# gutclligenz Blatt 

fiit

## Den Dberamtz＝Bezixt wanklingen und Msinnenden．

Nr． 92.

Gamfagg ben 21．November 1846.

> Meniden! fo lange wir auf Erben nod wanbeln, QaÊt uns ben Saamen beß (bibttiden freu'n.
Ginem bod wirb，was wir thaten，gebeib＇n．

## Camteratantlid）e Serfiggung．


Da die jablungen für Die，im Raufe diefes Jabre von ben diefj．Borrätgen an verfdiedene Bemeinben bes（SameralBezirg zu unterituzung ibrer Drtzangeborigen abgegebenen，Brobpübte febr läfig geleiftet weiben，io fiebt man fith verantaft biefelben zur idjleunigen Beridtigung ber in Sir．80．Dieice Blatto angegebenen Summen un io mebr fu erinnern，alz man bei läns gerem 习erjuge fu Ergreifung mipliebiger Maneregeln fareiten mufte．

Den 17．शovember 1846．Rönigl Eameralamt，Relfer．

Mittbeifung Der Berbandlung Dez rand： wirtujpafitiden Wereina am 25．Dftober 1846 in（5afthauz zum 5irid in Sdwaiflecim．

Die Bereinsipitglieder eriditenen in ciner angabl von etwa 60, und verfammelten fids im（3aptyan jum Sirim，wo fofort folgenbes veryanbelt wurbe．

## S． 1.

Der Borfand begrifigt dic Berfammlung mit ber शadridt，Daf auf feine Einladung oie frü＝ ber auggetretenen Mitglieder vou Sdwaifycim nemlid）：
（5ucurs fiole，Georgs Soln；
Georg Ride，Bernbard Sobn；
Baltas Sible，Röwenwirth；
Garl Eidle；

Siridmerth ceftein；
Fricbrid Rauer
ibren Wieberをintritt in Den Berein evflärt 以a＝ ben，und bas weiter folgenbe jocrionen bem Berein beitreten wollen：

（6）meinderatb Sdwegher von Enberobad， 3ohs．Seifried von 2 Einmenden．
Die 2 ufnabme Diefer Mitglieber wurbe bes fdloffen，und Der Bersin findet Pe erfreulid， Daf Sawaitbeim wieber，und zwar in vermebrs ter 3 abl，Dem Brrein beigetreten ift．

## §． 2.

Der Borfand theilt ber Berfammfung bie Saupt？ glieber ber 2 misoberfammlung auggefübrte Sఎägung beg ernote区rtrago von 1846 mit．

Nad berfelben belauft fid vom ganzen Dbers AmtzBezinf Das ほig ugnis an（bietraioe und Wülfen＝Srüdten von allen Brattungen auf － 52,848 Sdeffer，und an gefunden Rartofs telt auf 191，210 Simri．

Siernad facinen bie Bcjorgnife wegen Mant gelz an शabrum；89）
 faft，wovon etwa nod bie Sanfle sur Biely Fhitterung braift weroen fann，in ben 33 bee． meinben，weldje ben DberamtóBegirt bibert， nidt unbebeutend if．
Disjer 2 ub fafl，welder nur in 8 Gemeit． ben gand unbebeutenb war ift，in ben abrigen 25 Drten fogenbermafen geidágt，

beg gangen Ertrage.
Was ben biejuäbrigen Ticincrtrag betrift, To beredinet fordsen Der Boiftand ndd ben No= $\mathrm{tif}_{\mathrm{j}} \mathrm{n}$, weide ibm zu Bebot funden, yon Den zum Bezirf Des 5otfameralamts Bimenben gegörigen Beinorten zu $-2,150$ Eimer.

Siewou feyen yon Den groducenten felbit bets lảufig 180 bis 200 (6imer eingefettert, und fum Berfauf gebradt worben, etwa 1950 Ei= mer, wodurd), Der (Fimer burd)fdnittlid) nur of 52 fl. angenommen, bie bebeutende Summe yon - 101,400 fl. in Hmlauf gefegt worben 1e9.

