 zu nehmen．

Jit ber 2．Sibung der bieşjährigen $\mathfrak{L a n d t a g}$ g．$=$ Sefitin mutbe bon den seerven Afbgeorbteten Dr． §xašobec und Gendifen in 2halegenteit ber Beffaggutg der ভchulfäufer mit nationałen §aynen int $\mathfrak{H t t e r l a n d e}$ eine $\mathfrak{I n t e r p e l f a t i o n ~ a n ~ m i d e ~ g e r i d f t e t . ~}$

Šiezu mus̃ ich zutächit ermäfrent，Dã̃ bis mut in diejer Æidatung meder bei der Statthalterei，noch beim 』anbesidulrate Bejchmeroen eingebracht oder überhaut תxagen eryoben murbent，meshatb idy mid Gemiilifitg fah，über die ber Jnterpelfation zu（Gxumbe liegenden tatjächficyen Berbältnifie erit bie exforber＝ Yidfen Grrbebungen einzuletten．Diefefben Gaben nadd ben mix mumeffr vorliegenoen Beridften oer Unter＝ Geförben ergeben，Dan im politichen Bezirfe $\mathfrak{M a r}=$ burg feine beitimmten Fälle in Exfayrung gebracht merben fomten，in Denten Scfulgebäude bei feit＝
 miejen Ђätten．

Sux bei ber bor Jafren itattgefuroenent Ein＝ meifung der Schule in Maria＝Rait foll bas be＝
 nationalen Fahnen，und zoar mit jrowentichen Trifoloren beflaggt gewejen fein．
§t Der Stadt Marburg mar Das（bebäude ber Zanかes＝Refreximen＝Bildungsanfart uno bas ber SemteitDe $=$ Sparfafie，it welchem cine ifädtifd） Bolfsidule untergebradgt ift，beim Sdulvereins＝
 rot＝goldenen $\mathfrak{F a h n e n}$ beflaggt．

Bezüglich Des Jeites Des 25jäfrigen Beitegens Des Deutichen Schutbereines porie Ginficitlich ber Feiex Der Grumbiteintegung bes Deutichen Şaules in ©ifli bemerfe idh，Dañ gegentoärtig zwar nidgt mit Sidferfeit fonftatiert merben fornte，ob anlä $\tilde{B}^{=}=$ lich ber genanten Feierlidfeeiten Die Schuthäujer Der itäotijchen Schulen mit nationtalen Fahnen be＝ flaggt maren，feitgeftellt erjcheint jedoch，Dã̃ antä $\bar{B}=$ lich Der E゙röffnung ber neuen Mädcten＝Boffs＝und Bürgerichule it ©illit סas Schulgebäude mit ichoarz＝ gelben，blau＝gelben，grün＝weiß̂en uno ichmarz＝rot＝ golbenen Fafnen geidgmitcft sar．
ßezüglid der Fälfe，in welchen angeblich bie

 uno bie entfermutg berjelben angeorbnt fiatte，io insbejonoere in ber 3eit onn 1897 biz 1900，in
 $\mathfrak{Z u f f e r}$ und ©bonobig ein be弓üglicheß §erbot gerichtet
morben fei，Gefinden fich סie Ђerren Jnterpelfanten in einent Jrxtume；ridftig iit viefmehx，ban onn Geite Des $\mathfrak{B o r i f i z e n d e n ~ D e r ~ B e z i r f s i d d u l f a ̈ t e ~ © i l l t , ~ F r a n z , ~}$ （Sonobik，Tüffer，Dberburg umo St．Marein im §ahre 1898，in meldgent die genamnten Scifutbezirfe zum politijchen Wezirfic ©illi gegörten，unter Dem 22．Jänner 1898，3．1066，WSeifungen in Betreff Dex 2tbhaltung won Schulfeften erlaffen wurben，
 Schule überfaupt，io ift aud bon ben Schuffeiten jegliche nationale Demonftration fentuthaften．どる dürfen bafer Fahnen oder jonjtige Nazeidgen in tationalen Farben unter feinen ひmitantoen it $\mathfrak{B e}=$ mentung genomment meroen und bat ber Sdful＝ Yeiter fierauf im borfommenoen Fafle aud bie übri＝ gen Teilnebmer bes Schulfeites aufmerfiam zu madjen．＂Diejer Exran murbe in 2fmt马blatte ber f． 1 ．Bezixthyauptmantichaft Eillfi im Jabre 1898， Sr． 4 vom 27．Sänner 1898，publiziext tuto if ant fäntlidide Schutfeitungen，mithin foroohl an ford）e， melden deuticthe als audd froweniiche unt utraquititi＝ iche Schulen unterjtefent，geridhtet．9futh in Diejem Falle ift bie Behörbe gegen jede Fartei uno gegen
 gegangen．

Was bie ভtadt Fettau anbelangt，jo werben bie bffentlichen ভchuffälier bei శeierlidffeiten mit na＝ tionalen Fabnen nidft geidynüdit．Wsoff aber twer＝ den beint Stubenten＝unto Mäddentyeim－affo bei ber Stadt gegörenゅen Srribatpenfionaten－bei feitlichen $\mathfrak{A n}$ äfifen nationale Fabnen gefičt．Dex Umitand，daß bas Miabchenteint und bie Mädchen＝ $\mathfrak{B o f f}$＝und Bürgerfalde it einem und Demfelbent （Gebäube untergebradht jitb，fant leidht die irrtüm＝ licke $\mathfrak{B e r m u t u n g}$ erwecfen，Daß̃ Die Beflaggung bon der ¿eiturg ber öffentlichen Schute ausgehe，toas jeboch nidgt der Fall it．

Was den politicton Sezirf かettau ¿and betrifft， io mutbe bie Schule in Rogitich frifler nie mit na＝ tionalen Fafnen gefdymüdt．Senter zum erfent Male， autäßlich der Schitlerfeter，war bas ভchutgebäude， und zwar nur taährend ber Dauer bes Schiflex＝ Schuffeites，mit zwei fleinen nationalen Fahnen bebängt．
§n Jriebat with bei feierlictlen $\mathfrak{Y n l a ̈ f i f e n t ~ d i e ~}$ Deutiche Stadtichule mit Deutichnationalent，Die flos
 Fahnen geziert，Jrgend ein Berbot int סiejer Rich $=$ tutg if bizher nicht efflofient．

Die it Der Jnterpelfation beffagte ungleidye ßehandiung deutidjer und floweniidjer Schuten bat
 Ttattgefunden．

Snt ben poritifchen Bezirfen ミuttenberg，ケannt
 feftrichleiten bie offentlichen Schulen amt \＆ande fait regermäß̃ig mit ilowentifden Sationalfabnen beflaggt，ohne dás beboxdlicherfeits ein Eintwand Giegegen erfoben murde．

Bu Dem zweiten Buntte ber Snterpelfation teile ich mit，Dã ich סas ergebntis der eingeleiteten $\mathfrak{E r}=$ Gebungen bem fteiermärfifden sandesichutwate zux weiteren $\mathfrak{B e r f u ̈ g} \boldsymbol{H}$ g zufommen lie $\mathfrak{\beta}$ ．

Jn ber vorigen ¿anotagsfefion Gaben bie Seerren 2fbgeoroneten Dr．Soan Dečfo und（Se＝
 an mich eine Jnterperfation in Betreff bex Font＝ jebutg ber Sanntegulierung，insbejontore autch bit＝ fichtyith ber MRaßnabnen zunt Schute ber Stabt Cilli，eingebracht．

Snjoweit bieje §nterpelfation an mich gexidutet ift，beebre ich mich in Beantwortuntg bexjelben nach $=$ frehendes zu ermibern：

Wie befannt，hat das \＆．1．Minifterium beふ Jintern jeine befinitioe Schluffajfutg it Altgelegent Geit ber Santerung ber Sochmajferberbältniifie bei Gilli von der $\mathfrak{H}$ tsarbeitung entiprechender planticher Darftellungen über bie zu ergreifenden Mañaryment und von Sojtenberechnungen abhängig gemacht．

ЯHf（5xund bex bezüglichen Weifutgen Deら Mit＝
 （chuß bou bex Statthalterei mit ber Note nom 20．2（prif 1903，3．11．196，erjuç）t，Die gewüufdten Bebelfe zu bejçaffen．

Diejem（rxjuchen ift ber Zandes＝2れร゙chu mit Der Mote vom 2．Ditober 1905，8．30．167，nadf $=$ gefommen，mit medcher der Statthaltexei zwei $\mathfrak{F r o}=$ jefte，unto zwax einerjeits betreffeno die Werboll＝ Stantoigutg ber Santreguliexung bon Fraßberg bis Crilli，anderjeits betreffend bie partielle Regulie＝ rung bei bex genannten Stabt，übermittelt murben；
 Mintiferium bes Jัntern verlangte $\mathfrak{Z a ̈ n g e n p r o f i l ~}$ für Die ganze Flupitrecfe vom Wrabberger Webre bi马 zux Miünoung ber Sant in Den Sabeffuß ent＝ fertigt．

Sach bem exjteren Brojefte Gelaufen fich bie Sojten füx bie Fortjebutg ber Æegulienung auf 600.000 K ，die תoften füx die partielle Яegu＝ lierung bei Cifli merben mit 370.000 K verantid）lagt．

Die beiben $\Re$ rojefte mutben jeitens ber tect $=$ nijaben Drgane der Statthaltexei eingebeno geprïft
uto dem Mintiferium bes sutern zut（Sentemigutg vorgelegt．

Bei Sorlage berjelben habe ich nitht unter＝ raffen，auf bie eminente Dringlichfeit ber Fort＝ jebutg unt Bervorlfänoigung ber Sanmeguliexutg neuerbings binzumetien uno das f．f．Mintifexiunt Des Jnntern zu bitten，int Jntereffe ber ebelten Jnt＝ angriffinalyme ber namentfict für bie foboer geprüfte Stabt Cillf mbebingt notmendigen Schubntañegelt Die Schlunfaffung mit tunlidgiter Befdjleunigung herabgelangen zu lafien．
 auf ©rund ber mumebr vorliegenoen ßrojefte eine
 nifa jebr jchwierigen Frage ber Santenng Dex Sectorajferberyältntiffe bei Cilli gerbeigefithort merden mirb．

Die Serren 20kgeorbteten \＆inipinner， Dr．๐．Sofnannund（senofien habent in ber Sibung wom 18．November b．§．mick inter＝ pelfiert，meshalb im \＆1，MWjab 2，ber Statthalterei＝ $\mathfrak{B e r o r b n u n g}$ bom 11．Mpril D．S．， $\mathbb{Z}=\mathbb{S}\{=1 t . \mathfrak{B}=\mathfrak{B Y}$ ，刃x．62，betreffent bie Seintanthaltung ber ふerbret＝ tung anjtecfender franfleten burd bie Schulen， für Die Durdfülbung oer Borfchriften auneryarb Der Schule auser ben Gextern und den Nuffichts＝ perjonen ber Scyülex aud Das segrperionale berant＝ mortlich gemadht morden iut．
$\mathfrak{2} u f$ Dieje Snterpelfation beebre ide midi）for $=$ gentes 子u ermidern：

Die betreffende Stelle dex ermähnten Berord＝ mut rautet：
，Fiux bie Durchfübrung ber nachitehenden $\mathfrak{F o x}=$ jchriften find aunerbakb ber Schule bie ertern unt
 verantmortlicd．＂

Duxch Dieje sebeneinamberreibung max nicht
 2Hffichtsperjonten Dex Schitler gleidmmäß̃ig für bie Duxchjüfung fämtlichex Borjçriften vexant＝ mortlich gemadht merben，jondern es folrte jich Die $\mathfrak{B e}$ antmortlicdfeit fowohl Ginfichtlich Der（extern und Atufichtsperjonen als auch hinjichtrich bex Zefrex nux auf jenen $\mathfrak{Z e t h}$ ber 刃orjchriften bezieken，meldhe einerjeits für bie ertern und $\mathfrak{A u j f i c h t s p e r j o n e n t , ~}$ anderjeits aber füx bic \＆ebrex gextent．

彐1uf bas Sehrperjonal bezieben fich die $\mathfrak{B e}=$ itmmungen bex angezogenen Beroromung im all $=$ gemeinen infomeit，alふ es berechtigt und berufent ift，Die sintereffen der Schute zu mabren，mod als inm überfaupt aunerfalb der Schute ein Einflu
 bezügficid Der Teifnatme bon Schütern an Reidyen＝ begängntifien u．f．w．，int ipezielfen gemäß § 7 ber Serorbmutg auf bie fintgemäße शhtwentoutg ber §§ 2 bi弓 6 bei infeétiöfen Erfranfungen von \＆efrext oder deren familien uno fausgenofien，umb weiters auf bie Durcdifityrutg bes § 13，bex pont ber Ery＝
 haltungen handelt．
 Bermetiong won Mifocertänonifien eine genaue Jiterpretation ber angefühuten Beftinnungen im eben befprocfenten Sinte zut berantajien．

Satbeshouptnamo：Sufgelegt murbe beate：
Das ftenograptifity Srotololl uber bie zmölfte Stizuty Des fitiermärtifichen Randtages ant 9．Ro＝ ventber 1905.

Das fenographifde Srotofoll über bie Dreizehnte Sizung Des fteiermäntifichen Sanotages ant 11．গonember 1905.

Das Serzeid）ntis Nix． 56 mit Weridit und $\mathfrak{A t}=$ trag über bie bem Finanz＝\｛㛀引我uffe zuge＝ wiejenent §setitionten $\mathfrak{N r} .148,155,344$ und 345.

 zugerotefene Setition $\mathfrak{R r}$ ． 346.

 zugemiejene $\mathfrak{F}$ 3etition $\mathfrak{N r}$ ． 343.
 mündifiche ßeridfterffattung über ben ßeridit be马
 über Drganifationspagent in Whgelegenheit ber


Der 2 hatrag if greifflauteno mit Dem 2htrage

 Stürgif．
 Ste mủndliche $\mathfrak{B e r i d f t e r f i t t u t g ~ a n ~ u ̈ b e r ~ b e n ~} \mathfrak{A}$ ntrag Der Abgeorbneten Refel und Dr．Sdaderl，
 ptungen des \＆ 21 Des Retdis－2 Die Schulbeiuthjerleidfterungen．

Dex 2turag bes luterrichts＝2 bakin（liejt）：
，，Der $\mathfrak{A n t r a g}$ ，ßeilage Fix．94，fotro Dem

ひ̈bermittelt．＂
 Exzellenz Graf Stürgib．
（Dienündidde Bexid）terftattutg über Sie Beilage Six． 67 mit six． 94 mixb bewilligt．）
 gesoroumag weiter fort．

Der nädute Gegenfand bexfelbent i隼方ex

 Deridatta，Exinipinter，Dr．©faf Mio Benvien， Beitage 9x．71，betrefieno die furoerung ber Eifu＝ bathoerbitintg（sfisonf－5metberg．
 erjuche，Die Ferhanolutg eitzuteiten．

Beridutextattex Des Eifenbagn＝2usidulfes

 Die Beilage Nr．71，bas ift ber Antrag Der Mbg． Dr．Şofutint，Dr．b．Derichatta，EEin＝ fpitutex，Dr．Gxaf und Genofien，betreffend
 Dorf－Šartberg zu beridften．
 Notwendigfeit biejex Eifentalnneerbintung ausge＝ Tprochen und ift su bem Schluffe gefommen，bem Goben Randage ben $\mathfrak{A t t r a g}$ zut fellen（fieft）：
，，Dex Hobye ¿anotag motle beidfließ̃en：
 exfolgte ©rabfinutg Der ミintie Şartberg－Jried berg und Die beborftefende Jnangrifitahme Der ひ̈berjchienurg bes wectiels die $\mathfrak{F e r m i r l f i c t y u n g ~}$ Dex Direften Bahnverbinoung zwifden dex Dit＝
 icheint，
mit Ћüutfiçt סarauf，baß eine naturgemãße
 bildet，bie beftimnt ifit，eife gute Berbinoung Dex iftlichen Reile bes Randes mit der Randes＝ hauptifabt powie eine ztoeite Yeiftutģfäbige $\mathfrak{B e r}=$ bindung zwifdent swaz und Wien herzuftellen， anterfent Dex feternärfitiche $\mathcal{L a n d t a g}$ bie Dringlidge গotwendigfeit，bas volfsmittidaftrid） und verfefrespolitifich bebeutiane ふrofelit be马
 zwar als einer Šauptbagn，nad fräften zu för＝ bern und ertlärt fich zul beffen fintantielfer Unterttitgung bereit．

2．Der $\mathcal{L}$ andes＝2 Dent Untextefmet jein volles $\mathfrak{Z u g e n m e r t}$ zu＝ zuwenden，ficl mit bem betreffenten 2frbeits＝


Dent Yobjen \＆andage über ben jemeiligen Stand Der 2 angetegentbeit it ber nädditen $\mathfrak{T}$ agung $\mathfrak{B e}=$ ridht zu exflatten，afffälfig 9fntrag zu fteffen．＂

2thg．Sagentyoier（ $\Omega==$（8）．Sautberg）：§oher Santatag！Der Šerr 2tbgeoronete Dr．b．Šof＝ mant hat heute ant uns Den atppelf gerichtet，Dañ twir offitectifide Bertreter uts aud fït ben Bau ber Sinie（Sfleisborf－Šartberg einfeben mödten．Sd） graube fither int Ramen fämelidjer Difiteirer fprechen子u fömen，toem idj jage，dañ mix es für umere Ffficigt erachten，mit afler Entiditiedenbeit fït baj Galdmöglididite Buftanoefommen des Saues ber
 ja in unferemt eigenen 马onterefic，beffer mit ber £andeshauptitast berbunten zu fein，als wix es Geute finto．Siele bout Der Dififeicmart purroen Gäufiger in ifre liebe sanbeshauptitaot fommen， went fie beffer mit berfefben berbunten twären； Yeiber miffien mix beute einent furdetbaren ltmpeg ntachen，um in unfere sandeshanptitadt zu fonment， und deshafb fant idf bie Sertreter ber \＆anteshaupt＝ ftabt berfichern，Dã̃ foir atbgeoronete Der Difiteier＝ marl mit alfer entichicbentjeit und affent Eifer eintreten werbent für Dic ©rffüllung unjeres gentein＝
 Dorif－Şartberg，unto empfefle bie 2muafme des
 รูaute．

Sandeghauptmant：Rachbem jich niemanto mehr zum Worte melbet，erffäre idf）die Debatte für gefdidoffen int exteile dent 5exrn Beridjt＝ erftatter das Sarn inoort．

（Der $\mathfrak{H} \mathfrak{n t r a g}$ wirb angenomtent．）
Santecelyauptatant ：Wix gelanger mut zu den
 angelegenteiten $\ddot{\text { utber }}$ Betitionen，
und zroar Serzeidynis Six．16，bas ift bie Ses tition $\mathfrak{N x}$ ． 23 utto 78.
über die Şetition $\mathfrak{n x}$ ． 23 סе弓 ぼifenbah $=$

 Hing dex Effienbahn bon ber \＆andes grenze bei Æogitfd bis ふxapina be＝
 $\mathfrak{B a h} 1$ ，beridftet Sexr 2 （bg．Dr．Sofoiditegg， Dent idf erjuche，bie Berbandintg einzuleiter．

Weridterfatter סes（ificubakn＝2uほidufies Dr． Sotioidtutegg（bon ber Tribunte）：Das Eifenbahn＝

 Dex Eijenbahn bon bex Ranbesgrenze bei Rojitjd
 ßakit．

Dent Seerren Dürfte befant jein，bã̃ bie そos Gitfder Bahn überbaupt mur gebaut morben ift mit
 willichenswert，unt bie exfte Sinie Giz Rofitid，
 zu machen．Sn neueiter Beit folt ourd einent Mis nititerialerlã it Dicjer Ricidtunt ein Fortjchritt zum Befieren zu forifatieren ient，foas aber dent Eifien＝ batu＝2tusidulfe nidft befont gemoroen it．©゙马 mix der 2tatrag geifelft（fieff）：
，Diefe Betition wiro bem \＆andes－2Ytsichufe zut eitgebenoen Wisuroigutg und Berichteritat＝ tung in der nädgiten Sefition abgetretent．＂
（Der 2fttrag wirb ofne Debatte $\mathfrak{a t g e}$ nontitent．）

Die nädfite æetition ift Wetition Sr． 78 Deß §egros sippolyt，§ngenieurs，um übernafme bon Stammaftien ber ミofaffahn Friebau－ミuttenberg．

Der Singentur $\mathbb{Q}$ egros in Friebau ift mit einer Setition an ben Randtag Gerangetretent wegen $1 \mathrm{be}=$ nafine bon Stanmaftien der §ofalbagn Jxiedau－ Butterberg．
 bīher nidfta befant geworbert，Dã̃ überfaupt eine derartige 2rftion im Buge ifot，it welther eite Bahn bon $\mathfrak{F r i e b a u}$ nadi $\mathfrak{L u t t e n b e r g}$ gebant merben joll． Diefer Setition liegen gar feite Belege bei．©゙马 ift nidgt an ber 3eit，jest fafon ichriuffig zu merben，
 Der 2ntrag geitelyt：
，Diefe ßetition wito abgemiejen．＂
（Diejer $\mathfrak{A n t r a g}$ wito ohne Debatte $\mathfrak{a t g e}=$ no ntmen．）

Sandechatptuant ：Wix fommentut

 futib＝ふomiteesfutr ben $\mathfrak{B a} \mathfrak{A}$ ber ©utm＝ talbabu um Berlängerung ber ふrift子uth æadmetje de马 Baubegitue马 bis ぞnde bes Jahres 1906.

Berichterftatter ift Sexr Mbgeorbneter Freifern v．Яeffersperg，Den id erfuthe，Die ßerbando futg cilzulfeiten．
 Geer b．Nefferaperg（non ber Tribüte）：Scober

2andtag！Geffatter ©ie mix，bã̃ ith in ganz fitrzent Bügen ben feutigen Stand der Sulmalbahn＝
 bã̉ an alfen Werzögerungen，weldye ficy in rebter Beit ergeben haben unt twelche es nididt ermöglidifent， mit dent Bau noch im Jahre 1905 zu beginten， bas תomitee，weldees mit einer gexadezut fel＝
 Hnternefmen in affen vexidiebenten Stadien jeiner Entwitflung zu förbern und vorwärts zu britgen bejtrebt max，abiofut feine Salfo trifift．Die Hriache ber $\mathfrak{B e x}$ zögeruntg lag hauptiäctifich in den

 2ubaut ber Sulntalbabrlinie nach Eibismald energifchen Wiberitand entgegenjekte，und mur ber §nterbention Des Eifentahn＝Miniftexiums war es zu Danfent，Dã̉ bie $\mathfrak{B e r b a n d l u n g e n t ~ z u ~ e i n t e m ~ f u ̈ r ~}$ die Sulmtalbahit gütitigen a（bjdluife ge＝ langten，indent die © Graz－תöflacher Bahn den $\mathfrak{Y}$ n＝ idflũ it $\mathfrak{B}$ obffing＝Srunt untex günftigen Bebin＝ gutgen zugeftano ato außerbem fích berpffichtete， 50.000 K Stammaftien zu übernebmen，währeno bas 2ftionsfomitee auf bie Foxtjekung ber ミintie nach ©ibišmald borläufig berzichtete．Eryt auf
 תoffacher $\mathfrak{B a b y}$ fomte das תomitee einent neuen， entiprecheno geändertent Sitanzplant vorlegen，ber Das f．f．©itienbaht＝Minifterium im Einveritänd＝ nifife mit dem Jinanz＝Mスiniterium verantapte，ben Stantabeitag bon 600.000 K unter gentifien $\mathfrak{B}=$ Dingutgent zuzufichern．Wunexbem waren neue $\mathfrak{B e r}=$ hatolungen joroofl mit dem Finazz＝\｛omportium， ate aud mit Der（Eibiswafoer Glanziohfen＝（5ewert＝ idjaft erforberlich，bic entolich ant 20．September zut
 fïliften，intem einexjeita die Jitanzgruppe jowogh Den Forberungen des Minifteriums megen Des Surjes dex Dbligationen als auth betreffs utber＝ nalme ber Sriocitätsaftien ftatgab und anterer＝ feith mit ber GSanzforlen＝（Gemerfichaft einen be＝ finitiven，zoanzigäbrige Gbarantie bietenoen $\mathfrak{B e}=$ trag feitifetete．
 3uidurift Des ©ifenbaht＝－Mtinifertumts bont 11．Dた
 aut ©runt alfer erfüffen Bebitgutgen bem Sufm＝ tafbagntunternefment ein Staatzbeitrag in Dex Seblhe bont 600.000 K vorbebaftlict Dex berfajiungs＝ mäß̈igen ©fentontigutg zugeficlert murbe，unto zwar
in Einternefmen mit ben f．f．Finanz＝Minifteriumt， was bon beionderer Wisteftigfeit if．
§achoent bieje Bufidferutg erft bor furzem er＝ folgte atho die תonzefitions＝Seryanolungen noch nicht begonnen haben，fonnte die bont Goben Sanotage feitgejebte Bräffuitiprijt，das ijt bis Ende Dezentber 1905，für ben Baubegint nicht eingefaltent mexDent， und es fieht fich Das aftions＝Rontitee（eider noch） einmal gezmungen，ben Goben £anotag nodimats unt eine furze Jrifteritrectung zu bittent，weedhe für Das ভufmalfahn＝lutemefmen bon einer joldent Wedeuturg ift，Daß Dasjerbe bei 刃iddtgemätumg diejer Bitte int reģten Stadium feiner Entridflung ret＝ tutgslo vertorent märe．§d fteffe baher int Juter＝

 Den 2 tritrag（fiefí）：
，，Die bem Exefutio＝Somitee in ber 28．Sithutg ber erfen Sefifion der neunten \＆andtagsperiobe ant 9．Nowentber 1903 jeitens des yoben \＆anto tages bis Extoe סes §ahres 1905 erteilte $\mathfrak{s r a ̈}=$ Hutiofrift zumt Madbreife bes Baubegintes wiro bis Ennde des Jafres 1906 vertängert．＂
（Der $\mathfrak{A n t r a g}$ wirb ofre Debatte ange＝ nommen．）

