## Sutclligemzowratt

## fü

Den Sberamtz＝şezire waiblingen und ssinnenben．

## Nr． 96.

Samfag ben 29．November 1845.
Sagt，wer bonnert in ben Wollen？Sagt，wer kraufet in ben Etürmen？
Zweifíer，furid）！wer wälzt die §luten，bie fíd wie Giebirge tyürmen？
Domer，Sheer und Stirme rufen bir mit boglemt Brüllen $z^{24}$ ：
5 yetwegenes（arfdiopfe！Dieß if Gott！was zweiferf bu？

## Kefountmadyunger．

Waibringen．Diejenigen jungen Sanb＝ werfer，weldy im Raufe dieles SBinters in Die Gewerbe＝©dulte rintreten wollen，baben fid． am nädfien goontag abenbs． 5 ybr auf bem Ratbyans zu meloen．

Den 28．Noobr． 1845.
תirdenconvent．

## 2atbritget．

$\mathrm{um}_{\mathrm{m}}$ mit meinen Ellenwaaren aufzu＝
 bedeuteno berabgefegten SDreifen：nament＝ lich eine $\$$ Dartibie bunbe und fibwarge 2 is $4 / 4$ und $5 / 4$ breit，verifbiedene $\mathfrak{W e f f e n}=$ und Sopen＝Deuge，alletlei wollene und baum＝ wollene Saals uno Sactuicher，gefde： Flanell zu ఇöct，baumwollene Betiglen； fobwarg：Manchester il b． $\mathfrak{m}$ ．
Uuch gebe ich eine PJartbie weiå Ccbreibpappier etwas fleiner als Sanzs． leizorormat a 1 fl． 30 fr ．Das $\Re i$ if ober a 5 fr．Das Buch ab，und bitte um gez neigten るupptuct．
Den 29．Siov． 1845.


Waiblingen．（Werlorenes．） $2(\mathrm{~m}$ Sinntag ben 16．©．M）．ging auf Dem Wege nach der äufern תirche ein fobwarges Sammtfäppchen verlorēn．

Der reoliche Jinder wird gebeten is bei ber Rebaction D．Fl，abjugeben．

Forb．（acfutubence．）
2luf biefiger Marfung wurbe cin Sad mit etwas 5aber gefunnben，mit \＆unb $\mathcal{F}$ beseidunet．
Der redtmäfige ©igenthümer tann Denfelo ben bei Dem Intergeidineten ablopren．

Redtar＝ $\mathfrak{R c m z . ~}$
（G）Clo ausjurciben．）
Wei ber biefigen bemeindepflege
Qidtmé 1846．4－600 月．gegen find nuf Siderbeit zu $41 / 2$ ．jroc．ausguleigen．gefforlide：

> Gemeinbeyfeger, תxăter.

50 diborf．（（f）erb＝2firäg．）
Bei ber unterjeidmeten Stelle liegen $100 \mathrm{~F}_{0}$ ． gegen gefeglide eidderye
Stittungenflege.

Waiblingen．Mebrere Exemplare von： Cornelius Nepos fudit bu faufen graic．Staiger．
Faibringen．（5aus zu verfaufen．） Der unterzeidnete if gefonnen feinen 5aug 2 2ntbeil in ber．Gerber2borfabt，befegend in Etube，Stubenfammer，وlas auf ber そübne， Etall unb Dunglege bu verfaufen．Riebbaber
 Gottfried תlingler．．
 fanmit $\mathfrak{F o g r}$ yat zu verfaufen．

©arl $\mathfrak{B a u c r l e}$ ， $\mathfrak{J g 8}$ ．©．

Maiblingen．Tuf Ridute if in ber unterit Staot cine Wobnumg jut vermietten，
Fiso？fagt bic Rebaction．
Waiblingen．WBitgerm ©flwanger yon Grobyeppad if willens 1 Biertel 14 Mutycn int Sefrenbadi mit ewigem תife angeblamt ${ }^{\text {at }}$ verfaufen．Die ？ieblyaber fännen mit Gobtlieb Befid cinen $\mathfrak{R}$ auf abldiejen．

