio dirc à uoi. Percioche io credoche molta inaggiore fia la fatica della lingua nel par . lare.s cbequella delle orectbic nell'udire. Laquate ancbowa - molta fe dimiisuisce quando seritono ragionamenti deletterse ;) M. Mr. Egli è come uoidite. Et quetho fteffo, che ditte delleorecchic, ji puote ancboradella lingua afjermate. Et io per es.perizuza boggi lo pruouo. Perciocbe aunent ga ch'io babbia gia tre bore parlato, non sento punto di Jtancbeza, tanto il suggetto: diche nor ragioniamo, t. mi diletta - It ucramente niuno rajionamento puo ree care magsiore delettatione a'quegli animi, ne quali rire solende qualcibe lace di generofita, cbe quello, doue fi trot ta d'una Republica, se non in tutto, perche noi non di - ciate che io uoglia troppo lodare quefta nostra Civile © amministratione, almeno mella maggior parte rettan, - mente ordinata . Et poscia rbe cgli non ui grond l'an$\because$ scoltard, io seguitero quello che a' dire mi resta. Gio. Seguitate Mejfer Trifon mio caro, che non potete fare - cosa che piu prata mi fiasuM. Tr. Come noi babbin i mo detto, dordine tutto della Republica conjfiste he
quatro membri soppradettio. Il Configlio de Dieci,del quale babbiamo à parlare , anchora bbe fa a nembro di grandisfio ma importanza, nondimeno è piu tofte anneffo che princi pale, ©̌ mi pare cbe habbia grandisfima fimiglianza col Ditatore, bbe soleuat ffcre ne gran pericalida, Romani irea to. Ma doue quello fi crcaua in alcuusi tempi pericolofi, di queSto la noStra Rep.mai non manca. Et.è la sua autorita pari à quelladel Configlia de Pregati, $\mathrm{r}^{2}$ di tutta la citua. -Percioche egli puotrattarele faccende dello Stato come egli unole sanza efferc sottoposto àmaggior poteffa: Vero è che quefta autorita non è usata da quello, se von in cafi di 'grandisfima importanza, aquali per altma uiä non fs paovi 'parare. Come sarcbbe, dcclibcrare di muoucre una gucrra, conchiudere una pace, pratticarc inna farcenda occultamente, mandare ano Proucditare in campocon prestcza. I cqua Hi cose se nel Collcgio. fitrattafleno; er poi nel Configlio - Ae Preqati fi delibereafeno, dome ragioncuolmentes'barctbe - no à delibcrare, non satriano forse con quelle carcur flarize siò̀ con quil filevtio , con quella preftrza, V. fimili cose,
 - arichoora malto piaiaunc dopo la guerra (fla dcto cons pace no fera) de tani facemmo in Casentino con ta wofina R cp. che eftendo uenuti nclla noftra Citta due wostrr Oratort Pagol'
 udimecricicato isiomiloro) buomini per quallo che i nofiri giudicarono,
giudicarono, di molte ©r rare qualita ornati, per conchiude re uno accordo con la Rep.nostra. Et uolendo il Doge $\sigma^{\sim}$ : it Collegioal tutto conchiudcre prima che fi diunlya fe come il Tiarco metteua in ordine una armata contro alla nostra. Rep.che di nuouo s'era inteso, acciocbe $i$ Fiorcntini intendendo tal cosa non abbandona $\int$ eno l'accordo, uedendo noi di corto baueread effere trauagliati, U non potcndo tal cose - ttenere in Pregati, finalmente in configlio de. Dicci fi conchin :se . Lette poi le lettcre, tbe fignificauano ì preparamenti del Turco, fu da ciascuno il partito presolodato. Io uibo recitato quefto esempio, accioche piu ageuolmente ueggiate co :me. fatta a fial'autorita diquefto configlio, 你 diche qualita fiano quelli cafo, ne quali eglila suole usare, $Q$ uando in colle gio fi deliberadi praticarc alcuna faccenda occultamente, co me sarcbbe, accioche noi ne diamo alcuno esempio, se con uno Re di Francia ò altro Principe,ò Rep.fi giudica $\int f$ eà propo fito conchiudere una conuentione di fare qualche impresa, ma bisogna ffe che tal cosa fuffe occulta infino al fatto, allbora à quegli Oratori, ò à quegli buomini, l'opera de quali egli usa intal faccenda, fa scriucre le lettere con tale sottoscrittione Andreas Griti Dux Venetiarum, Ũ c. cum conflio nostro Decem. Et quelli poi risfondendo fanno la medcfima sopra scrittione: $₹$ le lorolettere sono poi riccuute da capide Dico ci : iquali uengono in collegio,onde allbora i tre capi de XL. $\mathcal{O}$ i Saui di mare sono esclufi : talche quando quelli cntrar
no in Collegio, quefti esiono. Vanno adunque costero trat tando ©r praticando la cosa infino à tanto che bisogni delio berare. Ne pero di loro soli è quefto trattamento © pra tica. Percioche con esfi fitruouano anchora gli altridel Con figlio de Dieci cbiamati dallitre Capi de Dieci. Alledelibe rationi poi è neceffariocbe interuenga oltre al Doge $\mathcal{V} i$ Configlieri U tutto il confglio de Dieci, i Saui grandi, שr quelli diterra ferma,la Giunta, che sono X V.gli Aunoca tori ₹ noue Procuratori.Ma perche iProcuratori sono bogge X X IIII, come appreffo diremo, qualli che conuengone à quefte deliberationi sono elettidal Configlio de Dieci, Ne tuuti quelti anchora banno autoritadi renderei suffragi, , ma solamente i Dieci del Configlio de Dieci, la Giunta, ll Doge V i sei Configlicri. Et chiamafil'aggrcgato di tutti qucfti, che nel configlio de Dieci fi ragunano, Conffiglio de Diecicon la Giunta. Ilquale non fi raguna senon per dellberare di cose grandi © appartenenti allo Stato ditutta la Cittù. Le qualianchora fi potrebbero nel Configlio de Pregatitrattare. Ma taluolta per lisopradetti risjectit in quefto Configlio fa trattano. Fu queflo configlio de Dica secondo alcuni create mella morte di Vitale Micbeli per punire cbi machinaffe con troigalla Rep. Alcuni dicono cbe l'crigine sua fual tempodi Piero Graderigo. Et fuda principio picciola la sua autorita: crebbe poi u poco à poco la sua rcputatione.Percioche cgli sè attribuito oltric al punire quclli, cbe uolundola publica maices
fta,il gaftigarc i falsatori delle moncte, quelli, che commottono il peccato contra satura. Manegsia anchora alcini danari, che gli sono a $\int$ egnati da Camarlinghi, e da altri luoghi. E figno re d'alcune Galere, lequali sono nell' Ar scnale segnate co que fte due lettere, $\mathrm{C}, \mathrm{F}^{\mathrm{F}}, \mathrm{X}$, lequali monftrano quelli nauili $\int f$ fre in potefta de Capi de Dieci. Ha cura ancbora dell'articlicrie, Ma quando ba a deliberare d'alcuna di quefte cose fi raguna no solamente $i$ Dieci del configliode Dieci col Principe es co sci Configlicri. Et cbiamaficonfiglio de Dieci scmplice. Et ol. tre à quefte cose nelle faccende dello stato ba quella autorita, cbe babbiamo narrato, $\tau^{5}$ tratta principalmetc quelle cose, che fi deono trattare occultamente. Et percio ordinarono ingftri maggiori cbe in quello fi ragunafleno i Saui grandi, i Saui di terra,gli Aunocatori, ${ }^{\sigma}$ i noue Procuratori, ${ }^{\text {Vr }}$ gli fi face ffe mn'aggiunta di X V. La grandeza della potcnza sua è ftata capione che egli alcuna uolta è diuenuto tanto odioso, cbe è fta to ño picciola fatica à creare i succe $\int$ Jori. Ma quelli, cbe gouer mauano la noftra Citta, ripararono à quefto inconuenie te. Per cioche tanto operarono dh'è s'otté ne una legge, per uirtu della quale il configlio de Diecinon s'intendeua bauere fornito ilima giftrato, se i succe $\int$ Jori non crano creati.Abbraccia quefto con figlio dieci Gentil' buomini eletti nel configlio grande, come gli altri magiftrati. De quali s'clegge ogni mese tre à sorte:iquali sono chiamati i capi de Dieci. Et di quefti uno è propofto ogni settimana. Et quando fi raguna il Configlio grande, coftui
è quello, che ficde dirimpetto al Doge. Reggono questi $l_{c}$ inscyne del magiffrato, e quello continouamerite csercitano. Et è loro officio particulare ragunare il detto conffiglio de Dicci, nel quale banno autorita di proporre i parcri, non ciascuno da perse, mao tutti inficme, ò due almeno. Et ogni otto giorni sono obligati cbiamarc il configlio , cio è gla altri sette, © © piu uolte ancbora sc piu bisogna nelle faccende, che occorrono, pigliare config $l i o o$ dellbcratione alcuna. An ticamente non era decterminato tempo alcuno, nel quale doues seno cbiamare tutto il conflglio. Ma perche qualunque wol ta egli fi ragunaua, tutta la Città fi perturbaua, giudicando che non sanza gran cagione firagunaffe accioche la Cit tà mancaffe diquctta molystaa, fu detcrminato il trmpo sopra detto. Et notate cbe quando bannoà dare sentecitia d'alcuno reo, cbe fia nclle maniloro per alcuna di quelle cinqueco se, che sopra babbiamo dette, non puo qucllo reo ne per se feefo ne per altri agitare © difcnicre la causa sua in detto configlio. Ma comparisce dinanzià capi. Et dı tutto qucllo, cbe eglidice, sene piglia nota . Et quando la causa da capiè intrododta in conffglo, bisogna che alcuno di loro pigli quefa impresadid difenderlo, altramente non puo effre in alcu no modo difeso. Et ciassuna loro senteritia manca di prouoca tione, ne da altri puo cficre mutata scrion da loro Jttesfi,o da succeflori, sela cosae tale, ,be fi poffa mutare. Que, fti appide Dicci sono quelli, iquali con la prosenza loro orna no la Sala del gran conffglio, sedendo nel mokio, cbe dicm-
mo. Quefti anchora con gli altri sette sono connumerati ncl configlio de Pregati, Et dura il loro magistrato uno anno. Et, come noi babbiamo detto de Saui or de configlicri, pose sqno subito entrare in uno altro magifrato. Percioche tutti quefti magistrati Saui di mare, Saui di tcrra ferma, Saui grandi, configlicri, $i$ Dieci, gli Aunocatori, censuri, non danno impedimento l'uno all'altro, © subito che uno Geno til'buomo ba fornito uno di quefti, puo entrare nell' altro. Et sf egli auuiene che alcuno nietre cbe egli escrcita in magiftra to minore, fia creato nel maggiore, puo coftui, se gli piace, lajfare il minore, ©r prendere il maggiore. Gio. Di ques fto e nece $\int$ ario cbe seguiti, che tutti quefti magiftrati, iquali bauete numerati, girino in poco numcro di Gentil'buomini. M. Tr. Voidiscorrete bcne. Et noisogliamo dire che qua lusnque uolta alcuno de noftri Gentil'bnomini è perucnuto al l'sffere Sausio di terra ferma, rade uolte è cbe cgli non fia ornato d’alcuno di quclli magilfrati. Matornando a propo fito , uoi bauete ucduto come il Configlio de Dicciè ur: mcm bro molto spiccato dalla Rep anzie da quella in tutto scpa rato, ne ba altra dependenza, che effcr'elctto dal Conftglio grande, come gli altri magistrati + Et bauendo affai parlato ditale configlio, refta bora cbe ragioniamo de Procuratoris. Il magiltrato de Procuratori è riputatisfinio nella noftra Cit tà, anchora checgli inon fia di quelli, ne qualiconfifte la urrtu della noftra amminiftratione : ma è bonorato, percioche quefta degnita, fi come quella del Doge, con la uita fornisce.

