# Getumuathiflity brotukull 

iíber סie

#  

## $\mathfrak{2} \mathfrak{n} \mathfrak{f a f f}$ ．

 （Ssenofien，betreffeno die（5eroäbuthg einer Subpention für ben Wafferleitung $=$ Erweitenungsbaut in furftenferb．
 und（Senojjen，in betreff ber 2tusgejaltung der \＆ambess＝ Siechenanitalten，ber Srrenanitalten und Entfaftung Der §xanfenhäufer．
$\mathfrak{A} \operatorname{ntrag}$ Der $\mathfrak{A b g e o r b n e t e n ~ B e r g e x ~ u n d ~ ( 5 e n o j i e n , ~ b e t r e f f e n o ~}$ Die Jnfamerierung ber fogenamiten Graz－תindberger
 $\mathfrak{W e i z}$ ，Bitffeld und Rinoberg．
Fnterpelfation ber Abgeorbuten 凡rebs，（rinfpinner und（senofien an den Stattfalter，betreffend die 乌and＝ Gabung bex Batorbming und ber（5ewerbeorbming Dutch bie Stadtgemeinde Graz．
Snterpelfation ber Mbgeorbneten Novaf，Fiscef umb Genofien an ben \＆andes＝21tichun，betreffend bie 2 tn＝ bringung boppelfprachiger Atuffuriften an ber Sofat＝ bahn æ゙̈ttjchact－（5onobib．
Jnterperfation ber Mbgeorbneten Dr．Sclacherl，Şor＝ watef mo senofien an ben \＆andes＝2tishur wegen Ervidtung einer Doppelbürgerfobule in Donawib．
Betitionen．
Huflage．
$\mathfrak{B e a n t w o r t u n g}$ ber Interpelfation ber afbgeoroneten
 ridhtung einer Statthalterei＝Dutcferei eingetretene ©chä＝ bigung beふßuchorudfgewerbe马，burch Den Statthaltex．
Beantmortung ber Interpellation Der Abgeoroneten Dr．Benfovič und（senofien，betreffend die brenz＝ regulienting zwifben Steiermarf und ふrain in Bezirfe Rann，butch ben Statthalter．
$\mathfrak{B e a n t w o r t u n g}$ ber $\mathfrak{F}$ terpelfation ber $\mathfrak{A b g e o r o n e t e n ~}$ Dr．Benfovič und Genofien，betreffend den 刃eubau beร $\mathfrak{A m t s g e b a ̈ u b e s ~ i n ~ \Re a m , ~ D u r c h ~ b e n ~ S t a t t g a l t e r . ~}$
$\mathfrak{B e a n t w o r t u n g}$ Der §nterpellation Der Mrbgeorontetn Riemelmojer und Genofien，betreffend die（Sems＝ xätbe im Dberlande，burch Den Stattyalter．
$\mathfrak{B e a n t w o r t u n g ~ b e x ~ \Im n t e r p e l l a t i o n ~ b e r ~ M b g e o r b n e t e n ~}$ Dr．Benfovič und（benofjen，betrefieno（Entjcädi＝ gung ber（Srundbejizer in Roče，Mibalovec，Brüct und Safot aus bem Saveregutienuggfond，butch ben Statthalter．
Beantwortung ber Interpelfation ber 2lbgeoroneten Schwab， $\mathfrak{R a n z l e x ~ u n d ~ ( G e n o f i e n ~ w e g e n ~ B e j c h l e u n i = ~}$
 bie Sozialverjicherung，Durch ben Statthalter．
$\mathfrak{B e a n t w o r t u n g ~ b e r ~ J n t e r p e l f a t i o n ~ D e ß ~ M b g . ~ D r . ~ \Re u f o v e c ~}$ wegen Scbädigung bes \＆andesfatufonds butch gejeb＝ mibrige Berjegungen von Rebrean burch ben Ranbes： ichutrat auß angeblichen Dientesrücfichten and be＝ treffend die ßenfionierung des Dberlehxers Martin

 betrefiend bie ginbering ber semeinbeorbung und Der（Gemeindewahlorbunt ber \＆anbezhauptitabt（sxaz （ Beilage Sx．444），an den fombinierten Sonder＝


$\mathfrak{B e g r u ̈ n b u n g ~ D e s ~} \mathfrak{A n t r a g e s}$ Der Axbgeorbneten $\mathfrak{D x}$ ． $\mathfrak{B e n}=$ fovič，Dr．Berjtovšef und Genojien，betreffend bie Sinderung Der Wafloromungen Der（semeinden mit eigenem Statut（Beilage $\mathfrak{n t} .387$－ $3 \mathfrak{u w e i f u n g ~}$ an ben fombinierten Sonder＝\｛ひפicuut für （5）emeindeangelegenteiten umo politifd）en



betreffend bie Gutlafiung beふ 彐oritandes ber \＆andes＝



 betreffend die（Sewäfuthg won Tewernigszulagen an die fteiermärfifchen ミandes＝Bürgerfchutfebrex．－（ $\mathfrak{A}$ t＝

Mitnolicher Bericht bes Finanz＝⿹弋甘tachuffe itber den
 betreffend Die Betition $\mathfrak{N c} 376$ des 2 nton Wetfer， Rechnung führers bes fteiermärtifden schutfebrerpen＝ fionsfonds，unt gnadenmeife Belafiut jeiner Jabres＝ remumeration als Rubegebalt．－（29nahme de马

Mündricher Bericht bes（semerbe＝2utichufes über ben 2fntrag ber Abgeoroneten Johann ঞxenn und（se＝ nofien，Beilage 刃i．231，wegen ehefter Durdhfübrung bes \＆anotag lich Dex Crxlangung won Baugemerben unter exfeid $)=$ terten Bedingungen für bas flache Rant und über ben $\mathfrak{F}$ ntrag der $\mathfrak{Z b g e o r b m e t e n ~ \Re i s ̌ e f , ~ D r . ~ \mathfrak { B e n f o v i c ̌ ~ u n d ~ }}$ ©enofien，Beilage Pr．315，betreffend bie Dutchfübrung ber Erleidterungen für bie Crteifung von Ronzefiniten zum Betriebe bes Maurer：，Bimmermann＝，Steinmeds und $\mathfrak{B r u m m e n t a c h e r g e w e r b e s ~ f u ̈ r ~ b a s ~ f l a c h e ~ s a n d ~ t h o ~}$ Minorität马antrag hiezu ber શotgeoroneten Rrebs umb Genvifen．－（ $\mathfrak{A}$ nnahme De马 Antrage马 De马
 antrage
Münd ficher Bexicht be马（semerbe＝2れほchufies über ben
 Rosfar und Genvifen，Beilage $\mathfrak{N a}$ ．174，betreffend die 26änderutg des \＆ 8 der Feutrtofctoromutg für Steier＝ marf und Minoxitätsootum hiezu ber 2togeorb＝ neten Dr．Benfovič und Rosfíax．－（ $\mathfrak{H}$ nnahme


 über bas 2 nfuchen der ミandeshauptitabt Graz um $\mathfrak{B e w i l l i g u n g ~ f u x ~ \Re e x a ̈ u p e r u n g ~ b e r ~ \Re e a l i t a ̈ t ~ g i g y b i g a j f e ~}$ Sir．14／16．－（2fnnafme deふ Nontrages de马


 über bie §etition six． 132 Der（ambjofaftlichen franfen＝ Gatsverwalter und Ranzliten um（s）eidjfellutg mit ben in æangflaffen eingeteilten（andichaftlichen $\mathfrak{B e}=$ amten．－（ $\mathfrak{H}$ nnabme bes Antrages besfinanz＝ $\mathfrak{H}$ ほf かuffes．）
Mündyichex Bexicht de马 Finanz＝2tsifutfes über ben
 mit bent $\mathfrak{2 l n t r a g e}$ auf proviforifche meitere énhebung Dex im exjten Şalbjabre 1914 子ux Einbebung gelangen＝ ben \＆anbesumlagen und $3 \mathfrak{u j c h l a ̆ g e}$ in ben Monaten Juli bis einfditeßlich Dttober 1914．－（ 2 （nnahme
 des Яefolutionsantrage马 des 2ひbg．Sedlaczef．）


betreffend ben 2ntauf bes Scbagergutes in $\mathfrak{M e n g}$ und Den ßerfauf bes Rernatergutes powie ber（Srabner＝ wiefe in Wgeng．－（Mnnabme De马 Mntrages de


 Sn．196，mit Borlage eines（Bejebentmuxfes，mit welchem Den § 10 Der Stranenpolizetoroming für bie öfient＝ lichen，nichtärarifchen Stranen vom 18．September 1870， $\mathfrak{L}=(\mathfrak{S} .=$ u． $\mathfrak{B}=\mathfrak{B l}$ ．Nr．52，it ber burch das（jejets vom 6．November 1907，ㄹ．$=\mathbb{C}:=\mathfrak{1 t} . \mathfrak{B} .=\mathfrak{B l}$ ．Nr．88，feitgejegten §ajfutg abgeändert mixo．－（ $\because$ nnatme des vom
 fegentwurfes und ber Rejolutionsanträge．） Münolicher Bericht bes \＆andesfultur＝2tuschufies über
 3x．191，mit Worlage eines Gefekentmurfes，betreffend Die Regulienung bes Mutrfuffes bei Frojach），km 278


$\mathfrak{M}$ ünoricher Beridt bes sanbesfultur＝2utschufes über
 $\mathfrak{N r}$ 144，mit 刃orlage eine马（Sejeßentmutjes，betrefiend Die Regulterung bes 马eiftribfluties von Der Schaffler＝ mithle bis zux（5xopichädrnüthle im Bereiche ber（f）e＝ meinden（Sersobry und Blainowrf ber Bezirfe Glfeigoorf， beziefung imeife ફartberg．－（ $\mathfrak{H}$ nnakme bez vom ¿anbesfultur＝2tt jchutie vorgelegten（5）$=$ febentwurfes．）

 $\mathfrak{N r}$ ．43，mit Forlage eines Gejeßentwuxjeß，betrefiend Dte 凡ategorifterung ber in 3uge nichtärarifcter Strapen gelegenen Bxücfen，beztebungsweife beren §erjtelfung．
 vorgelegten（ssefegentwatrfes．）
 bahn＝2tusfutifes über ben Antrag ber Atbgeoroneten von Feyrex mo Genofien，Betlage $\mathfrak{N x}$ ．399，be＝ treffend bie Förberung des Bates einer sofalbahn won ßeggat－Deutfaffeiftrib nach übelbach burch bas 2ano Steiermarf．－（92ntahme be马 2ntrage马 Desfombiniexten Finanz＝ひnb（fifenbabns

Münolider Berid）t bes fombiniexten Finamz＝und（Fifen＝ bahnteluschuffes uber ben 2tntrag ber Mogeoroneten Sxuig und Genoijen，Beilage $\mathfrak{N x}$ ．400，betreffend bie Grwirfung ber Crimbeziefung Der ßahntinie Frettat－ Robitich in Die Qofalbahnoorlage und über ben 2tntrag Der Nogeoroneten Dr．Roxošec，Rošfar，Dzmec， Brečfo，Dr．§anfovič，Dr．Benfovič uno be＝ nofinen，Beilage Sir．401，betreffeno bie Erwirfung ber （Finbeziehurg ber Bahntinte Bettat－Robitfed in bie
 ঞejohtiomen besfombinierten チinanz＝uno （bifenbahn＝9以

 über Petitionen．

Begint Dev Sitaug um 5 Uhx 30 Nituten абепtos．
$\mathfrak{B o r f i g e n d e x : ~ R a n d e s f o u p t m a n t ~ E ̌ z z e f l e n z ~}$ EOmumo ©raf $\mathfrak{A t t e m}$ ．

Schriftifurex：Die 2ageorbmeten Dr． Eugen $\mathfrak{M e g r i}$ und $\mathfrak{A t o i s ~ R i e g l e r . ~}$

Won jeiten Der Æegiexung antwejent：Seite Exzelfenz Stattfalter Manfred ©raf ©raxitund 2tbringen．

2anbestauptmant：Das รૃaus if be＝ ichlußfäfig；id）erfläre Daber bie Sibung für exoffuet．

Das Brotoforl bex febten Siturg ift aufgelegen，Eintwendung wutbe gegen Dagflbe feine eryobent und erfläre idide panit für gentequigt．

だふ finto mix in Der Yeketen Sibung 2 Hträge überreidyt worben，welde ich die Seerren Scfrift＝ fülbrer bitten werbe，zur Berleputg zu bringen．

Schriftfühter Mieglex（Yieft）：

$$
, \mathfrak{H}^{\mathfrak{A} t r a g}
$$

Dex afogeorbnetat Bfexfdy，Einfpinter unto ©benofien，betreffeno die Gemähnutg cuter Subbention für ben wafferleitutg＝Erweite＝ nutg ${ }^{2}$ bau in Fürftenfelo．

## 5obler Ramotag！

Die Stadtgemeinde Suirftenfeld hat it Den Jahren 1904 mto 1905 mit einem Ћoftenauf＝ mande bont rumb 200.000 K eine $\mathfrak{W a f f e r l e i t u r g ~}$ erbaut und bie $\mathfrak{B a n f o f t e n t a f l e n t ~ a u f g e b r a d g t . ~}$

Dieje Wafferteitutg erweift fidit tut bent Heutigen Berbältniffen gegenüber als utzultäng lich und nuts oringendit ermeitert，beziefung ${ }^{2}=$ meife ausgebaut werben．

Die $\mathfrak{A x}$ forberungent Der Yegten Jahre haben nut die Mittel Der ©femeinde Derart erjchgipt， Dap fie zu den תoften für ben Wafierleitung $\rightarrow$ Ermeiterungsbau bie Mithilfe Des Lanoes er＝ bittert mus̃．

Die ©fefertigten fitelfen Dajer ben

## $\mathfrak{A} \mathfrak{t r a g}$

Dex hobe Ranotag molfe beichlieẽen：
，Der Stabtgemeinde Friurtenfeld wirb zum Яtůbaue ifxer Wafferleitutg，welde berzeit Die Summe bon rumb 60.000 K erforbert，eint

bares Daxtehen in ber sejlje won 20.000 K bes willigt．
（8） $\mathrm{raz}_{\text {子，am 28．}}$ 28．Februar 1914.
תarl ßferimy．

| Opitg． | Einfpinner． |
| :---: | :---: |
| Unton Dtter． | Seopold Feater． |
| Dermut． | $\Re$ eitter． |
| ®rebs． | 2nton Werba． |
| Seioler． | Franz Reger．＂ |

Schriftfüfrer Dr．Megxi（Kieft）：
，${ }^{2}$ Hntrag
סer Afbgeorbuteten Freiberrn w．Fittex＝3 á＝ $\mathfrak{h o u t y}$ und ©senofien，it betreff Der Yusgeftals tung ber Randeš＝Siechenaultartent，ber Jurent anftaften und Entlajtutg Der Frantentäufer．

Sobjer Ranotag！
Der hobe \｛anotag molle bejchlieẽen：
，Der \＆andes＝2孔ぼduf tixb beautragt， wegen Mafrahnten zur Nbfilfe bes Mangets
 סer $\mathfrak{L a n d e}=\mathfrak{J r w e n}$ antalt it Feldyof，prwie zur Bernteibung der Jitaniputhitabme ber allge＝ meinent Siranfentäujer burdib zur Siechentpflege beftimnte Bexjonen Erybbungen auf moggrichit breiter $\mathfrak{B a j i z}$ einzuleiten，über Deren ©rgebni弓 Dem \＆andtage zu beridften mo Aftträge zut ptellent．
（5xaz，am 28．Februar 1914.
Fry． $\mathfrak{v}$ ． $\mathfrak{R i t t e r}=$ 亿áhong．

Foeft． Dpik． Dermut．
※．だinfpinner． Æejer．
Fraybenegg．
Fry．v．Moscon．
Natems．

Sdioimoohl．
Stodier．
Dr．ß．ィufobed．
Druig．
$\mathfrak{D r}$ ．תorošec．
Dr．Fanfobič．
Dr．Ber ftovšef．
ㄲ．©゙apra．＂

Schuriftuiturer かicglex（fieft）：

，，${ }^{2}+\operatorname{trxag}$

Der Abgeorbinten Bexger und Gendifen，be treffend Die Jnfamerienutg ber jogenamtent （5xaz－תindberger Bezintsitrape I，תlaffe in
 und תitioberg．
Im Sommer 1913 hat die informative Bes xeifutg der jogenamten ©raz－ภitioberger Bezirfituane burch cinen Bertreter Der f．f．

Statthalterei unt der Bertreter der einzelturt Bezirfe mit ßeiziehutg eines Bertreters bеэ 2andes＝ßauantes fattgefunden，um bie Jit famerierung biefe马 Stranenzugeぶ zu ertwiffen．

Durch bieje Jnfamerierung müroent bie mit Straßenauslagen ofnebit fabwer belafteten interefifierten Bezirfe，insbejondere aber ber mit Straß̃enauklagen ichon überbürbete $\mathfrak{B e z i r f}$ $\mathfrak{B i r f f e l}$ elo eintgermanen entlajtet merben．

Unt biefe ungemein widhtige Angelegentheit子ur rajcheren Berwirflichutg zu britgen，Fitelfen Die．©efertigten Den

## $\mathfrak{A n t r a g}$ ：

Der hohe smotag molle bejchließ̃ent：
 Infamerienutg ber jogenamten（baz－find $=$ berger Bezirfigtrane I．תlajie in den Bezinfen $\mathfrak{H m g e b u n g ~ ( 5 r a z}$ ，Weiz，Bixffelo unto תintoberg bei ber hoben f．f．Statthalterei zu betreiben unto mit allen zu（betote ftegenoen Mitteln jith für die J̌nfamerierung diepes Strañenzuges einzufezen．
（5） $\mathfrak{x a z}$ ，ant 28．Jebruar 1914.
Ferb．Berger．


玉andeghatptutant：Dieje 2 faträge merben in Druded gelegt und podam der meiteren gejcäftes oromung mäßigen Behandfung unterzogen merbent． C゚S find brei Jnterperfationen enge
 $\mathfrak{B e r l e p u n g}$ zu bringen．

Schriftführer $\mathfrak{D r}$ ．negxi（fieft）：

> ,,Interperfation
 nofien an Seine Exzelfenz den Seren Statthalter Mantred ©raf © $\mathfrak{C a x y}$ und $\mathfrak{M l d r i t g e n t , b e t r e f = ~}$ fend bie Şanolyabutg der Wauorbnutg uto der（Se $=$ merbeordiunt burch bie Stadtgenteitbe ©raz．

## をute をxるelfenz！

Erinem aufmerfiamen ßeobachter ber Ereigntifie in ber Stadt ©braz fonnte es nid）t entgangen fein， סañ Drgane biejer Gemteitoe und Yeiber auth bie
gefeßmäßigen ßertreter סexjefben immer meffr oie reeffen und gefebmäßigen ©frundlagen einer ratio＝ nelfen Wixtichaft aufgebent und pich Durch Schlag＝ morte ffrupellojer 2fgitatoren auf $\mathfrak{Z b m e g e ~ b r a ̈ t g e n t ~}$ laffen，welche nidjt bloj zum idweren Schaben bieler，für bas（bemeindewejen unentbeyrlider ほとxi＝
 barent Schabent Der semeinde jelbit．

Wir füblen uts zur Wafrung widgtiger Jnter＝ effen verpflichtet，gegen diefe verfehrten Majaregeln und offenbaren（sejegwiorigfeiten Einipruch zu er＝ $\mathfrak{G e b e n}$ ，Deren ichädidide Folgen an eriter Stefle die Fantols＝unt Geforbetreibenden der Stadt Graz büß̌ent müfifen．

Wix erachtent unt hiezu für umt jo meht berech $=$ tigt，afs eben die Gewerbetreibenden bas traurige
 ant ihne 8 ufinift it alten $\mathfrak{D}$ agent befiummert， für ifye fo unfichere mo bon Зufälfigfeiten $a b=$ Gärgige Exiftenz，Dem Staate，bem ミande und ber （5emeinde auch nod）eine bejontore $2 \mathfrak{A b g a b e}$ ，nämflich die Erwoerbiteuer mit affen erbenflichen Untagen uno Buichlägent，zu Yeiftent haben．

Die erjte Bejdmerbe，weldue gegen bie（5e $=$ baxung ber Stadtgemeinde ©raz erhoben werdent muñ，ift Die ganz und gar gefebmiorige Šanolyabung Der $\mathfrak{B a n o r b m u n g}$－it gemifien Fäflen．

Die Bauorbnutg für bie Stadt Graz ichreibt ebempo wie alfe in Steiermarf geltenten Bauord＝ mutgent bor，Dã̃ bor Begint entes jeden Bates

 gründet find，auch volfauf berïcfichtigt werden．

Dieje $\mathfrak{B o r i d j r i f t}$ icheint jeboch für bie Stadt＝ gemeinde ©raz nidgt zu bejtegent．Die Drgant Der Stadtgemeinde nelymen biefmehr Das Fecht für fich
 Bauten aufzufithren，ohne fith um die Brivatrechte ber Atrainer überbautt zu befümmernt．

Went wir in biejem Falle als braftiothes Bei＝ ipiel סen Baut Der Berfaufzhütten auf Dem Färbers platge und Geiborfplage zu Graz anfüfrent，io mollen wix Gier die Jrage ber Berjorgutg der Stadt mit Sebensmitteln nidyt einbeziefent，fottoent mux ant סiejem ßeijpiele zeigen，зи melden Ћопреquenzen eitre poldge Mizachturg ber Gejeke und frember Rechte，mie dieß jekt in ©fraz üblid zu jein icheint，「çließ̌lid fülhren müß̃te．

Die Stadtgententie Graz baute alferoings bieje
 mane．Duxch det $\mathfrak{l m i t a n t o}$ jedoch，bañ jie die $2 \mathfrak{A t}=$
ranter bon ifrer $\mathfrak{A b j i d}) t$ nidft berfändigte，murbe Demfelben Die Möglidffeit genommen，ifre gefeklict gemäbrleifteten Rechte zu mafren．

Förntid）über அacht entitant bor bet 2 Higen ber erftaunten Machbarn ein nenes Dbjeft，weldes
 mittefmege entrinutit iit．

Dies geidgah unter bent utwafrent uto leerent Borwande，Diejer Bau iei eine，„Rotwendigfeit＂ge＝ wejen．

Das bejed fent aber joldhe Notwenoigfeiten nur bei enter brobenden affgemeinet Gejafr，itfolge pont Exfententareveigntifent，firieg，Fojeit 2c．，nid）t aber unter bent Sorwande，Dã̃ eine（Semeinoe Durch bie Aufitelfung oon Berfaufshitten Die Rebensmittel＝ teuerung uno etwa affe Not des §ebens－bauten wixd．Cite joldge gerabezu fribole Bergöhmutg frember Recfle forlte bent bodi）in einem Recfote frate $\mathfrak{m m o z g}$ lich fein．

Wht verweifen סarauf，zu melchen Ћонfequenzen
 es ben Drgaten eiter Stadtgentente erfaubt iit， unter bem ßorwanto，סañ es fich um eine，„rot＝ wendigfeit＂Yandelt und Dañ Der Saugrumb ohntehin Dex Gemeito ge gefort，Bauten ofne Rüufficht auf die fremoen Rechte auf offientlichen ßräben uno Straß̃en aufaführen，Dant fönte bie Gemeitoe （bxaz mit genau Demfelben Æedfte，wie auf Dent Färberplaze und（Seiobrfplabe，auct auf bemt Scaupt $=$ plake，Jatomintiplake oder two immex aucd），Türme oder groñe Berfautghatfen und andere ©ebäude aufführent，ofne fich um die（Eitiphodestergte Der
 3u fïmmern．

Damit feelft bie bsemende fich felfot pomie alle bei joldhen（belegentheiten betroffenta Barteien auneryalb des（sejezes und entziegt fich jelfit jeber Werantroortutg，weil fie burch Den Stabtrat powohl den Reditmittelmeg afs auch Den Biniluectatiweg ben $\mathfrak{F}$ arteien abiperrt．
$\mathfrak{J n}$ diejem $\mathfrak{F}$ affe Gaben die $\mathfrak{D r g a n t}$ der Stadt
 feit begangen unt gegen Die Bejflüffe Der Bemeinde＝ bertretuntg jelbit gehandelt．

Mach ber Marftorbmung für bie Stabt Graz jowie nady Den Bejdfüffen des Gemeinoerates find Die äffentlichen Bläbe Dazu beittintmt，ben Brobu＝ zenten mit den fontumenten in ummittelbaren ßers fehr zu bringen，Das heiß̆t it Yeß̨ter תomjequenz－

Den Bmijufanfandel im Berfefre mit $\mathfrak{L}$ ebentmitteln แเร็รu｜charten．

Die ©semeinde tut aber bas（5egenteif．Sie tritt
 faut ifrex eigenten Marftoronung uto laut ber $\mathfrak{B e}=$ ichlüfie Der（5emeindebertretunt ber Broifdenthandel ausgeichlofien ift，und entzieft dabei bielen setwerbes treibenoen סie §ebenşgrundlage mo überwälzt סam bie $\mathfrak{B e r f u f t e}$ bei jolden $\mathfrak{U n t e n t e}$ mungen auf jente， welchen fie felbit bie Miogglidffeit Des toirtichaftlichent Beftandee und bie Steuerfraft portoeg genommen hat．

Die Stadtgemeino betritt bamit erfahrung $=$ gemäß eme fobiefe ßahn，indem fie felbit，auf fapi＝ talifiticher Grumblage fuñend，fommuniftiche Eint
 idaftegrumblagen ins Qeben ruft－umb fellt fich felbit it SSiberpaud mit ifren eigenen Rebensa bedingutgen．

Seute，die auf mirticaaftepolitijchem（Sebiete Yeulinge oder §gnoranten find，fömen viefleidgt Der findifchen Mreinung jein，Dã̃ Die Æegulierung Der Rebensmittelpreife für eine Stadt non 150.000 Eintmohntern in eincr F̌ütte bon entigen Dubeno （Sebiertntetern burch mefrexe aut offentlichen Mit＝ teft bejorbete $\mathfrak{A}$ ngeftelfte bewerffitlfigt werbent fant，

 mit Detailfantoel zur Scfädigung Der Steuerträger zu föfen juchen，jontoern in der Aftlage bon breiten

 marftes，mo Den $\mathfrak{H r p r o d} \boldsymbol{z}$ enten bie（belegentheit ge $=$ boten märe，ifxe（Exzeugnifife rajd）in größ̃erex Menge an ben Mant 子u bringent unt ben font jumtenten Die（Selegentheit，fich Borräte int groben um den entipnect）enoen Engrospreis anzuichaffen．

Die Stadtgemeinde ©fraz，weldge nidft eimmal
 zu eröfinen，fintoct e马 borteiflyafter und pafiender， fith it einen Detailfander mit affen ferandrängen＝ Den Regien uno Rififo einzulajien，ifre Berlufte mit frembent ©elde zu zablen und bas aftes gegen
 Deşhalb，um demagogifdent，factificif inthaftbaren unt geä̆brlichen Schlagmorten eine §uldigutg Darzu＝ bringent．

Das if feite enter grozent（5emeinte müroige W3itjchaftふpolitif，jondern ber bon borbintein auほ＝ jichtstopie Berjucti，mit fleinlichen Mittefn wirflich groв̃e 2fufgaben 子u 〔őjen．

Ebento bedenflich wie die Scanohabung ber Baus oromutg ift autd Die it der（bemeino beliebte Šato＝ Gabuty dex Gemerbeorbitug．

Befanntlich hat bie Stabtgementoe nach über＝ nafyte bex Wafierberjorgutgsanitalt beint Stadt＝ rate Sbaz das Bewerbe Der 9tufithrutg non Wajferleitungen angemeldet，weldhe $\mathfrak{A r m e l o w t g}(!)$ bom Stabtrate ©raz einfach zur femtrif genom＝ ment wurbe，ofne Rücficidt auf Den § 15 B 17 （3）．$=$ D．

Dabei wurde，abgefefent won ber Gefeemiontg＝ feit diejer æechtranjchautg，auth Der gefeblich bor＝ geiduriebent weg nicht eingebalten，io dañ die Ge＝ nofienichaft ber Spengler zu Dent äunerften Mittel
 wie nidyt anders 子u erwarten wax，enten bolfen Ěr＝ folg hatte（ $4_{\frac{2.309}{4}}^{4} / 1912$ ）．

Dartach burften fich zaffreid）e（semerbetreibende סer F̌0finutg Gingeben，Dã̃ ifinen סiefes bedentende 2 2rbeitsfeld burch bie Genteinde nidit abgeiperrt werbe．

Gber bie Stadtgemeinde mupte fitif auti da zu belfert．

Beoor noch bas f．f．Seandelsminiftexiunt it Der Sache entifyieden batte，lie $\tilde{B}$ fie bem Diref＝ tor der Wafferverjorgutgsaritalt，Serm $\mathfrak{F}$ ．$\Re$ ． Schnittler，burch bet Stabtrat（5xaz bie Ron＝ るefiton füx Ђerftelfung won Wafierfeitungen erteilen．

Und Das geidaly auf ©rund eites Dent Serrnt F． $\mathfrak{F}$ ．Sdutitler bon Dr．Gearg Waftnex augefteften Beugnifies，montacif Serr Sduittrex bei der Wafferverjorgungsgefelfáaft zu（Sraz，meht als zwei Jahre praftijch tätig war＂．

Dã̃ biejes Beugnis untahy ift，ift afgge mein befant unt reidgt nadbweibbar，bent Serr Sanittlex war nie etras anderes als－ תanzletbeanter－und hat nie ein antoeres $\mathfrak{B e r t =}$ zeng gehandibabt alz die Feber．
 Glo damit eit fonfurxenzfreies Monopor， Durct）weldes die Warteien ber WBtlfüx ber ftädti＝ ichen Drgane ausgeliefert merbent．

Durch bie nacbifehenden Tatfactien auz ber lebten Beit ift nactigemiejen：

1．Dã̉ סie Stadtgemeinde（5raz，rüctichtytid） Deren Drgate，fidi zut Crreidhutg beftimnter Brocfe über bie bejtegenoen Sbejege unt Berorbinugent uto über bie ßejchluffie ber ©bemeindebertretung felgit fintwegieken；

2．סã̉ Die ভtadtgemento ©raz auf ふoitent vieler Exriftenzen uto zunt offenbaren 刃adhteile ifrex

Steuerträger ausjictatioje uno gefäbrlicty $\mathfrak{B e x j u c h e ~}$ auttellt，fommumifticde（Eintichtungent einzufügent， weldge bei der Derzeitigen Cintrichtung Des（Semeinde＝ wefent nid）t nüblich，fondern jogax ichädlid）wirfen fönten，endridid

