Des confitututionete
Sans gürgel．
ふolegidutft
$i \mathrm{~m}$

Berantwortlider orebalteur ： ร．3．23eis．

2dかもeらutergaらrgaug． 1849
Bunuftes eft．
 Donnerfag ein Seft，weldes mit Bild 10 fr．，obne Birb 6 fr ．©．Mi．fifet．（2）im Sabre nur 12 Bitber erídeinen， To wiro immer bern erften Syefte eines feben pronats eines beigegeben；die übrigen §efte entyalten feine Bilber．

（5）anjä̈brig 52 §efte mit $12 \mathfrak{B i t b e r n} 4 \mathrm{fl}, 40 \mathrm{fr}$ ．©， $\mathfrak{N}$ ．

 mit portofreier wödentli申er 3ufenbung unter Rreuzband： ©（Sanfäbrig 52 ذefte mit 12 Bitbern 6 f．Conb．Mise． falbjäbrig 26 ． 6 ＂ 3 ＂
Cis Die ganztagrigen Sränumeranten erbarten als Prämie das Yortrait Sr．Mafeftät des regterenben Satiers franz 30 fepl I．
syter．
Bertag von Safob wirnbode，Budgander in ber §errngafie，im gräf．Dietriaftein＇就en saufe शr． 25.

Wian bittet Die sithffeite Diefes Hufthlages zu lefen．


## すubal

## Criter \＄xief．

 gangenen Deputirten．＝Wser bat fie benn ausrutiden lafien？ －Das Sublifum bellangt reinen Wein．－Warum erfabren wir nidt，wie burd angarifde Gelber in Wien getwüblt wurbe？ Dffenberzigteit als Brü̆fe bes $\mathfrak{B e r t r a u e n s . ~ - ~ § u r d t ~ y o r ~ R o m = ~}$ promifien für groke seerren．－Sreøbeit und $\mathfrak{H}$ nberidämtbeit
 delt＂unb ziegt bann bas ©senil sin．－Umtrisbe bei feiner wabl
 1ab．－शotgmenbigfeit einer frengeren 2 fuffint über uniere Sautsn．－©in rabilaler Sefrex，welder bie sinber ber Be：
 nifferium bes Interridte．－Ein Reufäoter Stubent als Rof＝ futbianer，－飞ein Exsef．－Das Erziegunggebeimnif im Bir， fentwalos．－

## 3 weiter $\mathfrak{S r i e f}$ ．

Beantwortung ber §rage；Recidstag in תremfier，wo is Satour？－Der gebungens Banbitenmorb．－©efpräd bes §ans §örgel mit bin Miortern bes \＆atour am Borabeno ibrer Stinridtung．－Der शienid unb bas Ferbreden．－FBanglers थusiruf：Sa bie ©ゅanbblabln，bie fein viel an bem lunglüa Sdutb．－Der（bemeinteratif und bas Ferfpreden ber Senfion fiut oie im Sampf Gefallenen．－Reine Reøtge，fonbern eine breite ßafis．－Dim Esemeinderath murben Rufuteier ins Meft gelegt．－Die failfernben farben．－Solitif，welde an Sdled） tigteit freift．－Adilles unb feine verwunbbare Serfe．－Die golbenen ©ier．－Fabrgeit，Freibeit unb Redt．－Eine æo． benfeier für Ratour，veranfaltet yons §ang Sörgel．－

## Criter Sxicf.

## \#ielgelisbter forr Simwager!

 fillazions. Reffel, bie im vorigen Seft ents balten war, bat den \&euten fo g'fall'n, dak $i$ yon vielen ©eiten angangen worb'n bin, i foll bo zum $\mathfrak{Y}$ troenfer ein $\mathfrak{B i l o l}$ dayon mabl'n lafiftr. I bab mi nit glei bazu entfaliefen tönnen, benn bei mferm werbunfeten Æeidistag weī̄ man eigentlidy gar nit, twas beffer is, ob man redtt lang an ign benft, ober redet bald auf ifn vergift. Rad meiner $\mathfrak{A n f i d f t}$
 er uns als abfarectendes Beifpiel vorfdwebt, wie ein $\Re$ Reidstag nit fein foll.

Sum 2ndenten fajiá $i$ alfo bem Sdiwagern Diefen Deffillajions = Reffel, und weil die Befâreiz bung fonn im worigen Seft war, fo hab i nix weiter cayon zu fag'n. Die Solizei foll yalt jegt Daweil bie G'fidter yon denen anfdaun, Denen's ©tectbrief nadg'ififift bat, Denm i weî́ nit, ob 12. §eff. 1849.

## - 2 -

man's aus ben Befdreibungen fo g'fitwind fennen wirb. Spafig is aber Dïs Ding, beut löfen wir Den Reidgtag auf und Morg'n fdidien wir fifon brei Deputirten ein'n Stectbrief nady, wo fie Des Sodperraths befdulfoigt werb'n. ©s is nur daweil
 putirte Bauer is f(fon an das Rriminal abg'lie= fert, und was no für \&eut nadfummen wero'n, Dös wiffen mir baweil no nit. Sei une mirb alles felyr gefeim g'balten, Dás nur nix augplaufdt wirb, aber wann wir cin'n Spiģbubln fangen woll'n, yernadis is er ausg'flog'n.
$\mathfrak{B i e l e}$ \&eut graub'n, man bat diefe Deputirten abfiditlid) burdurutdien lafien. Dös glaub i nit, benn dann fuub's f(lefft um Defterreiథ, wenn das alte Spridmort bei uns no alleweil Pnwenoung findet: Die תleinen bängt man auf, Den GroÉent laft man freien Sauf. Man yat zwar bfters Ge= Tegenbeit, diefe $\mathfrak{F e m e r f i n g ~ z u ~ m a d f e n , ~ a l l e i n ~ d o ̈ s ~}$ fann $i$ mir nit Denfen, bás fidy cine folde Nadjfidt auf 5 ºdyerraty erfredfen mirb. Saatt man dős woll'n, fo wurb's wabridecinlid frititer. g'dect'n fein, ely das アriminalgeridt mit fein'm શusppruゅ fummen is. Cin guter Freuno yon diefen Durc)= gegangenen bat ogne Sweifer bie 5and mit im Spiel g'babt, und die Mrafregeln, die troffen word'n fein, miffien a fo g'mefen fein, dap's leidt burdfummen fonnten; allein fïr bös trau $i$ mein \&eben cingufegen, Daß́ Die gludit ourd feines der

## - 3 -

Mitglieber Des Minifteriums begünfligt worb’n is, wie man Gäutig reden bört.