## Waiblingen．

（ $\mathfrak{\Omega} \mathfrak{Z}$ zenichube Exmpfeblung．）
Die Untergeictnete erlaubt fith sinem biefigen uno auswärtigen vereforlichen Sub＝ lifum die 2fuseige zu machen，báz fie mit einer fajonen Tuşwabl jelbit verfertigten Qüzenituten für Serren und Frauenzim＝ mer，jowie für תinder von verifhiedenem 2fter verjeben ift Ěz wiro für gute
 ferit billig geftell．Bitte um gefällige 2Cenafme．

れแзбе ficruиg a i．）
5enriette $\mathfrak{W} \mathfrak{u r f t e r}$ ，
Eblefrau bes Situcibermeifters Wurter．

## 

$$
\text { von } 3,600,000 \text { Franfer. }
$$

5aupte（Jewinn：Frcs．80，000，10，000 2000， 3 a 500 ， 10 a $1002 c$ ．Die erite 3ielyung frubet am1．Dejember 1845．in §rants furt a．Main fatt unb find bierzu bie Drigi $=$ ginal： Dbligationge $=$ Soofen füt fl． 20 （gytane gratio）gegen portofreie（Einfenbung Des Bes trags bei unterseidneters \＄andlungeyaus ou ergatien．

## Muriz T．Sticbel，

Banquier in हranfiurt a．2）
N．S．Biz jum 15．Эanuar 1846．werben bie in obiger 3iefyung nifit beraubgefommenen Qoofen für fi． 18 wieder zurutfgefauft．2Ber fid Daber nur für obige Siegung ou betfeeiligen wountidt，gat nur ben Differens von fl． 2 pr ． Roobe cingufenden．

## ホgictqua゙feref．

Wit ben Bereinen gegen Tgierquäterei if ${ }^{\text {³}}$ bei uns jiemlid ftille geworben，wemn man gleidy täglidy empörenbe Beifpiele berfecben to Gen fann：bagegen baben fie in Baiern cinet $\mathfrak{u m}$ to \｛döneren Fortgang gewonnen．Scitoull \＆eute nus allen Stănben，ber fronprinz，yrint

