# Sutulligenz=: Intt 

fiit
en Sberamts = Bezix S Maiblingen und şinnenben

## Nr. 32.

Sountag ben 20. Frril 1845.

D quif, womt Berg ou idauen, Beit über Balo unt Strom, 5od liber fid ben blauen そiefflaren 5immelsbom!

Die 2 Eolten sieb'n Sernieber, Das Bög'tein fenft fiid teidyt, Gedanfen geb)n und ?icber Fort bis in's simmefreid.

## Sberamtlidic Serfïging.

Waiblingen ( Wn bie DrtzBorfeber) Wus Beranlanung ter Unterfuth $=$
 Dberamt zur תenntnis gefommen, dafj Dic Geräben längš Der ©taats: ©trajen nicht liberall ber Boridbrift gemä̉ ausgeiblagen uno gebörig ofien erbalten wurben. Die Drtsæorfteler ertbalten bie $\mathfrak{B}$ eifung unverzinglich bie zu volftänviger Befeitigung biefes
 ${ }^{2}$ mtsblattes ergangenen oberamtlichen Erlap vom 22. Miarzz vorigen 2ionata, anges oronet worben ift.
Den 16. 2ppril 1845
Sönigl. Sberamt. §äberlen.

## Befonntmotyungent

2Saiblingen. (s) Begnt.(ङ) elose (Ein 3 g.) Eingetretener Sins Derniffe wegen famn an ben beiben näditen Pent woden oer fragr. Eingug 'nidt Statt fin= Den, wogegen
am Dienftag ben 22. D. Wh. unb
der Eingug vorgenommen wird, wobei die faus fenben Sdulbigfiten begabit werben müben, ald शblöfungsieapitale bezablt werben fömen.
Den 19. 2pril 1845.
Gta
28ablingen. Der Untergeidnete nimmt tinen woblerjogenen jungen Mienfden unter
bifligen billigen Woblerzogenten jungen Meniden unter
Beingungen in Die Rebre auf. Serbinand Beutler, Sattlermeifer und $\mathfrak{x a p e z i e r . ~}$

[^0]Waiblingen.

## 

## C. Sprössser.

Mr. 1. $10 \mathrm{fl} . f \mathrm{fr} . \mid 9 \mathrm{r}, 4.5 \mathrm{fl} \mathrm{fr}$. शr. 2. 8 fl. 54 fr . 9 Rr. 5,4 fl. 12 fr. Rr. $21 / 2 \quad 7$ fl. 48 fr . Rr. 6. 2 fi. 54 fr . $\mathfrak{R r} .3 \quad 6 \mathrm{fl} .15 \mathrm{fr}$. §leif 2 fl .15 fr.

Waiblingen. Bri bem Untergeifineten find 2 Heue moderne Sopba mit Stablfebern und Rofbaar, und ein gebraudter ©opba und 6 Stüf Sefol um äugerft billigen yreig fu Gaben. Serdinand $\mathfrak{B e u t l e r}$,

> Gattler und Iapegier.

Baiblingen. Unterseidnete bat ungefäbr 50 bis 60 (sentuer guteß, unberegnetes \$eu unb Defmb su verfaufen.

Witbermine $\Omega a y$ 位.
Waiblingen. Sortwäbrend if nod Dunge falz zu baben, bei

Stüber jum yflug,
 \$3iffen binter ber sirde ju verfaufen, wozu Die Siebbaber auf beute abent cingelaben wers den.

Gtüber zum yplug.
Baiblingen. (5aus Berfauf.) © if Semant witlens feine Bebaufung, in ber obern Stabt, beftebeno in einem zweiftodigten Saufe mit jwei beizbaren Stuben, Reller, Stall= ung und einer Dunglege gu verfaufen.

Der Berfäufer it zu erfragen bei 2tuggeber bitfes Blattes.

5obenafer. (jegen genügente Sidict.
 $\%$ \{ogreid ausjulcityer.

## §ricbr. Safuer.

Faiblingen. Wei Budbinber Gerger find medrere Sorten gute Etede: Erbbirnen zu gaben.
Faibringen. 50 biz 60 Säate gute ©ros birnen fino oll gaben bei
$5 \operatorname{cintid} 8$ 2 2 ittwe.
Waiblingen. Ein farfer balber Morgen 24fer, im Edymatenpfab, fann atif 3 Sagre in Berand gegeben werben. Won wem? \{agt \%uggeber diefes Blattes.
Waiblinger. (FGobnung fu vermies then.) 2uf Sacobi gat ber 1 unterzeidnete feine obere yeitere uno fabon cingeridtete 2Bognung beftebeno in eincr ©tube, Gtubenfammer, sü̆de, nebft einem befondern beizbaren Stiibden, zwei gefdloflene Bäbnenfammern, eillen geráunigen 5aüöbrn und befondern Seffer zu vermietben. Dieie Reognung faun ally -idion im Monat 2hai begogen werben.