WBeldjer $\mathfrak{A}$ yftrag übrigens geb'n worb'n is, und wie bie $\mathfrak{Y e r b r e d e r ~ a u s f u m m e n ~ f e i n , ~ D o ̈ s ~ w e i ~}$ i nit. S mödt nur fch'n, wann bamals dic $\mathfrak{B e}=$ Görben nit energifa eing'fadritten wär'n, wie einige gutgefinnte $\mathfrak{B i a r g e r}$ Den Demofratifden ©fubb ges fprengt und einjelne Mitglieder ein $\mathfrak{B i f f e r l}$ burdj $=$ g'mafiert bab'n, was in ben radifaten Gournalen g'ftanden wär? - S mödt felf'n, was für cint Settergefdrei ang'fimmt wurb, wann fo sin Dea
 Gätt Den $\mathfrak{Z}$ bäter nit glei feftg'nummen? - Daß man Spodperräther burdurutfden laft, Dariiber reDt aber weber bic Difbeutfide 9ogt no ber 5eere yon Sdiwarzer, und bie andern Blatter traun fid) a nix $\boldsymbol{z}^{\prime} \mathfrak{\text { fag'n. }}$
§ bab g'agt, ifet mein §eben D'ran, dan feines Der Mitglieder Des Minifferiums die Sand mit im Spiel bat; wann $i$ aber bas Wertrauen $z^{\mathfrak{u}}$ Dem Winifterium bab, fo muk $i$ yon ber andernt Geiten fag'n, bás Dem צjublifum tiber diefe Sad reiner $\mathfrak{W e c i n}$ eing'fidentt werb'n follt. $\mathfrak{S}^{n}$ ein'm fo fleiten $\mathfrak{D r t}$, wie Sremifer is, anerfannte 5 Jod $)=$ verrätlyer burdfutfden lafien, Döß gebt über meine Begriffe, d’rum mús i das plinifterium bitten, daß
 an biffer flutt cingeleitet $\mathfrak{m D}$ a befannt g'madft mirb. Der ©diwager mús nit glaub'n, es is mir

- 4 -
g'rad um Diefe ©xteputirte s'thun; fein fdon fo
 au, ซenneberg u. f. w. ausfummen, fo liegt nit fo wiel D'ran, ob's Einige melyr ober weniger fein; allein an bem mús jebem reditliden Mens fiden lieg'n, Daf Die werfübrten uno betbörten, oft blinben $\mathfrak{F e r f f}$ zeuge ber Revoluzion ibre zmar ge= redte ©trafe leioen, Dagegen die Räbelsfübren frilber in Reidbstag im Trotenen g'fefien feir unb fidj jegt a in die Efauft lader.

Wie fönuen wir dem Wolf zeig'n, in wele あen verrätberiffen 5ẳnben es war, wenn wir itm nit cin'n $\mathfrak{B l i f}$ in oie Werffatte ber $\mathfrak{W e r}=$ fidwörung madien laffen? Wic foll das verblens Dete Wolf zur Hebergeugung fummen, daE es fid nit um feine Freibeit, fonbern nur um bie Serftuflung ber Monardie gelyandelt bat, wenn man ibm bie Aften yorenthält, bie den be= ffen Beweis bavon liefern? - Doer bat bie Sommifiion, welder bie Unterfudung ber ungri= face $\mathfrak{A n g}$ elegenbeiten auftrag'n is, no gar nix g'fumben, Daß Die Grenadier in Der Gfumpendor= fer Rafern nur burd ungridifes seilo zum Meineio verleitet worb'n fein? - $\mathcal{S}_{5}$ no nix erbob'n, Dás Die $\mathfrak{H n g a r n}$ zum Rrawall im Sttober sie nöthigen Gefloer ang'wiefen bab'n? - Dös war nur zum תrawall uno zur Ermor= sung des §atour; Die Revoluzion bat cann der Reidstag f(f)on aus Staatsmitteln beftritten. Döz

## - 5 -

Gifft nix, wann man alleweil fag'n folf, fifaut Bolf, fei gut, fei rubig, fei brav, bie æegierung meint gut mit bir, ba baft ja bie Beweife. Dos mus nadfummen, aber z'erft mus man โag'n,
 fen bift g'wefen, fo bab'n fie bid mit ber 马oee einer gany faliden greibeit gefobert ano wolften burd Did beine watre Freifeit und Dein cluait fit ifrem Befen untergrab'n lafien. Diefe unto diefe Beweife bab'n wir in Sänben, fo fein's mit bir, fo fein's mit beinem Raifer ungangen. Wix ffeyn auf bem Yinft, wo das bffents lidye Geriditaverfagren in Serminalfällen in bas Reben treten foll und wir fafuen ung bie Brư̆fen $\mathfrak{z}^{\text {u }}$ fhlagn, bie uns aus dem \&and ber Sweifel und des Mriftrauten in bas sand ber Walyrlyeit, Der Difenterzigteit und Des Wertrauens füly fann. I weif redt gut, bás es vieie 马älle gibt, wo Die llaterfutung bie Gefeimbaltung nothwenbig madt, da verlangen wir uns̊ a nix zu wilfen, bis bie $\mathfrak{U n t e r}$ fudung beendet is; allein bei unfrer Resoluzion bat die Weröffentlidung nit alfein feinen Rad)= theil megr, weil die Sauptfinigubn davong'loffen fein, fondern fie bat ben wefentlidien $\mathfrak{R u t g e n , ~ D e n t ~}$ verblembeten Woff bic $\mathfrak{A}$ ugen $\mathfrak{z u}$ ह̈finen.

