# Markt und $\mathfrak{G a n d e l s h e f f i ́ m m u n g e n ~ f u ̂ r ~} \mathfrak{P i} e n z$, 

aus dem Ұabre 1537.

2luf Grund det bom fönig uns Sandesfïrften Wersinons l. erfafienen sancesoronung für zitol, סeren Durcffibrung Ferdinans nabezu erzioingen muste, einerfieits, und auf dav ©rfucjen סer ßürgerfigaft bon sienz anderieits, ertiés Beit Freibetr won Wooffenfein im wafre 1537, (am 31.
 und abfteliung ses fuitbauffe, fo allentGafben nuf Dem gat in manig toög zu appruct und betberbung ber bitgerfifiaft und bes géwerbigen manns in ftetten gebrauty twirdet". Sie sourben zufammen mit $\mathfrak{b e m}$ Rat ber GtaSt Lienz und det Bürgetfobaft beip,tiofien.


#### Abstract

(ゆas Driginal beftegt aus amei $\mathfrak{F e r g a m e n t b o ̈ g e n , ~ b l e ~}$  werben. ( $28 \times 36$ ). Das Eitgel bes Bett Freiberrn $\quad$ u $\mathfrak{W o l k e n f t e t r}$ fegit. Der Sert verteilt fid auf 6.5 Getten mit $24,22,22,22,22,22$ und 16 Edprifteifen. Site Ut: 


## I.

Teben Sen fation beitebenden Sagrmarften foetben an zivei Zagen in jeder Mbactie, $\mathbf{5}$. i. am Dienstag und Gamstag, auf dem unteren Blabe freie $\mathfrak{B a}$ ode nmärfteftatfinden, bei benen jeder, ob arm oder reifg, zum Xerfauf bringen, feifbatten umb um einen , ziemblidjen pfening" peine wharen bertoufen fann. Was einer für fith und feinet Sgaudjalt benötigt, hat er in Sienz zu faufen. Wito aber einer beim Zlafauf oon sebensmittein (,efifende war" $^{\prime}$ ) auf סem Sande (,"gay"), ס. i. auperbald der Stast, angetroffen, po wird er beifraft und Sie Straffumme nact ser $2 \mathfrak{l t}$ ser waren bemeffen.

## il.

Niemans darf aus dem oxebiet Ser Sgertidyaft

 odet flein") ousführen, Sort berfaufen uns ,,berfoenden". 2lles, wos einer betfaufen will, fyat er an sen freien Sajr- uns whocfenmärtten in Slenz zu bertoufen, „in anfejung ber teurung, fo fiaf von tag zu tag mejtt." Erft youn er fie Sort nicht min den $\mathfrak{n t a m}$ bringen fam, sarf er fie nacf austwärts bringen und bort bertoufen. Wief barf er mur mit Betwilligung det Obrigteit naç auxwärts treiben. Llebertritt einer siefe Beitimmungen, io verfält die ware und der Gtraffallige wito nact dem Wert der ware beftaft.

## III.

Bur Ueberibacfumg Siefer Deitimmungen ser-
 tungen fofort der Obrigfeit deer Sem @erictite anзuzeigen baben, „סamit siejer toblichen wollizeyen, orónungen uns gefakungen fracte fürgangen uno Sa\&urct Deitatictjer banstbabung uns fraff erequient werbe."

IV.

Die Bürger und Cinwobner Ser Gtadt Mreng baben bas Wortauforecft auf sen getwöbnliffen wockenmärften bor ben welterbertäufern
 bis $8 \mathfrak{L f i r}$ und $\mathfrak{i m}$ Binter bis $9 \mathfrak{S i b r}$ bormittags. W3itd ein ,fürtauffer ober custender" bei Fäujen in siefer 3eit betreten, fo zablt er als Strafe 25和und und berliett dazu noch piene whare. Sernach ift Set Marft auth für siefe offen. Tiefe $\mathfrak{m a r t b e}$
 wofter pillicfien bor dem fremben und aujern geforteilit" werben.