Büg ne r, Sedfermeifter
Baiblingen. Serr (suftav Merner Gaft ben 22. fommenben Dienfag abenbe 6 Hyr cinen $\mathfrak{B o r t r a g}$.

Rorb, Dberamt
(Sdulbaibin baut.)
(Sd)utgansbau.)
Die yfarrgemeinbe Rorb if in ber Eage ein neues breifodigtes Sdullyans an ber Etel:
 wiro legteres famt 3ugelyor mit 2usnabme bes Sellers auf ben $2(b b r u d)$ im 2 uffrreid verfauft, und bie Erbaums bes neuen im TBege bes 2 Fbftreids zur Beraftorbirung gebradt, ju wolher Bergandung

Montag ben 5. Mlai b. 3 .
Bormittags 9 Hbr
beftimut if, baber bie afforodiablyaber, bie bem Gemeinderaty, nidt perfönlid befannten mit obrigteitliden amtlid gefiegelten $\mathfrak{B e r m i s}$.
gensgeugnifien verieben, auf biefe 3eit auf beris Ratbgaus in Rorb erfdeinen wollen.

Die 3orantidlagosumme beträgt bei ber


10 f. 10 tr
2raurers umb Etetnyaute
(Jipper: 2rtbeit ..... 273 fl 6 fr .
3 immer थrbeit . . . 2457 f. 47 fr
Edreiner शr:beit . . . 928 ft, 53 fr
©lacer=2trbeit . . . 310 fi. 11 fr
Sdlvifer=2tbeit . . . 546 fl. 58 fr-
5afners 2ibcit . . . 5 f. 44 fr
Wflafter:2rbeit . . . 17 f. 15 fr.
Summe --: 6,384 fr. 21 fr
wobei bemerft wirb, dáz auf Bertangen wour Eciten ter (5emeinbe ein Etembrud fite (ove winuung der erforberliden Pateriatien abger geben werben fam.
Den 19. \&pril 1845.
Эm 2uftrag bes bemeinderatys
Edultycig $\mathfrak{B r c i s h a r .}$
 TBode v. 12. 2uril - 27. 2tprit bal oic 5ut lintz an ber Strage nad) Etutigart Fefofdulh Burfbartsmaier.
redtta an cer Gtraje nad Stuttgart
gelofdüß 2scidert,
ienfeita der Remí
geloføing Maur,
Den 19. 2pril 1845. Stabtidgulfyei ${ }^{\text {enamm. }}$
YGafblingen.
Raturatien=yrcife vom 19. April 1845. pr. Gdeffier:
Waigen 12 f. -fr. 11 f. 12 fr . - f. 一fr Dinfer 5 fl . $30 \mathrm{fr} .-$ fl. $-\mathrm{Pr} .-\frac{1}{2}$ — 5 5aber 5 fl. -fr. 4 fl. 40 fr. - ff. - fr Gerfen 8 fl. 32 fr. fl. fr. - pr. Simmri:
Ifferbognen 1 fl. 4 fr. 1 f. $-1--56$
£rbfer 1 fl. $36 \mathrm{fr} . — — — — —$
Yinfen $\quad 1$ fl. $36 \mathrm{fr} . —$ - - ——
2Biten - $56 \mathrm{fr},-\mathrm{fr}$ ————
Davio Bauber.
8 Yunt weifer Sernen $\mathfrak{B r o d}$
8 yfund \{djwarzee $\mathfrak{B r o b}$
Der Sircuger=2Brat foll wăgen
1 Yyund शimbfreifd


abgejogen

Winnenben.
शaturalien=yreife vom 17. 2pril 1845.