## §. 3.

Die Berganblungen Des Bereins werben nun gunädg auf Das Fieferat uber die fattgebab:
 ungber zur Berbefferung Der Rind Siegzudt be= fimmen Stants jund ©orporationsbeiträge geleitet.

Die Staatz̉ßetrige betragen

| v. $18^{43} / 44$ | $\cdot$ | 158 fl |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| v. $18^{44} / 45$ | $\cdot$ | 160 fl |  |
| v. $18^{45} / 46$ | $\cdot$ | 158 fl |  |
|  |  | - | 476 fl. |

Davoh find bis jest verwenbet: दul Der Ficife ciner Commifion in bie Sdymetz in Dftober 1845 . - 228 fl. 45 fr .
Yerruft an ben am 27. Septbr.D. S. in Eanns ftabt erfauften und am 1. Dftober 1846 unter ben yorgeiduriebenen Bedingungen mieder ver: auferten 6 Jarten - 52 f. 47 fr .
 und Fütterungerofen nad ben beute becretioten 3 ettela

- 35 f. 25 fr .
-316 f. 57 fr .
welde Summe ben Staatỏßeiträgen y. 1833/44 und $18^{44} / 45$ ungefäbr gleidfommt, baber Dte boge Centratstelle um Deren 3 ablungs 2 2nwei $=$ fung gebeten werben folle.

Efo bleiben nun nod ju vermenben: an Staatebsciträgen -159 ff .3 fr . Beitrag ber 2ats ©orporation fum §arren2tuffauf - 160 f.
-319 f. 3 fr .

Heber bie Berwenbung biefer Summe enfo fregt cine längere Debatte;

Die Frage, ob nad Dem Beifpiel anberex Bezirfe diefe Beloer zu Beitragen an bie San gelbefajaigten ganz oder theilweife verwendet werben fönte, mugte verneint merben, weil Die Staatg̃, unb Gorporations̉eitrảge aubs Drüffid zur $\mathfrak{B e r b e f f e r u n g ~ b e r ~ \Re i n d = : ~ B i e g ~ = ~ S u d t ~}$ beitiment find, und weil Diefer 3wedf in biefis gen $\mathfrak{B e}$ girf nod feineswegs volfitanoig erreid)t if. Sus gleidyem (5irund mugte cin $\mathfrak{A n t r a g}$ Des Ratbjiduribers (benter von fioub, Die Gelber theitweife zu prämien für muferbaften פBeinbat ju beftimmen, und baburd) Die grös Eere $\mathfrak{E g}$ eilnabme der 2 Beingartner Des $\mathfrak{R e j}$ itits an ben Bercingbeden zu gewinnen, abgelelent werben; llebrigens wurbe gelteno gemadt, bág cint tudtiger ßind zu gut fomme, und dan für leztere Der FBeins Bau= und ber Weinßerbeferungsỉerein ogne. bin tyätig wirfen.

Ein 2atrag bez Sdultbeifen Fiod yon eno Derobad, Durd Dicfe Gefocr Die Einfübrung mufterbafter Geräthe fu forbern, wurbe son Denjelben zurüdgrnommen, nadioem die Ber= fammlung ibre (sieneigtbeit ausgefproden batte, bie erwäbnten 3 weate durd die cigenen Mit: tel Dez 彐ereing fördern zu wollen.