3．Dã̃ Die Staotgemteinde Graz Dabei fremoe，
 nidgt beachtet，jontoern im eigenen Wixfungafeife fich felbit Durd ifren Stadtrat Fechte aumañ unto formell zupredjen länt，weldhe iffr nidft zuftefen．

Da man unter feinent lutitảtoen gemillt iit， ¡id beborrdlidye Wirlffir ober gar brutale Bergeraalti＝ gutg Des ©semerbetreibenden pont irgenbjemandent gefallent zu laffen，fo ftellen die Gefertigten folgende

## Atrixage：

，Sinto Guxe ๒xzelfenz alる oberfter Şüter Der （Sejetse in diejem antoe gentigt，affe fier angeregtent
 punfte zu überpriifen und bic ぼルer ぼxzelfent 子u＝ Tefenden Mittel it Mawenoung zut bringen，Damit die Stadtgemeinde fomie ber Stadtrat ©raz bei ifree（5ebaruntg bie gejeblichen（brenzent nic）t über＝ ichreitent uto zugleid fremoe Rechte nidgt verleten？
（5） $\mathfrak{r a z}$ ，am 27．そebruar 1914.

| Sotur．Werifch． Sedlaczef． Dermub． | תrebs． ほinfpinner． Dr．Regri． |
| :---: | :---: |
| Wiftor Franz． | （6）röntwang． |
| Ant． Berba．$^{\text {a }}$ | $\mathfrak{F r a n z}$ Meger． |
| Reitter． | Leopold Fefrer． |
| Feyrer． | 5． $\mathfrak{B i t h r l e n .}$ |
| Druig． | Franz 彐iduter． |
| תarl Bferidy． | ， |
| Seibler． | Dpit． |
| $\mathfrak{Y}$ ．Sanger． | Dr．Tunner．＂ |

## Schriftfühter Ricgier（lieft）：

＂ 2 tufrage

Der 2 Ggeorontent Movaf，ञisisef und Bentifen

 bayn 觡tictach－（sonobit．
 ein rein flowenififes Spradigebiet und es bäre Daker ein Bebot Dex ßilligfeit，an ben Stations＝ gebäuben Diejer Babuttreffe für bie Drientierutg
 bringent zu Yafien．Srok mefrfacher Pufforberung feitens der ant diejer Strecfe fiegenden（Sbemeinden
unt Bezinfe ift Diejem billigen Begefren noch immex nicht fattgegeben morben．

Die befertigten iteffen bahee an ben hoben 2ambegiatusiduis bie

## Mitrage：

 gelegenbeit befannt und ift ex gerviflt，ungejäumt Das Erforberliche zux 2fnbringutg boppelparachiger
 verantafien zu morfen？
（5） $\mathrm{raz}_{\text {3，}}$ am 28．Februar 1914.
$\mathfrak{D r}$ ．Fr．Jautovič．
Dr．ふ．Berftovšef．
き． $\mathfrak{B r e c ̌ ⿻ 丷 ⿻ 二 丨 䒑 夫 。 ~}$
§．Dzmec．
Dr．Morošec．

Moval．
Fišef．
அ．Mešfo．
Terglab．
Dr．Benfovič．＂

> , ङ̛nterperfation

Der AGbgeormeten Dr．Schaduerl，Sorbatef und Sbenofien an ben \＆andes＝2tujdun wegen Ex． ridftutg einer Doppel＝Biurgeridyule in Dontanib．

Seit §afrent martet סie Bebölferuntg bon Dona＝ wik auf Exfülfung ifres bringenoen Wunfaches nact Errichtung eiter Doppel＝Bürgeridule．Jnfolge de马 תompromififes zwifden Der Deutiden Sorfzpartei mit bent Slowentifd）＝\｛iterifaten ift it Der Ditobers tagutg Des borigen Jahtes bie ©rxiçtutg eiter

 aus．Brweifellos ift aber，bañ es nidyt Yeidyt eine （benteinde it Steierntarf geben miro，bie cite Bür＝ geridulute mit jowiel Æecht beampouthen famt afz Donawik，bas über 16.000 Cintwornex fat uno
 Jnduftrie benötigt bort bringend intelfigente $\mathfrak{A x} \rightarrow$ beiter，Borarbeiter uto Meifter，bie fich mur it einter Bürgerichule bie nötigen Sorfentrifice ers werben fömtat．Die brei Borfitchuten mit 42 תlajien murbent fabon im Jahre 1912 bon 2400 Sindorn bejudt，fo bañ im reichlichen Maß̉e bie Schüler mo Schülerimen für eine Doppel＝Bürgerfdulte ges liefert toürben．

Da bie fulturelfen Motwenotgfeitent ber $\mathfrak{B e}=$ bölferung nidut bon faulen Shgenblicisfompromifien Der getrichenoen Wartei abbängen föment，ridften

Arfrage:
 Tagung bes నandtages eine Erxflärung abzugeben， ob ex Dem Ranotage beim nächiten 3 ujanment
treten die Erridututg eiter Doppel＝Bürgeridule in Donamid beantragert mill？
（5） $\mathrm{ra}_{\text {子，}}^{\text {b }}$ ant 28．Febutax 1914.
Q．Servatef．Dr．Sdaderl． Mid．תollegger．＂
玉anDeghauptmant：Die Joterpelfationen werben an ifre $\mathfrak{Z D r e f f e n t ~ g e l e i t e t ~ w e r b e n . ~}$

Bon Den eingelangten $\mathfrak{B e}$ etitionen beant
 （Yieft）：
 um Æegulienmy ihrer ßezüge．（überreigt Durch 2abg．Reitter．）＂
 Behrers in St．Nifolai im Saufar，um Berleihung einer naçträg（ididen Ferientenumeration für bie Monate September und Dftober 1911．（überreidyt סurch 2 （bg．Fefilex．）＂
 prob．Refrees in Tiefthen bei Šalbentain，um ente cinnafige Teutung 马aulage bon 40 K ．（überreid）t butch $\mathfrak{H}$（gg．Fefifer．）＂
，Metition Mr．884，Des Wilkelm $\mathfrak{B r u c}$

 Nag．（5xäztwang．）＂

 （ӥberreid）t סurch $\mathfrak{K}$（Gg．Dtter．）＂

 bierauflage，um Crxledigung ihrer amt 22．Dltober
 angenommenten $\mathfrak{F}$ etition $\mathfrak{R x}$ ．769．（überreid）burc） 2tbg．Dr．ケorošec．）＂
，Wetition $\mathfrak{M r}$ ．887，Des §okann Dgrijeg
 bierauflage，umt bas Definitioum，Gekaltanfbeffe
 Dr．Яorošec．）＂

Sit hinfichtrid）Des bon mix gefteffen $3 \mathrm{Lt}=$ weifutgsantrages etwas zu bemerfen？（ఇach einer Baute）：（ex ift dies nicht ber Fafl，bemmadi）er＝ icheinent bieje Betitionen ala bem $\mathfrak{F i n a n z}=\mathfrak{A} u$ 马． ic）ulfe zur Sorberatung zugemiefen．
$\mathfrak{H} \mathfrak{H f g e l e g t ~ w u t b e n ~ h e u t e : ~}$
Yatrag ber Mbgeorbneten Franz umo（be noffent auf Subbentionierutg breiex motoxifager Straß̃entalzen für Die ßezixfe．（Beilage 刃x．459．）



Itrañe erfer תifaife ভtation ©t．Rambrecht－Marft St．ミambrecht．（Beilage $\mathfrak{M r}$ ．460．）
 nojient，betreffend die Exinichränfiutg Der Berjplit＝ terung bon bäuerxiçen Befibungen．（Beilage Mr．461．）
 betreffent die Jiffamerierutg Der Bezintsitrape

 betreffend die Jnfamerierung der Bezirfiftraß̃e Belt meg－Weipfituchen－Dbdach－sandesgrenze．（Bei－ lage $\mathfrak{M r}$ ．463．）

Yatrag ber Yegeorbneten Tergrab und（Fes
 26．Mpril 1894， $\mathfrak{I}=(\mathfrak{O b} .=\mathfrak{B l}$ ．Mr．30，betreffent Straß̃enterhaltutg beeträge．（Beilage Nr．464．）

Ferner：
Das Berzeidynis Mr． 25 mit Bericyt und $\mathfrak{F t}=$
 angelegenheiten zugemiejene Wetition $\mathfrak{N r}$ ． 688.

 Betitionen 9ir．192，841，604，434，259，839， 829，598，649，667，838，866，865，285，224，233， $240,328,349,415,436,660,822,625,810,648$ ， 824， 858 mid 636.

Das ßerzeidnis গax． 34 mit Beridgt und 2tt＝
 Setitionen $\mathfrak{R r}$ ．551，552，553，554，555，557，558， $559,560,561,562,563,564,582,583,603,622$ ， $641,645,672,674,675,677,678,703,709,710$ ， $712,718,723,724,725,726,743,763,770,783$ ， $793,798,807,818,821,850$ und 854.

Das $\mathfrak{B e z z e i d u n i s ~ S i x . ~} 35$ mit Beridyt und $\mathfrak{2 n}=$ trag über bie Dem Finanz＝2 Wetitionen $\mathfrak{N r} .9,217,234,293,319,355,382$, $485,548,706,781,819,849,556,612,638,644$ ， $655,669,673,676,701,784,799$ und 65.

Das $\mathfrak{B e z z e i d n t i s ~ \Re r . ~} 36$ mit $\mathfrak{B e r i d y t}$ unt $\mathfrak{t t}=$ trag über bie Dem Finatz＝2（uझidulie zugemiejenten Wetitionen $\mathfrak{N r}$ ．124，155，171，176，186，245， 246 und $747,274,303$ und $686,316,317,323,361$ ， $574,606,637,639,646$ und $792,691,695$ und 13， 719 und 587， 762,834 und 207， 36,235 แиை 788.

Das Berzeidnnis Six． 37 mit Beridgt utto $\mathfrak{Y t}=$
 Seetitionen $\mathfrak{R r}$ ．588，607，631，668， 687 unb 693， $756,785,827$ und 797.

Das Berzeidntis Mr． 38 utit Beridft und $\mathfrak{Y t}=$


Wetitionent $\mathfrak{\Re r}$ ． 862 und 18，597，584，577，35， $608,379,696,831,857,704$ uto 705.

Das $\mathfrak{B e r z e i d n i s ~ \Re r . ~} 39$ mit $\mathfrak{B e r i d g t ~ u n d ~} 2$ tn＝ trag über bie Dem Ginanz＝2才uぼchufie zugemiefenten Betitionen Mr．428，460，437，780，794， 816 utb 846.

Mündriche Beriditerftattutg wirb anto


ӥber Den Berid）t Des fteiermärfifichen Qandes＝ Жuझ゙duifes，Beilage Mr．44，mit ßorlage bes Ge＝ jekentrurfes，betreffent bie ঞegulierung des Mur flufies in Den Gemeinden תiraubath und Sanft Stephan．

Dex $\mathfrak{A n t r a g}$ ift gleidflauteno mit bem 2 Antrage


Beridfteritatter it Feerr $\mathfrak{A l b g}$ ．$\Re i$ iegler．
ӥber ben $\mathfrak{W e r i c h t ~ D e 马 ~ f t e i e r m a ̈ r f i f i c h e n ~ ¿ a n d e s . ~}$ $\mathfrak{Y}$ иझiduifes，Beilage $\mathfrak{M r}$ ．251，betreffeno bie Syite nififerung ber Stefle einer Şau૬haltung tefrerin


Der 2fntrag ift gleich）fauteno mit dem 2frtrage


Berichtexftatter iit Seerr $\operatorname{Mgg}$ ．Brandr．
йber ben Bericht Des fteiermärfitichen \＆andes＝
 ventiontentug bes genofientichaftlichen Enträfife＝
 icher $\mathfrak{B e z i r f f ~ \Re a n t , ~ n a c h ~ D e m ~ ( 5 e j e k e ~ n o m ~ 4 . ~ \Im a ̈ m e r ~}$ 1909，R．＝（1．$=$ Br．. $\mathfrak{R r} .4$.

Der $\mathfrak{A}$ ntrag ift gleidfauteno mit bem 2trtrage


Beridyterftatter ift Seerr 2 Hgg．Bissef．
über Den $\mathfrak{A n t r a g}$ ber 2 aggeorbiteten $\mathfrak{D r}$ ． $\mathfrak{B e r}$ ，
 betreffend bie Snangrifinahnt der Regulierutg des Míplingbache im Bezitre SSindifagraz．

Der Untrag ift gleifflauteno mit bent 2 antrage $^{2}$


Beridyterfitatter ijt Serr 2 Hgg．Bišef．
Weiterङ über bie Wetition $\Re$ r． 815 de马 Seerm Robert $\mathfrak{B}$ ieber， $\mathfrak{R e b e r f a b r i f a n t e n , ~ © f a z , ~ \Re e u b a u = ~}$ gafie Mix．40，um Bulfafiutg Der Mauteinhebung für feine net zu erbaumbe Straßenbriúcfe in Stübing． Der Ahtrag lautet（Yiejt）：
，，Der hohe Ranotag worle beidhliez̃en：
Jür bie non ફerrn Robert $\mathfrak{B}$ ieber in ©faz gemäß̃（Enticheioutg Der f．f．โteiermärficthen Statthafterei， 3 ahl $10 / 1375 / 8$ 1913，wom 15．Jänter 1914，孔u erbauende Murbrüdfe wito Die ©inbebutg einer Mautgebühr untex nachitehenoen Beठintgutgen bewilligt：＂

だる forgen fobant bie Bedingungen．
Beridjeritatter ift §err $\mathfrak{H}$（bg．Franz．
l̈ber ben 2htrag ber Nogeorbneten Sto fiex， Reitter und（enojpet，Beilage Six．449，bezüglid） Berfeifung des $\mathfrak{z i t e l}$ ，＂Dbitbaninfpeftor＂an Den
 bater und Berjetang Desfelben in die adite Rangitlaffe．

2tatrag（ （iejit）：
，＂Der yohe Randag molle beichlieẽen：
 matt（Sx öbbauer fei ber Titel ，Santos＝ DGitbauitipeftor＂zu verleifert．

2．Der \＆ande＝2tujufun wird beauftragt und ermächtigt，int eigenten Wixtuggftrife dent Wanberlefrex foloman © xöbbauer eine jeinent verbientreidjen Wsixfen entiprechende （bebaltseryögutg zu geräflen．＂
Beridgterfatter ift Seerr $\mathfrak{H}$ bg． $\mathfrak{F r a n z}$ ．
Der Souder $=2$ H5jchu $\tilde{B}$ für Gemeinde $=$ argefegenfeiten ipridgt an bie münolidue $\mathfrak{B e}=$ ridyterfattuag：
über ben $\mathfrak{A n t r a g}$ Der $\mathfrak{A}$ bgeorontent Rieglex unt Gentifen，Beilage $\mathfrak{F r}$ ．177，auf Fegelung der Bequartierungsgebuituren bei Truppenducdzügen．

Der $\mathfrak{M}$ ntrag ift gleicflauteno mit bem $\mathfrak{Y}$ ytrage ber Ahtragitelfer．

Beridgterftatter ift Seerr $\mathfrak{A l b g}$ ．Riegler．
 und Gentifen，Beilage Fix．181，gegent bent freien Эerfauf bon ธçieß̃affen．

Der Afntrag ift gleidflauteno mit Dem 2htrage Der 2tatragitelfer．

Beridhteritatter ift Ђerr $\mathfrak{U G g}$ ．Ћreat．
über ben 2ntrag ber 2fbgeoronten Rieglex
 （Sfemeinden Æantent，Irattent unt Seebodi）int（Ses
 uno Buteilung zum Diftritte Sdhöber．

Dex 2htrag iit gleichfanteno mit Dem 2trtrage Der 2tatragitelfer．

Berichtectattex ift Seerr $\mathfrak{H}$ bg．ßiegler．
über Das ßegebren des f．f．Bezitisgeridgtes §idhtenvald，Wbteilung II，wom 20．Jebruar 1914， U 455／13，unt 3uftimnung 子ut 2fustieferung סe马 Zandags＝2fogeorbneten $\operatorname{Dr}$ ．Sohant Benfobič wegen Efbrenbeleidigung．

## 20ntrag：

，，Der hohe ふandtag molle bejchlieñen：
Dent Begefren De马 f．\＆．Bezirfiggeridftes Sidftentwald，2bteilimg II，vom 20．Februar

1914，U 455／13，um Buftimmung zux fraf＝
 orbneten $\mathfrak{D x}$ ．Jobant Bentowič wegen ひ̈ber＝ treturg der ©hxunbeleibigung wixd nidgt fatt＝ gegeber．＂
Berideteritatter ift Serr $\mathfrak{A l b g}$ ．Graf $\mathfrak{F o x a =}$ caでくるとか．
 die mutudrache Beridhteryattung：
 deve，Seovatefuto（fenofien，Beilage Mr．438， betreffenio bie Errichturg eiter Schule für epi＝ Yeptifiche Rintoer．

Der Ahtrag foutet（rieit）：
，Der hobe aanotag molle bejchlie
 סie 3 ahl unt §erbältniffe der Falfjüçtigen （E゙pifeptifer）it Steiermarf Exyebutgent 子u pflegen und auf ©rund beren bem Zandage bei jeinem Wieberzujammentritte ふorichläge子ux Exrriçtung einer Schufe für farlfüchtige תinber zu erftatter．＂
Beridyterfatter ift Serr Mbg．Dr．尺xatter．
Sif binfichtlich Dex bon mix befanngegebenen
 rung ber mündifichen Beridfteritattuntg etwas zu bes merfen？（ Nach eiter Saule）：Went fich feiner ber Seerren zum Worte meldet，fo ericheint Den einzelnen

 regt zu betrachtent．

Seine Cozzeffenz Der Seerr Statthalter hat bab Wort it Xfippud genommen，um Snterpel＝ Iationen，bie ant ifn geridgtet moroen find，beant＝ morten zu＊ömen．Scil）erteile Seiner Ězelfenz Dem Seern Statthalter Das Mort．

Statthalter Braf Claxy unt 9trbxingent：
Sn ber 23．Sibung ber biejäabrigen 』anotag $=$
 und ©fenoffent eine Snterpelfation in 2htgelegentheit Der angeblich Durch Die Erridytutg Der Statthalterei＝ Dutcierei entgetretentn Safädigutg Des Buchorudf gewerbes an mith geridbtet．Dieje Interpelfation beefre ich mich in nachitegender Weife zu beant＝ porten：

Bei der fteiermärtitichen Statthalterei beftegt ichon feit Jahrzehnten eint Yithographifche 2xttalt， weld und ifrex Unterbehorben ßerwenoung findet．Da Die veralteten（Eintichtungen defer Sciffantalt in

Dent reg̨ten Jahren infolge dex §äufutg ber (5e= iffäfte bex politifden Bermaltung, Dee furrenten (Se $=$ bownty bex smter immer Ginderficher muxbent, fat bie Statthalterei zu Crnde Des Jahxes 1912 die Seutbridexet exridtet, welde bor affem bie $\mathfrak{W u f}=$ gabe Gatte, Der lithographiichen Matiaft die Druct= fortenarbeitent, weldge bieje nidgt medra 子u Yeiften imitante mar, abzunefmen. Die Seriteflung ein= Geitlicher Duafionten für die Unterbeförden war im eminenteften Dientesinterefie gelegen, cin Umitanto, Der aud bon den Seeren Jinterpeffanten nidgt be= ifritten miro.

Was ben in Der Jntexpelfation angefülyrten, angeblidy bon Der Şausbruderei bejorgten Dund bont 2fintsfuerts betrifit, io düfite biefe Aftgabe auf einer mifoberfänolidjen §nforntation beruthen, Dent Die Statthalterei hat die itbernahnte folder 2 Urbeiten für ausmärtige samter fobon mieberkolt abgelebnt, weil ifre Drucferei hiefür gar nidgt eingerichtet ift uns mit Riudficit Gierauf auch mejentlich teurer ats andere Duddereien arbeiten mürbe.

Bezügridh jener Duncforten, weldbe nidgt bie Statthalterei und ifire Unterbegorbent betreffen, bes
 einent ganz fleinen ßruchteel dex (befantarbeiten autmachen und ifren sfund bor affem darin baben, Dáß fie fabon frither Durch Jafre in ber lityographi=
 Dutcerei lediglich auf bieje übertragen maxben. Was ipezieff Die Schufnadfidften anbelangt, fo bint idi) in ber Rage, auf Den Statthalterei=(Erla $\tilde{\beta}$ nom 17. Rovember 1913, 3 aht 1 -1468/97, binzumeifen, in meldem ganz bejonders betont wurbe, סañ polche 2rbeiten mux in Frage fonmen, wenn ber Bebarf an Schulnadfridten bisher nidgt etma bei einex Duacierei it Gteiermarf gebecft murbe.

Die in ber Snterpelfation ermälyte $\mathfrak{2 r}$ rbeit für Das Staatabeantentiafino war, wie begreiflich, Yedig= Yid ein gant beionderer \{uรtafmefafl into int übri= gen won io geringfügiger Natur, Dã̃ Gierin gemiñ feine Sefädigutg Der Bribatintoutrie gelegen fein fant. Fch formte gerade bezüglich Der ßribatarbeiten mehriache Beïpiele anführent, dañ bie Stattfalterei Derartige $\mathfrak{B e f t e l f u n g e n ~ u n t e r ~ S e i t w e i ̉ ~ a u f ~ b e n ~ a n t = ~}$ lidgen Charafter ber Druterei und auf Die Pribat= induftrie nicht übernomment hat.

2tus der borftehenoen Daxlegung möge erjeben
 Dex Dutuexei, welfbe übrigens den baupolizeiliduen, betriebştectuijchen und fanitären Soxichriften in ieder Sinficht bolffommen entipright uno in melder
nux Fachleute nach ben Thfäber bes neuen Normal= Solntarifes angeitelit find, rediglich bie im her= vorragentofen Interefie ber ßebölferutg gelegente Förberung ber (Seiddäftsgebarung Dex politifichen Berwaltung bezwecite, feinesmegs aber eine Benad = teilutg pribater Ductereien im Yuge batte und dañ bie Statthalterei vielmefr alfe Mannahmen getrof= fen hat, umt eine berartige SchäDigung hintanzu= Galter.

Jit ber 23. Sixung der biesjährigen $\mathfrak{Z a n t t a g}$ = fefifion haben bie Serren NGgeorbiteten Dr. Joan Benfobič, Dr. Franz Janfodič mo Gentifen cine Jnterpelfation, betreffeno bie ©rrenzregulierung zwifden Steiermart uto Srait int Bezirfe Famt, an midd gerichtet.

Эich beehre midh, Diefe efnirage folgentoermanen 3u beantmorten:

Die fragliche Grenzregutienutg beinthartet nidgt
 ber fronlandsgrenzen bon Steiermarf und ภixain und fant Dafer mux int Wege ber beiberjeitigen Zandesgejetgebung burchgefïint werden, was natur=
 rutgen boraumiekt.

Der ßerlauf ber ¿anסesgrenze bon ßidem bis Rant, wie fie bor ber Æegulierutg bex Sabe (in Der Flupmitte verlaufend) gegolten batte, purbe int Jahre 1911 fommiffionell vernarft. $\mathfrak{Z u f}$ (brutb= rage biefer Berntarfung erforgte im Jahre 1912
 bureaus im Finatzminiferium die Feloaufname Des bißherigen Gfrenzuges und Derjenigen far=

 faffen.

शach Eintangent סer plantidgert und recfitung $=$ mäß̉igen Darfolfung Der Ěrgebntifie biefer $\mathfrak{B e r}=$ mejiutgsarbeiten wito bejtimmt werbent, weldher
 jebe einzelne abzutrennende $\mathfrak{F}$ arzelfe einderfeibt wer= Den foll. Sierauf mixb das §erfahten wegen Mor= lage bezügridher Gejetentmürfe an bie \&anotage von Stetermaxt und Sxait burcigeführt werben.

Эch nehme bie Jnterpelfation zum 2fulafie,
 Oitanzminifterium um baldigen 2(bid)lup bex eit=
 Kebigutg der in Den W3irfung ffreis der Statthalterei
 idf jorgen.

Jit bex 9．Siţung ber laufenten $\mathfrak{Z a n b t a g}$ 3：$=$
 vič und（Sentifent an mich）ente Jinterpelfation it
 Ramt gexidytet．Diefelbe beefure idy mide in nady） ftegenter Weife zu beantmorten：

Da马 wom Kienortigen StattGafterei＝Departe＝
 Des Meubaues murbe vom Minifterium סes §ntert mit ber Werijutg zurdigeftellt，auf Brumb ber bom Menifterium für öffentliche SYxbeiten vorgenomt＝ menent überprüfung bas＇von ber Statthalterei be＝
 zath als auch der Dimemfinnierung dex Räumt einex
 ralproieft bollftätoig neu auşuarbeiten．ふnfolge biefer Sadllage thar bie Statthalterei genötigt，mit Den beteiligten Beförben，alfo oor aflem mit ber f．f．Fintazz＝2ande＝Direftion wegen Exinteilung ber Sofaritäten neuerfich in Fiufhung zu treten．Subem ift es auf ©fumb Des zitierten Minifterial＝ervafjes mumeyr aucí Gufgabe Der Statffalterei，Das Detailprojeft $\mathfrak{a}$ zzuarbeiten und den Detailfopten－ voranichlag zu berfajfen．Dieje Arbeiten finto gegen＝ wärtig int Buge und ich habe die Beranlafiutg ge troffen，Dás Die 乌ergandhugen und bie Srojeftaus＝ arbeitutgen feine wie immer gearteten Werzöge $=$ nurgen exteiben．

அach Mbjd）lu Das Detailprojeft fant ßoranfdtag auf（srund bes eryaltenen Nuftrages bem Mintifterium des Sintern zirt（benehmigutg borgelegt meroen．

Die won den Serren AGgeorbneten Riemet＝ mojer und Getofien in ber 10．Sisutg ber lau＝
 betreffent die Gemsarabe int Dberlande，beefre idf midd it nachifebender weife zu beantmorten：

Die（sentsuăude，meltue fich in Den safren 1897 unt 1898 int Cbebiete ber Sebjen Tauern am ©e＝ birggitode zwiichen Salzburg uno תärnten zuerit
 nack Steiermarf beriduleppt unt nabmt in Den $\mathfrak{A}$（pent－ gebieten Der politifchen Bezirfe Murau，Jubenburg， （Sröbming und Siezen－oas ift int oberen ©mb＝ take und im Bebirg jitocie der शieberen Tatern－ ichon int Jabre 1906 eitent Derartigen $\mathfrak{H n f a n g}$ ant
 Barten＝und Riefingtafes gelegenen Semsgebiete als exnftlich beoroht angefehen werben muñten．Jnt＝ Deffen blieb bie Seuche in Den Jabren 1906 und 1907 io ziemlich fationare unt gaft in einzefnen
betroffenten Revicuen pogar ats nabezu exlofdent． Eryt int Jahre 1908 brach Die Gents̉anude in马be＝ pondere it Den politifcten Bezinfen Jubenburg und Rezen mieber it berfitarftem Maße auf mo nafm enten jo extiten ©harafter ant，Dã bie Činteiturg entiprecticnoer ©egenmañabmen in Erroägutg ge $=$ zogen werbert muı̃̌te．

Da bout foldyen Mañafmen nur bant ein Era folg zu ertoartent war，wemt fie it Dem ganzent bon Der Seudhe befaukenen，über Gefbetsteile Der orei ふrbulänber Steiermarf，ভalzburg uto תärnten jich exptrectenoen $\mathfrak{T}$ erritorium gleidjzeitig und einber＝ ftändicid zur Dutchführung gelangen，babe ich nach Eintolung der exforberlichen §nftruftionen beim
 Geit zuftändigen oberften Steffe，Das nötige Einber＝
 und Salzourg in（begenfande gepflogen．Der Exy＝ folg der Gienach nadh Mangabe ber beftebenoen ge＝
 Eroorterung gelangenden－Maß̃abmen war zu＝ nächit der，Daß̃ Die Seuche in Dem politifden Wezirfe Riezent，mojelgit fie in den Sabrent unt 1910 ichon eint ganz bedeutende $\mathfrak{B e r b r e i t u n g ~ g e f u n d e n ~ h a t t e , ~}$ jeither oocli jtationär geblieben iit，mäfueno im politifalen Bezirfe Jubenturg ichon feit Dem Jafre 1912 feinerlei Wayrnefmungen über iffr $\mathfrak{A l u f t r e t e n}$ gemacht murben，uno die Scuche baber jeit biejem Beitpunfte dort als erlofdent angejeben merben fornt． Was ben politifath Besirf Marau betrifft，jo fornte Dafelbit jchon im Jahre 1912 erfreulidgerweife eine entichiebene Wbitafme biejer Seuthe forifatiert mer＝ Dent．Im politifction Bezitite ©robming hat bie Seudbe int Salfgebirge an Berbreitung gemomten，
 damals getroffenen Mapnafmen haben aljo tatjäd＝
 biete ein Ente bereitet．

Der $1 t m i t a n d$, dañ bie Seuche ungeactitet alfer
 politifan Beatifes ©röbiming（insbejonbere auch int Bereidge der politifichen（Expofitux Bad 2fuliee） und bes politifchen ßezirfeß 』iezen nicht getilgt merben formte，gab mix §erantajfung，die für bie Beurteifung Der in Betracht fommenoen $\mathfrak{Y}$ andmirt $=$ ichaftlichen mo jagolichen Jnterefien nã̃gebenojten Fatoren für ben 8 ．Februax ס．§．子u einer gemein＝ fanten Beratung eintutlaben．

Quf Efumb der bei diejer Exquete gefañten Be＝ ¡f）

ant bie it Betracht fonmentern politichen Unter＝ befföroen exgangen．

Was den Dermaligen Stand Der（fxemsixände it Dem betroffentent ©ebiete ber Steiermarf aulfangt，io Gaben die biesfallz zulfegt－und zwar um bie Mitte Des Morjahres－gepflogenten Crrfebungent nadiftehenoes 凡ejultat ergeben：

Jim Bereidhe ber politifden Expojitur Bab शhifiee，und zwar int תoppengebiete，facheint bie Gemşäto bereit弓 vollftänotg int Erlöjchen be＝ griffen zu jein．Dagegen witet fie in ben Dem Fiemmetgebirge und bent Srimmingftofe angeforren＝ Dent Teilen diefes Geridfthezirfe马 trok bedentender Ěingänge im Jahre 1912 mit unberminderter Sef＝ tigfeit fort．