## V.

Wu* der WBügerifiaft werden bier Bertraumo leute зu Søäsmännern (beichatzern) beftimmt, Sie in Eid genommen werden und sie Xerpflicffang baben, zu leber Beit im Sabr und fo oft as eben notbendig ift, alle Storffifde, Seäringe, saufen uns sie anderen "geialzten bifch", Sie zum Berfauf nact slenz gebracht iverden, zuiammen mit Sem Stastrithter zu fontrilieren, of jie wobl gut, Frifich und nify abgetegen jelen. Writers baben fie 3u beftimmen, thas fie foert fins und twie fie berfauft foerden iollen. Sommen ifhen aber Sendungen unter, die sen Bejtimmungen niachit entppretfen, fo baben fie die ware zu befctlagnabmen und zu verbrennen, „סamit der gemein unberftändig man סaSurci) nit beidjadigt und als oft bejdicfit, feines gefund betaubt wirbet."

## VI.

 trolleder Lebensmittel wie Fäfe, Biger und Scimalz, wobei fie auth wieder sie ©üte feitzuitellen und den Prets feitzufegen baben. Gebt bie Ware in der Zorverfaufozeit (im ©ommer bis $8 \mathfrak{L f y r}$ und im wintet bis $9 \mathfrak{L f b r}$ vormittogs) nicyt $\mathfrak{a b}$, Бam fönnen Sie fäufer toon ludivärts ebenfo
 wobner.

## VII.

Nit den $\mathfrak{M e}$ egern ift ebenfallis ein wbfom-
 zfeifdy zu betfoufen baben. 2luf Nictikeingartung Ded 2 ffommen itegt Gtrafe.
VIII.

Ein jeber $\mathfrak{N u}$ uller foll aucf $\mathfrak{B a}$ afermeifter jein umb umgefebrt. 2luf Gruns ber neuen sandedordnung bat sie Gtast £ienz eine eigene wa age aufzuftellen, wo das ceetreibe tor dem Mablen uns bernacty sas Mebl auf fein oefoicfy geprift zu wersen bat.

Stastricfter und „beicfüber" baben ebenfalls mit Sen $\mathfrak{T t u l l e r n ~ u n \delta ~} \mathfrak{B a ̈ c t e r n}$ eine $\mathfrak{D r \delta n u n g ~ a u f - ~}$ zuricften, je nactidem ", das traid bocty oder nyder
geffic，und sen Bädermeittern borzuififreiben，twie groj und fchioet bad Brot zu fein bat．Beide feeben unter Strafondrobung．

## IX．

Sin סer Sgerticjaft Lienz und ibren zugeförigen sebieten bat nath der neven Sanderioromung das
 getwandt zu werben．Geide uns 3bolituch wird mit
 naber mit der＂Ianng ellen，foie von alter gebroucfit thorden＂，gemefien．

## X．

Det unmöglicfe Buftund bet $\mathfrak{2 F i n f l}$－©aft－ $\mathfrak{b}$ äfer（，iwingti zaffern＂）．＂sasurch fict vill manicfertay poijer facfien zutragen umo begeben＂， baben jofort aufgetafien zu foeroen．Dhne Bemitif－ gung ber obrigfeit sarf auberbalb der Etadt， in der ganzen Sherrifiaft siens uns in ifren ©e－ rictyten feine wheinjbyente oser zafer aufgetarl werden．Strafiab： 50 Gulsen．Bamit aber，der gemain man＂Surç ben Eigennuß ber recfftmäßi－ gen Wirte＂，nit Geififyoart werde＂，baben bie biet Ecfäbleute mit sem Stadtriffter Sen woein der witte und ser gemöbylictien weimityenten zu prii－
fen．Wer obne Betvilligung auticjenft oser（itit） an bie Werordrung nicft yaft，wird nact ermeffer סet Obrigfeit zur $\mathfrak{Z}$ berantivortung gezogen．

XI．
2luch mit den Mriphern des sesererband－ $\mathfrak{w e r f e s}$ Gaben $\delta$ te Ricyter und die Gryägleute eine Oromung berzuitellen．Tse nact sem ona Reber bocty ober nieder im preis ftegt，baben fie zu beffimmen，wie dow seber zu berarbeiten und sie 2Bare zu berfaufen ift，＂Damit Der gemain man nit gefart und pety pillictifeit erfalten werden famu．＂ Wies bat einmal im sabre zu geifyeben．

