## 2Ints: nus Sutelligenjblatt

## für ben

## 

## Nr. 83.

 Dienfag, sen 10. Septembex1851

## 2 Imtliche Befanatmadhangen.

$\mathfrak{B a i b l i n g e n . ~ W c f a n n t m a d b u n g , ~ b e t r e f f e n o ~ b i e ~ a m ~} 20$ Geptb. ס. J. ftatt=

Die 2Babt cines Bolfoßertreters für die zur Revifion ber Berfafung berufene aukerorbent= lide Sanbectserfammlung finbet am

$$
\text { Oreitag, ben 20. September } 1850 .
$$

auf ben $\Re$ Ratygaufern ber nadgenannten 26 fimmungiderte in ber brgeidneten Reiben unb 3 ecits
§olt

## I. Wabldiftritt.

26 ftimmmuna $=$ Drt 2 2saiblingen.
§ür bie ভtadtgemeinte ßBaiblingen.
II. $W_{\text {Bhbldift }}$.
§ir bie Etabtgemeinde $\mathfrak{Z i s i m m e n b e n : ~}$
III. 23 abloiftrift.

Die 2Bähler yaben zu ertacinen yon
IV. 2Babloiftrift.

Die 2gabler yaben at eribeinen won

> V. W3abloifrift

Die Bäbler yaben fu erfdecinen von

Die Mäbler yaben fu erfdeinen yon

Dic 2abler yaben fu eridecinen von

Beginun ber 2 Bablgandrung Morgens 7 Mgr , Stlug oer 2 Bablyandung abenos $5 \mathfrak{H g r}$. Rbplimmunges 5 rt 2simnencon.

Beginn oer 2Bablbanblung morgens 7 ugr , $\Theta_{\text {¢lus }}$ berfelben Mittags $12 \mathrm{ugr}^{\text {. }}$
2fftimmungeort (Geobbeppact).
Beginn ber 2Bablbandlung Mporgens $7 \mathrm{HEr}_{\text {, }}$ Gdilug verielben Mittags $12 \mathfrak{u b r}$ Grólgeppad M2orgens 7 ugr Sleimbepad Pergens 9 ubr, Buod $\quad$ Bormittago 10 ubr. 2bofimunuggort Siorb.
 Jbftimmungsort Rectatrems.

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

206 Pimmuntiont Schwaifleim.
Beginn ber EBablyanblung Morgens 7 Mbr , Edtu家 Derfelben
Cedmaiflyeim Sittenfelo
2.bitiamungzort (Enbersbad).



## XI．Wabloiftrift．

Dic Wa゙bler gaben ju erideinen yon

## 

Die $\mathfrak{B a b l e r}$ baben zu erideinen yon

2cbitimmungsort Sirfmannsืweiler．
Beginn ber Wablbandung Morgens $7 \frac{1}{2} \frac{\mathrm{HEr}}{} \mathrm{H}$ ， Sdflú Derfitben
$\mathfrak{B i r f m a n}$ ิw eiter
Bür
Band
Sufen
Breuningsweiter Mittags 12 ll gr ． Miorgens $7 \frac{1}{2} \mathrm{Hgr}$ ， Morgens $81 / 2 \mathrm{Hbr}$ ， $\mathfrak{B o r m i t t a g s} 9 \mathfrak{u b r}$ ． Sormittags $91 / 2 \mathrm{Ulbr}$ ， Bormittags 10 llyr ．

20ftimmungsiort Strumpfelbach
Beginn der $\mathfrak{B a g l g a n b l u n g ~ M a r g e n s ~} 7 \mathrm{Hgr}$ ， Gwluణ Derfelben
Strümpfelbaøf

Bormittags 11 Hgr． Morgens 7 llbr ．

Wablmanner，welde nidt yor bem थblauf ber，für ben Sぁlu ber Mablyanblung in bem betreffenoen 2 Babloifrift beftimmten 3eit erideinen，fino von der 2 Babl auggeidfloten．

Snbem Die unterjeidneten Bejirfofommifiare $\mathfrak{B o r f e b}$ enbeß zur öfientiden תenutniß bringen， forbern fie Die fämmtliden Drtsuorfteber auf，ben obengenanten Tag und Stunben ber $\mathfrak{A b}$ ： finmman wie uberbaupt ben $\mathfrak{J n b a l t}$ Diefes Erlaffes nidt nur in ben einzefnen ©bemeinden，fons Dern aud）fpejiell Den 2 Bablmannern fogleid mit bem 2 nfügen befant fu maden，baj ber ge： regelte Gang ber abfimmung unb Domit bie fanelle abfertigung ber wäbler beren präcifeß Erfideinen in ben elbitimmungb．Drten voraußfege，unb Dag fie Daber jur feffgeiegten Stunbe pünflid eintreffen follen．

