Ferrarie die ultimo martii 1438

DE FORENSIUM PRESENTATIONE

Capitulum primo. Che li deti offitiali dee facere et ordinare cum tuti li modi che a loro parerano, che debeno tuti li forastieri che veneno de fora del contado de Ferara siano apresentadi alo offitio dele Bullete in quella. Et che tuti quilli che vano fuora deli passi dela dicta citade de Ferara non vadano sença la loro Bulleta del deto offitio provedendo opportune ali passi e a tuti li hosti di quelli per cride o per ogni altra via che ali dicti offitiali parerà per observatione dele predete cosse.

DE SATISDATIONE HOSPITUM, CARATERIORUM, NAUTARUM ET CUZONORUM

(cap. 2) Item che tuti li hosti, albergatori et ogne altra persona che dia riceto ad alcuno forastiero, a pasto, a mese o a septimana o per qualunque altro modo, siano scripti al deto nostro offitio dele Bullete per li notari deputati per nui a quelle due volte l’anno, cioè de sey misi in sey misi. E per lo simele tuti li careteri da Francolino e tuti li nochieri che passano Po cum loro burchieli, e tuti li cuzoni de cavali. E debiano dare le loro segurdade, segondo la sua facultade, de fare bene e diligentemente e senza fraude alcuna li loro offitii, e de tegnire salvo tuto quello che a loro serà dito sotto la pena che ali diti offitiali parerà. E a tutti quilli imponere e dare li ordenamenti che serano necessarii per observatione dele predicte cose.

DE IURISDICTIONE FORENSIUM ET HOSPITIUM

(cap. 4) Item che li diti offitiali debano rendere rasone a tuti li forastieri che domandasseno rasone contra altri forasteri, e per lo simile a citadini contra forastieri, et a ciascaduno hoste contra uno altro hoste, e da hostiero contra uno so hoste reconverso.

DE IURISDICTIONE OFFICIALIUM

(cap. 9) E sopra tute le predite cose possano li deti officiali procedere e fare rasone, condenare et absolvere sumarie, simpliciter et de plano solo facti veritate inspecta diebus feriatis et non feriatis sine strepitu et figura iuditii et prout et sicut detis offitialibus melius placuerit et videbitur facultate negotiorum occurrentium et emergentium dilligenter inspecta. Et quod ab eorum sententiis et preceptis nemo possit appellare nisi sibi per rescriptum nostrorum fuerit concessum.

DE ORDINATIONE CRIDARUM

(cap. 15) Item, che li diti offitiali façano fare due volte l’anno tute le cride le quale per observatione de tute le predicte cose serano opportune apponando in quelle le pene che a loro parerano.

DE PENA HOSPITUM, CARATERIORUM, NAUTARUM ETC.

(cap. 18) Ancoramò, se fa comandamento per parte de deti offitiali che tuti e ciascaduno hostero o hostiera, albergatore e albergadrise dela cità de Ferara e de soi burghi così quilli che dano ricepto a pasto come quilli che teneno a septimana o a mese o per alcuno altro modo alberghino forastieri e tuti e ciascaduno carattero li quali usino el viazo de Francolino portando mercadanti e mercanthie inanci e indredo e tuti e ciascaduno nochiero che usano passare Po li forastieri cum li loro <b> burchielli che tuti quisti infra tri dì proximi che deno vegnire debiano vegnire e apresentarse al’offitio dale bullete ali deti offitiali e dare le sue segutade segondo usança e tore quilli ordini che li deti offitiali li dirano. Li quali debiano observare ala pena de solidos xl marchesanos per ciascaduno che contrafarà. La quale pena sia applicada ala masseria del comune de Ferara.

DE PENA CUIUSCUNQUE DANTIS RECEPTUM FORENSIBUS NON DANDO FIDEIUSSIONEM

(cap. 24) Ancoramò, che tuti e çascaduna persona citadina, contadina e forastera, de che conditione voglia esser o sia, li quali al presente teneno hostaria, taverne, case o altro alozamento in la deta cità, borghi e sottoborghi de Ferara o veramente per alcuno altro modo dia ricepto a forastieri pagandosse e facendossi pagare, a pasto, o a septimana, a mese, o ad anno, o per alcuno altro modo, che quisti infra dui dì proximi che deno venire se debano apresentare al deto offitio dale bullete, e ali offitiali deputadi a çò, segondo la consuetudine del deto offitio, ala pena de libre cinque marchesane per ciascaduno che contrafarà.

DE PENA HOSPITUM MITENTIUM NUNCIOS SUOS CONTRA FORENSES

(cap. 25) Ancoramò, che el non sia alcuno hostero tavernaro o albergatore dela cità borghi o contado di Ferrara el quale ossi né prosumi andare incontro cavalcare né acompagnare né per alcuno suo famiglio o messo fare andare cavalcare né acompagnare alcuno foristero viandante da luogo a luogo fora dela cità de Ferara né fora dela guarda e sito dela sua hostaria, così in andare fora dela cità e contado de Ferara come in lo venire a quella, né subionare né desviare li deti viandanti per torli da una hostaria o passo per menare a un altro, ala pena de libre diese marchesane per ciascaduno e per ciascaduna volta che ello contrafarà, ala qual pena sia obligato l’oste e patrone de ciascaduno famiglio che contrafesse ala presente crida sença alcuna exceptione.

DE PENA HOSPITUM NON DENUNTIANDO SINGOLO SERO HOSPITES SUOS

(cap. 26) Ancoramò, che ciascaduno hoste, albergatore e albergatrice nela cità de Ferara e de soi burghi ogne sira, passato le xxiiii hore, debiano dare in scripto ali offitiali dale dete bullette tuti li hosti che quella sira se troverano havere forastiero in la soa hostaria, ala pena de soldi xxii per ciascaduno che mancasseno de darlo inscripto, e per ciascaduna volta.

DE PENA CARARIORUM ET NAUTARUM NON PRESENTANDO AD OFFICIUM OMNES FORENSES

(cap. 27) Ancoramò, si fa comandamento a tuti e ciascaduni caratieri li quali usano el viazo de Francolino portando persone e mercantie inanci e indrecto e li quali en su le sue carette condurano alcuna persona forastieri ala cità de Ferara, la quale vegna de fora del contado e distretto di quella, che quilli incontanente li debiano apresentare al deto offitio dale bullete, e ali offitiali di quella farli scrivere secondo la consuetudine del deto offitio, ala pena de soldi quaranta marchesani per ciascaduno e per ciascaduna persona ch’ello condurà contra la presente crida e simelmente se fa comandamento a tuti e ciascaduno nochiero li quali passano e usano de passare Po cum li loro burchielli persone forastere, che quilli tali incontanente come hano passato alcirca Po [persona] forastera la quale vegna di fora del contado e distretto de Ferara la debano apresentare al deto offitio e farli scrivere como di sopra è deto ala pena de soldi xl marchesani per ciascaduno e per ciascaduna persona che non sia presentata, che tuti li deti carateri da Francolino e nochieri che passano Po infra dui dì proximi che deno venire debiano essere apresentadi al dicto offitio e ali offitiali di quelle farse scrivere e dare le soe segurtà segondo l’ordine /5r/ del’offitio ala pena de soldi 40 marchesani. La qual pena incontinente serà tolta passado el deto termine a coloro che serano stadi disebedienti.