# SImtes 

fur bent

## 

Nr. 86
©amitag, ben 21. ©eptember
$185(1)$.

## antlidye Befantmaduagen.

$\mathfrak{B a i b l i n g e n . ~ B e j u ̈ g l i a ́ ~ D e r ~ C r l e b i g u n g ~ D e r ~ D b e r f e u r i c h a u ~ D e f e c t e ~ e r w a r t e t ~}$ man nicht nur wegen ber vom Dberamt ertheilten, jum Bericht bereits verfallenen Kermine, jondern auch wegen der von den Schultheipäntern gegebenen, bis 30. dí Bericht. Die oberamtlich terminirten Dejecte find, joweit fie nicht erlediat innerbalb obigen Bericht=Termins zuberläfig befeitigen zu laffen.

Den 16. ©ept. 1850. ת. Dberamt. Säbetlen.

Maiblingen. ( $\operatorname{Borlabungingantiachen.)~Sn~nachgenannten~}$ ©antfachen werben bie ©dulben=eiquibationen uno ove geiejlity damit zu verbindene Den weiteren Serbandiungeat an beit bienade begeichneten Sagen wio Soten vorges nommen; סie (Stäbiger und Wbjowdervinge=Berechtigen werben baber anourd) vorgelaben, um entweder perfönlid, ober burch bintanglich . Wevollmächtigte zu ericteiten, ober

 wie in bem andern Fafle unter §orlegung oer Seweismittel fïr bie Forderungen felbft fowobl, als für beren etwaige $\mathfrak{B o r j u g s t r e d t e ~ o n j u m e l o e n . ~ D i e ~ n i c h t ~ l i q u i b i r e n e ~}$ ben ©stäubiger werben, foweit ibre Forberungen nidht aus ben Gerichts=20ten bes lamit find, am Scbluffe ber Liquibation surch Beftecio von ber SRane ausgefthlofen von den übrigen nidt erígeinenden (staubigern aber wite angenommen, daf fie hin fiddtid) ciaes etwaigen Sergleidy, Der (semebmigung Des Berfaufs der Maffesegen= ftände und oer Befätigung Des Gisterpflegers ver Erflärung oer Mebrbeit ibrer Slafie beitreten.

Den $9 \quad 3 \times \%$ 1850.
Eiquiditt wied in ver Eant= facte des
(5ottfied Biblmaier, שBeins gärtnet von Rleinbeppad.
Wianael Rond, Detmülter von Beinftein.
Sotannes $\mathfrak{x e u f e l}$ Bauer von Rieferyof.
Sobanned $\mathfrak{B}$ öfuer, $\mathfrak{B e i n g a r t s ~}$ ner von $\operatorname{Fr}$ reuningermeiler.
®. Dberamteycricty. Bellnagelo auf סem அatbbaus
gu
Rreingeppad.
Beinfein.
Metterbburg.
Breuninggineiler.
am
Dienftag ben 24. Septbr. Morgens 8 ubr. Dienfrag ben 24. Septbr. Mittags 2 Ugr. Mittwod ben 25. Septbr. Morgene 8 ugr. Donnerftag ben 26. Septbr. Morgens 8 Whr.
$\mathfrak{W a i b l i n g e n . ~ ( E r i m n e r u n g ~ a n ~ b i e ~}$ Feftanten der Stadtplege, Der Bebnt und Gialtfage.)
Bei ber Sujammenfeltung ber bei biefen

Gaben ausifebenben Steuern und 3egnten, Guilten, Der 5jolzgeloer, Brandfafiengetber, gadtgelder und 3infe finben fid febr viele Rüfftande, Die beigetrieben werben müfien, wenn bie ह̈ffentlide Werwaltung nidt in Berfat.
gerathen folf；es finben fiad viele Sduloner， beren ©rebit，Deren Exifiten bedroht ware， wenn bie Beyörben terner igre sileidgaültigetati

 ner，Deren 3 ablungafähigfcit auger 3 weifel frebt，Die aber ood）Daju beitragen，bie Sduwie： rigfeiten ou vermigren，mit welden bie Stadt＝ ifde Berwaltung ou fämpfen bat．
An alfe gefitanten ergegt nun bie bringenbe $\mathfrak{A l u f}$＝ forberung，Das proglidfte zu balbiger abtrag＝ wis ibrer Gdulbigfeiten ju thun，od bie Ein： bringer unb bie 2uffittotbeboroen im Эntereffe Des Gangen und der Eingefnen ebenfowogl alb im Sinblif auf ibre eigene fíwere Berants wortung bie fortgefegte anmenoung ber gefegs fiden 3 wang $=$ Pittel nidt langer unterlafien fönnten．

