## 2Ints：mid Sutelligensblatt

fir ben

## （Oberamts－2 Pegith Whaiblingen．

## Mintlidse Befonntmadjungen．


Die feit Dem 1．Juli 1850 vorgefommenen 2cnoerungen im Sberamt $=$ uno Rank Des Steuresatafer find jum Swect ber 刃ichtigftellung，Der Satafter＝Summen für Die Steuer＝llmlagen pro 1851 bis 52 zu jammeln．

Die semeindeßebörden werben aufgefordert bimen 8 ．Tagen bierüber Bericht zu erftatten．
Den 15．2xpril 1851.
ภ．Dberamt．
Säberlen．

W3 a iblingen．Sämmelicbe DrtsBorfeber werben biedurch aufgeforbert， Die Gemerbefataffer umgebend bieber einjufenden，fie werben in Siutzem wieber zu＝ rüdgegeben wevoen．

Den 16．2pril 1851.
ת．Dberamt．
Säberlen．
 Das Eontingent für bie 2usblebung von 1851．ichlieft fich mit סer Roosnummer 79.

Die Jnbaber ber böberen Roosnummern fimo als von Der shilitairpflicht entbun＝ ten $\mathrm{z}^{4}$ betradten uno treten in das $\mathfrak{B e r b a ̈ l t n i s}$ ber Eanowebrpflicht über．
Den 16 upri 1851.
O．Sberamt
Souberlem．

## Saiblingen．

serfammlung bestandwirtbfidaftliden Bereinz．

2m 1．Mai b．Э．3ormittags 8 Hur ver fammelt fid）fratutenmáfig ber tandwirthidaft＝ lide BejirfoBercin in ber Dberamts Stadt um sinen Borftand und ben \｛usfdu® zu wäblen， Die $\mathfrak{G a b r e s}$ Mednung absubären and bie $\mathfrak{B e i}$ träge ber Mitglieder für baz fommenbe $\mathfrak{J a b r}$ fefturicken．

Rad Beenbigung bes．Gotteşienftes werben fofort auf bem Stabtwafen forgenbe

$$
\text { y } x \mathfrak{m} \text { ic } n
$$

aubgetyeilt：
1．für farren mit bödftens 4 ऽあaufern 6 greige ju 12 f． 10 ff． 9 ff． 7 f． 5 ff． 4 f．

2．für Rafbeln tricutig ober mit bem erfen Ralb，wenn fic von bem Eigenthümer
felbit aufgegogen ober wenigitens 3 monate in feinem： $\mathfrak{B e f i g}$ find．

4 Эreige 3 и 8 fl． 6 f． 4 fl． 3 f．
3．für bie $\mathfrak{A}$ ufaudt junger farreu unter benfelben Borausfegungen wieikei ben Saltbeln．

4 ఖreife 3u 6 f．， 4 f．， 3 fl．， 3 f．
4．für englifde ©ber und Mutter＝ Sdweine．

4 צreige 子u 6 f．， 5 fl．， 4 fl．， 3 f．
Die Farren und bie Sameine müfen feit 3 Monaten im redtmägigen Bcfiß cincß Be＝ zirfs 2 ngebürigen feyn；wo Dieß nidt zutrift， Gat fidid）Der Empfänger ciner Wrämie unter＝ （d）riftlid）zur 3uruifgabe für ben Jall 3 y ver
pfliditen, wemn er bas rbjier in ben folgenben 6 Monaten verăugern würbe.

Fuir Farren, welde feine greige erbalten, werben, wenn fie nid)t alg gering präbicirt find, 2 fl., für junge 1 fl. Reifefoten vers gütet.

Die Thiere mügen big $10 \mathfrak{H y r}$ auf bem Stabtwajen aufgeftellt feyn und esi if won allen
 wer ber ©igentgitmer unb wie lange or e8 fayin fey.

Die veregrliden natglieber bez Bereing werben erfudt jecitig unt zablreid auf bem Ratygaus fiat cingufinben bamit bie $\mathfrak{F a j g}$ bes Edaungeridts unt Die Erledigung ber obenge:
 theilung Gtatt furben famn.

