# 2Ints: mix Sintelligenzblatt <br> fur ben 

## © Oberants-3izjirli Waiblingen.

## Mntlidse Weqanntuachungen.

Waiblingen. Die Settborfetfer werben aufgeforbert bie in bem Regier=

 oer Dronung Des Sanjirwefens der (Semeindentgeharigen ju publigiten, aud jutreffenden Falls genau nact beren) Beftimmungen fith zu aidten.
2uch bie Sunfworfande werben auf die erf crwäbnte Sinftuftion aufmerfiam gemact, unter Der 2fuforberung fiid) mit beren Beftimmungen alsbald be= fannt ; $u$ machen.
Den 23. 2pril 1851.
ת. Sberamt.
5äberlen.

MBaiblingen. Die gememichaftlicten Unterämter werien an bie Erffattung tes auf Den 23 . 2pril D. §. verfallenen Beridts über Das 2rmenvefen unter §in= weifung auf ben (Exlaह́ Lee $\mathfrak{N}$. 2 rmen= ©ommifion vom 18. Sanuat 1849 erinnert, Dabri wird Daranf aufimerffam gemacht, Da巨 wenn um Beitrage für die Jintuftric 2. 2uffalten aus Ten Mitteln Der ©entralleitung, Deß $230 b$ bithatigfeit52erceins gebeten wivo, das ©efuth fets auf eine befinumte Summe ou fellen iff.

## Den 23. Upril 1851.

R. gemeinithaftl: Dberamt. Säberlen

WBerncr.

## Befatitutarfuty.

Der
(3efellichaft für bie Wein= Berbefferung
in

Dic Oefelffaft für bie æBeinverbefferung bat Befaldicn, auf's Reue grämien für $\mathfrak{2 t n}=$ pfanjung eDter ఇeben auszbufegen, nadbem fie ourd) butbreide linterfitigung $\mathrm{S}_{\mathrm{r}}$. תönigh. giajeftat biezut in ben Stand gefezt worben ift.

Demgemäß ergebt forgende Befanntmadung Der (brumpäge unb Regeft, nad denen bie greib. Ertyeitung gefdeben wivb:

1) Die greife find für biefenigen $2 s$ eins Bartner yon grofefion beftimme, welde bie grobite Släde von Weingärten in Den befferen Gegenden bes Ranber, allf bie unten befdricbene Wecife in Dem 马abre 1850 voridrifmä́fig und in ber 2bfidd, bei Der nädffen yoreieaufgabe fid) $\mathrm{z}^{1}$ bewerben, ange= fflant baben, ober im Sabre 1851 an= yflangen werben.
2) Die greife befteten:
a) in adt fitbernen mebailen, welde entweber in Berbintung mit ben nad) $=$ gemanten Geldpreifen bber abgefonbert erit)eilt werben;
b) in Gelopreifen und zwar cinem von 50 fl., brei bon 40 fl. und vier yon 30 f., zufammen von $z^{\text {weifunbert }}$ unt neunzig (bulben.
Rebftom fann an Diejenigen Bewerber, welde feinen biefer Sanptpreife eryatten
gleidmogl aber bejonbere Berüffitatigung vers Dienen, eine 2 njabl yon Gejdenten in Theis Ien von 10, 15 unb 20 ff. vertbeilt werben.
3) Die 2tnplanjung muE in foldien Weins bergen, aus welden ein vorzăglides ober wenigfens cin gutes mittle res (bewidz erwartet werocn fan, unb
4) ausiøølieglid) für weigen oder ausid lie g. lid für rothen Wein geidelyen; Die Ber= mifidung weifer mit fatwargen 2 rauben.
 mie verfuftig.
5) Sur weigen 23 cin müโita
a) in vorgüglidfen 2Beinbergen Rísting
wenigitens sur Saalfte ber neuen Bes ftofullg vermenbet werben. Jifr Die ubrige Enpflautung baben die yreis. bewerber oie $26 a b l$ zwifden Tramis ner, Befteliner, (JuteDel, Elbling, Sylpaner und Rotyurben;
b) in mittleren 23 einbergen mu® wenigitend oic 5 ailfte ber neuen $2 \mathfrak{n}$ s planzung aus Iraminert und $\Re$ nus) $=$ Kandern befteben, für bie übrige Bes ftoctung aber yaben bie yreisbewers ber die geayr zwifden Gutedel, ©fbe ling, Sylvaner und Rotburben.
Jebob Dürfen neben ben bei a unb b genannten 5auputrauben nur zwei ber genanuten anbern Sorten angepflangt werben.
6) Sür rotyen gecin muifien
©feyrer ober gute fawarje $\mathfrak{B u r g u n d e r}$ unb Sdwarzurben wenigitens zur 5aiffe ber ganjen Bee frofung verwenoet werben. Fitr oie ant. Dere 5alfte bleibt bie Wabl zwifden Traminern mo Яutlandern.
7) Die 2 Babl anbeter ats ber genanutert Sorten føflegt yout 2 miprud) auf cine Yrämic aut.
8) Borjüglid werben bei ben grämien bicie: nigen berriffiditigt werben, welde für weifen 2 Bein in vorzŭgliden 2 Beins bergen entweber rauter stiflinge, voer wenigitenß swei Drittel $\Re$ ifflinge und ein Drittel $\mathfrak{z r a m i n e r}$, in mittleren Weins bergen rauter $\mathfrak{T}$ raminer und Prublander, ober wenigfteng 3 wei Drittbeife berfelfen; für rotben 2Bein lauter Elevner ober nes ben awei Drittbeilen Elepner cin Drittel Staminer unb Fublander anplangen. §n §alle aber meben Mifflingen für die anbere 5alfte ber Beftocturg eines शeus gerent zwei ber oben bei gunft 5 a. ge= nannten Sorten gewäblt werben, werben hei ber $3 j$ reis=entōtheilung Diejenigen, welde dic Miffinge in Den befier gelege nen Zlyeit bes Esenberges plangen, vor=
gezogen. Ferner ergalten bei ber greisz 2ustbeilung biejenigen, weldye zu ber Beftocung ein zufammentángenber Reugereut wäblen, vor folden ben Bor: jug, bie biegu megrere Zheife in von einanber abgelegenen Wsinbergen beftimmen.
9) शupflanjungen unter bem Betrage von 1 Biertelb=2 Morgen werben bei ber grämienaustheilung nidgt beadtet, Shins gegen werben oabei ard frubere, ben vorfelgenben Boridriften entipredenbe 2tupflangungen it Bered)um! genommen,
 fidelen, wio oie nene mit ber alteres 2tupfanjung sufammen $1 \frac{1}{2}$ Biertel be triagt.
Won Dicier Eintedyntitg find febodid biex jenigen 2tnpflanzungen ausgefdloifen, für welde ifion friber cine $\$$ ramie voder cint Gejfent gegeben worbert it.
10) Die Alustbeifung oer Mrumien geidicht nad vorgängiger Unterfudyung der be: trefienden 2 Beinberge in Sommer $18 j^{\circ} 2$. Dicienigen, welde die yreife erbaften, werten it bffentliden $\mathfrak{B l a ̈ t f e r n}$ befannt gemadt.
Difienigen EBeingärtner, welde vou bies fer 2unforbermigs (Gebraud) madien wol= len, baben rängitens bis zum 1. 2uguit 1851 anjugeigen:
a) Rage, Namen und ©röfe des PBein= berges, ben fie 1850 neu beftoft bas ben oder 1851 neu beftofen wollen;
b) Die Rebarten, welde fie gevflant baben; aud)
c) Die (Jröbe und Beftofung ber frithes ren 2uplanjungen, welde fie nad) bem obigen yunft 9 . bei ber Wrä mien 2 Hustheilung in $\mathfrak{B e r e c}$ )numg ge nommen jul feben wumiden.
Diefe 2 mazeige if ber in febem Befirfe be: ftebenden 2 Seinbaut ©ommifion ju über geben, welde fie mit dem Vdt. bes Rönigh. Dberantß vericgen, unter ber \&brelic:
${ }^{2}$ 2n ben 2tusidu bin ber befells
[的aft für Die Beinverbefict
ung "
toci promparuls
bis 15. Ruguf 1851 bieber einjufenben erfudt twirb.
Gtuttgart, oen 27. 2pril 1851.
 $\mathfrak{B r i n}-3$ erbefierung in $\mathfrak{B u}$ urtemberg.

Waistingen．Das Gras auf ben 24 ， manben und Bojftungen vom Saumäfele，von Der Wginnenber alten Etrage，von Der Bein＝ iteiner Strage，yon Der Stuttgarter alten Strape wiro am
nädffen Montag Radymittag 3 Ugr
an $\operatorname{Drt}$ und Stelle vertiegen．
Man verfammelt fith bei der autgern תirde．
Die anfogenben－（3utcrbefiber，weldye nidt bei ber Berteibung erfderinen，baben es fidt felb fuguidreiben，wenn fie nidt berüffidtigt werben．

Den 25．2prit 1851.
Stadidultgeifenamt．
Sめwaifycim．

Die biefitge gemeinde hat gu verfaufen：

$$
70 \text { - } 80 \text { Sゆiffel Dinfel, }
$$

40 － 50 sdiffel 5haber und
30 डぁeffir Roggen．
Worfebenbe seriudte fommen am
Jreitag ben 2．Mat 1851.
$\mathfrak{B o r m i t t a g s} 10 \mathrm{Hgr}$
in ber biefigen Beyntideuer in 2luffreid，wogu man raufétiebbaber mit dem Bemerfen cins labet，bá beim srudtabfafien baare Bezabls ung beleifet werben muछ．

