# DELLA VENERABIIE ARCHICONFRATERNITA DELLI ORPHANI <br> DIROMA. 



In Roxa, Pergli Heredi d'Antonio Blado Stampatori Camerali. m. d. LXXXIXII

Con Licentia delli Superiori:


PR O E M I O.

Non erunt vlera in rapinam in gentibus, neque beftix terrx deuorabunt eos, fed habitabunt confidenter flnevllo rerrore. Ezechicl. 34:


V A NT O femprefia fata grata al Signore, E' in tutti i tempi commendata, Efommamente commendata la Carità verfo dell'Orphani, ce lo dimoftranole $\int$ acref critture, nellequali a lor Soffentatione,Se Paffegnano dal la bocca dollospirito Santo, le decime dogni ter'íanno, ce linfognanole predicationi, छrelsëpi de Santi Padri, E'lo commädano lifacri Canoni, '大 finalnıentel appro zuno, ©c con infinite gratie, © prisuileg̈̈l la faworif cano, Es effaltarro le leggide Prencipi temporali. Onde effendo gureft'oper a nece effria in ogni loco, fugisdicata. .eel Pontificato della Sütame. di Paobo iy. necef aryijs sima in Romia, doueda tuttele parti del mondo concorrono tanti foraftieri: P Pertagrini: Per ilche alcuni Illuftrif-
 irshonownistingi Gerdithominnitimorafi del Signore,
mos si da Kelo dipieta Cbriftiana verfo molti figliolini,e figlioline,quali primi di padre, EG madre fottoposti a mille pericoli dell' anima, e del corpo, G' intorniati dalii lacci del nemico,come tenere, erincoltepiante,facilinente fipotessano fuellere, Eveftirpäre dallis terra di proritifione, E' träjportarle à perpetua captiuità nelf Egitto, andauano difperfiper Roma, ereffero, Esfondorno à quefteffetto un loco, ilquale fu abbracciatocö un fingulari simo amore, vfcito dalle vifcore paterne: dell isenmenf acaritadalprefesto Sommo Pontofice PaOto 1 II. Exapertoli il theforo di Santa Chiefa, forriat to d' infinitegratiefpirituati, ov temporali, con amplif:fima auttorita di poter fareftatuti, Eg ordini poŕreggimento di detta opera, 1 come furnof attialcurit, Ma perche la variefà de tempi, Eg diucrffitide cofforcorfai banno apportata nusoue confoderationis eovertimenti. Et de qui e che li Prencipi atutte lhore correggana. mutano, $\sigma$ ordinano nesoue Joggi ( Cebene piamenta: fempre fia fata v fata ogni ditigenta, tanto nel pigliar: li putti, e pstte,nel inftruirli nel timor del Signare vg. ainimatestrarle nelle lettere o verourt $i$, conformi, quäto, fia pofsibile, all' applicationi di ciafchuso, quanto nel. darli fora, o collocarli) non dimeno per onsiare ofprosedere a molti inconwenienti dimoftrati dal ofcorresis: $z e, ~$ g dar forma, e ftabitire un' bonefto goutrino, $\sigma$ : reg
reggimentó della Cafa Diordine det Jluustrif simo © Reuerendifsimo Signore Cardinale farnefe, Protettore, Padre, $\sigma$ Benefattore viniuerfale de tutte lopere pie, , o' particolarmente di questa dell Orphani, come
 te ordinate Es conpillate linfrafcritte confitutionis. quale s'babbiano da offeruare inuiolabilmente ad bonore, egloria del Szznore Eg' ad ef altatione del fuo fantif simo Nome nella conferuatione E ${ }^{\circ}$ augumento $d^{2}$ ur opera tanto fegnalata nelf fuo diuin conJpetto,Esa tempi noftri fanorita EO Sopra modo aiutata dalle molié elemofine Eggratie del Santi simo Noftro Signore Papa Gregorio xiü. fotsoil cui prudenti Simo © clemen-: tifsimo Pontificato per limmenfa fua carita à tutue l'bare fiorijcano infinite opere Pie:


## DEL PROTETTORE CAP. I

## In capite libriforiptum ctst deme, vtfaciam voluntas:

 tem tuam Deus meus, volui, ©゚legem tuam is medio cordis mei. P Pal.29:SSENDO di grandifsima importanza ia tuttili regotij, \& malsime concernenti al gouerno de luoghi pii, hauer'va capo, nelquale pertabontàdella vita fi fecchino, $\mathbb{R}$ : fi fottentino rutcele membra, \& per l'autto. sità in rutte l'occorréze s'habbia ricorfo. De qui é, che fra l'altre gratie, fu cöceffo alla noftra Archiconfraternità di poter eleggere vnilluftrifs. Cardinale per Protettore; \& Giudice ordinario di dertacafa, \& de tutti li lochi, hofpi rali, \& cafe ${ }^{\circ} \mathrm{O}$ Orphani, \& Orphane eretti, \& da eregerfi in ogni parte, fubmettendoli a detta Archiconfraternità, \& con alıreamplifsime facoltà, come appare nella bol la efpedita fopraderti priuilegij. Onde sordina che (pregando con ogniafferto il Signore perla longa e profpera vita dell'illultrifsimo, \& Reuerendifsimo Cardinale Farnefe noftro Protettore)nellelettione de nuoui Protetto. ris'habbia da chiamare d'ordine di Monfignor prelato,ò uero deputati, la congregatione generale à queft'efferto, \& frriuendofi in vin foglio il nome de tutti lilluftrifimi Signori Cardinali dal Secretario in prefentia de Monfig. Prelato, \&doi Deputati,andarannoliConfratrià vnoà vno per ordine e fenza cōfufione a nominare per Protetrorequello Signore Cardinale, quale per confcientia li
parerà più a propofito, \& dal fectetariof fannotaraano h votiper puntid da porfi a ciafchuno Cardinale fécondo la nominatione, \& dopoi che tutti haueranno votato fivederà qual Illuftrifsimo hauerà piu punti, $\&$ in confequentia piu voti, \& fubito quello fi publicara per Protettore. Et fi farà cantare dalli puttiil te Deum laudamus; Et facen dofi dui deputati dallifteffa congregatióe sordinarà che infieme con.Monfignor Prelato uadino a far riuerétia al prefaro illultrifsimo Protettore eletto, pregando sua S . illuftrifsima che fi.degni d'accertar la protetrione di que fià farts opera, dandolifuccintamére raguaglio delle facultà, \& fine giurisditioni in temporale, \& \& Pirituale, pregando s. s. .lluftrifsima a depurare vin: Giudice delle caure dellia cafi, fecondo il folito.

## DEL NVMERODELLI OFFITIALI.CAP. IL.

## Vbinon offgubernator,populius corruit, alus aurem: rubimwilta conflia, prouerb.xi.

NOn potendol IUlluftrifsimo Signor Protettore, ne' effendo conueniente che perfe feffoftia occupato nella cura delluogo, s'ordina che fe facciano ogn'anno nel modo che fididià, Vn Prelato; Sette Deputati, Doi sindici,VnCamerlégo; Vn secrerario;Vn Eco nomo p sáii Quauro; Doi Vifitatori de putti d'áccetrarfl, Et doi ifimili delle putte;Et doi alrri per li putridatiallarte, Et dui fimili per le maritate, Er doi Vifitatoridelli ita. bili della cafa; Et duiper hauevcuradi procurareli matio. taggi delle zitelle..

DEL MODODIELEGGERE LOFFITIALIC.C.İ - Confiderate Eratres, viros ex vobis boni tefimo-: nü,plenos Spiritu Säcto, et Japientia,quos confitituamus super boc opus, act. époff. 6.