2lebnticy it eq auch mit den Rrämern und Sandeloleuten zu machen．wenn ein ober
 mberes ziey）aus anderen Seertchaften ober Oe－ rifjeten bat，jo ijt er in Sienz zum 彐erfouf nicfin geftrungen．Wienn er fein＂poipporte＂bat，fanm er es fovitertreiben．

Beit syeibert zu mbolfenftein befalt filay für feine かerion，für feine Grben und für die tommen－ Den Seerren Ser Seerictiaft Rienz sas Rectit der Zhuf－ bebung，סer Erleichterung ober atth sie Berictärf－ ung siefer $\mathcal{B e j f t i m m u n g e n ~ b o r . ~}$

## $\mathfrak{H}$ eher $\mathfrak{G r a f}$ flltredtt I，D，Bőrz＝Tírol，

Die nathfotgend zeitfity aneinancier gereiften $\mathfrak{U r}$－ turden beo grafen 2ubrefit bon ©obrz uns zirol， Seren Woiltert erfjalten ift，ergeben in mefrfactyer Sinfictet mancfer Bemertensioette．2auber siffen 76 bolljtändigen Iffumben fins noch cal． 50 weitere ous feiner ₹egierungwzeit von 1271－1304 feft－ zuiftellen，sie aber nur duszugsiveije（pregeft）im （sibtzer－Repertorium dee Lombestegierungearcjive in $\mathfrak{Z n m s b r u c f}$ obye $\mathfrak{T r o n a t s -}$ und Zagesbatum ent－ batten find．Zntereffant it jesenfalls，sap̧ jitcy bei Graf 2lbreaft Sie beutifye Gprache in den Sir－ funden mur fejr rangiam surctifegt；bon diefen 76 $\mathfrak{U r t u n d e n}$ jind ledigrich 18 in oeatticyer Gpractye， afo ethoas iber ein 彐iertel，wäbrend ficfy unter felnen beiden Söbnen Speintich uns 2atbrecfit dals习ुergältnis rasifal umfebrt．Wort finben toir unter 63 im Wolltegt nur mefr 12 in Iateinifcher Spracfe． weiters zeigt sie grepe 3 zericfiedenbelt ser 2lusftellungsorte，diaj zurbrecfit swie auctilietne Nactyolger ifre（axebiete wirtict）aue eigener 2ln－ wespenbeit tannten．Zntereffant wäre wobl notf sie Frage bezüglity Ser Reifieseiten zivilityen sen win－ estnen orten，went dos $\mathfrak{L r f u n d e n m a t e r i a l ~ t o l l - ~}$ ftänsig erfalten wäre．（1288，Thoo．13；©dfloj $\mathfrak{G}$ tein－ $\mathfrak{N i o n}$ ．23．Gried bei $\mathfrak{B o b e n}$ ）．

1871，Măて 4，Tirol．<br>${ }^{1273}$,<br>1273，Gult 23．Et．Weit．<br>1274，Marz 28．Rient<br>1275，2lpril 17．Steng．<br>1275，wat 29．Gommered．<br>1275，Sept．18．Sicierjefen．<br>1276，ЭänM，©，©ablenourg．

1．Ed．I．
1．WBtqu Rep． 24.
1．F®ฯ．89，シ． 169.
1．Mubborf．（9F．）
1．Feq $1.81,6.330$
1． $\mathfrak{W O t E}$ Rep．I．
l．Mart．， 1, ne． 744.
1．Mart，1．，nr． $7 \overline{\mathrm{o}} 1$.