Bon Seiten Dez Stabtidultbeí Steinbud in Waiblingen wurbe gegen jede anberwärtige Berwentunog ber fragliden Mittel geltend ges
 firts woyl immer einiger Nadjülfe bebüfen wride, weil bei bem fo febr getbeilten (5utterBefiz cine genügende 3 abl yon Farren inners balb beg Bezifa nidt werbe nadgegogen wers ben formen; Radjoem fid pofort bie Berfamme Yung auggefproden hatte, dáb die 319 fl. 3 fr. zur Terbefferung Der Findobiebjudt verwens Det werben follen, wurben folgenbe bierauf ge* ridtete $\mathfrak{A t r t r a ̈ g e}$ angenommen:
 Dergbad: man folle fid bei bem im grübjabr 1847. in 5obenbeim Stattinbenben Sarren* Berfaut betbeiligen.
2.) Der bes Stabtiduttbeían Steinbud: man folle beníenigen Farrenbaltern bez Bejirfg, welde obue Bermittlung Des Bereing Barren Des Simmentbatersdlagg berbeidaffen, bant nod) Madyreife bewilligen, wenn biefe garren bei ben Wreigßertbeilungen für gang tüdtig erfannt werben und yrämien eryalten, woburd Die Fgarrenbalter angefpornt werben Durften, bie (Jelegenbeit, bie fíd ibnen zur 2tridaffing tü巾. figer Farren Darbieten, 34 benŭzen unb fiø is,

Differ शư̆fidit nidt gans unb gar auf ben Berein zu verlaffen．
3．）Der Des Dberamts₹bierargtes Geiborb in wisinnenben：man folle aud ben Befizer 1jäbriger garrensätber \＃reíge bewilligen．

Diefer 2untrag ift fapon am 28．Suni 1846. yon bem ！＇jutsberizer Spengler in Rellmerby bad geffelt，bermafen aber abgelegnt worben． Seute nimmt ign die Meriammlung an，weil fie bofit，daj dic Maazregel daun dow bae 2 Uufs giflen yon garrentilbern forbern werbe，und bás die §alle，wo fotde mit gramien bebadte junge §arren，Der Radjuaty wieder entjogen würben，zu ben feltenen geboren werben．

Die 2ubfintung biefer 3erfei Phaabregetn if Dem 凡usidu
(डø)

## Sofanututadyutgen．

## 5all．


In ber Radt your 10 a．b．11．Rovember 0．9．wurbe in Sanjenbadi $2^{1 / 2}$ Sabr after Stier，Fald，entwenbet und es if Grumb zur Bermutyung yorbanden，es mödte der Etier auf bem am 11．D．M2．fattgebabten Biclymarftz ou SSinnenben verfauft worben feyn．Man er＝ fucts fäntlide Suftiz uno yolizee：Beyouben fut Entbectury des ఇhaters uuo 2biederbeifぁaffung Ded Entwenbetent mitzumirfen．

Den 14．Nov． 1846.

## ת．Dberamtsgerimit． <br> palblanc．

TBaiblingen．Die Beifubr von ca． 86 Ederfel（bullfriidtt yon ben Drten Bittenferd und Sodberg auf ben Fruditaften nad $\mathfrak{B a i b}$ ． lingen wirb nädfen Montag ben 23 D ．Mitz． Mittage 11 uht auf der ©anylei Der unterjeid） neten Etelfe an ben 2Benigftnebmenben veracs corbirt werben，was bie Ditiovorfteber ber be＝ nadbarten（semeinben geforig befant maden wollen．
$\mathfrak{D e n} 18$. Nov， 1846.

## R．Rameralamt． Reflet．

Wailingen．（ $\operatorname{Be}$ ein Berfauf．）


 Gamfag ben 28．b． $\mathfrak{m}$ ．

Radmittags 2 ugr
an ben MReifbietenben verfauft．
（Guutcryfieger，
Stabtraty gy fluger．

## શ゙atibritgett．  © $\mathfrak{m p f e h l i t i g . ) ~}$

Pit bem beutigen Rage thabe id meine Wirtbidaft und Deesgerei an ben Bruberiobn meiner Frau，©arl Dutwlatib yon aifal＝ terbad，abgetreten．Эd）fage baber allen des nen，Die feit langen Sabren mit ibrem Ber＝ trauten midg beefyt baben，meinen yoffiden （Dant unb bitte，baficloe mun aud）meinen Rad） forger übergeben zu lafifen．