 Der Univerfitat neben Wiemfiterrifanten uil Dienfboten ben 3 ereinen beigetreten finb，lifit fid ein fäner Grforg erwarten．Der Bercin wirft befonberz auf bie bifentidide Meinung， Ergiefung Der Sugenb，beffere Boffsbiforng
 gung bin，Daf die Thiere autd ben S（durers
 ielfen ber Mecigion，Der Moral uno der godis zeivoriduriften wideripreqe． 3 n feinem restal Sabreabberidt felft Der Mrundyner＝2erein bif
 Menfaen notbwenbiger zeefe aud unter foid
 fondern aus der erfagrung beweifen，bán pioul iden，bic cin Thier unerlaubter wind unnigh
 u．Dergl．fein Bebenten tragen，es aud nidt bebenflid finben werben，פRenfiden zu quitel who of mifgambeln．Man barf getroit autrelt men，Daí R Raufgandel unb siorpervertegurg ${ }^{\text {gh }}$ feltener werben，wemn man cinmal milbere ${ }^{64}$ firmungen gegen $\mathfrak{Z}$ giere angenommen yat． $\mathfrak{B e}^{i}$ ben meifen Berbredern wito man ofrauran feit gegen Egiere als einen bervorfecmenter Cgaracterzug fiton in iffen simberiafen on ${ }^{1 / 4}$ befen．Ein gräflider Batermöber batte f dob $^{19}$ als sinabe bic $\Re$ Rofgect und Geraufamfeit， get zu quâten，namenlidi）5ügnern bic शus ${ }^{\text {gh }}$ aukzufeden und fie bann vor fíd gerumtarifl ou rafien．Mitoc und Gdomung mus bage
 fie müfifen barin geübt werben，wenn fic alo （Erwadfene milo und menf（t）fid）gegen iffe plith menfiden，aber cben fo autd gegen die zbiat füblen und banbeln follen，und die Ersieymbs bat für bas fünfige seben ber תinber balyin
ringuwirfen, baja igr Gemüty nidt an ben ఇbies ren yerbärtet werbe.
Daju if nun freilia erforberlid, bá bie
 bar, Der Meligion miberftreitend und eine ভかan= be für bie menfølyeit fei, fíh ciner größeren Menge yon Gemüthern bemädtige, ban bie Sdulfinber biffe Regre aus ben Søuten, bie Erroadjenen auz ber תitade mit nad) 5aufe Kringen, bann werben erfit die Rogen und 5art= gerzigen fid yor ber golizei und vor ber offents liden Meinuig fürdeten. Die 5auptauelle ber Thierquälerei if immer ber gemeine Eigennus, welder Den Thieren megr zumutbet, als fie. 3 ut Yeifert in Stanbe finb, um Defto megr zu ges Wimnen: aber biefe Zyierquäler redwen fafid, da fie ez gewif fagon erfafren baben, dáf die Thiere, welde man nur burd roge Miggand: lungen antreiben fawn, \{aften fortzubewegen, Die weit über igre Rräfte gefon, yor ber 3eit an igrem werth verlieren, doer ganz untraudbar werben. Siefger gebourt audd, went man es an gutem bepdiar und am Befalăs feglen läft. Dayer if ber bebanfe, ben ber Muundarer Ber:
 welde burd) faledtes Gefdirr verwinbet find, unb nur burct ben bremenben Eamers noct angefpornt werben formen, ifre Sdulbigfeit ober über inte Gdurbigfeit out thun, bei Strafe nididt mefy cingefpant werben bürfen, bis fie sebeilt finb.
©s if zu boffen, baj basjenige, was in Bay= ern angebaynt if, uno fiid von bort aus fán über viele Patboer (burd) bie ভdriften bes 2hundner Bercins gegen 2bierquäterei) verbret tet bat, nade und nad in allen \&anbern und 5erjen ©ingang finben werbe.

Gine metfoutroige (Sejbidgte.

Sin ber Rirdje su Bartt in ©uborbitymarifien
 get und cin Diaconus. Hm das $\mathfrak{F a b r} 1691$