Oltre à questo il magistrato è àntico, er è pervenutócon questa reputatione à tempi noftri. Et nonè mai nella noftra Città stato Gentil' buomo alcuno di grande estimatione, che non fia Stato ornato di tale degnita : talche pochisfimi sono flatif atti Dogi, dacbe quefto magiftrato è ftato ordinato,che prima non fuffeno Procuratori. Anticamente era uno Pro curatore solo, fatto per procurare eil tempio di S. Marro, שु i suoi sacri tesori , Nella morte poidi Scbastiano Cia ni, bauendo egli fatto uno grandisfrimolascio à S. Marco, le cui entrate fufeno diftribuitc dal Procuratore, U Non potendo uno solo e effere pari à tante faccende, fu neceffao rio creare un'altro Procuratore, ilquale procuraffe illascio di Sebastiano Ciani. Multiplicando poi i lasci, bisogno creare l'Anno M.C CL X X. il terzo, effendo Doge Rinieri Zerro. Etin tal modo diuiseno le faccende cbe unco curaua il tempio ${ }^{2}$ i suoi tesori, un'altro ilasci fattida queo pli, iquali babitano di qua dal Canale grande: il terzo quel li, che crano fatti da quelli, cbe dil la dal detto Canale babi tano. Noidiciamo ilasci di Citra שテ ilascid"Vltra. Effen do ancbora Doge il medefimo Rinieri Zeno fu creato il quar to, © fatto collegaà quello che gouernaua il tempio, ev i suoi sacritesori.Due altri poi per la medefima agione ne fu: rono aggiuntic $\iint$ endo Doge Giouanni Souranzo. E $\int$ © cndo poi Doge Francesco Foscaro creato l'Anno M. CCCC. X X I II , ne furonotre di nuouo creati. Tanto cbe aggium senoal numero di noue: Tre de quali curauano il tempio di
S. Marco ef i sacritesori, tre altri i lasci ditre Scftieri ds quadal Canale, gli altrit tre ilasti degli altritre. Seftieri dila dal Canale, Ii come ancbora s'oferuaua quando erano solaimente tre $\mathbf{N e l l}$ ' Anno M, D, I:X . quando i noftri eserciti furono rotti all' Adda da Lodouico Redi Francia, fu conftret ta la Rcp.noftra per far danari crearne sei, $e^{\tau}$ dare tale bono reà quelli che alla Rep certa quantita de danari preftaffeno. Sonsene poi aggiuntıtanti,che boggi fanno il numero at XX I I I . Et tutti quelli, cbe sono aggiunti à primi noue, sono de terminati chi a quefta procureria, chi à quell'altra. l'ammini - Aratione di coftoro come baucte inteso cill diftribuire ilasei. Hanno oltre à quefto autorita di coftringeregli beredi à segui tare la uolonta de teftatori. Portanole uefte dogali : menang $\sqrt{6}$ dictro i seruidori:precedono fuori à tutti i magjftrati:In pro cesfione sono preceduti da Configlicri, é datre capi de XL. Percioche caminando à due à due $i$ Configlicri $e^{\top}$ i detti Cas pi sono in sule deftre, $i$ Procuratori in sulc foniftre. $E$ as, segnato loro una babitatione, ò ueramente LXX . Ducatil’an no. Vanno in Pregatitutti quanti, ma non gia tutti nel. Con : Figliode Dieci, ma solamente noue cletti dal detto Configlio -tre per Procureria, Non poffono ottenerc alcuno altro mas giftrato, escetto che l'effere Sauio grande, ov della Giunt tadel Configlio de Dieci . Et quando s'elegge il Capitano dell'Armata, ò il Proueditore del Campo, fi fa una legge in Pregati, che ciascuno che è Procuratore, poffa ottencre
tale degnita a Ilche è ordinato accieche tali faccende Jrane - amminiftrate da buomini grandi, iquali sone semprs ornati di tale bonore. Nan po fonaandareal.Configlia grande se non nella elettione del Principe: laquale sosa È allbora per leges speciale conce ffa, Soleuano anticamerte ne giorni, ne qualit Configlio grande fo raguna, tutto quel tempo, cbe il detto Configlioftaua nel Palagio, ftare anchora cglino nel cortile di detto Palagio, ne quindi mai partirfl seil conjfglio non usciua. Accioche se caso alcuno fuffe aunctiuto, esfi quiui fuffeno prefti per riparare. Et quefta è forse la cagio - He, per laquale da nostri maggiori fu loro nictato. l'andare at configlio. Ma netempi noftri non offeruano piu qualla wo sanzadi ragunarfi © jtare nel cortile montre cbe il con $\sqrt{\imath}$ glio fta in palagio. Ilche nasce da quella quicte ev tranquil .lita, cbe uoi nella R cp.noftra uedete. Laqual fa cbe niuno è sbe penffiche nella noftra Città pofla nascere caso alcuno, che ricerchila preseriza de Procuratori piu in uno luo go cbe in un'altro. Ma per fornire questa materia non è al cuno magiftrato nella Rep. noftra, cbe fia tanto da noftri Gétil buomini quanto queffo defiderato. Credo bene che l⿳a re -putatione sua a flai fo diminuira. Percioche doue non solea cs - seretale bonore se non à buomini uectlo er molto rcputati conceduto, ne tempi nostri moltine babbiamo ueduti ornare, che non sono ne di matura cta, ne di grande riputatione. Di che è flato cagione la malignita de termpi, nequali la R cp. noftra
noftra è ftata da troppo gran bisogni oppreffata. Gio. Io non podfo discernere per qual cagione questo magiftrato fia in tanta riputatione. Perciocbel'utilita che ne perviene a cbil'ba ottenuto, non senetrabendo 'altro che l'babitatione, ò LX. Ducati l'anno, non è tale, che lo poffa fare tanto defiderare. Ne anco' ucggio cbedalla loro amminiffratione po fa nascere tanta degnita. Percioche se bene esfl uanno in Pregati, quefo bonore 'è à tanti altri comune, clse non do urebbe effere cagione di tanta grandcza. Vna cosa sola mi parie che fia da ftimare affai, or quefto è l'andare in ion figlio de Dieci, come noi dicefte: maquefto bonore non è se non di noue, iquali penso anco che fiano $i$ piu uecthi $\mathcal{\sim}$ ri putatı. M.Tr. Egli è ucroquello che dite, ov à me era uscito di mente il dirloui. $Q$ uanto alla loro degnita er riputatione iocredo che le qualita di quelli, che sono ftati or, nati di talc magiftrato, Pbabbiano fatto cofi deg*o ripue tato. Percioche infino à tempi noftritale bonores s'e nsato da re à quegli, iquali non solamiente per prudenza, ma ana cbora per bonta erano molto celebrati. Tanto cbe sempre $i$ primi noftri Gentil'buomini sono ftati ornati ditale degnita. Quinci è nato cbe quafir tuttiquelli, cbe sono ftati creati Do $g^{i}$, erano prima Procuratori. Et pare à me che molte uolte interuenga chel'arti © le scientie fiano reputate nobilio uio $l i$, secondo lequalita di quelli, cbe l'esercitano. Io bo detto infeno aqui tutto quello de Procuratori cbe alla mente miè ue
nuto, ne altro m'occore che io wi poffa narrare . Et sé uoi non baucte sopra cio dubitatione_alcuna, io comincero à trattare de giudicÿ : doue noi intendercte cbe cosa frano le $Q$ uarantic, gli Aunocatori, gli Auditori necchi eo nuoui, i Capi de X L . il Collegio delle Biade, ơ qual cosa ancbora de Con figlieri da ba $\int$ !o . Et perche tutte quefte cose sono colligate in fleme, noi ancbora di tutte quante infieme parleremo. Gio. Io non bo sopra quello, che appartiene a' Procuratori, dubi tatione alcuna, che babbia bisogno d'altra dichiaratione. Et asfectto cbe narriate quelle cose, cbe bauete detto. Lequali io penso cbe fianodegne d'effere intese or confidcrate. M. 'Tr. Sono nella nostra Citta' tre Configli : dequali ciascuno abbraccia X L. Centil'buomini : La onde noi li cbiamia mo $Q$ uarantie . Le prima, pigliando il principio da quel. la , che édi minor degnita, é cbiamata la $Q$ uarantia ciuile suoua, cbe ode lecause ciuili di fuort, cio e tuutte l'appellartioni alle sententie date da Rettorinel dominio. La scconda, la $Q$ uarantia ciuile ueccbia : laquale e' sopra le cause civilis di dentro. Perciocbe ella ode tutte l'appellationi alle sententie date da magiftrati della Citta' dentro. La terza è la Qua rantia criminale. Laquale non solamente è sopra quelle cawe se criminalididentro $\mathcal{O}$ di fuori, lequali peruengono à lei per uirtu dell'appellationi, ma ancbora detcrmina molte cau seintere, cio e non giudicate da altri magistrati. Halbiar mo ancbora un'altro Configlio, cbe fi chiama il Collegio del

Lebiade． 1 Iqual＇⿳亠二口欠compoffodi tanti magiftrati，che fanno il mimero di X XII．Gentil buomini．Et perbe tra questi． itrompress uno majifrato prepofto allc biade ，pero quefo conffglio fic chiama al collegio delle biade．Le tre Quaratitie sonoin tal modo create．Nel Confylio grande sono cletti qua ranta Gentil huominii，che tutut habbiano pafataol XXX． amno della loro eta ．Percioche niumo puo outencre quefto ma gijfrato se none pervenuto a s spradectot tempo．Tutti glial tri majiftrat pof Jono cfere ottentit da cassuno tofo boc ecgli arriua al XXV．anno．Ne fif faqueSta elctionc in uno giorno solo ma in otto ：é se ne elegge cinque per uolta．Oue
 mee detto，ode＇Pappellation di fuori，é qui sono giudiciotto mefl．Dopo ilqual lempo per la Quaratitianuoua sono olrri XL．creat，${ }^{\text {E }}$ quell XL ．primi entrana giudidia nella Q na rantia cuile ucechia，Fin quusfaftanno anccora otio mef．Di uentano poi giuddicinella Quarantia criminale．Et quiancho ra possia che al termined dotuto mefi sono perruenutit，forniscos no illoro magijfrato，${ }^{2}$ glialtri succeconon nel modo sopradet to．In ciassunadi quefte Quarantic sonotre capi，cio e tre pro
 chiàmano i capi della Quaratia ciulle nuoun，icapidella rantia ciule uectbias，icapidella O uarantia criminale．Et queo Sti ultimi sono quelli，che nov dicemmodi sopra ragunar／a col Doge evi ro Configilieri；er con quelli rapprcsentare $\mathbf{x} \ddot{y}$

La persona del Dominio Vinitiano. Quefti Capi er Vi cecapi sono elctit à sorte in quefto modo. Crcata cbe è la Quarantia ciuile nuoua, laquale dopo otto mefi diuenta la Quarantia ciuile uecchia, 政 dopo altri otto la Quarantia criminale, pochi giorni innanzi cbe cll'babbia à pigliare jil magiftrato, dinanzi al Doge © Configlicri © Capi de X L.cioè dinanzi alla Signoria , fi mettono in uno Cappel. lo i nomidit tuttii XL. scritti in polize diffintamente. In un'altro Cappello fi mette X V I. Ballotte Dorate, $\boldsymbol{\sigma}^{\circ}$ XXIIII. Argentate, © © mescolate ch'elle sono infieme diligentemente, dell'altro Cappello fi trabe à sorte una pos liza, eo Jilegge il nome, cbe ui è scritto, © del Capo pello delle Ballote se ne trabe una, laquale se è Argentata, non ba cosa alcuna acquiftata colui, il nome del quale fu trat to . Ma seè Dorata s'intende colui effere uno de Capi della Quarantia perlidue primi mefi. Nel medefimo modo fi trabe il secondo é il terżo. Similemente fitraggono nel mes defimo tempo Or modo itre secondi Capi per lidue mefi se $^{2}$ suenti, ©̌ cofiliterzi © $\sigma$ li quarti, che in tutto sono XII. Tragonfi poitante polize del loro Cappecllo, che dellaltro le quattro Ballotte Dorate, che vi restano, uengano tratte. Et quelli , che le sortiscono, fichianano $\mathbf{C}$ Capi dii risjecto: Er sono quattro, l'o fficio dequali to Sto intenderete. Creanfian chora nel medefimo tempoi Vicccapi, iquali sono due in ques Sto modo . In uno Cappecllo fr mectono i nomid ituti glial
tri, che non sortirono le Ballotte Dorate, iquali sono XX, I I I I. In un'altro fi mescolano infirme X II I. Ballotte Argentate © X I , Dorate , Traggonfi poi le polize ad una ad una, © cofile Ballotte. Et quelli, i nomi de quali. sortisconole Dorate, sono Vicecapi, $i$ primi due per li pri mi due mefo, isecondi due per li due seguenti, iterzi per li, due terzi mefi, i quarti per li due quarti mefi. I tre ultimi so no $i$ Vicccapi di risfecto. In ino medcfimo tompo adunque fitraggono quelli, che banno ad effere Capi Vo Vicecapi, per lidue primimefi, © per li secondi * per li terzi Or per liquarti. Quegli adunque, cbe somo Capi, ©゚ quelli, che sono Vicecapi, Or quelli , che sono Capi di ria, spetto nella $Q$ uarantia ciuile nuoua, banno la medefima der: gnita nell'altre due Q uarantic. Percioche, come babbiamo. detto , i X L. della Quarantia ciuile nuoua dopo otto mefr. diuentano i X L. della Q uarantia civile üecibia, ov dopo, altri otto $i Q$ maranta della criminale : Seggono adunquei Ca pi della Q uarantia ciuile nuoua nella Q uarantia in luogo be norato, $\mathcal{O}^{\sigma}$ sono come Prefidentidiquella . Hanno autorita. dircgolaretutto questo giudicio, ev ogni differciza, the. nasceffe dintorno al modo del procedere nel litigare, debbe efferedaloro determinata; came sarebbe, poniamo, se fi dir \$jutaffe se una causa deueffe precederead un'altra, se ques. Ite Orquelle seriture fideueffene leggere, Ori fimili cosea: Et funalmente é loro propria cura concedete a'litigantila,

Quarantia nel debito tempo er col dcbito ordine'. La onde: ogni matina fireducono infieme innanzi chc la Quarantia fo. raguni per ascoltare ${ }^{T}$ risoluere fimilidifferenze de litigan ti, I. Vicecapi sono ordinati accioche sein qualcbe giudicio al. cuno de Capi fuffe recusato da alcuna delle parti come giudi ce partale,o o per parentado,ò per altra cagione,non manchi mai chi entri in luogo di quello. I Cape di risfetto fi crcano accioche s'alcuno de Capi ottene ffe magistrato alcuno er l'ac cetta $\int f e$, percioche sempre fi puolafjare il magiftrato, cbe s'e, sercita, $v$ prendere l'altro,fia parato il succef $\int$ ore . It se egli auueni $\int$ fe che i quattro Capi di risfletto tutti diuerta $\int$ Ieno Capi, OV pure un'altro ne bisogna $\int j$ e, $\int 2$ prende uno a soro te di quegli altri', che non uennero fatti ne Capi ne Virccapi ne Capi di rispetto ne Vicecapi di risfecto . Se ancbora alcu no Vicecapo laffaffe il suo maijfrato per prenderne un'al tro, che eqli baue ffe ottcruto; ; il Vicecapo di rispetto debbe nel, suoluogo succedere. Et sequefti mancaf.éno fi seguital' ordine cbe babbiamo detto ne capi di risfetto + Ma pa flati cbe so no otto mefi i X L. della Quarantia ciuile nioua diuentano. giudici nella $Q$ uarantia ciuile ueccbia. Et XL , nuouamen tic creati entrano giudici nella Q uarantia civile nuoua, Quegli adunque, be tit primi due mefi; $\mathfrak{J}$. li due secondi, ${ }^{T}$ li due tirzi © li duequarti erano ftati Capi © Vicceapi nella Quarantia ciinte nimoua, sono mede fimanerte Capi © Vi cecapi col medefino ordine at conila medefima autorita nelle