Waiblingen. Fleine bübiche, reis de $\begin{aligned} & \text { (uswabl in (Sejangbüchern woilte ich }\end{aligned}$ auf bevorfelente ©onfirmation zu gütiger Wbrabme beftens enupfoblen baben.
Suchbinier Seeger.

² aiblingen. Ein Sinberwágele mis cinem geflodtenen roorb und gand gut bat un biffigen greis fu verfaufen. Serrmann.
$\mathfrak{W a i b l i n g e n . ~ B e i ~ W i d a e l ~ B o ̈ g e l e ~ f i n d ~}$ gank fकöne Birnenidniz ju baben ben $\mathfrak{B i e r}$, ling 8 u 24 fr .

## (Rebratelle 2 ntrag.)

Ein Seatermeifter auf bem lande fubt einen wohterjogenen iungen meniden unter billigen Bebingungen in Die Rebre auffunegmen. grablere શiusfunft ertheilt qußgeber D. Blatts.

Bon biefer Einlabung finb bejonbere Erem: plare gebruăt unb bem Wodenblatt beigelegt und bie Serren Ditsyorfteber werben um meg $=$ lidfte Berbreitung gebeten.

## Den $\frac{24 . \text { Sebruar }}{15 . \text { Mrril }} 1851$,

 Wereitrs.
勺ुreisgautr 5anfiaamen zur શufaat waniden, fönnen folden bei dem Bortand des lanos wirtbidaftliden Bercins um 2 f. bas Simri begiegen. Die Beftellungen werben nad ber Seit bes Ginlaufo berüffiditigt.

## 128

Dantend geniegt er bas freunblidye seben， Siebet umb lernet，und leyret uno idafft； qber bag 5ödfle nur will er erfrreben， Ober bem（suten nur weibt or bic תraft．
Ghädlid in Riebe und mutbig im Reiben， Graubig bas enge nad Dben gewanbt， Giegt er bie Stunben，Die flutdtigen facioen， 23elfen die siange，die greube igm band．

Im Montag ben 14．D．Mr．batte bie Ber＝ Gandlung in Mnflagefaden gegen ben Wund： arst（sotthif Sriebrid 264 iter von 5odberg yor bem ভゅwurgeridtobofe in $\mathbb{E}$ Elingen Statt． Derjetbe war oer waieftits＝Beleibigung und bffentliden ©grenfranfung gegen Den（jemein： Derath 5odberg angeiduloigt．Sein Bertheis Diger war Redtsconfutent（5）minner von Stutts gart：Stratsamwalt（G．Mftuar ©unjert．Der legtere bielt in gemanotem 3ortrag bie $2 \boldsymbol{n}=$ flage aufredi，weld）e babin ging：Der anges Elagte babe an einem Eonutag im 3 anuar 0 ．
 berg in etwab anfgeregtem 3 iftanbe mit Riüt． fidt auf cin ibm erft $3^{4}$ veroffrenbes geridtti－ © 88 Erfenntiog wegen erfdwerter Ebyrenfränts tulg und einige anbere Boriftafen，burd wel＝ あe er fíd in feinem Reøte jebr gefränft glaubte，fobann mit Miutfictt auf frübere Seris tigfeiten mit Dem Semeinderaty，ber ibn ans geblid cbifanirte und ibm jebcimal ungeredter 2Beife Die थlusbejablung feiner Recdungen für Bebandlung von Drtibarmen erímwerte，folgenbe Aeugerungen getban：${ }^{\prime \prime}$ Der Bemeinocratb ，won 5odberg feien ©fet unb yoppet．Sein ＂einziger Soffnungranfer fey feine majeftät der ＂Rönig． 3 war fei es unter Defifen 5erridaft， ，namentlid unter ben niebern Beamten，nidt ，＂am Beften，es ware gut，wenn er megr nad ＂benfelben fegen wurbe；wenn er ben alten Rönig
 ＂ren fönte，ber würbe f（dön aufidauen und ＂，unter bem Beamtengefinbel ausfegen．（Fr ，＂wolle fid perfönlid wegen feiner Etraffade ，＂an ten sionig wenben，benn wenn er mieder ＂wegen bes legten Bergegens beftraft werbe， 10 ＂werbe ein wabrer Suftigmorb an igm began． ＂gen und wenn ber sonig biés nid）einiebe， ＂Io fei er ber Elenbefte，Sdledtefte，Rieber： ＂lidifite im \＆anbe．＂
Dex Angeflagte war biefer \＆eugerungenfon in ber Borunterindung im EBefentliden ge＝ ftandig und 30 g fie aud bei ber ভ $\ddagger$ wurgeriditse Beryanblung nidt direft in ebrebe，bebauptete aber，Dafer fii Derfelben jegt nidt megr｜srinnere， ba er an bem betreffenben elbend an cinem raptus melaneholicus gelitten babe，b．b．an （Geifeswerwirrung burd）Sdwermuth；ober wie man mit grōßerem Fedt bei Dem 2nges flagten bebaupten fönnte，am dilirium tremens， ou Deutfd trunfenem ElenD，Gauferwagnfinn．－ $\mathfrak{H m}$ übrigens auf bis nidt uninterefiante