Jin politifden ßezirfe ©föbming ift bie bems＝ rätbe am linfen E̋m in NGnagme．Sat it Den Rebieren Des（bximming ift eine rapioe Bunabme zu bemerfert，troboemt Dajelfit burcf）łängere Beit auct während ber Schon＝ zeit mit Dent 乌（bjc）ufie räubefranter und räude＝ berbädtiger Stücfe auฒnahm ilo b oorgegangen murbe．

Im politichen Bejurfe ¿iezen Gerricht bie （bentsrätde it den Gebirgen dex Niederen $\mathfrak{x}$ atern in ben（Semeinden Dppenberg，Æottennant und Zajing．Währent aber int ©ebiete Der（5enteito Dppenberg eine wejentlide $\mathfrak{B e f f e r i n g}$ wahr zunebmen und hier wie auth int Gebiete der ©enteinde \＆affing ein Yangiantes extopachen der æätbe zu fomitatieren ift，Gerridyt itiるbeiondere im（Semeindegebiete Æot＝ tenmant die Gentşäube it exfeblidem Maje fort． $\mathfrak{2} \mathfrak{m t}$ färfiten wütet fie int $\mathfrak{B b j e n f t e i n g e b i r g e ~ u t o ~ i f t ~}$ bon entemt afbflauen berfelben－außer in ben Rebierent Des Sodidituntgebieteふ，wo fie bereits int Jafre 1908 eingebrochert war－，nidfte zu bemerfien．
über ben $\mathfrak{T a r z i t g ~ D e s ~} \mathfrak{B a r t e n t a f e s ~ i n ~ b i e ~ ( s e = ~}$ birge gegen Diten und über ben Tauernfixanenzug nach Siuben bat die Räuסe noch nicht übergegrififen．

Bebor idid mut zux Beantroortung ber $\mathfrak{F t t =}$ fragen der Seerren Jnterpeffonten idhreite，fei es
 ber Snterpelfation zu gebenten，welche ben $\mathfrak{2 l n f c h e i n t}$ erwectent mũ，als hätte es die Begörbe bei $\mathfrak{2 y t}=$ oxbunt ifuer Mañafment an ber getobrigen Dbjef＝ tivität erntangeln lafjen umo alz gätte fie fich lyiebei mit Jgnorierung ber Jnterejfen ber \＆andmirtjchaft treibenden Bevölferutg autichließflid bont jagolichen


Bajpts ber ふiterpelfationt，in weldent behouptet
 زehung ber burd）Die（femsxäube Ђerborgerufenen Seudjengefahr burch eine Reife on Mafnabment Getroffen morbent，während dic Jagoberrent Die $=$ bezüglidh gantz frei ausgingen．Demgegeniber fant id）mux bie beftinmte ßerjitherung abgeben，Dañ audd im gegemifänolichen Fralfe auf bie Jntexefien Der Ranbroittickaft bie meitgehenointe Fiuctificht ge＝ nommen furbe．

In biejer Ficdtung mödte ich ipeziell barauf Gintweifen，Dã，alz bei den 乌erbandlungen im Jahre 1911 miter andexem aud bie Bexfitgutg
 fefres mit ®xembieh in Seudgengebiete auf（frumb bes alfgenteiten Tiexjeuthengejeges angeregt purbe，
 nalme fïr die Jonterefjen der בandsirtjchaft treiben＝ Den Beböfferung ridhtig eindufdabect mupte uno eben wegen der infolge biejer Nrañathme zu befiurdtendent gropen Schädigutg der ミanbwixtidfaft bon einer folchen Berfügutg MGitano genommen Gat．Wemt Die 马erwen Jnterpelfanten bon Den ふfeinviefbeikern auferlegten Meannafmen procfent，io meinent jie bant offenbax bie einfdjlägigen 9ntorbnumgent bes Erfaffes Der fteiermärtifichen Statthafterei nom 11．Alpril 1911，3．2－521／35．Nant wiro mokil faum beftritten werben＊ömen，bañ biefe übrigent

 wendig parent，unt dic übertragung ber firmutbeit bon antgeftecften Seaustiexen auf andere nodi）ge $=$
 beinfaltet biejer Grafan mux beitimme，fabon im alfgemeinen Tierjeuthengejeße begrimoete Man＝ nahment，wie bie Berzeichnung uno Untexjuchung Der Biegen uto Schafe vor Begint bes Suftriebes auf bic $\mathfrak{A l p e n t}$ uto nach erfolgtem 2 tbtriebe bon Da，

 benden Beböfferung bienen．

Die Behörde hat es aber autd anderjeits nidut verja̋umt，affe auf die Betampfung ber Seudje abzielenden jagolfichen Mapnafmen it Ernoägung zu ziegent imo joweit als möglich aud in かollzitg子u jeţen．

Siebei famt freilid nidgt beridmiegen mexben， Dã̉ Die Betobroe，was die Durdfülyrung ber not＝ mendigen Meannabmen anbelargt，bei Dem Geutigen Stande ber © fejeggebung größtenteifs auf ben guten Willen ber Jagoberechtigten angewiefen ijt．

Schon mit Dem friifer bezogenct Stattlyalterei－ Erlajie oont 11．Stpril 1911 muxbe ben Jagi＝ berectitigten bie Unterfafiung Der Mbfalturg bon Ireibjagben it Den Seuchengebieten fomie it ben untittelfar angrenzenven Feviexen，bezielyughweife （mo bie弓 Durchfüftrbar erfcheint）Die Sperre Dex
 grämuntg mittels Schafmift），meiter马 Die Wertil＝ gutg ber תababer aud bout auf jagomãpige weife erfegten räudebefalfenten（semien uno enofiad）Dic Seranziehung eite马 miderfand 弓fäfigen Stamme马
 Wege ber betreffendent politififen Weborrden ange＝
 Mapnatment，wie fie zum Teile aud bie meffe＝

 möglich．
 unt Grumbbefiger，Dentelt Die Erbaftung bes Wirb＝ fandes und bie seiogerecifte WBilobege ant Serzent liegt，wie bizher auth weitergit aus freiem 2htriebe afle jente Borfefrungent treffent forben，welde it ifrem eigenten Madtbereidye geleget fith．Die Regislative bietet bebauterficherweife－wie ichon atgebeutet－nicht bie gitreidyende Santolfabe．Die

 oder räudeberoächtiger（bentjen fion̉t－io jefr bic Ganterutg ber（semsxebiere aud）im 刃ntereffe Der burdh Die Snfeftionsgefahx geimäbigten ：\＆atb＝ wixtichaft notmendig eviduent－auf gewiffe Sctmie＝ xigfeitent，da es immerfint ata fragtial mazufeben ift，ob madd ben Beftimmattgen Dex bezogetent（Se＝ fegesiteffe，twelde mux bou ciner Werminderung einer
 Iiexe（baburd affein ift eit Exfofg in 2triegutg auf die Bejeitigung biejer Seudfe zu expielent ange＝ oronet twerben fomt．Bumt mindeften müroe eine forche Werfügung bent Sinte bes fteiermärficident
 auftrag zu einer Merminderung ber Wsilogattung zwar momentan fuiffren，aber it ber sociteren Folge

 nutg wut auf ©emeinoejagogebiete 2hwenoutg， Dagegen auf Eigenjagoen mur infoweit，als fie mit Solz cin biesfalts geftellter 2hntrag auf Statuierutg einer $\mathfrak{B e x p f l i c g t u t g}$ 3um sobichufie franter umo jeu＝ あり
ftimnungen bes \＆1，al．2，Des affgementen $\mathfrak{L i e}=$「eudjengejezes non feiten bes f．f．A（Aferbaumintife＝ riums aus bem ©runde abgelegnt murbe，beil zu＝ folge Biffer 7 Dels \＆ 24 des affgemeinen Tierjenchent

 biejes 『ejeese mux it jenen Fallen angeoromet werben font，weldje int Terjeudengejebe ausbrücl＝ （idid bezeichntet fitb，was jedod bezüglich Des 2lb

 （id）eiter präzifen Norm，auf（brumb weldfer die zur Befämpfutg wic zur Sintanfaltung Dex weiteren Berbreitutg uto $\mathfrak{F e r j c h l e p p a n g}$ einer WBilojeudu） bienentent Geförolichent Shorbumgen getroffen unt erforberlidentifus and gegen den willen ber \｛nter＝ effenten burctigefüfrt meroen fönten．

Radd Den bizher gentaditen（̌xfabrungen foum alz eitzig verläplicich mirfentos unto expolgoeriprecthendes Bräbentio＝，beziefungsmeife $\mathfrak{I} i l g u n g$ gittel gegen

 ger ©femjen angejegen werben．Die Stattfalterei Gat Daber，um oent weiteren $\mathfrak{S B}$ üten biejer Seudje nod）§räften（Finhalt zut tut，unterm 18．Februar 1913 （8．2－632／52），beziefung马peife 29．2イpril 1913 （3．2－1291／57），bie in Betrad）t fommenten pofitifanen Bezivtsbegöroen angemiejen，allen jeitens ber Jagoberedtigten einfangenton（Gefudjen um
 wäfreno der Scyonzeit－ausgenommen Den $\mathfrak{Q}$（b
 fafteten Ěigentagoen－auf ©runt De马 § 56 De马
 fahren，und auf bic sagoberechtigten mit affem Radforucte Ginzumirfen，Dã um Dicfe Bemilligutg exforberlichenfalls fets eitgejchritten werbe．
$\mathrm{S}_{\mathrm{o}}$ meit nut ift ber bieafâlligen Stufrage ber §̌erren Juterpelfanten bereits entfprochen，Die gente＝
 franfes unto räubeberbädfatige（Semtsitd bin ich fedoch antgefichts bes Stanbes ber Bejetgebutg zu verfügent nicht it Der Rage．

Bunt Safulfe mill idy nod eines der pribatent Intitiative entiprungenter Brantes erroäfnen，mefcher int Monate September Des Borjahres Den Gegen＝ fanto enter Beratung uno Begefung ber in Betracht fonmenten ভtrecfe ourch bie beteiligten Bribat＝ interefienten unter gleichzeitiger ßeteifigung behöro＝ ficher 2aggeorometen gebiliot kat．Č弓 beftegt nämlidh bie RGficht，eit übergreifen Der Gem马räude auf bie
 biete burch errrichtung von 9rbiperezäuten zu ver＝ Gindern，ein Unternebmen，bas umitreitig oryolg beripricht，borausgejezt，ban nidgt inzwifden be $=$ reits eine Jnfeftion De马 zu ichükenoen ©sebietes ftattgefunden hat．Fautz bic bortäufig eingeleiteten
 näherbringen jollten，mixd e马 Nufgabe ber ftat＝ fichen $\mathfrak{B e h o ̈ r b e n t ~ j e i n , ~ d e m ~ S r o j e f t e ~ n t o ̈ t i g e n f a l l s ~}$ burch）vermittelnoes（Eingreifen und unterftußung ourch ifure mit den örtliçlen $\mathfrak{B e r b a ̈ l t n i f f e n ~ v e r t r a u t e n ~}$ Drgante die meitgebenojite Förberung antgebeifien zu

 riumt nidgt affeit die int Falfe ber 2fusfübrung ber projeftiertent Bäute，weldue vorwiegend bem Buge Der öffentlidgen Straßen forgen Dürften，Göchift wünichenswerte Förberung ourch bie Bffentliche Strañenberwaftung beim f．f．Mintipterium für bufientliche $\mathfrak{A r b b e i t e n ~ b e r e i t s ~ a n g e r e g t , ~ f o n d e r n ~ a u c h ~}$ Die ßereitmitligleit ausgeiprochen hat，über auร＝ brüdflichen $\mathfrak{W u n f i d}$ ber Jnterefienten mit bemt f．f．
 ridhtung ber 3äut benötigten Telegraphendxabtes zu güntitigen Bedingutgent in Berbinoutg zu treten．

Bei Dent Bufammenwirfen alfer it Betracht fommenden $\mathfrak{F a f t o r e n t i f t ~} \mathfrak{z a}$ erboffent，Dã̃ bas in
 wie ber Jago baldigit ber ßermirflichung zugefüht werben wirb．

Die in Der Sibung Des hoben Ranotages vom 15．Dftober 1913 eingebrachte Jnterpellation Dex⿹弋tbgeorometen $\mathfrak{D x}$ ．Benfovič und Genofien betreffis Entichädigung Der Grumbbefiber in Soče，Mitalonets， Brädll und Safot aus bem Saveregulierung pfonbe beehre ich midy，wie folgt，zu beantworten：

Ad 1．Die Befitger ber burdh eine vorübergefernde Wafjeripiegelfebung ber Save bei Brüdl bejdädigten
 Deren $\mathfrak{U}$（ijprüd）e Derart übertrieben waren，Dã̃ Die $=$ felben auf ben Geridgtsweg verwiefen werben mup̃ten， bereits voll entichädigt．

Daß geridtlictle §erfahren über bie Forberungen Dex zwei ermähnten Befizer ift im Buge．

Bezüglict Der 2 （nfprücte Der ©rumbbefiger in Mitalowes muz ermähnt werben，ba Mithaloveg bie Bitte gejtellt hat，mehreren Bejigern für ben angeblich Durd）Saveregulienung bauten ver＝ urjachten Schaben aus bem Regulierungionde Erjab zu Keiften．

Da es fict jebock，wie fommifitionell feitgejtellt murbe，um einen 1 ferberuch in dem bereits abgebauten $\mathfrak{u n o}$ nut mehr bei Göheren WafjeritänDen altiven Mihaloveger Matarm handelte，welther Mferbrutd mit Der Æeguliexungsaftion in feinen urjảdflidyen $3 \mathfrak{y}$ am＝ menhang gebracht werben fann，mutgten Dieje Efnt＝ ic）äbigungwanjprüche als umbegrimbet non Der ভtatt＝ Galterei abgewiejen werben．

Der Mferbruch murde übrigens trog diefer Sact）＝ lage in Berüctfictiftigung Der ungünjtigen finanziellen ミage Der $\mathfrak{A}$ nrainer aus Mitteln Des Regutiexutgs： fonbes gedecft．
$\mathfrak{W a s}$ Die beffagten ©caüden in Dex（femeinde Roče anlangt，fo bandelt－es fich bier nicft unt Scyäden an privatem，jondern um jolde an offentlichem（5emein＝ gut infolge lfferbruches．Die Cryebungen，ob ind wiemeit ber $\mathbb{U f e r b r u t c h}^{\text {Dutrch }}$ Das Saveregulierungs＝ unternefmen verurfacht murbe，find im ßuge und fann bie Berficherung abgegeben werben，dã̃ die $\mathfrak{2}$ niprüche，fomeit fie berechtigt find，woll befriebigt werben．

Die Dxtichaft Safot und Deren Gelảnde liegen außerbalb Des ঞereidjes Der 5ochmäffer Der Save und find תlagen über bezügliche Scdäden nicht er＝ Goben morben．

Ad 2．Die Errrichtung eines Sochwafferbamme马 zum Schube ber Drtichaft Brüctl miro nach 2 （us $=$ führung Der Saveregulierung，Die eine Senfung De马 5octhafferjpiegels 子ux 马olge haben wixo，entbehrlich werben．Die gemünjchte Dammberftellung wäre übri＝ gens mit Rüdficidt auf Die redftsufxigen Jontereffenten
 Entijucioung bereits im Jahre 1910 erfloffen．

Ad 3．Jnfolge Der Saveregulierungsbauten bei Brüdel murbe zwar ein vorübergebenber Rüdfitaut in Den（Gabrncabach）verurjactit，Doch ift Diejer Rüctitaut Durch Die fortichreitende wirfung ber Regulierung Dermaten nahezu beboben，fo ban bejondere $\mathfrak{B o r}=$ februngen am（babrncabach mo Der Bezirtaftrañe Ramt－Dobowa aus $\mathfrak{A n l a ̃ ̃}$ Der Saveregulierung nicht geboten exfdeinen，zumal bie Sochwafierabflupper＝ hältnifie ber Save butch bie Regulierung zmeifello s eime bebeutende $\mathfrak{F e r b e f f e r u n g ~ e r f a b r e n ~ w e r b e n . ~}$

Ad 4．Die Armehr ber $\mathfrak{A t n g r i f f e}$ ber Save auf Die linfsurvigen（5xumoftücfe insbejondere bei Bräcfl wirb Durch Die in Buge befinoliche $\mathfrak{Z u s f u ̈ h n u n g ~ D e s ~}$ Regutientrgsprojeftes in eimvanofreier Weife bejorgt．

Ad 5．Yutangend bie gemünfide Ђebung Deß Mineauts ber ßezirfsitrafe æamn－Dobowa in ber Drtichaft Brüctl ift eine Stellungnahme mangels eines
bezüglicyen ßrojeftes－Das vom Bezirfe æann por： zulegen märe－，Dermalen nidjt mőglide；e૬ mu®̃ jebod fohon jegt bemerft werben，Dañ eine Subven＝ tionierung biefer ভtragenforreftion aus dem Save＝ regulierunģfonde aus prinzipiellen Brainden unzu＝ läjitg exjcheint．Da jebod）Die Borausjezungen für bie Bemilligung einer Subvention feitens bes Mini＝ fteriums für öffentliche $\mathfrak{A r b e i t e n}$ vorzuliegen icheinen， bin idh zutreffenden Falles geme geneigt，ein bezüg＝ lictes，mit dem ßrojefte inftruiertes Striuthen bes Bezirfes Æann beim Minifterium wärmitens zu be＝ fürworten．

Bezugnefmend auf bie in ber 19．Sifung ber biesjäbrigen $2 a n d t a g s f e f i=n$ von ben 5erren 2lbge orbmeten Scbwab，ケanzlex umb Genofien einge＝ bradde §nterpellation wegen Wefchleunigung ber ©er Yebigung Des Gejegentmurjes betreffend die Soziat＝ verficherung beebre idf midh mitzuteilen，Dañ ich bie vorgebrachten，gemin berechtigten Wüniche bem f．f． Miniftexium Des Jmmern vorgetragen habe．

Sanbeรูauptuant ：Bux Beantwortung einer an Den \＆andes＝2usidun geridteten Snterpellation
 mant von $\mathfrak{F c l l e n f o f ~ z u m ~ M o r t e ~ g e m e l d e t . ~ \Im c h ~}$

 W3elfentof：Jit einer $\mathfrak{A t f r a g e}$ Des 5erm $\mathfrak{A b g e}=$ orbneten Dr．Rutovec nom 14．Dftober 1913 wirb Der RanDes＝2
 und Balentin $\mathfrak{B}$ ulfo außichlaggebenden Dienitesrüct＝ fichten befanntzugeben，uno ob ex miorigenfalle ge $=$ neigt jei，eine Derart mißbräuchfliche 坔axis Des $\mathfrak{L a n d e s =}$ ichulrates im §nterefie ber ridftigen ßerwendung Der Stenergelder Des \＆andes in Seinfunft zu verhindern．

Jch beefre mich barauf zu erwibern：
Der f．f．\＆andesichulrat hat im Februar 1912 angefragt，ob bem 2tntrage auf bienftliche Berjegung Des Dberlehrers Jatob תnaflič zugeftimmt werbe． Die Berjegutg bes Genanten murbe im einzetnen Damit begründet，Dã er infolge feiner Streit＝und Broze $\beta$ futit Den gejelfidaftlichen Frieden in ber Ge＝ meinde und im Bezirfe ftöre．©fs waren eine ganze Reibe von Efhrenbeleioigungsflagen，期tsehrenbeteidi＝ gungen und bergleidjen，angeführt，in welchen $\Omega n a f l i$ č teils 凡läger，teils \｛yngetfagter war，manchmal ob＝ fiegte，einigemale auti）verurteilt wurbe．शus dem ganzen Sachoerbalt wax zu erjehen，Dañ fein Bex＝ Gleiben im פimblicfe auf bie erzieberifate $\mathfrak{A t u f g a b e}$ ene马 Sefrees umo Schulfeiters unturlid）und das not＝
mendige $\mathfrak{2}$ njeben Der Rebrerjchaft bei ber ßevöfferung子ut fchädigen geeignet fei．

In ganz ähnlicher Weife lag der Fall bez Schut＝ Yeiters Balentin Futfo，wo audh ber Bezirf $\mathfrak{F}=$ ictulfat zu miebergorten Mayen bie Berjegung auts Dienitesuücffichten wünichte，ein $\mathfrak{L e i l}$ Der Bevöfferung fith in Eingaben an bie Behörbe für bie Berjegung ausiprach，während ein Teil wieberum für bie $\mathfrak{B e}=$ lafjung 丞ulfos eintrat．
$\mathfrak{H}$ Hid bier mupte nadi ber mitgeteilten Sachlage
 ichulrates beipflichten，Dáa eine Berjebung Des \＆efrers im Dienftrege im §ntereffe der Schule und bes $\mathfrak{H}$ njehens ber Sehrerichaft bei der Beröfferung gelegen fei und ftimmte baher bem betreffenden $\mathfrak{A}$（ntrage bes ミandesictulrates zu．

Was bie bişher im allgemeinen eingehaltene übung bes f．f．Landesjchultates in bezug auf Ber＝ jebungen int Diemptwege betrifft，glaubt ber ¿andes＝
 Dã̃ Dabei fets nor allem bas wohl ber Schule und Die Wahrung Des $\mathfrak{H n j e h e n s}$ Des Rehritandes mañ gebend waren umb bie gebotene Bedadtnathe auf Die tunlichite Schonung des $\mathfrak{L a n o e s j c h u l f o n d s ~ a u t h ~}$
 laffen murbe．
 Dr．Rufovec vom 23．Jefruar 1914 miro gefragt， wie ber LanDes＝2usfaun bie ßenfionierung bes Dber＝ Yehrers Martin JuDniě，beziehungsweife bie $\mathfrak{Z u =}$ ftimmung zu Derjelben zut rechtfertigen vermöge．

Sck babe bie（Fbre Darauf zu ermidern：
Der Landes＝24 $\mathfrak{F c h u f}$ muroe in biejem Falle
 fionšbemefjung Dem 〇berlehrer Jubnič zmei Jahre vor $\mathfrak{A}$ Glegung der $\mathfrak{R e h r b e f a ̈ h i g u n g ~}$ werDen；Jubnič hatte nämlich feine Reifeprüfung abgelegt umb Gätte jonit diefe Beit für die ßemfions＝ bemefiung verloren．Der Randes＝2fusichu erteilte num die erwäbnte Bujtimmung und fam bamit Dem ge＝ nannten Zefrer mux imnerhalb feiner Befugniz in moglwollender Weife entgegen．©ine Einflũnabme auf bie von $\mathfrak{A m t s}$ megen exfolgte，übrigens noch gar nicht rechtafräftig gemoroene §enfionierung Des Dber＝
 haupt nicht zu，Da biefe nach Den beftehenden gefes＝ liden Bejtimmungen allein bem f．Ł．Lanסesichul＝ rate zufommt．

Sanbez̊hapotmaun ：Sit bezüglich diejer Jnter＝ pellationふbeantwortung etwaß zu bemerten？（？lach） einer Saufe）：（f）melbet fich niemand zum Worte，
mir gelangen baher zur Tagesorbnung． Der erfte Gegentand bex ¿agesoronung ift bex
 betreffend Dic ënbermy Der Gemeindeorbutg utid Der Gemeindewahlorbuty Der Sandes＝ hatptitadt（6raz．（Seilage Mr．444．）

Sck expuche den ferrn Berichterfattex Des ミandes＝
 Borlage einen $\mathfrak{A n t r a g}$ 子u jellen．
 Feyrev：Sob beantrage bie 3umeijung biejes（Fegen＝
 aus bem Somberausiduf für Gemeinde $=$ angelegenheiten und bem Sonderatt jchuf für poritifine 2trgeregenbeiten．
（Diejer Aftrag wird ohne Debatte ange nommen．）

Sanbeshauptmant：Der nädite（5egen＝ ftand Dex $\mathfrak{L}$ agesorbmang ift bie
Begritmant bes Matrages ber Mbgeorometen Dx．Beufovič，Dx．Beritnušef uto Ofenpfict，be treffetio pie gitmerutg ber Mathorbuntget ber （Gemeinden mit eigenem ©tatut．（Beilage $\mathfrak{N x}$ ．387．）

Sch erteile Dem Serm $\mathfrak{A}$ tragiteller zur $\mathfrak{B e}=$ grintoung feines $\mathfrak{A n t r a g e s}$ das wort．
 （bes it fein Sufall，Daf zwifchen ber Erfeotgung Der Ge＝ meinoewaftreform int（frazer（5ememberate und ber（fin＝ bringung unjeres $\mathfrak{A n t r a g e s}$ ，Der in Berbandrung feeft， zeitlich ein Bujammenhang bejtebt．Unjer Berlangen， weldem in 2 ntrage $\mathfrak{A t u s b r u c t}$ verfiefen miro，geht Dabin，Dã̃ Die Gemeinderwablorommy für alle autonomen Städte zu gleicher Beit einer grinndicfen Reform zugefüfrt werbe．Diefes Beftreben Datiert nidft aus der legten Beit，fondent ift fichon oor Sabren aufgetautdy．WSix haben int Jabre 1912 ben Sntrag eingebracgt tho wir mollen forgen，Da⿱艹ß Diejer Gegen＝ ftand nixit von ber Tagesorbmutg Des Randtages verfonmindet．Meine fehr geefrten Serren，fie merben zugeben muiffen，Dan mir nicht ntuig zugeben \＆önten， Dã̃ Die（5emeindewahforbmung für bie Seatfitabt （6xaz in modernem Sinne abgeändert wirb，folange für bie unterjteirifinen Städte ©illi，Wettaut，vor＝ fündffutlide Beftimmungen in ber Genteindewathl＝ promung beitefen．©゙a fann nidt genug betont meroen， Dáa mix nod immex die bffentlide Moftinntung Gaben．
 Marburg beftegt Die gebeime Abjtimnung．Dieje
reaftionäxen Seftimmungen müfjen vexforminden； folange bies midyt gefdieht，ijt bie Gemeinowahl＝ oxboung für（Gxaz für uns indisfutabel．Sud）in anderer $\mathfrak{F e z i e h u n g ~ f i n d ~ D i e ~ G e m e i n d e w a h f o r o m u n g e n ~}$ für autonome ©täote einer grünotichen Reform be＝ Dürftig．©̧s muf Dem mobernen（beifte Recbmung getragen werben，indem gemififen Bevöfferngagatupen， Die von bex 2 Sabl bisher ausgefoflofien find，Das Wahlredit zugefanden wirb．（Entweber bitrcl）eine viexte SGaflertfaffe ober in anderer Form．Seute ift mut bie Baflung emer bireften Steuex bie Boraus＝ ¡eßung für bas（bemeindewablvecht，mähtend ein grofer Teil Der Bewöfferung Der mit offfentlichen Bffichten
 fein Wort mitzatreden hat．Schließlich，meine §erren， wivo fict autd das Berbältniswahlrecht in Stetermarf nidgt auffalten laffer．Dieje Foxm Des Wahfredtes Gat fixh jegr gut bemährt，um alle Bevölferung $=$ ichichten zut Mitarbeit bei Den Gemteindegeifäften beranzuzieben．Man bat in regter Beit，um Diefes Berhältniswahtrecht abzumehren，Die Gefahr der fromenifd）＝nationalen bockfat an bie Wano gemalt．

Scu glaube，Dã̃ Das mur beswegen vorgehalten mird，um einen Fortforitt im Denofratifichen Sinne aufzubalten oder zu vereiteln．Meine §erren，wie wix bie Debatte im Gemeinderate ©raz gehort haben， Da baben wix gefragt，wo fino bie flomentichent Bataillone，welche por Den Toren von（braz ftefen und in Cfraz felfit，wo find bieje bei ber Wolfs＝ zähfung geblieben？शutch für bas luterland ift die nationale Gefabx bei Einfïthrung Des Berbältnis＝ mahtrechtes gänf（ich）autgefd）lofien．Befamtlich ift gerabe Die ©inräumung einer Minberbeitsvertretung bas befte Mittel，um bie Minderbeit in nationalen Beidy werben flaglos zu itelfen．Segen das Berhältnis＝ wafluecfit weroen verfifiebene cimbendungen gemadt． Sch mödfle ganz fitrz Darauf refleftieren．（E5马 wäre

 Wixtichaft in ben autonomen Städten Steiermarts aufgören wïrbe，Dabutcth，Dañ der nationalen Mtinder＝ Geit eine Bertretung cingexäumt miro．©S ift nicht wahr，Dã man den autonomen Städten bie（5emeinde＝ wablorbutg nidft aufoftroteren barf，wix baben idgon vexicbiedene Sräzedenzälle ミaibad，হinz und bas＝ fetbe trifft autch bei mijeren autonomen Stäotent zu． Der Ranotag hat bas Recht in（semeinbeangelegen＝ Getten gejezgeberifich worzugeben und er ift nicht ver＝ pflidgtet，fich an bie Meemung ber betreffenden （5emeindevertvetung zu balten．©5马 ift insbejondere in Den Sundgebungen，welche in Yegter Beit aus Den
untexfeixificen Stäoten gefommen find，behauptet morben，Dañ ber Dentiche Sharafter biefer Städte in（befabr iit．Sch glaube，Dañ Das ein Mahngebilide iit，wix fömen uns nidgt mundot machen laffen unter Ђinmeis auf joldhe saangebitbe．Sct fann Dabei nod barauf verweijen，Dã̃ bie Slowenen in （Cilli，meldye nach Der Boltezäblung ein Drittel ber Bewőfferung bilben，futturelf uno wirtichaftlicly ver＝ Gältnismảßig einen bedeutenoeren Faftor barftelfen， als die Deutictyen in Raibact），melchen bas Berbältnis＝ waglveçf eingeräunt wuthe．Scfliefficid）war autd） bieje $\mathfrak{L a n o f t u b e}$ feinerzeit mur beutid und mit bem EFinzuge ber Slowenen in bie Landjuble ift Der Simmet itber（Graz noch nidgt zufammengefaflen． Sch glaube，dan unfere Mitarbeit nicht mux bier im ¿anotage，fondern autd in ben autonomen ভtädten Mnteriteiermarfs nur ermänjat jein fann，bemn mux in Wettbewerbe ber frei fith entwicfelnoen fraft liegt Die（Semähx，Dã Breibendes gefchaffen wiro．

か̌obes நaus！§ch glaube，dañ es in diejem Saufe feinen Sggeorbneten geben fann，welfor umient 2futrag für indisfutabel bält und ich glaube，Dáa Das fants emitimmig bejdflezen wiro，ben $\mathfrak{A n t r a g}$