Siebei wird nad Maazgabe bes Wablgefege vom 1．Suli 1849 und ber $\mathfrak{F n f r u f f i o n}$ vom 19．2uguit ס．3．fotgenbes bemerft：

1．）Die erfen Drtionorfeger（Gduttbeigen）ober im Falle ibrer Berbinberung ein anberes
 beffelben baben bei ber elfitmang igres EBabrmänner anwefend ou feyn，und besbalb
 mungs．Drtes unfeblbar gu eride einen．
 Yapier，alf weldem ber von igm gewable Rbgeorbnete，beutlid nad Ramen，Stand unb Bobnort，begeidnet it，ubergeben．

Farbige stimmgettel，ober folde，auf welden ber I⿰氵ame beb bewablten nidt gefdriebert， fonbern gebrudt wäre，bürfen nidt beriadfidtigt werben．

3．）Die Detbyorfetger Gaben Dabin gut wirten，bag Die wagtmǎnner，wo mōglid nad ber in ber Wabllife entbattenen Reigenforge im Durdgange erfdeinen．

4．）Ueber bie Befanntmadung ber gegenmätigen ${ }^{\text {Fufforberung in affen gemeinben unb }}$ beren Erbffinig an bie 2 Gabler，welde fogleid，iebenfalls aber brei volle Tage vor bem $\mathfrak{z a b l}$ termin－alfo ppatefens am spontag，ben 16．September D．S．－zu geideber


Betrefienden Commifiaren fogleid \｛driftide engeigen zu erfatten．Soweit biefe am Dienfag bem 17．D．Mi．no a auffünben，mügten fie auf תoften ber Saumigen abgeyoft werben．

Sdfieglid werben bie Borfteber ber $\mu 6 f t i m m u n g$ gite auf $\$$ ．10．Der Miniferials Berfügung bom 19，Nug．1850．aufmerffam gemadt，wornad nidt gebulbet werben barf，bá llaberufens
 æßablern Durd 2luforingen ober Entreifien von Stimmzettelin，Durd Drogungen，（inídüd） terungen，ober Befdimpfungen，oder auf ionifige 2Beife beidwerlid fallen，und ben Drtis：goli＝ geibeborben zur yflidy gemadt if，Die $\mathfrak{B c}$ zirt
 abfübren ou latien．

Den 9．September 1850.

## Die Besirfo－كommiffar：

Ruedt．Rieger，Rutbardt， $\operatorname{Birtg}$ Beier． Bäner，Sifder，Stabl，Meyffer，תod．

## Maiblingen， 

Die zur Gantaffe Des crunbaumwiths （5betfried 5äberle gelyörige sabrníß wird im Werge ber qicitation
am greitag ben 13．September
in ocr Grünbaumwirtbidaft verfauft werben， was unter bem 2ufugen biemit offentlid be： fannt gemadyt wirb，Daf Silber，Betten，Rein， wand，Meb，Sinn und Supfergeidirr，Sdireins werf，§ubr und Feitgeibitr，Bier und an＝ bere faifer，fowie aum gemeiner Sausraty gum $\mathfrak{2 t u r g e b o t ~ f o m m e n . ~}$

Die Sieblyaber werben auf Morgens 8 Hbr singelaben．

## Sönigl．（beridtonotariat．

## がaiblitgen．

## （53ittGichaft

2us ber Gsantmafle Deß Brünbaumwirty ${ }^{3}$ Sotffried Säberle bier if bem Befdlufe ber

Eine grobe 2 fodete Bebaufung，Die $\mathfrak{E i t t}$ ：$=$ \｛chaft gum grannen Baum，mit getwölftem Rels ler und geidlofienem Sof und reaidbaus an Der Errafe nad Pubwigsburg．
（Ein Scubaus und yferoeftaflung nebit 2 ajds fude in bem 500 ．
Ein befonder fefgendes Bierbrauezeigebaube binter bem 5aus mit ber gefammien feften ©imridtung und ben übrigen Brauereigeräth． ゆaften．
（Eite neu erbaute Søeuer mit grofem Sels Ier，gleidfallis binter bem 5auz．
sca． 4 Mrg．Baum $=$ und（3rabgarten unb
cca． 14 शth．Rübegarten Dabei．
2tues jufammen cin guwefen bitbenb，Das yon allen Seiten in bem obern Tbeit Der Gtadt frei fegt und worauf cin 2ngebot
yon 6000 f．gemadit worben ift．
Die Berfaufs＝Berbanblung finbet am Donnerfag Den 12．September Radmittags 2 ubr
auf bem biefigen Ratblyaus ftatt，wogu bie Siebbaber unter bem anfügen eingelaben wers Den，baE nur $1 / \mathrm{s}$ bes Saufíbillings baar，ber Feft aber in 2 verzingliden Jabrigielern be＝
zablt wirb；sud daE auewartige fiebjaber ob＝ rigfittlide Bermögenszeugnifie für fich unb ibre Bürgen vorzulegen yaben．
Da die Jabrniffe prit Tag darauf verfauft werben，fo if Den ？iebbabern zur TBirtbidaft ©eiegenbeit gegeben，mit allen erforberlition （3）Critydaften jum Betrieb Des Gewerbes fiid zu verfeben．