OGN゙Anno nel mefe di Decembre, in giorno particolare, da deputarfi a qufteffetto,daMöfignore Prelato, fi farà chiamare la cögregatione ordinaìa,\& fe darà in mano duno delli Deputatiillibro de Có -fratri; \& diferrendo le qualià loro, \& quali fiano piuatti a un'offitio cheà vn'altro, ne fcieglieranno da fcriuerfi dal fecretario Quattro per Prelati. Vinti altri, delli quali fif faranno li Deputati. Dodeci, delli quali fi cauaranno li Sindici, \& C amerlengo, Qtto per fecretarij, Et altri trenta, delli qualifi farà l'Economo de santi Quartro Et tutrilaltriotíniali no minati nel precedente capitolo. Auertendo che ron fe Criuaalcuno allifteffo offirio, nel quale fia faro per dui anni adietro. Et fatta la lifta delli fopra dettio offitiali, il fecretario la portarà à Monfignor lllü. Atrifisimo Protettore, acciò s. s.illuftrifsima la pofi appiouare, \& correggere, \& dopois'mboffolaranno tutti, fecondo parerìalla congregatione ordinaria. Et hauuto ordine da fua signoriallluftrifsima per il giorno del.l'éfrattione, fif farà chiamare la Congregatione generale, nell $\downarrow$ quale, prima che fi faccia detta efltrattione,piacēdo all'Illuftrifsimó signor Protettore, porrà fua sign oria Illuftrifíma confitmare, ouefo deputare doi religiofi per anti Quattro, fecondo la facoltà conceffa dal Santifsimó

Noftro Signore Gregorio xiij: Dipoifi confermaraño doi Deputati dell'anno paffato, accio come informati utruifchino li nouinelloccorrenze. Et fi confermarà an. cora l'Economo de SS. Quattro, parëdo,\& qualche altro offiriale fuori delli Deputati, re farà giudicato efpediēte per utilità della Cafa . Et poi fi faràl leftrattione d'altri cin que Deputati, \& dell'altri Offitiali quali non feranno itati cöfirmati ; Auertendo che le confirmatione non fi fac. cino fe non per necefsità, acciò tanti Gentilhomini del: la Compagnia habbiano da participare dell'opera della carità $\&$ dellè molte indulgenze conceffealli Offitiali.

## DELLOFFITIO DEL PRELATOCAP. IIII.

 Lex Dei cius in cordẹipfus. Egnonfruplantabuntur grefus cius. P Pal. $3^{8:}$Il Prelato ilquale rappresēta la perfona déllilluftrifs. Pro tettore, fis sforzarà de ritrouarfi in tutte le congregationi, \&nella prima, dopo che hauerà accettato(detta l'oratione de more) laquale rempre fe dirà, fe qualche oftitiale nö haueffeaccettato, fe farà l'eftrattione d'vnaitro, Et poi ordinarà fua fignoria Reuerendifsima il giorno di detta cögregatione. Et fra li Deputati fi diffribuiranno li giorni di tutra la fettimana per la vifita particolare della Cafa, pigliando ciafcuno Deputato víaltro offitiale per compagno,accio in deferto dellivno, la cafa fia vifita ta dall'altro,nel modo chefi dirànel fuo capitolo. Et di piu il detto Prelato cō auttorità \& carità paterna vifitarà Ipeffo, \& particolarmente nel giorno della Congregatione per magior fua commodità, la cafa de putti. \& quel.

In de SS.Quartro almeno duiuolte Panno:operädo che ognäno vna volta fi faccia $h$ r recognitione dituttele zitel le cónfrontandoll mandati della Miniftra col libro del Secretario, ricordan dofiche ad effo parricolatmére afpetradi fopportate $\nless$ foftencre comefidice pödus diet \& xfus.

> DELEOFFITIO DELLI DEPVTATI Cap.V.

Sic luceat lux voffra coram bominibus, vo videant opera vefira bona, EF glorificent patrem ve-. . frum quiest incalis, Matth. 5.

SApranno li Depu:ati che per loffitio Igra, rone chiamati dalle leggi Padri, furori, $\&$ Curatori derOrphani. Onde come tali nor mizucheranno haver cura in generale di tuita la cafa,Facédond prihoipio delloffitio inuentario tanto de mobili quanto de ftabili, \& lo confrontaramo conqueflo dell'anno paffato,opesanno ancora che fubito che lip pueti, \& pute feranno accettati, fir recuperinoleloro facoltà, \& for ne faccia libro appartaro dal Rettore, con vn rinconcto del Computifta, nel quale minutifsimamente fi noti tutto quello ver: sà in poter della Cafa, accio fi pofsi conferuare, \& quando faŕzil temporeflituasti, come fi dirà ne fuoi capitoli: Et fifaranne render conto da tutrilit tutori che haueffeio adminiftrailli beni de putti; li quali potranno quietare \&: liberare,alle quali quictanze, ceffante fraude, fiano obligati di flare. Et ad euitare ogni fraude che poteffe comet reifi da miniftri, predetifignori Deputati con Monfignor Prclatogfaranno duc volte lanno in congregaitione
 Dipiu, come veri padri difamiglia, infieme con Monfi. gnor Prefato rellifteffá Congregatione, vfara nno diligé za nella curade putti accid̀ viuano col timore del Signore, \& faranno caltigareli difcoli ; Et bifognando ancora manderanno fuori lincorrigibili, \& leueranno ogn'inpedimento, ilqualepoteffe perturbare quefta fanta opera. Ancora deputeranno, \& leuerāno tutti li miniftriper Ceruitio della Cafa, alliqualidaranno quelli ordini circa dellviuere, amaeftrari putti,tener nota dell'elemofine de morti, \& alrri cheli pareranno efpedienti, \& neceffarij, Hauendolocchió di coprinuo alle loro attioni. Sortoferi. ueranno ancora li mandati, come fidirà al fuo loco. Fará. no inabfentia di Manfignor Prelato, occorrédo,intimas le Congregationi. Farannoefequire li oblighi dellı Ca fa, come fi dice nel fuo capitolo. Et in fomma efequiranno con ogni diligenza quanto dalli prefenti fatuii lt farà importo. Auertendo che lifteffo sinnéda de Signori Deputati de Santi Quattro. quali haueranno la medema aut. corità: Non polsino però ne deuano da feftefsi, ma nella Congregatione ordinariopigliar refolutione di quanto farà debifagno per quelluogo. Et fopra tutto hawerāno particolar cura di far feruaralle Monache le lor regole \& inltituti.

## DELEA CONGREGATIONE ORDINARIA. C. VL

## Difsipantur cogitationes wbi non eft confolium, vbi/wnt pluresconfliarÿ comfirmantur.prowerb.xv.

T A Congregatione ordinaria fi farà ogni Lunedi, d uero altro giorno che ferà pia commodo à Monff gnor Prelato pro tempore: Et acciò con piu fermezza fitrattino, \& fl rifoluino li negotij. In effa interueniranno tuttili offitiali confirmati, o eftratti per buffo la. Et accioche s.efpedifchinali negotij fenza cöfufione, fi feruarà queftordine. Monfignot Prelato, ò in fua abfentia, va'altro offirialle religiolo, Ye vi ferà', dirà Yoratio. ne fecondo il folito;, \& facêdb'vícir fuori tutti quelli che non fono di congregatione, ficominciarà principalmérea difeorrere foprail Atato della cafa, Et l'offitiali che ha ueranno vificato diranno per ordine quello che haueraco confiderato che habbia bifogro di prouifione, \& fecondo la polsibilità della cafa ptouederãno aItutto.