Satbeghauptumatu：Der näcfite（fegen＝ Itano ber Tagesoronung ift ber

 $\mathfrak{E a n d e s}=\mathfrak{Q u s i d u t i t s}$ ，Beilage $\mathfrak{M r}$ ．145，betreffetid Dic
 Geit Der Entridtung ciner Gebilly für Dic © Ein＝

 （ ${ }^{\text {Beilage }}$ Mr．186）．
 Denegg，Dem idf bas Mort erteile und erjuche，Dent ©゙egenftand eiuzuleiten．

Berichterftatter De马 Sonder＝2tusiduthes für（be $=$ meine $=$ 2fngelegenfeiten $\mathfrak{F r e i f e r t}$ v．sraybentegg （bon Der Tribunte）：5oljes ફaus！Mantens des Conber＝
 Effre，iffer Den ßeridyt Des fteiermärfififen Zambe $=$ 2ubiduifee，Beifage $\mathfrak{M r}$ ． 145 ，betreffend Die Borlage
 ridfturg einer（Sebübr für die Einfotlaudfing ber Sauss und（sfbäubefanäle in bie bffentlidfen תanäle Der ভtadtgemeirbe תnifteffeto，zu referieren．

Der Gemeinde＝2 in ber Sibuug bom 9．Mörz 1905 mit Stimmen＝
 Die Betwilligung zur ©inhbebung einer ©febühr für die Einjdflaucfung Der aus Den 5ૈaluen und anberen
 Strafenfanãle anzuftreben，und hat unter Dem 3 ．$\Re_{0}=$
 bejaflofienen ©fejetentwirf zur ßorlage an ben hogen ¿ambtag iibernittelt．
 entwurfe nux bon Einichlautigebiuifuen bie Febe ift， ofne einen（Einfdfaudung izwang zu normieren．$D 6=$ rookl mun biejer Gefekentrwurf den biesfalla bereits Geitelemben äfnficfen（Sejegentwirfen nachgebildet mar，
 eracftet，Der ©taotgemeinde＝Borftefung תnitteffeld einige
 Fajiung einiger Saragraphe in §inflicle auf bie bei Der praftiidjen Durcdfüffung Derartiger ©epjete auf＝ getaudften Sdipierigfeiten zu empfoeblen．
 felb afzeptiexte vollinbaltlich Diefe antegungen Dees
 und Iegte nun Den in biejer 2Geije ergänzten bejeţ entruxf bem Randes＝2usiduife bor．

Der Somber＝2ušaun für Gemeinde $=2$ ngelegen＝
 Serrn Æegierung bertreters，weldfer ber betreffenben Beraturg beimognte－noch mefrere weitere $\mathfrak{2 l u v e =}$ rungen סes ©̧ejetentwurfes int Interefie ber ®farfeit und Deutlicffeit Der einzefnen Beftimmungen vornefmen zu jolfen gegfaubt．

Befanutlicy find nach \＆ 79 ber（semeinde＝Drbumg
 Gemeinde＝1umlagen jeder $\mathfrak{A}$ rt offentlid）funozumadgen und fonnen bimen bierzefn Tagen bagegen Ein＝ wendungen erfoben werben，weldde－wenn es fidf umt einen ber göbjeren Genebmigung unterliegenben

 Der Stadtgemeinøe תnittelfeld vom 8．ఇobember 1905 zwar funogentadht，bie bierzehntägige Einwenoungşrijt ift aber noch nidft abgelaufen．San murbe aber bei
 Rann，aud ein bedingter Ranotagsbejcfluß gefaß̆t，mie im vorliegenden Foulle uno id ftelle bajer den 2 ntrag （fieft）：
„Der hoge \＆anotag wolfe bem nacdifetenben ©fejeg＝ entrivife feine Buftimmung geben．＂

Santechbatptutant：sid）bitte，ben § 1 zu werlejen．

Beridfterfanter Freiferv b．Iraybenteg（fieft）： „§ 1.
Suin bie nact Beginm ber wirfianteit biejes
 Demolierung（§ 3，a）beibefaltene 厄imidfautfung Der aus ફૂäufern ober anderen Gebäuben aus＝ geffenden Sanäle in Die biffentlichen Straß̈enfanäle Der Stabtgemeinde תinittelfelo find an die Stadt＝ gemeinoelafje（bebiitren（Einjd） entrididen．＂

Sanberhantutant：ssinifat jemand $\mathfrak{z u}$ § 1
 （iich）niemand zum Worte，ich bitte zu § 2 ütherzugefjen．

Beriffterfatter Freiferr ロ．æraybenteg（fieft）： „ ${ }^{2} 2$.
Alt Grumblage ber Beredinung Diefer Gefbïften bient bas 2 Husma jener Strecten，läng马 meldfer Der Baugrund beftefenber ober neu aufzufïfrender （Sebüude an fanalifierte Stranen，©affen，§lą̆̉e angrenzt，und zwar ogne Miudfficht auf ben Bweef Der ©ebäude und ogne $\mathfrak{l u n t e r j d j e d , ~ o b ~ d i e f e ~ D i e ~}$ ganze Æräche bes Baugrumbes ausfüllen ober niçt．
§inben Einiddlauctungen bei einent ©ebäube nur auf einer Seite ftatt，io wirb，wenn ber Baugrund nur an eine Straß̉e grentat，Das bolle
 gelegt，mährend סann，wenu Der ßaugrumb bon mefreven Strañen begrenzt miro，סaß aritjmetiijde Mittel ber ©frenziftrecfen，d．i．Die Summe diejer Grengitrecfen geteilt burdi beren $\mathfrak{Z n z a h l}$ ，Der $\mathfrak{B} \mathrm{e}=$ rectinung zut Grunde zu legen ift．
（5efjen aber bei Gebäuben auf Baugrintoen der Legeteren $\mathfrak{A x t}$（Einidiflaudfungen nad）meffreven Seiten ab，fo hat für die ßerecthung der ©ebüht bie Sumure jener ©fenfitreffen，won weldjen aus Die Gebäutbefanảle in ben Strafenfanal ein＝ münden，zur ©frundage zu Dienen．＂
子u \＆ 2 bask Wort zu nefgmen？

ミanDes＝2 fiid）Die Borlage $\mathfrak{R r} 186$ ofnedies in Den ફänden ber geefryen Serren befinbet，erlaube id mix ben $\mathfrak{M}$ ntrag zu ftellen，סaje bas Gefed fowic Iitel und Eingang Desfelfen en bloc angenommen merben．
 zu einemt der nachfolgenden \＄8 3－7 ober zu Titel und
 Efs ift dies nidt der Fall und idf werbe bafler imt
 Beifikers b．Feyrer borgefgen und Titel uno Eingang
 ftimmung fellyen．
（Der Geferentwurf mit ben ss $1-7$ powie Titel and Fingang bee drejekes werben on bloc angenommen．）
 zugeten．
 „2．Der hoge gandtag molle bejdfießen：
Der \＆andes－2 Tusidun miro beauftragt，Diejen （5efetentrourf nur bant zur Erbirfung ber Atler＝ Gobchiten Sanftion borzulfegen，wenn bas ßorliegen
 entruurfe zugrumbe liegenden ßefalus Des bex＝
 im Sinne des § 79 ber Gemeindeoronung Dar＝ getan fein wiro．＂
（Der antrag wird ofne Debatte ange nommen．）

Sanbeghatptuant：Der nädfte degen Ttand ber $\mathfrak{x}$ agesorbinug ift ber
Beridd bes volfswirtidnjtliden susiduties uiber Den $\mathfrak{A}$ tutag Der $\mathfrak{A}$ ggeoroneten fert and Genojien， Beifage $\mathfrak{M r}$ ．64，betrejend Das $\mathfrak{B a r g e b e n}$ bei $\mathfrak{B e}=$ meijutg Der Berional＝Einfommenteuer（Beilage शr．183）．
Beridfteritatter ift 5err $\mathfrak{1}$ georoneter v． Ritter $=$




 Genofien，Beilage $\mathfrak{R v}$ ．64，betreffend das 刃orgefen bei Bemefiung Der \＄erfonal＝Einfommemfteuer，zu berifften．

Der boltswixtidaftliche 民utidu
 ftefenbe Ciinricftung bon Wusfunftsperionen bei Ein＝ Gefung bon §nformationen zum Brwecfe ber Benceffung Der 马erionat＝（Einfommenjtener vielfach）©rumb zu be＝ recftigten $\Omega$ Ragen gibt und ferner in Wairoigung bes Dem 2ntrage bes ferrn 2 （bgcoroneten $\Omega$ ern innewof $=$ nenoen Gfrunogedanfenほ，folgenden 2 2ntrag zu felfen（liejf）：
„Der Goge \＆antag wolle beidiciegen：
Der Sanbes＝2
 Der 2tusfunftyerfonen，bie fich in Der §raxis nicht bemäfrt und zu vielfachen fiagen $\mathfrak{2 l n l a j}$ gibt，ab：
geidfafft uno burch einfiüfrung von 2afragen und （Fingolung bei den autonomen תörperjdajfen und סen in 马rage fommenbenתorporationenerjebt meroe．＂
 idf）mir bei ßebandlung diejes Gefenftanbes das wort
 weil idh als mitunterzeidner einer §nterpellation an Se．Gezelfenz ben 5erm Stattyalter burch bie Beaut＝ mortung berfelben gerabezu herausgeforbert mutro．Die Weilage Srx．183，weldje ber ßeridgt üfer Den $\mathfrak{H}$ ntrag Des atageoroneten ネern ift，entfält eigentlich im Whejen nidfts anderes，als umiere Interpelfation entfalten Gat，
 fprectjen eigentlid）midfos anderes aus，alz die ひu子u＝ friedenfeit ber Steterzafter int allgemeinen．Scd war
 felffit bie 2 \＃nregung gegeben，bã̃ mit diejem Syjtem，
 broctjent werbet foll，mio bag̃ mant fidd，um 2htsfiufte zu befommen，an die betreffenden תorporationen wemben folf．Wemt nutt autd unjere §nterpelfation in biefer Ficgtung eine csegempellung eingenommen hat，io ift Das einem anderen $\mathfrak{H m i t a n d e}$ zuzufareiben，aber er＝ Lauben Sie mir，meine Seerren，Shnen borzufithren， wie im allgemeinen bie Fimazbeforode borgegt．Wenn Die einzeften תorporationen，beziehunǧweife bie Ber＝ treter berjeffen zur 2ffgabe won（Gutachten worgelaben
 Der Cinladung geen gefolgt，weil er muß̂te，Dã̉ er Damit die Steuerbemeffung feines Standesfollegen ridftig fteflen fonnte．Meine §erren，wern mun bon Den Ror＝ porationen ginfitige Gutachten abgegeben morden fino und wenn trok alledem dem Getreffenden Steuterabler feine Stenerboridjueibung uiber bie ßergältniffe god geftelft morben ift，fo fönnen Sie verficicert fein，Dã bies nicht alfein der Steterbetbobrbe zur Saft getegt mutbe，fondern daj̃ einem jeitens ber תollegen ein getuififes Mipiptrauen entgegengebracfit sumbe，weil die תollegen glaubten，Dan man ihnen Dazu bergoffen hat， Dañ ifnen eine foldge Stenerteitung vorgeidyrieben wurbe． In leegterer Beit Kaben e马 Die Stenterbegörden für gut befunben，an jämtliçe §orporationen jo viefe 马ettel mit einent entfiprectjenden $\mathfrak{B e g}$ leitidfureiben zu jenden，ats die betreffembe תorporation Mitglieder zühtt，Jin diefer $\Omega^{3}=$ Ftellung wird feitens der Beeforrbe verlangt，bafj bie betreffenoen Genoffenichaftsooritände auf Diejen Betteln
 Die fie eventuell benubten，befount zu geben und ber Beföroe einzuliefern Gaben．Mecine §erren，wenn Geute bon ben（Genoffenidjaften gefeglidid berlangt wirb，Dañ
fie bas Silfaserjonal，welchem fidd die Mitglieder ber ©Senofienichaften bedienen，in Exbidenz Galtent miffien，fo
 （Einfpinner：＂Teilmeife gar nicht möglich！＂）tub
 Dieje Exbibenzhaltung zwar jeitens der（Senoffenjchaften
 Der Mitglieener nicfit eingefaften mo twenn bamt bie ©fenofienjchaft auf ๒fumb ifres enzigen Æeçte马，Das
 erlegt，jo ift es eine 凡egel，dã̃ das Genoffenicdafts＝ mitglied Dieje Strafe nidyt zafit，und wenn bann bie Sache ber politijcden ßefprobe zur Eintreibung niber＝
 Der Einbringung abgehen mu $\mathfrak{B}$ ，weil bei Dem Betreffenben nidfts gefunben werben fonnte，was gepfänbet werbent formte．ßielfach fonmt es auch vor，Dañ ein Mitglied， Das eine Dromung itrafe Yeiften fornte，baun，wemn e马 feitens ber Beförbe ałs exfte ฐnitanz zur Baflung dee Strafbetrages aufgefordert wirb，refurriert，Die polititiffe $\mathfrak{B e}$ fjörde zweiter saitanz in ben meiften $\mathfrak{F a f l f e n ~ i m ~}$ （5nabenwege ifm die Strafe nacfieft．Das ift aud ein Moment，welcfer bie Exvibenthaftung exidiwert uno es Den §orporationen unnöglich macfit，ein joldaes ßerlangen Den $\mathfrak{B e}$ eföroen gegenüber ftellen zut formen．

Dann mues man ficif）ja borftelfen，in einem Seit＝ raume von 4－6 Wocdjen，wo vielleidft die Steuer＝
 einer joldjen ©benojienjidaft，bie oft Taufenbe bon Mit＝ gliedern zäblt，tatääflicd einen ganzen Monat fich bin＝ jeßen，um ber Steuerbegörbe tatjä̆flid）bas ridftige Beferntniz alfer Mitglieeer cinliefern zutönen．Das ift einfach）ummöglich．Und wenn fán won bem $\mathfrak{U t m =}$ ftande bielleidft Untgang genommen wird，Dã̃ man jagt，es miurbe möglich feint，bie Silfsfräfte befant zu geben，aber bas fann man oon bem Menfaben nidft berlangen，wenn er Borftefer einer תorporation ift， Daja er bie majdinellen Bejeffe der einzefnen Betriebe fenten muiste ober follte．Whenn wir in diefen \｛ntrage berlangt haben，Dã̃ סie תorporationen befragt merben，
 abgefachaft mirb．सber bie Stenerbetgorben follen injo＝ weit，als es einen $\mathfrak{B o r f t a n d e}$ diefer Rorporationen mög＝ lidy ift，ficd begniigen mit diejen $\mathfrak{2}$ usfunften，bie fie ifrnen gebent fobmen，und idh glaube im allgemeinen zu jagen，wern $\mathfrak{y e n t e}$ eine gebifife $\mathfrak{A n n n t o j i t a ̈ t ~ g e g e n ~ d i e ~}$ Stuerbeforben und bielleicht aud）gegen einzefne biefer Beamten beftegt，fo ift fie gewin nicht allein bes̊megen， weil es vielleidyt eine Stenerbegörbe oder ein Steuer－ beanter ift，jonoern Gauptjädlicid besmegen，weil bocd jo vielfeitig bie ülbergriffe bon einzelnen ভteuerbeamten
vorfommen，und icf glaube，es meroen fegr menige Serren in unjerer Mitte fein，bie bielfeidft nidgt（Se＝ Legenbeit gebabt Gaben，vielleidft teils felfjt，teile durch） irgend jentano andern，gewion bon glatbmurroiger Seite
 סiefer 2rntrag hier bon Seite be马 §errn Mbgeoroneten Rern eingebracfit tourbe mo wenn toir dieje $\mathfrak{F n t e r =}$ pellation an Se．©ezellenz ben 5errat Stattyafter geftellt fatten，jo glautben mir，Damit diefe genififen ひ̈bergriffe etwas zu berbeffern und dañ Diefe ひ̈ter＝ griffe etmas abgeftellt berben mürben．Satber wenn wir，und bas fommt uns bei ßefandung biejes $2(n=$ trages gerabe zugute，fente fajon die Stellungnahne ber 凡egierung fenten，fo fönnen wir bas，was mix in biejem 2 ntrage ergoffen，gemiã nicht gemärtigen． Tif glaube，mit bent 2ntrage，bent mir eingebradft Gaben，io gut wie mit umferer snterpellation miro jebenfalls bie Sache nidgt berbeffert，fonbern auf bie Antwort，Die uns bon Seite Der Regierung gefommen ift，jebenfalls nur beridiflectertert，und idd glaube über＝ Gautpt－ich wein nicht，ob ficid）bie 5erren an die
 §errn Stattfaaterß gegeben wurde，eximern－baja
 Beantroortung gefört habe und audi am anberen $\mathfrak{L}$ age midd dafür intereffiert fabe und in ben Beitungen ge＝ lejen habe，ift mix borgefommen，als menn idid momentan nicht in Difterreid，fontern in §uğlano wäre，wo joldje 3uftande bis in bie jüngite Beit geferridit Gaben uno
 ＂Das ift nicht wahr．＂）Mreine Serren！Sie muiffert geftatten，menn auf biefe Jonterpellation Se．©xzellemz Der ફ̌err Stattyalter geantimortet hätte，und wemt er auth）Die einzetnen Borfälle ober 2ugriffe，wem Sie fie to nemen mollen，in irgend einter Weife zuruict＝ getwiefen Gätte und wemn er diefe Jnterpellation dafin gefüfixt Gätte，dañ man fagen fomte，fíe ift auf $\mathfrak{y r v =}$

 mortung fommen ভäbe bor，und da geftatten Sie mir， Dan idf einige zur $\mathfrak{B e r l e f u n g ~ b r i n g e . ~ ( \Omega i e f t ) : ~}$
„ $\mathfrak{U t m}$ jo tiefer mun es bebauert werben，dañ bie öffentlicfe Bejprectyung bon Steuerfragen umb Be＝
 fällen gegen einzefne Frunftionäre ber Steuerbeförobe ausgenükt werben，ja סiefe geradezu Dent ©potte mb

＂Eolchen ungereçften $\mathfrak{A}$ nuwirfen und grundofen
 mit Æecht in ifrer ©ffre verlegt erachten，ftegen סiefe $\mathfrak{F u n f t i o n a ̈ r e ~ j o z u f a g e n ~ m e f r c l o g ~ g e g e n u ̈ b e r , ~ i n s b e j o n d e r e ~}$

Dant，went bieje \｛aidyurbigungen unter Dem Schuke Der Jmmunität vorgebradft werben．＂

Meine §erren！§dy glaube，eine foldge 2ntwort auf eine Interpellation，wie wir fie geitellt Gaben，ift it diejem hoben 5aufe nicht ridftig．Э（x）Gätte meniger auf diefe $\mathfrak{F n t e x p e l l a t i o n ~ f i e r ~ n o t w e n d i g ~ g e f h a b t ~ z u r i u c t ~}=$ zugreifen，wem Se．Exzellenz ber ફeer Stattyafter nidft nur allein dic Jonterpellation won uns angezogen Gätte，jonbern er hat gleidfeeitig，alk ber ßufalf mollte，
 eingebracht hat im gleidfen Sinne，gejagt，ban auch bei Begriindung Des $\mathfrak{Z n t r a g e s}$ wie int Antrage jelbit Worte gefallen find，bie aber autd）in ber Jinterpelfa＝ tionsotantroortung entyalten fino，folglidy jebenfalla auf bie 2ntragitelfung diejes 2ntrages $\mathfrak{B e z}$ ug haber． §cd glaube，meine ફ̌erren，eine foldje $\mathfrak{A r t}$ bon $\mathfrak{J n t e r}=$ pellationşbeantwortung jollte meine马 Eracfens in diejem
 tho lidf glaube，idf mus̃ das audd für jent ફ̧erren jagen，die dieje sonterpellation gezeidgnet baben，id mux bautern，Dañ fie in diejem hogen Šaufe in diefem Tone ausgefallen ift，und muj fie zuriutcimeifen．Šid glaube， daß das eigentlich bon jämtlicfen atfgeoroneten bes
 §ct glaube，meine ફerren，bei afler ßeamtenverteibigung Gätte Se．Exzellenz ber Æerr Stattyalter getviß， wenn er gemollt Gätte，andere Worte gefunden，und
 wenn ich fage，סaß̃ Se．Exzeltenz ber ફerr Statt＝ Galter boch bas Recht des §ertreters der 凡egierung

 pellationen，bie jebenfalle das Gut ber einzefnen 2 th＝ georoneten und Bertreter find，weun heute fajon einem 2tbgeoronetert eine folde 2ntmort zu teil miro auf eite §nterpellation，was follte irgend cinem einzefnen Gtener－ träger ober einzefnen Merifiden pafifieren，weun bem bielleidyt irgend etwas pafifiert und er äußert fich öffentlid）．Man mürpte nach einer jotcden \｛ \｛ntwort glauben，dañ er fofort eingefperrt mirb，weil er fich erlaubt hat，fich zu äusern．Sif glaube，eine joldje 2fngelegentyeit dürfte man fith nicift rufig gefalfen Laffen，Dem，memn man fich das ruhig gefallen Iaffen würde，jo täme es noch fo meit，dañ it $\mathfrak{B e r t r e t u n g ~}{ }^{3}=$ förpern und überall，wo man Gintommt，Daja，wenn man einem §ertreter ber Æegiexung nafetritt，man rufig fein muẽ und bon ber ffnade abjängt，bañ man überbaupt etwas fagen barf，uno idf glaube，wenn es Gier Geif̃t，Dáa fich die pflidyttrenten Beamten bei unferer §nterpellation，bielleicht auch bei biefer Axntragitellung
gefränft und beteioigt gefiufit Kaben，jo jage idi），bei pflidfttreuen Beamten fann bas nidft möglid）fein． Scd glaube，biejer 2fntrag，Der heute hier geftellt miro， foll bazu bienen，daja mir endlich cimmal zu einem Gutachten bon ßebeutung，zu einer Dronung fommen， und wix haben diejen ${ }^{2}$ ntrag geftelt－und barauf
 Ghtachten aud abgegeben werben pon תorporationent， bã auch won Seite ber Befteuerungるbeförben Wert Darauf gelegt mivo auf joldfe（futacfiten，und bañ， menn biefe £eute，die gemín im §ntereffe fämt＝ licher Standesfollegen Beit und Mrïhe opjern，um ein joldjes（s）utaditen abzugeben，bañ diefe $\mathfrak{2 r b e i t e n ~ n i d g t ~}$ nuţlos find．Die Mrifitimmung uno Miifacfung ift Desfalb，weil foldfen abgegebenen ©futachten bis beute pon Seite ber Steterbefforbe fein $\mathfrak{W}$ ert beigelegt wurbe， und ein tweiterer $\mathfrak{U m j t a n d}$ ift，Dañ man diejen ©hut＝ acften und jenen ber Stenerfommififion und beren Be＝ ichliiffen nicgt jene $\mathfrak{B e a c h t u n g ~ b e i p f l i d y t e t , ~ b i e ~ i f n e n ~ g e b i i l f y t . ~}$
 Dañ es ungerecht ift，wenn man einen ßorwuxf auf die Steuerfommiffipnen zuricicffiiffrt．Da möcfte id bitten，in Diefer Bezzefung Den $\mathfrak{A}$ ntrag anzunefmen in


 Bor allem möchte idf Sie bitten，ben in Berfandung itegenben $\mathfrak{Q}^{2}$ trag anzunefmen．Sich beriprecfe mix bon biejem 2 Untrage eigentlich nidft biel，aber wern eine תörperichaft，wie ber fteiermärfijche \＆andtag es it，einen
 Yeidy auch anbere ミanotage einen ähnlicjen æbeiflus faffen mürben，fönnte es doch mög（lich（ein，Dá̉ in Bezug auf bie Einifçäbung ber §erjonal＝Einfonmen＝ fteuer eine d̈̉nderung geidfieft．
§ch gätte nich bei biefent Gegemitande bielfeicht nicflt zum Worte gemeldot，wemn nicht in einer $\mathfrak{F n t e r}=$ pellitionลbbeantroortung Eeine Exzellenz ber §erv Stattgalter auf meine Wgorte，weldie ant 31，DK＝ tober gefallen find，angejpielt gätte．
§ct bin mix bolffommen berougt，Dã Seine exz＝ zellenz der Ђ̌err Stattgafter micht nur bas Recht， jondern auch bie झrflidyt hat，Die ßeamten zut wertei＝ Digen und in Schutg zut nefinten．Mber，meine Serren， ancti ich babe als 2tbgeoroneter meinen wsäflem gegeniiber nidft nut bas ঞecht，fondern auth die Sfficift， Diefelfen zu verteidigen und in Scfut zu nefmen．Эcid werbe mix diejes Recfit bon niemandem nefmen laffen． Wuf Grumb meiner $\mathfrak{H} u$ gafuifrungen am 31．Dftober Habe ich non allen Seiten ber Steiermarf Bufdrifiten
erfalten über bas ungejebliche Borgefen bei Bemefifung ber Serjonale Einfommenfterer．§sty will biefe ভcjrifte ftücfe nidgt offentlidy gebrauchen，Demn idf）bin über＝ zeugt，Dã̃ feffr viefes，twas mir gefdrieben murbe， iibertriefen und mandjes jogar unmahr jeit fam．
 Geben，was mir ein guter Freund exzäflt fyat mod Dent Diejes felbjt pafiliert ift．Ex war Mitglied einer
 Gantoelt fich um einen Befiter．Der §eerr §ujpeftor jagte：„Der $\mathfrak{B e j i b g e r ~ i f i t ~ b e r m o ̈ g e n d , ~ D e n t ~ m u i t i f e n ~ w i r ~}$ eine zientlic）Goje Perfonal＝Eintommenfteuer bor＝ fafreiben．＂Mein guter Freund hat diefen Bejiker per＝ Föulidy gefaunt，ex fyat bagegen proteftiert uno fyat ge＝ jagt：＂Diejer Befizer ift 18.000 תronen idfuldig．＂ Man hat Erbebungen gepflogen，hat int（frumbluthe
 meines $\mathfrak{F r e m b e s}$ berubten auf æayryeit；еร murbe Daxitiver abgeftinumt who mit Stinutentejrbeit ange $=$
 Einfonntenfteuer befreit fein foll．§n brei Wocken bar＝ auf erbielt ber betreffenbe Befiber cinen 马aflungsauf＝ trag，wonach er perjonafeinfommeriftenerpflifftig war． Siuter bem Rrüfen Der Rommiffion gat ber be＝ trefferbe Snipeftor Die §erjunal＝Einfonmenfteuer vor＝ geidytieben．Meine 5erren，idf bin bolfommen itber＝ zeugt，went ein Bauer auch 40 bis 50 §och Grumb hat， aber gezmungen ift，mit Diemftboten zu arbeiten，fo zaflt er，wein ifnt eine Serjonal＝Einfonmenfteuer vorgeidfrieben wirb，biefelfe ganz ungeredft．W3emt er mit feinen Rinbern arbeitet，jo mus er ben $\mathfrak{A r b e i t s =}$ verbienit berjetben einbefennen，und baun ift bie Sadge ganz anbers．Wie berectnet man aber bei einem Bautern die §erjonal＝Einfomurniteuer？Der Beante， Der nidft meffr als 1200 תronen Beffalt hat，fann nidft Leben，fomit mū̃ ber ßater mindeftens über 1200 תronen §infontaten verfügen，fonft wäre er fofon berbungert．Man vergị̆t aber，maß für eiu Unteridied ift zrifiden ben Ahfoande eines Bauern umb Dent

 mädcjen Kaben．Die Bäuterin ftegt frith auf，fleibet Die תinder notbürtig an，bie תinber geben fort uno fommen ben ganzen $\mathfrak{T a g}$ nicicft zuriüct，Gödjfens zum （Efjen；fein Menfid）fïnmert fid um bie ßinter，Die EEttern muiffer arbeiten bis ppät in bie Naçt．Man nuuf weiters beberfert，baß̃ bie Rogprobutte，weldge auf dem（frumb bes ßauern wackjen，סoch nidft bas wert find，was bas fertige cffert im（sajthaufe tojtet． Meine ફerren，idy hate die Erfabrung gentadt，menn ein Bauer fidf recfit plagt wit racfert ant Tag und