Den 21．Rowbr． 1846.
Sarl Rauffuant，zur Somne．
马uforge bicier Hebernatme babe id）tic ©frre meine $2 B 2 t+6$ idaft，wie aud mein（semerbe als mesger ciner veregrlidyen Einwobneridaft aut＇s $\mathfrak{B e}$ ite on empleylen．

## （5anl 2 Itrdiaub，

 Gnumwith und Meggermeffer．TBatblitgen．（ 2 fe： $\mathfrak{B e r f a n f}$ ．）
2 Biertel in ber 5eerftrage，in Die Brad tommend，bat aufiräglid）zu verfanfen syfugwitt）Stüber．

SBaiblingen．（W）Mnungsantrag．） Der Untergeidnete yat bis 8 idume cine ange $=$ nebme Wobnuing beftebend int Stube，Stuben＝ fammer，Süde，Speifefammer，Fื̈bnefammer， $\mathfrak{B o d f a m m e r}$ u．gefdlofiener Reller zut vermietben．
（6z fann aud auf Berlangen nod mebr bulas abgegeben werben．
$\mathfrak{B}$ 1OÉ，Slajdnermeifer．
TBaiblingen．Der Unterseifancte if get fonnen $31 / 2$ Biertel $1 / 2$ थd）ter 24 er im Rofitiol aus freier 5and bu verfaufer．Die Riebbaber fönnen mit igm felbe cinen sauf abidliçen． Sobganes Beipwanger．

Waiblingen．Der Mntergeidnete bat feine bafte Sdeure（früber ber raubler Eieterin ges börig）für 650 fl．verfanft，dieferbe formint am Montag ben 23 Rovember b．3．in 2ufirreid． Mangolo，Epeifewith．
＊Waiblingen．2uf dic Befanntmadung， in $\mathfrak{R r o} 84$ und 85 des biefigen $\mathfrak{B c}$ odenblattes， zeige id biemit an，daÉ id bie Molynug bei Wittwe Rabler，bei ber innern Rirde，bejogen babe unt empfeble inid ou $^{\text {g }}$ geälligem 3ufpruゅ．

3．（3．Sゅlagengauff，Mabler．
Waiblingen．（ $\mathfrak{H} f$ er＝Berfauf bec

im äufern $\mathfrak{F c t b a d ,}$ mit $\operatorname{Dinfel}$ angeblumt, für 690 f. 3 bem Dle E nadd verfauft, welde ben 23. Rovbr. in Ruffreidy fommen, woju bie fiebgaber cingelaben werben.

Stubber, وfugwitty.
$\mathfrak{F}$ aibringen. Der Untergeidnete wünfat baEg Semanb bie Beftreuung feinez Gtalfe ges gen Den $\mathfrak{D}$ ung überieymen mödte.

## (arl Doberer.

Maiblingen. (2fer fu verfaufen.) 2ufrriglid babe id $1 / 2$ Mrg. 2ifer in Eifens tyar, in betiebige Biefer, zu verfaufert.

Eoreng Defterte ber i.
Serr Guftav wierner batt fommenben Diens frag Mittags $2 \mathfrak{U l d r}$ cinen Bortrag.
$\mathfrak{M a}$ ablingen. (çelbaubjulcigen.) 300 f. Whlegidaftagecto bat gegen grieglide Sidjerbcit auฐ̌ulteiben.

## Dberamt $8=2$ Sunbarst, <br> Birlinger.

Faibringen. Meine veregyliden sreunbe und Gounner fege id) biemit in Senntuí, baf id yon morgen an gutes

## Minterbiex

ausfidenfe.
3u gefälligem $\mathfrak{B e f u c ) ~ e m p f i e b l t ~ f i d ~}$
(3.) 5äberle. รum (5xŭnenbaum.
(5) $\mathfrak{u} t \in \mathfrak{r}=\mathfrak{B}$ erfäufe.