## Den 19．Sept．1850．

Stadifaultheifenamt

## Dberamtesfabt 23aiblingen．

E゙rneuertes 2 uzgebot ciner Schilowirtbfbaft uno Bier： $\mathfrak{B r a u c r e f}$
Die Berfaufoberbanblung am 12．D．M． in Berreff ber zur santmafle des Gottfried Saberte getörigen weitblyaft zum grünen Baum bat bie（beneymigung Der Btäubiger nidt cribarten，oa ber Ertös von 6000 ff．für Biefeb fän und sortheilbaft getegene anwefen， סat fid ebenfowbly für cinen ylattifulier cig＝ net，offenbar fein annegmbarer ybeis getannt werben fann．
3u cintent zweiten Berfaufi＝Berfud unter Den fdgon früfer befannt gemadten，fegr billig geffellen Bebingungen wirb man baber am Montag ben 21．Dftober fotreiten，wobsi bie suftragenben auf bem fäotifiten Ratbbaus Wormittags 10 Ubr zu erfideinen beben．Inbem man fid aut bie
 it ben iffentliden Blattern bier wieber bejo． gen baben will，if nur nod）ju bemerfen，ban Dem Räufer，ber bic Bertbidaft und Bier． brauerei ju betreiben beabjidtigt，verf（dicbene
 fer，in ben seaf gegeben werben fönnen．
（Den 20．Sept． 1850.
Rönigl．（5eridtes＝Rotariat．

## Baiblingell

Wieberbolter Bertaufeiner © ぁilb＝ wirtbictaft und Bierbrauered．
Su bem anmeien bes in Gant geratgenen （5）otifried 28 ie omann bier bat fidt sin תaufotieblaber für den greiž yon 3800 f．ges funden，weбbatb nad ben Beptimmungen bes Executions（br feges，aber aud）aus bem Erruno eine nodmalige BerfaufsBerbandtung Damit vorgenommen werben foll，weil ber Erlö dem wabren Werth dennow nidt gleid）fommt und $\mathrm{o}^{\mathrm{o}}$ erwarten febt，bas unter biefen umpanben weitere Releqaber fid dabei betbeiligen werben．

Es if Die Sdilbwirthidaft zur Sdwanen Dabier mit Bierbraucrei，Sdeuer，Bierfeller： und Garten an ber fegr frequenten Strafe nad Bimnenben；im Gangen ein 2nwefen，Das einen Iobbaften WBirtbidaftsbetrieb fidert，aber aud）nad beffen etwaigem（infellen unter mety： rere $\mathfrak{B e f i g e r}$ fíd theilen lägt，unb binlănglide Raumlidfeiten für gamilien mit Gelobau bar＝ bietet．

> Die Berfauffegerbandlung wirb am MRontag Den 21, Dftbr.

Bormittags 11 Uhr auf Dem biefigen Raty： yaus yor fíd geyen．

Dic 3 ablungebedingungen，wie fortae faon in früberen öffentliden Blăttern befanut ge： madt wurben，fornen aud noぁ annebmbarer für ben saufer geftellt werben，inbem bie Bie＝ ler beí tüdtiger Bürgidaft zu verlängern fei＝ nen 2 nfand untertiegen bürfte．

Deи 20．Septbr． 1850.
sönigl．（3）erid） $\mathfrak{y}$ Rotariat．

## Baiblingen．2m nädften Dienfag ben

 24．b．M．Morgens 7 ubr werben nadfifegenbe （अunterfüfe auf Dem Ratbgaus in 9oabt gege ben$31 / 2 \mathfrak{B} .2$ R．Peimengrube an ber gells bader Straffe
$1 \mathfrak{B} .1^{3 / 4} \mathfrak{N}$ ．in ben frobnåfern，
Der $\mathfrak{y l a g}$－neben bem neuen תirdyof，
Der Mefmanbplas lints am Rommels gäus fer IBeg，

1 B．Baumgut in ber Saubarben，©i－ gentyum bes alt（sottl．Rörrlinger．

Den 20．Geptbr． 1850.
Stabtfaultbeifenamt．

[^0]Maiblingen．Sür ben feityerigen tge fäligen Befuat Danfend，zeige id bienit an， ba fen weroe，und wünict gefalligen Befuds

Frieorid $\mathfrak{B z g r i n g e r . ~}$

## Dppelsbogm．

Wer cinen Blasbarg ou verfaufen gat，fins bet bei Dem Untergeideten einen Siebjaber Daju． Den 27．ひuguft 1850.