Racht arbeitet mit jeiner $\mathfrak{F r a u}$ und er ntöchte fitity ein paar Sreuzer exjparen，Dant nū er für jeinen Fleī in Fornt einer Serfonal＝©infommenfteuer Strafe zablen．Seine Exzelferz Der Serr Stattyalter hat nidgt bireft gejagt，aber er gat burchfficten lafien，Daj idh base，was idf gejagt frätte，fur unter bem Sajuge Der §mmunität mir zu fagen getraut．Das，was id gejagt fabe，Das traue id midid in jeder Berjammitung， in jesem ©bajthauje zu fagent．刃idf fethe einter 凡age rufig entgegen；idf merbe beint Geridfte ben Wsafr＝ Geitsbewcis erbringen für bas，was ich gefagt fabe． Gollten bie ভtuterbemefiungsbeanten es vorziefjen，fita mit mix zu buellieren，fo bin idy audf Ђiezu bereit， aber，meine §errent，nidgt mit Siftolen，Æevolver oder Säbel，weil idh mit biefen waffen nidgt umzugefen berftefe，und weil idf der beforberte bin umb dafer bas æecft tabe bie Waffen zut wäflen，fo mäble ich $\mathfrak{D r e j}$ dgfleget．（（2ebjafte §eeiterfeit．）
 Şaus！§ch wäre auf oieje $\mathfrak{A n g e l e g e n h e i t ~ n i d f t ~ m i e d e r ~}$

 Exzelfenz Des 5errn Statthalters in furzen Worten reagiert Gabe．Seine Exzellemz Der §enr Statthalter bat aber unfere §nterpellation mit dem Attrage Des atbgeoronten Rern，mit bem wir，neben＝ bei bemerft，übrigens einverfanton find，unb für ben wir auch ftimmen teerben，vermengt．Siun，meine ver＝ efyten Serren，wir Gaben in unjerer §nterpellation an Seine Exzelfenz ben Ђerrn Statthalter eine $\mathfrak{Z n =}$ frage gericftet．Dieje 2 njrage hat fich in zwei $\mathfrak{H n t e r}=$ punfte geteilt：erftenฐ of Seine Exzellenz Der Ђerr Statthalter gewillt ift，diejen bon uns angefodgtenen Suftrag，ber binausgegeben murbe，aufutheben；und ber zweite S3uft unferer 2trfrage war ber，ob Seine Exzellenz Der §exr Statthalter weiter马 bereit märe， Weifungen Ginauszugeben，Danit berartige Dinge in Sinfunft nidft meffr vortommen，Damit bas $\mathfrak{A c t i f e f e n}$ Der Steurerbeljobroen nidgt Gerabgejeģt werbe．Das war afles，um was wir gefragt haben．Der Serr Statt＝ Gafter fat fich aber erlaubt，die Begriindung des 2tntrages bes §errn 2tbgeoroneten ®er 11 gleid unter ber Horeffe unferer Firma mitzubeantroorten．Das ift ba§jenige，was idf mix hier gente neuerlidy und noch ein＝ mal zu beanifänden erlaube．Der § 9 Der 『effäafts＝ orbmung des fteiermärliticten ${ }^{2}$ andtages jagt beutlich， Dañ bie Unverledelichecit und bie Mnverantwort＝ Iidfeit Der Mitglieber bes \＆andtages burcd bas Reicfescefets nom 3．Dftober 1861 gemährreiftet exjcheint． Die＂tuberantwortlidfteit＂，baş geipt，bã̃ ber
betreffende शbgeoronete für bas，was er in 2uझ゙ŭbung feines Manbates tut，nidft zur ßerantwortung gezogen werben fam，Sogijfgerweije beziegt fich das aud auf §nterpellationen und id Denfe，baß̃ Der ફeerr Æegierung $=$ bertreter in ¿andtage am menigften bas Æecht gat， irgenb einen $\mathfrak{A}$ ggeoroneten für irgeno eine suterpel＝ lation zur Berantwortung zut ziefen．

Der § 43 unjerer ©Seidäfthorbuung jpridyt in ganz flipper und flarer Weife aus，Dañ jedent Mrit＝ gliede bes Ranotages bas Æecht zufteht，an oen $\Re \mathrm{R}=$
 bereity das lebte Mat ermäfint，idy feelfe bas aber beute ausoriicticich noch einmal feft，umb zwar aus dem ein＝ fachen（frunde，bamit es in ફiinfunft bon Æegierung $=$ bertreter unterfafjen werbe，an Jnterpellationen irgeno melche תxitif zu üben．

Der § 46，סas ift ber leebte §aragraph unferer （Seicfäftsoronung，ber von 凡egierung马tommiifiär jpric）t， jagt：„Der Stattyalter Deङ Serzogtums Steiermarf ober bie won ifm abgeorbneten תonmiffäre kaben bas Æeçt，im Randtage zut erjdfeinen，und jeberzeit bas WSort zu nefmen．＂
 Diefelben io lange fie ©ejefe find，nicft antajten merbe， wenn idf biejen §aragrapt Geiprectje，fo will tid andemjelben nidgt תritif üben，fonbern nur zum subbrud bringen， dañ Seine ©xzellenz ber ફ̌err Stattyalter bas Яecht geffabt jätte，fofort nach der ßegriindung de马 Nageordneten תern bas wort zu nefyten，und was
 doer rictatigzuftellen．Dieje Begrünoung eine aldgeoro＝ neten einer anderen Sartei aber in ber Beantmortung unjerer $\Im n t e r p e l l a t i o n ~ z u ~ f o r r i g i e r e n ~ u n d ~ r i d h t i g a u l t e l l e n, ~$ bas ift eil Borgang，ber ats ganz ungeyborrig bezeidynet werben mus．Sid wiurbe noch nidft Dagegen haben， wenn ber $\mathfrak{A}$ bgeoronete $\mathfrak{R e r n}$ ein ßarteigentofie bon mix twäre．Sun bann tönte möglidferweife angenom＝ men merben，es mache nidfte，menn eine foldefe Sadfe gleidy $\mathfrak{u n t e r}$ einem 2ufwajchen erlesigt wirb，obzwar ein derartig beliebtes $\mathfrak{B o r g e f}$ en jelfot in einem joldaen Falle ber Sefidäftsoronung burchaus nidgt entipredfen würoe．

Weiters mödute idd bemerfen，סã̃ idf für meine Werjon über mein $\mathfrak{T u n}$ und $\mathfrak{Q a f j e n t}$ feine $\mathfrak{B e b o r m u n =}$ bung，ober briicfen wir uns beutlicfer aus，feine Be＝ iffurmeifterung geitatte．

Der Šerr Statthalter hat nač）§ 46 Das ねecht，
 georoneten zu beifuutmeiftern，das hat er aber nidft， bann idfon gar nidft，weun es fich um nicfts weiter Gamoelt als um die Beantmortung ciner §nterpellation．

So，bas mollte ich feftgeftellt gaben．sun geitatten Sie， bá̃ idf zur Sacje felbjt fomme：

Der 5̌err Statthalter ermibert，Dã̉ er bie ber Steuerabminiftration gemacflen，volffändig halttojen Bormuirfe，insbejondere in ber §nterpellation borfom＝
 uno gemalttätige $\mathfrak{D r o f u n g " ~ a u f ~ b a s ~ e n t i f i c i e d e n i f e ~ z u = ~}$ riutctweift．Soweit fich bas auf die Beamten felbjt be＝ ziefen mag，habe idf nidfts Dagegen，das ift jein gutes Recht，bielleidft aud Sfflicht．Sun mödjte idf aber ein Weifpiel borbringen，weldjes flar bemeitt，Daß̉ tatjächlid Wiilffirafte geidnehen，Dañ Gemalttätigfeiten non Seite gerwiffer Drgane geplant merben und dáa autid）zu ge＝ walttätigen $D$ rofyungen gegriffen mirob．Da läß̉t ficd folgendeฐ exzäflen：©̧马 wurbe ein Mann wegen einer Marfenangelegentreit－er Gatte fatt einer 20 ફeelfer＝ Marfe eine $10=5$ Seller＝Marfe bitaufgepift－zu einer Geetoftrafe bon 50 K berurteilt．Beegen Dieje 50 K gat er $\mathfrak{B o r f t e l f u n g e n ~ g e m a c h t ~ ; ~ m a n ~ g a t ~ a u d d ~ G a n b e l n ~ l a f f e n , ~}$
 Sie：Sit das feine gemaltätige Drofung，wem man jemanden，ber nur 1 K zu zaflen hat zu 50 K Strafe verurteilt？Sit bas fein ssilffüraft，wenn man jemanoem 50 K borichreibt，ber nur 1 K zu zablen hat？oder iit das feine ©ffralttätigfeit，wem man Borichreibungen macfit，zu Denen man nidgt bereffigt ift？刃idh glaube nidat，Dap̃ die Steurbeförbe aus blog̃er futherzigfeit Dent Manne die 49 K nacfigelafien hat．
©゙る finben fich aud in Der Interpellationabeant＝ mortung die WSorte：„wegen angebfidjer ungefjoriger und jchifanōjer Beanftändigung＂，u．i．w．©rtauben Sie mir wieder mit einem Beiipiel zu Dienen：

Einem ©razer תaufmann，einem efrenwerten Manne，Der in Efyren grau geworben ift，wurbe von der Steurbefgorbe die Steuer in die §öge gefofraubt． Der Mann ift hergegangen，hat feine BBicher genommen und ift Ginutbergegangen zur Steuerbeförde mid jagte： „贝egmen Sie Einflifo in meine Bücher und überzeugen Sie fich felfit，Dan bieje Borididreibung ungerectit ift．＂ E゚马 waren geftempelte Bücher，auß̆eroem ift biefer
 meinen Sie，was ber betreffende Steuerbeamte geant＝
 Bücher fönnen Sie Gineinfdyriben twas Sie mollen！＂ Das ift jo ein Beifpiel，weldge Moral in bielen biejer Sreije Geerifdt，wenn man meint，ein Gejidaftimam， Der fein ganzes ¿eben in ©fren berbracht hat，werbe hingeben und werbe feine Biucher fälfaden，bamit ifm entige §ronen abgeiforieben werben．

Derartige Fälle fönte idy funderte exzählen uno wemn Seine Exzellenz Der 5err Statthalter ben

Wumid ausipridyt，ifm affe berartigen fonfreten Faille anzuzeigen，bann fann idf bem 5erm Stattfaiter Die
 Gin für ভteuerangelegenfeiten permament erflären müß̈ße， fo viele berartige Fälle formten ibm zu Gefor gefracht werben．
$\mathrm{S}_{\mathrm{o}}$ ，bas was idf eigentlidf fagen mollt，bas Gabe id）gejagt．Sid mödte afer boch noch auf ben ©chluñ $=$
 Der §err Statthalter fagt：„Der Staat miaifie audd）leben wid wenn Sie mit ftets geiteigerten $\mathfrak{Y n}=$ forberungen an die 凡egierung Gerantreten，wir Gbren ja oft genug auty in biejem 耳ofen šaufe，Dapa ber Staat auf io manchen Gebieten ber Berwaltung zu wenig feitet，fo dürfen wir 2c．＂Wir find bie alle $=$ leß̧ten，die meinen，Dáa feine Steuern gezafit merben follen，aber idid mödjte feititellen，Dañ gerabe int $\{$ tec $=$
 purbe zut wieberfolten Malen betont，baja bie Mpen＝ länder auf bas ftiefmuitterlidyfte befanbelt meroen und Da möchte ich eine fleine Bufammenfelfung，bie idg mix Gente rajch gemadft habe，dem hoben ફaufe bortragen，
 ftattgafterlicdjen 2lusfithrungen barzutun．

Bom §afre 1894 biz 1901 murben fïr Dber＝ und Siederöfterreid 15 Babnen gebaut，beziebungs̃weife bemilligt．In den drei ऽubetenländern wurben in Diejent Beitraume 54 Balniftecten erbaut，beziefung马weife be＝ milligt und auf Steiermarf fommt in bemielben Beit＝ raume eine einzige ©trecte．Sify glaube，bas ift genuigend Bereis，in meld fürjorglidjer Weife für Steierntart won Staate megen geforgt wird，weiters ban die fteirijichen Abgeorbineten recfit haben，wemn fie darauf ginweifen， Daß̉ bon Seite ber 凡egiexung unjere צKpenländer nidgt mit jener Fourjorge wie andere，fagen toir Galizien， bebadft werben．
§d）bitte gïtigit zur §enntnis nefmen zu wollen， סañ id Seiner Ezzellenz Dem நerrn Stattjalter nicht mit meinen $\mathfrak{A}$（uStuilyrungen wefe tun mollte，idid mollte aber，und bies mit gutem Rorbebacht，mit aller Eut＝ ¡我ieøengeit uno ふlargeit zum शusorucf gefracht haben， Dã̉ wix nidgt gewillt find，bon Dem uns zuftegenden Fecfite in irgent einer Weife aud nur cinent $\mathrm{i}=$ Fsunft hanbetr zu laffen．

Das bitte ich Seine Erzellenz，fich für bie 及ufunft guitigit zur תenutnis zut nefmen．
 Indem id bie ©fyre hatte，auch diefem शusidurife an＝


weniges iuber bie ganze gittion nad）meiner 2uffajiung Gier zut Spradfe zu bringen．§̛dy bin ichon emige Beit int offentlicfen Qeben mitmirfeno，id habe einiges idfon erfebt unt erfafren，idf Gabe auch Semntnis，twie bie Serjonat＝Eintonmenftene＝－Woridureifung bou Scite bes Minifteriums gedacft ift．§cd babe aber auch Rerntrits Savon，wie die Boridfreibung und Beffand（ung burd）
 itattfinden．

Sct mill midy auf bem（bebiete nidgt redts mo lints menben，jondern idf）mödjte nur einzig aflein für
 $\mathfrak{H}$ ngelegenteit iuformiext Gin．Dã in diefer Richtung eine $\mathfrak{H}^{6}$ bilfe gefidaffen twerben mus，bas，glaube idd， Dürfte mogh ziem（idid）ridftig jein，umD id glaube，audd bie Buftimmung alfjeit马 zu erfaften．
 ja auf borausgefenden תommififionen．Die תommififions＝ zulammenfetang ift aber eine fo fomplizierte umb io auEgeechnte，סañ bie תommiffionsmitgfieber faum in Der $2 a g e$ fein werben，Das riaftige $\mathfrak{B e r f a ̈ l t n i s ~ u n d ~ b i e ~}$ Grundlagen zu erfafien，toer perfonafeinfommenteuer＝ pflichtig fein mag und wer nicgt．In diefer Æidgtung， glaube ich，〔iegt bas größte ©semidyt in biefer ganz
 für §afr in diefen Gogen ફ̧aufe zur ভpraçe fommen． $\mathfrak{F n}$ diefer Ricdututg foll eine \｛hberung geidefen，fie ift zroar vielleidft fabmierig，aber id glaube，bie bote Regierung mird fidd beranlaft finben muiffen，bañ eine Ŝhnoerung geidfieft，Damit die תommiffionen eine $3 u=$ ¡amurnjeţung int engeren תreife finden．Wielfeidgt für Den Geridatgiprengel－ber ganze polititiche Bezirl für eine Яommiffion fofjeint mix 子u ausgedefnt．

ふid）glaube，idf bin ja berjenige，Der cinmal fafon， jogar im Reidgrate－vielfeid）t befinoe idf）midid teil＝
 auf progrefine ©teigerung der \＄erjonal＝©intiomurnfteter．
 einfommenftener einzutfeben，ift an und für（iid）nacd） meiner 2tuffafiung gut，aber bie Durcuffïfrutg ift eine andere．W̧en man denjentigen berbeiziefgen fann，der fattifich）it ber Sage ift，bie Serjonal＝（Einfommenfener zu bezaflen，Dam haben wir etwas §icdetiges，was mir alle wilniden．Das ift ein Srinsip，an bem wir affe feithalten follen wno bon biefem Sunfte aus joll aud） Das Gejeta befandelt merben．Run，Diejer mein 2 ntrag， bon mix und meinen Serren תolfegen，ift natirrlich int Reidjgrate nidjt in $\mathfrak{B e r f a n o l u n g ~ g e f o m m e n , ~ w i e ~ i o ~}$
 mb auf biefem Şufte fukeno，glaube id，joll die ganze 2 Angelegentreit gebacgt werben．

Das gefafiegt aber eigentlict nicht．きdy habe irgenomo
 weife Mitteilung ergaiten，Dáß unter 500 K §ein＝ exträgntis ein ländlidfer $\mathfrak{F e j i t ̧ e r ~ n i d a t ~ m e f t r ~ f e r a n g e z o g e n ~}$ twerben foll zur Berfonal＝Ginfommenfteuer．§a，bas ge＝ fofjefft aber boch，wenn er audd nicfl 500 K 凡ein＝ erträgniz hat．©es braucft biel weniger zu fein，er wirb aber boch herangezogen，und zmar bebhalb，weil man
 multipliziert，bis man $1200 \mathrm{~K} \Re$ §einertrag Gerausbringt．

Der geegrte ફ̌er ßorredner hat angezogen，bã es mixflich bon einem Sanomanue najeza nicht Denfbar ift，ban er perjonaleintommenjteuerpflichtig fein fann．
 voller ひ̈berzeugung in meiner nächiten Ungebung，in meinem eigenen Drte gemadht，wo Seute berangezogen murben，bie weniger wie niddts gefabt faben umo total beridutloet maren．Weil fie aber zufällig ein fleinez Gemerbe hatten，ift ifnen eine Seerional＝Einfommenftener vorgeidfrieben morden．W3ie follen fich biefe Seute von Diejer Steuer ermefren fommen？Das Refursredft fteft ifnen alleroings offen，bie $\mathfrak{B e r u f u n g s t o m m i f i t i o n ~ i f t ~ j a ~}$ ba．Sie hat auçly viele Fälle geregelt und idf möctre diefer תommifiiinn nidgt entgegentreten，fonbern ein $\Omega \mathbf{0 6}$ аuझiprectjen．H6er，wie fommt ber arme Mann Dazu？ Der eine verfeftht das gar nicht，ber andere fommet nicht Dazu，zu refurrieren．©e马 famen ja Fälle vor，Dã̃ Rehurje bon 『rfolg begleitet maren，aber es gibt aucld viele， Die nicft geïbt lejen und Refurfe jelfot idfreiben fönten und infolgedeffen wirb nidft refurriert und nuan muß Dant einfact bie Steuer ungerecteterweife bezaflen．
§dy meine Daker，es fönte in biejer Æidutung ettoas geidjefen und es muñ etwas geidefen und bie Fegierung miro fidd Dem faum beridfließen tibnen， Diefen alffeitigen Bejfbrerben in einer Æichtung nach $=$ zufommen．©®s ift möglidy，Dã̉ eร fein fann burch
 wie Das durcdgefüfy werben foll．sacch dem Manjitafe зи meffen uno fortzufafren，bas，glaube id，fant nidat
 gar nicht Dentbar，Dan ein einfadjer Mann am \＆ande， two man Die ßerbältniffe prafticd mitntadyt umb fennt， eine $\$ 3 e r j o n a t=\mathbb{C i n f o m m e n f t e n e r =}$ Boridratibung befommen fam，nach feinent Bernögen gerecfuet．शber ber Æein＝ ertrag wiro vieffact übergoben，die 彐agabe wirb nicgt abgezogen und zum ভdfuffe bringt man 1200 K Geraus． Das ijt eine fuinftlidye Beredrumg，bie nidft ftitifgältig ift，bas gebt nidft an und ba foll Wandel geifaffen merben．

Die $\mathfrak{F n t e r p e l f a t i o n \mathfrak { B } = \mathfrak { B } \text { eantroortung geft mich nidfth }}$ ant，Das ift nicft meine periönliche Sache．Die ફ̧erren
werben mir recfit gebent．Untexiduriefen Gabe id）bent Yntrag meines תoffegen idfon，aber besfatt，weil id
 joll，meil bas für bie Dauer nidgt Galtbar ift．§d möchte bafer glauben，סap̃ in biefer গichtung ©e．Exzellenz Der Æeerr Statthalter，ber bie Macht und bie תraft Gat，Dabinmirfen joll，und bañ man in diejer Æicatung bon Gödjiter Stelle aus §echt werben Laffen famt．
©゙き ift ja mögliç，bañ die Şerren Beamtent，uatur＝ lict in ifree Stellung und 2tufgabe getvin bie Geran＝ ziefen jollent，uilt nidgt bielfeifft einten S（d）windel burcd）$=$
 Dás Gie und da etroas berfecimalicht wiro．Dem gegen＝ iiber miutbe idf feine ミanze breffen．Wemu bu haft， bam jofft bu auch zaflen．Das barf nidft fein．शher
 eintomnenfenerpfliçtig fein fönnen，－Dieje vielleidgt find am \＆ande bie meiften－bas glaube idf，foll ausgeldilofien fein．Bei ben anderen，bie perfonat＝ eintommentituerpflicftig und－mürbig find，ba bin ich ja cinveritanben．Scd mä̈ffe meinen 2 2ntrag fier aucty unterftüben，wemn idy ifn autch nicht geftellt gabe． Şeraus mit ber progrefiiven ©infommenftener！©S ift Das eine gerecfte ©imnafme，bas ift ridftig，aber Dañ man Den armen \＆andmann geranzieft und jeinen legeten ßreuzer herausziegt，noč Dazu zu einer Beptenerung， bie er nidgt Ceiften fant unt nidft verpflicftet ift，zu Leiften，bas ift nidgt ridftig umb joff autch nicht geideben．

 Qugidduife biejem 2 ntrage angeidflofien，weldjen id unterftitbe，báp in Bufunft，uit berartigen Bortomm＝ niffen borzubeugen，bie Grfebungen nidgt bon ben eingelnen ærivatperjonen，Bertrauens̊münnern，jondern nux von autonomen §örperidjaften，Bertretungen eben＝ tuell Cbenofienjidaften geidehen foll．Diejer Weg durfte סabin füfren，סan ひ̈beridäzungen，wie fie bisher Yeiber gefdefen find，bant nicgt mefhr bortoumen．
§nfolgeoeffen möchte idf，ogne nicad weiter in bie Sache einzulaffen，ben 2 ntrag Des ફerrn $\Re$ Referenten Des volfsivirticdaftlidfen 2usjchuifes auf bas märmite unteritußben uno an den ફerm Stattfalter bie ßitte ridften，in biejer Æicfotung feine תraft und Madft ein＝ ieten zut mollen．
 etroas zut ipät gefommen und war bafer nicht in ber Sage，bie Weantwortung ber §itterpellation ber Moge＝ oroneten Ěinfpinner und Genofien getört zu haben．
 Einfommenitener anbringen！

Meine ferren！Sn exjer Linie ijt inßbejonoere Die $\mathfrak{A}$ rt und Weije，wie Die Beanftänoigungs＝Defrete an die Benfiten Ginausgehen，ene verleßenoe；Denn bie Benfiten werben direft als Betrüger Gingeftellt．©s wirb ifnen direft eine Stener＝1 Hmoral bon borngerein indi＝ ziext．©゙ふ fommt ein $\mathfrak{B e a n j t a n t o i g u n g ~}=$ Defret $\mathfrak{G i n a u}$ und ba beißt es：＂Sie haben ben und ben $\mathfrak{A l u f m a n o}$ ， Sie müffen das umd das હinfommen Gaben！＂sa， meine ક̌errent，es gibt \＆eute，bie oft itber ifx \＆in＝ foumen reben，es find Mtillionäre icyon arm gemorden． Wie fommt einer bazu，De马wegen，weil er jo unt jo lebt，ein Derartiges Einfommen zu haben？§it einemt anberen Defrete geiß̃ e马 wieder：„ฐa，Sie fparen zut viel， Sie find zu genitgiam，Sie geben nichts aus，§hnen mũ ein folctjes sapital alle ฐahre zuxücforeiben，Sie müfjen ein hohes cintommen haben．＂