Dipoi chiamarannoli Miniftri di detta cafa, \&daloro. intenderanno quello l'occorrerà per feruitio del luogo, ammonendoli, reprehendendoli, \& commandandoli,\& mutandoli; fecondo fetà efpediente. Succefsiuamente chiamarannol'Efattore, interidédo quello hauerà rifcoffo quella fertimana, facédofi moftrar la lifta de debiti ma turi ogni congregatione;acciò.fia diligëte in efigere. Di poi fichiamaràil Procuratore, ilquale darà raguaglio de tutte le lite, delle quale fene farà nota in vn foglio acciò fe shabbia notitia. Auertendo che la cögregatione procuri in ogni cafo, l'efpedittione delle liti per via di con-
cordia. Inoltre sintenderà dal Camerlengo, ex dapoi dal Economo de Santi Quattro il ttato delle cafe, prouedēdoà quanto ferà bifogno. Ilche fatto fidomandarà fe viè altro che habbia da ricordar cofa alcuna, \& infpecie li Vifitatori de ftabili. Et fi legerà la nota delli ricordi del la congregatione paffata, acciò fi dia fine a negotij trattati, 'laqual nota fi farà in ogni congregatione, in vnlibro ítitolato delii ricordi, Er poi fileggerảno le vifite de put ti, fe vene feranno, \& pigliaralsi refolutione. Et fratanto il Computifta farà limádati che s'haueranno d'efpedi re, liquali nella congregatione fi fortofcriuerảno da Möfignor Prelato, effendoui, \& da vno almeno, ò dui Deputati, talche la fottafcrittione de dui fempre balti, \& pri ma che fi fortofcriuino, fi vederanno con diligenza, inté dendo la caufa, della quale, prima bifognando,ne daran conto alla congregatione: Ne poffa il Camerlengoaltrimenti pagar denari. Tutti li contratti di locatione, ò di qualfuoglia altuo negorio prima fe referirano da chine hauerà il carico nella congregatione ordinaria,dallaqua le s'ordinarà da chi, come, quando, $\&$ in che loco s'habbiano da ftipulare, \& quello fiefequirì. Trattandofi d'alie nationi, de.ftabili, cenfi, canoni, rifpofte, impofitioni decenfi,venditione de luoghi de monti,ò di qual fiuo glia altra alienatione di maggior valore de cinquanta fcu di di moneta, non fi pofsi rifoluere fenzalicenza, \& cöprobatione della Congregatione generale: Et le foffé il cafo che la dilatione d'afpettar detta Cógregatione apportaffe danno, ò preiuditio, ilche fe rimetre alla congregatione ordinaria , fi polsi far detta alienatione do.
pì che fa à Auts vehtilata, \& approuata per due Congrer. gationi ordinarie; Ilauendone prima per ancora dato $r$ a gusglio \& pigliato il confenfo perl'atti del fecretario da, icgittrarfineilibro folito de decreci, dallilluftrifsi. Prom, tetrore. Auertendofi però che l'alienatione nonfi facciai in fauore d'alcuno offitiale, ò parente d'offitiale in ter-i zo grado fecondo il ius Canonico, fe non in cafo che fas. ceffe meglior conditione de ftranieri, aggrauảdo in que-: Ito la confcienza de chicöfentirà. Et perche alle volte na fce difparere de voii, s'ordina che in tal cafo fi rifolua per voti fecreti, \& quello s'ottenerà da dui terzi nell'alienationi,\& nell'altri negotij per la maggior parte, s'offeruerà. Et finiti tutti li negotij fi darà grata audiêza à chi ftarà ápettando, chiamandolià vno à vno, per leuare le confufıoni, \& finita l'audienza, fi diràl'oratione fo!ita. Auertédo che non fi pofsa rifoluere cofa alcuna fe non cö interuento di Möfignor Prelato, Vn Deputato,\& cinque Of. fitiali,òa'meno in abfentia di Monfignor Prelato, de dui Deputaii, \& de detti cinque Officiali.

## DE MINISTRI DELLA CASA,ETjLORO OFFITIO.C.VII:

 Oportet feruos Dominis fuis fubditos effe, in omanibus placentes,non contradicentes, non fraudantes, $\int e d$ in omnibus fidem bonam oftendentes. Paul. ad Titum 2.SEbene non fipuòftabilire vn certo numero de Minintri per la varictà de negotij, \& occorrenze, non dimeno alprefente fidirà di quelli che paiano ne:
ceffarij, rimettendo fempre il più e7meno allaprudenria di Monfignor Prelato, \& delli Signori Deputati, \& alrri offitiali. Prima fi depucerà alla cura di Santa Maria d'Aquiro vn Parochiano di vita effemplare , Et à Santi Quatro vn Padre fpirituale, liquali fiano approuati dallilluftrifsimo, \& Reuerendifsimo Monfignor Vicario, ò vero dallilluftrifsimo, \& Reuerendifsimo Monfignor Protetrore, ilquale è deputato dal Santifs!mo Noftro Signore Papa (, regorio XIII. ordinario, etiam in Spititualibus, come appare per vn Breue efpedito fopra di quefto, Ec à detti doi Padri fpirituali fi Paffegnerà quella prouifione chea Monfignor Prelato, \& Deputati parerà ragioneuole. Et perche il Parocchiano di Santa Maria in Aquiro ha fotco la fua curtodia le robbe della Sacriftia, feli confegnerà ogni cofa per inuen tario, delquale fe ne farà vna copia autentica da conleruarf nell'archiuio del fecretario. Si deputarà ancora vn Retroredella Cafa, ilquale habbia d'ubedire, \& riconofcere alla giornata il Cameriengo, \& egli effer'obbedito, \& ncognofciuto dall'altri Miniftri. Et detto Retrore manderali putti procefsionalmente nelli giorni feftiui a qualche Chiefa principale, mafsime quando fàà bon tempo.Li farà confeffare vna volta il mefe, $\&$ quelli che fono atti; commun'care. Et bauerà par ico. lar cura di pigliare, \& dare fuora i putti, però col mandato efpedito come s'èdetto al fuo loco: Ec in vn libro particolare ne farà nota, regiftrando dettimandati,ficome ancora hauerà vnältro libro doue fcriuerà lis nomi, \& cognomi, \& habitatione de morti, alliquadi laran-
no andaroli putci; ©d'elemofina che haverandaro, \&ila quantità delle ceré, lequali fubito ritornati li putti fipefaranno dal defpenfieri, \& detto Retroreleconferuarà, \& ne fałà efito, renendo minutifsimo conto del ritratto, con notarea chi fi venderanno, \& per qual prezzo. Et allifteffo, d̀ vero à chi più parerà a detti Signori, fi darà ordine che tenghi va libro, nel quale fenotinol'elemofine che verranno,\& tuttele robbe, de qual fi voglia forte che feranno mandate dal Camerlengo, ô d'altri, notãdo la quã tità, \& il giorno, \&il nome de chili mandarà .Si deputarà ancora vn maeftro de fcola de boni coftumi, ilquale in fegni leggere, \& friuere,\& fe fia pofsibile, fe faccia anco ra impararea puttid dabbaco,\& di cantare.Se deputarà an cora vn Maeftro della Lana, Vn Calzolaro, Vn Sarto, Vn Defpenfieri, Vn Spenditore, Vn Coco, Vn Cercante, Vn Acquarolo, \&ū fattore per Sáti Quattro,alli quali fi dará quell'ordini,\&ficonftituiranno quelle prouifioni che pa rerà alli fopradetti Signori, alla prudentia dequali il rutto firimette. Et fuori di cafa fe depurarà dalliftefsi Signori vn Notario, \&un Mädatario, Vn Efattore, Vn Computifta,\&un Procuratore: Se pigliarà ancoraun Medico che ferui alliuna,'\& l'altra cafa, Vn Barbiero, \& ad efsi ancora fi conftituirà Prouifione có piu auätaggio che fia pof. fibile, hauendo risguardo alla pouertà della cafa.