Bofø9，Ragelfぁmio

## Sind Die ©dleşwigeyolfteiner Revellen？

„ 3 a，benn fie wiberfegen fíd igrem redts mä́bigen Sandeêberrn，dem rönibe von Däne mant＂－ 10 denfen und fagen Biele auth bei unb，und erflatren es fur luredt，biefe Pe： bellen ou unterfituken．
2ber es if nidt fio：Die Sdfleswig Solffeiner find teine gebellen．Sie fämpien woly gegen Den Rïnig yon Dintemarf und Diefer if zugleid igr Qantesberr；allein ibr 2Biberftand gitt nidt ibm ats ibrem \＆anbesberrn，fonbern igm als sōnig you Däremarf．allio fampfen fie nidt wider ibren \＆andeşbern；iun Gegenthei fie fämpfen $\mathfrak{i} \mathfrak{r}$ igren sandeeglerrn，den ignen der Sōnig von Dãuemarf nçgmen will．Daş muß Miandem fonderbar vorfommen，dá der sänis won Dancemart cineettyeta ber Randesberr Der Gdfeswig sooffeiner if，anberntyeits nidit，und Dág er difeen igren Zandesberrn negmen will， waibrent er bod felbf biefer Ranbebberr int． 2lber es if Dod fo．Ramlid die Editeswig＝ Solfteiner gaben 2unprudy darauf，einen eige nen Serjog fu beformmen，wenn ber gegens wärtige sönig yon Dănemart，ber findertos ift，gefforben feyn witb，cinen eigenen 5erzog， ber nidt fugreid Rönig von Dannemarf if；ber Rōnig yon Dantemart aber will yaben，Eゅtes． wig，5olffein foll immer oen Rönis，yon Dañe mart sum Serzog baben．Dab if nun aber gegen dab Fitedt und gegen ben Borttecil pon Sあleswigs 5olfein，Dem bie Berbinbung mit Dannemart bouif nadtlecilis if．2lfio fübren fie mit Redt תrieg gegen den Rönig von Dänemati，der nur ate sonig yon Dänemart， nidtt ats ife Serzos etwas vertangen tann， was offenbar gegen ifr Recgt unb ibren Bors tyeit if：atio find fie feine Secuctren．
2Bas aber bir ©aṭe bod vervidelt und ［fawierig madt，if forgenber umpranb．Die beiben 5erzogtyúmer Edleérwig 5olfein geybren zufammen unb baben ein verbrieffee Rect bei einanter ${ }^{\circ}$ b bleiben．2Babrenb nun beibe 5ers zogthumer ；ufammengeyoren，fo gebert Gimwiederum Sdleswig ou Danemart unb Solfein ju Deutid rand．Mnd Diefer restere Belfig if für die moaglidfecit einer


2Benn barum Deutifland 5olitein bei fibid er＝ balten wid．So banbelt es dem ．Re id tund zugleit feincm 2 ortyeil gemä́．2Benn es aber and ©dtreswig gaben mollte，fo thate Deuridiano Unredt，wie Dainemart unregt gettyan yat uno tbut，weiles 5olfrin als Zbeil Des Rönigreidde Dannemart yaben mill．Die Serzogtyümer aber baben Medt，wemn fie \｛a＝ gen：wir geburen zufammen ald 区in Gangeê， das den iegigen riënig yon Dannemart zum Serajog bat，ber fein Medt bat und feinem Sibnigreid cinzuverteiben uno unfere Gelbeffañ Digifit als Serzogttyumer auffulbeben．Deutitit
 nidtt $\mathrm{z}^{\mathfrak{c}}$ weit greift und unredt thut，nadidem Der sobnig von Danemart feinerifity unter গiu $\overline{\mathrm{E}}$ lands und Englande ©duus 34 wetif gegrificn und Hurredt getyan bat．Die 5erzogthümer aber，
 rebellifit，fonbern bis jest verfotgen fie nut igr gute ॠedt．

## Der 乌renich．

Runberbar gebout auß siraft und Sdwäde， aus Zugeuben und Zaftern，auß ఇiebrigfeit und Grever，if Der Menfid fiit felloit rin tiefes
 Ziffe obne Grund！，Sein Geif wägut dag ganje ©ebiet Der miegtridfeit unfafien，und yon allen Eriderimugen Den unfidtbaren＇©rrund erforfiden $z^{2}$ fönnen．Solort erbect er fiid）in bie enotopen bögen der quifte，und mígt den丹aum unb die Eiefe－eo úniverfums．Ex will ：alleg̀ fennen，uno fonnt fid felbit nidtt． Beflagengwerthe Citelfeit ！auBerft Berblendung！ Ere zeigt den leudtenten 2 Betien die $\mathfrak{B a g n e n}$ ， Die fie verforget，er jeigt Den Menfden bie MBege， Die fie wandeln follen，und weíe feltb nidt， gluatlid au fein．Sid felbit ungreid，wunber． lid und taunengaft，will er isft nidt，was er eben wollte，und äncert nod cinmal ab，wab er beffly 1 ．St feinem Serzen yaufet Ribers fpruct；er madt fiid ungriüflidid，waifrenb or fein ©fuad fugt．Er entrivift bublert ylane für ben Tag，ber fommen wiro，und biffe Racte vielleidet yört er auf zu leber．Boll Dưn： fet uno Sofinung rednet er auf Mrorgen．Inns finniger！wilft ou den Rauf bes ©dictarâ bems men？Der augenblif，ber sunadit fommen witb，if binter ciner 280 off ；ou fannft inn nur begreifen im Borübergeben．Soben fommenden \＆ugerblia umbült ein Sdfeier，und Der ferblf， inbem i母 fareibe，fann mir bas Gral aufs thun，－Yzillf Du den unnuth jeffreuen，Der Did）wergegrt，und，fo lange ou now reben wirfit，
 fey gerewt，ein guter $\mathfrak{B}$ иurger，fey tugendyaf！
 werben fanft；Das eindige ©ut，bas did nidt verdä́t biz zum Grabe．

