## 2 (nuts: und Sitelligentblatt

## 

Nr. 38.

## 2lmeliche Befauntmadhungen.

$\mathfrak{B}^{3}$ iblingen. (Befannturating in $\mathfrak{B e t r e f f}$ bes Saufirwefens)
Die Sertavoritiber werien auf die im Regierungsblatt Mro. 9 von diefm Jabr cutbaltene Werfüzung in Betrej Der Dronung Des Suufrwefens aufmerffam ge= madt uno ju gen wer Beadtung den Beftimmungen berich n aufgefordert.

Snsbefondere fibt man fich teranlagt an genaue Beobachtung der Beffimmungen
 $\mathfrak{B i f i r u n g}$ fer Saufipatente nidt genägt, fondern ber Cintrag Facbweifung Darüber
 nachten Erlautniés crtbeilt worben ift

Den 12. Wai 1851.

## Rönigl. Dberamt;

Säberlen.
W3ablingen. (Borlabung in (5antfachen.) In nachbemanten Gantfachen werben bie ©chulocneiquioationen ano Die geieglich samit verbundenen weiferen Xerbandiungen an Den unten bekeidheten Sagen uno Drten vorgenommen, Die ( 8 läubiger und bjonverungs=-2erectifigten werten Daber andurch vorgeladen; ume en weier periönlich, over ourch linlängild) Bevollmädstigte ju cricheinen, oser auch, wem vorausfib) fich fein (nftano obwaltet, fatt defien vor oier an dem Iage
 wie in ocm ansern Falle unter Borlegung our Bewe ismittel für die Forberungen ielbit jowobl, als für seren etwaige ßorjugstechte anjumelocn. Sie nicht liquidiren= Den (shaubiger werten, poweit ibre forberungen nicht aus ben (s)erichts=2den be= fimut finc, am Sdlaffe der Piquibation surch Wejobeio von ber Siaffe ausgefolofien, voil den übrigen nicht erfocenenoen sflaubigern ater wire angenommen, DaÉ fie hin= fichtlich cines etwaiaen Sergleichs, ber esenebmigung Des Werfaufs ber Miaffesegen= ftände und oer Beftatigung des (Biuterpflegers ber Erflïrung ier Mebrbeit ibrer Elanfe beitreten.

$$
\begin{aligned}
& \text { De: 11. 2pril } 1851 \quad \text { R. SberamtĒecricht Bellnagel. } \\
& \text { liquidirt wirb in ber (Sant }
\end{aligned}
$$

 aui bem Ratbbaus



 bicten.
Den 12. Mai 1851.
S. Dteramt

Saberlen.
Mittbeilungen über bie Berbandlungen Des lanswirthichaftlichen Bereins

## sen 1. Diai $1<\underbrace{5} 1$.

## tofle . 21 H2 Anfusio

Der Berein verfammelte fid) bit überaus bersbad 8 it



1) Die शBabl bes Boritanoz fiel auf

 - Gottlieb vFlüger wi Waiblingent \&affict. Noyfater Ђeuf v. Dppersbotm.?

Wrôthalte: 5é v. 28 aiblingen.
Etrotidutyerí Steinbud) v. 2baiblingen, Sefretion
3) Die Berfammimg (prad) (itif) batiin alls,
impab für disheutige yrcípertheitang 5 ©
 von 96 giblingenj als beratyentern 2hitglied bii sejogen wervin follenom









11. - Seyfrico v. Wimmeriden

4 ศ.

## gürenafifde Muttcridwcinc.



$$
\text { 11. - Baffer அǘd y, } 28 \text { aiblinger } 4 \text { flser }
$$


 rimes Gato Rölinowith Mingse ". En=

1) Sdulthrif of p. 彐einftin min 20 - berobad 2 fl.

2h 9indpreifen whoen fur 6 Jarren
?) Etabtyfleger foufmana sen. von 198
3) ©omties wanger $v$. Waibtingen 17
4) Gemeindepleger bauce v. Brinjtein 16
5) 5.2 . Ibierargt Eeitold in SBiunater 15
 grrids in Pflidten.
 (d)wine wurben von 18 anf 25) forechubt.3
5) Das Gdaugeridt cifanute bic grämigh folgenbermanien ou:

Bürgarcen,

11. (50)tticb Diergentgafer v. Sobenafer 10 f. 9 ubr cine landwithj. (Ganverfanmlutg
II. MRaller Sđtico \%. Redarrems 9 fi. IV. 30 gan (5e th Juifir v. Janveifer 7 \%.
 \& in ragtbetn,


3 fammen wurberm vertbeifty 116 formo
Die bobe ©entratleitung foll num um fint

 Borfebenbe Berbathong wivo biemit sers iffortidt wou bem

Berfand.
$\qquad$ 1 18!