Sch beantrage，Dañ umfer Antrag Dem fom＝
 ¡砤ufe 子ugewiefen werbe．

 $\mathfrak{F o r r e b m e r s ~ z u r u ̈ u f i o m m e n t , ~ D e r ~ j a g t e : ~ „ D i e ~ \Re e d e ~}$ bon Dex flowenifchen Šochflut ift ein Wafngebilide； es gibt in Steiermarf feine fromentidge Soctflut； anderjeits jagte er，ift ber beutjobe（Sharafter bex unterfteixifchen Städte ebemfays ein 2 Wahngebifo．
 bie unteriteirifactu Städte，antocrjeits aber aucd feine beutfden StäDte überbaupt．＂Daxin find
 und idy glaube affen unflar gewejen．
$\mathfrak{U n t}$ nut zut Sacke jelgit．Seit $\mathfrak{N o c t j e n t} \mathfrak{b e}=$ idäftigt fich Die Deffentlidffeit mit Der Frage Der
 große Menge Deuticher hat in Der E゙inführung De马 Broportionalmahlrechtes in（snaz die（bejafir gejeben， Dá̃ Diejes Wabirecit forgeridytig auch int Unterlande eingefühnt merbent müß̃te．গant，meine §ృerrent，idd fant diejen Standpuntt nicht teilen，סemt erftent fäme Der Cbebanfe，ban einer Wabfreform in（5xaz mit Dem Broportionalmaflrechte aud die Einfüthung Desjelben in linterlanoe folgent müß̃te，gleid）einer Banferottらerffärung dee benticden Bartei im Lande；

Dent tout mix heute zugeben，סañ es möglič iif， Dã̃ in Diefer Sanditube ben Deutichen 1 nteriteier＝ marfs eine $\mathfrak{W a f f r e f o r m}$ aufgezontgen merben fant， erffärent wix uts überfaupt für politijç）impotent in jeber Richtung．（beben Sie fich in Diejer Be＝
 Biegent Sie por alfent in Wetradyt，bañ Dex Wroporz ganz ipezieff mux in einigen Fälfen Beredftigutg Gat，bejonders it grojen Drten，mo die Waffförper wie it Graz 6000 biz 8000 Wäbler Wabert．Stiex fant der Sroporz tatäachlid groñe Mengen bon
 fleiteren Drten，too Die W3ablförper 50 bis 60 Wäbler habent，fommt bie（Finfuilfung bes タroporz gleid）einer Souberäntität马erclärung Der $\mathfrak{B i e r b a n t}=$
 Reçt haben，it oie（sfemeindepolitif enticuetionto Dreitrebent zut fonten．Wie fömen Sie fict bor＝ Itellen，dap es dant zut einer gedeiflichen $\mathfrak{F}_{3}$ oltitio fomment form，bie boct immer nur bont einer Majos＝ rität getragent weroent fant．Unto jelfit zugegeben， Dáa auch in eiter fleinen Stabt ber $\mathfrak{F}$ roporz ge $=$
 nach burchgeführtem Wgaffampfe fich die Rente zu

 ichent，wie an ber Sprachgrenze，ber Sroporz nie unt nimmex gedeigfich toirfen fout．Sexr Dr．Ћu＝
 nidyt arbeitafäbig fino mo politijd）Rommififäre int Unterlande ifr Untwejen treibert，Daß̃ ein neues
 wix it Unterfteierntarf feme arbeit马afabigen Be＝
 beiber sationałitäten in ben autonomen תőrper＝ idfaften überbaupt als umnöglich exwiejen hat．
（es gibt aud bente niemanton in Unteriteier＝ marl，ber ben Minderbeitjoertretungen irgenoeinent
 Drittelbertretungen in ben unterftexifichen（S）$=$ meindeftuben burdi）ben Bejitg entes ganzen $\mathfrak{M a h}=$ キ̈rpers．Derartige Drittelvertreturgen Gaben für feine $\mathfrak{B}$ artei cinen $\mathfrak{W e r t , ~ f i e ~ g e b e n ~ e n t m e d e r ~ f r i i b e r ~}$ doer päter berloren obex е马 werben bie beioen anderent $\mathfrak{W}$ aflfionper autd exobert．Sebe Mintorität ant Der Sprachgrenze mird bon Der（5egentpartei－ entweder von Shiter ober von uns－rüctiotatos an bic Wand georuitclt．Bei uts wäre es gant unmöglich，term Die Mrajorität ein Drittel Mandate befitgt，Dañ fie citen Bizebürgermeifter und Fout＝ tionär im ©Semeinderate afs $\mathfrak{B e}$（reter befommen
foürbe．Mad meinem Dafürbalten ift ber $\mathfrak{F}$ roporz bei uns im Unterfande gatz untöglich，סemt tas fönte er ber Wantorität britgen？Soobdjitens eintige wenige Mandate，und woit biejen werbent weder mir nod Sie it Cillf，Marburg oder Wettat etwas Gabent，dent dieje Mantote find nur bazu da，um Dent Friedent zut förent．Weine Seerren，idh mödfte an Sie bie Jrage ridftent，müfient Sie nicht jelbit るugeben，Dañ fida Dic Berbältnifife int Unterlanoe int den rekten zehn Jahren gebeffert haben，im Sime einer alfmäfliden（Einfegr eines teilmeifan
 jo ift es dazu gefommen？Weil fich die Reibungş＝


 oromutg entitano audi eine $\mathfrak{A l b g r e n z u t g ~ b e r ~} \mathfrak{2}$ and $=$ tagshtandate und jeit zeyn Jabren fommen biel
 tradyt．

Frither waven bie ßezaftavertretung wablent immer wieder ber heizefte תampf，jezzt find diefe $\mathfrak{B e z i r f s p e r t r e t u r g e n t ~ z u m ~ g r o n e n t ~} \mathfrak{T e i l e}$ bout der $\mathfrak{B i l b}=$

 ichaltung ber verichiedenten waffaimpfe bebenteno perringert morben．Uno jeģt molfen Sie burch（Eit＝
 the entflammen！Die Folge babon täre ein fampi biz aufs Meffer．2ute jene，meine Seerrent，die die Bergäatutifie it Intterfteierntarf nicht fement， fomtent audh nidgt ermeffen，tas es beipt，，einte Wahy in Unterfteiermari！＂Seier in Sberlanoe reidgt
 and gebt an die genteinjante $\mathfrak{A x b}$ ett．Snt lutter＝ lande forbert jebe $\mathfrak{W a f i l}$ eintige wirtjdaftlidge Ext＝ ftenzen，Demt bort gibt es feite Şafbjeit，Dort beipt es fanbe befenten，und סeshalb bat autd
 ftimme，feine Bebeuturg．Jim linterfande ift jeber Wähler eit offente Buch，Dejfen Stinme ntan int vorfintein fent，uto wemt er bie Stimme it eine
 einen 马rijujentuf．）Wix haben jogar bei den leetent
 Schwiegermutter erfaltent，die mit §hrer ケafia＝

 habe nidta gegen bas gebeime Wahtredt（2tbg．Dr． ふulvoec：，Dann feraut bantit！＂），weil bie Leute erft recht mit uns mäflet，dic mit §hrer $\mathfrak{B i x t j c h a f t}$
nidyt cinverftanden jinb．Jin ber Stait Scjonitein， in ber bor jedbs Jafren afle orei Wafffiorper bollftändig it flowentifd）en Şändent waren，gelang eร ben Deutjc） obern．（5゙马 herridit bort bas gefeime Waflrectit und bie Slowenter haber fich bodi bor brei Wocken
 oberung eite马 Wabfförper马 aud §ynen nichts be＝
 verzitigtet，trok geheimer Waby．Sunt Das eite exfläre
 miilies，Des Schachern马 unt der Dbituuftiont werDen Sie auch daß nie erreichen．Ebyer gefit der ¿anotag in $\mathfrak{L r u ̈ m m e r ~ b u r c h ~ u n t s ! ~ Y u f ~ D a s ~ p o l i t i f c h e ~ B e b i e t ~}$ Yafien wir bie תonzefitinen nidgt fommen．Jdh bin Fhrten weit gentig entgegengefomment，auf politi＝ ichem（sebiete aber ichackern，bas mögen andere，
 niit！！＂）

Sie haben früfier angefiutift，Dã̃ Der ßroporz in Raibach ben Dentichent weip（bott was gebradft
 Der $\mathfrak{B r o p o r}$ in $\mathfrak{Z a t b a c h}$ ben Deutichen zulfebe ein＝ gefüfit murde．Ěx murbe bon ber flexifalen Mefir＝ heit Des franter \＆anotages gegen bie Slomentifich liberalen eingefüthrt und bie fieben Deutichen it £aibadi ppielen hente alz Büngleit an ber Wage beryältnismảßig cinte Æoffe．Jdh mill nidht bent Selyer ipielen，aber jchon bente ift es borffommen引ícher，Dã́s in Dem Yugenblicie，mo ber ilowentict $=$ Elerifaten Bartei bie（Froberunt bout ¿aibad ge $=$ lungen ift，Dex $\mathfrak{F}$ roporz bou Raibach perjchmumben jein wixb．Jnt bexartigen politijchen Fragen gibt e；eben feite $\mathfrak{F r a g e n}$ Der（beredifigfeit，fontorn nur ber Madft uto ber Gefoalt．Unto went Sie beute bon uts ernitlich folche Sclymäcle berlangen würben， jo müfien Sie toafrlich bon uts ente noth jaflechtere Mreinutg Gabent，alz Sie fie derzeit bejiken．Der $\mathfrak{B r o p o r z}$ ，meine Serren，wiltbe niemandent etpas bringent．Exr mürbe gar nidgts moderes exreiditn， ate wie Sampf ofne（ynde．Sch fann bas fahon beute fagen，mir werben unts gegen jeden Eingriff in unjer Wafyrecht wehren uno bamit amier Saus＝ recht verteibigen，nicht aus $\mathfrak{F u r c h t}$ ，jondern meil wir ben Frieben unten habent wolfen．Die bon Jhnen felbit zugeftandene Iatjache Der Befierung Der Berfältnifife in Simue Des శriedent fteffen mir Geute nockmats feit unt die Begrüntung，bie ict Dafür gegeben habe，die Werminoerung ber Æei＝ bung gflächen，gentiagten ums fobon alfeit，um den ßroporz für eine höchite（befayt für bas Unter＝

Land zu halten．Wemt wix an die ürrigen Mit＝ glieder bes gohen Şaufes，bie bem Unterfande nidgt angegören，aber beuticher Serefuti find，bie Bitte ridhtent，Diejer Sadbe nidgt jene ßedeuturg beizu＝ nteffen，wie es bon den Serren Slowenen getan mixd，io tun mix e马 nidgt，um für unt etwas zu erbitten．Die Deutiden Des Unterfandes führen ifren fantpf nidgt für jidh，bie haben den größ̆ent materielfen Schadent babei，fondern für oas
 gebanfert überyaupt．（ঞufe：，„Brabo！＂）

E゙S finto medyr Deuticlye int Unterfande，die
 als Slowenta in Den Stäbtent Eifli，Marburg uno Wettau zufanment．Diejen größ̧ten Steuerträgern am Zande ein Wisaflecht zu geben，baran benft nientanto，pontoern bie Seauptid）reier it Den Stảdten jebent tur affes barant，bã wuter סent Scrjeine bon Recht unt（bereciftigfeit bas Deutiditunt vergemaltigt werbe．Dazu werben Sie unt nimmer bereit findont．
 wenden，auf bollftändig Yegalem Wege merben mix uns finden，auf dem Mege bes Branges unt ber Cerpreffintg aber nie！

Sie Faben aut bon einemt biexten Wablforpex gepproden，Seerr Dr．イufopec．Wa马 joll Jhnent Der bringen？§n ©illi haben bie Deutichen bei Det Reidjsratsmahlent auf（brund bes alfgementen Wahlrechtes 699 Stimment befontment，סie Slowent 140．Sie bürfen jićf aucti wont biejent vierten Waflformer nidfta veriprectyen，mod übrigens ift סas Wahfrecht it efilli nidyt ein joldjes，bas irgend＝ jemanoent außf（d）lieñt，bent bort mäflt eint jeber， ber mux einen selfer birefte Steuer zahit，auth in bie ©semeindebertretutg；bas waflrecht ift weit genug．

 tiexen．Erer hat fich geftern offen als Feind ber 2atonomie befant und gejagt：，，Wiejo fommt it $\mathfrak{U n t e r j t e i e r m a r f}$ ein fo fíeiner $\supseteq \mathrm{rt}$ zur 2 Autonomie？＂
 Bettau uto Marburg，Die autononte Bemeinden find． Serr Dr．Ћufobec hat geftern beponders den Terrortsmus，ber bon jeiten bes Staotantes Ciflli geïbt werbe，in fcharfen Wgortent fritifiert．Darauf möchte idh folgenoes erwident：Bejonders die Bex＝
 fundenen Waklen in der Yebten Beit gaben ifm 2fnlan gegebent，unt einiges aufz Beug zu flifert．Ery fat ge＝ jagt，Defranoationen feien borgefonmen in ber Scölje
won 6000 K ，wie cintuandifrei feitgeitelft ift，eร fant aber audid medr jein．शum，entweder find die 6000 K nidgt eintwandfrei feifgeftelft oder fie finto es，bamt fant aber auch bie Summe nidgt größ̃er jeit．Scd mödfte nur bas eint bemerfent，bie 6000 K fino vollfommen gedeift！Die Reitutg Diejer Bezirfes＝ frantenfafie war jeit jeher nuitergülttg；jie ver＝ fügt über groñe Æejervent，naḑ Denen es Den Seerren Slowenten getuïtet．Sic ift bon irgenojemanoen，bon jlowenificher odex beuticher Seite，eite jarflictle Be＝ ichmerbe erfoben morden．Suth bei ben bexidfiebenten
 handelte es jict immer nur umt 2tobofatent，nicgt unt $\mathfrak{A r b e i t g e b e r ~ o d e r ~} \mathfrak{Y r b e i t n e h n t e r . ~ E ̌ i n ~ e i n z i g e r ~}$ （Sewerbetreibenoer Gat fidy then angejdituffen；aber fonfrete $\mathfrak{H}$ moürfe gegen die fafie gelangen ifnen nie zut erbringen．
（5）ift bezeidynter，daß bei allent Berbrechent， die bas Staotamt שillf gemadyt haben foll，inmer bie Statthalterei mitjchuldig gewejen ijt．Daraut ＊önten Sie ant bejten folließent，wie Gegrindet dieje ぶälle waren！

Die Stattyalterei ijt poit einer geradezu väter＝
 Unterlande gegen bic Stabtämter exhoben murbent， ftets exfüfl gewejen．W3as dieje Bejchmerden zu bebenten haben，will ich an biejen beiben bon Dr．凡ufobec borgebrachten Bejdmeroen flariteffen． Ǧr Gat mitgeteilt，Dã̃ fein תitent Mahorfo in （Gilli eint ßetroleum＝（afnofhanolung mit einem ent＝ iprectenden Magazint eröffnent mollte．In biejer $\mathfrak{A}$（t $=$ getegentheit habe fich das Stadtamt Cillf，um oie Sadfe 子u berjchleppen，nidgt für fompetent exflärt， weil e马 feinen Sachberitändigen bejitee，der Diefe
 $\mathrm{gazin}_{\text {and }}$ waty biz zwanzig Sdfritte neben ber
 nen Scheute，getragen bon bier ober jectiz Säulen，
 ant bies nidet zugeben durfte uno bexfangt hat， Dã̃ ein Baurat ber Stattharterei fomment müfife， unt bie תommiffionierung vorzutehmen．In jectj Wodjen，nicht in biex Mronaten，if Der Baurat erfctienen umb hat erflärt，ber geplante $\mathfrak{B a u}$ jei unnögliç，unto Mifhorfo muß̃te einen poliben Betonbaut aufiübren．
 angefiught bat，was boch flar aus der alftentage
 mit Recht autchment，סañ bon anderen $\mathfrak{A x g u m e n t e n}$ und won Sfewaltaften des Stadtamtes Cillfi nidgt
geiprocken werben fant，סemt סont hatte es $\mathfrak{D r}$ ． $\mathfrak{\Re u l o v e c}$ fidger Gier worgebracht．Ebento ftegt es mit ber andern bon Dr．Rufovec borgebrachtent
 Scauthe und Sovien gegenüber bem ફotel ，＂Erzherzog Johant＂aushätgen wollte．Die 2ftrainer habet fich Dagegen gemehrt，bas Stabtant hat bempelben Folge gegeben mo die Statthalterei fat jich it biejem Fafle aud mitjobuldig gemadit．Rronob＝ šef hat nadi zow Safien penten Æefurs freimillig子unürfogezoget．

Dies find die beiden（semaltafte des Staotantes in ©illi getwejen！Mian fant baraus beutlid）er＝ Seben，wo und wamt das Stadtamt Eiflfi bie Be＝ wofner bergewaltigt，twem aud eit radifaler ßers treter，wie Dr．イufovec，nidts anoeres auzu＝ fühben vermag；bem Gätte ex etwas gehuñt，bamt Gätte er es nicht verjchroiegen und bant Gätte man
 ift．Nus diejen beiben Fällen font mant aber mit Recht jchlieg̃en，Dãa eben niddts log itt！

 Gaben verbregt！＂）Dr．§ufobec Gat überbaupt perverfe Neigungen für bie Numbürflinge ber（be＝ fellfabaft，ex empfängt jebert mit offenen armeft unt verfegrt mit ifm．Mit cinem folchen 2tus＝ mürfling grinndete er eit Blatt，Die pelige＂Ututet＝ Tteirijche $\mathfrak{W o l f z z e i t u n g " , ~ m o t ~ b e g a n t ~ m i t ~ e i n e m ~ D e r s ~}$ artigen Subjefte einent erbärmrichen uno efexfaften Sampf gegen bas muterfteixifde Deutifutum．

Dieje＂Anterfetrifiche Wolfoszeiturg＂，bie unter jemem Wroteftorate erjdienen ift，hat in bie in＝ timften Familiengefeimutife fintintenden mod affes an das $\mathfrak{L a g e s f i d y t}$ zerrent wolfen．Damit haben Sie， Serr $D x$ ．ケutobec，fich in mjeren 2 fugen mo auth it affer anderent gerecht und biflig Denfendent ichmer gefdädigt！©̌s muxbe autd bon einer §ajcha＝ mixtichaft bon Shrer Seite gejprochen．Wenn je＝ mand won einer Saidfanirtichaft in Cilli jpricht， fo mun id jagent，id fente mux einen Searem it ©iflt und den Kaben Sie unter freien Seimmel！ （5eiterfeit．）

2tuch Der 2mtanoritano bes Cifllier Stadtamtes mutbe bon Dr．Rutovec berilifidgtigt．Fis furbe ibm berübelt，Dã er Dbmtamt ber＂Sïdmarf＂， Drtagruppe in（Eilli ift；bas ift boch aud für einen politijaben Beamten niduts Sctimmes！Der ＂Sutbmarf＂famt jeber angebören！Die＂Submarí＂ ift fein politijcher Berein umb bie Beranfaltungen Dex＂Silumaxt＂werben it Straz jogar bom Statt＝

Galtex bejudat．Jd）fente viele politifde Beante， bie，ognte irgendwie angegriffen zu werben，Mitglied Derjerben fint．Das bofumentient eben，Dã̃ bie ＂Sübnarf＂fein Rampfoerein ijt．Wemt mut ber Antsboritand Des Stabtamtes aud Mitarbeiter einter 马eitung ift，io farn man ifnt Doch Desmegent feinent Bormurf machen！
 und bejontors in Cbilli ift heute Gott jei Danf Die Deutiche Bevölferung geeinigt．Wht biejer Eini＝ gutg ber Deutjchen haben（idich bereit马 biele ifrent Stidabel eingerant und meroen fith nod biele ifue Schäbel eintemten．Wemt wix einig find，io ift Das feine elfquenwirticdaft！

Jnt ben whterfteixijchen Stäoten iot eben die （Eintgleit borbitblid）uno fie wiro e马 bleiben；demt ohnte diefe Cinigfeit mären mix nidgt imftanoe，Эhrent 2htgriffen zu widerftejen．

Эch habe nock mefrere Erwiberungen für $\mathfrak{D r}$ ．爪ufobec borbereitet，will aber das hobe ફaut mit סiefen Dingen nidft 〔änger beläftigen who will
 Fajfen Sie biejes Dxängen Der Slomenten nad Čit＝
 es ift；nicft ats eite Forberutg hadi einem politi＝ jidjen Rechte，da弓 ifnen borenthalten wirb，jontornt ala eine fabmere（befähroung Des Friebens im Unter＝ yantoe ant ichliep̧lich ber Unteifbarfeit wiferes ฉandes．

Whix bitten niçt，mix betteyt nidgt für uns， mix molfent den grieben baben and mix mollen das Dentichtum in Unterfande erbalten wiffen！Jsd brauthe mux auf das Jabx 1912 verweifen，wie es bamale it Unterfteiermarf zugeganger ift．Daraus fönte man jeben，mie banals it Unterfteientart Dex Staatsgedanfe hochgehalten muxde．（2tbg．Dx． $\mathfrak{B e r f t o b s ̌ e f : ~ , ~ D a s ~ i f t ~ D e n u z z i a t i o n ! " ) ~ J c h ~ w i l l ~}$ nientandent Denutzieren！Meine $\mathfrak{A}$（ußführungen rid．$=$ ten fith nicht gegen die flowentifche Randbeböfferung， Die gemin faijertreu ift，jonoern fie ridjen jíd） gegen jent mañhojen Šezer，die in rüctifichtalojer Weije ifre Sffidit als ভtaatsbürger bergefien haben． Wie ift e马 zum ßeifpiel im Ceillier Narodni dom Danale zugegangent，darauf muñ biex Gitgewiefen mexben；е马 par bent Militär berbotent，hiteinzu＝ geben unt es fanden Watrouillen Dabor，bie jebent Gerausingent，Der bineingegangen par，weil man wuß̃te，Dã bort bie emxüctenoen Rejerviften auf＝ gejegt mutben．W3ie fintelf mux Derartigez ber＝ gefien wird，wemt e马 bei den Slawen geifdieht！

Sch eximtere an bie ふorfälle it Graz int Jahre 1897，to wegen flemtidfer §rawalle gegen bie ßosnter vexjchiedene Beranjartungen bobfot＝ tient wurben uno diejes Berbot burd Sahie hitouxd aufrectiterbaltent murbe．

In Cillf hat mat bas ganz bergeffen．Bor furzer Beit wurbe bas ganze Cillier Dffizietsonps it Dent Narodni dom fommantoient，wohin mander nux mit gebalften Fäutten ging，ber oor einem Jahre zugejeben hatte，wie es bort zugegangen war． Das jogename gute Einbernebnter zwifd den $\mathfrak{B e}=$
 gefähroet Duxch dieje Nat bon Sorgeben．Sor Jahresfrift murben nodh bie Zeute mit Batroutlen Herausgefangent，bamit fie nidft zu eintent Staats＝ verbrechen berleitet merbent，mos heute merben bie Dffiziere fintinfommandiext．（ $\mathfrak{H}$（bg．Dr．®ufobec： ，Jit ja gax nidgt mafy！＂）

Das bobe Seat bat int 5inblife auf bie Ber＝ ätberutgen it miferer aušoärtigen Politif eine if foere $\mathfrak{A u f g a b e}$ iubernonment．Jruibler waren bie politifden Serfättrifife Steiermarts einfacher unt nidet fo meittragender æatur．Seit 1908 und 1912 aber ift Der Schwerputft utjerer Folitif nad）Dent Süben gerücft morbent，unto wer bie politijchen Exr＝ eignifie ber rekten Jahre mit größ̉erex Aufmer＝ famffeit berforgt hat，Der wixo zugebert müfifen， Daß̃ Sie，wemt Sie heute Dem unterfteixifichen Deutjoftunt zut Seite ftefent，nididt atationale，jont＝ Dern öfterreidfiche Golitif Yeiten．Sie affe werben dafür mitberantmortlidy jein，ob unjere $\mathfrak{I x u p p e n}$ ， wemt fie einft in emiter Stunde nady bem Siiben marjdieren，bereits an ber Drau ober erjt ant Der Sabe it feindidjes Rano fomment merben！（ $\mathcal{L}$ b $=$ Gafter，（antgatbaltender Beifarl．）

21bg．Dr．Sufovec（ Šaus！Jdd mill mich niddt po chaubiniftifd ge $=$
 mux id）einiges beridftigen．

Jch habe am vergangenen Samstag nidft bie Gutonomie ber Gemeinden verbammt，biełmetyr gegen bie Städte mit jogenamtem eigenten Statut gefprodgen．Sutonomic bejizent aud getoöfnlidye Zandgemeitoent it gewifiem $\mathfrak{U m p a n g}$ ．Die fäffich $=$ lidge jogenante Sutonomic ber Städte jollte biejen Sament eigentlidid gar nidgt babent．Sie baben mux
 weldgen andere Gemembent nidgt bejtzen．Sich habe
 umo habe gejagt StäDte mit eigenent Statut，©ifli， Bettau und Miarburg．Ě马 fann feine Rede babon
 die pribilegierte Stelfutg als ein Feind ber $\mathfrak{A}$ 亿uto nomie aufgejpielt habe．

Was ben Terroriลnuı des Staotantes Ciflit Gei Wablen in die Bezirfiftanfentafie anbetrifit，io find wont follegen Dr．Megri nidgt afle Fälle
 $\mathfrak{F a f f}$ mitteilen，Dãß eir Untentebmer namens $\mathfrak{A} x$ noldi，in Wien mogntaft，Snthaber enter Bau＝ unterneymutg in Storé， 90 Stinment zugewiejent
 Dort nidyt gearbeitet haben，jo muß baxin ein direfter Schmitbel erblift werbent；ittoem der 2 rbbeitgeber auf dieje Weife für je fünf $\mathfrak{A}$ Wrbeiter hier 18 Stimmen eryarten fat，ohnte bic Untentehmutg überfjaupt nock zubejtiben．
 jeitig borgegangen murbe，indem einzefnen Sirmen， bie gar nicht mehr biejelben $\mathfrak{W r b e i t e r ~ f u ̈ h ~ r e n t , ~ j o ~}$
 gar nidft gebüfrent．Das ift mux ein Seifpiel．

Yuf bie vielen anderen Fälle wifl idf im Jnter＝ eife ber Ærxebigutg ber übrigen Tageぶoromug nicht weiter eitgeben．©5马 gibt aber beren jebr viefe！ Die Statthalterei fat mit Erxan bom 29．Dftober
 Der Untregetmäßigfeitent，Die borgefommen fint，in豸̌intunft סurch objettive Æegiexungぶommififare Durdigefiifit meroen und bie Guiteilutg ber Dele gierten füx bie ふolfoerjammlung burch §ntereffen＝ ten beiber Mationten feftgeftellt werbent mixo．Die马
 licd bie Mintorität gänzlid）redftlos gemorden und Gat es nidgt ber Miüte mext gefumben，an biejer Wabl teifzutelymen．Sericht bã̃ Das Stabtant ©ifli，weldyes die Durchfüh）rung Diejer Wahl zugemiejen exfalten bat，burch jein
 ten 反päter，afs die §egitimationen Den Wäblern
 jammeln und dem beutjon Wablawsidufie zu＝ ichanzte，intom fie angeblicic）inrtümlich zugeftefft worben jeien．Suf dieje Wseife ift es möglich gewefn， dañ jentes（sentindeant，weldges die $\mathfrak{M g h j l}$ objeftio ou Yeiten hatte，felbit die Wahl gemadyt hat，die Wapiere，weldje es fich zufammengejdmindelt bat， jelfot ausfuillte unt in bie waflume bineinlegte． §ch graube，dañ ber Schmindel boch niddt Göjer gegen fann．J̌d werbe mid mun mit biejen §rentg＝ feiten nicht meiter bejugäftigen，ich nehme nux im Famen meiner ほäblex und im গamen meinex
 fuilyungen Des Sprechers der Miajorität mit Be＝
 ant eite（Finführung ber Wertretung ber Minorität nicht gedacht wito mot ban 5err $\mathfrak{D x}$ ．Megri bie （bemalttätigfeit und bie 2fusibung ber Gewalt als jeit Srogramm aud für bie Bufutit aufrectht＝ zuerbalten glaubt mod hofit．W3ir mundern uts סarüber nidgt，סemt wix wiffen，Dã̃ 1 Hz umier Recht nidgt ofnemeiters zugeitanden meroen wirb， aber twix werbent utifer Forberutg intmer toieder wiederfolent，und vielleidgt wito（ich）ber ఇauf ber Beit färfer exweifen als bie Seafjtarrigfeit eitex C゚lique，weldge ber Minorität Die Wertretung nidft bergönt umo einräumen mifl．

Sid habe bor mentigen Iagen bie ©fyre gejabt， mit entem Beamtent it ©raz zu jprechent，ber Durd） jeine antlidye Wflicht bielfach bazufonme nadh Unterfteiermarf zu fomment，um bort bie Berkält＝ nific fentent zu Yernen．Diejer äußerte jitch zu meinem freudigen $\mathfrak{B e f r e m o e n t ~ m i x ~ g e g e n t i b e r , ~ e x ~}$ finde unten bie Seute feit fint Jahren wie aus＝ gewechfelt．ひ̈berafl eint eifriges Beitreben，eine eifrige，itrebjame Betätigung auf wixtichafttichent und fulturelfem（5ebiete．Mid haben dieje Worte eines Deutidyen，der fein Jitterefife hat zu heukeln，
 $\mathfrak{2}$ nichauntg，ber idh immer war，nod befräftigt morben，Dã̃ affe ©fewaltafte，bie an uns beriübt mexben，einterjeits für uts ein Segen find，indem Die Bevöfferung im תampfe geftäfit wiro und zur überzeugutg fomment wird，dã̃ fie ifre 马ufumft nur mit eigener Madgt gründen föment miro．Whix werben zmar ntidf Darauf berzichten，in Kertretung ${ }^{3}=$ Oörpern，went auch mux als Mintorität，Butritt zu erbalten，wix werben aber $\mathfrak{m j e r e}$ Forberungen immer mieder betonent und geltend madjen．Wir werben babei immer won ber ひ̈berzeugutg auร゙ $=$ gebent，Dã̃ umiere Exritenz，unjer Fortichritt und umpere Bufunt nicht boit anderen abhätgig iit， jondern won uts jelgit．Wix werben an umper Rettung arbeiten．Die \｛fuffärung des 刃olfes in jeber Beziefung，bejontoers aber über bie nidfts＝ twürdigen Gemaltafte §hrex §artei，wiro unjer Bolf fähig macken unt uts die תraft geben，untere （Exiftenz aud gegen Jyren WBillen zu bebaupten uno momöglich noch jchöner auszugeitalten，als Sie es erwarten．Selbitnerfiänolich ift es aber，dañ wix， went wix bei §hnen mux auf Gegnerichaft fonent， wenn Sie untere Minorität nidgt acden wollen， went wix bei Synen feine Sciffe mod aud feine