bister (Goureftor in Melborf. Reben ibm bes gleitete Meter 5bild baß Diaconat. Beibe Mản= ner gerictyen balb in arge Jeinbefligfeiten, welde yauptiädlid igren (srunb barin Gatten, DaE ber cine frenge an ber luthes rifぁen תirdentegre feftyielt, wäbrend ber anbe= re cine freiere theologiide Riditung verforgte. Das \&egtere war mit Dem 5auptprediger Der Faft. Sdlimm war e8, bag der Eoliege to wenig Dulbjamfeit befá, im Gegentyeil in fei=
 und ats einen $\Omega$ eger anguteinden fudite. Sndés fonute er bamit bei ber (semeinde nidib ausz riden, siefmegr bing diefe mit befonderer \&ies be an 2Gattenbad uno gürte Defifen yredigten an liebiten. Him to megr fiteg aber der luns wille dez won Ratur yeftigen und Leideaidafts liduen Бüfd. Er flagte feinen Gollegen bei Dem Srobit Sabn in Merborf an, uno diefer nabm fogleid yartbic für 50̈fa. Yrobft 5aly bradjte Die Sadye nuf ber nidffen Synobe in Rendes burg jur ©prade, als im 5erbft 1695 nad
 thumer mit Dem (3enerafluperenbenten fiti ver= fammeften, un firdulide eqngefegentreiten zu bes ratten. EEz murde Diegmal in Der gefoe der Barlter Yrediger nidts weiter vorgenommen, als daf fie burd Den grobft 5agn zur Mugé uno (Eintradt verwiefen mutben, 2ûein fie Berunglimpfungen yon Seiten dez Diacons
 beiber 3pebiger nud ärger als zupor. So ges
 auf's Reut bei der Renosburger Synobe vers flagt warb, weil er nidit ben wafren (jlauben predige, und die Synde lié ibn mady Rends= burs citiren, um ind bort mundidid zu vernegs men. Man legte iym eine menge §ragen vor, worauf er antworten mufte, Diffe befogen fiif namentlidy auf oas 2Brien und dic פcrion Clyis fit, auf die Errijpurg, auf ben 2serth Der guten
 geitand mit redlider Difenfeit, Daf er afferoing ${ }^{3}$ fritiler Der ibut Schuld gegebenen 2ntidt gewes fen, iegt aber bavon suruif gefommen jet, unb älliette fid auf cine 2 Wcife, Da (Jeneralfuperindentent, Dr. Sofua Satwarz, als
 war strantyeits balber biegmal nid)t anwefenb) feine Bermalaifung fanben, ben Mafor $\mathfrak{B a t t e n}=$ bad meiter in Aniprud 34 negmen; viefmelor entlié̄en fie ign, fowie feinen ©ollegen Söid Der greidfalls zur Berantwortung vorgefaben war, blos mit Der brüberfideen Zutredtrveifung und mit der exnifliden Bermabnung und Bitte, alfe 2trgeruí fortan fu vermeiben, alfein bamit rubte bie Saffe nidft, Sapon auf ber
nảaffen ©ynobe 1700 trug ber Gencraliubers inbentent, Dr. ©dwarz, Den verfammelten yribs ften vor, Dafj ber in Der vorigen ©ibung frei= geiprodene §afor $\mathfrak{F}$ attenbady yon feinen (Geg: neen bei ber Regierung in ©luffsfabt verflagt worben fei und DaE bife fofort ben gaftor Wattenbad yom 2mte fuspenbitt babe. Er fei aber als Dbergeiflififer ber 5erzogttyümer ges gen biefes incompentente EEinidreiten Der æie= gierung bei Dem Rönige eingefommen, und Se. Majeffit ber アönig Gabe refotvirt, DaE Die Sade, als cine rein firdilide, yor cinem geifts liden forum unter feiner Reitung verbandelt und unterfutwt werben folle. ©r trage fie bas Ger ben verfanmeften وröbfer zur Beratbung vor. Sun warb die 2Battenbad'idie Sade feyr ausfübrlid unt forgfättig befyanbelt, Die $24 n=$ tlage betraf 15 guntte, und 2 Battenbach reidfte in Begug auf biefe eine Bertbeidigunggidrift cin. 2luФ Die ßarlfer Gemeinde bat für 2Bat= tenbad und erflarte, Dág fie Eeinen Zlycil ber תrage uiber Mattenbad babe; fie torne fitid über Qegre und Reben bes miannes nidit be=
\{dweren unb wünfde, bag ber num faion breis viertel Sabr fuspendirt gewefene $\mathfrak{Z B a t t e n b a d}$ wiederum in fein 2 mt cingefegt werbe. Dif Mitglieber ber Gynobe gaben bie Emal gegen \{onftige (5ewobnyeit ibr Nota (dyriftlid) $a b: 10$ war ees im tonigl. Refcript anbefoblen worbent und biefe farifitidien Greflarungen muEten unt yertüglid) allerbödften Dris cingeianbt werbert Die ©ynube entf(bicb fiid) aber, mit शuğnabme Des grobiten Sayn, für Wantenbaø, umb feith College 5bild fiel nitift nur mit feiner תfage vollig burd, fonbern entging fefber faum ber ভuspenfion. Diefes urtiecil ber ভynobe waro Durd ein fönigr. Defret vom 26. Dftbr. 1700
 in bemferten anbefolen, effentlich von ber Builter Rangel feine friberen (bilaubensanfity ten $3 \boldsymbol{u}$ wiberrufen. ©o trat benn nad reiffich briviertel Saby ber yaftor 2Battenbad) feit Seelforgeramt in Barlt wicber an, zur grofen Freube feiner bemeinbe.
(Sd)luf forgt.)