DELI:OFFITIO DEL CAMERLENGO CVIIT:
Retribuet mibi Dominus fecundum iuftitiam meam, $\sigma \int$ ecundum puritatem marrusum
mearum in con $\int$ pectu oculorum cius
$P \int a \omega_{0} x v \ddot{y}$ :
$\rightarrow$-L maggior pefo del gouerno della Cafa, per effer quotidiano; è del Camerlégo alquale fperta pro uedere tatte le cofe neceffarie al viuere; \& veitirede putti, \& putte. Vifitare ogni di, fe non e impedito, , la cafa. Hauer l'occhio à miniftri, acciò la robba fidifpéfi, bene,\& oltre l'ufo della Cafa nó fi confumi. Per mã fuáha uendone mandaro efpedito come s"è detro nel Capitolo de Deputati) fipagaranno turtili denari,tutte lefpefe ordinarie, \& Itraordinarie, fi come in mano fua fi pagaran. no tutti li denari, eciam dell'elemofine,\& lauori de Santi Quattro. Sollecitarà dicōtinuol'efattore per l'efattione. Interuenirà in ogni congregatione. Darà raguaglio della cafa alli Signori Deputati, accioche, multiplicatis reuiCoribus, liminiftri ftiano piu auertiti, \&piu diligenti. Et con la prudentia fua gouernarà la cafa in pace, \& quiere. Ettenerà conto de mandati, \& dellintroito, \& efito, accio pofsi ad ogni requifitione dedetti Signori Depurati iuftificare la fua adminiftratione, \& infine delloffitio pofsino li Sindici riuedere pienamente detco conto.

DEL'ECONOMO,ET DEPVT.ALLI MARITAGGI.C.IX. Domine in lumine rultus tui a mbulabunt, Es in nomine tuo exultabüt tota die, Erin inftitiatua exubl.P. $\int .88$. 'Hauerà gran'auertenza che l'Economo de SS. Quattro fia d'età marura, \& de vita efemplare; ilquale piu fpeffo che porrà vifitarà quelluogo, \& intendendo dalla madre Miniftra quello farà debifogoo, de cutto ne darà raguaglio nella Congregatione, accio fi pofsi fecódo la pofsibilità della cafa prouedere, \& hauerà partico lar cura infieme conli dui Depurati alli maritaggi,pigliãdo informatione del fato, \& conditione, \& hauere de chi fi trouarà che vogliz alcuna zitella,\& ne daräno ragua glio nella Cögregatione, vfando ogni diligéza in pigliar tale informatione, accioche le zitelle fiano collocate piu. commodamére che fia pofsibile, Et detro Economo par-i ticolarméte con paterna carità hauerà l'occhio alla claufu' ra- del Monâterio, vifitádolo fpeffo da tuttele parti, \& se nerà yua chiaue del monafterio \& l'altra vn delli Deputati DEL SECRETARIO. CAP. X.
Qui armbulat frauidulenter reuelat arcana, qui autems fidelis eft celat fibi commißum. "Prouerb. xi.
L fecretario nella prima congregatione darà giuraméto alliSS. Offitiali di feruar li ftatuti, \& faprà hauer vn offitio, da!quale depéde rutta l'ạuttorità della cö́gre-: gatione. Però ferà diligente in rirrouarfi fempre, \& diftin tamente feriuere il giorno di detta Congregatione, li no mi deili offitiali che ve interueniranno,\& tuttili decreti, \& refolutioni, accettatione de putti, e putte, deputatione ftabılimenti, \& ordiai che fi farãno tanto nella Cógrega
xione ordinária quanto nellagenerale Farrà li mâdatualla madre Minitt-s dacceirarloputte, \&fal Rertoiedaceettar'í purti. Tenerà vnlibro de rincontro se tuetili purci,\& fuite. Hauerà cultodia dell'archjuro di detra cala, Er nó daia feririure fuori fenza, mandato fortoftrittoal folito. Teneràlligillo,\& le chiaue de' le cafferte. Tenerà ü hbro de Cöfrauti. Frquädo fi fasà la bufola delliofftieali, lian norax̀ per ordine in vn foglio, portandolo a moftrare allill.: Proteṭore, E nelioccorréze, etiä fuor di Cōgrega
 Lo ofticial. Et in füa abfentia fifforà lo ofticio pú Depurato. DEL MODO DEL VISITARLACASAC.XI. Dous vircutam conuertere, refpice de Calo, Go vide, ق' $i$ wifice vincuin iftars. Pfat. $7 \mathrm{~g}_{\mathrm{c}}$
Ncorche fimile vifice confiltino nella diligezas de , ifitatori, nōdimeno per racordarliantiquo intti--u:0. Ilv.firarore prima uificarà la fiola, intédédo il modo che tiene il maeftro iinfegnarli, \& if pecie come fiano āmaeftrati nella uita Chriftia.\& come fpeffoli faccia cöfelfare. \& cómunic.ăli che son'atti, nformaratsi äcora delli íceligéziy\&uiligéza de putri. Vedeià come fiano te nuri netıi, \& proliti. Dipoi uiffarà le maelt fäze, \& fuccelsiue il dormiro to, doue cō ogni dilyéza fárà inquifıione delli letti,\& com: dormino li pueti, unfiado linfenn quai. duve ne feraino,intédèdo come fiano gournati. V, fitarà la cucioz, domá jádo che forte de uiuaje fe diano a puiti, \&quäraicarne,pefcie,\& oun, \& alcielorte de uiuäde, fe. ${ }^{\circ}$. do itépi, fe pıglis. Vifuràila dıfoẹfa, No fi sdegnaràaffiggiare il yane chefi Easà 10 cafá, \& del relta dumandarà al

Dépenficri come Aia fornito à ogli,o eafi,legumi, \&altre robbe, \& come concorranno lelemofine . Vifitaràla cantina, \& farafsi moftrare come fe tempri il vino à putti; $\&$ hauendo (parendoli ) fempre con fe il Rettore, intenderà minutamente come fe ftia à grano,legna, \& altre pro uifioni, come lenzola, pagliaricci, coperte, camície pei i putti, touaglie per le rauole, \& \&altre cofe neceffarie ,\& del tutto ne darà raguaglio nella prima congregatione:

## DELLIOBLIGHIDELACASA Spirituali, \&etemporali. Cap. XII.

Cuen reotum voucris Domino Deotuo; 80 tardabis reddere, quia requiret Dominus Deus tmus, $\mathcal{E}^{\circ} \mathfrak{\beta}$ - moratusfueris reputabit tibi in peccatum Deut. xxï.

ORdinaranno li Signori Deputativn libro, nel qua:le fi notino tuttil ${ }^{\circ}$ oblighi perpetui della cafa, co me de cenfi, rifpoft,, \& altri fimili. Si notaransoancoratuti loblighi lafciati da benefattori, comedi Meffe, Anniuerfarij, Maritaggi,\& altre opere pie,\& detto libro fi portarà dal Secrecario in ogni congregatione. Et ogoi mefe vna volta fi leggeranno detti oblighi,accid sadempifchino, ne per fcordanza s'incorra in qualche cö trauentione. Et ogn'anno infra lottaua de morti fi farà vnanniuerfario generale per tuttili defunti che fon ftati della Compagnia , \&in paricolare, ogni volta che morirà vn'offitiale, feli faccia direinfra lottaua yna Meffa
cantata per lànima fáa ípere della cafa; \& fe faccino via fitarli parentidi quel tale, fene hauerìtarciatit in Roma. Sauertirà ancora che ogn'tnno às sabic cuatro nel giorno della procefsione, \& maritaggio fif faccia la dechiaratione per lattidel Notario ouerolecretario, che tantefe né maritano pertlobligòlaféató dal Ctiuello, \& sattacchi alla porta della Chiefa.

> DELLE QVALITA DEPVTTIEPVTTE d'accettafí, \& loro Vifitaori. Cap. XII.