| 1276，פeg．20．Etent． |
| :---: |
| 1277，Mats 30．Etert． |
| 1277，ひpril 1．Wxelsb |
| 1277，\％ug．10．Sdilof Sruck． |
| 1278，Mat 14．Eteng． |
| 1278，Mai 20．Freutberg． |
| 1278，Mat 26．©́blof æruck． |
| 1280，Matz 31．£terz． |
| 1281，Etent． |
| 1282，\％ug．24．Welsberg． |
| 1283，Matt 15．Salf butg． |
| 1283，Juni 13．Getjetmannsborf． |
| 1284，Jănt．7．Sonnenbutg． |
| 1284，Dxt．18．Eterg． |
| 1280，${ }^{\text {2 }}$ ， |
| 1285，Juni 22．Matrei／Bitgen． |
| 1285，¢kt．18．Jutidjen． |
| 1285，Okt．18．Juniden． |
| 1286，Juli 11．Sithernemb！． |
| 1286，Elug．21．Welsberg． |
| 1286，وov．20．Sulot Bruar． |
| 1287，mat 6．Dbetbraubueg． |
| 1287，Dat．30．Sint． |
| 1287，Mon．22．Bretienbutg． |
| 1287，Mod．23．Breifenburg． |
| 1288，Mov．13．Sdulo Etein． |
| 1288， $\mathfrak{N o v . 2 3 . 0}$ ．${ }^{\text {gries b．Bpzen．}}$ |
| 1289，Junt 3．Eteng． |
| 1289，Suli 25．Etens． |
| 1290，Јann．6．\＆ienz． |
| 1290，Mat 27．Sirol． |
| 1290，Чıug．24． 3 nusbruck． |
| 1290，Eept．20．Etens． |
|  |
| 1291， 2 ug．20．S¢log Bruck． |
| 1291，亿ug．20．Є¢lрв ஜruk． |
| 1292，Mat 1．Dbetbrauburg． |
| 1298，Зunt 30．Etejerbotendetenz． |

t．©c．II．
I． 9 Om． 3.12.
b．Bafl．，15，str． 216.

l． $\operatorname{Dom}$ ．B． 20.
1．UbE． 18.
1．£山B． 344.
1．Э円．2． 13.
1． 9 om．B． 34.
I．F凡M．34．nr． 344.
1．Mart．，I． 1075.
b．G民O．31．Є． 397.
1．Edil．15．nt． 237.
1．Sip． 699.
1．GR21． $84 . \pi r .357$.
t．Mart．I．nt． 1165.
b．Mip． 699 ．
1．G2\＆ $31,5.427$.
1．צঞ̊．81，©． 489.
1．W®tथ．Rep．ab．VI
i．שBછtथ．Rep． 24.
b．Є由．\＆． 11 ．

b．उम． 111 ．

i．Stal．21．nu． 1.
b．Єø． 3.
l． $90 m . \mathfrak{B} .14$.
1．Е๗．थ．il． 302.
l．Dom．B． 11 ．
1．©ф． 3.
b． $\mathfrak{F}$ घ． $\mathfrak{U}$ ．287．（థ．

（．Edt．15．nt． 250.
l．Dom M． 1.
1．Eી．श． 1318.
1． $\mathfrak{B}$（tथ．Rip．II．
b．Mart．II．nt． 133.
b．Mart．II．Mr． 136. （ ${ }^{(G) i n g}$ Dfitey．）

1298，Эănt ©itnる．
1298，Зult 2．ตtataau．
1293，Eept．15．Eind．
1294， 3 ult 24．Tafiten．
1294．©iug．24．Liters．
1295，Geb．6．£tenz．
1295，Yeb．15．Saló Brud．
1295，\％eb．21．Dberbeliat．
1295，＇Miart 30．Эdfto
1295，Des．9．Dbervellad．
1295，פef．${ }^{\text {F1 }} 11$ ．Sitepthofen．
Rrainberg．
1296，Feb．12．Sulo Biruk．
1296，Uprit 29，Bürg．
1296，Det．2．Etenj．
1296，Dez．14．Gnniden．
1297，马eb．83．©bгд．
1297，Mat 4．Ungerstian．
1299，Märt 17．S円lob Bruck．
1299，elug．24．Elering．
1299，פez．27．Edtló Bruck．
1800，Olug．3．Eadfenburg．
1300，2ug．3．Eafjenburg．
1501，Yăan．11．giens．
1301，角ai 16． $\mathfrak{m i e n}$ ．


