# 2Imtas：uns Sutelligcubblatt 

fuir ben

## （1）berants－3 P3irk Waiblingen．

Nr． 85
$185 \%$.

## Sintlid）e ふelanutmadhungen．

Waiblingen．
Befanntmadung Die（Seif）worenen $=$ Rife betreffeno．
Wit Braicbung auf bie ain Ratbgaus ange

 14．थuguf o．3．bingewifen，wonath jeder Staatsßürger beredtifist if，zegen daǵ auf dem Ratblyaufe aufgelegte Berjeidniß über｜tie zu Dem Ebrenamte eines（ $e$ eidworenen taugliden im Gemeinbe：Bejift wobnenden Yerfonen Ein， foratie ju inaden wegen lubergeyung zulägis ger ooer ©intragung unjutáfiger yerfonen．
Die Diegfalfige tweitere 3tagige grift beginnt morgen und fauft affo am 2f．o．22，ab．
Din 17．Sectbr．18．52．
Staotidultycigenamt．

2Saiolingen．
 nod eine gröfere Hartbie grauer zainen vorbanden，welde unter dem Sabrifations＝ Wreía abgegeben werben．
शud fino geba fite gumppen fïr 1 ff． 46 fr ． 34 baben．

Den 17．Sepibr． 1852.
Stiotiduttbeigenamt．

Waiblingen．
Edubmader Eberb．Sang will feinen Saus． 2 ntbeit in Der 3 werdgaffe verfaufen．Siebbae ber fönnen es tägli申 eimfeben．Der Berfauf if Sariftag ben 25 ．oís abenbe 6 ubr im Dafen oabier．

[^0]Espriftian Maicr．

Reufaot．
Su Ebren meiner bisherigen guten Freunce uno © nuer will ich auf mor： genden Sonntag die Sirchweib balten， wozu ich siefelbe freundichartlid）einlabe， uno 1 it cinem guten sucten 2 a．billig bedienen werte．

Röwemvith Soäfner．
gBaiblingen．Der Untergeidnete bat auf Matini cine 28 ognung of vermiethen．
gharr，Bauer．
WBablingen．Eiue fommrige 2 Bobne ung bat fogfrid oter bis Diatini an cine ges orbnete Familie ou vermietter．

Sarber 5 afner．
©benbafetbif fino 4 Seblfaifer ald Saden＝ fanten zu verfaufen．

ジaiblingen．
©grifopg Sriedit Gfas if Rilleng unges fäbr 1 Bett． $\mathfrak{H}$ fer tin vooern Eifentbal，neben Rammmader Böbringer zu verfaufen，Siebga． ber biezu，fönen taglid）cinen Rauf mit ibm abidtiegen．

23aiblingen．
（5） $\mathfrak{u}$ tery B erfauf．）
2 Ragefdimio rieflen 2Bittwe ift sefonner folgende（5üter zu verfaufen： 2 Brth．auf ber obern 5egirader beibe，
2 Brtl．auf Der untern Segnader 5obe， 2 Brtl．im mittlen idmablen Wfad， aud if fie gefonnen igr 5 aub 34 vermietben．

Die Raufs＝und 将dticbbaber tömen täge lid Einfidt bavon nebmen unb mit．Mipeger Seybenmag einen rouf abfdliffen．

WBablingen（Fin $5^{1 / 2}$ शimer＝
 fer，bat ou vermiettjen oter zu verfanfen （b） $\mathfrak{n}$ aufer，Binngieper
（3）robbcロpad．
9\％Dic siscinhander，Gafgeber， ふuffer unt Bierbrater
Wer fine lecre 23 etin：Ebitmoin：uno gevidte Bierfaffer mit methen a ieniffreien swwefts Foutten fatt mit grmbutiden getben Edruefes fonitten einbrennt，Die Gerranfe und Fubifif： Fer aufbrennt，ergeugt 2Rein，wiojt und Bier unt oie 5alife lageebafter，wertbroffer uno fârfer，ala bei dem gewöbuliden Equefels fpabn，Durd welden bie Fajfer emgefathert und bie Getranfe franf werben，und Die fleine ylebrautgabe wirb baburd，Dаह́ main weniger Sete erbalt，wieder aubgegliden．Gdwere， zabe und faure 23 aine und $12 / 10$ it werben in 8 Tagen gut ourd meine Fewurt Sdivefel： fanitten，wofint it fiton feit 13 Gabrea gas rantire．
 gyand 48 fr．，obne Gecvirs 32 fr ．，und bat Das Yfund 36 sdenitten．