Meine Serren！Da weiß man nidgt meffr，wie man einbefennen joll．Befennt man io ein，ift es nidit recfit und befennt man fo ein，ift es auch nicht recfit． Cint jebr grober Fefjler bei ben Steuerinjpeftoraten ijt Die Einbernafme ber ßertraumgpexponen．§n einem fleinen Drte ift ein Wirt，Der wirb vorgelaben und ber Steuer＝§̃nipeftor fragt ifn：„was madft beut ber und Der Wirt für ein Esejfäft？＂Der andere benft fich， Dos ift mein תonfurrent und jagt：„Der macht jo und ¡o viel，e马 geft ifym ganz gut．＂Dą nächjte Meal labet Der Steuer＝Inipeftor Den andern $\mathfrak{F i r t}$ vor und fragt： ＂Waほ macht סer Wirt für ein ©ejajaft？＂UnD jo treiben fie fich gegenjeitig int תonfurrenzmege hinauf， weil ex berjchiedene einvernimmt．

Das ift enticdieden unridatig uno unmoralijd und foll nicht fattfinden．Sch glaube，dañ bies bon Seite Der（Sejeggeber nid）t intendiert war，Dás man bie Steuer＝ träger gegenjeitig fragt．§ch glaube，wenn e马 tatjäflich） gerade bei ben flenten Gejchäftateuten bortommt，Dáb Die Serjonal＝（Einfommenjteuer＝תommifition ben Sduiter und Schneiber bon K $3 \cdot 60$ auf K 4.80 hinaufbringt，Der Staat nicht gerettet mird．Deshalb erlaube id）mir，an Seine ©xzelfenz den Sgern Statthalter bie Bitte zu ftellen， in Diefer Æicfitung jeine Drgane zu beauftragen，סan eine berartig verlebende $\mathfrak{B e a n j t a ̈ n d i g u n g ~ i n ~ b e n ~} D C=$ freten in Scinfunft nicht mefyr ftattfinde．

Stattfalter Exzeffenz Sfraf Claxy uno su： Drittgen：Fgoker \＆anotag！Den heute in סiejem yogen Scauje nutertich geforrten $\mathfrak{A t z}$ fällen gegent bie Finauz＝ bermaltung gegenüber，bermag ich）mich füglich auf bie eingebenden，Denfelfen ©segenftano befandelnoen 2tus＝ fitfoungen in oer §nterpellations＝Beantmortung zu be＝


inforrefte，gejetsuibrige $\mathfrak{F o r g e g h t ~ f e i t e n s ~ b e r ~ S t e t e r = ~}$ befobroen mit affer Energie einidureiten werbe，סañ id） ïberfaupt jebe jcaifanöfe Befandłung Der Steuerträger abjohnt peryorrezziere，Daf ich），wie id）in Der Jnter＝ pelfations＝Beantmortung autd flar und deutlich gefagt Gabe，jeberzeit gern bereit bint，imerbalb De马 ঞatments Der gejeblicuen $\mathfrak{B o r j d}$ ）riften auf eine möglidit moble mollende Befandlung Der Steterträger ©influt zu
 jeites ntich gegen ein allzu laces und in biejer ஜeziehung pflichtmioriges $\mathfrak{B o r g e t g e n ~ j e i t e n s ~ d e r ~ S t e u e r b e f b r o e n ~}$ mit eben bemjetben Sachorutfe menden müß̈te．Waß Die feute fier geborten fonfreten Fälle betrifft，fo bint idf）nidat in ber Rage，näger auf Diejefben einzugejen． Sch werbe übrigens nidit unterlaffen，ben verichiebenen Bejchmerben，bie Geute Gier borgebracht morben find， näher auf ben（5xumb zu geken．Im uibrigen meije ich aber alle affgemein gegen bie Finambermaltung in Steiermart geridgteten 2 亿ほfälle zutü̈d und bedaure tief， báß nad）meinen offenen，flaren，und wie id）glaube trote affem，maß Die Serren Rageoroneten Einipinner unt ふrebs gente vorgebracht haben，gemifi ibrent Wejen nach jehr entgegenfommenden Ærtfärungen dieje feibige ⿹勹口 bon einzelnen feerren Febnern，id）berweije ba ins bejondere auf ben Schlufjat Der 凡ebe bes Mageoroneten Rern，in wirflid）jefr wentig gejchmadboller Weife befandelt morben ijt．Sch merbe nack wie bor gegen jeden MRipbraud und gegen jeben übergriff feitens ber Steuerbehörben mit alfer Energie einjdureiten，merbe aber auct andererjeits jene Beante，weldje mux ifre Bflicht tun，zu icfüben wiffen．Dies ift meine Sfflicht， und von ber Erffüllung Diejer meiner Sfffidft werbe idf
 nidgt abbalten laffen．
 Der Gegenftand，ber uns beute bejdäftigt，ift gemin ein jefrr michtiger，bas gefot fchon Daraus gerbor，Daß̉ Die ふlagen bezüglić Des Borgejens der Befjöroen bei Bemeffutg der 马erjonal＝Einfommenfteter affemein find und aus allen Sreijen ber Betölferung fommen bieje תlagen hervor，jo dañ es fich lognt，dã̃ wir mit Grmit ung mit ber frage bejchäftigen，auf melche $\mathcal{U}$ r＝ jachen סieje תlagen zurürdzufübren fino．Meiner ひ̈ber＝ zeugung nad）liegt bie Šaupturjache ber bieten תlagen Darint，Dañ Die Bemefjung 解ezirfe biel zu grone find． Meine કֻerren，eine fleine sommiffion foll bemeffen tom hauptmannichaft haben．Dazu fonmt noct，Dañ bie Stenerzafler felfft ber WGafl ber תommiffion zu menig

2 4 fmerfianteit jajenfen und idi glaube baher，Dã̃ in Diejer $\mathfrak{B e z j i e g n u n g ~ D i e ~ S t e u e r t r a ̈ g e r ~ f e l f o t ~ e i n e n ~ T e i l ~ b e r ~}$ Schuld auf fich nebmen miiffen．Wituben fie recfit tiuchtige $\mathfrak{R e u t e}$ in Sie תommififion mäflen，welche nicgt nur die ßergältniffe，fondern autch die ©efjege fennen， fo mürben fie aud nicft bem Stenterinppeftor fo aus $=$ geliefert fein und wirroen Demfelben entgegentreten fömen．CFin anderer Fefler liegt aud barin，Dã̃ bie Steuerinipeftoren Die ßergältniffe Der $\mathfrak{B e n o ̈ f f e r u n g ~ z u ~}$ menig fenten und fie Der Bewöfferung zu menig Gflauben idfenten，fie Galten jeben Steuerzafler，wenn er fich wefirt，bas zu glauten，was ifnt Der Steuterinjpeftor voridureibt，was biefer für recft gält，für eiten $\mathfrak{B e}=$ triüger，ber nidft zugeben will，baß̃ er fo viel Ein＝ fommen Kat．Meine 5earen，es ift aber autif gar nidgt miogglidy und man fann es audid nidgt verfangen，baj̃ Der Steurinjpeftor Die ßerfältniffe ber ßebölferung burch und burd fennt．So hat mir einmal ein Steuer＝ impeeftor gejagt， $\mathfrak{j a}$ ， 600 K nutu mintofétens jeber $\mathfrak{B e}=$ fiter haben，fonit fann er nidft leben；bas ift ja ganz riçitig；temn jemano int sajithaufe lebt，fo muf er minoeftens 600 K Gaben，jonft fann er nicft leben， ganz mas anderes ift es aber beim Bauern，ber left won Dem ©rtrage feiner Wixticdaft und lebt fo gentig＝ fam，Dã̃ Die Srodufte，Die er verzefyt，abjolut nidat 600 K mert find．Wemm mut ein Befitger in einem Safre einbefennt，er hat über 600 K Einfommen ge＝ Kabt，imt nädfiten §affe haut ifm aber ber કૃaget alfe马 zniammen und er macfit feine Schutben，fo folgert ber Steuerinipeltor Daraut，obã er ign im Worjafre an＝ gelogen hat；weil er in Dent safre feine Schulden fat machen müfijen，mo er ben ફagelfidaden gefabt hat，io mus̃ er int Borjafre viel mefr ertrag gefabt baben， ats er einbefant hat．Das fapiert aber ber Stener＝ infpeftor nidyt，Dañ ber Baurer in einemt foldjen Falle fich febr cinfduränfen mura，biele Sachen，bie er jonjt machen müspte，nidet madit，meil er bas gelo nidyt bat， Dafïr aber im nädjiten Safre，went er bas Einfommen
 ventars it．j．w．Das find bic Urjadjen，warum joldje ungeredte Stenerboricjureibungen borfommen．Mandinal

 gejught werben als ßertrautensmäner，bie nur $\mathfrak{H n =}$ günfiges gegen die Steterzabler ausăjagen，Dañ fie cinige jo meit als möglid）Gerborgeben umb bieje शusjagen nimnt bann ber ভteuerinjpeftor als ridftig an．Solche Fälle fommen oor uno find mir befant und baß muß enticdieden geriigt werben．Wenn twir aber in diefer Beģiefung Dromung jchaffen mollen，fo mus angeftrebt werben，סañ in erfter \＆inie bie Bemeffung
fleinert werben mod bã̃ in zweiter Sinie die Steuter＝
 gehörige ॠ̈ücfichit nefgmen uno geeignete Rente in bie תommififion ichicfern，Dáa in britter \＆inie bas $\mathfrak{B e r =}$ trauens̊männeriytitent abgeidafft wird und dañ jafliejlich gegen rillfürliche übergriffe ber Stetrerinjpettoren ganz entiditieen ভtelfung genommen twirb．©̌马 muए jeber einzelne Fall herborgefoben und am ricfitigen Drte zur Spradje gebradgt weroen．Da马 find die einzigen MMittel， um 2bgilfe jçaffen zu fömen．
 Schlũ Der Debatte．
（Der $\mathfrak{A n t r a g}$ biro angenommen．）
 als æedner borgemerft iit，erteile ich bem ફerrn Be＝ ricfterftatter bas Sdjuß $\mathfrak{j}$ wort．

\＆antbeghauptutamu：Wix gelangen jomit zur 2ffitimmung ；『egenftand derfelben ift ber 2ntrag（lieif）：
„Der Gohe Randtag twolle bejfifleegen：
 goben Æegierung bafin zu mirfen，bañ bie $\mathfrak{n}=$ ftitution Der 2fusfuntsperjonen，die fidid in Der Sraxis niçt bemägrt uno zu bielfachen \｛lagen $\mathfrak{Y n l a}$ g gibt，abgefdafft und burch Einfüftrung von Qafragen umb Einfolung bei ben autonomen תörperichaften und ben in Frage fommenden Sorporationen erjegt werbe．＂
（Der $\mathfrak{A n t r a g}$ wirb angenommen．）
Der nädite Gfegentand ber Tagegord＝ nung ift ber

 Eintpinter atto（senojien，Beilage 9r：74，be＝ treifitd bie sutbehumg ber Miters＝uti Stua＝ Liditäte＝Berficderutg nat Die $\Re$ leingewerbetreibenden aller תategorien．
 id）erjutde，bie ßerfandlung einzuteiten．
 Cruer（bon der Tribünte）：5．oger Sandtag！§noem id bie Efyre Gabe，int Namen bes nolftwittichaftlicfen


 ficherung auf die ת（teingewerbetreibenden alfer תate＝


¡o groge $\mathfrak{T}$ ageşorbnung zu erledigen ift，furz auf ben gebructen $\mathfrak{B e r i d f t ~ h i n z u m e i j e n . ~}$

## Der $\mathfrak{A}$ ntrag lautet（lieft）：

＂Der Goge Zanotag molle befifliejen：
Die gohe 凡egierung miro aufgeforbert，mit bem
 gefege nidgt allein bei ben 2 rrbeitern feefen zu bleiben， jondern basjelbe aud）auf die（sfeerbeintaber aller ffeineren תategorient，die fich zur Eryitattung von entiprectionoen ßeitragsleitungen verpflifften，aus＝ zubetynent．＂


（Der 2ntrag wirb ofne Debatte angenommen．）
 fand ber Tagesorbiting ift ber

 Bofitansfy，Brambl und Genofict，Beilage $\mathfrak{M r} .96$ ， betrefiend Die luteriagutg ber llbernahme bon Sagdeiteritelfen bec Bribatperionen，＝תorporationen
 ärartidjen $\mathfrak{F o r i t o r g a n t}$ ．
 sch erfuche denjelben die Berfandlung einzuleiten．
 Withrlent（bon ber Tribitue）：5ober \＆andag！Scf habe Die ©fyre，über ben 2 ntrag Der 2ageorbneten
 lage $\mathfrak{N r}$ ． 96 ，betreffend סie Unterfagung der übernahme non $\mathfrak{J a g d l e i t e r f i t e l f e n ~ b e i ~ S r i b a t p e r j o n e n , ~ = ~ S o r p o r a t i o n e n ~}$ ober $=$ SSenofferifuaften feitens der ftaatlicjen unt ärari＝ jchen $\mathfrak{F o r j t o r g a n e , ~ B e r i c f t ~ z u t ~ e r f t a t t e n . ~}$
©5 feucfitet ein，Daß ärariifly Forftorgane ats Jagoleiter gerabe in entgegengejekgter æidftung ifre Tütigfeit entfalten dürften，als dies nach ifren Berufg＝ pflichten als Forfteichüter geboten ericheint．

Wäbrend fie auf ber einen Seite in Dienfte ifrer §agoberren beftrebt fein müffen，Den Willdftano ent＝ iprechend zu Geben，obliegt ifnen andererfeits die \＄fflicft， fuir bie Entrivitlung der Waldofuturen zut jorgen．

Racd Dem befannten Spridfuort，Dá̉ man nidft zwei Ferren dienen fann，weldjer 3uftano gerabe in Dem vorliegenben Falle nody mandje anderen，ats bie borermäfuten §nlonbenienzen mit fiçf bringen nue ， eridjeint ber voritehembe $\mathfrak{Q}^{2}$ ntrag ganz zeitgemäß uno

„Der bobe Ranotag molle bejbfiezen：
 $\mathfrak{2}$ atrag eingebend zut prïfen und wenn feine ©r $=$

 ifren Эorforganen die übernagme bon Эagbleiter＝ ftellen in Sinne Des 2ntrages unterfage．＂
（Der Antrag wird ofne Debatte angenommen．）
\＆anbcăhauptutant：Der nädfte ©fegent ftand ber $\mathfrak{I}$ agesorbaung ift ber

 Beilage 3 x ．119，ӥber das stitaten Des $\mathfrak{B e r e i t e s ~}$



 id）erjuche die $\mathfrak{B e r f a n d l u n g ~ e i n z u l e i t e n . ~}$





 aut શulap ber ほrbauung einer zmeiten Bolfsfictye in ©raza，zut referieren．
 den ßejubluffe beß gobjen \＆anotages nom 29．Dezember 1904 in Betreff Der bom Bereine＂Grazer Borfafiicte＂ im §ayre 1904 eingebrachten Seetition um einen Bei＝ trag zu den Roften bes Baues einer zweiten Solffs＝ fïche bie erforberlidyen Ærgefungen eingeefeitet und die



 ictufie bas sutaditen bes \＆anסesberbanoes für $\mathfrak{W o g h}=$ tätigfeit mit beffen 3 ufldrift wom 6．Nobember 1905， 3．112，zugefommen．§ieraus toiro entnommen，dã̃ der \＆andesberband bas $\mathfrak{2 n j u d j e n ~ d e s ~ g e n a n t e n ~} \mathfrak{B e r =}$ eines um eine Subbention als fefr beriudfictigung $=$ wert bezeifintet，und zwar einerjeits unter ફ̌inmeis auf Die oringende $\mathfrak{N o t w e n d i g f e i t , ~ D e m ~ o u r c h ~ b a ß ~ j t e t e ~} \mathfrak{2 H}=$ wactien ber Bejucferzafl entfandenen Slaţmangel in Der in II．©frazer Stadtbegirfe beftegenoen §offafiuche abzufelfen und hiebei burch ©rbaung einer neuen
 Wsiunctjen der そebölferung bes IV．und V．Stadtbe＝
 zu tragen，andererfeit？aber int 乌inblicte auf die finan＝

 erfegent，Dañ bie $\mathfrak{F u z l a g e n ~ f u ̈ r ~ b e n ~ a n t ~ 2 7 . ~ S e p t e m b e r ~}$

1904 eröffneten Boltsfiúchentubau in（raz，รૃaus Mr．17，Eife Maridafle und צuenbruggergafie，rund 96.000 K betragen $\mathfrak{h a b e n}$ ，woza ber $\mathfrak{B e r e i n ~ v o n ~ b e r ~}$ （Semeindepparfaffe in（Graz ein Darlehen bon 50.000 K aufuegmen muğte，mäbrend ber Æeft burct Berntobgens＝
 bisfer fructitbringend angelegten Spenoe Der Steier＝ märficion Sparfafie bon 20.000 K bebect twarbe． Der Berein siro alfo in der nädjiten Beit nidgt nur infolge Des ßerluites ber bisher bezogenen תapitals＝ zinfen einen tweientliden Eimafnenentgang zu tragen Gaben，iondern weiters aud burch bie zu entridftenden
 belajtet jein．

Der \＆anoesuerband für $\mathfrak{Z G}$ ghftätigfeit betont Den＝ nact，bañ bei der humanitären $\mathfrak{Z}$ ätigfeit De§ 彐ereines， meetcte fiid）zwar Gauptfäcflid）auf bas Stadtgebiet von
 Grazz zufändigen Steiermärfevn zugemendet miro，eine Unterftuß̆ung Des §ereines aus ¿anbesmitteln jehr empfeflenswert exidfeine，unt ign Durd Erleidfterung Der infolge bes Reubaues erwachjenen Raften mieber in bie Sage zu werfeten，in einem größ̃eren \｛usmañe feine WRittel Der Berabreidung guter nafrbafter ঞopt


Der Finuaz＝2
 fut mitifien，und ftelt den mit ben 2 ntrage bes Qantoes＝ Tuぼduffes gleiflautenben $\mathfrak{A}$ ntrag（lieft）：
„Der lioge Sanotag wolle beidfliesen：
Demt Bereine＂（Grazer Bolfaffitye＂mird aus

Subbention won feffstaufent（ 6000 ）Sronen aut \＆anbesmittern gewâbrt．

Dieje Subvention ift in brei Æaten zu ie 2000 §ronen zu æeginn ber §abre 1906， 1907 und 1908 flïffig zu mactien und in die \＆andes＝ fonbふ＝ßoranjfaläge（ßeilage 45，sapitel VI，æitel 9 ， B．außerovoentlicjes（Erforbernits）ber bezeidfneten ฐahre nit ben bezeicanneten Teilbeträgen einzuftelfen．＂
 Ynuabme．
（Der 2ntrag wirb ofne Debatte angenommen．）
Datibe ftand ber Tagesoronung ift ber
 Beridjt Des fteiermärtifden \＆atides＝2tugiduties， Beilage $\mathfrak{x x}$ ．165，betrefiend Dic Syitemifierutg Der Beamtentefle an ber £andeshifeidilag＝eder＝

 Rofitansfy，bem idy bas wort erteile，zur Ein＝ Yeitung des（fegenftandes．

Beridfterftatter bes Finanz＝2 Diofitandity（bon ber Tribüne）：5ober Rambtag！ञid） habe bie ©bre，Weridit zu exfatten mamens des Finanz＝ $\mathfrak{A}$ tisichufies ïber den Sericft bes fteiermärfifden ¿anDes－2 $u$ gichufies，betreffend bie ভyftemifierung Der
 Tierfeilanftalt in ©raz．

Mit $\mathfrak{B e j}$ dulu vember 1905 murben die §etitionen $\mathfrak{N r}$ ．101，bezii＝ hungwveife 185，in（segemfande an Den Finazz＝2 1 ga ichut mit Dem Ruftrage ïberwiefen，noch）in Diefer Sefifion in Der 2 ngelegenbeit Beridgt zu erftatten uno beftimmte $\mathfrak{Z}$ 亿uträge zu ftellen．

Sierüber beefre idf midy mun folgendes zu be＝ ridften：

Dieje 2 Angelegentheit fteft in unmittelbarent $3 \mathfrak{u}=$ fammenthange mit Dem ßeridfte Des fteiermärfiichen


 Beridfte murbe feinerzeit barauf bingemiefen，in eine Syitemifierung ber Beamtenfteflen ber erwäfnten $\mathfrak{Z n}=$ ftalt besbatb nidgt einzugeben，weil ein 2 njuthen ber Beanten biefer \＆mftalt um ঞegulierung ifrer Bezüge nicft vorliege．
§nswitchen ift burch bie von nix ichon erwäbnte Setition bie Sadflage eine anbere gemorben und haben Die betreffenden Beamten eben um Die Æegulierung Diejer ifter Seziige angejutgt．Der Finanz $=241$ h $=$ ichun ift nach §srifung diefer §etition dafin gelangt， Das झetit ber betreffenden Beamten in bem Sime zu erledigen，Dã̃ die Stelle des Direftors ber VIII．Æang $=$ flaffe，bie Stelle bes Zeffers und des 1．Tierarzte马 der X．Æang औ̈lafie，die Stelle bes 2，Tierarztes ber
 Gätte und jobin dieje Stellen in Diejen Æang giflafient zut igitemifteren．Die bei biejem Sorgange eintretente Erföjung ber ßezüge，und zwar ab צämer 1906 wiurbe ber Æeibenforge nach beim Direttor jährtidich 760 §ronen，beim Sefrer und Tiexarzt ber X．Rang $=$ flaffe gegen 440 §ronen und bei סemt 2．Tierarzt der
 Das Bubget，bez̧iefung weife bas betreffende תapitel und ber betreffenbe Titel Des Bubgets in Bufunft eine Mefrbelaftung bon 1440 §ronen erfahren milrbe． ぼ马 ift aber auta weiters in ber Eingafe die Bitte be马 Direttors sojef Mridul und Des \＆efrers ©reiner
entfatten，im $\mathfrak{F a l l e}$ ifree Einreifung in æangztafien iffe gegenmärtige in die §enfion einrectfenbare §er＝
 der Sinanz＝2uझidun nidft eingegangen，ebemfo autd Darauf nicht，Dás ber Wert der Saturalbezinge in bie Wenfion einrecthenbar ift．In Bezug auf bie fifon feiner＝
 remumeration bon 350 תronen für bie æextilgung fleiner ફૂaustiere，fomie in Bezug auf 2 （ufbefierung

 ¡с） geftellt gat．scd mödje bei diejer ©elegentyeit nur be＝ merfen，Dan burch bie in Shatrag gebrachte Syitemi＝
 idflag＝Sefr＝und Tierbeitanftalt in ©raz bie 5erren Beamten biejer $\mathfrak{A n}$ nitalt autch jener Borteile teilfaftig werben，bie burch atmahme bes 2ntrages betreffeno Die Teuterungs zulage ben Beanten bon ber VIII．Rang ${ }^{3}=$ flafife abmärts zu teil merben．Selfitberftänolid）partizi＝ piert entiprectieno Diefen $\mathfrak{A n t r a g e}$ Der Direttor als in Der VIII．Ћangaflaffe befindlid，nicht an ber Teut＝ rungszulage．Der Finanz＝2tusiduf bat beidhlofien，bem Gobjen 5aufe jogin folgenden $\mathfrak{A}$（ntrag zu unterbreiten， um befien $\mathfrak{A}$ magnte iad bitte．
„Der gobe Ranotag nollfe beichließen：
 Geilanftalt in Graz werben ab 1．§ämer 1906 nadfitefenbe Stellen fyitemifiert：
a）Direftor in Der VIII，
b）Qebrer，gleicfzeitig $\mathfrak{I i e r a r z t}$ ，int Der $X$ ．，
c）zweiter Tierarzt in ber XI．
Rang ̧flaffe ber Ranbe马beanten．Die gegermärtig Diefe Dienfteşfellen verfeghenben Werjonen Gaben
 zu beitimmenoent 马riit zu exflären，ob fie ifre Derzeitigen Bezüge beibegalten ober aber die fyifemifiterten Bezüge ofiger Fongzflafifen an＝ iprectien wollent；in legteren Falle berbleiben ber Direftor und Sefirer im Gemufe ber ignen zu＝ ftegenden Raturalbegilige gegen ©inziefung oer
 nung Deß $\mathfrak{K e r t e 马}$ der Raturalbezige in Die $\mathfrak{F e n}=$ fion ftattzufinden Gätte．Die Berjonalzulagen merben in biejem Falle eingezogen und bas̉ Duartiergelo hat zu entfallen．

2．Der Beridyt Des ¿anbes＝2usiduffes vom Dittober 1905，Beilage $\Re \mathrm{Rr}$ ．25，mird，injofern
 Ћenumeration bon 350 תronen betrifft，子ur תeunt＝ nỉ̉ genommen und ift biefer Betrag jo lange an

Den genannten Tiexarzt，autazubezaflen，als Derjelbe Die $\mathfrak{B e r t i l g u n g ~ f l e i n e r ~} \mathfrak{m a u g t i e r e ~ i m ~ b i s h e r i g e n ~}$ Doer in einem vermegrten $\mathfrak{H m}$ fange bornimmet．

3．Dem Alois Sdjlapaf twerben ad personam bom 1．Jänner 1906 angefangen nacfitefende Bezüge zuerfannt：
§abres̆gebalt ．．．．．．K 1600－－；
2（ujprud）auf 2 Dienfteszulagen
à K 200－nad je 4 Dienftjafren＂400－；
 nidgt einrectjenbax）．．．．．．＂360＇—．
 aud $\mathfrak{C}$ ）efeizungpaufidate und die Berionalzulage find mit Ende des safres 1905 einzulfellen．

4．Wuf das in Den Metitionen bes Wicthefm Mridyel
 Der Einreifung in Æangsflaffen Die in die 马enfion einrect）enbare 马erporalzulage beibetgatent zu Dürfen， jowic auf das Rfujuthen bes शlois Scflapat，unt Ein＝ reifung in die XI．ケangsflaffe Der Randesbeanten mit Dem Titef＂2tyfiftent ${ }^{\text {a }}$ biro nidft eingegangen．＂ Damit erledigt fich auth die Beilage $\operatorname{Mr}$ ． 25.
（Diefer $\mathfrak{A} \mathfrak{n t r a g}$ wixb ofne Debatte $\mathfrak{a n g e}$ nomuen．）