Quarrantia civile ueccbia: Paffatit ancbora bbe sono otta inof quejli X L. della Quaranta ciuile uectbia diucentano $i$ XL. della Quarantia criminale, v i X L . della cinile nuoua en trano nella mectbia, ev nelle minoua altri Quaranta nuona mente creati, Et quelli, cbe erano Capi © Vicccapi nelta Q uarantia ciuile nectha, sono ancbora Capi er Vicecapi nella criminale col medefimo ordine. Solamente ciè quefta dif ferenza, che $i$ Capi della Quarantia criminale non seggono nella Quarantia, ma col Doge er co Configlierisfic come hab biamo ancbora detto, ev in loro uece seggono in quefta $Q$ na - vantia tre Configlicri cbiamatii Configlicri da bafjop ilcbe anp cbora non è molto dicemmo. Et con csfis segono $i$ tre Capi, cbe banno à succedere i due mefi seguenti, uno de quali fiede disopra à Configlicri,gla altri due disotto.quello, cbe fiede dis sopra nonè sempre quel medefimo, ma ciascuno di qucllitre tiens quefla degnita una setimana. Vengono adunque ad effe requefti Configlieri é Capicome Prefidenti in una Quara sia, ${ }^{\tau}$ banno autorita di mettere le parti,fic come noi appre $f \mathrm{Jo}_{0}$ diremo. Oltre à quefto sono nel configliograde creati tre magi ftrati, iquali intromettono le cause ciascuno nella Q uarantia à lui determinata. 1 l primo sono $i$ tre A Anocatori di Comune, iquali intromettono le cause nella Quarantia criminalle.1ls secondo, itre Auditori ueccbi. Et queftiintroducono le cause cio wili didentro nella quarantia ciuile wectbia . Il terzo $i$ tre -Auditori nuoui, iquali introducono le causc ciuili di fuovi
nella Quarantia ciuile nuoua. Cli Auncatorit di comune è - uno magisfrato di grandisfima riputatione nella noStra Cits tà , ઉ' non è conceffo se non à buomini ueccbi © molto prudenti er buoni reputati. Et ba principalmente cura di fa -re offer ruare le leggi . La onde ne giuddicï sempreè contrario :al rco. Se adunque alcuno ba riccuuto una sententia contro in materiaciuile, ò fra Pa tutore ò fiail reo, sela sententia è ftata data da uno de magistrati di fuori, come sonai Podcfa © i Capitani, che la Rep.nostra manda al gourrno delle :Città שr Castella suggette, puo costuir ricorrcreagli Audi tori nuoui שr prouare lorocon ogni cosa attaà a far fcde il torto ricenuto. Et $f_{i}$ disfuta la causa dalle parti appreffo "questi Auditori in quel medefimo modo ov con quelle scritture é teftimonianze, che dinanzi al giudice primario s'era fatto, Tanto che ò tutti daccordo, ò uno almeno accetti la ino tromesfione : della quale fi piglia nota . Etse la causa è da CCC. Ducati in su sintende e ffre introme $\int f a$ alla Q na rantia nuoua. Et quello, che crareo al giudice primario, se eglie quello , cbe appella, diuenta in quefto giudicio attore, e © quello, cbe era attore, diuenta rco. Auucrya che l'uno - © l'altro non muti nome. Percioche chi cra reo fi cbiama reo., \& quello che cra attore, fi biama attore. Et notate che gli Auditori, quando intromcttono una causa, danno so lamente duc mefid itempoà cbi appeclla che ricorra alla'Q ua rantia: di sorteche se per alcuna cagionel'appellante non ov

$$
\operatorname{tcnc} \iint e^{2}
$$

treeffeil Configlto, potrebbel"auuersario effeguire la scriten sia del giudice primario. Percio colui, cbe ba ottenuto da gli Auditori la intromesfione, quando uede non potere otteo mere uel tempo conce efogli 1 C Configlio , ricorre à Capi della quarantia, cbe glidiano il Configlio per prolungere la intro: mesfione, ilche altri non puo fare rbe il detto Corffoglio, cioe. LI Itefa quarantia, Laquale gli prolunga finalmente iltep po della intromesfione per due mefi. Et quando queftotepo pas saffe sanza intromettere la causa,fi puouel medefima mode wn'altrá prolungationcéptrrecre, e' poi un'altra: Ma perche intendiate particularmente come le cause in quefo Confrgliá fi rrattano ; dico che il Re, sieè quello che bebbe la scutentia, coutraa del givdice primarie , ottenito dhe bala intromesfion. me dajlli Auditori, ne nà Capi della quarantia, © o ibbiedé Eoro il Configlio : iqualilo concedono se da altre cause, rbe tebbano :precedere, non sono impeditit . Ma se banno impe. dimento, non lo concedono, © sus sjendono la lite per tre gierni, de piu non poffono, cbcè il piu lungo tempo, che. fi poffaconsumarc in ana causs alle quarantic Cimli. Ma quando finalmente egli ba ottenuto il Conjiglio, con quelli A suracati, che gli pare, niene alla quarantia, ev fa para lare, e' parla egli, se uuole,per la parte sua L'Attorecioè quello, che bebbe la sententia in fauore dal giudice primario, fedifende per gli Auuocati, é per se fleffo, se unole, ma mimnoe che non yfil'operadegli Auuocati . Qucfli Auua.
cati sono Cittadini ò Gentilbuomini, iquali esercitano per: premio quefta arte di difendere or daccusare secondo cbe se: no ricbicfti o dagli attoriò da rei. Non è neceflario che fian no dottori dilegge , ò babbiano in quella faculta ftudiato: bie sogua bene che fiano pratichi negli ftatuti er nelle leggi del? la noftra Rep. Ma notate cbe per uirtud'una logge antica, de babbiamo, niuno puo parlaredinanzi à maçistratı se non è Gentil buomo. Et pero in Configlio granade s'eleggono X X IIII. Aunocati X X .per gli offici di Palagio, $\sigma$. quattro per quelli di Rialto. Et siascuno che litiga,e ebligato regliare una di quefti Aunocati, or pagargli. certo fipone dio. Et coftur è obligato difendere la causa di colui, cbe to pa ga. Ma nonè boggi quefta usanza diligenternente offeruata* Percioche quantunque il magiftrata degli Aunocati s'ifi creas re,nondimeno pocbisfimi sono cbe agitino causa alcuna. Sola mente fi uagliono di quella utilita . Et ordinariamentè conce duto quefo bonore à giouani. Mancando adunque i litiganti di queftiauti, sonio ftati coftretti ricorrere ad altri. Et troman dofi pocbi Gentil'buomini , cbe uole ffeno esercitare tal'arte, loanno pcrme flo cbe ella fia da altri escritata, contro à qued 10, cbe determinaua la legge sopradetta. Ma tornando à pro pofito, illuogo, doue questi Aunocati parlano, 'é a flai emie nente . Hanno à piedi il Notaio della Quarantia con quelo le scritture in mano cbe nogliono produrre. Et nel parlare spe $\int$ fcuolte, secondo che la causa ricbiede, gli comandane
che legga quesfo capitolo ev quellaitro, quilla scritura, © 6 quella altra. Il tempo cheè determinato à ciascuna parte: di parlareè una bora © © mezo fuori di quel tempo, cbe in leggere scriture fic consumano. La onde mentre che l'Auuoca to parla,tienfi uno boriguolo à potucre ritto. Et quando fo: legege stritura alcuna l boriguolo to pianoè dijfeso, accio che: In poluere non peffacascare.Q uando poi ricomincia à par Inre, l' borigulo é ritto levicto. Tanto cheà me pare che quefti noftri Aunocati babbiano gradisfima fimilitudine con que. gli antichi Romani Oratori. Ma poscia che ciascuna parte ba; detto le sue ragioni, ©- cbe la stntentia fi debbe dare, allhora il piu giouane de X L. fa giurare à ciascuno giudice di da. re quella sententia, laquale egli pensa secondo la sua conscien. za e $\iint_{c}$ re giufta. Dopoquefto fi da la sentertia per uiadi: suffragÿ, ciò fo ricolgono le ballotte : lequalifi prendona. con tre Bo $\int$ Joli congiunti infieme. Ncl uno mettono. le ballotu re quecli, che taglianola scritentia del primario gtudice: nel. V'altro quelli, che la confcrmano, noi diciame lodarc. Quegli,a" quali la causa non è ancbora cbiara, noi lichiamiamo non fin. reri,nel terzo. Et sc le ballotte di qucll, cbe lodano fanno mag giore numero cbe non fanno quelle di coloro, che tagliano cont quelle de nón finceri, allbora la causa è fornita, èv la: isententia è controal Rco, cioè contro à qucllo che appella. Ma se quelle, che la tagliano, superano l'altre due para et infieme, sintende la sententia del primario giudice
non ualere, $\mathcal{O}$ di nuouo à lui fi ritorna, secondo che pare: à quello, cbe fi.tiene grasats. Percioche la quarantia non fa altro chetagliare à ucramente annullare la sententia del primario giudice, Ma potria effere che la domanda di coluris: che baucua bausto la sententia in fauore dal gincice primar ria, fuffe pure in qualdue parte giufta, La onde per otte. nere quello, cbe u'era di giufto, puo di nuouo.cose nuouado manda al dette giudice ritornare: $\mathcal{O}$ fiscguta il medefima ordine. Ma sel'una di qucfe parti non supera l'altre diue, uon s’c in quefta giudicio concbiuso cosa alcuna. Et pero biso gna ritrattare la causa un'altra wolta nel meds fimo modo, cbe babbiamo detto . Et in questa giudicio, cbe è il terzo, nom s'attendono i non finceri. Percioche achi una causa non è cbara in duc audienze, $f$ p puodire che egli non l'babbia mai pin ad intendere. It pera $\int i$ guarda il nuracto di quelli, dbe Todano, $O$ di quelli cbe tagliano. Et secanda quelli, che su. peranos s'intende e efere data la sententia. Et à quefto modo in. ere gindic̈̈ continuati il piu ogni causa s'esjedisce, Solcuafa anticamente nelterzo giudicio ancboraatteudere is non fince. ri. Et peroquando l'una parte non saperaual'aderc due, s'in cendeva la sententia non e effere data: Et da principia firiagi. taua la causa nel medefimo moda, ma appreffoà maggior nu mero di giudici a Percioche s'aggiugncua la quarautia Crimi nale. Ma notate cbe allbora nou erala quarantia Ciutile noos wa. Et per cio quefte faccende a che fi fanna nella tuomat
s'amminiftravano nella uecebia, Non uogliolaffare di dire came nel primo didel giudicia nen $\sqrt{6}$ fa altio obd introdurre lacausa, cioč hrenemeute fa reatarla qualita della causa, del läquale fodébbe disfontare. Et sanze diltro dires, fi ballattan (lo bo boggi usato tante nolte quefta parola, dbe so creáo che, yoil babbiate per toscanariceruta, e © : come à nuouo cittai dirio donatale la Citta, ) maciascuno me mete la ballotta sua vel bofjolode nen -fanceri, Negliadtri giorni poi fr parla da gli Aumocati perle parti, ev fis seguita-ncl mododetto. Ia non uoglto anco tacere, che nel terzo giudicio ciassuña delle. parti puo parlarc ctante mole, quante ella unole. Pur cbe non fr pasfil tempod'un'bora ' meza por uolta, e la rausaing quel giorno s'espedisca . Péraatcuna fata aunicene, che uor lendo le parti parlare piu uolte, © ${ }^{\circ}$ mancanda la matinua il tempo, è neceffario per tcruminarla cbe laquarauttia.fi ras guni anchora il medefumo giorino dopo definarce: Se la causés

 meffa al Collegia delle biade, ilquale è ordincto par le cause cofidi furricome di lentra, da Cinquanter Ducatiinfine à
 tro; er fi procede viel medefinamado, ebe nella Quaran tia. Et non ciè altradifferenzaíbe quella, cbe fail numera. de Gitadia Perciobba melCollegio delle biade sono XXII, nella Q uarantia soma XL'Mesc laxdousa fuffedacin.
quanta Ducatitin gin, ; mon fe puo mella $Q$ uatantia intromat: tere ; ne ancbora mel Collegio delle biade. Ma gli Auditori sono quelli, cbe banno autoritidi dicomporre quefte picciole caus. $x+$ Iquali se nel dare le sententie nors sono tutti tre uniti, $\sqrt{2}$ puo ricorrere ad un'altro giudicio cbiamatoil collegietto, il qua. liè compofto di tre magijfrat ; cio.è detre Auditori uccibi, de tre nuoui, de tre Cataneri, che in tutto sono none giudici. Iquali non po fonodare sententia alcuria se non se ne raguna: sette. Et s'intende quella sententia ualere, dbe paffa la meta de suffragy. Ma se gli Auditori sono tutti tre uniti,chi bala sententia contro, bisogna cbe fitia patiente. Ma domete bene notare, che se gli Auditari non nogliono riccuercla intromesfione d'una causa, ne tutti infleme, nie alcuno di loro, puo quelo lo, che cbisede la intromesfione in spatio di due mcfi andare celli Jteffo alla Quarantia; hatuendo prima depofitate quella. quantita drdanari, che fida all Auditore:alquale fi paga uno numero decterminato per cento della somma, che porta la cau sa,quando egli la intrometta. Non laintromettendo ₹ seguen. do l'appellatione, nanno quefti danari in publico. Sanza quel
 sa alcuna.Ma se la causajfuffé ciumile di dentro; debbe colrii, che unole appellare,ricortereagli Auditori uecthi. Iquali se. accettanol'appellatione, '̀ esfic compongono la lite, se la causa. è da Cinquanta Ducati in qiu', ó eplina intramettono. la causa. nel Collegiodelle biadk, sedla e. da Cinquanta Durati infine
-Trecento, ónellu quarantia rivite mechiat sella è da CCO. Ducati in. Su. Et fa procede wed medefimo modo, che s'oferuis. mella Ciulle nuouat La Quarantia criminale determinale vause criminali er di dentro er di fuori, et non solamente quelle che le sono portate dachi unole appellare, ma anchora yuelle che sono interse Perciocbe le querele de maleficy; escet - to pero quelle dell'bomicidio puro, e del furto paro, lequàli appartcngonoà Signori di notte, $e^{J}$ quelle delle ferite fuori del uoltojcbe sono punite da Signori della pace, wenjoino ancbora à quefto gindicio. Cbi adunque unole appellare contro ì qual. - The sententia datagli da magiftrato alluno di dentro ò di fuori 'rricorre agli Aunocatori. Iquali diligcntemente esaminamo la 'icausaje $e^{T}$ conjiderano se ella fo debbe intromettere', ere se lutiti * accordo yiudicano cbe ella $\tilde{0}$ fia da intromettcre, quello che criedel'appellatione, non ci ba rimedio alcuno, se non asjectao - tre us'alkra mano d'A niocatori. Ma seà loro pare che cllafe debba intronctterc, er bafta cbe uno solo la ricena; $; 7$ seguita F'ordine dell'altrequarantie. Madone in quelle gli Auditoti swecchi es nuoui accettata che banno l'intromesfione, non s'intpracciapiod altro, e. le parti per lorò medefime cö gli. Aúnoca Su lorainano alle quarantic.II quefta gli Aviocatori non solvo vmenté accettano l'pppellatione delle cause, ma'etiamdio le in iraducono allà Quarantia, edomé se auinochtifufeino. Quello :adunque, che appella', se era Reo diuenta Attore, aunenga ache: altrainante de Reocnon je cbiamit Et è difeso da tut ti gli A'uinpoateri,o da quel solo cbe ba riceuuto l'appellatione.