Bierbrauer，Die vor 6 Jabren oft fiir taus： Fend Gufoen fautes Bier faby fidy batten，und beinabe um ibr Bermëgen famen，Die ibre gepidte Foilior jwemal einbrennen，erzeugen Bier，Das Jabre lang bält，intem diéer Edurefel bie yedfugen jufamenjiebt und sinen Eirnig bilbet，woonrd bas Bier erbaften wiro．
Diefir S\＄wcer in zu baben in Waiblingen bei ben Srn．Fr．Stuber，zum Yflug；©ith fave sixt；fr．Rayfer；Stüber；ien．； Robn；©．Rauffmann，fun；（G）．Rauff manth，Stadtaliger．
In winnenden bei ben frat． $\mathrm{Finf} ; 3 \mathrm{flfer}$ ； Berifd：©erbaro．
3abitpulver zur शeiniguna uno Erbaltuma Der Зägue，die Sdadtel 3424,18 und 12 fr ． Saarol zu 15 fr ．und 9 fr ．
（9rofbervatier Wafds uno Batmafier zur Etäftumg ber Merven，Mugen und（5ficoer， Dad（3las 3436,24 unb 12 fi ．
Def，fideres mittel fur wertilyung ber tikane zelt，das（3las ou 15 unt \＆ fr ．

$$
\text { 3. } \mathfrak{y} \text {. Burtle. }
$$

Raiblingen．2Ht Seianger if Willens ungefabr 1 Biertel 21 der im prittengrumb in Beftano ju geben ober zu verfaufer．

EBaiblingen．Hntergeigneler bat aus Rufiraz cinen Roあofen unt Sautenofen，betbe famint diope uno रbunle um billigen yyreis fu verfaufor．

๔．Sぁäfer，Sdtoffer．
23 aibingen．
grue bollanotioc Bollbariage bsi
（5）
Interpecidneter if 2 Billene unter Borbebalt eines offentliden 2lufifretdes nadiolgende pies

a）ein nengebautes Sane in ber（3rabenfrage， mit jwei eingerideteten 23 obnungen，eines Edpuer，Stallung uno Solraum，nevit $1 / 4$－ $\operatorname{li}$ ig．（5ater und Teraffe beim 5ange．
b） $21 / 4$ Mergen Baumgut zwidien oer alten und neuen sitane biater oir groben sirde．
e） $27 / 8$ Morgen $M$ der linfo am Reufarter： 2Beg，tyeilwaife Eleinbrud．
d） $1 \frac{1}{4}$ Morgen $\mathscr{A}$ afer im Dmaigenbibl，
Taglid fann Davon Einfidt genommen，uno mit mir ober in meiner abwefanbeit mit mei＝ nem Sdwager，Dem Silberarbeiter Spig， Räufe abzeidlogen werden．
S．Bon ben（5untern if weiter angefauit：
3／4 Prorgen 2ifer redtb am Feuftabler． Libeg uin
and fomme folder biz nädfen montag ben 20．Bertember auf bififizem Ratbyaus in ofo fentfiten 2hititrib．
（2）Fith obige（3uter obne radtbeit in fleiz nere Autbeile veribeiten liegen，wito Berfaus fer mit foldent Qiebbabern，wetde ein fleinered Gjut muniden aud Raufe abiditegen

Erni Bibl．

28 aiblingen．（D）ot Dörre．）
3um Dörren des Dbites empfiegtt oer Lut， terjeidnete feine Dorre．

3acob $\mathfrak{B i b l}$ ．

## 3 ader＝stitben．

Sierburd benadridtigen wir unjere थccor． Danten，Daß wir vor Enve Geptember D． 3. feine 3 ufers Ruben annebmen fonnen，indent Diejelben in Foige ber naffen 28 ittorung nod nidt gebörig reif find．

Stuttgart，Den 16．Sept． 1852.
₹．Reiblet uno Söhne， Suferiabrif．

Rorb．Fäditen Mittwón ben 22．D．2p． Mittage 12 ubr werbin auf bem biefigent Matbbaư ungráabr 50 Eimri Dbit im Eresk． tionsiveg gegen baare $\mathfrak{B e j a b l u}$ g verfauft． Sorb ben 18．Eeptbr． 1852.
（3emeinberath． Equttbeí $\mathfrak{B c}$ ciobaar．

פBaiblingen．
Зunfimeifer ©bemannempfibtt feine Dbar bobre，auf Berlangen wisd alles obse cine Dete fon babei fu fein，genau und fotio beforgt．
 und Das 4 Beitere in 2 verzingliden jabrzielern zu bezablen if, und bei iebem eluffreim vom Raufer ein tüdtiger ${ }^{2}$ ürge mutjubringen ift. 280 fonft feine yerfon genannt ift, fann mit bem Berfaufer felbit der rauf abgefdlofien werben.