玉andechantutant：Der nädfte ©iegen＝ fand ber Tagesoronung ift ber

 Beilage $9 \mathfrak{m}$ ．138，betreffend Die Megulierutg Der $\mathfrak{B e z u ̈ g e}$ Der $\mathfrak{B e a m t e n}$ Der ¿andes $=$ תuranitalt Rohitid）＝ऽaucrbumu．
$\mathfrak{B e r i d f t e r f t a t t e r}$ if Serr 2tbgeoroneter ©ebex， weldfen iff）erfucte，bie Berbandlung einzuteiten．

 auf，dan bie תutanftalt $\Re$ ogitid $=$ Gauerbrumt it jüngerer unt jüngiter Beit cinen außeroroentlidjen
 תurranifalt verurfacht，fich meffr als veroboppelt Gaben， if es geroin ein（bebot der Rotwendigteit，סañ dieje geleifteten $\mathfrak{H}$ rbeiten auch in irgend einer greiffaren Fornt entichädigt werben und hat fitd baher ber \＆andes＝
 Der $\Re e g u l i e x u n g$ Der ßezüge ber ßeamten in §ogitich $=$ Sauterbrum einen 2 2ntrag zu fellen，welcgent fith der Finanz＝2tusidun poltingattlid angejdilofien gat．Diefer Thntrag loutet（lieft）：
„Der hobe sanotag molle beifliefen：
Die（Sebalte Der Beauten Der Randes＝Suran＝ ftalt werben reguliert，wie folgt：
 weiters wird bem תorrefpondenten der freie $\mathfrak{S o l}_{3}=$ bezug mit 16 תubifmeter pro §ahr zuerfannt．

Dieje ßezüge treten mit 1．§änner 1906 in תraft．＂
 hobe Sૃauz，diejen Mntrag anzunegmen．
（Der $\mathfrak{A} \mathfrak{u t r a g}$ wiro ohne Debatte ange＝ nommen．）

玉andeghantutamit：Der nädite ©segen＝ ftand ber Tagesoronung ift ber

 $\mathfrak{B e i l a g e} \mathfrak{\Re x}$ ．139，betrefifud Dic（Semätrung eints Inveititonsfredites für die \＆andes＝furanitalt §ohitidy＝ธaucrorum
Berichterftatter ift Seer 2tbgeoroneter §rber， welchen ich exfuche，bie Berfandlung eintuleiten．


 brum，welchen diefelbe in neutejter Beit genommen hat， will id）Sie nicflt länger beläftigen，jondern idf）möchte mur auf ben Beridyt des \＆anDes－2 in weldfem ja flar und beutlid）auseinandergejegt ift， was in $\Re 0$ fititid $=$ Sauerbrum feit Dem Safre 1903 ge＝ leitet wurbe，wie fich das Brunnengeichäft und bie Entrwictung bes Bades geftaltet baben und weldife תredite Giefiir beaniprucht und berausgabt merben．Sie finden in diejent Beridate，dan Das Raijerbad，Die Ben＝ traffüllanlage，bie शßafferfeitung für baß תaijerbad，bie Dampfernleitungen，Die 2fethlenbeleudfung in $\mathfrak{A}$ ngriff genommen und teilmeife fertiggeftellt murDen．©̌马 hat ficch aber min herausgeftelt，bañ zu ben bereits be＝ gontenten Bauprojeften audd noch neue Ginzufommen müffen und bor allem ift es notwendig，ber frage ber WSafferleitung und ber Beteucditung näfer zu treten．Die
 2thbange Des Wsotich Duelfen gefunden murben，die nidft nur it bafteriologificjer ßeziefung，［ondern nad） Maßgabe ifrer Ergiebigfeit bowfommen geeignet er＝ ［cheinen，Dem æabe Æojitfid）＝Sauerbrunn bas nötige Trintwaffer und die Speijung für 13 Sygranten bei Feuersgefahr zu liefern．Die ßeleuthtung gfrage miro in Dem Simue gelojit merben，dañ man bon der $\mathfrak{B C}=$ leudatung סeß ganzen 凡urortes mit eleftrijchem Ridfte
ltmgang nimmt and fich nur barauf bejcjuäntt，die Bimmer ber תuranftalt umo ben תurfafon eleftriidid zu beleutçten，wäfrend für bie Beleutdtung Der öffentlidfen Sofale，wie：Æeftauration，תaffeefaus，¿ejebalfe，＂bffent＝ liche şäţe und Straj̃en bie 2 zetylenanlage in $\mathfrak{Z u}=$ ficfit genommen ift，weldfe $\mathfrak{A l n f a g e}$ aber erweitert werben muj．Won Der Einridftung ber ganzen תutranitalt mit eleftrijffer $\mathfrak{B e l e n c ̧ t u n g}$ mußfte $\mathfrak{l m g}$ ang genomuren wer＝ Den，weil סie תoften berjelben in Berfältnis zur Beit＝ Dater，in meldfer bie eleftrijdfe Feleuchtung benubt wird，eine viel zu furze ift，um dieje groñen 2usgaben zu recfiffertigen，wno unt audb bas Rapital，weldjes in＝ weftiert werben muïste，genug zut berzinfen．Siur biefe Bauten murben zmar bereits beridiedene §redite er－ öffnet，es hat ficid aber bie Motmendigfeit herausgeftellt， einen neuen תredit in $\mathfrak{A n j p r u c h}$ zu nefmen，um die
 gonnenten bollenten zu fönten．
§n $\mathfrak{A n b e t r a c h t ~ d i e j e r ~} \mathfrak{H m}\{t a ̈ n d e$, die ber Finanz＝
 felbe dem Gogen אֲaufe folgenden $\mathfrak{Z n t r a g}$（lieft）：

## „Der fobje ¿anotag molle beifdiegen：

I．Der ßericht Des ¿anbes＝2

 Inveftitionen，wiro genefurigend zur תemtniis ge＝ nомmen；
II．für bie bereits durctigefüfiten，beziefung $=$ weife erft durchzufüfrenden $\mathfrak{A r b e i t e n ~ i n ~ b e r ~}$ Qandeß $=$ תuramitalt $\Re 0$ jitifich）＝ऽauerbrumn，als：
1．Erricftung cines Şotels mit diätetifdjer תücte，
2．Ђerftellung einer $\mathfrak{x}$ rinftafferleitung，
3．Sinfiührung der eleftrifichen Betendiftung，
4．Erweiterung Der शzetylenbeleucfitung，
5．Bergröß̃erung der Beranoa vor Dem §urgebäude und 5eerfelfung eines wandelganges，
6．für unvoryergefebene 2tusgaben
wirb ein nidft zu überidureitenber subeitition ${ }^{3}=$
 nafune eineß $\mathfrak{D a r l e f j e t t s , ~ e r f o r b e r l i d f e n ~} \mathfrak{F a l l e}$ gegen pfanorectatlidfe Sidferftelfung auf bie Rantoes＝Sur＝
 Dem jährlidjen Erträgniffe Der §uranftalt zu ber＝ zinjen und zu tilgen itt．＂
§（d）bitte Das Goge fanus，Diejen $\mathfrak{A}$ ntrag annegmen zu mollen．

 maltung ber Randeefonos burchgegt und fubiert，io gelangt man zu Dent תapitel ケogiticdosauerbrum，
weldfes einen \＆idutpunft in ber ganzen（5ebarung bar＝
 aftio und wifft bem \＆ande ein ganz bebeutendes Ers
 Man muß̃ jagen，bã̃ die ßerwalturg in סiejem תur＝ orte und die $\mathfrak{B e a u f f i c t i t i g u n g ~ D e s j e l f e n ~ D u r c h ~ D e n ~ \& a n d e s . ~}$
 ftattfindet，jo baja ber אurrort gerabe in ben leegten ふafren einen bebentenden \｛uffidnung genommen fat， und alle jene ફerren，welche in der Rage gewejen find， Den Suurort in ben legten Saffen zu befuctien，werben Godferfreut Denjelben berlaffien haben und werben gevipia
 Der Randesuerwaltung genamt werben fann．Sowie ber ミandes－2 Derß in Den leeten sabren reidflidj zugewenbet fat，Gat auch Der bobe $\mathfrak{Z a n d t a g}$ in greidjer Weife fein W̧ogl＝ mollen Dem תurorte gegeniuber badurd）sum 2ubsrucfe gebradft，Dañ er in ben Leb̧ten brei §afren wieberfort תredite für §nneftitionszacelfe in biejem תurorte be＝
 1903 für §nveftitionszarecfe ein Betrag von 525.000 K bewilligt，mit $\mathfrak{B e j} \dot{\operatorname{c} f l u \tilde{s} \text { nom 30，Dezember } 1904 \text { ein }}$ Wetrag von 420.000 K ，who beute feffen wir vor ben
 mata $210,000 \mathrm{~K}$ zu berwilligen．©̌马 werben alfo zur §eebung diejeß תurorteふ im ganzen feit 1903 1，155．000 K bemilligt fein，wemn ber feutige 2fntrag bes Finanz＝

 meldet，meil id）auf（5rumblage Des ßerichtes de马
 Smeigen Des תurortes genau ftubiert habe und meil ich zur Ütberzetgung gefommen bin，סā̃ man jeģt mit Den Snbeftitionen bock aufgören muiffe，fonft muirben fiú）biefelfen iut Bergältniffe zum Erträgnitife bes תut＝
 gebarung betrifft，fo unuf ntant diejelbe bor ztwei ©fe＝ fitfotepulten aus betrachen；die eine betrifit bas $j 0=$ genamte 2 Saffergeidäft ober Brumengeidjäft，סer anbere Sweig ift Der fogenamte תuurbetrieb．Das einträglichjte
 Bermattungふjafre ein Æeinerträgnio bon 79.195 K abgegeben hat；Der תutbetrieb hatte nach meiner Be＝ recfonutg ein Æeinerträgnis bon 21.060 K ．scfl möctute Gier ermägnen，dan diefe meine Einteilung ber über＝ ［Guiffe aus ben beiden Gejafäftsazmeigen mit ben Siffern
 Beridfte enthalten fiub，סie 5̧auptiumme mit 100.255 K ftimmt aber iibercin．Wemn man mun bie 2ufteilung סiejer Summe auf bie beiben Betriebazzmeige bornimmt，
io ift für bas ßrumengejchaft von biefon תrebiten ein $\mathfrak{A l f w a n t}$ gemacht worben bon 158.475 K und auf Den תutbetrieb bon 879.151 K ，aljo tweitauts die größ̃ere Summe für ben ®utbetrieb．W̧ent wir uts nun bie Frage borlegen，in weldjer Weije und ob burdi）bieje weiteren J̌nvejtitionen ber תurbetrieb als jof（c）er nod weiter gebgoben werben fann und ob inforge beffen diefer §nueftitions̊fredit voll uno ganz ausgenubt teroen fann， jo mun biefe Frage verneint werben．©゙马 ift die 2uほ＝ nuķurg Deふ̉ ภrebites naturgemäß̆ gefunben an bie
 find Derart，Dã̃ in Den lebeten ふafren ફarteien abgeo miejent weroen mupten．Die $\mathfrak{Z}$ us̉nuţug ber weiteren §nveftitionen ift aber nidgt in Dem 刃iañe zu erroarten， in teelçjent man fie ermarten fomute，wenn die $\mathfrak{W} 0$ h $=$
 Daß̃ man nummefgr nit größeren §reठiten für ben $\Omega u r=$ betrieb abjachliejen jollte unt ich glaube，bañ bieje Ynicdaumig autb bom \＆anbes＝2 Diurfte．

WSeiters mödgte id noch betont gabent，bafj ich mit
 und bes beute zu bewilligenden תredites jebe üter＝ idareitung besjelben bintangefaaten miffen mödfte．Mreine $\mathfrak{B e f u ̈ r c f t u n g , ~ D a \mathfrak { k }}$ Diejer תredit überjfdritten werben fornte，ift nidft ofne $\mathfrak{B e r e c}$ figung，mem twir in $\mathfrak{B} \mathrm{B}=$ tradgt ziefen，Dap̃ int Jafre 1903 ber bewilligte §rebit von 525.000 K um 51.829 K überidgritten tworden ift，alferoing in nachgemiejenerntanen berecftigter Wseije．
 weldge etwas ztweifelfaft eridgeinen，weldye approximatio angenonmen find und wafriffenticferweife eine Über＝




 zoar genefmigt twerbent mus，weil fie begrïtbet toiro．

Damit nun der gobe \＆anotag ganz ficfoer ift，Daja ber ebent fente zut bewilligenbe תredit in feiner $\mathfrak{W}$ eije iïberjchritten wird－und bieje meine 2 （nichaumg ift

 tenber Jnveftitionsfredit bon 210.000 K beantragt＂
 Inaniprudje diejes Sredites in ber 2 Seife borgefen joll， Dã̃ utan zuerft bas Aefferwidftigite jchaft，bant Das Whicftige und zum Sdfluffe Das Mrindermidftige．Wemn jo vorgegangen wirb，bin idid bollftänoig beruffigt，bá̉ mir nacfltäglicf feine Überidfreitungen bewilligen werben müffen．

Dieabezugglich vermeife id）auf bie wafferleitung， die in erfter \＆inie als ein middtiges פbjeft betracftet merben mur，im Betrage oon 110.000 K ，in zweiter §inie auf bas §otel mit biätetificher תü̈cfe mit 262.000 K ，mas idf）audf für vollfommen midftig Galte， und brittens auf die Beranba und den Wandelgang mit Dent Betrage bon 388.000 K ．Dieje Dbjelte，mödfte id）
 tigiten find．In zreeiter \＆inie fonmt Der ®rebit für bie eleftriict） $\mathfrak{B e l e u c f t u n g ~ m i t ~} 120.000 \mathrm{~K}$ ，für Die Ernmeite＝
 beiben Яredite follten，glaube idf，zum Scflufie bean＝ jprucfit werbent．

Wemt man fieft，Daj̃ bei Den midgtigiten תredit＝ titeln eine תoftenïbericfreitung ftatfindet，fo fann mit ber eleftriichen Beleudeftung zugemartet merben，ba fie
 twir fie nidgt madfen，merben jo und jo viele Surgäte nidgt berunterfomment．Das glaube ich nidgt．Sch batte auch fïr gut，bañ fie gemacht toirb，mur möchte idf eine
 ber Beanjprucfung bes תrediteş aus demt srumbe，ba＝ mit wir nadträglich nidgt in bie Lage berjegt find， uiber diefe תredite hinauggefende überichreitungen，menn fie auda gerectifertigt find，bemilligen zu muilfien．

Weiters mödfe idy mir auch barauf binzuxeifan erlauben，סаß̆ ber \＆anסes＝2 autci）in feiner $\mathfrak{F i u r}$ jorge jelfgitperftänolich tun miro，son nuı an Daş $\mathfrak{B r u n n e n g e i c h a f t , ~ D a s ̧ ~ v i e l ~ e i n t r a ̈ g l i c h e r ~ i ̣ t ~}$ und weniger Spejen berurjacht afs ber §urbetrieb，ganz Gejonders meiter pflegen möge．ěa ift in Den Yegeteren Saffen io vieles in der fichtung idfon geidefenen und mix feben es auch aus dem Жecfenf（d）aftsberidyte，סañ Das Erträgnis unjerer $\mathfrak{B r u n n e n v e r w a l t u n g ~ b e d e u t e n o ~}$ geftiegen ift．Nber idf glaube，burch Die meitere $\mathfrak{B o r =}$ jorge in Diejer Æidytutg fann nodg biel mefr gefdefen．

Mix ift ein $\mathfrak{U m j t a n o}$ aufgefaffen auf nteinen Æeijen int Drient，in g̈gupten，in תomftantinopel，wo īberafl Das Trinfwajfer foblecgt ift und too man Mineral＝

 Siiden Yeidgt fattfindet．Man trinlt bort ©sieeßfiifter und bergleidjen æsäfier aus dem 刃orben，Wenn man finbige，tuïdfige $\mathfrak{A g}$ genten Ginunterifbicten und insbejon＝ Dere fich mit der Rloybbermaltung in Berbindung feken müroe，um gute 2（bjaggebiete für unjer ganz ausgegeid）＝ netes suxusgetränfe zu finben，fo fonnten nocf）mancfie geifdä̈tlidf）©rfolge ergieft werben．
 Diefer Æicftung feine weitere FFirjorge Dem ßrumnen＝ geictäft zumenden zu wolfen．

Cin meiterer ভcflun meiner friifferen Betracgtung gegt Dahin，Dã̃ man mit allen §xäften bafin ftreben joff，Die private Bautätigfeit zu Geben．Daß \＆ano，glautbe idf，foll und fann nicft mefr weiter inveftieren uno §aülfer bortfin bauen．Aber idf fann mir ganz gut Denfen，Dás burd） 2 （nregung um Zörberung jowie Billige ひ̈berlafiung bon Grxumpituicten oder in anterer Weife bie private ßautätigfeit geforbert werben fonnte umo daß infolgedefien diefe ฐัnveftitionen，die wir bort machen uno beeeits gemadft baben，won einer biel größeren Menge bon תurgä̂ten auşgenģt werben

 feitens bes \＆anoes－2uణidufies ein gemiffes 2ugenmerf zu ridaten uno id wiirbe mix erlauben，in $\mathfrak{A}$（affiitrung Diefer ©rürnde folgende Æejolution zum 2ntrage Deß

 Der Durcffiüfrung ber programmgemäß̃ borzu＝
 Derartig vorzugehen，Dan feinerlei $\mathfrak{\Re a n f t r a g} \mathfrak{F f o r b e}=$ rungen infolge bon $\mathfrak{B a u} \mathbf{u}$ beridureitungen zu ge＝ märtigen finb．

2．©̌弓 möge bie private Bautätigfeit in §ur－ orte in entiprectjenber Weife angeregt und geförbert werben．

3．そ̌ふ möge auf bie weiterentwicflung be马 Brunnengefag̈ftes，inshefondere nach dem Drient， in geeigneter Weife Bebadft genommen weroen．＂ （Die Rejolution miro gentigend anterftußt．）

玉andecḩauptutant：Nactiom fich niemand mefgr zum Worte meldet，exfläre idf bie Debatte für gej山lofien und exteile bem ફerrn Beriçterftatter Das Sçlußport．
 füfrungen Des geefrten ફerrn ßorrebnerฐ，Deふ ફerm $\mathfrak{H}$ ggeorbneten $\mathfrak{D x}$ ． $\mathfrak{B u}$ dimulter mb̈date id mit nur
 Finanz＝2tuTidufies flipp und flar heipt＂in einem nidgt zu überifureitenben $\Im n v e f t i t i o n$ ङfredite bon $210.000 \mathrm{~K}^{\prime \prime}$ ， Dáa Daber in diejem 2ntrage ganz flar gejagt ift，mie
 $\mathfrak{F a u f e}$ ben $\mathfrak{A n t r a g}$ zu empfeflent．Was die Bemerfung， betreffend ben ßerbrauch Des Sauerwaffers im Drient anbelangt，bin idf in ber angenefmen Sage mitteilen



 ）zu tönuen．

Sollte eirmal ber Frall eintreten，ban bie $\mathfrak{Z n f o r =}$ berugen nach Gauerwaffer bejonbers fuir ben Export in größerem lumange fía erweifen，jo wiro dem \＆anbes＝
 rung ber Duellen ins guge zu fafien une bant miro Der geeignete Beitpunft gefommen jein，um weitere $\mathfrak{B e r a u l a j i j u g e n t ~ z u t e f f e n . ~}$

Rachoem aber Die Ausfüfrungen De马 ફerrn $\mathfrak{A} 6=$
 2ntrage Des æinanz＝2usifurfies Decfen und mider＝ Fiprechende ©rörterungen und ©raanterungen in benjelfen nicht borfonmen，io fant idy mich audf biefem 2ntrage affommodieren und mürbe Denjelfen auch ebentuell zu bem meinigen mactern．

Sanbechbauptmant：2Fix gelangen zur $\mathfrak{H} 6=$ fitimmung．Gegenitano Derjelfen ift ber Mutrag bes Finanzestificulife，meiters ber Bujakantrag Des Serrn Abgeororneten $\mathfrak{D r}$ ．Bud ntutter．
 ＂Der gobe \＆anotag molle beidfliejen：

Die in Der $\Omega_{\text {anbes＝}=\text { Rurauftalt } \Re o g i t i(c)=\text { Sauerbrumu }}$
teils durchgefiïfrten，teils in 2 uæfiuthrung begriffenen §nvefitionen，wiro geneffaigeno zur תeminis ge＝ nomuren．
 weife erft durchzufïfrenden Mrbeiten in ber \＆andes＝

1．©rrviffturg eine § 5otels mit diätetijcfer Reiidje；
2．Ferevtellung einer $\mathfrak{L}$ rintivafferleitung；
3．©infüfrung ber eleftrifchert $\mathfrak{B e l e n c h t u n g ; ~}$
4．Erneiterung ber શzetplenbelencflung；
5．Bergrößerung ber §eranda vor Dem §urgebăube ano seritellung eines wandelganges；

wird ein nidft zu ifberidureitenber Snbeftitions＝
 nabme eines $\mathfrak{D a r l e h e n s , ~ e r f o r b e r l i c h e n ~ § a l l e ~ g e g e n ~}$

 Dem jäfricidfen EErträgniffe Der תuranfalt zu ber＝ zinjen und zut tifgen ift．＂
Rachbemt eine getrennte Nfftimmung bisfer nicht in 2 njpurad genommen morben ift，glaube ich biejen Yutrag Des Fintur－2tusfduffes in feiner Gejantfeit

 genommen．）

Wir gelangen mu zur 2 ffftimnung über bie

Refotution Deß Serrn 2tgeoroneten Dr．Budimuifler， tweldfe lantet（lieft）：
„1．Der Ranbe $=$＝asfaun wirb aufgeforbert， bei ber Dutchfuilyrung ber programugemäß bor＝ zutefmenฎen §nveptitionen in $\Re o$ gitija $=$＝Sauer $=$
 forberungen infolge von Bauiberidfreitungen zu gemärtigen fimb．

2．©巨 m möge Die pribate ßautätigfeit im §urorte in．entiprecthender Weife angeregt und geforoert merben．

3．©̌，möge auf die Weiterentwidflung bes Brunnengeidäaftes，insbejondere nad）Dem Drient， in geeigneter Weeife Wedacht genomuten werben．＂ 2uch bieje Rejolution beitegt aus brei ßuntten． Fis murbe aber bisber eine getremte dbitimmung nicht

 welcfe Der gefanten Refolution ifre Buftimunng geben wollen，fich won ifren ©itent zu erheben．（Gefeffiegt．） Яuct dieje Refolution erfdeint angenommen．

Der nädite Gegenftand ber $\mathfrak{I}$ agesorb nurg ift ber
 iiber den Satrag Der Sogeoroneten Brand wio Genofien，Beitage Mix．111，betrefiend Die Mts＝ arbeitug cites Stranemrgufieruggo Brojeftes in

 Den ich erfuctje，die ßerfandlung einzaleiten．

## 

 Iadfer（bon ber Tribime）：ફొoher Randtag！§ch bate Den $\mathfrak{A}$ ntrag Der $\mathfrak{H}$ georoneten Brandl und Genofien， Beilage Mr．111，betreffend die 2usarbeitung eine马 Stranentregulierung＝Stojefte马 int Bezirfe Dberzeiring （joll ridftig beinen：§ubenburg），zu beridften．

Der §err Antragiteller hat bereitふ bei ber Be＝ griinoung Die Notmendigfeit Diejer Regulierung in genügender $\mathfrak{N s e i f e}$ gefemzeidnet．
§ç erfaube mir dafer namens des ఇanoeßfultur＝ 2ußicuuffes ben 2fntrag zu fellen（fieft）：
„Der hoge sanotag molle beffliep̃en：
 Der bringend notwenoigen Æegulienutg Der Teil＝
 bis 39.2 und ber abzmeigenben，zur Bafnitation Thatfeim füfrenden Subenburger ßezintsitrane II．凡laffe，mit ber Æegierung powie mit bemt

 und in ber nädifiten Seffiion bees hobgen \｛anotageß Beriddt zu erftatten und eventuelfe e 2 nträge zu ftellen．＂

（Der 2 ntrag wird ofye Debatte angenommen．）
 ftand ber Tageşorbung ift ber

 unt Getoifich，Beilage $\mathfrak{M r}$ ．95，wegen ciner ⿺äahr＝


 Shusgeitartung Der I．itciermürfiidicen 3uthtanifaft
fiir Das Eteitryutht in Marburg a．d．Drau．
 Gerg，ben idf eriucte，bie Berfandtung einzuleiten．

Berictertitater bes §inans－शusiduuifes Graf \＆am＝
 Ebre，imt Ramen bes finanz＝2usididufies iiber ben 2ntrag ber 2hbgeorbieten Maftian，Etiger unt Geenofien，Beilage $\mathfrak{\Re r}$ ．95，wegen einer jäfrclideen $\mathfrak{H n t e r =}$

 Errgatung，bejiefungsweife 2ubseifaltung ber I．fteier＝ märtioden Budtanitalt fuir oas Steiterfurfn in Mar＝ Gurg a．b．Drau zu Geridften．
 reid，โpegiell fiir ভteiermarf，bon groper poifswirt＝ ficgaitlicifer Beeentung ift，fieht man twogt ans ber Tatfacte，baß̉ ber Betrag für ausgefiügrte Eier unס Beffiigel ben Betrag fiur aurgefügrtes §inbvief um ein $\mathfrak{B e b e u t e n b e s ~ i f f e r f i t i g t ~ u n d ~ e i n e ~ © u m m e ~ b o n ~ u ̈ b e r ~}$ 100 झitlionen Sronen beträgt．
 bas alte ftevilifde gutgn，meldjes in jeber æ㔾esiefung vorzüiglidfe ©igenifdaften Gatte und iifer bie ©frenze Ginaus fpegiell als Eteirerfurgn befannt war，berborben unt perorängt．

Noun gethen Die Beftrebungen Der ©たefluggerzürffer in Etciermart babin，bas fait pertoren gegangene Steirerfungr rein zu ziiuften uno im ミanbe zu ber＝ breiter．