Quifolierit vnum de wandatisisfis minimis, ©o docueritf fic bomines, minimus vocabither in Rea gno Calorum, Math. cap" :
D. Erche ruttóll neruo di quefta fanta opera confifte nell'áccetrat i putti, \& putre Orphane: Però in que Ao particolare é neceffario varui ogni diligentia, Onde sauertirà principalmente cheli putti, $<$ puitte dacceitarff fiaho nati di legitimo matrimonio, ilches 'habBia dâ verificare per li libri de Parocchiani, liquali dopò iffacro Concilió di Trêto annotanó tutti li mattimonij, ouero per teftintonij, ouero altre legitime perfone. S'a: uertirà ancora, che non fiano infermi dinfermità incurabile, ne fiano ftroppiati, onde haueffero di continuo à rêtare in cala, per la difficoltá di pofférli collocare,\& fopra tutto che fiano Orphani di padre, $\&$ madre, del che fe né faccia efattifsimainquifitione, \& ne fia publica oce, $\&$ fama da perfone degne di fede, nelli cafi che non fipoteffe prouare de vifu; o per libHi de Pasocchiani, laqual
proua fi debhaxercare in 0 mi modo. Che li purti, \& purs te frano dietididducanni fino alli, dieci, er de guefter a Kene hábbia fede poer li libri de batcémi, \& fis in arbitio della congregatione per voti fecreri, d'ampliare o dimiruire l'ctà ftabalitaperfei mefi dimeno delli ferte anni cö fii. \& de piu dellidiedi : Hauendo denflderatione al thato, qualita, \& ftatura , \& apparenza de dettipurti, \& purre. Dip ius'o dina che fiano Orphani in Roma, cioe che li Padi, \& Madre loro fiano morilin Roma, \& che in derto tempo ancora vhabitino li putti, \&e in tal calo non fi habbifconfideratione per quantorempo lipadri, \& may are habbiano habitato in Roma, ouero che ve fiano na$t$ detri puiti : Et in euento che pidre, ò madre fola vi foffe, della quale conftaffe della n:orre in Roma, fe fi prousf. felegitimamente che foffe reftato vedouo, ò uedouaper. frima, quel putro ritrouandofi in Roma alla morté dellultimo o padre ò madre sintenda cfer della cafa, ancor che ambe doi padre, e madre non fiano morti in Roma. ft perche alle volte occorreche marito e moulie vanuo fuori di Roma lafiando qui li figlioli, fe vi feranno andaticonanimo dicransferire il domicilio altroue., tilo. io fry holn in eu n o che eltaffeo Oryani, nonsiniendano effer della cafa, fe no in çafo che foffero nati in Roma cheallhora fi debiano accerrare, prouandof legitinidmente la morte del pidre $\&$ dilla inadre, fi come aucora saccerraranoo in feranno nati in Roma; ancora che fatlero orphani tuori:- Nel reíto oondipiglino, qphapichí noo babborure queftequali,

le, laquale pofi gratificare in qualche cafo miferabile, \& derogare à parte didette qualite.
Auerrendo che in tal gratificationo femprefiano pre-: fériti lif figlioli đelléfigliole della cafa:

Quantó al numero députrinonifidetermina cofa al. cuna, ma firimette alla Congregatione ordinaria, laquale andarà referuata de non aggrauare la cafa oltre mo do. Et fé béne il numero dellé ííélè altre volre fu flablito à cento; \&paiffiè crefciato - In quefto ancora. shauerà copfideratione de non accettarne piu chenon fene caugno, accioche per la gran quantita, la cafa non fiz'sforz uta ad inteflafciare la carità.

Auertendofiancora che tanto de putti quanto de putte in concorfo flano preferiti quelli che non hanno frarefli 0 forelle nella cafa, accio ogrihomo pariecipi della carita, fi come fia Fempre preferio il piu pouero ò pouera, $\&$ chi hauerà manco faiuore in concorfo del numero taffaro. Et accio fi proceda con ogni fincerita, nelli Congregatione ordinaria fi conregneranno ath vifitatori le vifite de derti putri, cioe per la prima vifita ad yn diloro, ilquale facéndo inquifitione fecondo le fopradette qualità , $\&$ informandof ancorra dell'hauere del putto, darà la fua vifita con ogai realtà in fcritto, figillata in mano del fecretario, \& futbito sord inara iff fimile allàltro vifitatore, lquale, hauedo farto la fimile diligenza, nella fubfequente Congregatione darà la fuavifita, ouero effendo impedito, la mandyà Gigillara come di fopra, 2 legendofivna, \& l'alera, fe feranio conforme, sefequirà nelladmetterlo, ouero
efcludendo, quel trinto fi cauarà da dette vifite, \& in euéto de difcordia, la terza vifira fi farà da vno delli Signori Depuratiad arbitrio della Coagregatione, laquale terza vifira fifarà ancoraï cafo che ui foffe alcuno offitiale che faceffe relationeinconcrario di quello baueffero referito li Vificatori.

## DELLAMMISSIONE DEPVTTI CAP.XIIII.

Nifiquia Dominus adiuxit me, paulominus babitaffet in inferno anima mica. PSal.93:
Inita la uifira come di fopra, \& ritrouandofile qualità fopradette nel puito, fe ne farà decreto cö una breue annotatione del nome del figliolo, del padre, \& della madre, del luogo doue è reftato orphano, \& fe ha robba, Et ordinarafsi che alla prima congregationeuenghi ueftito fecondo il folito, \& facẽdóuefi un mädato dal fecretario, fottofcritro come di fopra diretto al Rettore,fí cơfegnarà al detto putto,ilquale infin'della có gregatione faràleuato da turti li putti procefsionalmente fecondo il follto, cantando il Te Deum laudamus, à co folatione del putto leuato dalli pericolidel mondo.

## DELLAMISSIONE DELLE ZITELLE C.XV.

 eAnima nostraficut pafer erapta eft de laqueo vesarntium. Pal. 1 23.NOn fipiggliaranno per ctrro lanno le ziitelle come fifaranno i purti, ma, folo-allio otco di Nouembre. nel giorno della féfla de Santi Quattro, \& fretā:
to Atpiglieranno li memoriali da conferuarfi per il secrerario di tutte quelle comparitanno alla giornata, le qquali veniráno perfooalmente alla Cógregatione a por carederto memoriale, acciò rutti lofficiali fi fodisfac. كino ancora del'afpetto, fi perl'otà, come per la fanità, \&e adtrimenti non fi pigliaranno memoriali. Et delmefe di Settembre sannotaranno tutte per ordine deRioni in uno, o più fogli, $\&$ fi daranno ad vno de Vifratori, dant doli vin compagno, etiam non officiale, fe cofrpareràal la Congregatione, Irqualifarannola fuà viaina con efar, aifsima diligenz z, per effere il negosio de piumportan. *n's. Et notando diltintamente tutté le qualità requigia dellequalis sè derto di fopra, quanto primal haucrà finita tala confegmarà figillara: al Seccetrario, a fubjrof fadarà d'alıra vifuta allivitima Vilisarosesalaquale foli.daràfanilmente vai compiguo: \& efisi con ditigenza fasmanola tor vifira, \& Ja conflegmaranino finitmente xt Secreitatrib figillata, vGondo ogni ditigenza che dette vifie fiano facte per turto Settembue a Etia pribcipio d'Ottabrá Le ichramerà Ix Cohgregariond or ordinatio pan il feruti-

