## Sutclligenz＝刃latt

fit


## Nr． 30.

Sountag ben 13．2aril 1845.

Sum rafden Sfug，ber allzu bob geftiegen， Wiflegt oftmale fiid ein faneller Eturz zu fügen．

## Sherantegeridhtiche Serfingung．

 fehr bäufig einlaufenden Schubflagithreiben und SuftiserjögerungzBeftberden，der betteffenoen Bläubiger und－aus süctifdten，für bie wegen Begablung belangten Schuloner，fielt fiith ber $\Im$ berant3丹icher，veranlaft，den Sutsßorfebern bes biefic
 fodjen und unterbliebene Beantwortung Der Scbulbflagidhreiben Der Glabubiger，fowie Suftizßerzögerungen uno Berfügungen Der Sitsßorfther，welche nicht mit ben Bea fitmmungen Des EEvefutions＝（Gejeges übereinftimmen，unnachfictlich mit Dtonungsetra＊ fon gegen die S̈̈umigen gerügt werben müften．

Den 7．2fpril 1845．
Sberamtşrichter Stodimayer．

## Sberantliche وevfïguthg．

Wुaiblingen．（ Fuswanderung）Johann Melctior ©（bweifert，©（but）
 beabfictstigen
nicht leiften．
Eftenfallfige 2enjprüche an diefelben wären baber innerbalb 30 Kagen bei dem Gtabtrath Dabier geltend ju machen，wobei bemerft wird，Dás erft fürglich das Schulw
 frau für ibr Beibringen zugewiefen wurbe，uno bievon ibre $\mathfrak{B e r b i n o l i c h f f e i t e n ~ g e t i l g t ~}$ worden fmb．Den 3．2fpril 1845.

A．Sberamt．
Säberlen．
Baiblingen．（Mrenarsberiammfung beg randwirtbláftliden Bereins．）
Si Solge ber beute burd ben 2uxidut gepfogenen Beratgung if bie ©inberufang einer 刃jtenare

1．）Зur 2 Bagt des 3 orfantees uno थusidufies．
2．）Jur yublifation Der शecdnung p．1844／45．
3．） 2 Begen ber $\mathfrak{B e r a t b u n g ~ u ̈ b e r ~ D i e ~ n o d ~ v o r ~ b e n ~}$

4．）शBegen Befpref Farten，RaIbeln unb Sudt：©dwcine，unb zur Mabl von GdauRidtern．

5．） Begen ber $^{\text {georonete }}$ Sultung von 3udt Ebern．
 Exemplare mit den borganbenen mitteln sefdegen föne．

## 118

Die Miigliteer bes Bereins werben nun erfubt， am 4．Mai o．3．Padgmittag 2 HEr
im Bab وeuftabt redt gabreid，fid cinjufinben，wobei bemerft wirb，baf，fofern ber शntrag
 Den Mitgtieder zur Berlofung werben gebradt werben．
Die DrtsBorfande，Denen die Mitglieder dee Bereins aus frabern Mittbeilungen befannt find， werben erfudt，Diefe ©inladung Denfelben bu eröfnen．
Den 6．2tprit 1845.


## Sefanntmadituget．

gorfamt G ¢orndorf． Revier ©ngetberg．

## 

Unter ben befannten Bedingungen werben verfauft：
Samitag ben 12．Dif im Sblag Birfenmaajen． 3 eithene Etämme， 24 शadelbolz．nno 30 bix： fene Stangen， 20 Rlafter citene Jorigel， 10 Flafter budene Edpiter， 16 RIafter budene Wrügel，Birfen： 6 Rlafter Sdeiter 4 Slafter \＄3 rügel，Erlen： 6 Rlafter Sdecter 6 תlafter ynruget， $21 \mathrm{pen}: 1$ Rlafter Smeiter 1 silafter \＄ycügel， 100 Stüf ciゅene， 1325 bumenes 500 bifene： 800 erlene 350 शadelbols $=$ 2Bellen， 14 Stafter abfallyols und 1050 Stüat Mbfaltwetaen．