Stübe fuchent forment für Die Butumft，סiefe Stubge auf fulturelfem umb mixtiddaftlidjem ©sebiete bei unferent Bfutspernantoten，bei Den Fivaten unt Serbent，jud）et．SBic fich dieje nach 500jährigem Sampje pon Der türfijchen Macht befreit haben， jo mits aud bei uns ber $\mathfrak{T a g}$ fommen，an bem wir die Gewaltyerrichaft Des Dr．Negri und jeiter Gfenojien abjchütteln merben．
 Sojer \＆anotag！§ch will nidgt dem geefrten Şerrn Borrebner folgen und midh bei eiter fo widftigen Srage velfeidyt in freinigfeiten eintaffen uto ver＝

 gebent．Meite §errent，id），lyabe midd mux funt Worte gemeldet，um it erniter Weije bejonders enten Sormuxi bes geelyten Seern follegen Dr．
 $\mathfrak{B o l f}$ trifft，und zwar fegr hart trifft．Sidh bin
 feine Rebe vielleidgt in einent zu groñen ßathoる angelegt hat，indem er zum Safuife ben ßormurf gentadft unto erffärt hat，Dã̃ bie Deutjchen auf
 fichon ant ber Sabe it Feindeßhand geraten．

Meinte Serren，gegen einen folden Bormurf nüfīen wix entichieben protejtieren und müfjen er＝ flärent，Dã̉ ifn untere ßevöfferutg nicgt veroient
 über joldhe Atmourre！＂）

Jch wifl nur nock über ben $\mathfrak{H n t r a g}$ iprectent und werbe mitch bemühent，factifich zu fein umb silf jelbituerftänditich den Städten bes Untexlandes in eintiger ßeziefung zu Silfe fomment．

Meine Serren！Der Beridyt，betreffeno Die
 Die \＆antoshauptitadt ©fraz，liegt uns bor．Diejex Beridgt betont bejonders，Dañ bie Stabt ©raz eine Qhtoerung des Maflverfahrent verlangt，weil die Stadtgemeinde in fulturelfer und mixtictaftlidjer Besiefung jo weit porgeidgritten iit，bañ fie bent $\mathfrak{A t f o r b e x u t g e n ~} \mathfrak{n a c h}$ eiter neuen Wablorbmutg ent＝ iprechen müp̌te．Mient Seerrent，aut it einem jpäte＝ ren ঞafiиs des ßerichtes ift Darauf hingemiejen， סañ man tach Dem jebigen Syitent ber Wahloronutg die ganze Berwaltung einer zufälligen Miajorität in bie Šand gibt．Sch mődhte mut erflären，Dañ
 ftrichenen Sä̉e Des Berichtes ebenfalts auf bie unterjtexifichen Berbältuiffe pafien．Sch glaube，bã̃ id）Giex als Slowene zux Wabrung ber unter＝
fteirifoben autonmen Städte ber 2 nuifot entgegen＝ treten mufe，dáz dieje Städte twach ntid）t io weit borgejchrittent märent，um Davin nicht Die Motmen＝ Digfeit einer Monderumg ber Waflorbuntg zu er＝ blideret．Sid glaube，bã wix als Slpwenter audd woll bentüpigt find，gegen Zurüutfeķungen Diejer Städte zu proteftieren，weil mix miffen，dañ bie unterfteinijchen Stäbte in jeber ફomjidgt in furturefler tud mixtictaftticher Bejiefung gerade po borge $=$
 anders mögrich．Meine Serren，Sie dürfen jich
 brecfje：Die Šäupter Diejer StäDte，bie Bemolyter
 flomentifdes $\mathfrak{B l u t}$（ Beifall．）$^{\text {and }}$

Went סer geefite §err §olfege Dr．Negri gejagt hat，es ift bie Wolitif mur eite Madtfrage，
 grammen fat man bizher gearbeitet；bie Madbt＝ frage foar bisher bielfacd entidyeidend，aber fie miro е马 in Bufunft nidgt megx fein．Эch möchte mux auf bic ftaatlichen 8 wangsenteigntugen Ginweifen， Die im Deutichen Reide gejeblid）normiert fint； trota biejer Mapnafmen uto affer Madtmitiel form man gegen Dent natürlichen Seergang nientals erfolg＝
 rüdfogantgig machen oder fict nact）Wovichlägent unt＝ fefjen，wie fie int pangernantijden Deutidifand ber
 itelfte，ben Slawen bie finderzengutg zu berbieten． （5eiterfeit．）Meint ફ̌errent，id）betone，dañ e马 für bas beutiche Borf efrent ift，bañ es mux menige
 Sabattenfecten cines Maddiabellismus aupaifen．

Da Serr $\mathfrak{H}$ bg．Dr．Regri anf bie berffiebe $=$ nen Schutborente fingewiejen hat，mödfe ide mux
 roeder bie＂Sübmart＂，noch ber ，，Deutidic G（ful＝ berent＂，noch eine＊üntlide Waflreform．

Sein Sdulwefer，bas auf untidtiger Bajiz aufgebaut it，verntag grone ginderungen im Borfs＝ wejen Gervorgubringen；bent eit $\mathfrak{B o f f}$ ，weldges be $=$ fteft，Yäß̉t jich）nidgt entnationalijieren．Su Diejer ӥberzeugung miüfien mix affe gefangt jeit，nade bem Dodi）fatfon fo biele vergeblicfe Berfuche gemaddt wutben．Dasferbe trifft aud bei ben Slowenen zut
 der Monardie，wir Slwwenten werbelt eut jolder 5out immer bleiben，jolange wir nod werbent be $=$
 Şerr Ћollege Dr．Megri uß entgegengefdrubert
hat，modurdi）er utier gatzes Bolf beleibigt hat，now ciumal auf das entifdicomite zuriuld．

Meine Serren，Sie werben zugebent müfient， Daß̃ wix Slowetelt aud fulturell auf einer Stufe Itelfent，ber twix unt ntid）zu fodäment brauchent．W3ir Itehen auf ciner Stufe，bie uns befähigt，in unferer Entroidfutg Jortichatle zu machen．Sad berfente gar nidgt，meite 5exren，Dã̃ mix aud）bie bentidite fiultur eingejogen haben，mix haben eben eine סop＝ pelte it uts，bie ffowenifal）unt bie beutiche，unto
 in un马 aufgenomment haben；da wir neben der bent＝ ichen notu）eine famifiche fultur bejiten，fönten wir eryaben über alfe bieふbezüglichen Sorwürfe zux Iagesoronung übergehen．

Meine Seerren，ich mödte Fhntu die eint $\mathfrak{I} a t=$ jache ants Seerz Yegent，Dañ wix Slowenent unter den Südfawen bex beruferifte Faftor finto，Die püb＝ flamifde Frage zu Cojpen；Die ミöjung diefer Frage iif umiere şauptaufgabe．Fidht Dic Qöjutg Dex böhmi＝
 Wrage mixb unfere Minnarchie retten．Das iteht aиร̃ex Bweifel．WSix werben autio Tets bereit fein， bei der \＆őjung biejer Frage bas（bejantinterefie ber Montardie it jeber Simpidyt zu vertretelt．Dieぶ $=$ bezüglidh haben wix idjont int 马arlamente §ämpfe
 bernig gefreuzt；twir find zum Æejultate gefion＝ men，bã̃ bieje Frage gelőit merben mũ，nux bie Fornt mun noty gefuben merben；bie Form，weldfe Der Seerr Rag．Dobernig，der ja bie Berbältniffe gut fennt，beantragt hat，סañ bie jübjlamifiche Frage ifre Æegelutg lätopermeife fintoen foll，ift nicht Die ridftige．

Meine §errent，eine 〔änberweife $\mathfrak{W e r f t a ̈ t b i g u n g ~}$

 etwas finmeijen，was ofnedies fody mein תolfege Dr．Benfobič getant hat：Seaften Sie uns boch
 eigentlich Mut in uns，beeil mir jefjen，bañ uns fo biel $W_{B}$ ext und jo biel Macht beigemeffent toirb．Went ber（bemeinderat bont Graz babon jpridat，Dañ bie
 Dabon jpricht，Dañ in ben unteritexifichen StäDten bas Deutidytum bebroht ift，bant mirb mant mix zugebent，Dã eद um Diejes Deutichtum jefr ichlecht beftelft ift．Jch möchte noch auf etroas fintweifen แut möchte bezüglidf biejer 2atsgleidjfrage mut bas eine betonen，Dan aud int Unterfande bas Deutich＝ tum nichta zu fürdten hat uno dañ wir jofort bereit
fint，audid Den Mationalfatafter zu geitatten．Durdi） biejen ift alles gefchübt für emige Beiten．Da弓 mix aud Serr Dr．Megri zugebent müfient．Bumt Schfuife mill idf mur auf etraas gitmeijen uto bas eine feitgejteflt mifjen，bañ unjer flowenifides $\mathfrak{B o l f}$ friedfiebento，patriotifid ant jeinen arten $\mathfrak{I r a b i t i o n e n}$
 unjerem frowenifden Bolfe worberricht，ift nodi） immer nicht gefchounden；trok ber lunterbrüctung Gat bas flowentijche 乌olf ben Frieden nidut pon jich
 ratern eingejogen hat．Sç bermeife auf den jafornen $\mathfrak{A}$ Yfruf，ben umier Bifctoof Slomšef ant bas flo＝ wentidge $\mathfrak{B o l f}$ Ginaugpredigen lien uto ber nod Geute unter bem flowenifchen $\mathfrak{B o f f e}$ jeite bolfe $\mathfrak{B}==$

 Slowenten münfident mo mollen feinen Sampfy，wix wolfen bloz amier Recht，wix find Difterreidjer；bie gleide Berechtigung fei bas Band uno uts jolf binden bie duriftlidge Riebe．Die gleiden Sftidten mollen wir geduldig tragen und bie gleidgent Rechte geniegen und der Friebe wird bei uns affent baheint jein．Wemt wir in（Sfeidfberechtigutg itelent，werben unt bie Feinoe fürchtent und Diferreidy mixb bleiben，
 gewejen ift．＂Das war in den ärgiten Beiten Der Ruf bes Bifctofe an utifer Nolf．Diejer §uf ift noci
 friedliebento ift und bleibt，wie es immer taar，wemt es aber gereizt wixd，fo wito es jitid auth zut wefren matifen．
 I．Stadtbezirf）：Meine fehr verefoten Seerven！Scif habe feineぶwegs bie 2fbicht，bie Debatte über Den in Berfandlutg fefentoen Qratrag nocib weiter it die Ränge zuztegent，aber al马 Ðbmanmitelfoertreter
 im \＆andage babe ich nament des ßerbmtoes folgen＝
 unteres fefr berefrtent Scerrn follegen Dr．Negri bolffomment zut，wix erflärent uns it affent anto jedent bamit einwerjantoen und wix fuiblen uts zut Danf verpflichtet für bie mannhafte Bertretung， Die er utjerent beutichen Solfegenofien im feirifichen Unterlanoe angebeifen lien；idh glaube beredgtigt子u fein，namens ber gejament fecrifden Bevölfe＝ rung，forweit fie beutjich fühit und Dentt，Dent bejten Dant ausjprechen zu Dürfen．（ßebhafter Beifall．）


gelegentyeit auszuweidjen und merben bafer aud ber Bumeijung Des \｛ntrages an ben politicichen und


Sanbeghawotmanti © © if niemand mefx马um Worte gemelbet，jo erfläre id）bie Debatte füx
 $\mathfrak{B e n f o b i c ̌ ~ i f t ~ D i e ~ B e i l a g e ~ N i x . ~ 3 8 7 , ~ M E n t r a g ~ D e r ~}$ Mbgeorbneten Dr．Benfovič，Dr．Berftobsef
 mutgen der Benteinden mit eigenem Statut，bent
 meindeangelegenteiten uto dem politi＝
 Şerren，bie bieje Buweijutg beidjließent mollen，fich bon ihren Siken zut erblebent．（Geffieht．）Die $3 \mathfrak{H}=$ weifung ift befdrofien．

Der fäd de begentand bex $\mathfrak{t}$ age $=$ orbuungift ber
mitubltide Beridyt Des Finanz＝9tsidufies itber
 iduife，Beilage 9ix．419，betreffen dic cut＝
 Joicf Sgaiba．
Bexideteritatter if Seerr Abg．ぼinipinner， bem idy bas Wort exteife und Den idh erfuche，bie Berfanolung einzulfeiten．
 pipinter（yon ber Iribüne）：Die Entlaffutg Des

 iprodjent moxben，jeboch ift hiezu gejeslich erforber＝ licic），Dáß auch Der Randtag jeine Einmilligutg erteitt．
 Dent Aftrag（lieif）：
，＂Der hoke Sandag molle beíchlieñen：


 Jojef Saiona，miró genelymigt．＂
（Dex Ofntrag wird ohne Debatte ange＝ Hommen．）

玉anbechauptutatit：Dernädite feqen＝ ftand der $\mathfrak{I}$ agesoronutg ift Dex
münblitue Beridyt beg ふinanz＝2tsidulies uiber
 iduties，Betrage 914.420 ，betvefieno dic（bes wälyutg von Zetutuggzulagen ant bic fteice＝ märfifiden Santes＝Bitygeridhulfehrex．

Beridfteritatter if ફerr Mbg．E゙intipinnex， Demt idf das Wort exteile und ben idf erfuctue，bie Berbandlung einzuleiter．

 Yebeten nom \｛antage bejdilofienen Teuerung zulage für bie ¿effuerjonen des ¿andes muroe Yeiber auf Die నandes＝Bürgerfdutleyrex bergeffen．Das ift ein Buftand，Der nidgt aufrechterbalten werben fant， weil umfere \＆andeb＝Bürgerichutlehrer eit bolles Rectht habert，зu begefien，dã̃ ihnen dieje Teue $=$ rungszulage ebenjo zugebilligt werbe，wie ben übri＝ gen Qefrperjonen Steiermarts．
 Sandtage ein Bericht unterbreitet morben und ber Finarz＝2 folgenden 2 Antrag（liejt）：
，Der hobe Randtag toolle bejchlieñer：
Den Sefrent an ben \＆andej＝Bürgerfidulen Steientarts mixd für oả Jahr 1914，be＝ ziehung meife bis zur enogültigen Æegelutg Dex

 Qefreent an bffentlichen Bürgerichulen gemäbxt．＂
 3 3iftimututg zu exteifent．
（Der $\mathfrak{H} \mathfrak{n t r a g}$ wirb ohnte Debatte ange＝ nomment．）
 §pinter（fortfahrent）：Jdi babe nod eine Mittei＝ fung zu machert：刃it diejem Љefdylufie erfeoigt fich auch bie Setition Mr． 38.
 merfen？（ $\mathfrak{F a d}$ ）einer $\mathfrak{F a u f e}$ ）：Wemt nid），fo Gitte ict，Dies zur ケenntnis zu nehment．
 ordiung ift der
mintolidy Beridyt bes §itatz＝2tusiduties itber Den Beridyt bes feternärfifden Qandes， idutifes，Beilage 9 Rr．421，betreffend dic Betitiont

 um guadenteife Belafintg fenter 马abrestenut＝ teration afs fithegehalt．
Beridfterfatter ift Seerr Mog．Ěinipinuer， bem ich das wort erteile uno ben idj erjucke，bie Berbanolung einzuleiten．

 fer ift früher in Staatsbienften geftanden，er ift als

Benfionift in Randebitienft eingetreten wio er hat bolle 25 Jahre das 2 （mt，weldes er damals iiber＝ nomment hat，treu und pflichtbemunt gefübint．Diejer Seers ift nult 70 §ahre alt，er bat begreiflidjerweije Den Wumich，baldigit in Benfion zu geben．Ex bat aber bie Sorge für jeine Bufunft．（Er ift num mit ber Bitte an ben \＆anotag herangetretent，๕马 möge jein Gehayt in Nusmane von 3000 K ifm in Die
 möglich，weil bamit ein ßräjudiz gejdaffen mürbe， welches won febr unangenefimen Folgen begleitet
 Betradft，entroeder Die，bã̃ Demfeefbet nadh）bem Benfinthnormale ber \＆ande马beanten ein Benfinn ${ }^{2}=$ bezug int Betrage bon 2280 K zugefproct）ent wïrbe． Ein folcher 2futrag wäre ungerechtfertigt，weil eben Weifer，wie id faym betont babe，ein Wemionift ift，Der früher im Staatsbiemfte gemorft Gat who ber nidgt beantpruchen fant，dañ ifm die ßerfion eines £anøeぶbeamten auझbezablt werbe．Weiter fommt nod eint zweite Mäglicffeit it $\mathfrak{B e t r a c h t}$ ，Dem $\mathfrak{B e ~} \mathrm{i}=$ ier nach dem ßenfionshormale bes ßenjintiver＝
 סas gejchebent mürde，fo mürDe bies enten Betrag von 1260 K auรntachen，entiprechend jeiner 25jälfrigen Dientitzeit unt jeinem（bebalte．Sch fabe in Sitanz $=$


 diejen Stanopunft nidyt felfen fömten und hat den
 madyt．Diejer Aftrag，Den ich zux 2frnahme emps pfefile，hat folgenden Wortfaut（Fieft）：
，＂Der holje Lanotag molle bejchliesen：
Dem Rechnuģfütrer De马 fteiermärfififen

 Schullehrex＝马enfionsifonds zur Berfügung ftegenden Sredite bon 5000 K eine ©naden＝ penfion im Betrage bon 1200 K jäfrlid）ge＝ bäfyt．＂
（Der $\mathfrak{Y} \mathfrak{n t r a g}$ wird ohne Debatte ange nommen．）



 utid Gentifen，Beifage $9 x$ ．231，wegen eheitex Dutdfitibutt bes Qandaģbeidflufies vou 9．Mio ventber 1908 beziiglid）Der Grfangutg von Bat： gewerben unter erleidfterten $\mathfrak{B e}$ ingutgen fiix

Das flade sand tmo itber ben 2 atrag ber $\mathfrak{A b g e}=$ ovinteten Bišef，Dx．Bentoviě utd Genoifen， Beilage $9 \mathfrak{x}$ ．315，betreffend dic Dutdifithutug Dev Grlediderutgen fixt Dic Grteilutg bon Sion＝ зefitionent zum Betriebe Des Mauter＝，Binuter＝ mauts，Steinmeks mis Bututemadjergewerbes fitt bas fladfe satid．
Beridyterftatter ift Seerr Mtbg．Dr．Benfovič．
Šiezu liegt eit Minoritätzattrag ber

 （Senofient，Beilage Srx．231，unto Pišef，Dr． $\mathfrak{B e n f o v i c ̌ ~ u n t ~ G e n t i f e n , ~ B e i f a g e ~ \Re x . ~ 3 1 5 , ~ w a x . ~}$

Эch exteile Demt Seern Beridteritatter Dr． Benfovič bas wort．

Berideteritatter Des（semerbe＝2 Benfovič（bon ber Tribüne）：F̧oger \＆andang！Die Beftrebungen nach（Einfüfrung won pogenannten Notfonzefitimen gentä̃ \＆ 6 des Baugemerbegefetes fint zientlidy alt．Das Bedürpnis nach joldent yat fich insbejondere am flachen $\mathfrak{L a n b e}$ jehr fühlbar ge＝ macht．Jdi mill bie马bezugglich mit Dent gewerblichent Sorporationen iprechent，weldhe Die Beantmortung Des Jragebogens für eine alffällige Revijion Des Baugemerbegejebeふ verfaß̃t habent．EF马 heiñ fier （Yieif）：
，，3и a）Das beutige（sejeb，nad）meldem bas ganze Baugemerbe ofnte Untericfied und ohne $\mathfrak{B e}=$ rücffichtigung ber verjdjiedenen Bergältnitife unt $\mathfrak{B}=$ Dünfnific zroifchen Staot und Zand über einten Reiften geiddlagen mixd，Yat es gezeitigt，Dañ it StäDten unt Jnouftrieorten die Bau＝，Maures＝und Bimmer＝
 gegenfeitig fefr icharfe fonturrenz bieten．Manthe Exiftenzen murben vernichtet，andere sagten itber＝ Gaupt nidgt in den Exiftenzfampf zu treten，jondent berbingten fich gegen Wocken＝ober Monatsfohn oder aud gegen ßerzentanteile an Baumternebmer， oder becten mit ifrer תonzefifion ben unbefugten © $\mathrm{B}=$ merbebetrieb zunt Scfaben ber orbentlichen ßau＝
 fübrung diejer Yrbeiten．
$\mathfrak{A m}$ ande trat gerabe bas（segenteif ein：Die alten，anjäfitgen Meifter farben aus̉，ber junge Meifter aber füblte fich biel zu erfaben，unt ant ¿ande zu bleiben，und fo fam es，סañ ganze $\mathfrak{B e z i r f e}$ Geute mit piel zu wentigen ober gar feinen $\mathfrak{B a u}=$ gewerbetreibenden befiedelt find，da das ßfufchertum， Die Dectung Des unbefugten（5emerbebetriebes und


סas Gejutoen foldher（begenden faft unntoglich ge＝ madgt baben．Wärbe man bei manthem Meifter nachforichen，momit ex feine exifitenz friftet，io fände mant，Dã er überbaupt nidgte，Feint fejte Betriebs＝ itätte，feinte Werfljetge u．f．w．Gefikt；er befañt fid）
 adften und－da dies alfein nidgt entähtrt－mit Der Decfung Des unbefugten ©emerbebetriebes．＂

Das ift ber Bericht Den Bimmermeiftergenofien＝ ichaft．Selbitocritänolich ergibt jid）aus diejem übel＝ Ttande，welcher bon Den gewerbliden תorporationtent anterfant itt，ein Mangel an Baugewerbetreibenden， weldger feht füflbar gemorben ift．Die Beböfferung war geztwingen，weil fie int Der 刃äge feine Bau＝ gewerbetreibendent auftreiben fornte und weil bieje， wemt welche aufzutreiben waren，æeparaturen über＝ Gaupt abgelegnt Gaben，ifre Buflucht zu ben joge $=$ stanten $\operatorname{Bfujf}$ bern zut nehnten．Dieje Kabent mut
 gefüfirt．Trobdent regnet es aber，weil diejer $3 \mathfrak{Z}=$ ftano int Sejeke nidyt normiert ift，brafonijide Stra＝ fen，weldge fich bie und ba ins Ungemeffene feiger＝ ten．Mreine Seerren，Sie werbent zugeben，Daß̃ cit joldjer Buitand nach 2 ichon ber Wgeg gemiejen morben，wie man diejem übelfande fteuern fönte．©es murbe borgejchlagen， bei der 凡egierung Dafin oorftellig zu werben，einte Reform Des ßaugemerbegejetes nom Jahre 1893 int（bejekeswege Durchzuführen．Die gemerblitiben ケorporationten haben bieg̉bezuglid jelfit Bovid）lage gemacht umo angeregt，Dã̃ eine neue תategorie ber forzeffionierten Baunteifter und Bimmerleute für
 fungswejen für die ßaumeifter für bas flache $\mathfrak{Z a n t o}$ erfeidftert und joflieflich ent jogenamte fiategorie Der handwerfsmänigen Drtsntaurer＝uto Binmer＝ meifter eingefuithrt merde．

Sun，meine Serren，bas fito ja ganz fajnte Sachen，bie idf mit Freuben begriußen mürbe，aber nach dent jebigen Stande Der 2htgelegenbeit müßten wix noch Dezemtien marten，biz biefe Aftgelegentreit in Albgeorbntenthauje burctigefüly mirb．Seente ift nod）nidat eirntal eine（Enquete burchgefüfint morbent． Sie merben ofneweiters zugeben，dã̃ babei bie （Segenjäbe zmijchen agraxifichen tuto nichtagraxijchen HGgeorbneten anteinanderpralfen meroen；wix baben

 zogen werben folf．

Wemt num aud bas Baugewerbegefeb it nächiter Beit abgeändert werben joll，was ja mehx
a（s fraglich iif，mürbe auth bant wieder cin De＝ zermium bergeben，bis wix am \｛ande bie pogenann＝ ten $\mathcal{Z}$ antomeifer，wie fie in Der alten feivifoden Baut onomutg borgejegen fito，mieber auftauthen jefen
 reformiexten Baugewerbegejeke gemäß exft gejchaffen merbent und bies mixd ja boch Yängere Beit it $\mathfrak{A t t}=$ ipruch nefmen．

Meint Seerrent，mit आücficht Darauf ift ber（5e＝ werbeatsif
 Kat，zur überzeugutg gefonmtert，daß̃ ente Ber＝ tröjtutg auf bie Reform Deふ ঞaugemerbegejebes bolffontmen untuluätglich utio nitdits antoces ift，



 Zantesitelfen，it Straffällent，Die borfommen，cin Auge zubrütfen，aber aus einer Bemerfutg Seinex
 סaí dies nicyt möglich ijt．Wix haben dagegen ge＝ fehen，Dã̃ bie politifchen Behörben on Tag zu Tag brafonijicher vorgeben．ĚE wäre auct Diejer Troit，

 joldhe Fälle haben Sie？＂）Şerr follege Ein＝ ipintex，mix find Fälle borgefommen，wo joge＝ nante Bfuidyer zut ganz enorment Strafen ber＝ urteilt morben find．Sal fente einent Fall，wo Dex Betreffende zu 600 K verurteilt wuroe．
 und bas ijt die ঞeform umperer berafteten Bau＝ orbrung für das flacke হand．Jit biejer ift im § 19 vorgejehen，Dã̃ für jeden ßau eit Baufülyrex
 einent befugten Meifter burdfgefuflyt werben darf．
 erfafien murde，noch inmer die pogenauten $\Omega a t b=$ meifter gebabt．Dieje Santmeifter finto jeit bem Jabre 1893，jeit der Extafintg des neuen Bau＝ gemerbegefetses wom flacten $2 a n d e$ verifdmument． EFben deß̉alb märe mit Der Baupromutg it Dex Foum，wie fie bom รֻern ケollegen $\Re \mathrm{reb}$ angeregt
 jicd auf § 23 bes ßaugemerbegejezees，laut Defifen für beftimmte Bauten，welche won Der Landbewölfe＝ rutg als sebenbelfäftigutg utd ofnte Siffgperios nen aufgefuiturt mexbent，alfo bei ortäublichen wobn＝ und Wirtjchafthbaten und Wafjerleiturgent，Die Befteflung eines foldjen Baufüfrexs nidg notwendig
jeit joll．Das（fejels jagt näntlidy，Dañ it Dett－ jenigen \＆ändern，in meldfen bie Waupronung be $=$ fitinnt，Dañ füx foldje Bautent，wie idid angefüfint Gabe，bie Beiteflung eine马 Boufüfrers nidd not＝

 bañ joldhe fleme Banten won ber \｛antobebölfering
 rutg ber Baudronutg，meldefe idh übrigen aufge $=$ nomment habe，iif ntidft zulänglich），meil eß beute
 führungent int Sinte des § 23 Dés Bangewerbe＝ gejekes vornimmt．Man nimmt eben immer nur einen Maurer $=$ ober Binnternteifer，weil mant mit Dent eigenten Reuten nid）t auริommen fant．Dess wegen märe，went mant ichon die Baworoming a6ändert，unbedingt auch bie 2（bätoderutg des § 23 סеङ ßaugemerbegejetes anzuftrebelt，utD zmar märe berfelbe entiprechend zut erfoeitern．§ch betone noch $=$
 rung ber Baupronutg bolffommen uzulärg（id）iit， mas gemin alle Serren bont \＆anto bejtätigen meroen． Deふwegen fat fith der Gewerbe＝2fugidux für dent＝ jentigen $\mathfrak{W e g}$ entiditieden，welder int 2 fitrage Des
 gemäß § 6 zuzulaffen，beziefung马weife ben Landes＝
 Die politijche sandejiftelfe zu erftatten．

Sult mödte idf fixz die Efinmenougen，weldje gegen bieje Rotfonzefiinten jeitenz ber ©5emerbe＝ vertreter erfobent werbent，miderlegent，und zaar it erfter \＆inte bie CFintwenoung，סañ ein folcher Se＝ werbetreibender überbaupt fente praftijabe Befähi＝ gutg aufzumeifen brauddt，beziefurgshoeife bã̃ ber

 Ipinner：，＂Ěr braudgt nidgt gelernt zu haben！＂）

 ift es in Jhxe Seand gegeben，nadi freiem ©rmeffen Darüber zu urteifen，und Sie baben da aud bejtimmt
 hörden zu fontrolfieren．（2HGg．E゙infpinter： ＂Das teerben mir auth tun！＂）Sie haben ja Fhite
 zefifionen gewif fümmern werbent．Die politifichen $\mathfrak{B e}$ förden，melche die fonzefifionen exteilen merben， Haben e马 it Der 5eno，Den Rachmeis der praftifify Berwenoung ber bier Safike im Waugemerbe nad freiem Črmefien zu prüfen．©̌弓 werben ia weiters bie gewerbliden ©enojienichaften fich barüber zu
 es merben auth bie Seandels＝und Gewerbefanmern einventommen，uno zwar－idd betone nocinatale－ in jebent einzernent Falke．Sch betone auch，bañ in jedem einzeften $\mathfrak{F a l f e}$ Der Rofalbedarf zu prïfen ift und bã̃ weiters，mas̆ nicht genug betont werbent

 bañ auf dieje Wgeife ein jogenanter হandbaumeifter auch תitchen und Theater auffübren fömte．©゚ふ ift bieÆbezüglich vom Seern šofrat $\mathfrak{H}$ toerrain im शษझ゙ㄸu！ （5xumb bex jebigen Beftimmutgen ber Semerbe
 rutg joldher Bauten bolffommen unzulafifig wäre． （ $\mathfrak{H}$ Gg．Einipinner：，EES ift feine brenze geo geben！＂）Jch glaube，סaß̃ ein תirchen＝oder Theater＝ bau ant Latoe bocly fein ort马̈ublicher Bau ijt．Scch mente orteiliblide mur bie flenten Bauten，Wixt＝ içaftesgebäube ut．f．wo．uno glaube，ber fobe ミantag fann fich mit ber Berpicheruntg，bie ber Serr $\mathfrak{R e}=$ gierungswertreter im Yれぼdufie gegeben hat，子u＝ friedengeben．（Atbg．ぼinipinner：„Ment！＂）