Quello abe ers nel primerio giudicioodtone; diucmuto in que fto reo, ancborache egli now muti nown , prrcioche attore in ogni modo ficbiama, o.egli.je difende per se Jfe.ffo, ò per gli Aunocati. Et fiseguita nel medefino modo, che babbia :mo nell'altre duc quarantic narrato, tanto cbe la senteritia fia data ò fauoreuole, o' contraria al Reo. Intendeft contraria al Reo, se la sententia dal primario giudice dataè conferma ta : Fauorenole scellà è tagliata . Ma non fi torna gia al giu dice primario, come fi fa nelle cause ciulli. Anzi in quefto giudicio fi determina se il dannato merita yena alcına, Vo quello babbbiaà patire. Laqual cosa procede in quefto modo. -Cli Aumocatori tofto cbe la sententia del primario. giudiceè itagliata, mettona la parte dd procedcre, ciè é mandanox partito se il reo debba patire. It se per la maggior parte sot .tiene, cbe non babbia a patire, allborail Reo sintinde effe re afoluto. Ma se'sodticure.be eglimeriti puniticue; gli $\AA$ ᄃüuocatori, i C̣onfigicri dabaffo, $\mathcal{T}$ i Capi de X L. pro pongono che pena pare loro cbe egli meriti : altri non ba au. corita di proporre parti. Et puo accadere cbe tuttıqueflicon imengano in una sententia, Vr anco che fratue di piu pareri. - Perciocbe ciascunor puo proporre, abe perpa cgli unole Bal . loptanfi adurque tutue queste, parti, ev quella, doe ba piou , suffragï , è ferma ér rata. Et secondo qaellá fo dee puni re il Reo. Anùiene alle uolte cbe alcuno magostrato condan :ra alcuno inginsfamente, ealche:se egli appelle, er fia pai

affaluto, non usé bbi babbià à patire perna ditale ingiuffitia. Perciocbe fa presuppone che il magistrato nen babbia errato cenctroa colut per malitua, ma piu tosto por opinione,ò por difethodel reo. Puosfi bene qual magistrato, difcendere per mantenere il sua giudicio intero in quel modo che fi difende. ciascun'altro:- Potria effere che il magistrato baucffe cone. dansato colwi per indutione d'acciusatori SO toflimori falfio. Fit juquesfo caso quceftreftimeni onccusatori dibbono effere puniti nel modo, che dicemmo, quando fiano compariti. Ma se mon comparisscono, sono publicamente in Rialto firidati, ferame noi in Jamo parlars, ciocijedetermindtoloro ccrto tem wa, nel quale deano semparixe, Cri nom comparcndo in quel "Io so somp sondannationdinarigmestco cio è sono banditi, pri - wati de beni, er finalmente gastigati secondo che le legoi detererminano che irci contumacij frano puniti. Et qusfo sos os iserua controà àtuti i res , iquali artati non compariscono. Mol ti sono i particulart, cbe appartengonoà quc Iti giudicy., ma inon bo cofi ogni cosa alla memeria, Voise baucte rosa alcu. ma, di che non ui solisfacciate, non ui fia graue il domaridas -re. Gio. Se à uoi non fia noiosoll rrspondcrmi, à me sao :ra gratisfono il domandarui. Ditcmi aciunque se alcuno ap:. pclla contröad uno magistrato di quclí hi. fuori, ilquale non puo comparire à difencier rí, se non finito 11 magisfrato, cos me procedc talcosar M. Tr. Proced in qucfto mado.o La causac̀ tual'attore ov il rea, came sar cbbe se uno yer bo
sere fatto uiolenza ad un' altro, bauc $\int f$ e baunto uma sententia contro, ò la causa è tra il magiftrato $e^{\prime}$ il reo, comie sje ffeinol te auruicne che uno magiftrato per acculti indity, condanna hno per malfattore. N el primo casp non é il magijtrato tenito a difendere la sua sententia . Pcrcioche ella e difesa da quel lo,chel'bebbe in fauore. Manel secondo caso quandola caw sa étrail magiftrato er il reojse il reo apperla; er il magis ferato unole interisenirivii, bisognd affettare che finito it suo of ficio, effo ui fi poffatrotiare. Marion fi curando egli di ine teruenirui, ppuo concedere che nella Quarantia fo megsa quello, che ne unole la ragione: Uo allhora la dausà fa puo agitar re. Et tutto quefto che babbianio dettos appartierie cofi aille cay se cuilit come alle criminali. Giou Ditemi ane bora quardo i magiltrati di fuori dannole sententic contro à poucre pcr sone, come sjee ffo auniene : Perciode le differcrize nascono tra $i$ pousri come tra $i$ rícobl : E i $i$ shali ancbiora sone cofi ida poueri come da ricchi conmessfr: Ma i poucti per non potere spendere, nion poffono gia vicorrere id Vinegia, ò fiano le loro cause criminali, o ciurili: Perciocbe di thte parlo, baucte uoi sopra quefto ordinatione alicuna, per la quale $i$ poueri poffano anchora egline, annenga cbe dalla poucrta fiano impediti, ottencre la loro ragiones $\mathrm{M}, \mathrm{Tr}$. Certamerite fi. Noн pensate cbe: i nostri maggiori babbia no uoluto mancare in quefta parte, alla qualcetanto è neceffa rio proucdere, quarto à ciasíun'altra + Pcreicabe wei sapcte.
quanti fiasso piu i posexi che'i ricchi . Et ficom'cglino fan. no maggior numecro, cofi ancbora sono meno ambitiofi. Ia onde se dato è lore faculta di potere uiucre quictamente sanzide $\int$ fere oppre $\iint$ ati, ftanno conterti, ne mai concitano tumul. to alcuno . Et gli ambitiofri wedendo il popolo uiucr contento; sono roftretti a ftare quicti, Ma se egli aunicnc il contrario, che i poneri franomal trattati, allhora c̀ dato gran materia diconcitare timultic er sade uolte fi scopre l' occafrone, do il tumexlionon segua, se gia chi goucrnánon è prontod söpirlo: Cbe fiail uero:' quellocbe io diso, è maniffego per: It Capitani, cbe banno affalito cittadi - Iquali banno scmpre fatto dran fondamento saprala mala contentcza dc popoli y laquale wasee dall' effere mal trattatidal Signore. Prudentes mente adunqué feceno i noftri maggiori, iquali con le loro ordinationt prouideso dse i poucri comei richi poteffenoll sua ragione ottenere. Ordinaramo adunquecbe agui due an> mi itre Auditori nuoui andaffeno riueggendo tutto lo ftato di cerra ferma ; dimorando alquanto tempo in ciascuno luogo,ae ciocbe se alcuno, ilquale non bave fee potuto riccrrere à Vine. sia iad appellare,fi woleffe lamentare, non fia priuato di tale Gaculta. Odono adunque gli. A uditori tutte le querele cofi cri minali come ciurili. Et notano quelle, lequalia a ciascuno di loo ro ò àtutti infreme paiono giufte. Quando sono poi a Vine gia le intromettono nelle $Q$ uarantie nel moda detto; le crimi,


$$
z \ddot{y}
$$

ebe non sologli Aunocatorl agitaino le cause nella Quarautian. criminale, ma anchora gli Audituri nuovi. Ben'é uero cbe mon ui agitano altre cause che quelle, cbe babbiamo detto. Et perche saria cosa troppolunga $\mathcal{\sim}$ faticosase gli Auditori. baue $\int$ eno anchora à circuire lo ftatò di Mare, uffiamo creare. ogni quattro anni due recognitori, liquali nor chiamiamo. Sin dicidi mare, cbe uadano ricognoscendo lisole or le Terre or Caftella, cbe posfiedela Rep,noftra in Dalmatia, in. Schiauonia, in Grecia, er factiano fralincnte il medefimo. officio, che fanno interra ferma gli Aubitori nuoui . Inftromettono poiquefti recognitorile caise nelle $Q$ uarantie secon: da che ciascuna richiede, cioè le criminali nella Criminale; © lc ciuili nella Cinile ntuoua : Et celino aricbora le agitano non altramente cbe gli Aunocatorileloro. Difendono adun que i recognitori i rci: gli aunersarï̈ loràà e.fi difcndono per. se ftesfi, ò per gli Ausocati, come disopra fudetto. Nom fi poofono gia agitare quelle cause, lequali sono tra il magio Ftrato \&r il reo prima dhe il Rettore habbia fornito il man giftrato, se gia eglinon consentiffe che la causa s'agita $\int f$ e: il cbe fu disopra narrata Gio. Pofoio sffcre quefte tause, rbe nascono dalle appeellationi, agitate in altri giudicïj, cbe nel le Quarantie: M.Tr. Po fono, ma nion gia tutte. Por ciocbe solamente le ciuili pof fono e flere intromeffé nel Confa glio de Pregati nel modo cbe presto intendercte. Gio. In quefe $Q$ uarantie determinanfi altre cause, cle equelle, ${ }_{2}$ dbe $a$
pervèngono per uia dapppellationie: M.Tr. Si, ma son. lamente nella $Q$ uarantia criminalc,allaquale pcruengono an cbora come à giudice primariole cause intere fi come dianzi anchora ui disfi. Come sarebbe, se uno baue ffe patito ò nel la persona, ò nella roba, ò nell boniore, ò in altro: puoco ftui ricorrereagli Aunocatori, © dare una querela contro al suo aumersario. Eglino allbora agitano la causa nel modo,:' cbe babbiamo.dettodisopra. Trattanfi anchora in questa. Quarantia molte cause, lequali sono degli Ausocatori per,' comandameinto del Collegio riceuute. Laquale cosa procede in.questo modo. Potria e ffereche un Capitano di mare, un. Prouceditore, un' Ambasciadore, ò altre magistrato noy am. miniftraffele faccende publicbe, secondo cbe la fugfe ftato. commeffo. In Collcgio adunque doue tal cosa apparisce per le lettere er glialtri aumif, che in quello secondol'. prdire scm: pire jo leggono, come poco fa dicemmo spuo ciascuna, di quet: $l_{i}$; sbe ut intervengono, proporre wna parté cantrọ á quello. Et'se alcuno propone una cofif fata parte che fa non solamen. te priuato della amminijtratione, ma che fi debba presentas séagli Ausiocatori, er poi: fra appronata nel Cor figlio de. Precgati nel mododianzi narrato; ò meramente nel Configlio: de Díci'. Percioche nell'uño er nell'alero Configlio. Fa pos. nono fimili parti ottencre, è tenuto coftui à uenire dinanzi a fli Aunocatori: iquali gli procedomo controcome reo secone. dolierdite a che babibiamo detto. Et aghana tasua causa, o'
nella Quarrantia òmel Configlio de Preçati, ò nel Configlio grande secondo che pare à loro. Queffe fimili cause sino tendono efferericenute dagli Aunocatori per comandamento del Collegio. Et coof fatta fula causa ai M. Angelo Triwisani . Ilquale effendo ftato rotto in Po dal Duca di Ferrara Fu dagli Anuiocatori per comandamento del Collegio ò della Signoria "cbe cofi anco posfiamo dire, äccusato di poca dilic genza, ©r ne fu condannato. Cofi fatta fu anchora quella del Doge Loredano, rbe dicemmo dianzi, ov quclla di M. Antonia Crimani moltiamni innamzı cbe egli alla suprema . degnita pervecii $\int$ e. Ilquale effendo Capitano dell' Armata contro al Turco fu accusato. per non baucre appiccato il fat to daderme, שO banere laflato perderc Lepanto insu gliocrbt dèlla noftra armata.' Queste due cause per la materia, nel la quale s'era peccato, é per la riputatione de rei furono: dugli Aunociatori intreme fe nel gran Configlio. Gio. Voi. non baucte detto ebb pop fla proporre parté quando fimili cau se fitratitino nel confgelio de Pregatit,oे wel Configlio grande. M.Tr. Voidite il uerosma non baucte fatto perdira alcu. na, perdocbe bora tulte intendercte; Ne configli adunque, che baucte detto, gli Aunocatori, ó in loro wece gli Anditiori naouỉ, $\boldsymbol{\sigma}$ i Sundicidi mare, iqquali nelle cause provinciali banno l'autoritaloro, il Doge, iconfiglicri, Capide X L. propon gono le parti sopra la pena, sbe debbe patire il Reo. Gli Aftri, quatunque configlia jo. fa, bisogna dbe pasino nella
sententia d"alcuini di lore. Gío. Quando egli occorre pio yiare alcino, eco banurlo in sua potesta per poterlo ést - inare cont torimento à con alerd, che ordine offeruate nö̀. M. Tr . Bellocirtamente, er è tale, che to nom crelo - bhe effa giustitia n'baue $\int f$ e potuto trouiare uno migliore. Q mando alcunaquerela perriene agli Aunccatori, o' intcia rome à giudice primario ;o per uia dappellatione, ò per "comandamenta della Signoria; esaminano gli Aunocatori la causa con quella diligenza, che 1 p puote usare. It se clla uè ditale importanza $\dot{\text { er }}$ pericolo che bisogni cbe ella pros cedd accultamentc or ion prefteza, banno esfi soli-autorita - di far pigliare il Reo ; ma non lo poflario ritencre piu che - tre egiornis La andebisognandolo esamintare; ine Warino in -Quarantia; er narrata tutta la causa, cbicgẹono che è fia - dapa lore potefta di ritencerto infino ache la causa fia determi : wata; dor desdminarlocon tormentio Laqual cosi écion $\therefore$ ¿effa lora, sella maggiar parte de X L , acconsentono. Stmi - Lemente concedónó il Collegio dell'esamina. Ma se la caitisa - non éditanta importaniza cbe fia neceffario procedere con tanito filentio ; cor con tanta preftiza, usano regolarmente -gli Anurocatori domandare alla Q uarantia autorita di prens - dere il Reo,ne bisogna poi cbiedere altra potefta di ritevinto.