Do aum anfrebenbes goriden bic Rabryeit Mimmer bem dürtenben ©ecifte entyüllt， Shat ood ber cjlaube mit wouniger Mlargeit Siebenden 5ergen Dab Sebnen geftillt：
Piügen bie Sinne，bie trügenben fawinben， Bred＇aud bas 5ers in Der regten Noth， Simmlifde liebe läßt mieder une finben， Simmlifde siebe befiegte ben $\mathfrak{2 0 0}$ ．

Berbanolung nảger cingugeben，wollen wir auf Den 2nfang Derfelben mit Hebergefung Der bei Edwurgeridtsperbandtungen gewobntiden， wobl jiemli申 allgemein befanntenधörmlidfeiten Deriflben zurůaffommen．

Die 12 Geidworenen waren grö́tentyeils \｛卉lidte ：andobleute，bie übrigens faum einige Eage vorber cinen andern Der pajeffatabelei＝ Digung angeflagten freigeiproden batten，was bas 3nterefie ber ziemlid）zablreid anwejenben 3 byorer nod mebr rege madte．

Der angeflagte fáj ofne Die geringfte Spur innerer ${ }^{2}$ ufgeregtheit binter feinem $\mathfrak{B e r t g e i d i =}$ ger，mit bem er von 3eit zu 3eit fīd leife befprad． Die vernommenen Belafung ijeugen，grögten＝ theifs Soraeliten，beftatigten mit lobenswerther Dffengeit die in der Stantsanflaye gervorges bobenen 2eugerungen bes 2rgeflagten und fie erfuyren aud）yon Seite DeB Angeflagten we： nig 2Biterfprud．Dic Entlaftungģengen Das negen wugten fu feinen Guphen wentg Sad： bienlider angufübren，bod gieng aus eingelmen 2euserungen beutlid bervor，báß daß Berbält． níg Des 2ngeflagten $z^{41}$ Dem（Jemeinberath ge： genfeitig fein fegr freumblider gewefen feyn mufte，Denn $2 B u r f t e r$ batte fidi burd fein bofes Maul viele（Segner gemadt，namentlid fofern er bie Derfönliぁfeit mander Ditglieder beß （sfemeinoerathe nid ibre amtliden 5andlungen oumeilen offentlid mit ber ibm eigenen groben Gatyre angegriffen batte．So modte er fid ins̈befonbere von bem Gemeinderaty Branoner baburd nidt 3 feinem greunde gemadt ba＝ ben，DaE er im Bittybbaus auferte：„wenn ＂＇Branbner im Gemeinberatly sinen feiner ges ＂wöbnliden Dummen Streide gemadt babe， 10 ＂fielle er fid auf bie 3egen und made feinen ＂Riterifi wie ber Godel auf Der Miffe！＂ （Fortfegung im nädflen $\mathfrak{B l a t t}$ ）

Das Эublifum wird barauf aufmerffam ges madt bá bas Sdweizergelo felbf in ber Sあweiz nidt metr aftgemein ans genommen mirb．

Ctabifidultycigenamt．
Rädften Montag êtbeno Búrgerverein bei Garl wabler．

Bet aften Berfaufen wo nidts anbers beftimmt ift, gelten Die Beoingungen, bag $1 / 3$ baar
 Räfer cin tüdtiger $\mathfrak{B}$ ürge mitgubringen ift. EBo fonft feine yerfon genant if, fann mit bem Berfaufer felbit ber Rauf abgefolofien werben.