1．©山．श． 9478.
f．Ed．III．
1．हRथ．31．©． 444.
I．Mart．II．nt． 186.
I．©和．21．nr． 2.
b．פom．B．49．（Bfin．
Offuet \＆ $\mathfrak{e}(\mathrm{b}$ ．）
b．Whart．II，nr． 239.
1． $\mathfrak{E B}$ tia．หiep．1．
1． $\mathfrak{B E}$ tog．Mep．I．
b．Sift．8omm．

b．Matt．II．Tr． 275 ．
1． $\mathfrak{B G t e}$ ．Rep．I．
？© F ．IV．
1． 248.345.
1．Sift．80mm．
1． 10988.
I．Scti．21．nt． 3.
b．9tep． 1 ．
0．Е屯．थ． 9388.
1． 110 E． 23.
b．Matt．II．nt． 509.
I．Mep．II．
1．§ひణ． 346.
b．פU®． 347.
l．Rep． 84.

1301．Dez．14．Witgen．
1302，\％ug．12．S． 4 lof Bruk．


2lbfützungen ： $\mathfrak{D i q}$ ．－Wipauliana（Ferdi－ nandeum）．Som．－2urchit
 Fonte Rerum Thuitiacarum，Bans．Geite， $\mathfrak{L r}$－ funcen－Tummer．Sijt．Somm．－Sitfunden ser bitt． fommiffion deg fierdinandveuns．SuB．－sefens－ $\mathfrak{U}$ ttunden－2 Eruct．Ntant．－Wr．Frz．Ntartin：Regeiten סer Galz－ Eurger Bijcfoffe．Boms．Geite，Urfunden－Nummer．
 unt Stants－2licifin Wien．Repertorium（Wiener
 Nummet．Scty．－Scfionact－\｛irtunden dex Serdi－

 Gefl．－Scflentifuiften，Bons，Seite，Nummer．
 1 －lateinijcty，$\delta$－סeuticif．

## Regeften＝Sammlung

## 

Oinmerkung：Wie bier verdetaneten Ur： kunben unb Gutriften befinben fia ton sofier a． b．Boften＇den Samiltenardty，bas－fäter bent gaubesmuieum＂Jecbinanotum＂in Jansbruct ibermittelt mirb．－Sit cbronol，georbneten Uriunben finb als zum genannten Urdive gehbrig bezeidinet unb fortiaufenb nummeriert．（Sier aus． fatienbe Fummern baben filr bergeitige Eorjdyung betn 3 nterefie．）

Bettmangels wortmortitcuer Refung，entjdulDiat Strapphett ber 2ungaben und 民ujeraditiafing erakt miffenifjaftititier Form ber Guszige．פaber Ferwertung meniger als Regeften，bena als ＂Werzeftints und Eirt ber Etudde＂．
Nr．1） 1422 शlovember 25，（Gand Ralbreintag．） 0.0.
 Petbuaton um den jectiten $\mathfrak{F e i l}$ bes Lebens as－ flit（（eflitt）foint 3ugebör bon Blajen §ung，geief－ fen ouf dem Seben Geflit in Rionaun．Siegelt Sigmund Sgeafin（？）zu Brichjen，Beugen ふacob prannfofer（praunbofer？）Thatbes Gem，Sganners

Nr．2） 1441 Jăntrer 25，（Ef．ஒauls ஒekehrungs： tag） 0.0.
Raufbrief für das Gpittal zum bl．Geift zu Ctetzing um daw fogen．Unttangerl bon Ebriftina Syaufrau shanien（Exanzen（©slanz），Büger zu Sterzing．Siegelt $\mathfrak{G e o r g} \mathfrak{F n}$ nöring，Sandritfler zu Sterzing．Beugen ferieoticti Fuche zut ©oifenfab， Mhaifer Somras Scfimied zu ．．Dermbart modimg
 jiegeit．

Kap． $47 \times 31$ ，fein Giegel．©pütere $216 f$ finift．

Nr．3）1454，＂Ultbar vom Jahre 1454＂
wörtlicfle，（Brumect，1801，Oft．19）勺on Spjef Frranz Ritctibetger， 2 Imtogetictofotiveiber，visierte 2ab－
 dee Rucijenmabribofes an der Linden，sie Wholf－ gang Main an bet Sinén（bei 2fltrafen）al Baumann angegeben bat．