- Perche à cio bafta cbe ell babbia co ceduto il poterlo predere: - ildbe s'ottiente perla maggiore parte de XL, E' poi concedu vo il C̣ollcgio della esamina, Ilquale non finicga mai Cocedinta

Cheè la poteftade prendere ò di ritencre il reo. $\mathbf{Q}$ ucste Collegioe composto di due Configlieri da baflo, due Signori di notte, uno Capo de X L , une Aivecatere, silquale alle presenza loro esamina il reo. Difcndeficostui con tutte quel le ragiont cbe puo, adduccrdo tçfimoni $\mathcal{F}$ ogni altra cosa, cbe manifeftila sua innocenza. Allbora se.à quattro di ques - fo Collegio pare che fia da tormentarlo,è̌ coffrctto il reo con féfare per duole de tormentiquello, che pir paurad'esfinon uolle dire. FattaqueSta esamina, ev notata dal Scgrcto rio, s'usa publicare, cioé fi da facultadi nederla agli- Anuo catidel Reo, ó raquelli dell'guucrsario; se bavic fle parto culare quyersario, ev aqualungue altrola nole jo ncadere. Torsáfi poi mella Quarantia, EV fiseguita lo ordine detto. Cli Auuocatori agitano la causa, il reo fidifinde per li suoi

- Autocati, Finalmente nel secondo ò terzo giudicio ,ò egliè dannatoo eglie a afoluto. S'egliṣ dannoto; jft detrmina la pe
- wa, che egliddblue patir c sccondo i parcridegh Aunocatori, de Configlieri da baffo, et de Capi de X L. iqualicon deto ai Configlieri seggono. Et seconde quella pena è poi punito il reo, laquale e confermata da maggior numero di suffragif come dianzi fu detto. Gio. Se la Q uaraitia mon conccdes seil poter prendere il reo, ì ucramente poi cbe gli Aunoca
: cori di sus autorital banno fatto pigliare, non conseriti $\int$ fe che effo fuffe ritennsto, cospe $\sqrt{L}$ procede. M.Tr. Se la Qua

1. rantia non permette cbe ilreo fra preso, non se gli proccde altramcinte
aharmente contro. Percioche fo presuppone ò dbe egli fia insocente, ò se pur'egli ba errato, l'errore fia tanto piciolo, cbe non fia degnodi uenire alla Quarantia, ma che apFarten, ga agli altri magistrati minori, fi come sono i Signori di not-. te $\boldsymbol{*}$ i igignori della pace. Similemente quando il Keo è preso, ero $i \times$ L. non permettono poi cbe egli fia ritenu. the è reflituito in sua liberta, ev per la medcfima cagiona non se gli prosede altramentc contro. Gio. Io domando: interrottamente di quelle cose, che alla mente mi ucngono, *r mi paiona dubie. Pcrcionon ui marauigliate se io paffà da una cosa ad.un'altra, she da quella non ba molta depene denza. Dico adunque cbe eglic neecefario per la grandeza della Città uoftra $\mathfrak{\sim}$ dello ftato coff di mare come ditcrra; the à quefti giudicï concorrano sempre affaisfime cause. Vor rei bora intendere, che ordine uoi babbiate in fare cbe talic cau. se frano sanza confufione csfedite. M. Tr. L'ordine cbe"noi - fferuiamo in tali faccende è quefto. Tutte le cause che uen jono (poniamo) agli Aniocatori sono dal Secretario loro nop tate, quella prima, or quella poi secondo che elle sono uee nute. Et con quello ordine che elle sono notate, con quello fleffo sinttroducono nelle $Q$ uarantie . Et quefo medc fimo or dine in tutti itre giudicy s'offerua. Sono benc alcune cause prumilegiate: lequali quantunque elle uengano dopol'altre, non dimeno innanzià tutte fi deono espedire. Si come sono le cain se de carcerati, della sepultura, delle medicine , della fari, Aa
na di fondaco, delle mercedi, de purilli, de piu congiuntriis. come sarebbe sel'uno fratello litiog fle con l'altro,sc il padre: col figliuvolo. Simili cause tuttel latre preccdono : © final; mente de Procuratori , cio è tutte le cause, cbe sono àlla loro. amminijtratione appartenenti. D'altre be babbianio tale pri uilegio non mi ricordo. Gio. È mi parecbe pofla auscni re in tutte quefte Quarantie che nell'ultimo giudicio le ballot te, cbe tagliano una sententia , fiano paria q qelle, cbe la con fermano. Tanto cbe la sentertia non uiene ne loghta ne taglia en. Ditemiadunque se baucte ordine alcuno, per loquale, quando queflo caso ausiciene, la sententia non rimanga irresoluta. M.Tr. Quando ana sententia, fic come baucte drt to, non uicne ne taglata nc lodata, se ellaé ù matrria ciuile, Or la causa fitrattialla Q uarantia nuoua , sintroduci alla
 ducc alla nuoua . It se clla fitratta nel Collcgiodellic biake; nel quale puo anchora auicrive il meds fimo caso, se la causa è di fuori, s'introluccealla Quarantia nuouá, s'clla e did dicn tro, alla uecchia . Et ain inouo fi disfuta la causa proccdeno do nel meds fimo modo, dse babbiamo detto nelle Quarcutic offiruarff. Et se in quefto sccondo giudaliciola scitintia non. ueni $\int j$ e ne lodata ne taglista, fi fa una delibcrationc nel Con figlio grande che tal causa fidebba i.trodurre nal Connfiglio de Pregati : Laquale ottenuta, s'i: troduce poi in detto confre. glio, ©r quiai jidifmisce. Et per gusfa nia la cause;
dbe per uia d'appellatione peruengono alle $Q$ rarartie, uan no ancbora nel Configlo de Pregati. Ilche to dianzi jromesso di dicbjararaị. Se la sententia c in matcria criminale, tante mplte fo ballotta mella Q uarartia che clla nenga o lodatao tar gliata , tanto che le cause criminali, che una uolta sono introdot ts alla $Q$ uarantia criminale, da lii bisogna cbe fiano determi mate: Minotate anchora cbe potria auncnire che una sola ballotta fuy]e nel Bo fjolo di quelli cbe tagliano ao in quella di coloro cbe lodano: Or in tal casola sententia non s'inteno de netagliata ne lodata Et percio nel modo, che babbiame detto, s'introduce all'altre Quarantic . Ilcbe da nosti image giorie Stato ordinato, perche non è parso loro conucncuole che uno fia solamente da uno giudicato. Gio. Sapcte uoi l'origine di quefte Q uarantic, $\mathcal{*}$ degli Aurocatori, $\boldsymbol{e}^{\tau}$ de gli. Auditori uectbi $\sigma$ nuoui: $\sigma$ qualecausaindu $\int$ ei uoftri phagesioriad ordinare quefticonfigli $\mathcal{\sigma}$ questi magistratis $\mathrm{M}, \mathrm{Tr}$. Io ui dirotutto quello cbc io so. Cle Aumocaturi dicono alcuni, che furono ordinatie efendo Doge Auric Map firopetro creatol'Anno M. C L X X V III. La Quar. rantia criminale nen bo mat inteso in che tempo fuffe ordinase ta i Pare uerifimile cbe ella bauc ffela medsfima origine, , che gl: Apsecatori,e fendole cause dagli A imocatori nolla detta QQuarantia intromeffe. Non è anco alicno dal uero cbela $R_{3}$ nrantia baue $\int f$ e principio dopo gli Ausocatori. Pcrche potrya molto bence eforcu che gli Aupocatori usa $\int$ Cno initrop $A a \ddot{Y}$
durre le cause al Configlio grande silquale, come dianzi di cemmo , pocbi anni innanzi era flato ordinato. Multipli cando poile cause, pectette forse parecec cosa molto noiosa, $\mathcal{O}$ che troppo impedid $f_{\mathrm{e}}$ le faccende priuate el ragnaare of frequentemente il Configlia grande. Et per cio fiufle gime, dicato effere megho creare une configho, ilquale fugle prepo Sto à questa cura d'udire l'appellationi. Trouanhf anchora molti, iquali bamno opinione, che quesfo configlio de X L. fuffe molto innanzi ordinato. Ma qualeopinione fia piw nera, uoglio cbeal gindiciod'altrilo rimettiame. Vdiuna ano ticamente quefta Quarantia le cause civili come le criminali, Or gli Auvocatori le introduceuano : Iquali inon potcndese. Jlenere tanto peso, masfimamente perciocbe crescendo 10 im perio er la Citta, le cause ueniuano à multiplicare, furone creat gli Auditori uecchi effendo Doge Andrea Dandule. creato 'lanno M. CC CX LII, iquali introduce ffeno 1 s cause ciuili cofidid dentro come di fuori. Lequali, ancbora eso sendo afdai multiplicate per l'acquiffo, cbe fif fece in errra ferma effendo Doge Micbele Steno creato l'anno M, C C. CC. Al tempo dcl quale s'acquij) gran parte dello feato, the posfiede la Rep, noftra in Lombardia, fu cofiretrala cit tà noftra creare gli Auditori nuousi, cbe intrroduce ffeno le. cause ciuilidi fuori. Non effendo poi una Quarantia sola suffriente ad esfedire tante faccende, fwordinata la Qua rantia uecrbia al tempo di-Franicesto Fossiaro crrato Doges

 'Amditoriwecthi © da nuooi', Vlimamente net tempi noo.
 prale causs etiailid di fori, er quelle did centro fi isono riser.
 nuioua fuffe trouata, le cause procedenano in quisfo modo. Cli Auditori mechic come nuoui efjediliano 0 e causses che per

 -Da CCC , poi infino: ad ogni numero wentinano nella Quarantia uechbia, Et gli Auditori uecchi introdicecuano :quelle did dentro, ev inuoui quelle di fuori. Et notate che in queltempoi detti Audidori uucchi © $\odot$ nuooi non solamen. Tre accectauano le iutromisfoni delle appellationi, ma introodurecuano ancbora effe cusse, vo le digitanaino alla Qamaran tia per quelli, in fauor de quali lbauneanoo introme $\iint_{\mathrm{E}}, \sqrt{1}$ rome usano fare gli Aunocatori alla Quarantia criminale. Neltemponosfro $i$ detti Audidori inon fanno altro che intromettere Pappellationi, laf(Iando oil perfifero dino trodurrele causce alle ©uarantic, abbic elle appartengono. Laquial iosía efferdomi al presince 'ornata alla memoría non bo wolutut tacerlantit. Cli Aunocatori ierano ofi come ane. -ibora -sono s spopale causc criminali, lequali intromettruas