Sur baburd fann bas æolf g'fdeiter wero't und feinen $\mathfrak{J r t h}$ um cinfegn, wenn man ibm mit Diefer Diffenbeit entgegen fummt.
§ัn vielen Säflen fann's woyt cin Rifi

## - 6 -

geb'n, wann man eine תompromís yon ein'm Soben Serrn fürdften muk, aber wie g'fagf, wann Die freibeit, und mit ibr die Greidgeit pordem ©iefetz zur 23abryeit werb'n foll, to mus i's ein'm bolyen Serrn eben fo gut fagn, wenn or ein Sduft is, als wie $i$ 's dem Niebrig= ften fag'n fann.
$\mathfrak{W}$ Wen Deputirte aus ber Deputirtenfammer in das Rriminal wanbern müfien, fo wirb woll jeder, $\mathfrak{U n}$ befangene cinfely, daf cine anbere $\mathfrak{2 l u f}$ loffung vom Reidstag nit mg̈glid) war, als wie's g'falefn is. Die Gutgefinten bab'n redit gut g'wuft, was fïr \&eut mitunter im æeidgtag fitsen, warum fein's nit felber gegen fie auftre= ten, es wär nit fo weit mit uns und mit bem Reidgstag fummen. §affen wir aber bie S(l) tigfeit aus'n Spiel, nebmen wir nur bie $\mathfrak{R}$ ede beit und Fredifeit yom ©dufelfa, mitber erin ber'Sibung yom 3. Märza auftreten is, unt alle Deputirte, Die burd bie fidmadivolle 2 Uflios fung yom Reidstag gefränft worb'n fein, folln mir fag'n, was bätt benn diefer Menfa in feiner Berrututbeit am 7. März g'fagt, der am 3. bea bauptet bat, DaEs der öfferreifififfe Raiferftant nit einmal cine Garantie für anberthalb millionen biethen lann? - Der die Frewbeit g'babt bat,
 Sdult war? - Der Der Regierung vormifft, Dás bie ßeyöfferung Niederöfterreidy wie cint

## -7-

Berbredjer beffandelt wirb? - Der in feiner the verffäntheit belfauptet, Dás wir jeģt burd ben Belagerung $\mathfrak{z u l f t a n o}$ die Revoluzion in $\mathfrak{W i e n}$ 以ab'n? ©̧ is mir gar nit möglid, da巨̃ $i$ alles, was er g'fagt bat, wieberboblenfann, benn i mïft feine ganze $\Re$ ed abfareibn, weil jebes $\mathfrak{F o r t}$ ben $\mathfrak{B e}_{\mathrm{e}}=$ weis liffert, Daf wielfeidt in feinct תammer der Weft eine folde $\mathfrak{F r e d f r e i t}$ yorfummen is. "Siefyt Der ©dwager, Döz beifat Die erlofidene $1 / 383$ fiel Gouberänität Redefreibeit! Und zu allen Dem Gat Der Reidjstag g'finwiegn! - Der 5err SJiflers oor f, Minifter unglürfliden 2ndenfens, foll fiid fogar yor bie Æednerbübne ying'fellt uno Dem §errn Є(y)uflta Beifall zug'lädut bab'n; wie aber einige zifdt $\mathfrak{b a b}$ 'n, bat er g'famino 's Gnift cinjog'n und fidy auf fein'n જglatg g'fegt.
$\mathfrak{H}$ eber Diefen $\mathfrak{Z b g e o r b n e t e n}$ fein mir melyrere Brief zufummen, wie Der abgetretene Deputirte Fifder in Bruta an ber Reitba bie Bauern preß́t und ifnen die 2 Babrzettel g’forieb'n hat, dás or nur ben Siflersborf burdifet. S, at's Sans Jörgel, famet mi, wenn $i$ auf eine - Folder $\mathfrak{U r t}$ Deputirter werb'n follt; aber ber Mann, ber jegst mit folden Reuten Shand in Sand gebt, die fritlyer feine 2 ffekung bewirft bab'n, ber fidt an eine Seiten ang'fidulfien bat, won ber bie $\mathfrak{M a}=$ tabors burd Stectbriff als Sodjuerräther verfolgt werb'n, cin'n folden Mann werb'n folde siteinig= feiten nit fap̈nirn. Dös war ein Miniffer, bem's

## - 8 -

nit um Bolfsgliidt fonbern nur um Volf $=$ gunft zu thun war, er wollt um jeben Эfreis pos pular wero'n, D'rum bat er fidid in die Näly som Rublid, Wioland, Fiffer, Goldmarf, Sobner, Sdufelfa, Sderzer u. f. w. g'fegt. Diefe Namen ind Sillersborf!-
$\mathfrak{F}$ Sant mir dös Einer im Mảzz voriges §abr g'fagt lätt, Den bätt i nieberg'folag'n. Go weit fann ein gemefener Staatsfangler uno Minifter in cin'm Jabr fummen! § hab mit diefem 5errn no fein Woort g'redt, aber nur aus bem, was $i$ in früberer 3eit yon i5m g'bürt bab, bat's wenige bobe Beamte in 2 Bien geb'n, yor benen $i$ sine folde 2ldtung g'babt bab, wie yor ibm. In feiner ©rs nennung zum Minifter bab $i$ die erfte Gtäbe unf' rer Freibeit g'efl'n; er is mir wie ber थtlaz vor= fummen, Der. das Gefdidf Defterreidys auf feinen Saultern tragt; alfein es war sin forwanfenber und fatwadjer थtlas, uno nit alfein, Dás er das Sefditi Defterreidys beim erfen ©turm glei Den ©diweinen bing'worfen bat, fo bat er fid jegt felber an biefe fommtige Serbe ang'fiflofien.

Wenn nun, um einmal mit biefem תapitl. fertig zu wero'n, ber Sळufelfa diefe, yom yुil= rersborf angelädelte frede Sprad) in Gegenwart ber Minifter $\Omega \mathfrak{r a u s}$, Stadion unb $\mathfrak{B a d} g^{\prime}$ 'fubitut Hat, lofrag $i$, was wär benn da g'redt morb'n, wenn man durd, einen faiferliden תommifiar ben $\Re$ Reidy $\bar{s}=$ tag aufg'löst bätt? 2 us dem, bã ber Æeidjtag

$$
-9-
$$

im Ditiober bie Genbung Des Surrfen Windifa＝ gras fïr ungefe tid ertlart gat，obirfen wir den folgerefiften Sdfuß ableiten，Daß Der 凡eidistag Diefe 2luflifung wieder als ungefeģfid）ertlart yätt； natürlid）wär dam die Yormanelz pom Reidis？ tag ansg＇fproden worb＇n，und wie fie in Dittober Die 3ügel ber Regierung in Wien an fid g＇riffen lyab＇n，fo wär＇s in Rremfier gangen．©s is nit ${ }^{\prime}$ u
 fpradje getban bätten，was in Wien nit g＇仙ebn is，was wär aber entifanben？－Die entwort werb $i$ bem ©dmagern in nädflen Bild faitien； wie＇s ba im 凡eidjstag ausg＇fidaut Gätt．Die（Sut＝ gefinnten folkn fid berubigent，Das Minifterium bat fein anderes $\mathfrak{M i t t e l} \mathrm{g}^{\prime}$ babt，uno denen um die 200 ff ． leio is，denen mus i fag＇n，fie bab＇ng nit yer＝ Dient，Denn wer weg＇n bem Gelo eine Depu＝ tirtenffell fudt，Doss is in meinen $\mathfrak{A l u g e n ~ c i n ~ t r b a ̈ r m - ~}$ lidjer Menfd und is er，wer er will．