Bu bemerfen if nod，bá bie gage unb Be： fáafenbeit dee gangen 2tumefenz fiebem thäti＝ gen $\mathfrak{B e f i z e r}$ ein fideres 2 ugfommen veridafft， und baber mit allem Redt empfoblen werben fann．Ein vorlaufiger Rauf fann aud mit Dem ©üterffleger，（Semeinderath Braun，vor＝ begalttid bes ：Luffrreides abgeidlofien werben． Sonigl．Geridta Rotatiat．

## Waiblitget．

## 

Die Wirthidaft zum Sdwanen an ber au＊ Eern Remsbrüfe babier mit Sdeuer，Brauerci unb Bierfeller nebit Baum uno Grabgarten Dabei，zuf．angeítlagen zu 4350 fi．if аив der ©antmafie bes ©ottried wicdmann， Sdwanenwirthz bei beffen Sdulbenliquibation zum Berfauf aurgefegt worben．
Die Diesfaffige $\mathfrak{B e r y a n b l u n g ~ f i n b e t ~}$

$$
\begin{aligned}
& \text { an Domarflag ofn 12. September } \\
& \text { Madmittags } 3 \mathfrak{H g r}
\end{aligned}
$$

auf Dem biefigen Ratbgaus fatt．Reben Etel＝ lung eines tüdtigen Bürgen bat ber ßoufer $1 / 3$ Des saufídillings als 2tngerb zu bejablen und ben शeft in 2 vergingliden 3iefern auf Safobi 1851／52．zu beridtigen．

Da bas Saus aud ju Betreibung einer Defonomic obne Wirtbidaft tauglid if，und Der Bierfelfer mit eintm fleineren $\mathfrak{B o g n g e b a ̈ u b e ~}$ übsibaut werben fann，to wirb sunämit ein Berfuc）gemadt werben，lebteren famt（sarten： plas abgefonbert zu veräufiern und es Dürfte Daber Das jeityerige Wintbid）afto＝©iebablub für jeben \＆anbwitth，Der bier fetz aud Gelegen＝ beit zum 2nfauf von Gütern gat，zwefoienlid fein．
Die siebhaber werben auf gebadite Beit zur $\mathfrak{B e r b a n d l u n g ~ e i n g e l a b e n . ~}$

Rönigl．Geridits＝Notarint．

Waiblingen.
( 3 çutgelb $\begin{gathered}\text { © © ingug.) }\end{gathered}$
Unter Begiegung auf die Den eingetnen $\Re$ Re ftanten gemadten Erōffuing wird aum nod auf diefem Wege mitgetbeilt, baE:

1) gegen bieienigen yflidtigen, welde nod mit 2 jäbrigen Sebntgelbern im Rüdftand finb, $\mathfrak{a m}$ nädften Gamfag theitz © Gutterverfauf, theits auspfänoung voll ${ }^{2} \mathrm{gen}$ wiro, nadbem bizger gerfonal=Execution zu wíberbolten malen fruditlos angewendet wurbe.
2) Dag morgen Nadmittag ber yoreffer allen benjenigen jugefenbet werben muk, welde ben 3efnten von 1849. nod nidt abgetra= gen baben.
3; bá morgen Bormittag auf bem Ratbyaus cin Eingug statt finbet.
Den 10. Gept. 1850.
Stabtidultbeigenamt.
Stuttgart. Untereiducter bat fíd bier ald Redtsfonfulent nicoergelaffen und bies tet biermit feine Dienfte an.
\&ubwig ©winner. Tübingertraje Sro.31.
Waiblingen. Wor einigen Tagen if bei meinem Shuife cin Sdubfarren feben geblieben, Dov redtmäfige Eigentyumer fann ibn gegen Die ©intüdungegebübr in Empfang nebmen bei Anbreas gilander.
$\mathfrak{B a}$ ablingen. ©̌ fino logleid gegen ger feglide Siderbeit 150 f. (19 flegidafts = (GeiD) aumzuteigen bei Spig, ©ilberarbeiter.
23 aiblingen. Sめ babe mir cine fdöne 2tuswabl von (slase2baaren beigelegt und em= pieble foldeg su geneigtem 3ufprum. Ernt fricor. ys fander.