Darn，meine Serrent，ift eingemendet morbent， Dan ber Jnhaber eirter ఇotionzefition in andere Semeindenziegen unt dort $\mathfrak{A}$ rbeit verriçten fönte． Meine Serrent，eit joldjer Eintwand iit bollfomment untich bältig，Dent Die fonzefion ift ausorüctlich auf einten beitimmten Sort ober eine beitimme bes meinde zu beichränfen und ber betreffenbe Gewerbe＝
 betreffenben Drtes ausibent．Jid betone，Dã̉ biefe
 †ührt ijt．©゙る wirb zweifellog in jedent einzelnen $\mathfrak{F a l f e}$ ，bei iedem Derartigen $\mathfrak{A t n j u c h}$ en bei ber poli＝ tifdyen Beförde ein hochntpeinlicheß Berfayren eint geleitet，es merben alfe $\mathfrak{U n t i f}$ ände mit grozer $\mathfrak{F}$ eint $=$ lidffeit erfoben merben und e马 meroen intbejondere bie gemerbliden（sentifenfldaften alles aufbieten， um mit ihrem Cbinflufie und ifren Cinmendungen Die Grteilung Der תonzefion zu Gintertreiben．

Mente Seerren，id）bermeife nodh barauf，bañ feite（Sefabr beitegt，Dã zubiel sonzefititen erteilt werben，dent pobald einmal der Bebarf gebecift ift， Dürfen feine weiteren fonzefionen exteilt werben． Wern bie gewerblidfen forporationen ihre BFlidgt erfülfent mod bafür forgen werben，ban int sanoe genug Bau＝und Bimmermeifter vorbatoen jein werbent，Dann farn bie politifale Lande马feefe bie weitere Grteilung jolder תonzefinnen fiitieren，wie
ebenfaft im § 6 ausbouicflich vorgefehent ift．Dam

 und idgon dieje Borjdifäge merben beftiment jehr eng begrenzt werben auf jene（Semeinder und Drte， mo ein Bedurfinis poryanden ift．Die Stattfalterei famt aus biejen 彐orichlägen wieber mur bejtinnmte Drte außbäblent，fie braudgt nicht affen 凡onzefifonten zu exteilent，uno bei bent（Seife，weldyer bort berricht， fann man fictuer jeint，dañ dieje Borjcbläge noct eingeengt werber．Die Statthalteret miro über bieje
 bie Jrage zu ermäger，ob einer ₹achgenwijenijchaft gegen bie Erteilutg einer jotchen תonzeifion die $\mathfrak{B e j} d \boldsymbol{m e r b e}$ zuiteht．Sdf glaube，dã̃ bieje Frage offen iint，es fpricht alles dafïr，daß̃ gemãß dem jebigen Buftande ein ケefins gegen die Erteilung einer eitzelten fonzefifin zuläifig wäre．©゙马 ift eingemendet morden，dañ bie $\mathfrak{Z e f y r l i n g e , ~ w e l d h e ~ b i e l = ~}$ Yeidyt dieje（Sewerbetreibenden Kalten weroen，feine
 ぼinfpinnex：„（5anz ausgejdlofien！＂）Jch bitte aber 子u bedenfen，dan fie fürs exfte feint \＆efr＝ linge balten bürfen uno zweitens，wenn fie fie halten，Gaben diejelben die かrüfung abzulegent，bebor fie die תonzefion erharten．Was Den תur马 für Baugerwerbetreibende it Wien betrifft，jo mus aud ich jagen，dañ berjelbe in beuticher Sprache jtatt＝
 Sprache！＂）Mein，it ber Stanasgemerbeidute in Wita findet er mur in Deutifther Sprache fatt．Wir Gaben Die Sache im 9fæjchufe eroogen und jino zut
 in Wien fattfinden，untuluänglich jind；；ie betreffen nur Das Bimmermantsgemerbe wo find nidgt für Die anberen Fädjer eingeridtet．©゙る wäre Sache Der（5emerbeidutlen，Worjorge zu treffen，Dã̃ aud für andere Fädfer joldhe fatrie abgebalten werben． Was bie furle anbelangt，weldye ber Scerr $\mathfrak{H b g}$ ． ๙rebs in jeinem Mintoritätsantrage veriprochen Kat，jo ift 子u betonen，Dãß dieje ת̛urje näber zu fonfretifiexen wären．Wir wifien nämfich niçt，want biejelben abgefalten merben und melche Boraus＝ ¡etaung für ben Befuch Der ケurje gentacht mirb， unt aus diejem（brumbe fönten mix barauf nid）t eingebent．Эch erlaube mix baber，ben Bejchlun bes ©ewerbe＝2utjdulies in bollen Mmange auf＝ rectitacthalten und zur atnathme zu empjeflen． Sch mödhte mix tux erlauben，im Bejdfluffe I folgende ©inichafturg zu machen，＂it affen Drten＂， Daher $\mathfrak{U}$ ntrag（ （ieft）：
，Der 2antej＝2uझfanu mird beauftragt，bas bei ben bumbojab zu beachten，dã̉ Derartige
 nahme bon

1．StäDten，
2．auf bem flachen Sande
mit 2 tusnahme bon jenen Miartten，Drten mo （bemeindent，in benen bereits befugte Mauter＝， Bintmer＝，Stcinmeb＝mod Brumenmeifer ifx Gewerbe betreiben，zuläfilig find．＂
Was ben Mytrag ber Mitorität betrifft，io
 feflen．Der 2tntrag ad I bejagt，baß̃ ber Landeš＝ Яusichu b beauftragt merbe，Die f．f．Fegierumg zu erjuchen，eine 2 （Gätoerung des Baugemerbegejekes borzuld lagert．Jch glaube，Dã wir afle eite $\Re \mathrm{f}=$ form biejes ©sejeße马 münichen．Der zweite 9ytrag
 wirb，it ber nädfiten $\mathfrak{L a g u n g} \mathfrak{Y}$ nträge megen $\mathfrak{N G}=$ änberung der Ratoes＝Baubronumg bem hohen Şatie子u unterbreiten，intbejondere bes § 19；auch mit Diejem Shtrage bin id）boiffommen einverjtanden． Was ben Ieil III Des Minoritätsantrages，betrifft， Der Dafint geht，סañ bas ©sewerbeförberutgふinititut in ©xaz zu exjucben it，im Winter Ћurie für Baugewerbetreibende at pafienden Drten סes glach $=$ randes abzuffaltent，fo merben wir biefe Rurje nur begrüß̃en，werm biejelben eingefïhat werben auf
 bawon etras profitieren．

Siun mödte idh noch etroas porbringen．Der ¿anotag bejaß̃t fich mit Diejer Shtgeregenteit ichon zum zweiten＝ober oxittenmal ganz überfliifitiger＝


 Der Landesorbiumg afle wollziefbaren Bejdfriffe
子u geben．Mian jagt，Dap ber betreffende Bejdflu Des \＆andtages mit Dem（Sejebe nidyt in Einllang geftanton ift．Man muñ fich in סiefer Beziefung auf ben Stanopurtt fteffert，welder bon ber Statt＝ Galterei it ifree Mote eingenmment worben ift． ぼS ift it Diejer Mote feitgeitelft morben，Dás Der Beid）
 Borjdfäge zu exjtatten．Wemn man jidh mut ant einige Itififfiiche Hngerauigfeiter flammert，fo ift

 gerau getwant，was ber \｛anotag mit biejem $\mathfrak{B}=$
id） flar gewejen，De马ืwegen mũ̃ ber $2 a n o t a g ~ b e i ~ b i e f e r ~$ （Sfelegentheit，umt uidgt eit Wräjudiz zu ichaffent，
子ux Яemutnis neymen．Diejes §orgeben war unbe＝
 Die Borjchläge erfatten fornte，ohne einten Bejdlu
 Kat bas Æecht，dieje 刃orichläge felbit zu erjatten，
 $\mathfrak{a b z u m a r t e n , ~ w e i l ~ a u s ~ d e m ~ e x f t e n ~ B e j c h f u l f e ~ h e r b o r = ~}$ gegangen ift，was bie Meefryeit mollte．Sck glaube， Der hobe Santotag braudft fidh eine pordje Bewor＝


 Minoritätsanträge．
 nadibem int 2uぼdunantrage rechtzeitig ein Minori＝ tätsantrag angenteloet iit，ber Berichterftatter bex Minorität zum Worte．Эdid exteile ihm סasjelbe．

Beridfteritatter Des Minoritätsantrages Suress：
 nod）in（Ernmerung，Dã int Jabre 1908，als biejer 2Untrag Des Solfegen Rrena umb feiner Gfenofien hier in Berbanolung fand，bie（begenjäbe bamals aneinandergeprafl finb．ESB hatte bamals aber feine Seite irgendwie gezeigt，ban man viefleidyt fich auf ber Mitte begegnen wollte，und jede Seite hat ver＝ fucht，ifre Meimung burchzubringen．©fs ift leiber ber fteixifche $\mathfrak{Z a n o t a g}$ fomie alle ミanotage infolge ber （bejegbeitimmungen nicht in Der Rage，wiederholt zu＝ jammenzufommen umo aud bie nötige Beit jteht ibnen nicht zur $\mathfrak{B e r f u ̈ g u n g , ~ u m ~ u ̈ b e r ~ b i e ~ w i c h t i g i t e n ~} \mathfrak{A} \mathfrak{n}=$ getegenteiten Des RanDes in Rube beraten zu fönen． Wenn mun burch Derartige $\mathfrak{A}$ nträge die Berbăltniffe und bie Fluhe und oer Frieden im Lanotage geitört merben，io ît es naturgemảß̉，Daß̃ bie furze Spanne Beit，die зи friedlichen Berbanolungen gegőnnt ift，

 wenen $B_{3}$ išef und feiner（bentifen eingebracht worden find，habe id）jofort im（bewerbe $=2 \mathfrak{H}$（ifdufije erflärt und habe ausgeführt，ban ich gejagt habe，man foll Dieje 2 fngelegenteit einer Ěrledigung zufügren，und zwar in einer foldyen $\mathfrak{A r t}$ ，Daß̃ jebem $\mathfrak{T}$ eile eventuell Fectumg getragen mirb．（f）wirb weder ber einen noch） Der anbern Seite mit ber Steflung eines 2tntrages Darum fu tum fein，um vielleidft irgendwie zu per＝ fuchen，eine Meadiprobe oder Siraftprobe herworzu＝ xufen．Was die Atngelegentibeit jelbit anbelangt，fo

Gabe ich）mix erfaubt Darauf zuxiuctzuneifen，Dañ e nidgt nur jegt in $\mathfrak{A}$ nbetracht ber Behandung Diejes （5egenitandes bas ßerlangen jei，bas Baugemerbe＝ gejes vom Safre 1893 abzuändern，fondern Dã auch anbere und widttige $\mathfrak{U n j i t a ̈ n d e}$ Dafüt iprechen，Dã Diefes Ђejets einer Reformienung bebarf．Diejes（5e＝ feb，weldes por 20 Jahren int Reben gexufen wurbe （2Fbg．Ěinfpinner：„Unter ganz anderen $\mathfrak{B e r b a ̈ l t =}$ niffen＂），ift mit Den Berbältnifien，wie fie heute herr＝ fohen，nidft zu vergleichen．Die Sifajiung Diefes（fe＝ feges war das Merf eines תompromifjes，und fath vom erften Iage an fomme man bamit nidht sufrieben
 zum（5uten führen，umb es ift felbit pon einem §erm in \＆anotage，Der autd int Reidderat figt umb der nicht Dem（5ewerbeftand angebört，fonbern ber Rand＝ bebölferung，Der $\mathfrak{A g}$ grarier wim Deren Bertreter iit， gejagt worben，Dañ es nicht jo grof imb ichmierig wäre，im 凡eidsurat ein neues（5ejeł，beziefungsweife eine Regulierung Des Baugewerbegejeßeß berworzu＝ rufen．

Meine 5erren，umpere Sandes＝Bauoroming ift noch älter und idh glaube，mid）nidgt ju irven，wenn ich fage，fie ftammt aus bem Jafre 1859．Ict mill nidgt Yeugnen，Dã̉ bie Zandes：ßauwronung 5ảrten in fitch hat，Die gewiß auth nach einer Beränderunt verlangen，monach mit Berechtigung bie Benöfferung am Flachlande，insbejondere in ben entlegenen Ge＝ gemben fich mit Recht bejchmert．Whir Gaben auch
 zugrumbe liegen，Æechnung zut tragen，erflärt，Dan es fehr Yeidft möglich fei，Dáz bie ミambes＝ßauoromung， Die gemiñ der heutigen Beit ganz und gar nidft mehr entipricht，geändert werben fann uno es iit feine groke
 ichliest．Wix haben auch biesbezünglicy extäxt，Daß Dann in Die 2fnderung Der Bauvronung ber § 19 bejtimmt aufgenommen werben foll und baburch §hren Wüt＝ fchen $\Re$ echnung getragen werben fönnte．Weiters haben mix erflärt，wenn Das auf friedlichem Wege gemacht wirb，wir Das Gsemerbefördenungふimititut dazu ver＝ Galten werben，Dañ es audd）Surje abbält，umb zmar nicht in Wien，fondem in Der betreffenden Gegend jelbjt，wo bann diejenigen die flowenijiden תutie be＝ fuchen follten，weldde Gelegenbeit baben，fie bejutchen zu fönnen．©fs ift eingemendet morden，dán bas nicht mőglich fei und Dañ bejonders bie Seoölferung von Unteriteiermarf，bie Slowenen，an Deutichen תurjen nicht teilneymen formen．Jch bitte，meine jehr geefrten ફerren，סas Gemerbeföroerungsinjtitut hält im $\mathfrak{A n t e x}=$ Lande und Sie merben bas̉ nidgt ableugnen fonnen，

תuxje in anderen（Gewerben ab，aber nid）t in Deuticher， fondern in flomenifcter Spract）e．So ift es jedenfallz autc）mőglict，תurfe für biejes（5emerbe bei ふhnen unten in flowenifcher Sprache abzubalten．Meine §erren，e马 wird num in biefem 2fntrage verlangt， Dã̃ wir von Dem § 6 Des（semerbegejeges（febrauth） machen jollen．Diejer § 6 jagt，Dás unter erleidfterten Bedingungen §onzefitionen für Die Baugewerbetreiben＝ Den binausgegeben werben fönten，und Dañ Der \＆andes＝ $\mathfrak{Y}$ 以ßidux bie Dxte zu bejtimmen habe，in weldyen Drten Diejen mit erfeichterten תonzejitonen ausgejtatteten （5emerbetreibenden bie Ahsubung ifre马（Semerberechts geiftattet werbe．Da murbe $\mathfrak{i n s}$ eingemendet，Dañ，wenn Dieß zutrifft，Dáß Dann Den übrigen fonzeffionierten Gsemerbetreibenden，welche mit poller ßrüfung bie תonzefiion exreidt baben，fein Schaden ermachien fann．

Meine 5erren，mas bas anbelangt，jo mődite ich Whren Doch mit einigent beweijent，Dâß Die übrigen fonzefitionierten Gewerbetreibenden Doch zu Schaden fommen fönten butch biefe $\S=6=$ Ronzeffionen．©̌马 ift nicht richtig，wie ausgeführt morben ift，סаங̃ ganze Bezirfe ofne fonzefifoniexte Batgewerbetreibende find． ©Fs werben in affen diefen Bezirfen，bie bei uns in Steiermart in Betracht fommen，fich foldhe befimben utno jollte es mixflich Bezirfe geben，wo fich feine folchen fonzeffionierten Baugewerbetreibenden befinden， io hatten felbjt bie mangebenden Sreije veriprochen， Dã̃ fie in Dieje Bezirfe Baugemerbetreibende mit תonzefitionen hinjezen mollen．©ss hat jellgit Dex ßer＝ band der Simmermeitter erflärt，Dã̉ wäbrend ber Beit von 1908 big heute brei 2 nnjuchen an ibn ge＝ ridetet morden find，fie mögen Sorge tragen，Dã in Dieje umb Diefe（sfegend überall ein fonzejfionierter Bimmermeifter Ginfomme．（6x Gat biejen $\mathfrak{2}$（njuthen Rectyung getragen．Meftr $2 \mathfrak{H} j u$ uction find aber bis Geute an ihn nicht gerichtet morben．

Meine fegr geegrten Seerren，wenn $\mathfrak{m u}$ gejagt wird，Dã bie mit erleictiterten §onzefionen feinen Schaden Den übrigen fonzefifionierten Gewerbetreibenden machen fönnen，móchte idh Das mit einigen Worten miderlegen und beweifen，daß̃ eß boch fo ift．Siken num in einem fromenifctien Bezirfe ein oder zwei，D．i． ja，glaube idy），gleich，fonzeffionierte（semerbetreibende， jo werben bieje heute vielleid）t bort ibre Exiftenz＝ mögfidjefeit haben，won einer bejonderen Exiftenz wixd Göchitwabricheinlich ohnehin nicht gejprochen werben fönnen und matum haben fie Dort ifre Exiftenzmög＝ lichfeit？Diejer Bezixf Gat，fagen wix， 20 Sxte．Nan foll nach § 6 einer Reibe von diejen Dxten erleictiexte תonzefitionen füt Baugemerbetreibende zugewiejen
werben．Daburch miro mun felfjtwerftändlidf bem תon＝ zeffionierten Der $\mathfrak{H m f a n g}$ zut $\mathfrak{Z u s ̌ u ̈ b u n g ~ f e i n e s ~ ( 马 e ~}=$ werbes gefdymälert，alfo jeine ©xiftenzmőglidfleit zu＝ gefdynitten，umo zwar Derart，Dap ex Dort äberbatpt jeine Exiitenzmöglichfeit nicht mehr findet und bann ganz einfact notgeorungen in einen gröneren ge $=$ （c） 10 fjenen $D$ ort zieben muñ，wo er feine ©xiftenzmög＝ lichfeit finden famı．

Sun，meine Serren，Daraus werben fie exjeben， Dáß in Diefer（Finridytung gewiz ein Schaben exijtient．

Weiters fteft es nirgenos gejurieben，Dã̃ es Diejen nad）§ 6 fonzefifionterten（sewerbetreibenden nidft möglich ift，aud einen gewerblichen Nachmud ${ }^{\text {g }}$ Geranbilden zut fönnen．©53 fteft in feinem（bejege gejchrieben，dañ fie feine Sebrlinge haben Dürfen． Meine かerren，was nun die ફeeranbiloung Des gerwerb＝ licyen Nachundules anbelangt，jo merben Sie gewín mifjen，dañ mix ja jeit Jabłrzefnten für Den $\mathfrak{A t u s b a t t}$ Deふ $\mathfrak{B e f a ̈ b i g u n g \mathfrak { n a c h } w e i f e s ~ a r b e i t e n , ~ w e n n ~ a u d d ~ v o n ~}$ Den verichiedemften Seiten uno Den veridiedemiten Barteien viele Ginwendungen Dagegen erboben wurben．
 Befähigungsinachmeifes vielleicht auch geringichägig behandelt mo vielfact）als Bünftler benannt morden find，fo fann uns bas troboem nidgt irremachen in Dem Berlangen，Das wir in Diejer Weztefung jtellen．

Meine ફeerren，Sie felfjt haben bei wieberbolten （6elegenheiten－obwohl in Der legten Beit wielleid）t nux mehr mit lächelnder Mitene－ein Sprichwort angezogen und gefagt：„Das Gemerbe，Das şand＝ werf hat einen goldenen Boden！＂Meine Ђerren， Diejes Sprücflein flingt uns heute nur melyr wie ein Märchen．Nber went mix ber Sacte auf ben（brumb geben und bie Gejefidfte weiter verfolgen，fo fommen wir barauf，daf zur damaligen Beit，als man bas mirflicid mit Æecht behaupten fonnte，Das Sanowerf in feinen Reiftungen auf einer gewiffen seobe geftanden ift und man Daher mit Redft fagen fonnte：＂Das Seanowerf hat einen gotomen Boben！＂Fun ift butch Die Berbältniffe ber 马eit umo auch ourch bie Gewerbe＝ freiheit Das ganz anders geworben．श̛ber im Jabre 1883 hat man Doch wieder eingejeben，Dã̃ bie Sache fo nidgt gefot und hat mieder angefangen，den $\mathfrak{B e}=$ fähigung nachmeis einzuführen und mir haben Sdritt für Schritt baxin fortzuidureiten．

Meine §erren，wenn wix trachten，bas Scand＝ werf autzugeftalten und es auf jene Sebjbe bringen wollen，auf der mix es miffen mollen，jo ift es unjere vornebmite $\mathfrak{A u f g a b e}$ ，ben gewerblichen Rachunctis beranzubilden，und num follen wir erleben，meine Ђerren，Daß unter folchen exleichterten Bedingungen

Qeute，bie im（5ewerbe minder ausgebildet find，aud） Den gewerblichen ？adimuths heranbilden fonnen． Wenn mun biefer Machuathz von bort wegziegt und in einen andern Dxt fommt，fo hat ex bort ebenfalla
 ja fifon die Arbeiterorganifationen in allen Brandifen Minimallögne und Gier，wemu nun der junge Mann aus einent jocchen Betriebe herate zu einemt fonzefios＝ nierten Meifter fäme，jo fann，weil biejer junge Mant nicht fo leiftung $\mathfrak{F a z h}$ ig ift，ber Meijter ifm nidft einmal mefr ben Minimallohn bezablen．

Meine Şerren，Sie werben jehen，was Sie ba＝ mit machen merben！Sie müffen aber auf ben ort $3=$ $\mathfrak{a n}$ äjifigen शachmuth b bedacty jein und biejem müffen Sie bie Möglichfeit geben，fith beranzubilden．Sie neymen ihm aber von vornherein bamit jene Möglich： feit weg uno er fann Dann aunerbalb diejer flemen Drte，mo jolde ortauflichen Sxbeiten zu verricten find，nirgends anders mehr unterfonmen．

Sie merben Daburd）nidyt Das erreidfen，was Sie mit ifren $\mathfrak{A}$ nträgen exreidyen wollen．Meine $\mathfrak{F e r r e n}$ ，Sie baben unter anberem auch erflärt，Daß̉ Dieje gewiffen Gemerbetreibenden，bie Sie bis por längerer 马eit noch gehabt haben，im Ytußterben be＝ griffen find．Ja，meine §erren，bas glaube idif Shnen auth，bas gebe ich Shnen rubtg zu，Sie werben aber mit Dent $\S=6=$ Sonzeffionen，wo heute folcte Gewerbe＝ treibende feglen，feine folden fodaffen fỏnen．Meine Serren，Sie glauben Damit für fich was（shtes zu erreichen，aber Sie merben in einter gemifjen Beit fommen und jagen：„Mit biejen unjerem Berlangen， Das wir geftellt haben，mit unjerer 5̌ofimung，find wir jegt eines befferen belehrt morben．＂

Meine Seerren，bie $\mathfrak{B e r g a ̈ l t n i f f e , ~ w i e ~ f i e ~ j e m e r = ~}$ zeit now waren，wo Sie folde ortsanjafifige，fleine Seute gebabt haben，die Shnen bie $\mathfrak{H}$ rbeiten fo billig vervidutet haben，jolche Werbältniffe und polche Leute werben Sie beute nidit mehr finden und Sie fönnen fie autd nicht mehr finden，weil bie Sebensbebingniffe ganz andere gemorben find und meil auth bie Be＝ Dürfnifife，Die $\mathfrak{A}$（nforberungen and gejeflicfen $\mathfrak{B e j t i m =}$ nungen bei ben fleinften Nusbauten ganz andere Berbältnifje verlangen，als wie fie fie feinerzeit von den Betreffenden verlangt haben．

Meine verehrten 5erren！©゙马 wird gejagt und auth das ßaugewerbegejes jagt，סaß̃ bieje \＆eute mit erleidterten תonzefitonen ortsüblidy Bauten aufiufhen Düryen．

Meine verefrten Ђeerren！Wo haben Sie ein （Sejes，weldjes fejtlegt und überemitimmend bejtimut， Daß Dieje Bauten oxtautblich find oder nidgt？§d
bitte，fefen Sie fich bie Schutbauten an，Die am flachen Zande entitefien，wie fie beute aufgefïh）rt werben，weil fie fo aufgeführt merben muifien，uno Twaten Sie bie Schulfäufer an，weldbe vor 20 sabren aufgefühty worden find．Sie werben finden，Daß ein gewaltiger Unterichied zwijden einjt uno jegt be＝ fteht．Weer fant fagen，wem irgendwo in einem Drte ein Fabrifsbaut errichtet mixo，Daß Das fein ortsüblicher Batt ift，wern er int Drte aufgefüh et mirb？（ 2 tgg．Einjpinnex：„Definieren Sie bas ortsifflich！＂Mog．Dr．Benfovič：„Wix főnmen ein Reidjgejeks nidft abändern，ftellen Sie biejen Bufakantrag！＂）

Weine Şerren！Werlangen Sie，Dã̃ joldje אon＝ zefifionäre gejchaffen merben．Sie jagen unter anderem， es lit ganz untöglich und undenfoar，ban ber $\mathfrak{B e}=$ treffende auger bem Drte，Der ifm zugewiejen wird， nicht auch $\mathfrak{A l r b e i t e n}$ verrichtet，Sie baben Darauf fin＝ gemiejen，Dã̃ in biefer Weztefung auth die Bezixts＝ hauptmannichaften vorkanden find，bie bie $\mathfrak{A n g e l e g e n =}$ heit itherwachen fönen ober Doch die Sfficht haben， fie zut überwachen．

Die Erfahrung hat uns gelehrt，bañ wix zu ben Bezinfzhauptmamichaften，was Gemerbeitörungen betrifft，gax fein Wertrauen mehr haben．Ess mird nidyt möglich fein，nadjưjegen，ob ber betreffende $\S=6=\Omega \frac{n z z e f i t o n a ̈ r ~ n i d g t ~ a u d i d ~ i n ~ a n d e r e n ~}{\text { Drten }}$ jeine $\mathfrak{A}$（rbeiten autjührt．Wenn Sie eimenden mollen，Dã Das nid）t ganz ridftig ift，jo mun ich Jhnen folgendes mitteilen：
（6）ift hette，menn man am flachen Sanoe eine （6emerbeftőrung erblictt，niçt mőglich，baß man bie （5enbarmerie benuken fann，um bieje（Sewerbejtörer aufzugabeln，fondern fie haben ben ftriften $\mathfrak{A}$ fittag， Dieje Rente in Rube zu Caffen．（Nrbg．Sch weiger：
 Ђerren，Die Gendarmerie bat erft，wenn eime $\mathfrak{2}$ nzeige bei Der politifichen Behörde gemacht wirb，Dann erjt befommt bie（senbarmerie ben 2uftrag，auf（srumb Der $\mathfrak{A l n}$ zeige ©rbebungen zu pflegen，vorber tut Die （Sendarmerie nid）ts．Exyt auf Grumb Der Befehle von feiten Der ßezirtshauptmanniduaft werben Grbebungen gepflogen．
（blauben Sie，meine verehrten நeerren，Daß̃ Sie mit Diejem $\mathfrak{B e r f a n g e n ~ n a c h ~ b e m ~} \S=6=$ תonzeffionär für bie ßenölferung etwas（ffuteß tun？Meine ફerren， es haben die Ěrfahnungen in ben תronländern，in meldgen $\S=6=$ תonzefitionen exteilt werben，fichon gelehrt， Dá̉ Die Bevölferung bies jehr fallecht empfindet， aber beute bringen fie fie nidht mefr los．（马urufe．）

Sanbeshauptutaut（bas（ffocfenzeichen gebeno）： Э（b）bitte，feine Sriegeipräche einfuleiten umo ben $\mathfrak{F e r n}$ Rebner in feinen $\mathfrak{H}$（פֻführungen nicht fort＝ mähreno zu ftőren．
$\mathfrak{H b g}$ ．Suvbs（fortfafuemD）：©fj gibt einen Falf， Der fich im Lande תrain abgepielt hat．Dort muñte ein Bau aufgejithty merben umb bas Material zu Diefem Baut hat Dort Der תirchemporitand beigeftellt． Drei Bimmerleute，weldje תonzefitionen nach bem § 6 hatten，Gaben dieje $\mathfrak{A t r b e i t}$ zufanmen zu madjen gehabt．

Meine verefoten §erren！Die betreffende תirchen＝ verwaltung hat zweimal 5ovz faufen müfjen und wie es zum 2tufitellen gefommen ift，ba hat es nie ge＝
 eine foldhe Sache auffiuftent fömen．Sum，weil fie fich gar nidft mehr zut helfen muß̃ten，ba haben fie einen תonzefitontierten rufen laffen und ber hat ge＝ jagt：Efs tut mix jehr Leib，aber Sie müffen ein britte马 Mal $\mathfrak{s o l z}$ faufen；und nact Feiner Beroromung wurbe es gemacht und die Sache war gut．Was es gefoftet $\mathfrak{H a t}$ ，Davon hat man feine $\mathfrak{A l f m u n g}$ ． $\mathfrak{A l j o}$ ，ob Sie ber $\mathfrak{B e v o ̈ l f e r u n g ~ e t w a s ~ G u t e s ~ j a f a f f e n ~ b a m i t , ~ m e n n ~ S i e ~}$ verlangen，foldte תonzeffionäre bort zu betommen， Das ift eine Jrage！

Meine verefrten §eerren，mix fommt immer vor， Sie merben fich bießbezüglich fehr irren，Demn Sie Dürfen nidgt vergeffen－aber Sie vergeffen jeden＝ falfs bei ber Sache woll mo ganz－，Dáß Sie autf in Shren Wäblerfreijen，weun es aud mur ¿and＝ gemeinden－Bezarife find，einen grozen Teil von（fe＝ werbetreibenden haben．Die Gsewerbetreibenden fino in diejer Frage，wenn autd nicht Baugewerbetreibende， mit ben fubrigen（Gewerbetreibenden jolidarijd und Sie tömen überzetgt fein，Dãß Sie Damit in Shren Wäblerfreifen feine bejondere Stimmung maden merden．

Bei diejer $\mathfrak{A n g e l e g e n h e i t ~ i f t ~ e s ~ m u r ~ t i e f ~ b e b a u t e r = ~}$ lich），Daß̃，wenn man bie zmei Stände，（5emerbe＝ treibende einerjeits und anderjeits bie sanomirte bernimmt，wem man non diejen beiben produzieren＝ Den Ständen bem einen etwas Gutes faffen will， während mant ben andern mit foldien Mitteln fo ge＝ maltig fdäbigt．