I glaub，das Woff bat mit diefem erfen Reidgtag eine widdtige ©（yul burdg＇madt，uno $i$ wünfad nur，daß es diefe §efren im Gedädtrí bebät，nit fo wie＇s in unjern Sdulen gangen is，wo Einer faion im sumeiten Safr nit g＇wuft bat，was er im erfen g＇lernt bat， $\mathcal{J}$ fenn $\mathfrak{e}$ eut， Die fedis $\mathfrak{J a b r}$ griedififd $\mathrm{g}^{\prime}$＇ernt lyab＇n，und pie wif＝ fen jeğt das griedififfe $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}$ ，nit einmal mebr， D＇rum war balt a bas Griedifital fo notbrembig！－

## － 10 －

Won jelyer bab $i$ in meinen $\mathfrak{B r i e f e n}$ mein ફaupts augenmerf auf Den folledten Suftano won unfren Sdulen g＇ridftet．Theils war＇s bie（fdledite $\mathfrak{B e}=$
 Weit und 马obbellyaftigfeit fo mandier \＆ebrer，theils Das mangelfafte $\mathfrak{U n t e r r i d t s f y f t e m ~ f e l b e r , ~ u i b e r ~ D o ̈ s ~}$ ifo oft g＇fifrieb＇n bab．Der Grumbftein unfers
 wir bätten nie fo traurige ©erfabrungen g＇madyt uno blutige ©eenen erlebt，went man unfer ⿹ofle nit abfiditlid veroummt bätt：Der $\mathfrak{R}$ etternid）fonut Yeidet fag＇n，DaEß nady ibm bie ©einofluth über Đefter＝ reid）bercinbreden wirb，weil er g＇wuft bat，auf welder Stufe ber Bilbung Durd in $\mathfrak{n}$ utb feinen Selfersbelfer Geblnitafi Defferreid g＇fanben is．

So wie friller，fo werd $i$ a fortan mein 2ugenmerf auf bie ভdulen ridten，Dent aus benen muiffen bie fiunftigen freifinnigen ©taatsbürger bers yorgelf＇n，Da müfifen bie Soruttyeife befämpft werb＇n，bie yon Sant aus in den Gemüthern ber Sinber wurgeln，unb in ben Sdulen muf der Menfd burd Die 2ddung yor bem Gefet Der freiz beit würdig erzog＇n wero＇n，3 wei巨，unfer Sduts wefen is ein 2 ugiasfall，wo nit ©iner，fon＝
 miften．Das $\mathfrak{m i n i f f e r i u m ~ D e s s ~} \mathfrak{U n t e r r i d t a s ~ z e i g t ~ e i n e ~}$ grofe $\mathfrak{I}$ bätigfeit in ben organifden Beränderungen Des Sdutwefens，allein mit ber tueberwadung Der beftelyenben $\mathfrak{l}$ egranfalten fajeint＇s no nit befier，

## - 11 -

als wie früber $\mathfrak{a u s}$ zufdau'n. So bab $i$ neuli ein'n Fall g'bört, ber bem Minifterium bie Rothwendig= feit zeig'n wiro, Daf ernflidide Mrafregefn troffen werb'n.
$\mathfrak{\Im n}$ Der Şauptfoule einer Worftabt is ein Sebrer ber böbern Silafien, Der für cine Mufterbauptidul ber Gemeintyeit wogr als Mufter aufges ftellt werb'n fumt, fonft aber für eine Sdul ber Soltentoten ober Botoguben nit tauget. ※bgefelyent yon Den gemeinfen ©dimpfnamen, bie or ben Rint bern gibt, und von ben gemeiten Sdyutereien, bie er fid $\mathrm{z}^{4}$ Sdulben fommen laft, fo bat er bie, Gewolynlyeit, Die Rinber, vorzüglidy yon ßeamten,
 Die auf bem geraben Weg fum ©algen geb'n! -

S glaub, dá fid das Mriniferium des $\mathfrak{U n t e r}=$ ridtts bie Folgen fafon felber vergegenwärtigen fann, bic aus cin'm foldien $\mathfrak{B e t r a g e n ~ e n t i p r i n g e n . ~}$ Wobin foll's benn mit uns fommen, wenn man
 und $\mathfrak{Z e r f o l g u n g s f u n d t ~ c i n i m p f t , ~ a n f l a t t ~ b a j ~ m a n ~ f i e ~}$
 yor ben (Sefetcen empfänglid madt? - $\mathfrak{S}^{8}$ Dös Die ミelyrfreibeit? - Die Fruidte von ben Samen fielyt man falon, Den diefer \&efrer fät, Denn die $\mathfrak{B u b e n}$ rufen fid laut in ber ©dule zu: Wart nur Sdiwarzgelber, bein Bater wirt aufg'bentt, wanu


Diefe ふlag bab i daweil in Wien g＇bort，und wie fajaut＇s auf＇n \＆and aus？－Biele Bautert woll＇t ifre Rinber in gar feine Sajul mely faicfen， weil Freifeit is，2lnoere woll＇n wieber fein Sdiulgeld jaflen und po wird，wenn nit bald und energifd eing＇wirft wird，Det jegige 马uftand no fofledfer als Det frúbere war．

Э weif，Daß Das Minifterium eine Riefen＝ aufgab bat，wanns＇nur dös gutmadien will，was Der Reidstag folledtt g＇madyt Lyat；aber Defweg＇t $\mathfrak{m u s} i$ oo vor $\mathfrak{A H}$（fm $\mathfrak{u m}$ Die Diganifirung von unferm ©dulwefen erfuden，affein nit auf＇n Эf $=$ pier，fonoern it ber Wirflidfeit．©゙ß muß Durd Mianner，weldje die Sad verftel＇n，fräftig cin＝ g＇wirft werb＇n，wenigitens foll nady folden gällen， wie der $\mathfrak{B e p p r o d e n e , ~ e i n e ~ o r b e n t l i d e ~ S d u l a u f i d i t ~}$ in＇s Seben treten．