Gejeftete $\mathcal{B u c h f o r m} 18 \times 24,14$ beicitietiene Rop． $\mathfrak{B l a ̈ t t e r}$ ，Spuren bon Goricfuitt，\｛imidiag peerg． Zeil einer Seeirataderede zivititien dem ふunggefellen Sram Seit，witt und saitgeb zu Gommenty，uns Der Mtargatety Breindin， 1715.
Nr．4）1494，am Giteitag nad unfer Ib．Fitauens Tag Conceptionis，
 Neunten und sexugarifotion Im fuinfiten ふar＂ gibt Railer Mtaximilian＂Eingango oufgezäblt gegen 40 Zitel Sesjefben）Sen Stainmäzen，Parlier uns Gefellen fir die gefürit．©rafferaft zitrol，einen
 Sand oeb̈rgen auf Smogeorgenberg Gand Bene－
 §ouptbrief in cigenen §eänden geЂ̧abt und bie Sie－ gel und 2lffcyrift whort für 2 Wort richtig befunden zu haben．Sn Gegenwatt ber 3eugen：5tag．©bri－ ftowh Mictartingers，Woieph ．．．Seneroein $2 \mathrm{~m}-$ geters und Bercftotion $\mathfrak{G t j o p h s}$ ，amitatt des ganzen Fonsfoerts der ©teinmegen und Yartiet 2ibt $\mathfrak{F o m m a \delta}$ fiegelt．Gamstag bor Gt．Georgy bes Sgeilig Dittery und Ntartibrers \｛ag 1496.

Prop． $20 \times 34,6$ balbfettig befctafebence Brät－


Nr．5）1564，Jult 14， 3 nnsptugg，
ertemnt Raifer Ferdinand retc．etc．，„unjerew Reitys Des Römifitien bierumbsneyfigitten und der antern
 erbebung de Sacob Chriftoph bon Brandí bu Seonburg，für feine 5 ausfrou，Donothea §öctin， gegen ein $\mathfrak{U r t e i l}$ ses Rates uns der Stadt Sterzing bezgl．Weinzinfes aux bem §ödfljctyen Wejtb zum $\mathfrak{Z y}$ urm．
\＄erg． $67 \times 50$ ． $2 \mathfrak{l n}$ Faititellen beidjäsigt．Giegel
 （3ott v．purg．
Nr．6） 1600 ，2uguft 25, o． 0.
Kauferief für Scann Sufaibter，Birger und Rat zu Sterzing fir fity und feine Erben，bon 2lndw Sörtmagr um mefrere Stücf und（oitter zu Will． ©iegelt Seonfort stebleperger，Marg Wolgitjaffen， anftatt feiner Sausfrau Rofina Raucfin，2mbre
 gang Briebter（？）uns Matfen（Strupp，alle Bürger zu Gterzing．

かerg． $57 \times 33$ ，Siegel feblen．
Nr．7）1609，Jänner 4，o． 0.
Baltbajarn Grebmers zum wholfatburn Ein－ ftandthrief con Mriciaetm Gaver，Bürger und wirt cm कeipen 乏amm zu Sterzing um die wirtobebau－ fung am Stern in ber untern Stast ©terzing．©ie－ gelt Midhael Gaber．Jeugen Seannes §ödi $\mathfrak{F a t -}$ und Embtgerifft 6 anmalt und $\mathcal{E}$ afpar phoulanmer Rat－ums Randgeriftyjartiber．

Fkerg． $62 \times 23$ ，sporzapiefitegel．（ Laut $\mathfrak{f r t f u n d e}$ fiegelt $\mathfrak{G a d e r}$ mit rigente Sieget；bas anjängende Siegel ift aber sad \＄ojann §ödbl＇fche．）
Nr．8）1628，Dktober 23，Mit Rajen．
prozepabbandiung zwifthen sen Tacjbarjdiaften Oberolang，（sollen uns mittenotang，wor sem pfleg－ pileggericfit alitrajen．
$\mathfrak{F o l i o b a n s , ~} 145$ fol．umbollftänsig．
Nr．9） 1650 ，Măr 1.
 won Paul Penz aufn Gigglperg，Lanogericft Gter－ zing，um ein Etürt wieemaj̆s auf simetelfex． Siegelt： $\mathfrak{y}$ ofann waild won wildenburg，Pfleger $\mathfrak{z}^{2}$ ©trötbenftain，Beugen Ser Saufabrede：Mari－ milian ©ajer，Bürger zu Sterzing und Bartlmä Martyart auf Obertelfes．Siegelzeugen：2ldam Mabr，Xaumann zи Reffenftain und Frichoel Marffart，Gefteiber in סer Commenda Eterzing．