 atailViliratoriz quelle folo, \& feguicando il ferutinio te uedetanno quante fiano le zitelle, che habbiano le
 sate a utorifectretr quante fe n'hauerà da pigliare, \&e
 ti fíuotaranno tutte, \& quelle che hauerannopiuno: ti fifigliaranno. Auerrendo che non saggrauino le
confcientie; ma fempre fi preferifchino le pia mifertbile, \& in concorfo, quelle che non hanno altre forelle, ò fratelli nella cafa, \& quelle che fono figlie dialcuni che fiano ftati Orphani in cafa. Et finitala vifita fi dař̀2 a tué te il mandaro: Facendoli intendere che al.primo di No uëbre fiano veftiteper andare a S. Pietro alla benedititio: ne de $s$. Beatitudine, $\&$ habbino il fuo letto finiro, $\&$ cat fetta per portar dentro al Monafterio, allaqual fpefa noa fia tenuta la cafa, ma ciafchuna entri veftita de biáco fecondo la norz che feli darà. Auertendo che la matiná dé santi Quattro, ouero ilgiorno auanti fe facciano vedere in cafa delle Prioreffe dalle mämane, allequale fe dia giu:samento de veritate dicenda, \& ritrouádofi qualche fo. fpetto (ilche Dio non roglia) che quella tale, fenzadir altro, fe remapidi alikorañ cafa. Et tutrel'approuate feri'durramao in sama Maria in Aquiro,\& deli andaräno pro cefíond gnose per la liberatione di quellezirelle dalle infidie del nemico. Eidetre zirelia fermanoractrape dalla madre Miniftra colenádato che hameranao delta Cougragatio: ne $\varsigma$ quale detramiadre Minißtra confermarà; \&\% ferza det to mandaro noniacoertarà alcuina zivella, fiscoméancara non le confegnaxà ad alcuno fenza mandato della Coino gregatione. 'auertirà ancora chi procurarà per liaccecta tione d dicunaecitella che rim nouandorn clichabbino per die, è madre, fe mandá̀ fuiocidel Monathectio, te fe fara no pagarele foefe fatiole iadebizanione, itocommatinot Ari ©atuti.

## DELDARFVORILIPVTTI,EPVTTEC. XVI.

## Non tranfgrediaris terminos antiquos, quos pofucrü̆t

 Patres tui. Prouerb. 22.S'Ordina, che lecondo l'antico inftituta, non fi poff3 dar.fuori per feruitore,ò ferua Putco,ò Putta alcuna, fenon in euento, che alla Congregatione ordinaria pareffe, che doueffe effere de grande vtilità a quel putto o putta; $\&$ in tal cafo s'habbia grandifsima confideratione alla qualità di quel Gentilhuomo, o Gearildonna, il quale fia obligato ex tunc de far un donatiuo de cento. fcudi d'oro in oro almeno a quel putto o putta, \& alcri menti non fi poffa dare: ma quanto alli putti,che fediano folo ad artegiani d'arte più viue,che fia polsibile, del li quali fe ne piglierà prima informatione da vno officiale deputato a quefto, \& detti Maeltri li piglino per in regnarlil'arte, \& fi oblighino d'alleuarli, veftirli,\&calzar. lidel fuo per quel rempo che feranno d'accordo,\& fe ne $f_{a c c i a}$ inftrumeato nel termine d'otto giorni chel mae Atro hauerà hauuto il putto, il quale fimilmente fe li conGignerà per mandato diretto al Rettore. Et quanto alle zitelle s'auertirà, che non fí violentiaopiù ad va ftato, che all'altro, ma s'habbia da feguire quella inuocatione alla quale faranno chiamate dal spirito santo, Er a quelle che fimonacharanno,o mariraranno con quella più di ligenza, amoreuolezza, \& carirà paterna, che ricerca l'opera, con quel fulsidio, che fe dirà nel fequente capitole.

## - DELLEDOTEDELLE ZITELIEC.XVII.

## Vbimanus multa funt claude, Es quodcunque trades numera, e'appende, datum vero, EOacceptum omrie defcribe. Ecclefiaft 42.

 HE per ogni zitella, che fe maritarà, fe li dia quel:la facoltà, che lei hauerà portato in Cafa , quanta fe fia, \& non hauendo del fuo, s'hauerà rifguardo alla molritudine delle zitelle, \& alla pouertà delluogo, aggrauandolo meno che fia pofsibile, \& in cafo che la zi tella non haueffe del fuo alla fomma de fcudi cento de troneta, cón la vefte, fi fupplifca dalla Cafa fino a detta fomma; la qual fomma ordinariamentẹ fe darà a tutte quelle che non haueranno del fuo, ne fi potra eccedere fenza efpreffo ordine della Congregatione Generale, \& fi farà nora di quello che fel"è dato del fuo,\& de quelJb della Cafa, \& le predettedote, con patto che ritrouan dofidopoi che habbino, \& che la Congregarione non. haueffe bauta notitia, fia obligata la zitella, \& il marito reftituire alla Cafa quello haueffe hauto, \& che nellinftru mento del pagamento fi oblighino alla reftitutione di detta dote, tanto per detta caufa, quanto fe detra marifa ta moriffe fenza figliuoli, o defcendenti, ouero face ffe vi: ta dishonefta(il che non piaccia a Dio che occorra mai). \& itabilito che ferà il matrimonio, fi darà ordine all'Eco nomo che procuri che fifaccino le denuntie, \& dando* li il mandato diretto alla Madre Miniftra pér la confa gnatione, fenaa del quale non ficonfygnerà̀prima che la ziteila fe parti da santi Quattro, fi farà contrahere il fpó ${ }^{\circ}$Galitio in quella Chiefa, $\&$ fifardllioftrumonto della dore, ftipulando le Yopraderte conditioni, $\&$ facendola cau telarc dal marito in quei piul ficuri modi, che ferà possibile, fasédo che lui, \&la ficurtà fifottoponghino in qual fivoglia cafo de reftitutione alla iuridditione dellilluftrifsimo signoc Protectore.

> DE VISITARIDEPVTTI, ET PVTTEDATIFVORI: CAP. XVII:

Prapana foris opus tumosy diligenasexerce agrum tusman! : : Promerb. 24.
DERCHE non è mén lodeuole il conferuare, che vacquiftare, s'ordinia per li prefentiftafari, che tueti. Purti, \& putte, che fono flati in Gare, femprefiaz: no fotto lifteffa protettivne, \& iuriddicione : Et peròlt Vificatóri deputati, bauta dalla Congregatione la nota de Puttidatiallarte, at Putee maritace le vificenanno có: paterna charirà, ammoaendo, reprendendo, \& confolando, fecondo il cafo: Auertendo con modeftiali maeItsi de Putti, \& mariti delle Ruiec, che fi debbiano por-, tar hene, acciòla Congregatione ne reßti fodisfatta, \& non habbia occafione di prouederui, Et perche nella. vifita, delle donne alle volte fitroueràigran necefsisà ${ }^{\prime}$ fi dà licenza alli Vifitatota dippoterle fouenire xapurel che in ture leqifite ena šaggrauila Cala per più d'vao. fado ilmefe fra tutte Er quansoa quelle che fono: maritate nel diftretra,di Roma, sordina che, la Con...
gregatione ordinaria de purti ogni dui anni ; ouer tre; vno officiale, che infieme col Notario le vadia vifitare; fumminiftrandoli le fpefe per il viaggio, cö darli faculrà, \& licenza di poffer fouenire fecondo il bifogno a ciafcu na fino alla fumma d'vn fcudo.

## DELLOFFICIODE VISITATORI DESTABILI. CAP.XVIIII.

Aic attingasparuulorum terminos, G agrum pupillorum ne introcas, propinquus enim illorum $\because \because$ forsiseff, ${ }^{\circ}$ ip ferudicabit carams i A te: caufam illorum. Prou, 23.

- Fcoflaijifiumà di continuo la reuifiono de tad bili, et però li deparati a tale officio vi verannóognidiligenza, \& neffaranno inuentario, delcrij uendo il Rione, la Parocchia, \&il ióńnicicon particolare mentione, quando rixrouranno đéti confini mutatijać ciò per lí lor mutatione non fif tenda difficile la proua: det dominio della Cafa. Faranno fimilménte nota de: quelle che sendono cenfi, canoni, rilpofte, affisti,\&ealzri pagamemi, \& ta quantiza di ciafcheduna rifpofta, Et di quelle che haueran bifogno di reparaxione ne daran-. no-12guaytio alla Congregatiónt; ;éaz'ondihe dellarqua: le non pofsino fpendere ipha diquatito incinque giulij avn bilogno; con dathe poix ónce quáio prima: Ope-: raranno anchora cho roonftiano Spigionate; ácitrouzm- ) dole d'affitrace, aoopoofsiec rilo!urieféniza ordine delo.