Von ber Neuftadt hab i a g＇bört，Daß Dort in ciner ©rammatifolflaffe ein Exize $\mathrm{B}_{\mathrm{s}}$ Statt g＇fun＝ Den bab＇n folf，weil eit Sdulfer aus＇t Seuborfl Den $\mathfrak{R o f f u t b}$ als Freibeitsbelden fo berausg＇fri＝ den lat，und wälrend Ciner ber Sinaben fidi da＝ gegen dusg＇fprodjen yat，is ex bon Den andernRofinti）＝ anbängern（d）redeflid）malträtitt woro＇n．Da werd＇n wir fofon weit fummen，wenn folde Cadjen über Sand nelymen folfen．D＇rum bieib f bet mein＇m alten Senfum．Die Fub＇n werb＇n nixmte，weil＇s Die $\Re$ iutben nit mejr fürwten．Der Selfrer Darf＇s nit frafen，weil fid bie ©ltern glei um Die תinder an＝

## - 13 -

nelymen und wann's ne fo faledit fein, D'rum fey'n wir, wie bie Rofigeit und Fredbeit immer weiter $\mathfrak{u m}$ fid greif.

Da fallt mir immer bie grau won Genlis ein, bie in England war. Wei dem Befual ciner Sdul auf bem \&and hat fie g'funden, daE ba bie Sinber auFerorbentlid, gut erzogn und gebildet warn. Sie bat Den \&ebrer gragt, nad welder Methoo er feine Rinber unterrid)tet? (Er bat ibr Feine 2 (ntwoort geb'n, bis er mit ily in ben Garten gangen is. Da fein's in ein fleines Birfenwarol fummen, wo er ibr erflärt hat, Da f fein Efrityung $=$
 fonbern bie $\mathfrak{z u r d t}$ yon ben Sdlägen milfien eit Rind auf ben $\mathfrak{W e g}$ Der Sittlidféf erbalten, D'rum is's a g'feflt, wenn man immer mit Der Жutben bei der Sand is. Wo aber bas Meden nix nugt, Da muß bie Rutben lier.

I bab ein'n \&eyrer g'babt, ber mit fein'm Staberl nit siel g'pxielt bat. Mit uns תinbern won armen ©ftern bat er nit lang flaufen g'madt, aber bie Gühne yom Seren Dberamtmann, Rent= meifter, $\mathfrak{F u r g g r a f e n ~ w i d ~ b e r g l e i d e n ~ 5 o n o r a z i o r e n ~}$ Durft er nit \{dlag'n. श્ßaß wat die Folg? - Grad Die Gögne won biefen fein grögten Theils nixnuts worb'n, unt bätt ers, wie uns arme, wann wit's verbient bab'n, etlide Mal utber bie Ctaffel zum תatheter glegt und bie Exefuzion abg'yalten, vielleidft wăr mandjer feinem $\mathfrak{U l n g}$ fiaff entgangen.
any Fur bie $\Omega$ offutyanganger in ber $\mathfrak{N e u f t a b t ~}$
 Denn man fann fid do mit folden $\mathfrak{B u b e n}$ nit in ein'n politifiden Disput einlafien, unt wie's in W3ien fein befferes Mittel gegen das radifale Fieber gibt, als eine $\mathfrak{Z e t} f \boldsymbol{d}$ en, fo wirb a ein Sdil: ling ein fefr probates Mittel gegen folde Reute ftäder Sottersbuben fein, wo $i$ ignen etlide eqte fiir biefelbe Sut a mit refommanbiren funnt.
S.ans Эörgel.

## 3 weiter 2 Krief.

## Wielgeliebter fifrr Sidwager !

9Icidstag in Rremfier, wo is Satour? - Dös war bic grope frag, die $i$ io oft g'madit bab, Die aber von vielen ganz untedit aufg'fást worb'n is. Sie bab'n glaubt, i will wif= fen, wo ber satour begraben is, und 2ndere bab'n gar nit g'muft, was i damit fagen will. Daf er ermorbet word'n is, Dîs lab'n wir alle g'muft, nur ber Reidstag bat's nit ausg'prodien, Denn bei bem war's fein Mord, fonbern nur ein bes Dauerlider Aft Der Selbfliffe. Der Borrvid
bat fid fogar ausgebrüdt，baf er den 6．Ditober gan $_{3}$ geredffertigt findt，obwobl Der Raifer glei die 2（mneftie geb＇n follt，was man fonft nit brautht Lätt，wann nit bas Gewsifien mandjem g＇fagt Gätt，ba liegt ein $\mathfrak{G e r b r e d e n ~ D e r ~ f a ̈ n o l i d f l e n ~} \mathfrak{A r t}$ Dabinter，ein $\mathfrak{B e r b r e d i f e n , ~ w o ~ d i e ~ W e l t g e f d i d t e ~ f a u m ~}$ cin zacites aufweifent fann．

Die Serrn ber £infen bab＇n auf meine frag wie reuige Silnber g＇fbwieg＇n，Denn wann $\boldsymbol{i}$ a nit annebmen will，Das unter ignen diejenigen g＇fefien fein，welde unmittelbar die Mörber geoungen bab＇n， fo wirb mir Do Niemand in 民brede ftell＇r，Da im Reidstag Die erft Reibensffazion war，Die Der edle Graf betreten Gat．Sm Reidgtag is Der תrieggminifter auf eine 2 Itt angriffen worb＇t，die jebes Gefübl empört hat，umb die Werbögnung in den verfidiedenen ভdjanbblättern，bie man bem Grafen angetban bat，war nur cine Fortfegung des לetras gens im 凡eidjstag．So is＇s Sdritt für ©dritt weiter gangen，bis endidid ber $\mathfrak{x a u f e n a u ~ i n ~ d e r ~}$ Berfammlung im DDepn laut zur Ermorbung Des $\mathfrak{R a t o u r}$ aufg＇forbert bat，bis die Morber ge＝ Dungen worb＇n fein，welde eine IThat verübt Lab＇n， Die $\mathfrak{2 B i e n}$ mit ewiger ©dmad branbmartt．©゙s war feine Selbfyilfe，cizar cingedungener $\mathfrak{B a n d i t e n m o r b , ~ f o m i t ~ g a ̈ t ~ m i r ~ d e r ~ \Re e i d g s t a g ~}$ auf meine $\mathfrak{F r a g}$ antworten foll＇n： $\mathfrak{Z a t o u r}$ is burd bejajlite Mififethäter ermordet worb＇t，uno wir hätten Die blutige Shat verfindern fönen，wann wir

## $-16-$

g'wolt bätten. Wo is ber ßeweis? - Der Mrorber Thomas Jutfobid bat mir am abeno wor feiner Stinrifftung felber g'fagt, baf er fidi an Die Rotte ang'ifllofien bat, Die zur 2 ula zog't is, um ibr Blutgeto zu boyltw. Fiur Geben der Iheilnefmer am Morb war'n 30 fl . beftimut.
 rätljerfort beftimmt fein; in Serufatem 30 Cils berlinge, in Wien 30 fl .