23 aiblingen. Geftern traf id bier 2 Männer von Sulfbad, Diefe fragte id nad ibrem Sdultheig unb erbielt bie Intwort er fey sint braver Mann, aber es̀ nebme fie $2 B u n b e r$, DaÉ cine Stabt wie $2 B a b l i n g e n$ igren 2 bge ordneten bei ignen fuden müge.

Diefe wenigen cinfaden $\mathfrak{Z B o r t e}$ verantafin mid) zu ber Erflärung, DaE id cine $23 a b t$ ans neymen werbe, aber nidt barauf berumreife. Ernf Ericor. gf faber.

## 20 georoneten $23 a b l j a c b e$.

Serr 2untzMotar Wirth in (5ro的eppad) welder fid eben fo fegr ourch feinen adtungs: wertben feften cbaralter, ald ourd gebiegene (5) ereses Renntnife und fonftige wifienimaft, lide Bilbung, verbunben mit einem gemáfigt liberalen, auf vielfade ©rfabrungen gegrünbes
ten, ridtigen Begriff fur die Medte, Frethgiten uno Beourfnife oce Bolfz, augzeidnet, und feine Dem Bolfowoble entipredenden Befins unzen, mo es am Dhage if, aud Durd MeDners talent bu aubern weib, bat auf cie yon meb= reven Drtsuorfebern, (5emeinderathsMitglies bern und andern $28 a b l m a m e r n$ an ing geftelle Bitte um Xnnabme ciner etwa nuf ibn fallenten
 ablebuend geantwortet und als ©jund bigat angegeben, daf, da die liberal=vonjerbative Marthei von 2Binuenben uno 23 aiblingen in Der Werion des 5errn Edultbeigen ©lausnizer einen Ganbidaten in $\mathfrak{B o r i d} \operatorname{lag}$ gebradt babe, ein bweiter Boridtag der gemafigten yartbei nur zur Stmmengeripitterung oerfelben fübren wŭrbe.

2Bem cineifeitz Die edo Rblidt Dr 5 cran $\mathfrak{Z B i r t h}$ alle 2 nerfennung veroient, fo ourfte es fiid) Dod fragen, ob ourd ocffen 3 uruăfreten Der beabfictigte 3 wed erretidt werden wirb, da genügend befanut if, daj vicle den 5errn Glausnizer besbalb nidy wiblen, weil fie ign nidt fennen unb nebenbei glauben, es fey, abgeifgen yon Den Borzügen des Serrn $2 B$ irth, beffer, cinen befannter whan aus unferer Mitte fu wablen, als sinen uns unbefannten gu einer fo widtigen, uno שlle to nabe ges benden Sade ju nebmen. Hud) birt man auf Die Erflärung Des 5ertu 2Birth jegt von Biclen, bas fie fidy oer ebptimmung min gans embat= ten merden.
Eg Durfte baber die srage not) in reiffide Erroagung 3 g jieben fegn, ob io nitte beffer wäre, fid auf Serrn 2 Brty su vereinigen; weldee weit mabride inlider, als seer Elaus. nizer, ald Sieger aub der thar yervorgeben würbe.

Eing. am 8. Sept.

## 2Binnenden.

Raturalien=yreife vom 5. Septbr. 1850.

| Frudtgattangen | Doidf. | mittr. | niedrf. |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | fl. fr. | ค. fr. | fl. fr |
| Rernen, 1 Sdefl. | 1048 | 1024 | 108 |
| Dinfel, " alter | 528 | 510 | 412 |
| Dintel, "n neucr | 524 | 422 | - |
| Saber, " after | 5 | 449 | 430 |
| 5aber " nener | 415 | 48 | 4 - |
| Foggen, | $-$ | $\bigcirc$ |  |
| (3erfite, afte | $\begin{array}{lll}6 & 8\end{array}$ | 552 | 520 |
| - neue | 520 | - - | - - |
| Waizen, 1 ©imri | 18 | 14 | - - |
| Bemifdter, " | 12 | $-56$ | 50 |
| Erbjen "r. | - - | - - | - - |
| Cinfen, | - - | - - | - - |
| Sbiden, | - 40 | - 36 | - |
| 68elfditorn, | - 56 | - 54 | - 50 |
| \&iterbobnen, " | - 50 | - 48 | 44 |