Wix haben biesbezüglich Bermittlungsanträge geitellt，und wenn Sie ganz rubig und objeftio diefe Bermittlungsanträge burchgehen umb Dagegen Ein＝ wände erbeben，ba wird miederum eine lange Beit vergeben．

Seit Dem Bejtande Des alten Gewerbegeje马es find zwanzig Jahre vergangen，ob ein ober zwei Sabre mebr oder weniger，bas mixd nidy viel ausmadern．

Wenn Sie heute Den WSilfen haben，etmas zu machen， ohne ben anderen zu fidaden，fo fönnen Sie feinen andern $\mathfrak{A}$ ntrag amebmen als diefen unjeren $\mathfrak{W e r}=$ mittlung antrag，der hier geftellt wirb．

Went bie Ranbes＝Batoromung Dafin abgeänoert werben foll，Dã̃ in einzefnen Drten fleinere Baut＝ arbeiten umd Æeparaturen obne Bauführer ausgeführt werben fömen，bam ift［iene Möglidffeit gegeben， die Sie verlangt haben und das ift ein jo meites Entgegenfommen，Dañ Sie nidyt mit Recht jagen fömen，mix mollen bie Bauern fchäbigen．A（fer wenn Sie Der Mremuty find，Dañ Sie burch Den $\mathfrak{A}$ rtrag
 ＊önten，Die Sie heute als Spuicher fennen，wenn Sie ifnen Ronzefitionen exteilen wollen，ba werben Sie
 weis einer vierjäfrigen $\mathfrak{B e t a ̈ t i g u n g ~ i m ~ G e t r e f f e n o e n ~}$ Gsewerbe erbringen．Mit diejem（5edanfen werben
 nidft ein Saftr nachmeifen tann，Dañ er beim Bau＝ gewerbe gearbeitet hat；סas fonnen Sie nidgt für möglidy balten，bañ ber auf（bxum jeines Sfuicher＝ tumes eine תonzefition betiommt．

Wenn Sie aber mun baş $\mathfrak{R i d t}$ tige erfaffen，bã̃ jemand，ber nact vierjäbriger prafticder Berwenoung in feinemt ©emerbe，bann einen תuts mitgemarbt hat， Dadurch in feinem（bewerbe viel mehr gelernt hat als Diefe 炡ufder，fo miro bas nidft nur ifm，fondern autd §hrex $\mathfrak{B e v o ̈ l f e r u n g ~ z u g u t e ~ f o m m e n . ~ S o ~ m a n c h e r , ~}$ weldfer etwas mit beftem whillen gutmachen will，it nidyt imftande，es gutumachen，weil ifm Das Ber＝ ftänomis biefür fefit．

Wemn Sie umferem Sntrage zuftimmen，Dann merben Sie mur etwas ©futes für die \｛anomirte
 entffäftet．

Daher mőrfte idd bitten，Den $\mathfrak{A n t r a g}$ ，wie er vom ફeren Beridfteritatter gejtellt worben ift，abzulebnen und bie 2 （ntrăge，welche im Majoritätsantrage an＝ gefühtrt werben，anzunebmen umb bie fauten（fieft）：
＂1．Dex Randes＝2Hฐfdun wird beauftragt，Die f．f．Regierung zu erjuchen，Dem 2（bgeorDneten＝
 beziefungsweife Erweiterung des § 23 Deß ßau＝
 Mr．193，vorzulegen．

2．Der Randes＝2（utidut miro beauftragt，in Der näcfiten $\mathfrak{I} a g u n g$ 彐nträge wegen $\mathfrak{N}$（bảnoe＝ rung Der \＆andes＝Bautormung，insbefondere bes § 19，zux Bejchluß̃jaffung zu unterbreiten．
§n ben § 19 Der Randes＝Bauorbmung foll ein $\mathfrak{H}$ bjab eingejdaltet werben，ber zu lauten bat：
，Für geringfügige Bauarbeiten uno Repara＝ turen auf bem flactien Rande ift in Den vom Sandes＝2 4 tiflhufie fejtgefegten Drten bie $\mathfrak{B e}=$ ftellung eines æauführevs nicht exforberlich．＇

3．Das Gewerbeförberungsinftitut in $\mathfrak{G r a z}^{2}$ ift zut erfuchen，im Winter §urje fïr Bauge＝ werbetreibende an paffenden Drten bes Flach）＝ landes abzufalten．＂
Э（b）bitte Sie，meine verehrten ફeerren，Diejen $\mathfrak{2}$ nträgen als erften $\mathfrak{A}$ ntrag §hre ßutimmung zu geben！（Beifall．）

Sanbeshauptnanu：Die 2fntäge，weldge ber
 befantgegeben hat，itehen in Berbanolung．

Sum Worte haben fith gemeldet：Seerr $\mathfrak{Z a n b e 马}=$
 orbneten Brandl，Sedlaczef，Dr．Rutovec， Dr． $\mathfrak{v}$ ．Raan，Rošfar，おofd）und Rieglex．

Buterit gelangt 子um Worte 5ear $\mathfrak{L a n D e \xi = 2 4 5 =}$ fatu $=$ Beijitger Stallner．

Sandes＝\｛uspaup＝Beifiber Stalfuer：ふobes Saus！Die Bemerfungen und $\mathfrak{B e m a ̈ n g}$ hungen，welche dex Serr Bexidfteritatter ber Minorität vorgebradht hat，
 Gier zu vertreten，beziehungsweife Denjelben zu recht＝
 2tuftrag Des Landtage zugefommen，Dahingehend，biefe bewilligten E゙rleid）terungen im Baugewerbe butchzu＝ fübren．Die Dundfühtung diejeß §efoflufies hat aber nidyt mux Schwierigfeiten gemadit，fondern fie war
 （5ntmbe，weil er fith baburch eine（5ejetesverlezung Gätte zufchulben fommen lafien－id werweife auf
 Dabingebend，Dap̃ bie Durchfühtung Diejes Befoflufies eine Gejegesverlegung bebeuten mürDe－ander＝ jeits mar bie phypifiche Mogglichfeit nidyt gegeben， Diefen Befdhlun Dutchzufübren．Sch bitte，in melder
 jtellen follen，in meldfer ©5emeinde，in meldiem Dxte Steiermarfs berartige Errleidftenungen notmendig， minder notwendig ober nidft notwendig find？Efr hat ficid）bieabezüglich an bie f．f．Statthalterei gewendet und diefelbe bat Darüber fanexungen Der Bezirts＝
 ichuffe zur Berfügung gejtellt．Dieje Mitteilungen waren aber burchaus nicht geeignet，ats Grumblage

 Gauptmanmichaften hat exflärt，nidft in ber Sage zut fein，eine entiprechende ğußerung abzugeben，teilweife matroe fogar gegen bie geplanten $\mathfrak{B e r f u ̈ g u n g e n ~ W i b e r = ~}$ fpruch erboben．Der Randes＝2（usidun aber war man＝ geta exefutiver Drgane felbjt nicht in ber $\mathfrak{L a g e}$ ， $\mathfrak{E r}=$ hebungen zut pflegen amb ben $\mathfrak{L a t b e j t a n o}$ feitzuftellen． Sci）bitte aljo zur Remutnis zu nefmen，Dafß ber

 nidgt vorgeworfen－nidht verfucht hat，diefen $\mathfrak{A}$ 亿f＝ trag auşufiubren，fondern bañ ifm einfach bazut bie Möglidfereit gefeflt bat．

Sč geftatte mix，aui Den Minnoritätsantrag，Der im hohen Saufie eingebracht morben ift，zurüctzut＝
 mirb beauftagt，bie f．f．Regienung zu erjuchen，Dem Hegeorbmetentauje cinen（Sejegentruxi mit der $\mathfrak{A t b}=$ änDerung，beziehungぶmeife Crrweiterung Des § 23 Des
 vorzutlegen．＂

Sid erlaube mix barauf Ginzumeijen，dañ nox fectis ober fieben Monaten in Wien eine Beratung
 reidis ftattgefumben bat，welche fith Dabin einigten， Die hohe Æegiexung Dringenoft zu erfuthen，ein Rahmen＝ gejes für eine ßauoronung und bas Baugemerbe zut fchaffen und Damit Den \＆ändern Dte Mogglicffeit zu geben，an ber 5̌and diejes Rahmengejeßes Den be＝ fonderen Bedürfniffen jedes \＆andes enfprechende ppe＝
 bie hohe Regierung bem Lande Stetermart batb ein foldjes Gejek übermeifen wird，Damit Der \＆andes＝ 2tusichn in bie ミage verjest werde，Dem hohen Şaufe ein nettes，Den modernen 3 anforberungen，wie autd Den praftifthen Bebürfnifien und Den Wünichen Der
 vorzatlegen．

Was daß（fewerbefőroerungsinftitut anbelangt， verweife idh Darauf，Dan Dasjelbe in Den Yegten Sahren weederholt Gelegenfeit gefabt Gat，aucb im Unter＝ lande für verjchiedene Gemerbefategorien $\mathfrak{U n t e r r i c h t a =}$ furfe zu weramitalten．Sollte fich im Interlande autch ein Bedari an joldyen Bimmermannsfurjen ergeben，
 angelegen fein laffen，autch folche תurje zu veranjtalten． Die jprachlichen Berbältnifje werben babei gar fein §indernis bilden，meil das G5ewerbefőroerungsinititut in ber \＆age it，autd Slowenif（d）fpredjende תurgleiter nadi）Interfeiermarf zu entijenden．

 in bie £age verjegt müroe，Dem hohen \＆anotage in Der näcditen Seffion einen Sbejegentwuri vorzulegen， Dutch）weldien einerjeits die（5emerbetreibenden ge＝ jchübt，anderjeits aber auch ben berectitigten Wünichen Der Landbevöfferung Rechnung getragen würoe．
$\mathfrak{J n}$ biejem Sinne mödte idf bem hohen Sauje empfeblen，Den Minoritätsantrag anzunehmen．

2（bg．ぶauธI（ Das＂Deutiche Bentrum＂ift Dee überzeugung，Dañ Die §nterefjengegenjäge zwijifen Gemerbe und ミandwitt＝ ichaft bei gutem gegenjeitigen Willen ausgeglichen werben fonnen und auch zum Woble betoer Teile ausgeglidyen merben müfjen．શts diejem（6xumbe Gaben wix auch Damals für bie Sumeifung geftimmt， weil wix e§ für notwendig erachteten，Dañ bieje $\mathfrak{2}$（n＝ getegenbeit enolidf befprocjen weroe Giex im hoben §aufe und einex endlichen Ropung zugefüht merbe．

Meine Serren，bebor id）unjere Erefärung $\mathfrak{a b}=$ gebe，muf ich eigentlich jagen，Dã̃ es fith bei den ganzen Berhältniffen nut um bas Geld handelt，benn jonft hätten wix \＆ambgemeindenvertreter gar feine $\mathfrak{U r j a c t j e}$ ，Dazu etwas zu jagen．N（Aber bie beutigen Bahhungşverhältnifife machen es uns beute ganz un＝ möglich，auf bem \＆ande etwas zu bauen，wem nid）t infolge einer Jetuersbrunjt etwas gebaut werben muf． Meine §erren，ich Gabe vor einigen §abren（Erfab）＝ rungen gefammelt．§ch habe im Namen ber Bezixts＝ vertretumgen einen Wafjerbaut ausgejuftr，bann war id bei einem Strazenbau tmo babe auch für mich felbit eine Saudhengrube u．j．w．Gerjtellen lafjen．Şad Gabe geftaunt，wie idit bie Rechnung befommen babe vom Baumeifter，wie es möglich ift，Dañ ein ફand＝ werfer fitch getraut，won Den armen Batem joviel zu verlangen．Sč habe mir erlaubt，die ફanowerfer fu fragen：„Was begefrt Shr eigentlich pro $\mathfrak{Z}$ ag mo Stumbe？＂Die haben gefagt，es jei ifnen verboten， Das zu jagen．（2tbg．©finipinner：„Das muf ein lieber $\mathfrak{U}$（rbeitgeber fein！＂）Jcd babe da bie $\mathfrak{A}$（ntwort erbalten． 3 terft natürlich habe idid Den Solier gefragt： ＂Sie，Şerx Soliex，befommen Sie pro Stunde 75 Sceller， was mix verrechnet worben ift？＂Der jagte mir，er befomme 55 §eller pro Stunde；das macht in zehn Stumben pro $\mathfrak{L a g} 7 \mathrm{~K} 50 \mathrm{~h}$ aus． $\mathfrak{H}$ usgezahlt mit 55 h pro $\mathfrak{L a g}$ ，hat er 5 K 50 h befonmen，alfo Meiftergebitbr 2 K pro $\mathfrak{Z a g}$ ．（ 3 wifdenruf：„Weil Die Meifter Die Stetter zablen müffen！＂）Die mut̃ ja ber Bauter hergeben！Dann babe ich autch bie Maurer gefragt．Sci zaflte pro Stunde 55 h ，Das macht für zehn Stumben 5 K 50 h ．2tusgezahft er＝

Gatten Gaben fie 42 b ，das ift pro $\mathfrak{T a g} 4 \mathrm{~K} 20 \mathrm{~h}$ ， Meiitergebüth aljo 1 K 30 h ．Dann habe id autd Die Refrbuben und fandlanger gefragt．©fezablt murbe voir mir nach ber Rectuung 38 h ，Das macht 3 K 80 h it zehn Stunden．Bom Meifter murbe aber an Die Refrbuben und Sanolanger 28 h 2trbeits lohn auæbezahit，bas madyt in zehn Stumben 2 K 80 h ，bleibt aljo für ben Meifter 1 K pro $\mathfrak{I}$ ag uno Daun heif̆t es，Der Meifter mun bie Steuer zaflen！ Sch glaube，bie Stetern muß ber zaflen，ber was bauen la̋p̃t．

Meine §eerren，aus biejem（5rmbe haben mix uns in umjerex Bartei bewogen gefunden und find zum Entifbluffe gelangt，folgende Errflärung abzu＝ geben，bie ich mix ertauben merbe，mit Buftimmung Sx．Exzellenz Des feerrn Ranbeshauptmannes zux Berlejung zu bringen（fiejt）：
＂Das＂Deutiche Bentrum＂ift ber überzengung， Daß̃ Die Jntereffengegenfäze zwifchen Gewerbe uno ¿anbwitfdaft bei guten gegenjeitigen willen aus＝ geglichen werben fornen und baher zum Wohle betoer Seiten ausgeglithen werben müffen．

Drmokl Die Mitglieder be马 Rlubふ＂Deutiche Bentrum ${ }^{n}$ im fteiermärtifchen ミantotage mit einer Stsnabme aus bäuerlichen Bertretern beftegen unb obroohl Die 凡lagen，weldhe Die vorliegenden $\mathfrak{A t r t r a ̈ g e}$ veranlap̈t baben，begründet find，fo ifi ber R（ub Dennod prinzipiell Dafür，Dañ Der Gemerbejdut Dort， mo nidft höhere allgemeine Jintereffen es exforbern Gollten，nidft burchbrochen mixb．
§n bem vorliegenden Falle bandelt es fich umt Den § 6 Des Batgewerbegejeres nom Sahre 1893， Der fith）als übergangsbeftimmung baxitellt，ohne Dap in ben 20 Jahren Der Geltung Des Csefeges won biejer Bejtimmung in Steiermart（5ebraud）gemacht morben wäre．Exs murbe viefmefr an Der 2ufrecht＝ erbatung bes ftrengen $\mathfrak{B e f a ̈ h}$ igungennactumeifes fefit＝ gehalten．In der Ěrwägung，סaß̃ erfeichterte תon＝ zefitonen，fofern es fitif um bedentendere §onjtruttions＝ hoctibauten handert，nicdt dem Bedürfniffe entiprectien， jondern bas §ntereffe ber bäterlichen Bevöfferung und in ber Yeidfteren $\mathfrak{D}$ urchführbarfeit von bautgewerb＝ lichen $\mathfrak{A r b e i t e n}$ ungeorbneter $\mathfrak{N a t u r}$ it einzelnen $\mathfrak{F a l l}$ en Yiegt，jo entiducibet ficid ber $\Re$ Rub＂Deutiches Bentrum＂ für Die $\mathfrak{A b l e h n u n g}$ einer $D$ lurcfibrecfung prinzipieller Beftimmungen Des（bemerbeidutes．Dagegen ftegt Der $\Re \mathfrak{M b}$ ，＂Deutiches Bentrum＂auf Dem Stanopunfte， Dã̃ Durch eine Der landmitticlaftlichen Bevölferung
 Der Sewerbeorbumg bie berectigten Rlagen aus ber Welt gefdaift werben fornen．
 （6emerbeoromutg unterfiegen mur bie gemerbふmảßig betriebenen Befdäftigungen，Das heiñt die berufsmäßia zum Zwecfe des felbitändigen Exwwerbes betriebenen $\mathfrak{B e} f \boldsymbol{c}$ äftigungen ber（bewerbeorbuung und nact） $\mathfrak{A t}=$ tifel 5 Deふ（Einfüthung＝satente马 子ut GemerbeorD＝ nung ift bie lanomintichaftlide Sprobuttion und ibre গebengewerbe von bex（5ewerbeorbnung ausigenommen．
$\mathfrak{A}$ us ben Bufammentalte biefer beiben gejeblidgen Beftinunungen läß̃t fict）bei entiprechend entgegen＝ fommender $\mathfrak{H t s f e g u n g ~ u n d ~ f a n d h a b u n g ~ D u r c h ~ b i e ~}$ Behöroen Dem Bedürfniffe ber 〔anowirtichaftlichen Bevölferung abbelfen，ohne Dã̃ ber gemerblidge Schut butchbrochen vürbe．

Die $\mathfrak{B e}$ böroe $\mathfrak{b a ̈ t t e}$ einen unbefugten gewerbfictyen Betrieb mux bann anzunebmen，wenn tatjächlidy eine
 nur vereinzelt gemerblicte $\mathfrak{A x b e i t}$ untergeoroneter Natur vorliegt，wäre autc），wenn für Enntgeld expolgte，（f）＝ merbs̊ma̋ßigfeit nid．d．anzunehmen．
 gebeiflicten und friedlichen 8 ufammenfebens der fleinen Gewerbetreibenden und Der Yanowixticlaftlichen Be＝ völferung die liberale ©renze einzuhalten，bei weldher beiben $\mathfrak{I e i l e n}$（fenüge gefditeft．

Scd ftelle ben 2 Untrag：
„Der Landes＝2 Der Æegienung zut erwirfen，Dã̃ zut $\mathfrak{A b j t e l l u n g ~}$ Der ふlagen himftittlict Der 2tusitbung Des Bau＝ gewerbes eine liberale 2 Htslegung ber（5ewerbe ma̋pigfeit non baugewerblichen $\mathfrak{A r b e i t e n}$ unter＝ georbmeter Natux angeorbmet werbe．＂
（6）leityzeitig erflären wir bie Nbänderung Der Baugemerbegejege und der \＆andes＝Banorbmung für notwendig，und zwar entipricht unjerex 2 Anjchauthg Der Minoritätsantrag，für Den wir ftimmen werden．＂
（Der \｛ntrag mixd genügend unter＝ ftuift．）
 §ct）werbe Jhre \｛yfmerfianteit mux ganz furze Beit in $\mathfrak{2}$（1ppuch neymen．

Während einerjeits Staat，£and，Wezirit und viele Gemeinden wetteifern，Daふ Gemerbe zu heben， wird thm auf Der andern Seite ber Boben abge＝ graben，und ein foldhes Seginnen liegt in Majoritäts＝ antrage vor，weil burch ein foldes（5jejets dem（5）＝ werbe viel $\mathfrak{A r b e i t}$ entzogen wirb．

Während beim Sergbaut mit Recht Darauf ge＝ Drungen wirb，tecfnifich vorgebildete $\mathfrak{F l f f e g e r ~ a n z u = ~}$ ftellen，will man beim Brummenmachergewerbe，Das
 will mux himweifen auf bie notwendigen ßözungs， arbeiten und auf bie Sticégaje，Fafrláffigfeit odex Unfenntnis fornen bier Memidenleben foiten．

Hber aud）beim Baugewerbe ift bies der Fall，
 fimbige ©̌injtürze erfolgen müffen umo joldse tatjäch）$=$ licd felfot in Der Untgebung von（Graz，wo Dod be＝ fugte $\mathfrak{B a u m e i f t e r ~ f e i d i t ~ z u ~ h a b e n ~ f i n d , ~ e x f o l g t e n . ~}$

Bei einem Saulie murbe auken won einem un＝ befugten Bimmerer eine ungebectite Stiege angebracht， Dieje brennt ab und bie Seute，die im oberen Gelaffe iffliefen，verbrennen，weil fie feinen $\mathfrak{A t u g g a n g}$ mefyr haben；es ift daher autd nom feterpolizeilictijen Stand＝ punfte ber Majoritätsantrag ganz unamehmbar．
©in febr exfahrenter und langjähriger ©emeinde＝ voriteher Der Umgebung（5raz teilte mix mit，Dañ Gäufig folde unfundige uno unbefugte Sente ifre $\mathfrak{A r b e i t}$ teuter ficti bezaflen lafjen als ein Maurer＝ meifter oder Simmermeifter．

Sch bitte baher，Den Minoritätsantrag anzu＝ nehmen．（Beifall．）
 Saus！（ૅ马 Hat mict von Seite Des Seern Ranoes＝


 teilt hat，nidyt nadhgefommen ift．©Fs hieã，einzelne Bez̧ixtshauptmanufichaften hätten fich geäuß̃ert，Dã̃ Die 彐tusiührungen Des Bejchlufes vom Jabre 1908 nicht zut empeglen mären und Dañ auch Diesbezüg＝ liche Wüniche bei ber Bevölferung feinen Wiberball fänDen．A2nDere $\mathfrak{B e z i r f f i f h a u p t m a n m i d f a f t e n ~ h a b e n ~ j i c h ~}$ ats nicft informiert erflärt．Deshalb hat der Randes＝
 ミandtages aus bem Sahre 1908 zu aftivieren und子ut $\mathfrak{L}$ atjacthe merben zu laffen．Das Ergebniz Diejer Worlage wäre eigentlich ein negatives，weld fes gegen Die Notwendigfeit Der Errleidferungen bet ßergebung von fonzefinonierten Baugewerben pridit．Dies ift autif），wie ide glaube，heute noch meftr ber Fall mie vor fünf Jahren．Wix hatten eime Beit Der fatwerften G6eldfrije，unjere æaumeifter baben jobwer gelitten， piele find zugrumbe gegangen und viele baben nichts zutun，obwobl fie gern bei uns bie $\mathfrak{A v b e i t}$ annehmen würben，wenn fie vergeben würbe wo nun icheint eई einzelnen $\mathfrak{A n t r a g i t e l l e m}$ zeitgemä $\tilde{B}$ zu jein，anjtatt Diejen Gewerbetreibenden an bie beand zu geben，fie ichmer zu ichäDigen，indem die Sfoufcher regeltecht int תonfurrenffampfe entgegengeftellt merDen．Hlles andere Gat man aus ber Debatte，bie abgefübyt murbe，
herauşgetört，nur daş Semen fürchten fie für bie zu prüfenden תonzefifionäre． $14 m$ Die ©rternung und $2 \mathfrak{A b}=$ Kegung ber Sruifung miro nidgt nachgefragt，mux bie Brüfung fürchten fie，alles andere paß̃t ifnen．©̧马 wäre aber eime Ingeredtigfeit，went Die Sichtswiffer und Fautenzer gleid）gefteflt wirroen mit Den braven und ftrebfamen §anowerfern，weldje jabrelang fich vorbereiten uno gelernt haben und die theoretifoly Brüfungen barüber abgelegt haben，Wemn biejenigent Sandwerfer bes Baugewerbes，welche am \＆anoe vor＝ fommen，mirfficic）Dieje（Eignung und Siebe und Fretoe zum Baugemerbe bejigen，fo wixo es ihnen nid．t idnmer fallen，etwas theoretifid）子u lernen．©es ift mix periőnlich befannt，dan dieß fehr leicht geht und dan jich in fürzeftex Beit viele bäuterlide © sewerbetreibende gemeldet haben，welde swar bie（5ewerbeidhule nimt abjotviert haben，die fich aber trotyom gemeldet haben， um die ßruifung nachzubolen．Sie haben biefe ßrü＝ fung jogar in Graz bejtandent．Sm Bezirfe des Majori＝ tätsberidyterjtatters jelfft，in feiner engiten Hngebung， ift Der Fall vorgefommen，Dã̉ ein Brumnemmeiter， aljo 2futoditaft，Durch eigenen $\mathfrak{H l e i}$ eß jo weit ge＝ bracht hat，Dã̃ er bie §rüfung mit gutem Erfolg abgelegt hat．Das ipricht für fie，dañ es für fie ge＝ recht wäre und am Blabe，wem Sie zur Bevőffertug Kingehen mürben und ibr fagen，die Shr praftich jeib， lernt Dazu，Dã̉ Shr bie $\mathfrak{F r u ̈ f u n g ~ a b l e g e n ~ t o ̉ n t , ~ D a n n ~}$ befonmt Shr Die Ronzefition．

Mir fcheint，Daß̃ niçt die bäuerliche Bewöfferung ein Bedürfits nack Erleiffterungen Der Erwerbung
 foldyes ßedürfnis einzelne $\mathfrak{B a r t e i g u t p p e n ~ h a b e n , ~ w e l d g e ~}$ ihren Wählern etwas Sand in bie Atugen ftreuen
 gehört！＂）Merfen Sie es fich，es ift ganz ridtig． Schon am pergangenen Freitag bei Der Debatte über Die Gemeindevernittlungsảmter murbe hernorgehoben， סás das $\mathfrak{Z r b e i t a p r o g r a m m , ~ m e l c h e s ~ i n ~ b i e j e r ~ W o c h e ~}$ $\mathfrak{a b j o l v i e x t ~ m u t b e , ~ e i n e n ~ Y u i p u t z ~ b e j i t s e , ~}$

Diejes $\mathfrak{H r b e i t s p r o g r a m m ~ w a ̈ r e ~ n i d f t ~ f o ~ f a b o n , ~}$ wenn nicht alz $\mathfrak{A u p u t s}$ Die（6emeindevermittlung $=$ ämter inbegriffen feien．Эç bin mit dem Nafputg ein＝ verftanden，wenn ex nid）t ichadet．Die（semeinoe＝ vermittlungsảmter fino etwaほ，was nidfts nübt und nidyta fobadet．Wenn fie bente mit einem 2ntrag fommen，wo bie（fewerbetreibenden um ihr Crwerbs＝ redyt fommen follen，ba famn ein ecfter Bolfswertreter nicht idmweigen，bejonbers ber Märfte umo Städte nidgt，wo bie（semerbetreibenden ein Rergt haben，Dan fie um ihr altes 凡echt fämpfen．Meine ફerren，Sie find gar nidgt fomfequent，Denn wemn Sie jofon einen

Schritt madjen wollen von der regefrecten 凡onzefition zur Crrleidterung，jo Gätten Eie bie Freiheit Des Bau： gewerbes beantragen follen．Die Jreibeit bes ßau＝ gewerbes wäte gerechter und billiger als eine ש̌r＝ Leidyterung，wie Sie fie beantragen．Dutrch Diefe Err＝ leidfterung merDen gewijfe תreife in Die Gelegenbeit fommen，eine Sroteftionswirtichaft in ber Bergebutg Der תonzefitionen Des Batgemerbes zu treiben，た马 with ein Rebesbiemft feitens der politifan ßezirts＝ Gauptmamidaften fein，went auf 2 ntrag jeitens ber §arteifüfrer eine תonfurrenz Durd Diefe fogenament E゙rleidfterungen entgegengeitellt miro，bamit ein miñ Liebiger Baumeifter in feiner Exiitenz，menn er nidyt pap̃t，zugrumbe geridftet merben muß．Biefleight find fie beffer，wix Galten fie ntid）alle Dafïr．Seute find Die Bezixtshauptlente für bie æüniche Der Reich $=$ ratảabgeoroneten febr zugänglich und mix ift eร paffert，Dañ ficit ein $\mathfrak{B a t e r}$ bei mix befdmert hat， Daß̃ ifm，alz er ein $\mathfrak{Z}$ Unfiegen Der Gemeinde bei ber Bezintshauptmannjidaft zu vertreten hatte，bebeutet wurde，Dã̃ ichon zwei Reidfzratãabgeoronete bagegen Stellumg genommen bätten，weldye man baber in
 Diefen Wiulnidyen，Die bem untergeoroneten politijden Beamten eingeflöß̆ werben，willfahyt werde．Das＝ fetbe fant mant autif）bei ber Berleifung Der Fiot＝ fonzefintonen befurdten；e马 meroen aud bier Gut＝ adften zur Wergebung von תonzeffonen von unbe＝ rafenen $\mathfrak{F a f t o r e n}$ entgegengenommen umo bie jersigen Baumeiter werben badurch fdwer gejdädigt werben． Der $\mathfrak{A}$（ntrag，wie er von ber Majorität Des Gewerbe＝ Ytusichuffes fier vorgefracht murbe，iit unnöglict， Deun wenn ber hohe ¿anotag Diejen \｛ntrag zum Befblufie ethebt und ben ミandes＝2tusidu us unter Diejer Borauझjebutg zwingt，vorzugeben，fo will ber
 feit zwingen und bas barif man meiner 2 （fujubt nact nidet zugeben．

ぼ马 ijt fehx löblich umo jchőn，wemn ein untätigex Santotag wie ber hiefige auf einmal Gejege macht， weldfe feinen WSixung ffreis faft ichon ubberfdreiten； aber fo weit Daxf man nicht gefen，Dañ Der \＆andtag
 gewerbe enthält in § 6 eine Beftimmung，welche ber Berichteritatter ber Majorität nicht aufgenommen Gat． （s）beiß̃t nämlid）int § 6 Des bezogenen Gejeges， tho zwar am Ennde biejes ßaxagraphen，fo ban man es leidgt überfieft：Diefe Nottonzeffionserleidterungen， bie in § 6 vorgejehen find，fino nux im Cinver＝ nebmen und über Befragen ber §andels＝uno（5e＝ werbefammer zu verleiben．Der sexx Beridyteritattex
hat zugegeben，Dañ Das int Gejege peeft，aber ichrift＝ （ich）hat er es nidyt aufgenommen，umo nimmt mun
 ofne Bufakantrag ant，nut，fo werben bie §nter＝ preten fommen und jagen：＂Meine Seerren，bas ift
 ratesgejes iit burch den Bejchluß des fteiermärfifchen Landtages aufgefoben．＂