Drei, Эofent Wangler, תarl Bram= bofd und Thomas Jurfoyid fein ber Ge= redtrigfeit anteim gefall'n uno bab'n ibr Đerbreden am Gafgen gebüft. Mein lieber Sdwager, i Gätt mir's nit vorfelf'n fönen, mit weldjer शuthe diefe brei Mienfden mit mirg'redt bab'n. Der Wangler Gat mir erzäblt, Daj beut, Den 19. fein 凡amenstag, and Morg'n, ben 20. Fein Geburts= und zugleid) fein $\mathfrak{Z}$ obestag is. Der $\mathfrak{B r a m b o f d y}$ bat in feinen
 D'rüber war. Efr is ber légete bon zwölf Sögnen, Gat er mir erzäflt, bic von cinem Weib abftam= men, welde unter शapoleon als Mann verfleibet Rriegsoienfte getban uto den Drben ofr Cbren= region erbalten bat. Seine elf $\mathfrak{B r u ̈ b e r}$ fein in Stladten geblicb'n, und idy, lagt er, ftirb am Gaigen. ©ely'n, fabrt er gans treuberzig fort, id) firb gern, Denn feit bem $\mathfrak{Z}$ od meines Waters wat mir Das \&eben zur \&aft. Эd mill Эgnen cinen Whment aut meinem \&eben eräall'n, ben
id bei bet ctuterfudurg nidit angab, weil er nidit 1 子ur Gad gejört. Wie mein Bater auf bem xoo benbett lag, fo lief er mid rufen, und fagte mir, Dafer mir cine widtige Entbecuung zu maden Wabe. Du bift nidt mein Soln, fonbern bas Rinb angefebener ©itern, Denn bein Şater war $\mathfrak{B e f}$ Diefem $\mathfrak{W o r t ,}$ fagt $\mathfrak{B r a m b o f i}$, ift er vero ffummt und von meiner Meutter fonnt id bas (3ebeimnís nidt erfabren; alfein meine \&ebensfrut ben war'n yon biefem, 'Rugenblict wie abg'fanitter. Was an biefer romantiffien ergablung eis gentlid Walres is, fann $i$ nit wiffen, weil $i$ aber
 cin, DaE er mir ba g'rao in ein'm foldden Mioment eine Sug anbeften wolt.

Merfnuirbig is aber cine Жeuserung yom Wangler, Die er im Berlauf pon Dem Beppräd g'madt bat, wo et auf cinmal ausbridt: 3 à Die Sdandblabla, bie fein viel an bem $\mathfrak{H} n$. glüd © Culbl - Dös is ein ©fitantuni⿷ cines Morders an bem Borabend wor feiner Sinridy tung, was fid Negierung unt Volf woll $\mathfrak{z u}$ 5 yergen nelgmen foll. - 3 bab's oft $\mathrm{g}^{\prime}$ fagt, man musben Menfden yon ber $\mathfrak{E b}$ at trennen, und im Gefpräd mit biefent Ungliiatliden bab inur Den Menfden vor mir g'égn. Beim 2bfdied Wat mir Geber lierzlify bic Syand oruatt, uno ber

 12. Seff. 1849.

## － 18 －

aberloffen，benn ba fein bie beiben 5anto in eins anber g＇legn，won benen bie Eine ben Morbfabl gegen §atour g＇fülitt，bie 2nbere aber fo oft g＇idriebn bat：शieidstag in Rremfier，wo is Satour？

Der ©dwager muß nit glaub＇n，Daß mi nur Reugierbe trieb＇n bat，Diefe Unglüaliden zu fef＇n， nein，$i$ wollt in ten Bliden Iefen，wie groÉ bie Sdulb fein fann，bie fie felber trift，unb bie auf jene fallt，welde bie wizrber gebungen bab＇n．Der groke Sुfilofoply unb Rebner ©icero fagt irgenowo： Die Mrenfden gefrefien teidter bas $\mathfrak{B e r b r e d e n , ~}$ als fie bie S $\ddagger$ uto befennen．Der Menfd füblt fid leidfer，wenn er beim Berbreden nur bie Sぁulb auf cin＇n $\mathfrak{y}$（nbern wälgen lann，unb es is nit möglid，baÉ irgent ein miotroer mit fo ein＇m offenen Bliá einem Inbern gegenaiber feegr，wenn Der ©ebanten zum Morb in feiner Geele erwadt und won ibnt ausg＇fulurt worb＇n is．Diefe brei bätten vielle idit，was fag ivielleidt，ifann fag＇n， ganzfider ben Grafen Ratour in Triumply burd Die Stabt berumtrag＇n，wenn man ignen babfelbe Dafür bezabit gatt．S reb ba nit vom Werbre： あen，i reb nut yom かenfぁen．©ie war＇n gebungen，und bas Wolf is burd bie vom $2 s a n g$ ． Ter genaunten Sおanoblabl＇n faion fo bearbeitet
 Werbienf gepriefen bat．



## $=19$ -

ftirt, Demi fegt twutb i ibm Sadett in bie Shtert bonnern, baf nit alfein pie Sjerjen, fonbeen bie $\mathfrak{B a ̆ n t}$ zittern mügten. UnD ein folder $\mathfrak{F e i d s t a g}$ follt nit mit ©djand unD Gpott auseinanber g'jagt wero'n, Der ben Miord beß \&atour für gerediffertigt er= Flärt bat?