Bei alfen Berfäufen wo nidtz ánbers beftimmt ift，geften bie Bedingungen，baE $1 / \mathrm{B}_{\mathrm{B}}$ baar
 Räufer cin tüdtiger $\mathfrak{B u r g e}$ mifzubringen ift． 230 fonft feine gerion genamnt ift，fann mit bem Berfäufer felbf Der Rauf abgefdlofien werben．

| $\mathfrak{B e r f a ̈ u f e r ~}$ | Befdreibung bez csutz． | Ijreis． | Tag Des ひuffreids |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Daniel çaupp Sinber， für biefe（Sommilito： năr yyfleiberer alz gyfleger． | Eine 2 ftofete $\mathfrak{B e g a u f u n g}$ an ber 2 Binnender Staig． | 700 fl． | 7． $\mathfrak{\text { ftbr }}$ |
| Gotilob säpple，rebig， f．b．Jjemeinder．5eß． | Den 4ten $\mathfrak{Z b e i l}$ an einer $\mathfrak{B e}=$ baufung in ber Gerbervorfadt． |  | 7．Dftbr． |
| 3 ollaufieger saible， Wittwe，für diefe （bsottieb 3jlugger， Ddenwirth． | Die 5 aiffe an $2 \frac{1}{2} \mathfrak{B}$ ．im fleinen gelo gegen ben sioptifol． |  |  |
| Эacob ซried．Rau！der f．D．Notar Meyfier | 9ater $3 \mathrm{elg}_{\mathrm{g}}$ Rommetz̧auien $1 / 2$ an $1 \mathfrak{M} .1 \mathfrak{B}, 31 / 2 \Re$ ．of ber WSurmbalben am Segnader $\mathfrak{F B e g}$ gültet 2 ． |  | 23．Sept． |
|  | $1 / 2$ an $3 \mathfrak{B}$ ． $1 / 2 \mathfrak{M}$ ．im mittlen Grund neben Parx yfleiberer． 2 Brtl．linfer 5and am Sdmiede＝ mer $2 \operatorname{Beg}$ am äuffern Brüfle neben Matycus 5 erzog Becf． <br> ater 3 elg Trellbad $2 \mathfrak{B r t h}$ linter 5anb am fellb．Weg． | 80 fr 130 fr 150 fl |  |
| 90ヶs．©las wittue， für biefe $\mathfrak{b s e m}$ ．St über． | 2 ஒ 1．2．2fer auf ber æothe． | 182 \％． | 23．Eeptbr． |
| ©仿ifian Rommel， Gqueibers sinber， für biefe Sdubmader Blumbarbt． | 1 B． 1 2．2fer im Eifentgal． |  |  |
| Sogann Georg Bubefs Erben．F．D．©hri＝ flopy Bubef． | 2 B． 9 ఇ．Mifer am Deffurger Sere． | 81 f． | 23．Septbr． |
| （wotfrico תlingler，\＆ub wis E．，f．b．（J）$=$ meinberatly Ses． | 1．3．9 9 ．Mfer am Deffinger Seete．Sdmibemer PRarfung： $1 / 2$ an 2 B． $1 / 2$ 2t，im Ebalgen， berg． |  | 14．Dttbr． |
| Weorg 8 rieb．Bubet， f．be Jemeinberath Braun． | $1 / 3$ an $21 / 2$ 习． $1 / 2$ ．श．Baumgut im obern शodberg． |  | 14：Sftbr． |
| Bityerm 5oai，ভぁuty． madjer，f．b．Ges meinberaty 9 fanber． |  |  |  |


[^0]:    TBaiblingen．Gottlob ©urfé fauft aufs träglid fortwäbrend Gerfie auf，ben Sぁeffl子u 6 bis 7 f．