Ta Congregatione, Tenon ir eiè̀nto cheladilationé por taffe qualche pericolo, che in quei cafo ne potranno das conto a: Monfignor Prelato; ouero a doi Deputati,\& da toro pigliazne la facoltà. Eufempre faccieno lelocationi pert liarti del noftro Notario. Et per maggior conferuatione dellia metmeria del moftro dominio potrannofarli depingere foprạ la folita infegna delli Orphani.

## QELLOFFICIO DESINDICI CAPXX.

 In quo iudicio indicdueritis, indicabinomi, otin qua menfuramenfifuarisiss mandicuinio. Matth 7.1.1:I dui Sindici, quali difcorrendo li prefenti faruti,

$T$Thaueranno poruto vederr quantófeetriz ciaicund Officialc, diforrendo Fationitoró, winuoffo ogni
 si all' occhi, findicheranno l'officiali dell anno paffaro in termine d"vn mefe, affoluendo, \& condennando, fecol do comporterà la iuflitia.

DELLA: QVAGITA DE CONFRATREET MODODAMMETTERLT. CAP. Xxi.

## Eycederiforem, Es cxibitcam eo iurginmscefabuntq.


 perueride liboni: Dal quale efrempiónpup arguire al le cófégrandi,keórderare di quanto pericolo por-

Waferel'amméttérenclr Archicöfruremitèperfonefcan dadofe. Peritche sordina, che non fi pqga 3cçettaralcuno; fe non fecondo lanticoinftituro, perCongregatioineGeacrale a voii fecreri,eccetto che per degni rifper -ti, o pee occupatione lılluftrifsimo signor Protertore i rane forifee alle volle quelto carico aldaCongregatione ordinaria, la quale debia offeruare il fimile d'ammet, terli per voci fecreti, \& tuttil'ammefsi fi friuino in Con gregationédal secretario nel libro de Dectetíppoi ire. giftraramanat falicolibrodallifeffo.

DELLA-RESTITVTIONEDEBENI
DELLI- ORPHANI,
CAP. XXII.
Quod Orphaporum cf reftituas, ne didearis qua 6 merconsonie comatractonofficium pietatis Sef iffoul Cod de infankoxpafit:Ccorre allevolte cheli Putri, \& purte hanno qual che facoltà, Er però sordina, che fi facci ognoppe ra della recuperatione, Et effendoui mobilife ne fačefinó párendo alliz Congregationc, faced doafno rare minutamente il ticuelto \& \& itritratto, Ét il fimile de beniftabili, li quali nónśhabbiano d'alienare, fenop con euidente vilità detli Putti, a inognl ca biftomos
 mentreli. Putti, ez Putte vi reftaranno $\rho$, ne fia pbligata ad alcuna reftituione. Etaciócheta caritachés stano
 - ucrahno
aeranno portato in Cafa, in quefto modo: cioe do poi che li putti feranno fuori di cafa, per maggior fo uentione loro, non fe li reftituifchicofa alcuna; fe non in cafo digrandifsima necefsita, \& con decreto del noftro giüdice; fin tanto che non habbiano finito li ventanní, \& allhora liberamente fe li reftituifchi il fuo : Et fin al tempo di'derta reftitutione, dal dì che faranno ufciti fuori di cafa, fe renghi nota delle rendite, et effendo denarisinueftíchino a commodo, \& vtilità del Putto, \& alle Putte fereftituifci il fuo al tempo che fi maritaranro, o monacharanno.

## -DELLOFFITIO DEL-PROCVRATORE;

CAP. XXIII

Bonitatem, EJ difciplinam, EOfcientian dace mes; quia mandatis tuis credidi.

$$
\text { Pfal. } 117
$$

Tabilito il gouerno deHaCafa, \& fupi officiali, fà: rà necelsario ancora che per le lite; \& altri affari vi fia vn Procuratore il quale comparirà a turte le Congregationi, "\& darà conto de iutre le caule, v́vandoagnidiligenza per la loro efpeditione.

## DELLOFFICIO DEL NOTARIO CAP. XXIII.

Grefus meos dirige fecundum eloquium tuum, ES non dominetur mei omnis iniuffttia. P $\int$ al. I 18. T L Notario da deputarfi, come s'è derto di fopra, fitro ueràa turte le Congregationi, \& fir rogarà del maritag gio delle zitelle.Del dare li putci all'arte, apponendouit utte quelle dechiarationi, \& conditioni, che fono fta te dété di foprá néfuoi luoghi:Er de rutti 'atti iudiciaiì, \& effraiudiciärij, che farà neceffario à beneficio del$l_{2} \mathrm{Ca}_{2}$ ogni volta che faràricer ato, faceendo libria pàrte, \& dandone inftrumento publico de tutti infra vn me fedal dì delia ftipulatione, \&erogito, da tenerfiin valibro particolare dal secretario, He ficontenterà di quellaprouifione li faràafsighata; fehta póter precendere altra mercede, con efprefla probubiione, che non pofsi pigliarcofallouna dalle noltre zirelle, quando agitaffero per la recuperatione delie dore loro:

## : DELLOFFITIO DELLESATTOREC.XXV.

Si negligenter ea qua ofurpantuo omittimus, exceffus viam alïs saperimus. cap. Peruenit. dift. 9.3.


1 grandifsima importanzaellofficio dell'Efazo:e, la realì̀,\&diligenza del quale, ficome puo ap portare non poca vilitìalla cafa, cof peril conurario lauidità, \& negligenza fua pud eflere di molto danno: Onde fí ordina che l'Eatore dia fecurtà per
quella fomma,che parerà alla Congregatione ordinaria. Er acciò co'l fuo efempio imparino ruttil faltri Miniftri, farà diligentifsimo in rifcuotere, \& nelle cofe ardue, \&e che polsino portar cómodo, \& incömodo ne i tempi auenire di prouare il dominio, \& poffeffo per la efatrione,farà le quietanze perl'atti del noltro Notaro, \& fir introuerà ad ogni Congregatione, moftrandola notz delli credin efati, \& maturi, \& fubito che hauerà rifcoffo fia obligato portarle al Cameriengo, fis chénon pafsino tre giorni, che realmente non l'habbia confegnati. Et ogni anno dia conto alla Congregatione della fua admi niltratione,sftia $a$ indicato.

## DELLOFFICIO DEL COMPVTISTA CAP. XXVI.

Probsbe linguam twam a malo, Eolingua tua non loquatur dolum. Pfal. g2.
TOfficio del Cöputifta farà di rener va libro ordina: tamente del rincontro de tutrii debiti, \& crediti. Et regiftrerà tutti li mandati, che sefpediranno al Camerlengo, ritrouandofi in ngni Congregatione, acciò bifognando,pofsi dar conto del fato della Cafa, \& efpedire li mandari.