Dös war'n blinbe Wertzeuge, diefe brei $\mathfrak{u n d}^{3}$ glütlididen unb bie anbern, Die no nadfolg'n werb'n, denn i glaub nit, daß Einer bon ibnen ben Graa fen früber perfönlid fennt bat. Man bat ben Morb als ein Berbienfl geprebigt, wie ber (Bemeinberatb bie genfion für bie witmen ber Rebellen als $\mathfrak{H}$ ufmunterung 子ur $^{\text {rebellion fefts }}$ g'regt bat, und ein folder ©emeinberath fibamt fi屯 nit, unb gebt nit freiwillig auseinamber? - $\mathfrak{D b}$ fie terrorifift war'n ober nit, ob fie frewillig ober gezroungen ibre Suftimmung geb'n bab'n, ob fie bas vong'lofien ober als fumme Beifiger bag'fefien fein, Dös madt nix, ifüt meine Yerfon wurb eben fo wenig in einer $\mathfrak{B e r f a m m l u n g ~ f i b e n , ~ w o ~ e i n ~ © ~} t i f f t$, Subenif, greundub Weffely g'feffen is, als $i \mathrm{mi}$ in ein'n Reidstag feget, in bem bie $\Re \mathrm{e}$. solution bervorg'rufen, und son ein'm betceitwillio gen (Bemeinberath beforbert roorb'n is.

Esf figen ia genug Suriften uno Doltoren im Gemeinberath, id forbere fie auf, fie foll'n mir fag'n, auf welddem Redtsgrunt bie Beftim= mung ber genfion fïr bie Rebellen berubt? Gie tuinnen nix fag'n, ale fie rubt auf der breiten

Bafle; abeel itüß bie Sanb für cine folde Bafis, wann $i$ felber D'tauf g'mäbit bin,

3 meig, Dá im Gemeinderatly die ebrlidffent uno reditlidffen Männer fient, D'rum bab i afle 24itung vor Dem Cimgelnen, aber die Jufammen. fetyung des Gangen, bas wirten bes Ganjen fann Niemand vertheidigen.

Gie fag'n mir aflewpil, ja, was wät benn g'acel'n, wann Der Semeimberath nit babliebn wör? Dös weif i io wentg, als wie ber Se. meinberath. Da funiten bie miobber bes Ratour a fag't, ija waş wär Denn g'fheb'n, wann wit ben MRiniffer nit glei umbradt hätten und am End cin alfgemeines shitbad entfanben wär? - ©6 war fa nit Der \&atour alfein, es war a Der Mi= niffer $\mathfrak{B a d}$, Die Groberzogin Sopbie unt no cine ziemlide 2 nnabli zum शtflenten beftimmt. Die gratplide That am Ratour bat aber bie blutgieris gen Syancen zur Befinnung bradgt, is Defreeg'n ber Morb cin Verdienf?

Das Berfpreden einer Wenfion firt die $\Re$ Re. bellen 仙eint mir eben fo gut ein Sflutgero, wie Die verfprodene Belolnung fïr cic Mïroer ein $\mathfrak{B l u t -}$ gelo war. 3d forbere Den Gemeinoeraty biemit bifentlid auf, or foll mir bas siberley'n. Die Fiprober bes Eatour bätten obne das Yubasgelo eben fo wenig an bem Mroro Ibeil $g^{\prime}$ nummen, als (iid) viefe Berblenbete an Die $\Re$ ebellion nit ang'fiflofo fen bätten, wenn man iynen bie ßerforgung ber Witwen uno Waifen nit verfproden bätr.
\$ bab's idon g'aagt, i bab mit Dem Eingelo nen nix zut than, i reb mit bem Gemeinderatl im Detober, wie $i$ mit bem $\Re$ eidstag im Ditober g'reot bab. Die Entidurloigung, DaE Der 凡eidstag Die Revolution befobl'n bat, is febr läderlid, benn $i$ frag, wann ber Meidptag Dem
-21 -
(Gemeinberath auftrag't batt, baç er bie Butg anginben mús, bätt er's benn a getban? - Und war beun ber Befebl zur Bertlyeidigung ber Stabt gegen das faiferlidie Mrilitär weniger, als want man bie $\mathfrak{F u r g}$ ansurben bätt?

Fruilter bab i'B Dem Reidystag g'fagt, ba bat bie Welyrabll im (emeinberath uno sorzuiglidy mein Stadiluander, Der a Gemeinoerath is, gefubelt. $W_{2 s i l}$ 's aber jest über den Eemeinberath gebt, ba madjens lange (5) fidter, und i mill bo nix als $\mathfrak{F}$ abrbeit und Redt, gelits an, wen es will. 3 fann nit fo rubig yor ben Brambfâtten vorbeigelyn, wie ber Gemeinberath, und fann benten, Cकaut's, wie's cint EntffäDigung friegt's, mi gebt's nix an.

EFs is trautig, wenn bas ungliat von 2 Bien ein'n gany $\mathfrak{U n b e t h e i l i g t e n ~ m e l f r ~ e r g r e i f t , ~ a l s ~ e s ~ b i e ~}$ Stelfwertreter Der Gemeinde felber rüllrt. Mein Budbander bat awat g'meint, ifoll mi bei ber nädften 2Babl als Gemeinberath in Rompetenz fegen, wir wero'n lernad feb'n, was $i$ für gold ea ne efier leg't werb. I tüß bie shand für das ¿eg'n won goldenen Eiern, benn in Der Fabel is ber Senn mit dem golbenen ©i der Sals umbrabt worb'n. Wbet dös fann $i$ fag'n, Dás $i$ mir als Ges meinberath, wogegen i boffidfit proteftiret, g'mí
 nad wie bie Reid ztagstruppen, vulgo Moppigarbe, aufagen müft, und wanns a won Staatsacloern woät: ©egen eine (d)ledjte Sadjerbeb i meine ©timm, waun i's vermag, und wo's nit mëglid is ober nix nuft, ba mill i fein zuftimmehoce Mitglied zu G(b) fedrigigteiten fein.:
 ger= Diplom on $\Re$ adezfi nad Mailano gangen. Die Speren müffen mir perseifin, aber in ree balt

## - 22 -

Po yon ber \&eber weg, wie's mit auf bem Sexal zen liegt. WBie tann bent biefelbe Berfammiung einem $\Re$ abe est ${ }^{7}$ i cin foldes Diplom überbringen, Die für die 2 Sitwen ber Rebellen eine Yenfion aus' g'regt bat? - Der Marifall wirb's freumblid aufnelymen, Dös is ridttig, aber wann $i$ ber $\Re a=$ Deţit wär, fo friegetens cine folide 2 ntwort, wic bie italienifde 2rmmee Dem Reidstag geb'n yat. $\mathfrak{u}$. ferm Ffubrer ber öferreidifiden थrmee eine 2 uss geidynung votirn, wo wir gegen biefelbe öfterreidio fide 2 rrmee erff fảmpft babin, ba bleibt cin'm fimps Len Menfden der Werftand feg'n, uno es g'bërn mirtli febr grobe Geiffer bazu, bie fo was sertragn. Dein Ropf uno mein Mrag'n is $\boldsymbol{j}^{\mathfrak{u}}$ ffrwad daju.