Dienfag ben 15．Mittwod ben 16．b．Mi． im Sblag Birfenrein：
35 eidene Stanme，Brennbolz Eiden： 23 Slafter Sめeiter 103 Rlafter गruigel，Buめen： 63 stafter Sdecter 45 stafter Wruigel，©rlen： 11／2 RIffter Sheiter，Nabelbolz： 1 Niftr．Sdeio ter $^{2} 1$ slafter yviggel， 1050 eidene 3175 bus dene 300 Mabelbog 2 ellen und 11 silafter $\mathfrak{2 b}$ ． fallbolz．

Donmerfag ben 17．，Fretag ben 18．，Sam． frag den 19．D．MR．im Sdlag（stafierbalbe： 11 eidene und 17 birfent Gtamme， 20 birfene Etanger．Brennbolz Eiden： 2 Stafter Sぁeiter 96 תlafter $¥$ rügel，Buden： 23 §laf＊ ter Edpeter 59 Rifafter yrügel，Birfen：44 Rlafter Sderiter 9 RIafter 7 ruigel，Erlen： 11 Rlafter Sdeiter und 6 Rilafter 3 Brügel． 250 Stüf cidene， 7450 budene 2075 birfene 875 erleue und 150 Mbfaltwellen， 11 תlafter $\mathfrak{\mu b}$ ， falligorz．

Samtlide Sめlảge finb auf Winterbaゅer Marfung unb wirb bas gubbold immer am erften Tag verfauft．Die 3 ulammenfunft fint bet im Scllage felbot fratt，bei ungünftiger 2 Bitterung wiro aber ber Berfauf，nad）Bore zeigung res Solgeg，auf Dem Ratbbaus in 2 Bin： terbad vorgenommen．Das 2ufgelo beträgt Pünftig immer ${ }^{1}$ s beg Revierylyreifes．

Die Drtbßorfteber werben um gebörige Be＊
fanntmadung erfudit．
Den 9．Iipril 1845.
Sionigl．Forftamt．
v． $\operatorname{RaglDen}$ ．
Sinntuben．（Frudt＝Berfauf．
आuf Dem biefigen rafen find 200 Sめeffel Binfel， 75 Sdieffel Roggen， 46 Smfl．Geefte und 50 Gdeffer 5 aber yom $3 a b r$ 1844．Feil． Den 11．2tprit 1845.

> S. Sofeameralamt. תornbedi.

Waibiingen．（ 6 üter Berpadtung．） Der llutergeidnete bat aus Der Bud＇fiden 3yleginaft zu verpadten

2 Biertel © 5 ras：und Baumgarten it ber Stefogirten，
1 Morgen $\mathfrak{A d e r}$ im mittlern found 3 eld Sdmiden．
2m פioutag ben 14．Fprit Bormittags $11 \mathfrak{1}$ Wr findet auf bem Ratbyaug cin Muffreid）fatt．

Den 12．2pril 1845.

## Bottlob ysfeiderer．

Waibringen．Die，bern lutergeidnetex geberigen， $2^{1 / 2}$ Biertel adfer nit 10 tragbaren Baumen，am Edmibemer 23 Bg ，fino für 502 月． 42 fr angefauft，unb werben am Montag D．21．2tpril auf Dem शatbban in \％utfreich low men ．

Gottlieb Dewald，Sattlet．
Baiblingen．Einen Rüdengarten beid 5oljgarten bat jemand zu verfaufen．Wer？ fagt 2lubgeber biejed Blattez．
2Baiblingen．Der Inntergeibnete verfaut $1^{1} / 2$ Biertel $\mathscr{A} f$ er auf ber Rorberböbe． Siebgaber fömen taglidi einen Rauf abjolicern． Friebrid）5au8．
शaibringen．Tus 2uftrag bat ber tw tergeidnete folgenbe（s）uterfilife in 8 eftanb ${ }^{*}$ geben：以

Dic Säfte von 3 Brtl． 1 2dith．an Sbd ftiner $\mathfrak{B r g}$ ．

शfer：Die Saffte von 1 Dirg： $1 / 2$ भat im fomalea yyfab．

Sbriftian Dppenlănber，
றReфanifuغ unb Dptifub．

2Baiblingen. (Breidecempfegtung.)
 MaturBleide, beforge it) aut beuer wieber Dab ©infammeln von leinvand, Garn und Saben, und fege redtt vielen eluftragen entges sen, welde id fdnnell und beitens beforgen metroe. Den 10. Ippril 1845.
रिuyfann ऽixt.