Siact einer Mittheifuig tes Iandintty个कaftlit)en Bejirfevercins Marthat fuitect

 Treftens cingelaten (6s wiro and dicion Iage cin Smibus von whablingen mach:

Marbach abgeben，uno fonn bierauf bei Seern Woofthater Sé Befellung gemadbt werten．

Worfant bes lantwittbichaftlichen
Wereins，
rloinger．

## Steinad


2tm Sreitay den 16．Phai Morgens 9 Hor merben im biefigen Comunmalo ctiva 5 Slafiter junge eidene शtinoen im auffreid gegen baare
 werben．
Den 9．Mrai 1851.
Sdultycigenant．

## 2゙aibliugen．

（5aů 3 erfauf．）
Ragerfamio Rieflins $28 i t t w e$ if gefonticit ibren 5ausantgeil ou verfaufen，befteleno in Stube，Etubenfammer， 3 Bйønen，seйde mio
 lenlod und fonf geraumige Whäze．Die Siantife liebgaber fomen täglid）（Einlid）t biepon nely． men und mit siegger Jsidenmag cinen fanf abid）lic $\operatorname{con}$ ．

2Baiblingen． 15 §entner Seu bat verfaufen 5 Bef ，Gefler．

## Waiblinger．

## $\mathfrak{B i t t} \mathrm{e}$ ．

（Es wurbe yor einiger 3 eit in unierem be nadbarten Sodjoorf cine Steinfinderídule ge： grümbet．Wisie woblityatig cine folde enfift befonbers für（Ettern ift，Die burd Selogefdafte To oft abgelyalten fint，ibre steinen zu beauf＝ fidtigen，weig Jebes．Der fleinen תinbers idaar in 50djoorf feylt es nun aber nod ziem． lid an Spieliaden，und Mittel，folde angu $^{4}=$ fobafien，finb foft feine vorbanben．Da id nun überjeugt bin，Dag mande bier find，die ein Soer fur Diffe sleinen，und jugleid）in fyrem Saufe Exielfateen baben，Die won ibern eigenen Sinbern mídt megr benüst werden，to modde id berglid．bitten，mir folde für bie Sodporfer
 Gadent autd nidft mebr gans neu ober ogne Gajaben fimb，iben Rimbern fann man ia bes famntlidy felbit mit תremigfeiten gro追e Sreube maden，Dod werbe id aud seues mit Dant annegmet，tho boffe，teine geylvitte ou thun． Mealtelyer 2murbter．

2ufforberuig zur Srünbung ciner $\mathfrak{A P}=$ tien＝CSepelijhaft，um bie ßiemenjucht in Rufnabme ju bringen．
CB if anerfanut，Dá⿱㇒日勺心 סie Bienengumt mit wentig Mübe nitifid berieben werben faun， und Dán ben Serven Sduffebrern vie beffe （3）fegenteit gegebon wäre，tie Bethengudt ras tionelf $j^{4}$ betreiber．2tut wurbe von rinem faduentinoizen Bicncinjüd）er gettend gemadt， bás，wenn die Bicnenjudt rationell betribern weibe，Diffelthe 25 m 30 wrojente ertragenfönne： －Mad efner 21frage when metrove 5erten
 on unteridyen，weme fine ©runtilng yon gif Hisn bu Etante fime monad cin Theil dee Gewinns ofn 5 m ．Stulderemsfur bie Mailes wat ung，deriantere Tyoil dew 2 thionaren jos sufdllan gitt．
 yifd unteaditet bleiben，Der in rer＇EdppfunB Der Biene io beutlid）ausurb：ŭft ift Gछ Cr gebt Daber bie menf beffremotide Bitte，Die gute Eade fu umptitisen，wio redt pier इheil：
 weifen．Whirden yom bifigen Dberamtsbegnf 200 Iftien a 3 fl．antergeidunet，weldes Iridt möglid wäve，po fönten beifäfig $100 \mathfrak{B i c s}$ nentode aufgefelft werben，woburd） 34 Empors bringung ber Bientrgitt fifoll efwas gefeiftt rerben finute．
 untergeidget ift，wicd auziser Mitte bev Mts tionate cin 2tisfitú yon 8 Mifgliebern ge＝ wath，welder die Etatuten bu entwerfen und bie weitice Einlcitung ou ubernegmen bat．

Die Unterzeidnang follte in Baloc gefarben，
 junger Bienenfduarime angefanft wroten fönte．

Den 6．Dai 1851.
Borfand Des lanbwithidafiliden Bersing．al
21014 ger ，modalame
2luf Borfelentes werben fámmilide 5 who Drtsuorfeger Des Dberamí̄Bezirtes gefalligit crfudt，Die unterjeidnung yon Aftien anguat negmen．Se gröfer dic Theitrabme，befoomegr if auf guten をrforg ou bofien．