 Seite Des f．f．शderbauminifiteriums wolte §surbigung
 bon 5000 תronen wie einen Beitrag von 1670 §ronen für ßautojiter gemährte．

Die Eubbention bon ভeite bes Staates，weldfe bereflfe iiberbies babon affgängig madft，סaß̉ bon ভeite Dess Rantoes autci ein entifprectenber Betrag geleifitet werbe，reifft nidgt gin，um alfen 2tuforberungen $z^{14}$ geniugen，fayon ©efidafienes zu ergatten wio zu er＝ weitern，Dafer ift auth bon Seite Der Randwirt＝

 Gugns $\mathfrak{z u}$ \｛ubbentionieren．
 Der I．fteiernürttictyen 3ubdtanitalt für bas eteirer＝ Gufn in Mrarburg an ber Drau und ift dafer nicht in ber \＆age，eine Gubbention für Die f．£．fteier＝

 beantragen；bielmefr folf es ber f．£．Randobirtichafts＝

 Geffingelzuctit im Ranbe zu berwenden．

„Der Googe Sanotag moolle beiffliefen：
3 unt 3 weefe ber Fourberung ber 3ucht beg

 Sabr 1906 bon 2000 §ronten zugecviejer．＂${ }^{*}$
Bitte ben $\mathfrak{U n t r a g}$ annefifmen zu wollen．
（Der $\mathfrak{Z n t r a g}$ wird ogne Debatte angenomment）
Sandeshauttuam：Der nädfte Gegen＝ ftand Der Tagesorbnung ift ber
 Gemeinde：Yngelegenbeitert uiber den Beridit Des

 Hutgebutg ๔dfonitcin，St．శforiant und Iopolidith $\mathfrak{u m}$ Bewilligung zur Eintfedutg won Gefuithret fiir $\mathfrak{B c e r b i g u n g e n ~ a u f ~ D e m ~ ( s e m e i n d e f r i e d h o f e ~ i n : ~}$ ๔t．Midanel bei ๔djunifeitr．
Beriffererfatter ift ફerr શbgeoroneter Dr．ફras－ šope．

 meinde＝2Ungelegenfyeiten Dr．surasobec（bon Der
 zu erffatten über ben Beriçt bes fteiermärtififden Randes＝ 2ubidcuifies（Beilage Mr．175），betreffent das 2 2rfuctert

 ©intebung von Gebbiifren für ßeerbigungen ouf Dem Gemeinbefrieebgope in ভt．Mxithael bei ভdfonnftein．
§in §afre 1897 manote fiff）ber Ærieibgofbau＝
 Dem Erjuchen，für ben bei ber Wfarrfirche St．Mrichael bei Scfönftein angelegten neuen Frieohbo die Bemilligung zur Cinhebung bon ©rabjtellengebüthren zu erwirfen． ©5马 mußte bor allem bie Frage getôjt werbent，ob biejent Friedgofe ein $\begin{gathered}\text { onfeffioneller ©harafter zufomme } \\ \text { s．}\end{gathered}$ oder nidft．Die eingeleiteten §rbebungen haben zu Demt ©rgebniffe gefïthrt，סan ber Frieobof nidit als fon＝ feffitoneller Friedhof anzueben jei．
 zeugung，סã̃ סer ermähnte Friedhof tatjäd）lich als ein （Semeindefriedyof zu befandelt fei，jo obmaltete aud） fein weiterer Afitano，Die Eingebung bon（sebütbren
 ftatthaft auzujeken．

Mit Dem bent \＆andes＝2（u玉duffe am 18．Mo＝ vember 1905 zugefommenen Berichte des Beairts＝ அuझiduffes Schönftein vom 15．Sovember 1905，
 befanntgegebenen Erfordernifien entiprochen warde， insbejondere，daß in allen vier（semeinden nach）dem Mufter eines bom \＆andee＝2れぼjuffe mit bent zitierten
 Entmurfes mit einer einzigen，int folgenden zut er＝
 betreffend die ermäbnte（s）ebüfreneinbebung，it oromungş mäpig einberufenen Sibungen gefaf̃t und dañ dieje
 amtstafefn fundgemacht morben find，ohne baf fier＝ gegen Grinnerungen eingebracht worbent toären．

Der \＆andes＝2Нझidunj bringt mithin סiejen Ent＝ murf grundjäb̧licher Beftimmungen für bie ©inkebung bon Sbebityren für bie Sornafme bon Beeroigungen auf Dent Friebhof in ©t．Miduael bei ভdjöjtein in $\mathfrak{B o r f a g e}$ ．
 feitens ber bier Gemeindevertretungen Kediglich eine

 jeboch ber $\mathfrak{A}$（ficift，Daß es bei ber bon ifm bor＝ gejeflagenen Textierung zut verbleiben habe．Dex non Den vier（Sjemeindebertretungen angenommene Text \｛attet：

San exjcheint e马 grundjäbz（id）nidjt entiprecheno， Für afle in $\mathfrak{2}$ rmenverjorgung geftanbenen $\mathfrak{B e r j o n e n}$ Die Beeroigung ほfopten ohnemeiters auf oie ©semeinde zu
 bei in öffentlicher Srmenberjorgutg gejtandenen Wer＝ fonen bie $\mathfrak{F e r l a f f e n i d j a f t a b a b a n o l u n g ~ d e n ~ B e j t a n d ~ e i n e 马 ~}$ $\mathfrak{A}$ ftiovermögens ergibt oder dañ fitc）autch für jolche Berjonen britte Serjonen finden，weldhe nach bem（Sejete


乌iezu fonmt aber int bejonoeren Fralle bie Gr＝
wägung，daj̃，wie erwäbnt，an bem Friedbofe in St．Miduael vier ©semeinden zu ungleidjen Teilen eigen＝ tumeberechtigt find，we⿹\zh26灬alb fich bei einem nidgt im Berbältniffe diefer cigentumsanteile differierenden Stande ber in ben einzelnen Gsemeinoen zu beerdigenden （Semeindearmen eine ungebührliche Berteilung ber für Die Beeroigung biejer $\mathfrak{A x m e n}$ erwackjenden תojten auf oie einzelnen Semteinden ergebent mürbe，eine $\mathfrak{U n}=$ zufommilidffeit，welder nur baburch abgegolfen werben fantr，Daf̃ jede der bier Sbemeinden berpflichtet mird， Die Beeroigung foften für ifre Semeinoearnten an bie $\mathfrak{F r i e o f o ŋ झ f a f f e ~ z u ~ e n t r i d j t e n . ~}$

Ferner ift zu ermäfnen，ban bie won ben Be＝
 Beerbigungen auf bie einfachife ort马übliche Weife）int 2usntañe bon 2 K für（rrmadjene uno won 1 K für תinder unter 10 Jafren laut Bertififife马 ber f．f． Bezirtithauptmannichaft Windicagraz bom 10．Sovem＝ ber 1905 Den örtliçen ふerfältnififen vollftändig ent＝ ipricht．Die תoften ber Friebgofzantage gaben fich auf 13.400 K belaufen．Dieje תoften haben bie genannten Bsemeinoen im Berfältniffe ber Ssrunbftenerborjabrei＝ bungen mit 16 Qateilen für ben Marft Scjönftem， 80 式teilen für bie Semeinde Ungebung Schönttein， 19 2nteilen für St．Florian und 25 2nnteilen für Topolfachite unter fict）aufgeteilt．
（Fndlic）ift zu bemerfen，Daf ber non ben（be＝ meindebertretungen mit ber Bfarrpfründenborftehung St．Michael bei Scjönjtein gejdilofjene Bertrag über Den $\mathfrak{A n t a n f}$ Des Jriedyofgrundes berzeit nock nicht bie bei $\mathfrak{A n f a ̈ u f e n ~ b o n ~ B f r u ̈ n d e n b e r m o ̈ g e n ~ e x f o r b e r l i c h e ~ ( S ) e = ~}$ neymigutg gefunden hat，boci）glaubt ber $2 a n d e s=$
 fäblichen Beftimunugen bem Goben Sanotage bereits int gegentwärtigen Beitpuntle in 2 2ntrag bringen zu fönnen，nactobem ber f．f．Яegienung bie Mröglichfeit offen bleibt，oor Borlage eine马 Dieje Beftimnungen
 Senefmigung，Die ßeobaçtung Der für ben ermähnten Sbumbanfauf mapgebenden $\mathfrak{B o r j c h r i f t e n ~ z u ~ m a h r e n . ~}$
 angelegenteiten ift itbereinfimmend mit bent 9fntrage

 lich：．．．Dürfen für biefe $\mathfrak{A}$ rt ber Beerdi＝ gung ．．ftatt：．．．Dïrfen für bie ßeerdigung ．．．

 beantragen，nämlich eine andere Textientig，und zwar foll Majat 8 lauten（lieft）：
，Die Bereinbarungen ber vier genannten Ge＝
 in ßezug auf die Berwattung Des Frieohofes unterliegen gentäß § 82 der Gemeinסeoronung bom 2．Meai 1864，S．＝（6）．wit M．SBl．Mr．5，ber （Senefonigutg der Stattyalterei im Einverftänonifife mit ben ミanbee＝2tusichutife．＂
（Der 2 ntrag wiro geriügeno unterftüt．）
 bie wom 5errn Mfgeoronet $\mathfrak{B o s ̌ n j a f}$ beantragte Q̈nderung Des Texte马 Der Cfounojate，weldye in $\mathfrak{B e r}=$ fandhug ftefen und welde，mie idit glaube，auf $\mathfrak{Y n}=$ regung ber f．f．Regierung getroffen werben jolf，tat＝
 （6）umbjäbe nidft involdiert，andererjeits aber nifft zu
 injofern eine Befferung herbeigefiifyt mirb，baj eine
 wird，erfaube ich mix auch nom Standpunfte des Bandes．
 nebmen gu wollen．

Sanbechauptutant：Racfoem fich niemano meffr zum Wgorte meldet，erfläre idf die Debatte fiir gefdulojien und erteile dem ફerrn ßeriduterfatter Das Sdulu imort．

Beriffterfatter Dr．Sxašvwec：Der Abjak 8 Der vorgelegten（frimbjäze lautet（lieft）：
„Die näferen $\mathfrak{B e f t i m m u n g e n ~ i u b b e r ~ D i e ~} \mathfrak{B e r}=$ waltung ber Friedgofsfajie find burch die fried＝ Goforbuung zuttreffen，welche Der ©enefmigung Der politictifen Beföroe in Einberftänoniffe mit Dem \＆anסes＝2qusfaufie bebarf．＂
 とauten（fie $\mathrm{f}^{\mathrm{f}}$ ）：
＂（Die $\mathfrak{B e r c i n b a r u n g e n ~ b e r ~ v i e r ~ g e n a n n t e n ~ ( 5 ) ~}=$ meinden tiber sie gemeinfdaftlide e ©feichäftefüfrung in ßezug auf die Berwaltung des ærieolyofes unterliegen genäß § 82 Der Gfemeindeovonung bom 2．Mai 1864，凸．＝（®）．und $\mathfrak{B}=\mathfrak{B l}$ ．Mr．5，Der （Senefmigung ber Statthalterei im ๕inveritänonifife mit ben \＆anoes＝2
Wie fich Die Serren burch bie Bergleichung ber
 trag tatä̈chlid geeignet，den Text etmaß präzifer zu geftalten und Der befteferiben Cfemeinde＝Dronung etwas beffer angupafien．Jcty mache daber diefen 2 ntrag zu bent meinigen tho beantrage，benfelben in diefer Form anzunefment．

Bandeshauptmant：Wix getangen nun zur Q（Gfimmung．©fegenitand berjelben fino bie Cfrunbjả̉e， twie fie in ber Beilage 9 Rr． 175 enthatten fint unt auch in Dructe borliegen．

Sut diejent Grumojaben hat der feerr Beridfterftatter Gereite eine R̈f 2ugidulife aufgenonaten wurbe．
 ein $\mathfrak{Y}$ ntrag auf $\mathfrak{H}$ bänoerung bes $\mathfrak{F u m f t e s} 8$ geftellt

 Gat ben $\mathfrak{A n t r a g}$ De马 §exun abgeordneten $\mathfrak{B o s ̌ n j a f , ~}$
 einzulutzen exflärt．

Wix fommen Dafer，glaube idf，nur zur $\mathfrak{A b}=$ ftimutung über Den wom Šerrn Beridfferftatter in סiejer Weife abgeänberten，beziefungabeife ergänzten Entwurf ber（6xundjäbe．

STit gegen bieje 2uffafiung etwas einzumenben？
 $\mathfrak{u m}$ einten ©egenantrag $\mathfrak{z u}$ fellen．§da glaube baher
 abgeänderten ©rundoäze einleiten zu formen，und zwar nachoem zu ben itifigen Suntten bas 思ort nidft ge＝ nommen tworben ift，unter einemt bie efoftimmung über
 $\mathfrak{H}$ uth bagegen mito ein（Eimmand nifft erfoben．Sad erjuthe bafjer jene §eeren，bie bie vom ⿹\zh26errn Bericht＝ erjtatter in Yntrag gebractiten（5fundjäace，betreffeno Die Eintebung bon ©efbithren für Beeroigurgen auf
 annefmen mollen，fith bon ifren Sizen zu ergeben． （ 6 efdieft．）Die © Cundjäge find angenommen．

Der näcifte segenftand der $\mathfrak{x}$ age $=$ oronung ift Der
mủndidic Beridit Des $\mathfrak{E a n d e s f u t t u r ~}=$ gutidiufies
 Mr．144，ӥber Die ธdutzimpitug Der S（f）weite gegen Mizzbratio mo gegen Motlatio．
Beridgterftatter iit §err 2fgeorbneter Rlammer．
 handlung einzuleiten．

 Die Cyhre，nament bes Randesfuttur＝2tusidutfee über

 gegen Mitzbrano uno gegen Æotlauf，zu referieren．

Die Safyeinezudg ift fïr Steiernatf jebenfants eine ber midftigften Breige ber Tierproduftion．©fe＝
ftatten Sie mix，meine Serren，§nnen zum Beweije biejer $\mathfrak{A}$ ngaben einige Baflen borzulejen：

Jut Staateburchichnitte fommen auf $1 \mathrm{~km}^{2}$ $19 \cdot 29$ Stücfe，wäfrent in Steiermart auf bie gleiche Fläche 63：03 Stücfe entfaffen，§m Reidj） entfaflen auf je 100 ©inmohnex $14: 86$ ，in Steiermart 49：71 Schweine．Steiermarf feeft in relativer Besiefung an erfter Stelfe，was bie $\mathfrak{A n z a b l}$ Der Scflweine an＝ belangt，in Den \＆ändern Der biesjeitigen Reidfăjälfte．

Die Sejamtzahl ber in Steiermari gehaltenen Sthmeine betrug im Jabre $1900678 \cdot 910$ Stǘci，wo $=$ von fich in Şänden ber Gruß̆betriebe，bas find die＝ jenigen，welcfe 21 bis 100 Stüd Gabent，nur 1378 Stücf， während in Ђänden der ふlenbefiber，סas find jolche， weldhe 1 biz 20 Stüce befizen，Der ilbrige $\mathfrak{T e i l}$ fich befano．
 bie Schmeinezucht für Steiemarf bon bebeutenoem Borteile ijt und wäre bieje jedenfalle noch weiter zu Gefen，went nidyt bie groge（Sefabr Der Seuchen wäre． Dieje Gefafur ift bei ben Schweinen bebentend größer， ats bei jeber andereat Tiergattung．

Was den Milzorand anbelangt，fo fommt Derjelbe moht heute in Steiermart nicht mefre bor，er ift gänz＝ lid）getifgt．Die Schweinepejt ift ebenfafts im Яiud＝ ichritte banf dem energiidjen Emindreiten Der Æegierung，
 eingefühyt Gat，seboch Der Rotlauf ift heute gerabezu $\mathfrak{a l s}$ ©eipel für bie Safmeinezudit it Steiermart zu be＝ zeidnnen．Jm Jahre 1903 ift ein ©ejamtberfujt an biejer Seuche bon 861 Stüct，im Jabre 1904 jdyon ein Berluit bon 1055 Stüct zu berzeicfnen gemejen； Dabei ift nidft zu vergeffen，Daß bas faum die ફ̧älfte Der wirflidjen $\mathfrak{W e r l u f t e ~ i f t , ~ i n d e m ~ b i e ~ \mathfrak { B e o o ̈ f f e r u n g ~ a u s ~ }}$ Scfjeu bor Weitläufigteiten bie 2 nzeige ber Seuthen meift unterläßt and Diefelbe die franfen Iiere einfach Dem MReffer überltefert und fie gemöfnlich in Scauje bermertet．Trob̧omt märe biejer Seucfe leidt Einfalt子u tum，nadjoent es ein mirflich fictuere马 Mittel bagegen
 wirb biejetbe auch jeit Jafren geïbt und iagon jo ftarf betrieben，dañ die smp $\mathfrak{f}=\mathfrak{I}$ ierärzte nidft mefbr nact）$=$ fommen formen uno man idjon ermogen hat，ob mant nicht，natïrlich unter gemiffen rautelen，Dieje Schutg＝ impfung an \＆aienfände übertragen torne．
§n Ritederöfterreicf wiro die Sçub̧impfung eben＝ falle fichon jeit längerer Beit betrieben umb hat fich jefr gut bemäfurt．sch wifl nux auf Den Beridft bes
 Des Rotlaufes in Sieberöfterreich genaut befdrieben ift． Sil Steiexmart fino ebenfalls fanon in zwei Be＝
zinfen $\mathfrak{B e r j u d e}$ gemacht morben，und zwar it Senmartt bom Tierarzte תoroula und in Settan bom Tier＝ arzte ®urziDin，weldje beioe jebr gute errjolge Gatten．

Jn Erwägung affer biejer $\mathfrak{U m}$ tände fat fich Der
 ichuffes bolltommen angefdiloffen umo exlaubt fich bas
 zum Bejchluffe zu erbeben．

Derjelbe lautet（liejt）：
„Der Goge \＆andtag molle bejchließen：
 ventiontientig ber ञmpfutg ber Sifmeine gegen Den Rotlauf in zwecfmäßig erjcheinenoer Weije einzuteiten und סurcturffuften，uno mird Demjelben zu biejem Behufe pro 1906 ein תrebit von 4000 K eingeräumt．＂
（Der $\mathfrak{A} \mathfrak{n t r a g}$ wird ofne Debatte angenommen．）
Sanbeghatpoutant：Wir gelangen $\mathfrak{n u n}$ zum Sunfte 20 ber Tagesoronutg，basift ber Beridgt de ชintuz＝

Bur ©ejcuäftzbebanolung hat fich zum Worte ge＝ melbet Der Seerr Abgeoronete（5x röß mang．JCt）erteile ihnt basjelbe．
 mir，Den 2 ntrag auf en bloc－2tmuabme aller auf ber geutigen Tagesoromung fegenden 马etitionen zu fteffen mit 2 uほnahme jener，zu weldger einer ber Seerren zut iprecfien witnicht．

Mbg．2x．StuaductI（2．WB，Reoben）：刃ch beat＝ trage，über Die Setition Nr．230，Serzeidntiz Nr．51， Die Debatte 子 eröffnen und bitte bann um bas wort Ђiezu．
 Setition Nr．115，Werzeichniz Sir．44，mix Das Wort zu erteilen．
 ©röffinung Der Debatte über §etition Mr．283，ßer＝ zeictuniz SRr． 53.
 antrage，über bie §etition $\mathfrak{R r}$ ．70，Berzeic）nis $\mathfrak{N r}$ ．42， Die Debatte 子u eröffnen．

 Nr．70，Berzeidnnis Nr．42，Die Berhandung einzu＝ Leiten．Nacdobem aber Serr शfogeoroneter Fiurft int

Sauje nicht antwejend ift，wiro vielleidgt der Dbmann
 （Sraf Stürgly，Die freundicidfeit gaben，子u referieren．

 eingebracht bon Soul Matichef，penfionierten Dber＝ とegrex，um volle 2fnredfung feiner bor bem ふabre 1871 zugebrachten Dienftzeit．
 melctajes mir befdiloffen Gaben，die Dientzeit bom Momente ber Refrbefäfigung an emzurechnen ift，jo Kat ber Finanz＝2tusichun，fo weit ich midy aus dem Worfite in Sinanz＝2tusiduffe ger an ben Gang ber Werfandlungen erimern fann，aus prinzipiellen Grimben und weil die ©nopenfionābezüge des betreffenden Refrees ifm ginreichend eridjenten，Der æetition feine Folge zu geben befunden．
 bitten，bem Wetenten $\mathfrak{B a u l} \mathfrak{M a t i c h e f}$ in $\mathfrak{A}$ nbetracht Deffen，Dás er in legeter Beit fegr viel $\mathfrak{H n g l i u ̈ c t}$ in feiner Familie gefabt hat，wenigitens eine einmalige Gnaben＝ gabe zu gemähren．Der 耳etent felfit mar Leibend，feine Frau durch orei Sajre fortmäfrend franf und überbieほ
 zur Yufnahme gebract．Dadurch fino ifna，bejonders fiir ärztlidfe $\mathfrak{B e f j a n d l u n g , ~ b e b e u t e n D e ~} \mathfrak{A l u} l a g e n ~ v e r u r=~$ facht morben．Wereiters ift er über ©riucten des Drts＝ iduutrates St．Weter in Werfion gegangen，meil er feinen Dienjt nicht mefir berjefen fornte，wiob hat aud grone überfeedung bfopten zu tragen gefant it f．w．

Raçbem icd ifm verfproden babe，mich für ign zu berwenden，fo möcfle idy in Ynbetracfit aller ange＝
 wenigitens eine eimmalige ©inadengabe zu bemilligen．
 Mit Diefer ßetition bergält es fict）folgendernañen： Der genannte Refrer wurbe in Dftober penfiontiert， und zwar mit einer anrecthenbaren Dienftzeit bon 38 צafren．Ery führt in der Wetition an，bafe er in＝ folge einte ఇeibens，meldfes er fidd in feinem anftrengen＝ ben ßerufe zugezogen hat，nidft in ber £age mar，bie bollen 40 §agre zu wirfen．§on einer §rantheit feiner Frau ift in Diefer Wetition feine Æede．Wenn der ßetent weiters erwälnt，Dan ign die überfiedfungฐfopten hart treffen，io ift zu bemerfen，dañ ein Zefrer，menn er won Dem Dort，wo er zulest gedient hat，wegzieft uno
 tojten aus eigenem zu tragen hat．§om vorliegenben Falle fommt aber für ben æetenten hauptäaflicid）zu
ermägen，Dás er fchon mach bent neuten günjtigeren Wenfionsigejeģe befandelt murbe und dáa in biefer Ridutung aucti ein Bejaflus des Ranotages vorliegt，
 Saulfe berater morben ift，gefaß̃t murbe，weldjer dabin
 fionsuorichuiften und bie im innigen Bufanmentange

 ergalten לaben，in 3ufunf gnabenweife Ertjobjungen diefer ßenfionen nidat fattfinden follen．Das war bie
 um Cryjöfung der ßenfion nidgt engegangen iit．Waß Die ßemilligung einer Gfnabengabe betrift，fo fann id mid bariuber nicht ausjprecteln，miemoght id nicht zweiffe，
 gemadjt hat，auf wahrheit berufent，aus ber ßetition find diefelfen jebody nidgt but entnegmen．
 Den 2 ntrag jtellen，Dáß in Atnbetracht ber mifflidyen finauziellen ßergältniffe De马 §etenten
„Demfelben eine einmalige Ghabengabe von 200 K gerwährt meroe＂．
（Der $\mathfrak{2 n t r a g}$ mirb genügend untertüt．）
 mefr zunt Worte meldet，erfläre idíd die Debatte für geichlofien und erteile bem Ђerrn Berichterftatter סas ভdluntoort．

Berichterftatter Graf Stiixgtig：Der prinzipielle Stamopunft Des Finanz＝शuణfduffes，Der joeben aud）
 worben ift，wonach æenfionen im（5nadenmege nidft

 biefer pringielle Stadtpunlt murbe nidat angefocften uno id habe ifn daber auch nicht zu berteidigen．Gegenüber Dem 2ntrage bes geefrten Şerra 2 fgeorbneten v．Mayr Dafingeffend，dáa ben §etenten eine außerorbentliche G5nabengabe bon 200 K gemäbrt meroe，habe id）als

 antyeimgeftellt，ob und inviemeit basjelbe diefem $\mathfrak{Y n}=$ trage，meldfer bon feiner prinzipiellen Bebeutung ift， Fechnung tragen will doer nidgt．Bon meinem Stand＝ punfte aus als Referent de马 Finanz－2


玉andeghauptutati §ch fareite numeft zur



 idd，Dã̉ סer Gsefamtantrag lauten mürbe（fiejt）：
„W3iro aus prinzipielten Gstiinden abgeniefent jebod bemfelben eine cimmalige ©nnadengabe bon 200 K gewägrt＂．
 ftimmen wollen（lieft）：
„Wiro auæ prinzipieflen ©ränden abgetviejen＂ fich bon iffen Siben zut erfeben．（Seifdiegt．）
$\mathfrak{A r g e n o m m e n}$ ．
Jene ફerrn，welche bent zweiten Teile ber 2ntrages zuftimmen wollen，tweldfer fautet：
＂jeboct Demjelben eine einmalige ©nabengabe von 200 K gewäfift＂，
Gitte ich fich bon ifren Siten zu erbeben．（Befajiegt．）
Hagenommen．
马eetition $\operatorname{Mr}$ ． 115 ，
 Gandlung einzuleiten．
 Stiuxgtí）（bon ber Tribüne）：

Setition $\operatorname{Mr} .115$ Deß Engelbert Rogler，pen＝ fivnierten $\mathfrak{B o l f s i d d u l d i x e f t o r s , ~ u m ~ \Re e r f i o n s e r f o ̈ b u n g . ~ D e r ~}$