## Miscellen.

## Der Stafider und ber Rabe.

Das "öfterreidifde Wotfoblatt" eräblt fols senoe wabre Begebenbeit: Ein ganz zabmer, abseridteter Rabe, Der mebrere 2 Bobter, beion= oers aber "feamerab! wo ant ?" ciner fes fien wanterftimme tảuldend äbnlid nadabmte, berflog fíh Sonnabent, Den 22. September y. 3., von Dem 2 istrbichaftrgeböfe gu §...., von bem aus bie angefrengteften Radforidungen veranfartet wurben, ben entwidenen eingubrin=
gen, bie aber frudtlos blieben. Ein paar Ta. ge nad feiner Entweidulig wurbe ber Flüdt $\mathrm{ling}_{8}$ in $\mathfrak{T h}$., jwei Stunben yon feinem frübern शafentbalte, gebürt und gejelen, aber nidht eins Bebradit. - $\mathfrak{A m} \mathfrak{m}$ 2benbe cines biefer $\mathfrak{Z a g e}$ cilte ber Sdneiber $\mathfrak{N}$. aus R., nad) feinem bei ei= nem Bauer vollendeten Zagewerfe feiner Ђyeis maty ju, und vernabm plöglid unb gans inder Räbe ben lauten Ruf: "Ramerad! wo auge" - Ders er fein Sdeciber fab fidd rund berum, und als er fein menfdlides wefen, wobl aber faum jeln Sdritte yor fid auf bem Jelbe cinen $\mathfrak{R a}$. ben gewabrte, wanbelte ign groge Jurdt an,
und er verboppelte feine Sdritte. War feine Furdt iegt fdon nidt geringe, fo vermegrte fid Diejelbe alsbald um das Zebufade, als ibm ber Rabe bidt yor die güge flog, und igm unter befoigem Slügelddlag und Etrauben ber gebern wiederbolt zurief: "Ramerab!wo aus?" Saft ftodten rie yulfe des Edneiders, el bes freuzte fid), ruft biott unb alle 5eiligen um Sulfe an, fegrt untee witbem (befreifa) des Raben baftig um, und läuft aủ Eeibesfräften gurüd ins yfarrborf 9 ., wojelbft er wie cin $28 a b n i n n i g e r$ in Das 3immer bes Serrn gjats rers ftürzt, fids auf die finie wirft, daz sileib Des Serra 1 farrers fapt und auf Das Dritue gendite bittet, derfelbe wolle ifn burd Segense fprud) won ber Mady ber Teufeld, ber ifm in (5eftalt cinez groben $\Re$ Raben auf Dem Wege er* fdien, ign idjon sinen Rameraben nannte und obue 3 weifel ign zut bolen gejonnen fey, errets ten. - (Ex \{drieb die llrfade diefer unfaube* ren Berfolgung einem Bündel entwendeter (?) Tudfleden zu, Die er bei fíd batte, regte dies felben auf ben Tifíd Des berm wfariers unb wollte von ibnen nidis mebr wifien. - (Eg bedurfte von Seite beg Seirn Wfarrers, Der von Deut abgeridteten Faben Senntuis yatte, vicler Mäbe, den Sdneider ju betegren, dá feine Sdrefensurfade einem ganz naturliden
 - Der Mabe aber, welder oen 5cimweg nidt mebr fand, bei Dem Sdneider 3ufludt fudte und fid) gern bätte fangen laffen, mupte feine $\mathfrak{B e r i r r u n g ~ u n d ~ D i c ~ S d r e d i e n s f c e n e ~ D e s ~ S d n e i s ~}$ bers wabrideinfid mit bem \{eben büsen, da er in feinem beimatbitiden (5) böfe bes (5afo baufes in (E.... nid)t mebr erfdien.
(Der Rabe alz Mirtb.) Sn cinem Wirtysjaufe auf ber Strafe von Eonbon nad Dover befand fid ein Rabe. Diefer Bogel war gelebrt worden, Die Sügner zum Futter zu rux fen und madte feine Sade gut. Eines Tags ward ber Zifd für bie Wagerpaffagiere ge= Deff, bas Tiføtud), Mieffer, (Sabeln barauf ges legt und einige 3eit alfein gelaffen. Die Ibirte war yeridilofien, aber bas senfter offen. Dea Rabe batte oen Sergang gang rubig-mit ange. feben uno füglte fid wabridecinlid) veranlaft, Das शemlide fu tyun. all $^{2}$ ber FBagen fam und bie Suppe aufgetragen werben follte, fiebe ba war ber ganje Tifdapparat verifmunden) Wan benfe fidy bie alfgemeine Befturgung fitberne Eöffel, Meffer, Eabeln, Mlles fort! aber wie grob war die Berwunberung, Das Getädter, als man Durd Das offene Jenfes
bab gange Gerätl auf einem Sduttbaufen im Sofe jorgtattig ausgebreitet fund ben Maben einer jablreider © Gefellfidaft 5ulbner, bie um ign verfammelt, bie 5onneurs maden und fie


- Man bat beredinet, סá Ruĝland in bem Sriege im Raulafus alfäbrlid cinen Berluf bon 40,000 Miann erleidet. Its cinem franzo $=$ fifden Dfifier in rufifiten Dienfte über Diefer furdtbare Benidenopfer cine Bemerfung ge= mad)t wurbe, antwortete er: "Rugland erman= gelt diefers Stoffes nidt, es ift Der, Der ibm amt wenigten fottet." Wean baber ein yalbes Jabr=

Gunbert sur $\mathfrak{n n t e r i o w u n g ~ b e s ~ R a u t a f u s ~ n i t y i s ~}$ ift, uno bie Sterblidfeit in ben rufiididen Soes ren fid gleid bleibt, fo find 2 Millionen Mew fisen beftimmt, in jemen unwirtbjamen, wulfor Soibnigen igr grab fu finter,

Waibringen. W3cr on Jeter Frito, it Reuftadt, eine Forberung ztl madjen gat, joll innerbalb 14 Tagen jeinem Gurator $\mathfrak{E M u n b a r 3 ^ { t }}$ Steinle oie zuzeige maden, im Intertafing g Sall bat fid Seder oie Naditycile ferbft ju ju' ifreiben.

Den 20. 2tpril 1845.




[^0]:    Waiblingen. Bei Mrdaael Bögele if alb Dungmitter su baben: Taubenmift und Reimen, twelde um ben nemliden sjreis wie in Stuttgart abgegeben werbert.