Berg． $54 \times 24$ ，Girgel Feflt．
Nr．10） 1649 ，2uptil 5，o． 0.
Baulen puatfers Raufbrief bon Cbrititina Wucfe－
 berg in Misnaun Ebyefirtin um Baunecht etc．
 Siegelt： $\mathfrak{2 l b a m} \mathfrak{N i o j r}$ ， $\mathfrak{L r b}$ batamtmam．Beugen ber Raufeabrede：Mathius 5allet，Spomann ßrant－
nerdberg（？）im Sifberbergiverf und ©brifition Staubaty，Sctmeiders（？）ober Mtartith，alle Kand－ geridyt Sterzing：Giegelzeugen：©aipar Frei
Bürger umb Bericftradrofat，Gterzing．
Werg． $61 \times 35$ ，©icgel fefit
Nr．11）1656，Mugult 6，o． $\mathfrak{D}$.
Paul かrezen，Traurers Faufbrtef，bon Baltin Pardeller Sämber zu Scfenau，\＆anoger．Gter－ gingen um bier Zagmajd wiefe．Sizgelt：Premo－ bofer（？）．Beugen：Senerwein won $\mathfrak{P l o n g}$（？）unds Gimon $\mathfrak{N l a i r}, \mathfrak{M}$ auter zu Gtetzing．

Berg． $60 \times 15$ ，Giegel feblt．
Nr，12） 1665 ， $\mathfrak{R o v e m b e r ~} 25$ ，Brizen．
 ren，betreff einet samshung nact weilans Cbtifiof אöllner，geroej．Bejtandjalters za ફeinfols uns Gaubenz Priftou und Gabried Gcfräfl，beide Bir－ get zu Gitian，aut）．．Egger，jebt Oberméyertolit uns $\mathfrak{F a j f g e b}$ zu ßanzentiorf．Fertigt Matbias ©tey－ erer，Capitel 2 Imtmann．

Rap．Sanzleiformat．Fein Sieget．
Nr，13） 1678 ，wittewalb（Cijak）©eptember 12. 15．，Gterjing September $14,15,16$.
$\mathcal{B}$ Beibibertrag，Dermögenstiquibation，Grbritflaj etc．ouf 2 dbleben weiland Cappar Proben，getwes． Gajtgeb zu Nittenmaldt，Sarsger．Gtobrzing．
 getber Geibenictinur gefeftrt，ojne Gieget．
Nr．14）1680，Måt 12．，o． 1.
Quittung bet fo．Briznertionzlei für ©eorg Maint， ßürger und ©ajtgeb zu Gillian，fïr sebenöins fitr bas ifm won Biftyof Paulit berliefene Seben Cotreis．
Rap．Sangleiformat．Zufgesriicttes Retfafaffiegel． Nr．15）1682，Jänter 29．，ひ（tsRajen．
 prugger und Bontime und spanc Gebruber Gtai－

 NTaria ßörmbacherin um wim，waiઠ und Stoct－ recfit，bor bem $\mathfrak{F f l e g}$ gericfy 2 Iltrajen．

Folioboms， 98 fol．unvolffänsig．
Nr．16）1688，Jănnet 22．， $\mathbf{~ . ~}$ D．
，＂̉ar 3öd＂（zarzettel）ums＠uittung ber fb．
 Saitge zu Sillian，für Sebenozins für bas ibr bon Bifitiof æobam franz berliefiene sebem Golneib．

Nr．17）1690，
Urbar Des Martini 3infes，1690－1691，aus
 itertal．
$\mathfrak{F}$ folioband， 165 fol．mit Namensregitler．