 Der Wetent ©rngelbert $\Omega$ ogler biente 44 Safre als Sefrer－idf weiß nidft wie viel als Sefrex，ats Dber＝ lefrer und Direftor in Suirftenfeld－in leeter Beit
 Der Dberlefrer uno Direftor תogler Gat in Fiurften＝
 aus eigener Jnitiative bie $\mathfrak{B e g i r f}=\mathfrak{D}$ fitbaumidyule ge $=$ grïnbet，aus meldfer biefe funbert fdföne und gut fut＝ tivierte Dbftbäume in Die $\mathfrak{u m g e b u n g}$ berpflangt wurben． Ex Gat joldje Dbjtbäume immer mit Gitauşgenommen und an Die Seffrer und Scfulfinder veriffentt und hat bann insbejonbere Der Sajuljugend סrauken סas ßaum＝ feken imo＝uitidten gefernt．Ere toar nidift nur ein eifriger und braver $\Omega e f r e r$ in der Schute，fondern er hat fich aud außerfalb ber Sajule bei jeber छelegentreit fïr

 3u diejer Beit waren die Scdulgärten im Bezirle Şart＝ berg nod jefgr jubract beftellt，aber jeit jemem Wirifen Kaben wir nur meftr jefgr menig Scfuten，weldfe feine


jeberzeit beftrebt，feinen $\mathfrak{B e r p f f i c d t u n g e n ~ g e n a u ~ a n o ~ g e = ~}$ wiffenhaft nactyuffommen．Rachoen er ofrebin um bier ふahre lärger gedient hat，als er zat dienen gefoabt gätte，
 gefet gedient hat und ifmi dafer Dieje Beit nidgt ein＝ gerechnet wirb，und ifm eigentlidy nur cineinhalb safre Feblen，Ftelle ich ben 2 ntrag，bañ oie ßitte diejes ber＝ Dienftoollen，jeffr braven Sefrers，unt Eintecfinug Diejer eineintyalb safre erfült toerde und ifm die bolle Senfion geroäfry merbe．

Sanbes＝2usfduß＝beifiber Dr．Sint：Mit biejer Betition bes Engelbert $\Omega$ ogler in Fiurfenfelo verfält es fidh genaut po mie in dem falle ber friiffer befanbelten Fetition．Diefer ভchuldirettor $\Omega$ ogle $\begin{aligned} \text { marbe im } \\ \text { Huguft }\end{aligned}$
 nit einer $\mathfrak{F}$ Senfion von 3456 K penfioniert und witnfat
 auf 3600 K ．शfle bie Momente，bie idf friifer auss einandergefebt Gabe，fitto autch fuir bie Beurteifung diefer §etition maß̃gebend．Er ift mit dem regulierten ©efbalte und mit den gïnftigen Bebingungen Des neuten Senfions＝ gejeters penfioniext．©巳 ift allerbings ridftig，Dã̉ er ein
 Schulgärten aukerorDentlidy veroient genacht bat uno aud in סiejer Æicgtung miederyolt 2 nerfentung ge $=$
 idulfees auf bent Stanbpuntte ftehen，Dañ eine gnaben＝ weife Eryögung non 马̧emfionen in ber Æegel nur in jenen Fällen，in weldyen tatjädflidy die materiellen Berfättniffe des §etenten eine Beriüfficftigung berbienten， gervähy werben foll．Raçoem mun diefer ভcjuldireftor
 $i_{n t}$（5ejuche auch nirgenbes erwäfit wirb，bã̉ es die materiellen Bergältniffe notwendig machen，eine 马en＝ fionserföbung eintreten zu $\mathfrak{L a f i f e n , ~ f a m t ~ i d f ) ~ m i d ) ~ f u ̈ r ~}$ Ergöfung der $\mathfrak{F}$ Semfion nicht ausfprechen．

2（bg．©crlits（St＝© 5．5artberg）：Sch bitte um Entidulfoigung；idf）möchte aber zut meinen früfferen

 Beforrben und auch bas gotbene Berbiemiftreuz bon Sr．Majeftät dem תaijer erfalten hat und Das miro Doch audd ein（brumo jein，bā̃ man diefem braben，efhr＝ liden Diener，went er barum anjucht，etwas nadfifieft．
 Kat afferbings 44 Dierfftaffre，barunter aber nur 38 antecfenbare，weil bei der Dienitzeit bor bem §afre 1871 befanutlidy nadf ben beftegenden 凤ormen bier §afre für orei gerecturet werber．

Sandcehbaupturam：Racdibem ficd niemand mehr zum Worte neldet，erfläre id）bie De batte für geic）lojien uno erteile dem §eern Berichterftatter


Beridfterftatter（Graf Stïiggth：Sch bin meit entfernt babon，ben $\mathfrak{F e r b i e n f t e n ~ D e \xi ~ \mathfrak { B r f s i d u l } = \text { Direlf } = ~}$ tors und Bezirts＝Sckulinipettors $\Omega$ ogler irgenomie entgegenzutreten；in（Segenteile，id）bin feft überzeugt， Dã̃ Die Scfilberungen，Die über bie verbienftoolle Wirt＝ jamfeit biejes Schulbireftors entmorfen worden find， vollfommen zutreffen．Э̌ch möcfte aber nament des Finanz＝2以
 gen nicht jtattfinden jollen，ourch Bejchtiffie des bogen
 um Die ßebeutung סiejeß ßrinzipes für unjer $\mathfrak{B}$ orgeben子
 Fonos eingetreten find uno סieje ßilanz bazu fügrt， Dã̃ im sahre 1906 bereiţ ein 2 （fggang von 145.000 K berzeichnet ift，mäfreno mix befanntlidh it früferen
 ein auझd）lagenoes Moment bafüx bildet，Dã̃ wix mit Errböhungen bon $\Re e n f i o n e n$, wenn eine Notwenoigfeit nicht vorliegt，etwas vorfichtig jein müffen．Die Seerren Gaben gebört，dañ diejer verbienitoolle Bortsjatul＝ Direftor einen Senfionほbezug von 3456 K hat，fo Daß̃ es Dock mobl anzunefmen ift，dañ einem Manme mit einem joldhen \＄enfiongbezug，menn ifn nid）t ganz außerormentlicke $\mathfrak{F e r g a ̈ l t u i f f e ~ b e b r i i c f e n , ~ u n o ~ d a s ~ i f t ~ j a ~}$ nachgemiejen，ein jorgenfreies $\mathfrak{A}$（ter gefictuert evicheint．
 aus prinzipiellen Bebenfen aufrectit erbalten．
 §errn 2 thgeorbneten ©erlibliegt mix in einer prä＝ zifen Frafjung nidft nor．Fbr 2ntrag lautet auf Statt＝ gebung beఱ Begebrenร．

MGg．（5exfits（St．＝（f）．Şartberg）：Jch babe bie Setition nicft zur Seano und weiß auch nicht，ob bas in ber Wetition präzife auggeorürctt ift．

2atocehtanpthtant ：Jch ichreite nunmegr zux 9Y6ftimmung und merde zuerft ben ©segenantrag Dew


Diejer Antrag gebt bahin，
＂Dan bem Engelbert Roglex，penfionierten
Volfæidut＝Dixeftor，fein $\mathfrak{B e g e f r e n ~ u m ~ \Re e n f i o n ほ = ~}$ erböfung bemilligt merbe．＂
Ju）erjuche jene §erren，weldfe biejen 2futrag an＝
nefmen molfen，fitif）bon ben Sigen zu erbeben．（Sfe＝ ichieft．）Diejer Fntrag eridjeint abgerebnt．
$\mathfrak{S c}$ ）exjuche jene 5erren，meldje nach bem $\mathfrak{A x}$ ntrage Des Finanz＝2 ßetition abgetwiejen merbe，fick bout den Siken zu er＝ Keben．（S5ejchieft．）

Diejer $\mathfrak{A}$ ntrag ift angenommen．
（6s folgt mun Bogen 51，ßetition Mi．230，Deฐ
Dr．Mlexander Brumater in Iobelbad um

 zahlung vonK 2776：30 berbleibenden $\Re$ eft＝ betrag per K 120.000 gegen $4^{\circ}$ oige $\mathfrak{B e r}$ int $=$ ¡ung bom 1．Dftober 1905 an oarlehenjweife noch meiters in feinem Bahlugswexprechen．

Beridaterftattex ift bex Seer Gefgeoronete ほrber， ben idif erjuche，bie Ferbandlung einzuleiten．

 Das anjuchen geftellt，es möge ifnt Die Begünjtigung zu teil werben，bon dem תaufichilling wrefte per K 122．77630 jofort K 2776.30 bezablen zu Diurfen und bap ignt Der $\Re$ ®eft per 120.000 K зи einem $4 \%$ igen 3 inßfuße und eimprozentiger $\mathfrak{A}$ mortifation belaffen meroe．
 anlanten，Diejem jeinem ßetitum Folge zu geben und
 Bitte gemäbrt meroe，find genau erboben moroen und hat fich flar geftellt，dañ ber \＆andiciaft burch bie $\mathfrak{B e}=$ laffung biejes תapitals in gar feiner Weije eine §se fagre brogt，da $\mathfrak{B}$ es ausgeichlofien ift，memt aud ixgend eine Sataftrophe $̈$ iber $D \mathrm{Dr}$ ，Bfumauer hereintreten． würoe，Dás bie Sandiduaft 子u Schaben fommt．

Seit ber Beit，alz Dr．Blumauer Tobelbad ant fich gebracht hat，hat er an baE Rand zixfa 38.000 K Rapital riucfgezahit und bei zirfa 70.000 K §injen und Binjeణzinjen，aljo nicht nur，bã̃ er feit biejer Beit ein Rapital bon 38.000 K rürcfbezafilte，ظat er bem \＆anoe auch bie Binjen efrerid bezafit uno aud die Binjem＝ zinjen．

Rachom bas，was er heute jafutoig ift，mit jeber Stunde excfutionsfähig ift und dieje creefutionsfäfigfeit anch für alle weiteren ßinjenraten uno meiteren תapitalझ＝ rüdfabfungen aufrecht bleibt，ift auch gar feine（sfefahr vorhanden，menn aud eine ふataftrophe ober ein Tobes＝ falf eintreten mürbe，daj̃ bie \＆anojchaft zum Scjaben fäme，meil fie in fetben Memente und zu jeder Stunde in Rechte ift，Erefution zu Fiifhen．
 Sründe vorgelegen，um סem ßetitum gerectit fu weroen，
aber in weiterer $\mathfrak{B e g i e f}$ jung muß man jagen, סaß̃ $\mathfrak{D r}$. Bf: maner efrlidg mo redida bejtrebt ift, jeine Scauto zutiictázuaflen. Wsenn es ifnt nidgt möglidx war
 hatten, jo fino Mrjacten baran idutlo, bie aufer bem Bereicife feiner Mëglicffeit maren, fie (Gintamzuthalten, Wir wiffen, bei einem warmen Babe ift es eine eigen= tümilidfe Sache; es ift meftr ober meniger ber Bug ber Beit getejen zu falten Bädern, zu Sonnenbäbern uno anberen תurorten, und auch der Hmitand, baß̃ Tobel=

 mate, das find $\mathfrak{U m}$ \{tände, die aud) it Recfrung ge= zogen werten mitfifen, bie es bem $\mathfrak{D r}$. BLumauer un= möglid) madfen, feinen $\mathfrak{B e r p f f l i d f t u n g e n ~ n a c f a n f o m m e n . ~}$


 bereits in ber borigen Seffion über bieje, ich muß jagen, peintidfe $\mathfrak{I}$ obelbaber 2 ffitäre gefprocjen uno gabe Damala dem \&andeg=2usidurfie fehr beftige Borwurfe gemadgt, weil er nidgt recfitzeitig bas sutereffe bes Zandes gerwafyt und nidft mit einem Beridfte über Dieje Bergältniffe an ben goben \&andtag Gerangetreten ift und $\mathfrak{B o r i d f l a ̈ g e ~ g e m a d f t ~ h a t , ~ m i e ~ m a n ~ b a ̉ ~ © e l o ~}$ Gereinbefommen firnte, bas das Rano zu befommen gatte.

Wix babet gegürt und es ift auct beute beftatigt morben, bá̉ bon einer Summe bon 160.000 K im ganzen mur 38.000 K zuxüdgezafit murben. Wemu Gente gejagt wird, bá̃ Binjen und Binjezzinjen efrlich gezafit morben find, was ich mit $\mathfrak{B e r g n i u g e n ~ z u r ~ \Re e n t = ~}$ nis nefgne, fo mun bas allerbings in Der legten Beit gewejen jein. §m borigen safre, too id ©elegenbeit
 eben auth die Binjen und Binjessinjen nidit bezaflt. (exs märe ganz erfreulich, wemn boch bie Berbanolung über Diefen ©egenftano in Sbaufe einen ©rfolg gefgabt Gatte umb dañ wenigitens etwas hereingebracft morben it.
 bán wenigitens ein $\mathfrak{B o r i f f l a g}$ gemacht muroe, wie für bas Rand in Suturift bas Geto gereingebracht werben foll. §(山) muß aber ซemerfen, סás es mich etwas be=
 midftige 2 ngetegentreit, wo es ficty um einen Betrag won 122.000 K gandelt, mit einem $\mathfrak{A}$ ntrage fonmut, fondern báa man bas einfach in Form einer $\mathfrak{F}$ getition und nocd bazu nit 67 anberen Setitionen, gewiffermazen in $\Re$ Ramid $\mathfrak{b l n w i r f t , ~ D a j a ~ m a n ~ u ̈ b e r ~ e i n e ~ j o ~ w i d f t i g e ~}$


 merben foll. Das mb̈dte id bemängeln.

Was ben $\mathfrak{B o r i f j}$ lag felfat betvift, wiro vorgeifflagen, es mbige geftattet werben, bañ ber $\mathfrak{D r}$. Blumauer von jeegt unt jäfrlidf 6000 K bezafit, uno zwar $4 \%$ Bexzinjung umd :(mortijation. Die $4 \%$ ige Berzintinug mürde 4800 K ausmadyen und es mîroen fïr bie

 obact zu gering itt. Unm diefe 1200 K , bie mir als 2morti= jation befommen, wiro daß Gut Iobetbad jäfrlich gemin

 jafre zum ©ntijeget bes Dr. Deridjatta gejagt hatbe - es mird berludert werben.

Die 1200 תronen 2 andurtiation fomen wir rufig redfunen, bã̃ fie mitroeftens aufgethen für bas, mas Diejes (shut Schaben erleibet, weil idf befurcfte, Daß̃ futa in emigen §afren nieder Gerausftellen mird, Daß̃ wieøer nitat geafaft miro. Bum Schfuffe miro boch bas fommen, was mant gefürcdtet hat und ronzu man Durct zefgn

 wieber zu ufbernefmen, wuס zroar in einem Buftande, wo bie WBieberferfelflung auf einen annefnibaren $3 u=$ jtand bebentend mefy foften weroe, ate die jemeiligen 1200 §ronent, bie mir einige §afre an Afntortifation befommen.

Soviet mir befant, ift Dr. Bflumauer mogitabeno, eß follen §aülfer in feinem Befige fein, in Eggenberg und Cfaz. Sid teeip nidft, ob ber Betrag, Den er bem Sande "faulbet, auf eine andere weife nicht idyneller
 flären, baf idf mit ber beutigen ßortage, bejonoers mit biefer geringen 2 mortifation nifft eimberfanden fein fant utho infolge beffen merbe idh nidgt für den 2 2ntrag ftinmen fobinen.
 nidft zuxiticfgreifen auf bie eingefenoen Erortenungen amo Beratungen, bie bereits im borigen §afue in

 erwibern, bañ bie riicfftändigen Binjen afferbings voll= ftänoig begafit finb. Wenn bem Sanbesequsichuffe ber
 ふaften mit ভtrenge zur §ercinbringung ber §orbe= rung borgegangen movoen fei, fo mödfte idy ervibern,
 miift mar, fufzeffione mögliçit biel (felo aus dem

 ift，daj̃，went es zu einer geridftlicfen §izitation fonmt，zu befürchten ift，bañ bas sano bemiififigt märe， Diejeß Dbjeft rieber zit erftegen．©゙马 ift eine fefto ftefende Tatjache und nachgemiejen burch）bent vorlie＝
 Tobetbad nidft nur feinen Ertrag gebracht gat，jondern ein pafitibes Unternefmen war．

๒゙る lieふ̃e ficch aljo nidgt recflfertigen，Das ßad wieber zu erwerben uto wieder neue $\mathfrak{J n v e f t i t i o n e n t ~ f u ̈ r ~}$ Daぶjelfe zu macter．

Tobelbad fann mit anderen ßädern，wie $\Re 0 \operatorname{lititid}^{\text {d }}$ uno Reufaus nicht berglichen merben，weil es mefr meniger ein $\mathfrak{R u x u s b a d}$ it und als jolches nur bann auf eine entiprectjende $\mathfrak{F r e q u e n z ~ u n d ~ B e j u t i ~ z u ~ r e c t i n e n ~}$ Gätte，wem eร eine jeitgentäß̌e und moberne $\mathfrak{H u s g g e =}$ Italtung erfält．Die 2 nnipriciche，bie man heute an ber＝ artige תurorte feell，find ganz auferorbentlicfe．Htno id glaube，es ift and faum anzunefment，bañ ber ¿antstag Kiefür Mittel bewilligt Gätte．Daß Der ¿andes． 2 （ußfdun auth beute feinen Boridflag gemacht hat， recflffertigt fith bamit，bañ ja im lekten Lanotage aus Den Beratungen und insbejondere der Stelfungnabme
 תonflufion abgeleitet merben muß̄te，man jolle feine Frift melefr gewäfren，¡onbern einfaç tabula rasa madjen， Die Forberung einflagen und Die Ěxefution durceffïffen．
 Sie $\mathfrak{H l a g e}$ überreidgt gegen $\operatorname{Dr}$ ．Blumauer，ben 3aflungsauftrag erwirft ；die 3mang马bollitrectiung fann jeben 2hugenblide durcugefïfytt merben．
$\mathfrak{F u n}$ ift mittlerweile $\mathfrak{D r}$ ． $\mathfrak{B l u m a n e r}$ mit diejem

 mit $\mathfrak{D r}$ ．Blumauer nicht eingelafien and ify mit feiner Bitte an ben Koben عanotag gewiejen．Durd） die Baflung，bie geleiftet twuroe，find，wie idid jijon erwäfnt habe，fäntlicge Sinfenruicfitände abgeftattet und Steft heute bie Forberung aufrecfit mit $120,000 \mathrm{~K}$ ． Čas mird mun heute das foge Saus zu entictioiden
 fei ober ob man wenigitens nodi cinmal ben Berfuta madyen mill，burch Bemilligung ber Stundung jufieep＝ itive zur Forberung zu gelangen．Эif）gebe zu，bã̃ es nicfit ganz fictuer ift，ob $\mathfrak{D r}$ ．BCumater bie ber＝ iprochenen Baflungen einzuflalten in Der Sage fein miro．Man mus fich eben bie weitere Frage borlegen， ob burch einen joldgen Berjuch bei fegfidflagendem Erfolge Sie Situation unginntiger miro und ob man etwas risflert，went nicht mit der Bwangsbolftrectung jofort vorgegangen miro．
§un，meine Serren，wie fochon erwäfnt，ipridft die Wayricheinliduffeit dajur，bañ im Falle einer 凤izitation das ఇand das Tobelfad tiord zuriuctfaufen míffen．Die weiteren תonjequenzen habe iditicfon beleuctitet．Das Qand wirb faum in bie ミage fommen，Das Tobelbad wieber abzutionen．W̧enn es bent Dr．Bfumauer in Jafren nidft gelungen it，Tobelbad zu verfaufen，jo twird es audd bem \＆ambe nicht gelingen．Das $\mathfrak{A m b}$ fann aber Tobelfad in Dem Keutigen Bujtande nidft Gelaffen，es wird §nbeftitionen macfen müfifen．शach Diefen ermägungen dürfe es fich סoch empfeglen，Der＝ malen noch won Der ¿izitation Des Dbjeftes abzujefen und auf eine ratenveife Baflung unter 2ufrectityaltung alfer תautefen einzugeffen．Sebe Zaflung verbeffert die Sypothef und danit die Rage bes \＆anbes．

 auf cinraten，biejen lebeten Berfuctid zu machen，und zwar beswegent，weil der Serr 2fgeorbnet $\mathfrak{D r}$ ．Sdjadierl
 jervent verfïgt．Dã̃ er andere $\Re$ ealitäten nidft hat，ift feftifegeno；ob er andere Æejerven hat，miffen mír nidft． Wiirbe er aber foldge baben，bann fann und wirb er feine Berpflidftungen eingalten，unt fith jeinen SBeith zu erbalten．Şätte er bieje $\mathfrak{2}$（ficidt nidgt，fo wären feine Borichläge unveritändidid）；benn bann begält er boct lieber fein Sutber int $\mathfrak{T}$ roctenen．Dr．Bfumauer recfuct mit einemt giinftigerent Ertrag in Den folgenden §afren，er Gat das begreifliche Beftreben，bas ©elo， was er icfun für Tobelbad bezafilt Kat，für ficif）zu
 gegentwärtig zu Galten．Sie merben bann ben 2ntrage

 Der ifm gemorbenen 2uffräge gefandelt．
 Sanotag！刃ch Gätte mich in jo ipäter Stutbe nicft zum Worte geneloet，ment midid nidgt die 2ußfiuffrungen Des Serrn Dr．Sdjadjer $\mathfrak{L}$ bazu gezmungen Ђätten．
 einige $\mathfrak{W}$ orte zut jprectjen unt erlaube mir eingang meiner furzen Ahşfütrungen auf bie ©invendungen

 viel zt gering erfcheint．MReine Seerren，im ફinblicfe auf bie biefen $\mathcal{S a f t e n , ~ d i e ~ S e r r ~} \mathfrak{D r}$ ． $\mathfrak{B C u m a u e r}$ ionft nodf zu tragen hat umo im Şinblicié auf die finanzielle Sage，in ber fich Serr $\mathfrak{D r}$ ． $\mathfrak{B l H m a u e r}$ befindet，er＝ idfeint Diefe かuto gron genug und fan idid bie ફૃerren


Blumauer，fo biel idf meiß̃，auts feiner ärztlicyen
 fant man bei ber Geutigen Beit mit Riucticidy auf die bielen uneinbringlicjen ßeträge uno §iućftanosbeträge mogl feine günfligen nennen．Şas mürben wir exreidjen， wenn wir §errn Dr．Blumaner vergalten mollten， Diefen תapitalarefit bon 120.000 K in ber beantragten $\mathfrak{H r t}$ ，jeboch mit einer größ̃eren 2 Amortifationsquote zur Riüdzaflung zu bringen．Wsir mürben riæfieren，Daß Dr．Blumauer Diejen groß̄en Betrag Der 2morti＝ fierung，Der für ifn eine bebentenbe Belaftung ift，nicht zaflen fann und bás bas Land，wenn es zu einer Swangsver $\{$ teigerung fonmt，Zobelbad übernebmen müß̧te，und bas preche iff offen aus，träre für bas Sand eine finanzielle תalamität．2trbererjeits bitte ich， nidgt zu überjeben，Dã̉ es nifft angebt，einen Mhann， Der bereits an bas sand 106.000 K geleitet bat，Der unter ber 1 tngunft der ßergältniffe nicft im ftande war， feinen Berpflidftungen boll und ganz nadfulfonmen， Daß́a es nidgt angeht，einent foldjen Mann bor die Tirre $\mathrm{z}^{11}$ fetgen und ign feiner Exiitenz zu berauben．Sch glaube，wenn wix ifm auf die beantragte $\operatorname{Art}$ nidgt Die Möglicfleit bieten，fich zit rangieren，fo werben wir ifn tatäadilidy feiner Exxiftenz berauten，und toas mürben wir babon haben？©ine finaņielle Scfädigung Deş ¿andess！
 wemt bas Rano auch heute it Tobelbad über 100.000 K gineinftectt，nidft besbatb，weil es fo bet＝ fubert ift，jombern meil es abjolut jeiner \＆age nadf （es ift ein feuchtess Reft）nidft geeignet ift，ein bedeu＝ tenbes $\mathfrak{B a d}$ zu werben，bie Æiüftnagme סiejes Babeæ für bas Rano ftets bon Raçteil märe．Das bitte idf mix zu glauben，bas ift meine inuterfe überzeugung． Was bie Devaitationen anbelangt，won welden aud §err $\mathfrak{D r}$ ．Sdjadierl gefprodjen hat，indem er glautbt， Dan bie jätrlich zur शaftattung fommenoen 1200 K faum hinreiden，um das zu erjeteen，was von Dr． $\mathfrak{B l u m a u e x}$ bon einem sabre zunt andern debaftiext wixb，fo möcfute idy benterfen，Dañ es nach bem $\mathfrak{F o r t}$－
 ift，Die Subitauz Des walbes anzugreifer．Sit）möchte mir bann boch erlauben，biefe ghus̃erung als eine arge
 es fuir uns wirflid geboten eridjeint，ben 2 （ntrag，
 $\mathfrak{u m}$ Dem Şern $\mathfrak{D}$ ．Blumauta bie Möglicffeit zu geben，fied zu rangieren．Die Bedingutgen im 2ntrage
 idflere，aber idy bin überzeugt，Daß $\mathfrak{D x}$ ．Bfuntaut affes daran feken tviro，trokg der Sdifore，dieje $\mathfrak{B r}=$