Den 22．2pril 1851.
（5emeinberath，
Vdt．Borftand ulrid．
Forfamt Sあornoorf
Mevier Baiered．
（5） 1 Iz $=\mathfrak{B e r f a u f}$ ．）
2nn nadbenannten Tagen fommt unter ber Bebingung baarer Dejablung，entweber fogleid）$^{\text {g }}$ ober binnen ber nädfiten 6 Tage an das $\Omega$



## Montag ben 5．Mai

ausbem Staterwalo Ebersbaderbau，Parfung Eberbbad， 11 Slafter budene Sdeiter， 42 Slafter budene gruğge， 1 תlafter erlene ærüt gel， 6850 Stüd budene， 50 birfene wellen． Dienfag ben 6．Mai
aus ben Staatswaloungen Scelesiteía，Mart＝ ung Segenloge unb grobit，Marfung Reidens bad， 9 Stammßuden， 1 5agenbude， 2 Bir：
 wieben， 20 Rlaffer budjene Sdeiter， 25 Rlafter budene Yrŭgell， 3 תlafter birfene grügel， 2575 Gtüf budene， 150 birtene，und 75 abfallwellen．

Montag ben 12．，Dienflag ben 13．，Witt＝ wod ben 14．，Donnerfag ben 15．，Ereitag ben 16．Mai
aus bem Etaatômalo ©flingerberg，Martung

Baiereã， 233 תiafter budene Edeiter， 17 Blafter budene grüger， 1 Rlafter erlene ©ゅei ter， 6 slafter bartes 2bfatlbolg； 13075 ©tüat budjene， 25 erfene und 2000 abfallwelfen．

3ufammenfunft fe Bornittagz 9 Ugr in ben Salägen felfor．
Die betrefienben Dito Borfeber wollen for dees in tbren Gemeinben redizeitig befannt maden lafien．

Sdorndorf ben 22．2pril 1851.
ת．forftamt．

Waiblingen．Nadbem meine beiben EItern mit $\mathfrak{Z} 00$ abgegangen， so wünide id） meinen $2 B 0$ gnib ou verändern und biete mein für jeber Gewerbe fegr gut gelegenes，für 2 Samilien Fiaun gewägrenbes 2 Sogngaus auf mebrere Эabre zum vermietben，oder，wenn fiff cin Siebgaber baju finben follte，zum Berfauf an．Sugleid）wün（de id）mit meinen 2 2baarens Borräthen $\mathfrak{j u}$ räumen uno gebe größere 马ुar＝ thien Raudtabaf，©igarren，Gemürze，Є币ies fertafeln，Cölnifdwafier，Sarbmaaren，Yopts und Sdreibpapier u．F．w．su berabgefegten Freifen af．$\quad$ In 2prit 1851. Ernft sriedr．gfander．

Maiblingen．
Serabgeiezter（s）etränfe $=$ Zusid）ant．
3on beute an fajenfe id verfdiebene Weins Surten die Mang ju 2，3，4，6 und 12 Bayen．Fud）if gutes glafdenBier angus trefien．
$3 \mathfrak{u}$ зaftreidem $\mathfrak{B e f u c}$ rabet cin
Garl Wabler．
Waiblingen．（bottried Spaid gat 2
 EBaigen angebtumt um 160 fl．verfauft und fommt am 2lontag Den 28．April cinmal in அufirreid．

Rommelobaufen．Der inntergeidnete ver： fauft $1 / 4$ Morgen 2 fer im vorbern S $\ddagger$ ittele graben，welder mit 1 Biertel ßtee unb ein Zheil mit תartoffern angebaut it．

ఇidael 5aufler
（Rebrfelle 2ntrag．）
Ein Sedtermeifer auf Dem sande fudt cinen woblergogenen jungen Mrenímen unter billigen Bebingungen in Die Sebre aufzunebmen．
Näbere ๕usfunft ertbeilt 2usgeber D．Flatto．

## 132

TBaiblitgen. (fegrimgsocefud.)
Ein Sdmid auf bem Ranbe münfdt cinen gut ergogenen iungen Menjden yon redtidnaf= fenen Eitern mit ober obne ?ebrgelo in bie
 Daftion.

## W3aiblingen.

 $1 / 2$ Morgen Mffer beim Siedengaub, und ungefabr 1 Biertel Gaumgut mit 6 tragbaren $\mathfrak{B a} u m e n$ und mit $\mathfrak{D i n f e l}$ angeblümt.

תramer, Eteinbauermeifer.
Mittrood Den 30. 2pril 2) hittags 2 Hbr bält

## (Gutav 2berner

## in bem 5aus bes Tummader 5artner ciners Botriag

## Waiblingen


1851.

Bei alten Berfaufen wo nidetz anbers beftimmt ift, gelten bie Bedingungen, bag $1 / 3$ baar
 siaufer ein tüdtiger $\mathfrak{B}$ ärge mitzubringen if. WBo fonft feime yerfon genant if, fann mit Dem Berfäufer felbo ber sauf abgefdlofien werben.