Llebrigens wito bie Intergeidnangotite in fammtliden Gemeinden bes Sberamit nod bes fonders sirculiren．

Der Dbigeramplat
 fturmsind．
2in 24．8ebruar wurbe die nicolide Etabt Qavayettewille imstate Zuntife，（bers cinigte Staaten you Rordamertifa）von cinem
 giobbe ఇbeil berfelben im rigentiden estune Des． 2 Borteg fortgeweyt．©iegen yalb vier uyt Morgens bradd Der furdtbare Sturm in SuD： weften tos uno ploglid）mit einer（Semalt，Die fíh nidt fididern lägt．Tietes Dunfel lag über ber ganjen（Jegend，Die 2tmofpgate war mit Effefticitat gefowangert，uno anyals tenbe Donneridlalage wetteiferten gleidfam mit Dem Braujen Des Lbindes und dem Gaufen des fromenben Riegene ；aber disfes furdtbare To： fen wurbe nod）übertönt von tem 2ngitgeforei und Silferuten ber grauen und Sinder oer $\mathfrak{B u}$ ： ger，oie，ogne belfen ju fönnen，in wenigen Sefuiden iyre jabe jerftort faben．Banje Strafen fürgten zuiammen，viele Ђäuger und Däther wurben won dem Sturme，Der gleide fic nem riefigen Befen allee yor fidt fortfegte， wesgerifife，fo dás man ibre Trummer nidet cinmal findet．Dian glaubte，bas Ende oer Weit fey gefommen，to fürdterlidy wat day Brüllen Des 2 Bindes，das sraden und yoltern Der zufanmenbredenden Whauern．Die grë́gten Gebauce und felbit frei iduone peesbyteriani： ide Sitden whroen nicoergeworifn und Die Saupftra⿱㇒日\zh20 ganz vetwafiet und ibre ₹rummer
 io Dag man nur nod Die Suboneme iber 5．inger fab．Diebreve or wen uno アinors fans． Een ibern Zob in Den Zummern，Biele waren libenogefabiblid virwancet，tuid 18 modern nur wenige Bürger fon，ric nidt Dhetfoungen oder सeaten davongetragen batten．Der Gturn jog mach Rorboit，mady auf femer Babn ber Berwüftuth ganze 26 atcer Der Eive gleid und toblete cine Menge yffroe，Ddjen，sübe und Sぁweint．

Ein fetter Biidoof in England jaf cinf nebran siff anbern Beifliden an ber Tafel，als man iym etmen armen kanovifar melocte．Dir Bi Thtof lief ibn cintreten，riefibn arfenen Stubl， fragte tha verfitiebenes ulio wolte ibu Dann beurlauben，ale einer ber ©aifte fragte：wad es in feinem Dorfe Reues gebe？－Ridts annportete ber Bifar，ats babs geftern oin Sdwein breizely 3unge geworfen bat．＂さa if nidt möglid，verfegte cin anberer，－，，ocine ein Gdwein，hat mur 12 3ijen，wir mabt co Denn bas breijelgnte？＂Es medtt cs wie it， Sodwürbiger Serr！＂antwortete Der ©efragte， －，ees fiebt 34 ，inbefien bie anbern frificmuno〔aufen．＂－Der Biiddof fúblte Den Erid und biés Den Ranbgeiftiden ylaz an ber Tafor negmen．

## RuEen bis תithoblurdis

（effofener，uno uuter bas 28aficr，romit man junge yflanjen begićat，gemifder rinots laud），vertreibt Die Erbfolge－t Ero berteibt aud）Die Mautwurfe，wem man benfiben in ibrer \＆öder ftedt，oder nod befier，oben er＝ wälytes 2 Banter bincingićrt．
\＃BinnenDen．
Maturatien＝yreife vomi 8．Mai 1851.

| §ruttgataurgen | bogft | mittl． | niepra． |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | ค．fr． | f．fr． | f． fr |
| Rernen，p Sdep． | 12－ | $11{ }_{4}$ | 1128 |
| Dinfel： | 548 | － 24 | 458 |
| Smaber， |  |  |  |
| Rogen， | － 4.40 | ${ }_{10}^{4.16}$ | 4． 96 |
| Geritt， | 936 | 848 | 8 |
| 2Saizen，p．Simri | 140 | 136 | 130 |
| （Semicttes， | 116 | 112 | 18 |
| Erbiem ${ }^{\text {a }}$ |  |  |  |
| （imifen， | －－ | －－ | －－ |
| 2Bitfn，＂$\quad$＂ | －54 | － 48 | $-40$ |
| 2ferboguen， | 12 | 1 | －54 |
| Welidftorn， | 120 | 112 |  |

ต ล iblingen
Raturalion＝yrafe Den 10．Mai 1851.


2Baiblingen．Ein nod in gutem $34=$
 bet wem，lagt Nuggeber biefes Blatto．