DELL'OFFICIO DELLE PRIORESSE C. XXVII.
Mulierem fortem quis inueniet? procul, Ed de roltimis finibuspretium eius. Prouerb.31. NEllaprima Congregatione, dopo che li noui officia li haueranno accertaio, selegeranno da detti officia li due Prioreffe detè̀ marura, \&e d'bonoraze qualità , l'offi

- cio delle quali farà de fare ínuirarele Gentildonne della Compagnia ogni anno alli noue di Nouembre alla Chie $f_{4}$ de santi Quattro per accompagnare le zitelle alla pro-- cefsione a fan Gioanni, \& hauer lindulgenze che fe con--feguifcono in quel giorno. Etin cafa d'y ya di loro fifaranno vedere dalle Mämane lezitelle, prima che fi piglino. Et le dette Prioreffe varanno diligeaza con laltre Gentildonne per maritar le zitelle,facendolo fapere alla Cögregatione, acciò fipofsino pigliar informatione de partiti. Et ogni volta ancora che fí matitarà vnà zitella, fif farà intendere a detre Prioreffe acciò che almeno vía diefle vi firitroui.
dęlla congregatione generale CAP. XXVIII.
xperate in eo ominis Congregatiopopuli, effyndite coram illo corda veffra. Deus adiutor nofter in aternum. Pfal. 6 :
T. Abbiamo referuato in vltimo di parlar della Con gregatione generale,perche tutrili negorij depé dono da quella. Però in breuirà fi fupplicaràallıll luftrifs.Protetore pro tempore che fi facci detta Cögregatione almeno due volte lanno, accioche quelli negocij che nonfe poflano determinare dallordinaria, s'efpe ditchino quátoprima. Et trattandof d d'agratiare qualche vno che non habbile qualità doorphano, \& recercate dal li noftri ftatuti,sordina che non fipafsi ilnumero de dui per Cögregatione, bauendo confideratione a quelli del $\mathrm{l}_{a} \mathrm{Cafa}$, come fì c̀ detto di fopra nel fuo cap. Auerrendo ancora che per leuare le confufioni, non fi pofsi pro-
- porré cola che non fia ftata difcuffa nella Cógregatione ordinaria, ouer fe ne dia memoriale al secretario, dal qua le,fe piacerà allilluftrifs. sig. Protettore, fi proporà, fincomeancora notarà tutte le refolutioni nel modo che fiè deto nella Cong.ordinaria. Et con quefti ordini, ftatuti, \& conntiturioni fir regerà feliceméte quelt'opera. Et a ho nore egloria del signore anderà di continuo profperan do de bene in meglio, ne i fecoli de fecoli, Quod fiat fiat.


## DELLOFFITIO DEL GIVDICECAP. VLT.

Iuftitia ante cum ambulabit, oopponet in via

$$
\text { greffusfuos. } P \int a l .84
$$

HAuendo I'Illuftrifs.sig. Protettore facoltà di deputar $v n$ giudice nelle caufe \& liti della Cafa , la Congreg. ordinaria farà inftanza a s.sig. Illuftrifs. per tal deputatio ne, i. qual giudice conofcerà le caufe con ogni breuità, conforme alle facoltà, \& farà obligato interuenire nelle congregationi generali per dar conto, fefarà ricercato, del itato di detre caufe.sarà obligato ancora interuenire nella congreg. ordinaria quando fi fa la buffola de noui oftitiali, acciò pofsi auertire che non fiano imbuffolatil' intereffati nelle liti. Et quado ancora saccettaranno le zitelle, perl'offeruanza de damuti, \& in tal cafo non habbia fe non il voto confuliuo : Interuenisa ancera quando fi faceffe nella Congregarione qualche contrat to nel quale vi bifognaffe ildecreto del giudice, dandoli per il prefente ftatuto piena autorita come giudice ordinario di potere intorparre turtili decreti, che
feranno neceffarij perla Cafa,ouero ne contratti de Pas ti \& Putte che ferannoftati nella Cafa, 2 che faranno fot topofti alla iurifdicione dell'lluftrifs. Protectore. Nell'al tre Congregationi non feli darà faftidio.

## A.Card. Farnesius ProteAor.

Orationi da dirfi tuanti la Congregatione.
Veni sanace spiritus, reple tuorum corda fidelium, \& tui amoris in eis ignem accende.
Verf Emitte spiritum tpum,\& creabuntur. Refp. Et renouabis faciem terra. Verf. Memor efto Congregationis tuz.
Refp. Quam poffediftiab initio. Verf. Domine exaudi orationem meamRefp. Et clamor meus adre veniat. Verf. Dominus vobifcum. Refp. Et cum spiritu tuo. Oremus.

DEvs qui corda fidelium sancti spirirusilluftratione docuilti, da nobis in eodem spiriru recta fapere, \& de eius confolatione gaudere.

1)E vs qui de beatx Marix virginis vtero verbum tuí Angelo nunciante carnem fufcipere voluilti, prafta fupplicibus tuis, vt qui vere eam Genitricem Dei credimus eivs apud re intercefsionibus adiauemu:.

Ciiones noltras quafumus Domine alpirando pre-

Aueni:\& adiumando profequere, vt cuncta noftra or2to, \& operatio a te femper incipiat, \& per te cesprafiniz sur. Per Chriftum Dominum acitrum. Amen.

Orationi da diffi in fine della Congregationc. Verf. Tu uuté Domine miferere noftri. Ref.Deo gratias.: DE v cuiproprium eft mifereri femper, \& parcere $\int u$ icipe deprecationem noftram. Et fi quid in hacCon gregatione erroris contraximus miferatio rux pietzris abfo'uat. Per Dominum noftrum lefum Chriftum filium tuum, quitecum viuit, \& regnat in vnitate spiritus sancti Deusper omnia fecula feculorum. Amen. Verf. Pater nolter. Ver. Eine nos inducas intentarioné. Refp. Sed libera nosà malo. verf. A porta inferi.
Refp. Erue Domire animas eorum. verf. Requiefcant in pace. Refp Amen. Verf. Domine exaudi orationem meam. Refp Er clamor meus ad te veniar. Vetf Dominus robifum Refpet cum spiritutuo:

## Oremus.

Deys venixlargitor, \& humamx faluris amator quxftumus clèmentiam zuam, vt noftre Congregarionis fratres, propinquos, \& benefactores, qui ex hacfeculo tranfrerunt beata Maria femper wirgine intercedenecumi omnibus sanctis tuis, ad perpetux beatitudinis confortium peruenire concedas. Per Cbriftum Dominum notrum. Amen.
Fidelium animx per mifericordiam Dei requiefcant in pace. Amen.

## 1LEINE

## Tauola de Capitoli.

PohemioDei Protettore, cap. i:Dell'sfficio del Prelato,cap. 4Dell' officio delli deputati, cap. 5 .Della Congregatione ordinaria, cap. 6.Delli Miniftri della Cafa,caf.7-Delf Econom o, \& depuati alli maritagsi, cap.9.Dell'officio del Secretario, tap. 10 .
folio
folio ..... 3
Del numero dell' officiali, cap. 2.
Del modod'clegere l'officiali, cap. $3 \cdot$
Dejliofficio del Cemerlengo, cap.8.foliofol:foliofolio4
Del modo de vifitarla Cafa, cap. 1 1.
Dellioblighi della Cafa, cap. 12 !
Delle qualita de putti, $\&$ putte d'accettarfio
\& loro vifitatori, cap. 13.$\because$
Dellammilsione delle Zitelle, Cap. 1 so' . ..... folio 12folio
folio4
$\therefore$
Del dar fuori li putti \& putte, cap. 16.
De Viffarori de putif \& pritue dati fuori, cap: 18.
Dell'officio delli Vifitatori de ftabili, cap. 19.
totio ..... 15.
folio ..... 15folio
folio5
$\because$
1folio 9folio 10folio 10
folio 18
Dell'ammifsione de putiti, rap. 14. folio 12
Delle dore delle Zirelle, cap. 17 .follo 14
folio ..... 14
Delf'officio de sindici,cap.20, folio ..... 16
Delle qualità de Confratri, \& modo d'accettarli, cap. a 1 .
Della reftitutione de benidell'Orphani, cap. 22.
folio ..... 17
Delliofficio del Procuratore, cap. 23.
Delliofficio del Procuratore, cap. 23.
Delbelficio del Notario, cap. 24.
Delbelficio del Notario, cap. 24.
folio
folio
folio ..... 17 ..... 17 ..... 17
folio
folio
folio ..... 17 ..... 17 ..... 17
Dell'officio dell E fattore, icap ; 2 sDell'officio,dolComputifta, cap. 26.
folio 16
folio ..... 16
Dell'elctione delle prioreffe, cap. 27.Délla Congregatione Genénale, cap. $2^{88}$
Dell'officio del Giudice, cap.vltima. folio ..... 19
folio ..... 18
folio ..... 18
folio ..... 18
Orationi, folio ..... 20