शaibtingen. Bei lintergeidnetem if $\mathrm{z}^{3}$ Saben: Atter guter 2Bein ber Sdpupen $\mathbf{8}^{11} 10$ 8 und 4 fr, , guter Moft gu 10 und 12 fr . Die Maaz, Brantwein ber Sctoppen ou 16. 12 und 8 fr.
Raifer, Budbinber.

2aiblingen. (bero antrag.)
Begen gefeglide Eideryeit liegen bī Gee orgi 100 f. zum 2lubrigen parat. 230 ? fagt ausgeber Difes Biattes.
TBaiblingen. $3 \downarrow$ gabe nod meyrere Eẳic SMaryfimen ou verfaufen.

$$
\text { Carl } \mathfrak{F a b r e r} \text {. }
$$

Waibringen. (zanglutergaltung.)
2tm näditen Dienfag, als amt Jabrmart, it ఇangluteryaltung wogu böflidit cinlabet Mangolo, Speiferiety.

Waiblingen. Die unterseidnete if geo fonnen ibre Begaufung beftebend in einer. Stube, Stubenfammer, ふïфe, 2 ßulbnefammern, תelIer, Etall und $\mathfrak{F}$ uttergang, nebf cinem Rumene garten in Wadt gu geben. Die Sieblyaber fönnen ess täglid einfelyen und einen Yadt abiclies. Eien.

Bittme \&aiplin.
Baiblingen. Sn einer freunbriden Rage, in ber obern Stabt, if cine Stube, Sübe, geiduofiene Bübnefammer, Borfammer unb gez fitlofener §eller auf Georgi bu vermietyen.
$\mathfrak{Z B}$ ? fagt Die Rebaction.
Baiblingen. Om Montagben 14. Iprit, ats am Stuttgarter PYerbe=:Marft, fabre idi mit Dem Dunibus Morgens 7 Mbr nat Euttgart von bier ab.

Sarl Doderer.
2Bablingen. (rteinfinterfdure.) Da auf Beorgi mebrere Rinder in bie offent lidern © Sinder theits gegen $\mathfrak{B e z a f l u n g}$, theils unento getblid aufgenommen werben.

Der Bereinbausfág.
(5) $\mathfrak{t} \boldsymbol{t} \boldsymbol{c} \boldsymbol{r}=\mathfrak{B e r f a ̈ u f e . ~}$

| Werfăufer. | Befdreibung bes suts. | \%reiz. | Tag b. ఇuffreide. | Wemerfungern- |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Sitberarbeiter 50 mer © 23 itwe. | (Ein 5aus in ber ఇitte ber Stadt, ju Gewerben gan günjtig. | 1405 f. | 21. 2prit. |  |
| Dorotbeaथbbredte Phe Crbsmafic. Dieferbe. | $3 / 5$ FBogngaufes beim Bab. <br>  <br> $2^{1 / 2}$ Brtl. Rfer in Renuen. Mefer, zur 5aiffe mit 9itee und but $\mathfrak{5}$ aiffe mit $\mathfrak{D i n}=$ fel angeblümt. |  | 21. 2prit. <br> 21. 2pril. | Mit ©tabtplegersauff: mann fann cin Rauf abgefdrofifen werben. |
| 2gitbmannwitth Gdjagenbaufs 2B. | 2 Brtl $\mathfrak{B i e f e n}$ ginter ber Sitd. | 215 ค. | 21. 2pril. |  |
| Fliegichaft D. Fries <br> berife ramma in <br> Seinftin. | $1 / 9$ Brth. in Selfenberg. | 32 f. <br> 30 fr . | 21. 2pril. |  |
| Im Eree. Weg ge, gen einen ausge. Hagten Sduibner. | $2 \mathfrak{B r t t}$. in Siegel 2 dfer. | 220 f. | 28. 21pril. |  |
| 30 g. $\mathfrak{B o g}$, MRü | 1 Brt1. Weinberg im obern Serenbaum. | 120 f. | 21. 2pril. |  |

Ta゙blingen．
Brobpreife．
8 gund weifes Fernen＝Brod
8 yfund（d）warges Brod
Der Sircuger＝weff poll wägen