Tanto che , fi come noi yotete commrendere per quello, cbe babbiamo detto, non'è molto uariato questo ordine, lapoi cbe la Quarantia nиoua è trouata - Dinicrun al Collegio delle biade, non bo da dirui cosa alcundadell'origine sua. Per ciocbe non bo mai inteso ne letto inche tempooegli fuffe ordina to', non dico inche tempi fuffeno trouati, quell magylltrati, de quali egliè compofto, ma il fare quello agyretato di quelli ma giftrati , cbe cbiamiamo Collegio delle biade. Puojfi bene coy ietturare che egli fuffe ordinatgo po poso inyanazi a poce dopo la, $Q$ uarantta necchia, Ma non uoglio che noi ci diftendiamo in quejta cosa, non portando quando ella fi sappia alco nautilta, © quando non fi sappia molto danne. Non ear cero gia bhe conffderando i noftri, cbe per effere quefte magi ftrati, de quali é compofto quicto Collegio delle brade, mol to nel loro officio occupati, difficil cosa e il ragunarlo, accio che le cause babbiano la loro espeditione é ilitiganti par tal eagiońe non patischino, uanno tutto giorno ponsaudo di crea re un' altro configlio di X X X. Gentil'buomini, cletti nel Configlio grande come gli altri mapiltrati, ebe faccia l'offi cio , che bora fa il Collegio delle biade spanza effcre in altra cura occupató e O fichiami al Configlio de X:X X . Et credo certamente cbe preftocondurranne adirff(tyo ii lore pon ficro. Ildbe io ui bo uoluto dire, acciocbe uoi non vi marauie \&liate se mai sentisfi non effere piunil Copllegia delle biade io usp. Dumandatce hora soltro ur relta che spingegiate intere
dere. Gio. Voi dicefte dianzitche gli Auditori tiramano, corta quantitadid danari da litiganti 4 Ditemi bora piu partio. cularmense che ipremio traggonondelle fatibe loro nen sola, mente gli Auditori uecchi er muogi; magli Aunocatori © esfit giudicianchora, che in uerita mi pare the molto fano nel loro mayjfratoooccuipatio. M , Tr. Per parlar prima degli Au:itorisuectbi $\mathcal{G}$ nuoui, lica cbe à giuaici primarï̀: didentro quelli, dhe domandano, cio è gli attori sono tenuti pagare tanto per centa ditutto quello, che portano le cause. Noi li chiamiamo i carati . Liquali carati quecli poi; che ape. pellano debbono papare apli. Auditoriuechhi, quancio accetti: no l'appellationi, © dalla Quarartia babbianal le sintentic. in fauore. Et in quefto caso :i giunitic primarÿ jsone tcrutti. reffitixireloro quelli carati, iquali da quelli rbe domandauano, riceuettcno . Ma sele sententic della Q uarantia sono contrae. rie agliappellanti, gli Auditorinon fannodicomallimanacs quifo. A'Retrorid di fueri non $f 1$ paganoi carafi da cbí domanda: miquelli, cbe appellano, la pagano bene adli $A u$. ditorit nuoui, in caso cbe accettino le loro appecllationi, e cial la Q Quardutia babbiano poila sententia in faucre. Cli Aus, möctoori oltre à certa prienjfrone, benche picciola, rbe bann: a dal publica, pparticicpariode Icontrabandi, © delle condana nagioni. Tanto che queflo magiftrato, oltre à lefflere bonora. tisfema, rectàinchorá molta utilita. IQ urranta di ciassuna Quarroxiatiramo per viascuna uolta che eglivo fi ragunaria
mnoerrzo di Diucto per ino. Ordinariamente firagunano la matinna : ma occorendo per case alcunco ragunarft ancbora dopo definare, à quelli delle Quarantie ciusli ron è dato pius cosa alcuna, solamente à $Q$ uaraita della crimisalis c̀ raddop. piato il salario. Et quando quefliquaranta,cbe bora miè u uсnu to alla mente, banno fornite tutte tre lequarantic, niuno dilo ro puo effere dinuouo createdi questi quarante, se non ba paflato otto mefi. Et questa e la loro contumatia . Hora dite sealtro ui occorre. Gio. Voi faceste mentione de Signoo ri di notte, quando dicefte bbe due di loro entramano nel Col legio dell'esamina. Ne poi bauste. detto de magiffrato fia quefo. M.'Tr. Voidite il uero. Etio non lo disfiallbo ra per non interrompece la materia della quale $\rho$ i trattaua Sono adunque sei Gentil'buomini, uno per scfticro, prepo. ftilla quardia ditutta la Citta. Cbiamanyi Sigmori di notte. Perciocbe anticamente puniunano idelitti, che fi facenano di notte + Ne tempi nofrii non solamente perseguitiano alcure notturne scelerateze, ma ancbora molte di quelle, che di gior: no fi commettiono: come sonole fraudi, cbe lumo o per aua nitia , ò per altra bumana pasfione fa all'altro . Fu ordina to questo masijfrate effendo Doge Marino Morofini : Et fu rono nel principio due. Vno de quali esercitranal magiffran to nella partedis citra Cavale, l'altro nclla parte d'ultra,pocr usarei uocaboli noftri. Effendo poi Doge RiniceriZero, quattrone furono. aggiunti. Some atributi lore sci capi, cito
seuno con tanti fanti, quanti firicercà̀ tale faccenda. Tre diquesti capi Stanno la notte con le loro compagnie intorrio à S. Marco ér al Palagio, circuendo le uicine contrade. Clis ditri tre intorno al Rialto, © à luogbi propinqui dimoras no. Procurano coftoro che per tutta la Citta non fi commet ta scandolo alcuno, che à niuno fia fatto oltraggio , cbe non fi porti arme togliendöla acbiunque la trouafjeno. Et tutti i malfattori, che truouano, li prendono, © mettongli in car: cere : $i$ delitti de quali sono poi da detti Signori di notte giudi catt es puniti, se sono di quelliche al magiftrato loro appar tengono: glialtri sono intromesfì à Giudici à quelli determinati . Ma non uoglio diffendermi in molti altri particulari non solamente di quefto magiftrato, ma anchora degli altri . De qualiio non uoglio cosa alcuna trattare, non solo perche lunga materia, ma etiamdio perche dimorando io fuori del 'la Città , non bo quella pratica cbe fi ricercbercbbè à darueo gli ad intendere. Voi andrete una uolta à Vinegia: ₹ quiwi trouerrete affai , iquali di tutti gli altri magistrati pienas mente ui informcranno. Etquandoaltri non trouafte, non ui mancbera mai il nostro M. Girolamo Quirino , buomo cofi di gentileza $\mathcal{O}$ cortefia , come di dottrina © d'eloquen zea ornato . Ma ditemi se bauete altre dubitationi dintorno à quefti giudicï + Percioche non dubitando uoi piu di cosa alcu na , iotrattero alcune cose de Censori : iquali io bo riscrbati all'ultimo luogo, percioche con le cose dette non banno molta
continusatione. Diquefti bora noitrattcremo seà uoi cofi pia co. Gio. A' me piacce sommamente. Percioche de Guludi cï io refto picnamerite sodisfatto. Ne cosa mi uicne alla mene tc, sis m'apporti dubitatione alcura. M. Tr. I Censori sono due: $z^{\text {e }}$ e uno magiftrato nuouancrite ordinato contro à 'ambi tione de Gentil buomini. Innanzià Censorigli Aunocatori $₹ i$ Capi de Dicci, iquali seggono nel gran Configlio in luogo emincte, quando fi creanoi maejfrati, come diccmmo, era no prcpoftia quefta cura di prouedcre diligcritcmente che nin no con l'ambtione sua corrompe $\int f$ e le lcggi, eve per uia di riccheze, ò d'altri fauori ftrasordinary cercaffe d’ottencre alcuno magiftrato, cbe altramente non baurebbe cttcnuto. Et tofforbe $i$ Magiftrati crano crcati prima cle il Configlio fus se licentiato, inucstigauano se alcuno di quelli, the gli ghaues seno ottenuti, bauc fée comme ffo cosa alcuna , prrlaquale egli meritafe punitione. Et trounando alcuno in peccato gli prop cedcuano poicontro come corruttore delle leggi, nel modo che ne giudicy babbiamo detto. Haucndo poi inoftri ueduto che l'ambitione cresccua, $v$ che finalmente sarcbbe Stata dannosa alla Rep.se non ui $f_{i}$ poneua rimedio,crearono que fto nuono magiftrato, ilqualc baue fequesta cura particulat: redi gaftrgarel'ambitione de Gentil'buomini. Ma per libee rarmi dalla prome $\iint a, ~$, cbe io ui fcci, fucreato qucfto magi ftrato Specialmente contro à certc intellyẽere occulte d'alcuni, iquali per auaritia uendeuano iloro suffragï àquicto eva!
quello. Teneuano coftoro pratica con gli ambitiofi. Et nel giorno, nel quale fi deono creare i magiftrati, baueuano con ftituito à cbi bauc feno à uolgere i suffragì. Poteuano in due modi prestarei loro fauori àquelli cbe licomperauano. Pcr cioche se alcuno di loro per sorte ueviuna fatto nominatore (il. modo ui fu dianzi detto) nominaua coftui ò qucllo ò uno di quelli , à cbi baueuano il giorno à uolgerei suffragit. $Q$ uan do poi era nel Configlio ballottato, tutti gli altri coloro suf. fragï lo fauoriuano. Sono alcuni, iquali ueduto quefto disor dine, $\mathcal{O}$ intendendo come noi ufiamo tal uolta ucndere i ma giftrati, banno giudicato cbe la noftra Rep. se non al tempo nostro, almeno de nostri figliuoli babbia a ruinare $\sigma$ ron uertirfo in tirannide. Io ccrtamente poi cbe $i$ Censort sonofta ti creati jto con l'animo quictisfimo, cbe ella non poffa ruina re. Ma quando non fi fuffeno creati, bo ferma opinione cbe da quel disordine rion pote $\int \mathfrak{e}$ nasccre la ruinadella nostra $\mathbf{R e p}$. Le ragioni, che mi muouono intenderete un'altra uol, ta: perciocbetal cosa apparticne ad un'altra confideratione. Non uoglio gia reftare di dirui inche modo noi ufiamo uendes rei noftri magiftrati , acciorbe uoi ucggiate cbe queSta usane za, aunenga cbe clla non fra da lonare per non dare riputas tione alle riccheze $\mathcal{T}$ torla alle uirtu, diche seguiterclube che gli buomini diuentercbbenotroppo auari, 正 abbandoncrebs beno l'operc uirtuose con in finito danno del publico bene, fa puo ella pure in qualche parte escusare. Qumud la noftra. Bb $\ddot{y}$

Rcp.c̀ oppre fata da qualcbe bisognoquaceli;aqualiappartier, ne pensare a modi de proucdıredanari, cioe il Collgeio sccon do lordine, che dicemmo, é il Configlio de Dieci anchora, ol tre all altre wie, lequali banno per tale proufficne, delibcrano di proporre ò in Pregatio in Conffglio grande, che fi faccia: no,poniamo, iPregati futuri per danari, che s'eleggano di nuo. ue quattro ò sci Procuratori,cbe fi diano alcuni altri maajitia ti acbi con le sue riccheze aiutcra la Rep. Propongono adunque questa decliberatione ò nel Configlio grande, ò nel Confr glio de Prgeati . Ma qualunque uolta ella fi propone in Pree gati, debbe anchora nel Configlio grande paflare. Puosfibe ne proporre solaméte ncl Configlio grande. Lt se quiè confer mata, allbora fi manda ad e fjecutione. Ma se accadedfe ilcon trario, bisogna pensare altri modi di fare davarı. Gio. Voi dicefte dianzi che il Configlio de Dieci potenatanto, quanto tuttala Citta. Non fi potrebbe alunquetal farte proporre. in qucfo configlio, ${ }^{5}$ ottcncrfit! M.Tr. Il Conffiglio de Dicci ba quefta autorita, che uoi itte, in ciascurna altra matrvia.Dclla creatione de magiftratiil Configlio grandc intcramcritcè fro gnores Et quando fimile partif $f$ propone in Prcgati,'saggiue gne sempre quefla conditione dbe clla $f_{i}$ dibba poi proporre in Configlio grande. Fatta adunque questa deliberatione, $F^{\top}$ we. nuto iltempodicreare qualli mageftrati, be s'banno à dare a cbi prefta qualcte sus/dio alla Repp.fi fanno primale quats tro mani degli elettori nel modo, cle noi dicemimo nclla creation.
ne de magiftrati.Et perche d’alcuni madifrrati ordiniariamen tri icompetitori ficreano pcr duc manid'elctiori,in quefocaso ja creano per quattro. A` quefti sono poi aggi:nti gli altri competitori creati nel Configlio de Pregati nel modo che noi dicemmo chiamarfi Scrutinio. Percioche mentre che gli elctioo ri creano i compctitori, tutti quelli cbe mettono ballotta a cioè rendono isuffragÿ nel Configlio de Pregati $\sqrt{2}$ ritirano nclla Sala doue il detto Configliof i raguna, uicina a quclla del Con fyglio grande. Er qualunque uuole e ffere nominato se ne ua al. la porta di quella, é quius ordina cbe ilScgretariolo faccia no minare . Tuttii nominati fiscriuono in Polize, lcqualia a scrte fi traggonod'uno Cappellol'una dopol'altra, ballottandofi id mano in mano inomi di quelli, che in effe sono scritti. Itquao lunque paffa la meta de suffragi, s'intende effere approuato compectitore di quel madistrato. Questi poi quando sono letti nel Confglio grande, prima cbe fiano manidati à partito, - offcriscono quello che uoglionoo poffono prestare da quella somma insu che è determinata, Vanno poi à partito, ₹ quel Jo ottiene il magijtrato, cbe ba piu suffragij dalla mcta in su. Et aumiene alcuna uolta che colui che offerisce meno per effes re buomodi piuqualta, otticne il mageftrato. Gio, Quando woi create i magiftrati per danari, cbe somma determinate uoi rbe $f i$ prefit? M, Tr . La maggior somma non s'usa mai determinare, ma solamente la minore. Et questa anchora non è sempre quella medefima, Percioche una nolta $\wp$ i detcrmi
na maggiore, alcuna uolta minore. Questo anno presente baucendo bisognola Rep.di molti danari per nutrire i noftri esercitinclla guerra, ,be noi facciamo in Lombardia per re ftituire Milano al suolegitimo Signore, banno iottenuto una deliberatione nel Confrgliodi concederc alcuni magiftrati acbi presta C C. Ducati: da quefta somma in su puo offerire ciascuno quello che egli unole. Doucte ancbora notare be quando quefta usanzaincomincio fidelibcraua che cbi non of feriua, ottene $\iint_{\mathrm{e}}$ il magiftrato quando cgli baus $\int$ [e piu sufra sï dalla meta in su, sbe quelli, iquali offeriuano. Et auucni ua alcuna uolta cbe cbi non offeriua cosa alcuna, ottcneua pu re il magiftrato. Bisogna bene aumertire de chi non offcriua, era di quelli compectiori fatti dalle quattro mani icgl clettori. Percioche cbi era nominato nel Configliode Pregati, era nos minato con conditione che egli bause ffe ad off crire. It percbe quando $i$ Pregati fo fanno per danari nel modo dctto, inter, uiene cbe ditale bonore è bonorato, chi forse altramente non l'oterrebbe, or quelli, chel'otterrebbeno, rimangono indse tro , acciocbe in quefto Confrglio de Prcgati, perchee di gran disfimaimportanza , come baucte potuto comprendere, $\sqrt[f]{\text { i truc }}$ uino tutti quelli, che sono reputati saui, tutti sono nella creas tione della Giunta dal Configlio comprefi, non perche alcuna legge fia , che à fare tale elctione coftringa . Ma percrbe cia scuno giudica effere nece $\int$ Iario fare in tal caso rof fatta elets tione . Comincio quefa usanza, che molti falsame eite chiama
no uendere 1 magistrati, l'Anno M : D.I X. Nel qual tempo bauendol la Rep.noflra perhiuto isuo eserciti nella zuf fa, che yoi factmmo con Lodouico X II Re di Francia, fu: cof Itrettagaitary $\int_{\text {in }}$ in tuttiquelli modi, cbe fi potstenotrouare. Ma come uoi potcte comprendére, non bafta solamente offeo. rire cànari per acqujJtare un macijtrato. Pcrcioche bisogna: anchora supcrare i compctitorico sinffragÿ. Et come uoi baue te inteso non susa quista cosase non in grandisfimi bisogni. Tantoche io non ueggio che questa fla cofi gran corrutione. come motti pensano ev dicono. Eglièil uero, che io non la. noglio per la ragion giadctta lodare. Nondimcno mt pare. cbe alla qualita de tempi fi poffa qualdbe cosa concedcre. Gio. Ditcmi, scron ui graua, per qual cagione quando fi creano i magisfrati per danari, $\sqrt{2}$ facciano altri competitori, altere aglioprivinar̈y, nel Configlio de Pregati + Et quelli, la. cui elettione ricerca due mani d' elettori in queflo caso. $I$ f face ciano per quattro, M. Tr. Qusfoo fi fa perche e ifen do maggior numero di compectiori,1'offerte sono anco poi mag. giori. Et notate che nellultimo configlio sempre fi publicano. imagiftrati, che fi dcono nel segiente per danari creare, 11 de fi.fa, arciocbe ciascuino babbia tempoà apratidered.jptes nere quel magijfrato, che egfidefidera, ordinando d'e effereno. minato nel Confoglio de Pregati, ev altre cose anchora pro. wedendo aper I lequali egli poffail suodefiderio ottenere. Ma perterinare al propofito nosfro seggono $i$ Cénsori in luge.
eminente, come noi dicemmo nella descrittione della Sala del gran Configlio. Et fanno ne tempi noftriquello officio cbe fa ceuano prima gli Aunocatori er Capide Dieci. Oltre à queSto banno autorita di correggere tutte le male consuetudi. wi, per lequalis'accresce l'ambitione. La onde non sono an cbora due anni, cbe daloro fu fatta una legge, per laquale fu tolta uia l'usanza del rallegrarifi con quelli, che baucuano ottenuto $i$ magijtrati. Gio. QueSta usanza cra ella cofi dannosa cbe bisognaffe con le leggi uictarla؛ M. Tr . Ella: non era tanto dannosa, quanto ell baucua in se non so cbe di brutteza, Percioche creati cbe crano i magistrati, quelli, dbe gli baucuano ottenuti, firecauano in luogo che tuttio la mags gior parte de Gentil'buomini nell'uscire della Sala del Confi glio gli incontrauano, tal cbe ciascuno moftraua di rallegrarfe dell'acquiftato bonore, ov d'effere Stato quello, cbe dato glie l'baucua, anchora che hauc $\iint$ e opcrato l'oppofito. Et in cio s'usaua parole molto piu allignorante uulgo, cbe à patri tï graui conuenienti, Hora quefta mala consuctudine e ftar ta tolta uia da questi Censori, iquali ancbora, se chi ba pron widenza dell' uniuerso, uuole che una Repub. picna di tante buone ordinationi iuiua qualcbe sccolo, senon per altro, per insegnare almeno alle Città d'Italia como elle s'banno à gouer. nare, se da tiranni non uogliono effere oppre $\int f$ e, porranno fine ad ogni mal'bumore, cbe in parte alcunale pote $\iint_{\text {e }}$ dane no recarc. Noi babbiamo infino à qui narrato tutta l'ammi. niftratione -