Dingungen zu erfüllen．Şd bitte aber，סieje Bedin＝ gungen nidgt noch jchmerer zut geftalten．（ßeifalf．）
 Der Seer $\mathfrak{W o r r e d n e r ~ a n ~ u m f e r e ~ S u m a n i t a ̈ t ~ a p p e l l i e r t ~}$ und er fat gefagt，e马 gefgt nicfot an，einen $2 \mathrm{Hrz}^{2}$ ，ber bem Rande（feld folduldig gebfieben ift，bor bie Tuit zut fegen und ifn feiner ©xiftenz zu berauben．§cil er＝ laube mir nur zu benterfen，dáa bies eine geroaltige
 an $\mathfrak{D}$ ．Sadjer berfauft gefabt und es fann baher von einer Beraubung feiner 巨xifitenz und bon einem vor Die Tuir feteen nidgt die æede fein．Wogl aber Gat Dr．Blunauer，ber bem Dr．2fjcher baş Bab berfauft hat，blon beswegen，weil er－е§ handelte fich nur um ein paar Tage－bie fällige Rate nidft zujanmengefracht hat，ifn vor die さuix gejegt． Dr．2fjuer hat die 20.000 K תaution，bie er gegeben hat，biefeft verloren．Wsenn idif）nidjt irre，fo find dieje 20.000 K ，Die Dr．Rjcぁer berloren hat，Dazu ber＝ mentoet worden，Die Binfenfifutld bes Dr．Blumauter zu bezaflen．Seine §erren，wenn man alfo bon
 gebenfen，Der feiner Exiftenz beraubt murbe，und wie ich）nebenbei bemerfen mbebthe，gat $D \mathfrak{D}$ ．Blumauer bem $\mathfrak{D x}$ ．2fideer nidgt nux bieje 20.000 K abgenommen und hat ifn finausgemorfen，jonbern er bat ify aud ourch eine ganze Beit gindurch feine ganzen Snitrumente zuriiteffefalten，io Dan Dor．2\｛j山er nicht in ber ミage war，jeine Sraxis auszuiben und er fich an mich ge＝ menbet hat，was er tun follte，um mieder zu feinen $\mathfrak{F n i t r u m e n t e n}$ zu fommen und feine Sraxis ausitben zu tömen．刃eine Ђerren，wem man die ßergältniffe fenut，mus man erregt werben uno menn ев fich ein＝ mat im hogen Saufe barum gandelt，bas Jnterefie des Sanbes zu wahren，dann wiro an die 5ొumanität appelliert．Meine Seerren，Sie werben，ber alljeitige Beifall hat es ja bemiejen，für den $\mathfrak{A n t r a g}$ Des なinanz＝
 Dazu，befürcfte aber，Daß̄ wir unt in furzer Beit mieber mit $\mathfrak{D}$ obelbad zu beidäftigen Gaben werben． $\mathfrak{D x}$ ． $\mathfrak{B l} \mathfrak{m}=$ auer ift fein junger Mann meft，und nadi bem oot＝ liegenden $\mathfrak{B o r i f f l a g e ~ m i t o ~ e s ~} 40$ §afre Dauent，bebor Die ভcfutb gezafit ift．Sdf minidfe Dem $\mathfrak{D r}$ ．Blumauer ein langes Reben mo bañ er aud nod bieje 40 §aftre bazu lebt．Sit es aber nidft der Fafl，dann werben wir vor ber aften תafamität ftefen．Die 〔rben werben ein fo unficjeres $\mathfrak{B a d}$ nidft überntegnen uno weiter＝ fiituren toollen und wir merben Dafer Dant bor Derfelfen Frage ftefent，mitr mit bem Unterifitede，bañ fich die Bergältniffe noch bedenteno verfflectitext baben werben．

Sie werben für ben $\mathfrak{S}_{2}$ ntrag jtimmen uno übernegmen bafer autd bie ßerantwortung bor bem \＆anbe．
sanbechbauptutant：Nacfoem fich niemand ntehr zunt Worte meldet，exffäre iff die Debat te für gefulojfen und exteile Dem ફ̌eren Berideterfatter Das Sclungort．

Berichterjatter ©xber ：§acd Den Susfityungen，
 bon werjffiedenen Seiten bes yoten scaujes gefallen
 zufiigen noch wegatnehmen．
 ftinmung．Der $\mathfrak{A}$ ntrag Des 乛inanz＝2 （lieft）：
„Dem Dr．Alex．Blumauer wirb unter ber Bedingung ber fofortigen Æiutudaffung eines תapitale $=$ Teilfetrages von 2776 K 30 h und unter ausbruïcticficer 2ufrecterfaltung Der Fällig＝ feit ber jogint nod unberidftigt bleibenden $\Omega a u f=$ idfilling farberung bes \＆anbes per 120.000 K geftattet，biefen תapitalareeft bon 120.000 K vom 1．Dftober 1905 angefangen mit vier vom S．undert Galbjäfrig nactiginein zu verzinjen und zur 2 （bb $=$ ftattung biefer Binjen jowie behufă alfmäflicicer Rüutzafliung ber reftlicjen תapitalæidulio von 120.000 K balbjäfrige शamitätšatert im feften Betrage bon je 3000 K ain 1．2tpril und $1.0 \mathrm{E}=$ tober jeden §abres，jeboch unt jo gewiffer zu er＝ Legen，als bei scidteinthaltung einer foldjen Æate
 Des bereits erwirften 3abłungsmandates mit Swang $\mathfrak{b o l l f}$ trecfung vorzugehen．＂
（Der $\mathfrak{A}$ ntrag wirb angenommen）．
Wir gelargen num zum ßetitionsbogen $\mathfrak{R c}$ ． 53 ， Wetition Mr． 283 Des Mattfäus Sdwab，bulgo §iemzl， Befitger in 2ffact，©emeinde Яicd，Bezirf ©röbming， um lunterftitutang．
 naunt，Der aber in hoben Şaufe nicht anmejend ift．

„Dieje §etition wird bent \＆andes＝2uticdufie
zur Errefbung und möglicjfter Beriicfficftigung
mit ber Ermä̈chtigung abgetreten，Dem §etenten
bei wiutbigfeit 300 K aus $\mathfrak{Z a n d e s ̃ n i t t e l n ~ z u ~ g e = ~}$
mäfren．＂
 iduufies bas wort zu negmen？
 Stiitgtif（bon ber Tribime）：§cil erlaube mix ben

Hutrag Des Finanz＝શี


 eine Setition an ben hoben \＆andtag Des subaltes geriçftet，man möge ifmt ats sandeşmitteln eine

 ఇob；Durch bas Nicftoerbauen ber Ernes bat er einen Schaden bon 8000 K erlitten，weiters ift fein 贝efits an und für fíd bis zut oreibiertel Treilen veriduuldet， er Gat cine franfe Frau，fieben תinder，Die Ernte int Safre 1904 war faft ganz vom Æoft bernidftet，Geuer Gat er burch Dürre einten bebeutensen Schaben erlitten； auß̉eroem hat er Ungliiact in Stalle gehabt，es find ihn zwei ßferbe und fïnfzefn תätber verendet und ferner hat ifm auf feiner $\mathfrak{A l m}$ eine $\mathfrak{Z a m i n e}$ bie 2lpe weggetragen und Demzufolge mirb ber bohe \＆andtag einfefen，baja bas ber reinfte §ob ift．Gr bittet um
 Qanoes＝2

 nahme biefes 2antrages．

Satibe hhauptuant：Radform fith niemand meffr zum Worte melbet，erfläre idy die Debatte für gefdulofien und erteile bem §eran æeridyterfatter סas Sclutimort．

## 

（Der Antrag wiro angenommen．）

 Ginfictotlich ber ifnen zur ßorberatung überwiefenen Seetitionen wird eine ©inze（beratung nidft in $\mathfrak{A r n j p r u d})$ genommen sca）glaube bafer mumefre int Sime bes
 Die en bloc－2tnatyme aller biejer \｛yträge beantragt hat，mit der 2 （6ftimmung uiber die übrigen in diejem §etitionsberzeicfniffe $\mathfrak{N r} 39$ bis einffdicieflich 54 ent＝ Kaltenen 2 nträge borzugefen．（ 2 ady einer Saufe．）©in Einmano wiro nidgt ergoben；idf erfucfe baker jene Werren，melche bie non ben शuझiduiffen zu ben Seti＝ tionen geftellten \｛ynträge annefmen toolfen，fich bon Den Siken zu erfeben．（๕efidieft．）

Angenommen．
Die Tagesoronung der heutigen Sitaung ift ertedigt．
©゚马 if mix wäfrent ber Sibung noch ein mủnd＝ licfer Bericht feitens des $\mathfrak{U n t e r v i d f t e = 2 ~}$
geben woroen，beffen Genefmigutg bom hodjen ફ̧aufe idif）mir erbitte．


 Getreffend die ßeroromung Des f．f．Minifteriums für ケultus und Muterrigt bom 29．September 1．§．， $\Re==(6) .-$ Bl．$\Re \mathrm{Rr} .159$ wom 14 ．Dftober 1905，twontit eite Definitive Scful＝und untervidftsoromug verlautbart wurbe．

## Der 2 ntrag fautet（lieft）：

„Der Gobe ミanotag molle befflifiefen：
Der $\mathfrak{Z a n b e s = 2 ~ ( u s i d u n ~}$ twiro beauftragt，bie neue Scfull und Unterridftsorbuung vom 29．September
 mit Beziefung auf ben 2tntrag Beilage §ir． 136 einer näferen $\mathfrak{U n t e r j u c h u n g ~ z u ~ u n t e r z i e f e n ~ w o ~}$ bariiber in ber nächiten Sefifion ßericht zu er＝ ftatten，ebentuell 2 nträge zut fellen．＂
 Melngof．
（Die mündlide Beridgterfattung wiro genefmigt．）

Sif）bitte diejen（fegemfano als aufgelegt zu betrachter．
（Fine Snterpellation liegt audd nod bor，bie id Den Æerrn Safriftüfrer ©apra zu berlejen bitte．

Schuiffiufter Capra（fieft）：
„§nterpelfation
Der 2lbgeorbneten Sdweiger und ©enoffen an Seine Exjelleuz den ફerrn Statthalter，betreffeno die ©̧efähr＝ Dung bes ßerffefres feitens des Dr．§acher in $\mathfrak{A r n =}$ fels burd）zu funelles Faften mit bem Motorrade．

Bon mefreren Snjafien Des Bezirfes 2rnfels wiro
 wegen bes fannelfen Jabrens mit feinem 2utomobic
 mache．Die Strafen imt Begirfe $\mathfrak{Q r u f e l}$ find für bas idfnelle Fafren mit Motorräbern burcfaus nidjt ge＝ eignet，weil Diefelben fofinal angelegt find und ftarfe תriummunget aufpeifen．
 es murben \＆abungen bon（Seräten burch bas Scljeu＝ merben der Bferbe $^{\text {umgetworfen．}}$
§m borigen §afre murbe bem ©fumbbefiter 2futon Faring in ©ffeinftetten eine Wagenlabung mit Safmeinen in ben Straß̃engraben geifiletbert．

Dem Gfundbefiter vulgo Sdienf in（freith）


mutrbe ein $\mathfrak{B}_{\text {fer }}$ eine weite Strecfe geidfleift，Die $\mathfrak{F o l g e}$
 muşte bas 马̧ferb um 200 K verfaufen，und erlitt hie＝ butch einent Schaben won 400 K ，2uct Gaben fitid bei Den Unfälfen ßerjonen berfetat，weldde lärgere Beit das Bett Guiten muǰten．

அnt 20．शuguft ס．§．murbe in ©t．§ogann in Saggautate ein $\mathfrak{F e f t}$ bes Beteranenbereines abgefaalten， Der 3 ug betwegte fitd gerabe über ben Marttplate，es Gatte fich eine grone Menidjenmenge angefammelt，ba fam Ђyerr Dr．Facher icharf dafer gefafren，bie Rente Fomuten nidft gleidy weidfen，biefelfen mutron einfach auseinanter gemorfen．（ES baben fich 2atenzeugen zur Ěrfärtung Diefer Tatjactje angeboten．

Weiters murbe ben Jinterpellanten fayriftlidif）und
 fei，und infolgebeffent mäten jo viele Unfälle vorge＝ fommen．AMgemein wirb um 2ffhilfe exjucht．

Die Befertigten ftellen die

$$
\mathfrak{A r f r a g e}:
$$


2．Sit Seine Exzellenz bereit，Erfebungen pflegen子u Laffen，um R（bjilfe zu idaaffen？
（5xaz，am 24．Robember 1905.
Scimeiger．

Suber．
F．Šagenhofer． §utz．
Ferb．Berger．
 Ginxeidjeno gezeidfuet unt wiro an Seine を̌zellenz ben 5erm Stattfalter geleitet werben．

Die nädfite Sibiung beftimute ich für Samstag den 25 ．November 1905 um 9 Uftr vormittags und ats

## Eagcerviduitg ：

 ben afntrag ber 2ageoroneten 5agengofer und Genoffen，Beilage $\mathfrak{2 r}$ ．82，Getreffeno die Erfaffung eine马 Berbotes ber ๕infuft italienififer Scjueine in bas

$\mathfrak{B e r i d f t e r i t a t t e r ~} \mathfrak{Z}$ ggeoroneter $\mathfrak{b}$ ．Rofitanほfy．

 Die $\mathfrak{F e t i t i o n} \mathfrak{N r}$ ． 318 Der $\mathfrak{B e z i f f s b e r t r e t u n g ~ M a x i a z e l l , ~}$ betreffeno bie Eryebung Der ভeeftrane und Der ©friin＝
 （Beilage §r．196．）

Beridfterfitter Qbgeorbneter Stoder．


 Möderbrucf－Biftl－马ufterwald in bie תategorie ber ßezivfiftrajen I．תlaffe．（Beilage Rr．197．）

Beridfterftatter Y（Ggeoroneter 3edradjer．

 treffend bie 〔ryebung Der bon Weichieldorf bei ફobenegg von ber Æeichぼtrane Wien－Trieft abzweigenden，über Reutivajen und ©inod nach Weitenftein führenben Be＝
 ftraßen I．ふlaffe，jowie betreffend bie 2uflafjung ber

 zirffitrafe II．תlaffe．（Beilage $\mathfrak{N r}$ ．198．）

Beridfterytatter MGgeoroneter 3edladfer．

 （Senoffen，Beilage $\mathfrak{M r}$ ． 90 ，betreffend Die Einführung einer neuen Landeşoromung und einer Randtaghrwafloronung für Das Seerzogtum Steiermarf．（Beilage $\mathfrak{N r}$ ．201．）

Weridfterfatter 2bgeoronter שxber．
Minoritätantrag ber 2fgeoroneten 5agenfofer und Senofien，über ben 2 ntrag ber Abgeoroneten
刃r．90，betreffend die Einführung einer neten Qande $=$ oromung und einer Qandtag马bafloromung für daß Ser＝ zogtum Steiermarf．（Beilage Nit，201．）

6．Mündlidjer $\mathfrak{B e r i d i t ~ D e s ~ f o m b i n i e r t e n ~ \mathfrak { F i n a n z = }}$ und Sonder＝21sfduffes für 2andesfuttur＝2Yngelegen＝ Geiten über ben 2 ntrag dev Abgeorbiteten §ohamt （6erlis uno Genoffen，Beilage Mr．97，auf $\mathfrak{F u}=$


Bericteriftatter 2bgeoroneter $\mathfrak{x a u t t m a n}$ ．
Minoritätæantrag Der 2bgeoroneten $\mathfrak{5} u \mathfrak{b e r}$ und （Sinofien zum Antrage der Abgeorbneten sofann
 gleidyung Der Bezinfsitranenfoften im \＆ande Steiermarf．

7．Mändlidjer Beridgt bes Untervidfte＝2 über ben Yatrag Der सbgeorbneten EFinfpinner， $\mathfrak{D}$ ．Şofnann $\mathfrak{W}$ ． Beilage $\mathfrak{M r}$ ． 87 ，betreffend bie öffentlidge 2 （nttsbeichre $=$ bung Der ¿ehrperionen．

8．Miünolicyer Beridft De马 fombinierten Finanz＝
 georoneten $\mathfrak{D r}$ ．Scjadier $\mathfrak{l}$ und $\Re$ ejel，Beilage $\mathfrak{M r}$ ．73， betreffend bie weitere ßeriegung von Bolfsidutlen aus niederen in högere Drtaflaffen．


 id．
 lidfen Stabt Brudd a．b．Mur unt Exridftung bejonberer IV．Segrturie für תnaben uno Mädiden an der Doppet＝ bürgeridulle in Brutć a．b．Mur；2．itber bie（femäty＝ rung einer Subvention bon 2400 K zum ßetriebe bon
 ftädtijchen Bürgerichuten in Gfraz und 3．über die Gewäfrung einer Subbention bon 1000 K für einen
 ber mädchenbirgeridule in ©illi．

Bericfterftatter $\mathfrak{H}$ georboter $\mathfrak{D r}$ ． $\mathfrak{R}$ ofojainegg．


 Bürgeridutlen．

Bericfterftatter Mbgeoroneter Exzellenz Graf Sturgth．
 über ben \｛ytrag ミenfo und Senofien，Beilage Rr．98，betreffeno die Erricatung eines offentliden


12．Mtindlider Feriaft Des Sanbesfultur＝2Yts＝ icfuffee über den 2 thtrag Der atbgeoroneten Stodfer und Ǧenoffen，Beilage গix．117，betreffend סie Жusge italtung des lanomirticafaftlicyen Unterrichtes．
$\mathfrak{B e r i d f t e r i t a t t e r}$ NGgeoroneter Deநŋne．


 21．Dftober 1905 U VI 1481／4－27，betreffeno 3 u＝ ftimmung zur ftrafgeridutlidfen Serfolgung Des $\mathfrak{L a n d =}$ tagsabgeorbneten §ojef Drnig，wegen Übertretung gegen bie Sidferfeit Der ङfre．

14．Beridft Des weentultur＝2ugfduffes mit den
 pro 1906 beidhloffenen Repolutionen und $\mathfrak{A n t r a ̈ g e n ~}$ （Beilage $\mathfrak{R r}$ ．200．）

Beridferftatter 2（bgeoroneter Exzellenz ©raf Sturgth．


 aus bent Befibe ber \＆andes＝2dererbaufdife in ©xoten＝ Gof an die Cbemeinde をggenberg．（Beilage $\mathfrak{F r}$ ．199．）

ふeridterfatter 2lbgeoroneter freif．v．Mofitaußfy．

16．Beridat סes Sonder＝2\｛ticichufes für Semeinde＝ angelegentyeiten über Den 2 ntrag ber Abbgeorontent $\mathfrak{D r}$ ．Эurtela，Dr．Floj，Dr．Deǎfo und（צenoffen， Beilage $5 x .109$ ，betreffend bie $\mathfrak{A b}$ ． meindeorbnung für Steiermark，©sejets vom 2．Miai 1894， $\mathfrak{R}=(6)=\mathfrak{u} . \mathfrak{Y}=\mathfrak{S B L}$ ．Sux．5．（Beilage $\mathfrak{s k r}$ 195．）

Beriduterftatter 2 （bgeoroneter $\mathfrak{F}$ aftian．




Beriditerftatter 9Hgeoroneter Exzedlenz ©raf Stii rgft ．
18．Maindlicjer Bericft Des Sanoe马futur＝92 $=$
 lage $\mathfrak{N r}$ ．192，mit Norfage bes Entipurfes eines ©e＝ ¡eß̧eふ，betreffeno Die crntwäfferung סeぶ Grubegg it ber （Semeinde Sctalabming．

19．Mändlicjer SBericht Deæ Unterricht马＝2ી über ben 9 Htrag ber 2fogeorbneten $\Re$ ejel und $D r$ ．

 iiber bie Schulbejuctserleidyterungen．
 S t it rgfh ．
 über Den $\mathfrak{A n t r a g}$ Deङ $\mathfrak{A}$ Ggeoroneten Freikerrn oon $\mathfrak{R} D=$
 Die ふerorbmung סe૬ \＆．Ł．Minifterium für תultuæ und Unterricht bom 29．September $\mathfrak{I}$ ．§．， $\mathfrak{R}==$ © $=\mathfrak{B l}$ l． Nex． 159 bom 14．Dftober 1905，momit eine befinitive Schut＝und Miterriditworonutg verlautbart murbe．

Beridfterftatter Mogeorbneter bon May $\mathfrak{r}=$ Melntof．
 ullo zwar：

## Berzeiduis Sr．55：

Setition $\mathfrak{N x}$ ．287，Mucius © a $\mathfrak{m u z z} \mathfrak{i}$ ，um Dienjt＝ zeitanrectmung．

Bericfterftatter s）fogeoroneter $\mathfrak{F}$ ü ft ．
 in Marburg um Unterftubtug．

Wetition $\Re x .340$ ，Sottlieb Mojer $\mathfrak{M m}$ Sub＝ bention．
$\mathfrak{B e r i c h t e r f t a t t e r ~} \mathfrak{A}$ Ggeoroneter $\mathfrak{f}$ auttmantu．
$\mathfrak{B e r z e i d i t i s ~ M r . ~ 5 6 : ~}$
Betition Sex．148，תranfenfafie für die im Seerzog＝ tume Steiermart anjäfigen jelbjtändigen Sewerbe＝ treibenden．

Wetition $\mathfrak{M x}$ ． 155 ，Witmen＝und Waijeninjtitut Deङ öfterr．Я̈rzteberbandes um Subventionen．
$\mathfrak{B e r i f f t e r i t a t t e r} \mathfrak{A}$ Ggeoroneter $\mathfrak{S u b e r}$ ．
 nitive $\mathfrak{A n} \mathfrak{y}$ telfung．

Setition Sr．345，die Sraftifanten ber \＆andes．乌ilfaänter um 2fuflaffung ber §saftifantenjtellen．

Beridfterftatter Mrbgeoroneter Exzellenz（5raf ©t if rgif．

22．Bericht Deฐ 11 nterrid） titionen：

## $\mathfrak{B e r z e i d u t i z ~ S i x . ~ 3 1 : ~}$

Betition Ner．66，Drtæidutrat Mautern，
Setition Nix．86，2ebrtörper St．Dsmald bei Cibismalo，

Wetition Six．212，Drtsidufxat Unterpremitätten，
Setition SRx．221，Drt引jduluat Migen，
Betition Sx．246，Sefrtórper Umgebung Settau，
Wetition Sux．252，Drtajchulrat Dttenoorf，
Wetitipn Six．279，Drtajdulrat St．Seorgen am Donati，

Fetition Sir．305，Drtsjafulrat Scjöסer，
Wetition Sr．325，Drtæifutrat Laporje
um Serjebatg ifuer Bolfgidulen in böbere 5 orts＝ flafjen．

Bericfteritatter $\mathfrak{A b g e o r b n e t e r ~ b o n ~ M a y r}=$ Melntof．
 Erridftung einer breiflaffigen Bürgerjdule für תnaben int Martte $\mathfrak{A l u f f e e}$ ．
$\mathfrak{B e r i d f t e r f t a t t e r ~ W h g e o r o n e t e r ~} \mathfrak{D r}$ ． $\mathfrak{b}$ ．Sofinann
 Setition 9 Nx． 346 im

$$
\mathfrak{B e r z e i d n i \xi s s r . ~} 57
$$

Der Senteinde $\mathfrak{U n t e r p r e m f t a ̈ t t e n ~} \mathfrak{m}$ ©infiührung De马్ alfgemeinen，gleiden und bireften Waklrecte马．
$\mathfrak{B e r i c f t e r f t a t t e r ~} \mathfrak{H b g e o r b u e t e r ~ D r . ~ b . ~ S D O f m a n n . ~}$
 die Wetition $\mathfrak{N r} .343 \mathrm{im}$

Des Gemeindeamteふ 2 Gigen bei $\mathfrak{H}$ omont um §inreifung Der Sfemeindeftrañe $\mathfrak{A}$ igen in eine $\mathfrak{B e z i r t s i f t r a f e ~ I I . ~ \Re l a f i e . ~}$

Ja）habe auf bie Tagesorbnung ber morgigen Sib̨ung in ber ßorauझifebung，bañ morgen wahrichein＝ （id）ber leb̧te Tag der biesjäfrigen Tagung jein miro，
 noch nidit zugefüfrt werben fomnten．（EBS liegen auth in Den $\mathfrak{A l t g i c h u ̈ f j e n ~ m e d e r ~ i f n e n ~ z u g e m i e j e n e ~ B e r i c h t e ~ z u r ~}$

vorfhanden，bie nidat ber Erledigung zugefïthrt moroen wären；wobl aber liegen auf dent rifche bes hoken
 wegen ber gropen $\mathfrak{A l t z a h l}$ bon Der Beratung und $\mathfrak{B e}=$ jchlunfafjung zu unterziebenden Berid）te nidyt auf die Tageふoromung zum Bwerfe ber Begrïnoung ftellen fomnte，Hind zwar find Das bie
$\mathfrak{B e i l a g e} \mathfrak{\Re x}$ ．189， $\mathfrak{H}$ ntrag ber $\mathfrak{H}$ ggeorbneten $\mathfrak{R}$ e $i t=$ ter uno Senoffen in Ahgelegenteit Der Revifion Deふ
 für 1888，betreffeno Die $\mathfrak{U n}$ nalldoerfictuerung der $\mathfrak{A r b e i t e r}$ ；
〔ib，©apra und（Senoffen，betreffend die Erridftung einer $\mathfrak{L a n d e s a n f t a l t ~ f u ̈ r ~} \mathfrak{B i e f b e r f i c t e r u n g ; ~}$

Beilage NRr．191，2fntrag ber 2Ybgeorbneten Waftian，Stiger und Ssenoffen megen ber natio＝ nalen Buftände an ber f．f．Sefrerbildungsanftalt in Marburg a．ס．Draut，und

Beilage $\mathfrak{N r}$ ．193，Mntrag Der $\mathfrak{H}$ bgeoroneten $\Re \mathfrak{H x}$ ， Swneiger und Genoffen，betreffeno bie Jnangriff＝ natme von 1 ferjchub̧bauten an ber תainad）．

Dieje 9 Unträge fonnte id auß bent sfumbe nicyt gut auf bie Tagesoromung einer ber leb̧ten Sibungen fteflen，meil bie Beit mangelte und in $\mathfrak{B e z u g}$ auf bie
 jchüfjen，bie Stellung De马 betreffenden Beridte马 auf Die Tagešorbmung，bie in ber Sejechäftşoronung vor＝ gejchriebene Beit einthalten zu fömen nicht möglidi）mar．

Sit Ginfictullict Der Tagesoromung，bie ich für bie morgige Sibung vorbebarten habe，etmas zu bemerfen？ （ఇiemano meldet fich．）

Sch habe die अ（fbjicht，morgen bie Sibung von 9 bis $2 \mathfrak{U x r}$ סurchazufütren und nadi einer Unterbrecfung bon $2 \frac{1}{2}$ Stunden Die Serren einzuladen，Den Rach $=$ mittag zur Fortjebtung ber Ærledigung der Tagesoro＝ nung zu miomen．

Sit fonjt noch）etmas zu bemerfen？（Rach einer ほauje．）だS ift bies nidgt ber Fall．
 jalojien．
（Scfluf ber Sibung $11 \mathfrak{M k r} 30$ minuten nadtas．）