Stabtraty．
શ゙のでblingen．
Raturaliens Wreife yom 12．सpril 1845. pr．Sdeffer：
Waizer： 13 f．-fr .12 fl． 48 fr .12 f．-fr.
Dintel 5 fl． 36 fr .5 fl .30 rr ．－－－
5aber 4 fl． 50 fr .4 fl． 40 fr .4 ff． 36 fr.
Gerften 9 fl． 4 fr .8 f． 32 fr ————
pr．Simmrí：
Pferbognen 1 fl． 4 fr． 1 fl．- ———
Erbfen 1 fl． $36 \mathrm{fr} .-$ —————

Davib Bauber．

Minnenben．
शaturalien＝yrcife bom 10，2pril 1845.

| §ruditgatturgen． | 0 d |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | fl．fr． | fl．fr． | fl． | r． |
| Rernen， 1 Sdefl． | 11 | 1128 |  |  |
| Dinficl，＂＂ | ${ }^{5} 5036$ | 5 28 | 5 | 12 |
|  | 5  <br> 8 -18 | 4.45 | 4 | 15 |
| groggen，－ | 8848 | 832 | 8 | 16 |
| （ Berften，＂ | 94 | 848 | 8 | 32 |
| Waizen， 1 Simri | 136 | 134 | 1 | 32 |
| Einforn，＂ | －－ | －－ | － | － |
| Bemifit． 11 | $\begin{array}{ll}1 & 10 \\ 1 & 28\end{array}$ | －－ |  |  |
| Erbien，＂＂ | 1.28 | 120 |  |  |
| Sinfen，＂$"$ | 128 | 124 |  |  |
|  | $\begin{array}{rrr}1 & 6 \\ 1 & 12\end{array}$ | 1 2 <br> 1 8 |  | 48 |
| Becifdforn＂ | 1 12 <br> 1 8 | 18 | 1 |  |
|  | 18 |  | 1 |  |
| Sirfen， 1 miang | － 12 |  | － |  |

Winnenben
Brobpreig．
8 פfund weifes תernen＝Brod．．． 22 \％r．
8 Yfund fatwarzes Brod
If
Der תreujer＝weef poll wägen ：7 £otb．

1 gyund Rinbfletín ．．．． 7 fro
＂תalbfleifd ．．．． 7 fr．
＂Samemefleifa，unabgegogen 9 ir． Gtadtratfa．

Kurs für Goldmünzen．
Neue Louisd＇or ．．．．． $11 \mathrm{ff} .-\mathrm{kr}$ ．
Friedrichsd＇or ．．．．．． 9 fl． 45 kr ．
Holländische ZehnguldenStücke ， 9 fl． 54 kr ．
ZwanzigfrankenStücke ．．．． 9 fl． 28 kr ． Dukaten a）Württembergische
v．J． 1840 ，im festen Kurs ， $5 \mathrm{ff}, 45 \mathrm{kr}$ 。 b）alle übrigen Dukaten．． 5 fl． 34 kr ． Stuttgart den 31．März 1845.

K．StaatsKassenVerwaltung．
Waiblingett．（Ferofaitz．）Sn bet Wode v．13．2uprit－ 19 ，2pril gat Die Sut： lints an oer Strafe nad Stutgart Jelofaus miaut，
redits an ber Straje nad Stuttgart §eloiduйß Burfbartsmaier．
jenfeitz Der Reme
まelofぁüß weidert，
Den 12．2tprif 1845．Stabtidultjeigenamt．
Sebufucht．
Mit ben Sterntcin mödt id．ziefou，
Deen an bem Simmetoranb；
2lit oen $2801 f e n$ mỏdt $i$ io fliegen，
Weitbin in cin glüdlid fano．
Mit bem Monte mödt id cilen
Durd Die buntlen शaume fort；
Rirgenos raften，nirgenbs weilen，
$\mathfrak{B i z}$ id）enolid）wäre Dort．
Mit ben Böglein mödt id fliegen
$\mathfrak{H e b e r}$ grüne $\mathfrak{z b a ̈ l e r ~ b i n . ~}$
Mioddte，báb mid） 28 inbe trŭgen
3 l ber theuern Seimaty bin．
Dod was bifft mein Wüniden，Stagen，
MuE bier bleiben unbefannt，

2Rid in oas erfegnte gand．