## 101

inisfratione publica della noftra Città con tutti quclli parti culari, che ci sono uenuti alla mente. Et bo forma opinicne the pochisfime cose fí fiano indictro laflate. Et come noi diCiemmo dianzi, de magistrati priuati non tratteremo cosa ala ¿̌una - Altra uolta hawerme tempo à ragiouarne, ò uoi andan $\mathrm{M}_{0}$ à Vinegia ui farete informare da chi forse bara maggior motitia dit tale cose, abe non bo io. Haurcmo bora a ragion nare elquante soppa quelle cinquc cose, delle quali delbee cffe re perito cbie é membro della Citta, Ma non so se illungo mio wire vi graua. Gio. $1 l$ uoftro rasionare. non mi phote in nalcun modo effere noieso. Perciocbela uaricta delle cose, cbe woiragionate, mi rinfresca sempre l'appectito. Oltre à ques FEo la grauita della materia, della quale ogni Spirito, li cui penferi non fano leggierine bassi, ne deuria effere liffldro so, mi tiene tante attemo, olveaguigraan ncia $\mathcal{V}$ Jaflidio mi conuertircbbe in grandisfimo. piacere. It pero seitllurigo dire non ba debilitato uoi, esfectite pure tutto quello, rbe an rbora ui reffa a dire. M.Tr. A' me piace aflai che noi diamo à quefta materia intera perfettione: ev Sjscialo mente percioche a' me pare effere quefto giorno à tale ragio namento tutto quanto dispo sto. Porria e flere che un'altra a uol va io non ci baurci quella atititudine, sbe boggi mi a parc bas were. Diremo adunque di quelle cinque cose sopradicte, ben cbe non molto particularmente, ma quanto sara necef Jario al propofito noftro. Tuttol l'imperio della nofra. Repub.ji con

## C

me ciascuno puo sapere, è diuiso in due parti :una delle qua li e interra ferma, l'altra in mare, Dell una orr a'ell'altra fitrabe grandisfima entrata: ma purc è molto maggiore quel la di teria ferma, õ specialmente di Lumbardia, doue oltre
 tà Treuigi , Padoua, Vicenza, Verona; Brescia, Bergar. mo, Crema : lequali sono alla Rcp. nostra ài grandisfime frutto. In Mare fiamodi Cypri, di Camata, ai Corfur. di molte a'tre Isole Signori. Et nella Riuicra da Scbiauosia, Dilmatia, or Histriategriamu milte Città. © Casfel, la , cbe sono alla Città nostra di npen picciola utlita. L'ene trate poi della nostra Città spno grandisfime, Or in mol te cose confiftono, fi come sono iDaty delle cose cbe critrano nella Citta, er di quella scono. Traiquali quillo solae mente del Vinorcude dintorno à.Ccutomilia Ficrini. La Dugana di mare, er quella diterra firma, le decime, ©r: le taffe di tutti i Gentil bucomini fo Cittadini Vinitiani, Sop no queste ta fe uno ccrto tributo fimile à quello, cbc uoi die mate arbitrio . Perciocbe sque molti Gentil buomini © Cite. tudini, iquali anchora che moon babbianio beni Stabili, non di
 agli altri ancboraè imposto questo tributo die noi cbiamia mo tansa, cio è taf $\iint a$. Perciocbela riccbeza di ciascuno ò tas sata, cioè Jtimata: © Or secondo qualla (Stimationc è dotcir? minato qucllo, che ciascuno debbe pagare. Et molti afie,
























softemaire: Netempi poidi jucrrad fimandarodoneff gien








 matta, domi gli babititumicicffendo pouieri peri.poce: preza
 coffinio pagarth comer quell dideterna fermax: Tanto che coma




 dell' Assenate, patrct comprecrdere.Maqucll orbe.gran par.



 lagrandi iscese fatte nolla gmprra contro ad Emaniude smipe:

rhemake gif imprefitit. 11 sciondo fio ordinato nella gucria. Fenverissce fump allumpo de padrit nofric effendo Doge Gioa

 Framia. Ciasumo diqumfi montit mon è altrio cbe una aggree.



 Tramto bbe enl pagare dilimteresfa a ragione"di icinque pertien

 imprriof fa fuckbisfima, noondimeno noti e mai beeclif fitirwint





 indilitro a eempi nosfriquesfo monto. Intorno al Monte
 yartio prudentemente confadieralo - Erra quefio Monte mucbora cgli modici anni rimaso indictro. Et quando pagas ma icredivori, non i pagaua ipresenti interesfi, ma i pajjact.Si

eftinguere tanti debitit della Reparciscbe ctla fi poreffe wale re delle suce ertrate per jublica deliberratione:quiasere fone
 teresfa, che infme à que tempoeramo dorfiy , $\mathcal{O}$ nou s'erasto pagati. Tanto cbe ciascunorbe be danari in sen quefta monite e crcditore in una partita del suo capitale or der degli intexesf
 mon come frutta ma come parste de sueicredutic riçunto:It os,
 Et se ficontinua ffa qualche anno si pagane; iqi briciere tempio


 quefto debito non s'flingmera, ma se ad altri: montianclicra



 re come noi ci uagliamo di quefti dayari, cle pagano questi


 bitore. La ondese per sorte in quall'anno, ind quiale sen pa


nellaltro poi bara debitò quelli ải X LII. Etcofa fi puö in: infinito procedere. Il monte nuouo non debbe ancbora cgli $I$ a gare : ma.efendo polto termine agh interesfi suoi, non puo. fare altra perdita, che il non diminuire il debito mecthio. Ne èin tal cosa altra incommodita, seison cle $i$ creccitori tarchano alquanto piu nell'effere pagati. Maè giufto che ne bisognt della Rep.ciascuno sopportu qualcbe cosa nolenticri. Reftaci bora ilterzo monite, che uoi cbiamaste nouisfime. Dil qiale nonbaucte detto cosa alcuna. M. Tr. Di quefto Monte non occorre dire altro, se non che solo quelto gli utili à ragio ne di cinque per cento conitinuamente paga. Gio. $Q u c \neq$ nostri mo:tti sono eglino diucnuti mercatantia, fi come quelli di Ginosia © di Firenze archora: M Tr. I monti no frifícomperano es uendono non altramente cbe l'alire mers. catantie. Ma i primi due banzo poca riputationc. Percioclse $55 p e \iint$ e uoitc auniene cbe ualendofila Rep.de dariariàloro as segnati, niente pagano. Ilterzo percbe continuamente paga fa mantiene anclora la riputationc. Ma percbe loabbiamotrat tato delle entrate or delle spese d.dla R.p.nostra, paffcre mo alquanto piu innanzi, © diremo alcune cosc della guer ra UO pace. Sopralaqual materia è nece $f$ fario che diciamo come la Città fia proueduta d'arme, טv, come ella $\int i$ poffa pronedere, Or alcune altre cose comeds sotto intenderste. L'apparato ordiniario dell'armi quale egli: fia cofe per mare came per terra; bancte quafi per quello; cbe dettoe , intcso,

Dello Strasordinario per ecrra non bisogna parlare. Percio che qualunque nolta egli è nece $\int$ fario accirescerc forze, ufiae mo questa militia mercenaria, laquale boggi per tutta Italia s'usa. Et nen bisogna cbe ftiamo proneduti d'armadure per dijtriburle poi à soldati, Perciocbe cbi uiene al soldo di $S$, Marco, eqlifteffo porta quelle armi , che glibisognano. So lamente è nece ffario bauere gran prouifione d'artigherie, di poluere, di salnitri, vo di tutti gli inftrumenti da guerra per affaltare ${ }^{5}$ difenderele terre: nel proucdimento de quali la Rep.noftrà̀ niuna spesa perdona. Nella guerra marit tima, come dinnzi dicemmo, armiamole Galere noftre in alcuni luoghi, doue gli buomini per poco premio uanno alla suerre per nogatori . Et per combattcre prendiamo di qucl li, cbe per terra combattono: Iquali anuenga cbe seco portio nol'armi , dicbe banno bisogno, nondimeno percbe quelle, cbe s'usano nelle guerre nauali sono alquarto disformi da qual le, che s'usano in terra, per ciola Rep.noftra ne fta 'sempre copiosamente proneduta, accioche in qualcke bisi igno gram de ella non manchi d alcuna cosa nece flaria alla difcsa sua.Si melemente quando bisognaffe accrescere le forze di marr, s mandare fuori mageiore armata, di tutto quello cbe è à tale effetto neceffario, e sempre la Rep.noftra proueduta. Et ac cieche ogni cosa intendiate, babbiamo sella noftra Cittal luno luoge particulare : ilquale noi cbiamiamo l'Arsenale: Done le. Calere ©o' altri Naudi con tuttol'altro apparato da gucre. $r a f i$

## 105

ra Ir fabricario. E'qusfoluogo dinto ai mura intorno. Ne mi s'entra scnon per una sola forta, Or pcr il Canale de imette dentro © $\mathcal{F}^{\circ}$ manda fucri $i$ Nauili. E'ancbora fi ampio * magnifico che aglientrantı apparisce nel primo asfecto come u'altra Città. Etcredo ccrto che la grandeza sua lo fac tia pari © forse superiore à quel uoftro castallo nella fira da di Pisa, che uoi chiamate I mpoli, che gia mi ricordo eso Serni ftato melti anni sono in uno uiaggso, che io fci pcr ue iler Pisa, Lucca, Genoua , con tutta la sua rivicra. In que ffo Arsenale sono diftinte le munitioni l'una dall'altra, © Hone fi. fabrica una cosa © doue un'altra. I luoghi, doue Fi fabricano i Naulili, sono certi Spatÿ, noi li chiamiamo nol iti, coperti con tetti , che piononol'acqua da deftra ev da fie niftra. Sono tanto larghi *o lunghi quanto ricbiedela gran - ieziadiquel Nauile, che niffi fabrica, ò cbe ui fi conscrua. Sono diftintiquestispatiy in piu ordoni : de quali in alcuno 'ne sono piu in alcuno meno, secondo la lunghcza delluogo, doue sono edificati. Non ba molti giorni cbe cffando io in Vincgia uolli riuedere tutto quefto apparato. Talche non mi parue fatica andare uifitando particularmente tuti queftions dini per uedere tutti $i$ Nauili, cbe al coperto fi conscruane ò di nuouo fi fabricano : come sonole Galcre, le Fufte, $i$ Bri :gantini, le Galere groffe, lequali seruono alle mercatantie, -cbe fi portano er recano di Baruti, d'Aleffandria, di Bor - beria, $e^{\tau}$ di Fiaudra. Bencbe hoggit il uiaggso di Fiandra won