3 bab balt leidet reben, fag'n yiele, i war im Dftober nit ba. J fag aber, bás ig'rad fabwer 2u reben hab, weil $i$ im Sttober nit ba war. PRander is im SPtober blieb'n, weil er fid bentt Gat, Du frelff bid fo, baE bu geborgen bif, ob bie eine ober Die anbere $9 J a r t e i$ fiegt. $\mathfrak{D u}$ nimm $\mathfrak{f}$ cin'n piffigen Mittelweg, baÉ Dir weber bie $\Re \mathrm{R}=$ gierung, no die revoluzionäre Y̧artbci was anbab'n fann. Du fagft fum Exempl, bătt id nur eine 2rmee, id wuEt fíon wie idif mit deem Jelfacic bisfuriret, ba fennt fid fein §eixl aus, ob i gut ober falledt mit bem jelacic bisfuritet. 3 funnt ibm eben fo gut belfen, als igegen ibn $\mathfrak{z u}$ Felo ziebet. So fann i balt nit reven. 3 fenn nut Eine Farb, bie beift bas शedt, mit ber tret $i$ offen auf, aber bie fdillernden Farben Wab i mein \&ebtag nit ausfegn fönnen. Wemn man mandfe sileiber anfidaut, fo feins bato roth, balo grïn, uno es fummt nur' auf bie Bele udé tung an, in ras fïr cin'm \&idt als man's ero blidtt.

Der elyrlide Mrann mún offen baftey'n uno

mús wiffen, was er will, und wader b'rauf los: f(d)lag'n, wo er fielbt, baf's unredtt is. D'rum wirb oüs ewig in ber Gefddidte mertwürbig bleib'n, ba fum Exempl ©in und Derfelbe Minifter bei ciner Revoluzion das Gelo für bie Rebellen uno für Die $\mathfrak{T r u p p e n}$ anmeif, welde Die Fewoluzion beo tämpfen miffien, uno bá man aus ärarifden siee Derlagen das $\mathfrak{B l e i}$ zu Den ミugeln für Die Empöres bergibt.

Dös wirb aber alles bamit entfoulbigt, was wär mit $\mathfrak{F}$ Bien g'fideb'n, wann's nit fo g'wefen wär.

Der Gdrwager fiebt fdion, dá $i$ mit diefem Rapitl lang nit in's Reine fumm, und die 23 ab to Geit mué tlar yor uns lieg'n, wenn wir einer glüălideren 3 ufunft entgegen gelyn woll'n.

Ess gibtene gewiffe 9 Solitit in Der $\mathfrak{F}$ elt, Die baarfdarf an bie Sdledtrigfeit frrift, und Da' liegt eben Die fogenannte gro巨e תuunf, daß man oie Sdjledtigfeit für cine Yfifigtcit auggibt. Dös werd inie lernen. Wenn zwei freiten, ein §a= lunt und ein chrlider Mann, fo fann $i$ unmog lid for reben, das mi alle zwei als cin'n greund ans
 wär $i$ immer auf Der Seiten son Dem, ber redt tyat.

Der $2 d$ illes is immer in ben Stix cins taudt morb'n, wodurd er unverleģbar worb'n is. MWein bei ber Ferfen, wo's ibn g'balten bab'n und fein Waffer linorungen is, ba war er verwunbbar, und ridtig bat er an ber Ferfen eine Werwundung friegt, an ber er g'forb'n is.

Die 2diflesverfen is zum Exempl beim Semeinberath Die थubføreibung einer Yenfion an Die $\mathfrak{F i t w e n}$ uno Sinber ber Eiefallenen uno Die blinoe Befolgung Der revolutionären Bef, ble bom Reidstag. Das fein feine fixwaden Ctellen, wo er
arigriffen wirb, affein $i$ glaub, er wirb fuiller felber auseinanber get'n und wirb fid burd neue 2 Wablen wäblen laffen, wo Die Egrenmänner, bie frilber D'ring'fefien fein, g'mía mieber g'mäblt werb'n. Hlm bie, weldde auf der breiten Bafis G'neingrutfdt fein, is ja nit Gdjab, uno $i$ weíß g'wiß, Dáß Reiner Der elyrliden Männer, die D'rin fitsen, es yerfemen wird, daj mein Strebet nur Dabin gebt, in 3 nterefle Der Stadt 2 Bien ben 3 us fland Des Gefegee uno die Dronung wieber berjue fübr'n, Den man mit sü̈sen getreten bat. WBent Die Walyryeit, bie freifeit, bas Medt, goto Dene (Fier fein, Die $i$ will zwar nit als (s) eme indes raty, fonbern als 5ans Эögel leg'n, und fie foll'n nur nit viel D'rüber bruten, fie friceden伸on fetber beraub. I red, um ben Unglifafliden zu belfen, nit um ben ©liutlidien zu fdmeideln, und für mi is's bas traurigite ©efïbl, wenn man Seut in Unglitaf theifnalymslos famadyten laffen will, blos nur, weil man nit gefteb'n mag, daf man sine Dummbeit g'mad)t bat. Weil bie Frag wegen \&a= to ur beantwortet is, fo werd $i$ jegt aut Dantbats feit fär biefen Netter des $\mathfrak{B a t e r l a n d e s \text { eine }}$ Todenfeier veranftalten, wo bas Meiferwert yon Miozart, fein Requiem, aufg'fülrt wirb. Die Erau von Sjaffelt s Barth, Fräuln Betti Buri, bie Serrn Exlunb Staubigl, fo mie bas ganze Drdefter yom Rärthuer thor $\mathfrak{T b e a t e r}$ bab'n mir bereitwilligf ibre Mit= wirfung zug'fagt, und die feier foll eines Mante witroig fein, Dem Defterreid Durd fein 2 Birfen und Duxd feinen ToD fein STulf verbanft.