Stuttgart．Das Rg．Flatt nom 15. September ensbalt das Seres，betreffatioy bie शbgabevon 5 unden；nad．demielben betragt oie 2tbgabe（wie bereits aus den fiandots foen berbanolungen befant）1）für Sunbe， peldhe für ben Gemerbebetricb coer für Die Siderbeit nötbig und biezu geeignet find， zwei Julben für ben erften und vier ©ulden für feben meitern 5und．5unde ber Mejger geboren nidt in oiefe，fonbern in die folgende Slaffe．2）Eưr alle übrigen Sunbe beträgt Die 2bgabe：vier Gurben für ben erfen und adt（5uloen für jeben mettern Sunb 2 ．Won bem Ertrag fält die 5alfie ben Drtsarmen＝ fulfen ber beterffenben Bejiffe gu．－Ferner entbalt bas Meg．：Blatt cine Berorbnung，bes treffeno Bufagbeftimmungen－zu ber Beroronung yom 21．Noo．1849．Hiber $\mathfrak{B e r e i n f a d u n k ~}$ gen in Delpartement ber finanjen．

## Mer forber fiopf <br> 

2tuf Bergesbob，umbraugt vom Sturme， 276 nis
Ein fattlid Cdlog gen 5 immel ragt，
und Sanछ，ber ケitter，f（daut yom Thurme， EFin fímpe，wild uno unverzagt．

Ein KBanderemann gar miio und matt。
Er pocif ans Jbor mit angit uno Bangen
Und frot um $\mathfrak{B r o d}$ und fagerftatt．
Dod Ritter Sand gat Fein Erbarmen， Son fümmert ni申t oce Jremoen Motb， Nidet riibret ibn oas glegn des 2 rmen um kagerifatt uno abenobroo．
＂Fbat bid，ou 5unn！＂oer Ritter grollet，monis ＂，2Baz ou begebitt，erbattit ou nidt！！ Er gebt，und eine Zbräne rollet

3 m Tbateggrund ftebt eine 5ualte， Und iduidtenn flopft Der grembe ant， llnd fammett angitlid feine Bitte， Da wird bie Thüre aufgetgan． ＂So Serein！mein $\Im$ mbig if swar mager，＂ So ruft Dert Bau＇t－＂，ood yats nidt－Notb；＂ ＂3d babe Strob für（Eud）jum Rager，

Gefattigt an bem Tilid bes．Bauern
 Beraist fein 民eio，vergigt fin Ztauern，

Utno alz bie Morgenglefen foaften，
Grbebet er fiid neu geftarft；
शug feines Dhantels weiten jatten
langt er cin Rärbden unbemerft：
＂Whier，wafter Diann，wilf id bir geben． ，Siur beine（Saftreundidaft zum Danf， ＂Ein Rörbden yoll von fatt＇gen Mrben，
＂Die fpenben bir mand，guten Zranf！
Drauf lebrt or ibn，wie man fie plege， 2 Bie man den fraftigen Wein bereite，
Dann jeg er fröblid feine 2 bear．
Da $\mathfrak{B a x}$ erlein war voller frrube．

Sinunter in baß̉ grüne Ibal，

EBeinfiơofe pllanjten obne 3abl．

Bato if ein fattlid Dorf entfanten
Dort unten
Dort unten，two oie Suftte flanb； Nad bem Gefdenf des unbefaniten Sat man ex fpäter＂Rorb＂genannt．
Dic Reben beut nod luftig grünen， Das Sdló jeood if läng t vergangen， Dagegen baben unire Sdönen
Seitber itgon manden Rorb empfangen．

## Qanowirthictaftliche Fittheifungen．

Bereitung von Biruenfaft．
bro mi puran Taffe füfe，faftreide Birnen teigig （überreif）werben，（ducibe Stiel und Blume （Buben）baven，und oie Birnen in fleine Stuide， fode fie in einem Seffer zu wus，nelyme fide aber ia in थddt，oas fie nidit anbremuen．Sind die Birnen zerfodt，fo fült man lie in cinen leio nenen Beuter，uifo preft fie ourd cine popo prefie，Den gewountenen Saft \｛duuttet man wies berum in ben gereinigten Reffel，und fodt ibn oarin，unter fetem शägren，folange，bio er cin bifer Syrup wirb．Den Gyrup vermabre man it Stein：¿ôpfen，wetde man ambeften mit Wlais jubinbet．Er übertrifit an 2Boblgeidmada ben feiniten sonig，no ímedt rebr gut bei allen，Saucen，jowie auf Brod H10 Eemmel．


[^0]:    Ungefägr 20 Baid 24 Eimri føöne Bratbirs nen if willens $\delta \mathrm{H}$ yerfaufen