Dd
è molto frequentato: due Bucentori, cbeè una Sjecie di Na vile, laquale noi uframo in certe noftre solennita, ${ }^{\mathcal{E}}$ nell’ana dare ad incontrare $i$ Principi nostra Città. Et notate che tra le Galere ne sono una certa quantita segnate con uno C, © uno X. cbeè è scgno del Configllo de Dieci. Per ilcbe fis dimoftra quelli Nauili effee re in potesta ditale Configlio, ne altro magisfrato poterne disforre, Ilcbè è ordinato acciocbe nella Città sempre fitruo ui un numerodi Galere per li cafi, cbe inopinatamente potes seno auucrire. Questi Nauili nan perotutti sono in ordis ne, ma chi fi fornisce, 家 cbi firestaurra. Ma quando il bisogno ftrinyef $\iint_{e}$, sarebbe in bricue tempoogni cosa in ordi ne. Percioche non occorrcria farc altra prouifone, cbe mul tiplicare il numero de lauoranti. Sonuiioltra questo in luos gbi separati le munitioni dell'artiglicrie, deil' arme da difende re © da offendere, de Timoni, dell' Ancorc, de Canapi, delle Vele, degli Albcri . Sonui ancliora luogbi, douc jila uorano le piaftre per le coraze, douc $\int \mathfrak{l}$ fanno icbiodi, ${ }^{-1}$ altri ferramenti per la fabrica de Nauli. Nella munition ne dell'artiglicrie trouai gran copia d'artiglieria minuta © groffa, come sono moschctte, falconctti, cannoni,mezi,quar ti , colubrine er fimili. Et del continouo fi gittaua a fai del la nuoua, conucrtendo in questa la materia di molta uectbra cbe all' uso presente drlla guerra non è piu accommodata, $\sqrt{a}$ conc crano molti pezi grosfi cbe io uidi di quella soite bbe $\sqrt{6}$
compette: fi come usaikano gli antichi noftri. Irani ancho sa un numero: granded'artigheria corta di firro,cbe s'usa in su Nauill. Nclla munittone dell'arme babbiamo da armare dicci mulia buomini . L'armi da difendere sono celatoni,petti, - roraze, in tal moda rbe per l'usoterreftre non sarabbeno wili . L'erme da offendere sono scbioppi , cbe ne nicii uno nu mero grande tuttico loro tinieri $\mathcal{O}$ bottacci, roncbe, parti giane, spicdi, bal.Jtre, archi alla turchesca, ogni cosa con gramede ordine © apparato disfofta. . Io sarei troppolun go seio uplesfi dire ogni particularita. Voi anárcte à Vinegia, eV tra l'gltre cose andrete à ucdere quefo Arsenalc, do me uot nedrete tutto quello, che io ui bo detto, ov molte altre cose anchora, . Nun uoglio gia. pretermettere come nel Pala giodel. Doge è una munitione d'arme per dintornò̀ M.D. huomini: laquale dagli antichisoflui. fu ordinata per reprime se: gli impetidomeftui, clbe fuffano fatti contro alla R cp. Si came fula congiura di Baianionte Tiepolo, effendo Doge Pie. ce Gradenige create l'anno:M, CCXC. or quella di. Marino Falerio Doge L V. creatol'anno M. CCCLIIII. Biaiamonte Tiepola uolena col fauore de popolari occupare di Ralapta; OF ammazare il Doge, ov quelli Gentil buomi wi.che egliscontraua, of farfitiranno . Ma dalla pioggia, lequale impedila ucnuta de compagni, fu rotto il disegno suo. Percioche il Doge ơ i Gentil buomini bebbeno tenijooà pro uederi.f. Tanto che fuggendo.ggli per quella ftrada, cbe mes

Dd $\ddot{y}$
na da S.Marcoin Rialto, fu morto da ana doñna, laqualo da una finestra con uno mortaio lo percooffe. Marine Falen rio non gli baftando effere Duge, evo uolindo diventare ciram no, baucua anchora egli ordinato d'ammazare $i \mathrm{G}$ (ntil buomi ni. Ma e efendo scoperto da uno.de. compagni,giusfamer.te ds quella uita,della quale non è degno cbi uuole effcre della sua patria tiranno,fu priuato. Per potere adunque refrimere of mili a faltti, banno ordinato inoltri maggicri cbe il Palagio fia. proucdutto di tarate armi,cbe fiano per la sua difesa sutfiecicn, ti. Quanto à quello ibe appartienealle gucrre fatte da noo, Stri magsiori, solcuala Rep. noftra anticamichtc con gli Impe. radori di Grecia, e' co Red'V ngbcria baucre continoua gucr ra. Ma poscaa de i Turcbi sininfignorirono dilla Grecia, er: gli Vugberi er noi fiamo Stati costrettr ciffenderci da loro; tanto c be non babbiamo pci fatto acquifo alcusiso. Et tutte quacl leilsole, che noi poffediamo:nel mare lonio: ${ }^{\top}$ Egeo: $e^{5}$ quillo terre, cbe viueno sotte il noflro imperiöo mella riuicrad $\mathrm{H}_{1}$ fria Dalmatia,Scbiauonia, ${ }^{\text {E }}$ Morca, tutte fureno.prcmio di, quelle guerre, ibe noi cogli Vngberi ${ }^{\text {F }}$ co $\mathbf{G r a i d}$ facemmo. Combats temmo anchora in Soria non solaméte con quelli popoliribelli della fede di Cbrijlo, ma ctiamdio co Genouiff. Contro à quali baucmmo la fortuna una uola tanto contraria, che noi fumma. coftretididendere da loro la propria patria.Finalmente per la: wirtu di M. Vittore Pisani, ${ }^{2}$ di M. Carlo Zeno, ${ }^{\text {F }}$ di M.Ia capo Caballo Veronese é d'alcuni altri Capitani r.mañémo

 de la pooferea naltra diméne formidolosa à tutti i Principi cbri


 cbe in Lombardia poffedeuamo. Habbicmo poitalmente. com la fortuma tiniporcggrato,cbeà poco à poro babbiama rarqui jfato guafi il medefine imperio er la med foma niputaticric. Onde e aaucrusto rbe dopo la presa del Rer Eramesco nom babbiama ateminto le minacid de chi ba fatto italiar tr tuttalla Franciatremare: © jinalmente gli babbiano meffo contrio la presente gucrra:laqualese piu i ciell.questiateclla prowin cia benigndmente risguardano, doucrra ancbora flice cuchb to sortire. : Delle faraeda Viomsjperche sono à ciascuno no risflime; non bisogna molio parlare, Cbrie quelto; the rnde saîpia quanto fra grande la potenza del Iurco silqualečiño cunda tuitto il nof tra maritumo imperio. Le forze dell: Alimia gnia ancbora cbe clle frano grandi,non dimeno per ofjcre diai be,ñ̈o sono boggi molto paurose. Et tbi ba notitia del uiucte di quelld prouincia, agewolmët pe po nedere che con gran difficiul ta fi poffono unire. Et nonè dubia cbe s' elle fuffeno unite, bia rebbel Italia à temer di loro molto piu cbe di qualle del Tuir, ro, Sarei truppo lungo se io bora uolesfi raccontarui le ragioni, cle e m' inducono in quesfa opinione. Dello jeato di Milatio.
 Ffa del Re di. Frauscia, ad'altro. Principà graude Bembe cbbe: unquclo posfiede rom ba poso in difenderio da faris. Reigtan ci poi il Marsbese di Mautana OT: il Duca di Ferrarate fore.
 com'e notà̀ ciascusios: Delmoda del guarciare ©o difende re il paese, rbe era laterza cosa diquelle, cbe noi ncl frincis pio proponemmo, non bisagna molto parlare: Pcrciache dian $x i$ udijfe come nai guardiamo or difcrdiama: cofilo frato dis. smare came diterrineeffendo State da noiliarmicche for la lar ro difesa tgguiamo's reccontate in Vaglia benerbe sappriateske bauendo wedute in siffri che usta scanfitta sola ci pcteua torre
 Ie terre, cbe quaindófa.perdeffe wno esercita, non. reftaffe agni sosa in preda de nimici. Per lequal cosa dall'aino. M.D. IX infine al geigroin presente batbiamo fortificuto in tal ans do,sei Citta Padona, Trsuigi; V crona; Brescua,Ber same, er:
 -per la propinquitad'uno collcè'meno alquanito sbel'altre for jte Vicenza salaè rimasa indictró sanza e ffere fortificata, Et Iquantungue clla bathbia $\vdots$ m sollco g dbè le sopraf ta talmente cbe sfliumpedisce in qualche pertan los sue fertificatione, nondimer no id S. Bartolomeo da Luciauno gia noffro Capitano Generas le baucua disegnato unr modello, per loquale ello fi rendena da


Manitonaféreputato luogo d'ińportairza. Et scconido ché io boi sentito, quelli, cbe goucruano la noflra Rep. itutto giorno $\mathrm{F}(\boldsymbol{n}$, sano fortifecarlo. Laquartacosa cra conjiderare quali cose fa portano fuori or quali. dentro. Laquale anchora molte pa role non richiede. Perciocbe manifefto é cbe effendo la Città noftra fondata in acqua ba bisogra che le fiano portate tutte quellc cose, cbe appartengono al softenimento della uita huma wa, laquale bacon laterra Or non con Paeque proportiune. Quelle cose cbe noi mandiamo fuori non sono altro che mere. catantic fa come panni $\mathcal{O}$ drappi, $\mathcal{O}$ molte sorte di mercerie, che nella nostra Città falauoramo Conducano anchora i
 di Baruti,lequali poi per quefte altre Prouincie $\int i$ Sjargono: L'ultima cosa era l'introduttione delle legji. Ma queflae mate ria da un'a!tra ragiomamentertquate ifa potretbbe fare se usi wolefte uedere se quefta noftra Rep.è zemplice à compo oftan Et efferdo semplice, di quale specie alla fia: effendo ccimpon fac; s'ella inchiva piu in una sfecie che in un'altra. Liquali ce be not potetemolto bene per wioi इfeffac confiderare bauginde inteso come fatto fia il suggette $Q$ uando sopxaquesty uogliti te il giudicio d'alcun'altro, il noftro M. Nicolo Leonico ui po tra (pienamente sodisfarc. Ilquale per cffere grandisfimo Pbi losopba $\mathcal{O}$ : peritis/imo della noftra, Rep.pyote di fimilico se molto meglioche ciasciun'altro disfutare. Io ui bo narrato Pordine di queftà noftra Rep; con quella breuita of agcuos.
leza che miè stata posfrbile. Et se pure io non a'bauesfi sai. disfatto, mi ui offero di ragionarne anchora tante uolte cke noi: pienamente me reftiate informato, © $\mathfrak{V}$ à tutti quanti i inoftri. amici ne posfiate fare parte. Gio. Io refto di quamto baue te detto sodisfattisfimo. Ne altramente mi pare questi noftri ordini poffedere, che se nella uostraterra fusfi nato. Non. pa fferanne molti giorni cbe je andrò̀ Vincgia. Doue dal no. Ftro M. Girolam! $Q$ uirino intenderal'attioni de magisfrati priuati.Dopo questo da M. Nicolo Lconicointendero quanto bauete detto, perciocbe non e boncflo con tante rose un solo af faticare. Et diquanto boges per ine ui fiete affaticato, we ne ba cetto grandisfina obligatione. Etse l'amicitia nostrail richte deffe, io vi offerireitutto quello, che per uno amico carisfimo da me fare fi poteffe. Dette queste parole ci leuammo in pie, to n'andammo net giardino :doue noi trouammo il. Bcm boitquale con alkuni Gentil'buomini ragionanda paffeggiaua. Accompagnatici adunque con loro tutto il giardino piu nolte girammo. Vedendo poiche il Soleall'occidente s'auicinaua, jaciemmoda tuttidippartenza, er lieti di tule ragionamento al le nosfire cape ne ritornamino.

FINE DEL PRIMO DIALOGO delld Repp de Vimitiani compoffo per Dona (1. i. : in to Glamsoutid Francesco Naf.
…: ? ....... Patritto Fiercëtino.

Erorisbe f fon fatti stampanda:

|  | Cartaterza | facria,a |  | rtodecimo | artica |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | C. 3 | f.a | V. | 16 | deto |
| C | C. 3 | f.b | V . | 5 | confecrario |
|  | C. 3 | f. 6 | $v$. | 14 | riceusti |
| c. | c. 7 | $f .0$ | V. | 25 | Sensentio |
| C. | C. 7 | f. 6 | V. | 25 | Attico |
| C. | C. 10 | f.b | , V. | 20 | Percioche |
| C. | C. 12 | f. 6 | V. | 22 | Lagume |
| C. | C. 14 | f.a | V' | 124 | Lergen |
| C. | C. 14 | f. 6 | V. | 4 | Leccio. |
| C. | C. 16 | f.b | V. | 11 | del |
| C. | C. 18 | $f$ | V. | 18 | Ravema |
| C. | C. 25 | f. $b$ | $\mathbf{V}$ | 13 | Quefte |
| c. | . 27 | f. 6 | $\mathbf{V}$ | 10 | secendo |
| C. | C. 28 | f.a | V. | 127 | contro d |
| C. | C. 28 | f.b | $\mathbf{V}$ | 16 | merifmile |
| C. | C. 35 | f.a | V. | 20 | fiera |
| C. | C. 41 | f.b | V. | 3 | chimmati |
| C. | C. 46 | f.b | V. | 4 | ipuali |
| C. | C. 51 | f.b | V. | 21 | fone |
| C. | C. $5_{2}$ | f.a | V. | 15 | ballotte |
| c. | C. $5_{3}$ | fa | $v$. | 24 | ma in quelle |
| C. | C. 54 | f.a | V. | 2 | fententio |
| C. | . 54 | f.a | V. | 21 | intendefte |
| C. | . 56 | f. 6 | V. | 11 | àtanto |
| C. | c. 59 | f.a | V. | 13 | olirea |
| C. | . 59 | f. $b$ | V. | 17 | aunerme |
| c. | C. 63 | f.b | V. | 25 | La Sala |
| C. | . 67 | f.b | V. | 25 | cerri |
| C. | . 68 | f.a | V. | 12 | colino |
| C. | . 68 | f.b | V. | 8 | dinanzi |
| C. | . 70 | f.a | V. | 19 | àciascuno |
| C. | . 70 | $f . b$ | V. | 2 | condannato |
| C. | . 71 | $f 6$ | V. | 25 | creato |
| c. | . 76 | f.a | V. | 11 | dite |
| C, | , 78 | $f$. | V. | 2 | controalla |
| C. | . 86 | f.a | V. | 4 | Confima |


| C. 86 | $f \cdot n$ | $\nu$. | 16 | moll |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| C. 89 | $f .0$ | $\mathbf{V}$. | 7 | testimoni |
| C. 90 | $f .0$ | $V$ 。 | 8 | scuopre |
| C. 91 | f.0 | $\boldsymbol{V}$ | 22 | poffino |
| C. 23 | $f$ | V . | 23 | configlio |
| C. 94 | f.b | V. | 18 | Che cofl digiorn |
| te ficommeriono |  |  |  |  |
| C. 97 | $f . a$ | $\boldsymbol{V}$ | 15 | ¿lunga |
| C. 97 | $f .6$ | $\mathbf{V}$. | 1 | piace |
| C. 97 | $f . b$ | $\mathbf{V}$. | 5 | all |
| C. 99 | f. 6 | $\mathbf{V}$ | 20 | parte. |
| C. 100 | f. 6 | V. | 12 | come |
| C. 105 | f.b. | $\mathbf{V}$ | 6 | Configio |
| C. 106 | f. 6 | $\boldsymbol{V}$ | 25 | Iacopo Cauallo |
| C. 107 | $f .6$ | $\boldsymbol{V}$ | 25 | Lignago |

In Roma per Antonio Bladod'Asola. Nel M. D. XL. Del Me
sedi Luglio. Con il Priuilegio del Sommo Pontefice per Anni Diece.