Meine Sexren，es wiro ber $\mathfrak{A n t r a g}$ Der Majorität angenomment werben．WBent fie ifn aber aunehmen， Ditrfen fie ifn nidgt in Der Form annefmen，weldfe Der Sanftion $\mathfrak{u n f a ̈ h i g}$ umb mourchführbar iit．Wix müfien ben Schluffaz Des $\S 6$ aufnebmen umo idf werbe einen bie૬bezügliçen N（fändenungsantrag ftellen， went der ominőfe $\mathfrak{A}$（ntrag der Majorität angenommen mürbe ；Diefer 彐（bänderungsantrag Yautet（lieft）：
 Yauten：
 （6xumb Des crrbebungsmateriales der f．f．Statt＝ Garterei，aber nux int Einvernebmen mit ben Sandets und（sewerbefamment in ©raz und Seoben，bie Drte namhaft zut machen imb in Borictlag zat bringen．＂
Bux auf Grumblage，menn Sie bas（6sejets nidgt umgebent wollen，fömen Dieje ©rixeichterungen in ©sewerbe gewährt werben，Dã ber Befigitand Der jegigen Baugewerbetreibenden nidt ungebörig angetaftet uno geffbädigt werbe，Denn unjex Gfemerbe＝ gejeb bejtimmt überall，Daß über $\mathfrak{A}$（ngelegenbeiten Des Berufes die betreffenden Branchen，bie betreffenden Gewerbegenofjenjchaften zu befragen find，insbejondere was ben Rofalbebarf und bie Eignung bes ßetenten anbelangt．©b wäre eine ganz ungemőtuliche $\mathfrak{N b}=$ nownität，wenn in diejem Falle，wo es fich um ein To midytiges（bemerbe handelt，wie bas Batgemerbe， Das Gejets umgangen würde，die berufsgenofien＝ ichaftlichen Drgane ausgefichaltet müroen．Denn mie famn ein bäuterlicher Gfemeindenorjteher befähigt jein， ein（5utachten thber Die ßefäfigung eine ßaugemerbe＝ treibenden abzugeben？Shu die Berufsgenoffenfaft ift dazu geeignet umb man fann ficid auf bie Berufggenofiemictaft viel eher verlafjen，afz auf $\mathfrak{L e u t e}$ ， Die biefem Berufe nicht angegören umo bie Werbält＝ niffe gar nidgt femten．
（6）ift，wie id exfafren habe，Die Nomachung getroffen worben，Das̃ biejer Atntrag als eine תon＝ zefifon an bie Slowenen augenommen werben wird
 Doct unabrảngig itt，Dazu bergeben，im תampfe
zwichen zwei ßerufstategorien Das Bünglein auf bie eine Seite neigen zut helfen．Dies ift jehr bedauterlich）．Sch
 mid）auth im 刃amen meiner Wählex ganz entjchieden gegen bieje mur fcheinbare nationale תonzeifion ver＝ mabren，bie imitande ift bas flomenifche Baugemerbe
 befindet．Sct erffäre autd），Dañ Dieje（rxleichterungen Der Bauernbeböfferung nicht erwümidit find，Daja fie auf Diefelben gerne verzidtet．Die ganze $\mathfrak{Z n t r a g f t e l l u t g ~}$ ift mut als Demagogie，als eine $\mathfrak{A y g e n a u s w i c h e r e i ~}$ fut betrachten，weldie ber ßauternichaft nidhts helfen famt．（马wijcherruf：„Werräter Der ßauern！＂）

Sch bin berectitigt，auch int Mamen ber Batern
 Gätte id int Randtage brei תollegen．Bei Den Kebten ¿andagswablen wurde ein Drittel ber Stimmen in Den $\mathfrak{L a n o g}$ emeinden $\mathfrak{U n t e x j t e i e r m a r t s ~ f u ̈ r ~ m e i n e ~}$ Sartei abgegeben．Jibl glaube bamit die Regitimation erbradyt zut haben，bañ idf im Namen von Bauern fprect）en darf und bin ich mit ben betreffenden Wäblern，melche trog aller（Gimjchüdterungent trent geblieben find，einer überzetgung und wein und be＝ Gaupte ganz bejtimmt，Dã̃ es fein Bolfsbebürfnis ift，Die Gbewerbepfufcterei einzuführen und die beitegen＝ Den Baugemerbe fatmer zut ichädigen，umo daj bie $\mathfrak{B a t e r n}$ wiel efer cinen gelernten Meifter in $\mathfrak{A n j p r u c}$ ） nebmen werben，als ben Ssewerbepfufber，Dex etwas billiger herfitell aber pfufchen mird und baburch bie materielfen $\mathfrak{j n t e r e f j e n ~ i c h m e r ~ g e j f b a ̈ d i g t ~ w e r b e n . ~}$

Sid fimme aljo gegen ben Majoritätsantrag， Der eine Schäbigung Des Baugewerbes im allgemeinen， aber autd Dex übrigen（bemerbe beinhaltet．Sollte Das Unglüct es mollen，bañ bte 2fomadfung po weit
 nabme gelangt，po bitte ich um $\mathfrak{H n n a b m e ~ D e s ~} \mathfrak{N b}=$ ändentigsabjajes，weil ber $\mathfrak{Y}$（ntrag fomit ，tnourch $=$ führbar und zmedfos ift．

Eande

 Yauter：

Der Randes＝2ftidiun wixd beauttragt，auf （Sxund bes をryebungsntateriales ber f．f．Statt＝ Halterei，aber nur int Einbernelyten mit den §andels＝uno ©emerbelanmern it ©raz und Qeoben，die Drte nambaft zut madjen mo in Borjchlag zu bringett．＂
Jich erfuche biejentigen Seerren，die biefen 2 Ontrag unterftuken molfen，fich bon den Sibent zu erbeben．
（Gejchieft．）Der $\mathfrak{A}$ ntrag ift genügeno unter＝ ftü bet umb feft it Berfianolumg．

Bux（Gejchäftsbebonolung hat fici zum Worte gemeldet Der §err 2 （bg．杂išef．
 Sçlu

2anbeghauptmant：Яla 凡ebner vorgemerft
 far，Soojd，ঞiegler umo E゙infpinter．
 Meines Erachtent durfte bie马 moht der einzige Bes ichlua feint，Der int biejent hohen Şaufe gefañt murbe， ofnte Dañ berjelbe zut Durchfüfuntg gelangt ift． Yim 9．Nowember 1908 wutbe Derjefbe mit 24 gegen 22 Stimmen angenommen mo hente nadi Berlauf bon fünf ふafren ift Derjelbe nidgt eimmal nod bon





 bemeift eint 3uidurift Der Binmermeifer＝Fadhgento＝ ferichaft bon Steierntarf．©た马 heiñt ba ausoruidefich （Yieft）：
，，Dã unfer Einjodreiten bon Eryolg begreitet war，zeigt die Tatjacke，Dañ trob Der bereit马 ver＝ gangenen Jabre biejer ßejdluß nidht zut Durch） füfruitg gebracht tourde．＂

Die ganze $\mathfrak{A n g e l}$（egentreit ift reidgter erffärlid）， wemt man bebentit，dañ gerade bon ben maß̃gebenden Faftoxen bieje Crxfeideterutgen im Seworbe unbe＝ gründet alz eine Schädigutg der gegentoärtig be＝ ftejenden Baugemerbe angejefen wirb．Dã̉ bieß niddt ber Fall ift，glaube ich idfon aủ Dem（bejege felbit entneymen zu fömten，dent es heipist Dafier （Yiejit）：
，Eint bexartige アonzefinit exftrect fich $\mathfrak{H u x}$ auf Şerfeeflutg bon 2trbeiten an ort马üflichen Bauten und interkalb der in 凡onzefiimsbefrete bezeidneten Drte．Die Erteifing foldzer §onzefinonen ift mux imterfalb dex Gxxenzen des ミofafbedarfes zuläjifig， und ît zubor ftet bie Seandelas＝und（sewerbefammer zu Gören，welche bie betreffende ©fonofienicdaft eint zubertehment hat．＂
 und went nan noch bedentit，Dañ utier，idi mödfte ¡agen eifrigiter（5emerberetter 5err 2agg．E゙inipint
 mer i千t，famt man fich magefähr voritelfen，it welder

Weife diefe Eryecidtexutgent bant getaifut merben． Dã̉ feine nenten马werten Sdaadigutgen De马（Se＝ merbeftanoes burch Dieje（Erleidiferungen entifeben

 Steiermart affe bieje Erxeediderumgen bereits einge＝ füfint habent，jo Bögment mit der Statthalterei＝ßer＝ orbitutg bom 12．Nobember 1895，ßutowina nom 28．Jänter 1898，ケaut ßbg．$=\mathfrak{B l}$ ．S๙．4，Dafmatien nom 8．ఇovember 1897，凡ärntet bom 11．März 1896，ßog．$=\mathfrak{B l}$ ．Six．10，תxaint vom 28．Dezember 1894，ふog．Bl．刃r．3，תütentand bont safre 1895， ßog．$=\mathfrak{B r}$ ．Mr．20，Mäbrent bomt 28．März 1897， Dberöjterreid）wom 3．Dezember 1894，Salzburg bom 10．Juti 1902， $\mathfrak{B b g}$ ．$=$ Bf． $\mathfrak{M r}$ ．12，Sdflefien int Jabre 1894，ßDg．$=\mathfrak{B l}$ ．§r．77，Titol nom 18．Juti 1907， $\mathfrak{W o g}=\mathfrak{B Y}$ ．Nr．40，Morartberg pom 24．Muguit
 finto bie（Ertecidferungen bereit马 eingeführt und id） Gabe mit getoin mañgebenden \＆euten gefprochen uno Dieje haben mix verjident，Dã̃ Dieje（Erreid）terungen für bas flache నant von groñem Borteile find．Jad
 arlberg，Seerrn Fint erfurdigt und aud bei färnt＝
 nerぶ：„Jragen Sie mut ben 2 Hgg．ミofer，Der mixd
 Yind bie Crreid）terungen bereita eingepüfyt uno funt＝ tionteren jely gut．©゙ふ iit aljo exmiejen，Dã̃ Diefe

 Durchfith feine Schädigutg de马 Sewerbeftandes und es wirb barats aud feite Scjädigutg exwachient，Detn too ein befugter Meifter fich niedergelajfen Hat，wirb unter feinen $\mathfrak{U m}$ titänden Der § 6 bejuiglich Diejer ©̌r＝ Yeidgtexutgen in Sraft treten．Sie jofften nur bie Werbältnifife auf bemt flachent Zantoe fentert，jo wie wir fie femtent，bie wir unter der Beböfferming Yeben mülfent．
 wix ablolut nicht roollen，Dan ber semerbejtanto etwas Yerne．Meite Serrent，idf glaube，ban wir in feiter Wacije ©fegner finto，memt eit Stano irgeno etwas lerten fant．Wix jitio jely bafur，Dã̉ ber Bauernitand etwas lemte，wix jind aber audd bafür， Dã̃ Der ©fewerbeitano etmas Yerne，Dem bies fann für uts nux oon ßorteil jeit，und wem Dex Sext 尺ol＝ Iege Ěitipituer jagt，e马 werben Da fuxje abge＝ Galten werben，io finto wir gemin mux dantoar，went Dieje $\S=6=$ Meifter nodi mehr rernen fömen．Des
weiterent befaupten Sie und juto bauptädffict bseg＝
 Barten，und jagen，Dã̃ barunter audil Sirdjen， Sajulen uto anbere öffentlicle（febäube berftanden
 Dieje（5febäulo，bie biffentliche ©5ebäube find，zuerit Die Blänt bon $\mathfrak{A x c f i t e f t e n t ~ o b e r ~ B a u m t e i t e r n ~ e n t = ~}$ morfen meroen müfien und bant ergt engereidgt wer＝
 Die $\delta=6=$ Baugewerbetreibenden Dazu genomment wer＝ Dent and wirb bejtinnt mux ein jolder genomment
 ner：„Went ex es verfegt，bant joll ex bie $\mathfrak{F r u ̈}=$ funt ablegen！＂）Sie fömtent berfichert jein，wir wollen nidfts moeres，als eine Errfeichterutg für Das flache ¿anto．Whix hatten bisher gentageno Bau＝ gemerbetreibende，aber bies jinto Reute，סie nod bor Befteyen סiejes ©fejeges，bor 1893 ifr Meiferrecht evfangt haben．Dieje fterben jebst aus．刃心ix müifjen brei bis bier Stumben weit gut eintent Meifer remment．
 farte und ex wiro bont jelfot fommen！＂）（semiñ， §̌err 凡olfege！mo die 凡ojten für bent weiten Meg zablent Sie．

Santochinuptutatt（bas sfocenzeidgen
 rungen fortzufeken uno Die ütrigen S．exven，ihn nidht fortmäfrento 子ut unterbrechen！
$\mathfrak{H g g}$ ．תremt（jortfabrend）：Mactobem bieje Meifer int 2tusiterben begriffen find uno ein ge $=$ prüfter Meifer fich ant flachen Santo felten ant＝
 Sorjafxe aus meiner（semeinde ein Bimmermeiter bie Srxïfutg abgelegt unto jegt it ber Staot Felobact jeitent Sib gentonment，bas ebenfalla brei Stunden weit entfernt ift．（2fbg．Dx．ふufobec：，（Ex mixd gern zu Jinten fommen，wemt Sie ifm eine $\mathfrak{Z}$ rbeit geben！！＂）

Sch glaube，ich farut Dem Serrn folfegen bie 2fntwort faluldig bleiben，weil ich vorausjeze，Dañ er bie Serfältutife，wie wix jie am \＆ande Gaben， überbaupt nid．bt berfegt！

Bejonders gemmbert hat es mich aber，Dañ Der Dbutant Des Deutiden Bentrumb Geute anderex 2trichanutg ift als bor bier Jahrent er hat zwar ant by bute barauf gingemiejen，dan für einzefne $\mathfrak{B}=$ ¡izer riefige תopten entfteben，סã es bem ßauernt＝ ftande fely jaflecht gebe u．j．w．，bat aber am Schluffe im Situfactroege etroas zuwege gebradt，jo bañ idit
 uno burd）berneunteufert！（5ecterfeit．）

Эch ichfieñe mit ber Bitte um Mfnahme Des Majoritätanatrages．

Mbg．Yošfav（，（5），Suttenberg）：§ohes §aus！
 weniges meffr binzuzufügen，wem nicht Der Gegen＝ ftano won fo meittragender Bebeutung uno jomit manches nocti zu erfäutern umb flarzulteffen mâre．

Man hat vorgebracht，bap̃ bie beutigen Berbält＝ niije bedentemb andere find als bies in safre 1893 bei Jnfraftjegung Deß in Geltung ftebenden Gemerbe＝ gejebes Der Fall mar．Scd gebe zu，in Den Städten ift ber Foxtichritt ein anderer als am flachen \＆ande， wo nakezu bie gleiden Wergältnifie geblieben find， als fie Dazumal waren．

Bu bedauern ijt，dañ biejer neuerlich it Ber＝
 Jahre 1908 gejaf̃t Gaben，nicht zut Durdjäthoung
 jchuß bies verkinoert hat．おätte man biejen Bejchlup tatfächlicid）reat tzeitig burchgeführt，fo wären fo manche Straffälle ausgeblieben，Die beute bie Bedöfferung ant Iande barnieberbriücfen umb befien wixtichaftliche fxeie Entwicťlung behindern．Wiubden alfe bieje Faflle gleidumäß̉ig behandelt merben，müroe man jeben ge $=$ werblichen $\mathfrak{A r b e i t e r}$ rícfitithtstos perfolgen，to Gätte Die politifthe $\mathfrak{B e}$ eföroe einzig uno allein mit ben $\mathfrak{B e}=$ ftrajungen ber arbeitfanten Gewerbetreibenden zutun． Sie fönnte andere $\mathfrak{A r b e i t}$ überbaupt nidgt mehr Yeiften．

Sch frage，wo baben Sie jene Babl won be＝ fugten Meitern，bie imitande find，ben anforberungen $\mathfrak{z}^{4}$ genügen，Dañ ant Sande alle $\mathfrak{A r b e i t e n}$ unter ibrex תontrolle burchgeführt merben fömten？
（5）gibt am Zanbe feinen Wefit，fein $230 h n=$ ober Wixtichaftsgebätoe，mo nicht fait jebes §ahx irgenbeine Reparatur Durchzufïhren ift．Sch frage， find fünf，fect）s ober zebn Stadtbaumeifter in Der Rage，Dies alles burdbutjeben，zu Yeiten und alles burch）子uführen？（ $\mathfrak{A}$ g．Rutovec madht einen Bwijchemuf．）

Эょ）habe Sie nidyt unterbrochen，Ђerr Doftor Rufovec，id mödhte Sie baber audd bitten，midh in Rube fprechen zulafien；benn mit foldien \＆enten per＝ handle ich nidyt！

Geebrte Serren！（Sjptatten Sie mix，Dã̃ idf frage， wie würde es beute braupen am \＆ande atsjeben，wem wir tatächlidy $\mathfrak{m u x}$ burch fonzeffioniecte Bangewerbe＝ treibenbe unjere $\mathfrak{B a u t e n}$ und Reparaturen auspuabten ケafien müp̃ten？Wix wären gezmungen，unjere ફeimat zu verfafien，weil miere Wohmungen fobon längit zufammengefallen，uns nicht mehr fur Wexfitgung
 ifureitungen！Ween ein $\mathfrak{A}$ boofat das für gut findet，

Dann mumbere idif mich nicht，Denn der hat immer ein $\mathfrak{J}$ nereffe，ja eine Freube，wem（bejegesperlebungen ftattfinden umb etwas zu verbienen iit，viellecid）fann er wenigitens einen Refurs verfafien，wenn idhon jonjt nichts für jeine 马rocfe vorhanden ift．

Wie find num bie Strafen beichaffen？So zwifchen 200， 300 bis 500 K und noch höher．Selbitweritänd＝ lich trifft bas meiftens jeme Memichen，bie nidet im＝ ftande find，bieje horrenden Strafbetrảge zu erlegen．
 Statthalter interveniert，um einen hart beftraften Mann in irgendeiner Weife in Schut zut nelbmen umo Die Strafe zut ermäßigen；Dies gejdjeht umb gelingt jeboch nut in Den feltenjten Fällen．§ch verjichere，autch
 Rechtagefühl，auch fie haben ein §erz umb lafien fich nidgt gerne frafen，int io meniger，wemn fie wegen einer mit Mühe geteifteten $\mathfrak{Y r b e i t}$ gejtraft werben； Darum，Dã̃ fie ibren Nebeumemidyen genügt，ban fie etras mieder in Stano gejegt oder hergeitellt haben， Darum werben fie geftraft．Soldhe Strafen find un＝ gerecht und unerträglich！
 bin gar nidgt Dafür，Daj man einen Winticher eine preismerte $\mathfrak{A r b e i t}$ übergibt；Das ift autid gar nicht notwendig；wix baben $\mathfrak{H r b e i t e x , ~ b i e ~ i f x ~ G e m e r b e ~ g e = ~}$ Yernt Gaben，Die factifiche Betgniffe befitgen，aber YeiDex find fie theoretion nicht genügeno unterridatet und founten bas atch bisher nidft erreichen，weil fich Den＝ felben weder Seit noch（Gelegenbeit biezu bietet，nock） geboten bat．Unjere ßerbältnifife Caffen bies nicht zu， unjere §oliere fornen nidyt mit Fiafern berumfahren， mie bie Städter．SHud Der türftigite Bauleiter am Sambe gebt jelbit jeiner $\mathfrak{A}$ rbeit nach，arbeitet jorgiant mit，umb veroient efrricif）fein Brot amb das läãt ifn nicht bazu fommen，dañ er nach wien ober（staz zur $\overparen{\text { fursteilnehmung fahren tornte，und ebenfomoht }}$ fefit ihm bie תenntnis ber bentichen Sprache，unt eine Brüfung mit Črfolg zu bejtehen．

Die Meiftergebübren hat bereits $\mathfrak{F o l l e g e} \mathfrak{B} x$ and $\mathfrak{l}$ hernorgehoben und grïndlidy befprocfen．Sich habe aber Dennoch binzuzufügen，wie bieje Mínvixtichaft am Sanbe beute beichaffen itt． 1 njere Unternebmer ober $\mathfrak{B a u t e i t e r}$ müffen，wem fie bei Dem Baufache bleiben mollen，folgendes tun：um vielleidit Doch der Strafe aแรzameidyen oder zu entgeben，geben fie zu irgend＝ einem befugten Meifter in bie Stadt oder naben Marft Drei biz vier Stumben weit hin mo bitten ifn um Die Bewilligung，irgenowelche Nrbeit ausführen zu Dürfen．Ěr gibt fie，ift aber gar nie am ßautorte ge＝ wejen，fennt den Befitier nicht，meip von der gamzen

Baufactie nidfts，er ift aber befugt für jebe einzelne am Baue beifdäftigte ßerion täglich $40,80 \mathrm{~h}$ bis 1 K Meiftergebiifr $\mathfrak{z}$ verredfnen wio $z^{4}$ forbern， was er autid puintetlid bejorgt．

 Stellen gefifaffen，bas Moff ausgejogen und Reute erbalten werben，die dem $\mathfrak{B o f f e}$ ，anitatt zu nüjen，
 das，aber es ift Iatache，für jebes $\mathfrak{B y y}$ t jtefe idy mit meinem תopfe ein，Dã es auf Wabryeit berubt．

ફodfueveryte！Mur noch einige Beipiefe 【afien Sie midy hier vorrvingen，wie es biesbezüglidy meiter beiddafen iift．Bum ßeiipiel，wie hoct fommt nur die Berfafiung eines slanes zu feten，Das fant man an einem Beipiefe aus Dbervabtersuurg erjehen．Ein fleines Geldinititut wollte fith ein 5eint grithoen uno exiutute einen $\mathfrak{B a u m e i i t e r , ~ e i n e n ~} \mathfrak{B l a n}$ zu verfafien． Exr hat ign verfapt，Die 凡edfnung geidjict und biefît 600 K verrecfnet．Den betreffenben ફeeren war Dieß Dod zu hod．Sie kaben ben sfan mit einem（sefuch ant bas fterifiche Randes＝Bauamt geteitet unt haben gefragt，wieviel für Diejen Slan nadid Der 凡egel，nact） Dem 凡ectite umb Deifien KSerte vertectatet werben fönnte．

 2tfo baraus fielt man，wie man biefen 5erven be＝ fugten $\mathfrak{B a u m e i i f t e r n ~ a u s g e l i e f e r t ~ i f t . ~ ( ~} \mathfrak{H g g}$ ． $\operatorname{Dr}$ ． $\mathfrak{\Omega} \mathfrak{f} 0=$
 mitre itt bies umerträglich．

Wo follen wix bie Mittel bazut hernehmen？ शoch eines：：Bor zirifa 14 Iagen wurbe im（5ono＝

 verlangt． 1 tm der Sarde unt vor Strafe fitifler out fein，wurbe ein Meiiter eingeladen，er möge fith bie Hrbeit anjeben und fein Gutargten abgeben．Der Meifiter fam hin und hat für bie Befictiguing Den gleicifen Betrag per 60 K geverfinet．©x hat fomit
 gefuifyt hat，umb hat nur zwei ©tumben Dazu ge＝ braudft．©fz bebarf mogt nidft metyr foldfer sfluftra＝ tionen．©̌z gentigt Das Gefagte．

Meine ફerven！乌̧th möcte Sie mur fragen，wo fonnte Denn umfer Mann，Der ofne Meifterpriifung feine $\mathfrak{A}$（rbeit übernebmen darf，bisher die theoretificthe Bitbung fitif aneignen？Daß it nafezu gänflicd auş geffflofien！Wix haben ia feine flomeniicthen Gfemerbe＝ fchuter mod itt es noch eine offene frage，wann wir joldge erfalten．Das Schufweien ift Doch die Gfrumb＝ bedingung，went man etwas gut theoretifch levnen
will．Dã̃ unjere Meifter ober ßauteiter autu）etwaß veritehen，bas beweift die $\mathfrak{a}$ atjacte，baj̃ unfere Bauern＝ hauljer oromunģmãảig hergeftellt und zumeitit fefr gut

 erwälne foldye nur beim fogenamnten（6xaz－M2ax＝ Gurger Eleftrizitäthwerfe in $\mathfrak{F a u}$ ．Dort find nicht nur fonzefitionierte Merifter，fondern auth Ingenieure porbanben ；bei allbem geifdeben zaflreiffe lunglututs＝ Fälle；fait allwödfentlicf gethen Drei bis vier 2rbeiter zugrunbe．5at bas audid ein 解uiduer veranlaft uno Giefür Die $\mathfrak{B e r a n t w o r t u n g ~ z u t ~ t r a g e n ? ~}$

Meine Serren！Stellen Sie fich einmal vor，pon Marburg über St．Seonharo bis Radfershurg gibt es nur cinen einzigen Maurermeiter，von Marburg bis $\Re$ Radereshurg gibt es teinen Simmermeifter，bon Marburg bis Rabfersburg fino nux zwei Brumen＝ madfer umb gerade bieje fonzefiionierten $\mathfrak{B r u m m e n}$ macter hatten Das Ungluict，baja bei ifrem Unter＝ nefmen 2 ）enififenleben zugrunde gingen．Beibe jint

 nacdfolger ift nicgt geforgt．

Meine ફerren，wor allemt möchte id Sie auf＝ merffam mactent，baj̃ ©ie bent docid einmal einent Unterifbied zwitidicn Stadt und $\Omega a n \delta$ anerfennen； Sie wollen ign boct überall gaben．Wgo eine Marts gemeinde mit ber 1 Itgebung verbumben ift，mill eritere Die $\mathfrak{I}$ rennung；wir Gaben Sgnen Diesbezü̆glitĭ fets zugeeptimmt，gut，aber wit beanipructifen für uns das Æectit，ban auct uns gegeben werbe，waş daş æoff von uns verlangt．Meine 5erren，unjere 2tuforberurg ift nidft groá，es ift bies nidft unfere Forberung， fonbern bie Forberung umjeres Boffes！5ochgeefyte §erren，ich madfe Sie aufmerffam，wix Beetreter

 Tagung wiro uns feffr wenig slutgen fürs flathe Rand bringen，wir haben fosktfagen nithts，was wix unjerem Wolfe bieten fönnen；wenn Sie uns aber biefe §teinigfeit，nein nicht Rteinigfeit， Diefes allgemeine Bedurvnis für die länolithe Bevot＝ ferung，ohne bas wir niidgt beitelen fónnen，niwht geben wollen，bann，meine ફerren，wei節 idf nifft wofür wir ¿anovectreter mitgearbeitet $\mathfrak{h a b e n , ~ w o f u ̈ r ~}$ wit oa find，wofiü wit tämpen．Meine ફerven， mas bie $\mathfrak{H}$ bantrerung der Bautoromung anbelangt，fo Gätte diefe fehr wenig 3weeff fûr uns；hiemit wăre mur geitattet，Dap̃ die \＆ambleute ogne gewerblithes $\mathfrak{s i l f}$ gerfional Bauten auffïhbren tönnen．Sif bitte Sie，bei den Geutigen Berbältniffen，wo der ßauer
felbit Den תnecft fteflt，Die meiften Felbarbeiten nahezu allein zu Ceiften bat，fann er fich da daş ફausi＝umb Wixtichaftsgebäube audd noch jelbit bautn？So＝ genannte Sebmgebäto ，welche aber in unjere Beit Dod nidgt mefre gehőren，bie man feinerzeit in mandfen Drten aufgeführt bat，ja，bas wäre möglich，aber weder praftijad nod zeitgemäß̉，Die 凡räfte Giezut find unzureicheno，das ift ausgejalojien．Whir haben von §abr zu Sahr meniger \｛2rbeitsfräfte．§ct babe das
 alfes nom Sande，ment auth mit Den verwerflicifiten
 Whirtjchaft zu hemmen und bie Exxiftenz zu erichmeren； gefäll es bann bem ßoffe nidat，fo mag es von feiner Seimat äfordied nefmen und über das groñe Wafjer ziehen．（ss bringt Der $\mathfrak{A m j c h e i n}$ vor，Dá̉ Das Bolf am Zande，von feiten Dex berufenen Bejctüter mit 2 （bjicht feinem wirtjchaftlichen Rürtigange，ja jelbit Dem 凡uin preişegeben wiro．Shr ફerren（semerbe＝ retter！Wix verlangen Das gute Recht，umjere $\mathfrak{W o h n}=$ ftätten zn exhalten，biejelben auszubefiern，autch neu Gerzuftellen，wenn es uns nux mőglich ift．Diefes Recht fömen wix uns nidgt nehmen lafjen．Exif bann， wenn fie genügemo geprüfte Meiter haben werben， und bies nacturubeifen in ber Rage find，und went tatiädflich Diefe noch nidyt porbandenen Meifter bie $\mathfrak{A r b e i t}$ in einer Weife verridyten werben，Dáp Die Zambwixte biejelbe autid zut bezahlen vermögen，ftehen wix Davon ab，Dann fönten Sie hier in biefem
 mungen für bie 尺onzeffionserteilung unter erleidhterten Bebingungen einbringen．

Sch befürchte zwar，Dan mir hente die Majorität Gier im hohen Sauie nidgt haben merben．Sollte Die马 ber Fall jein，fo 1ehnen wir bie Berantmortung füx alle Folgen $\mathfrak{a b}$ ，aber bas eime fann idh offen auspprecten，idd bin nidft in ber \＆age hier weiter mitzuarbeiten，wenn ums dies heute nidyt zugeitamben wirb．Sch will nidgts exprefjen，auch nichts unrechtes forbern，idh pertrete nur ben bringenden and berect $=$ tigten Whund meines 贝offes，das ijt meine Bflicht und idid）glaube fie hiemit erfüllt zut haben．（Beifall．）
 Gatte eigentlich midyt die 2 （fficdt in bieje Debatte einzugreifen，nachom uns ja ohnedies die Beit zur Beratung zu fuxz bemeffen ift und ich meine Stellung
 flipp umb flar zum 2孔tzoruct gebracht babe．Nach $=$ Dem aber won jeiten der Serren Borrebner，und zwar von verfdiedenen Serren Befauptungen aufgeitellt murden，als ob mix tatjäcflich bas（sfewerbe zu
ichädigen beabjidtigten，jo hat midh bas veranlap̌t in biejer fpäten Stunde das wort zu ergreifen und Gier feftzuftellen，Dañ es mix und meiner sartei ganz ferne liegt，Das bejtebende（S5ewerbe 孔ut jchädigen， indem wir bei Berleifung ber §onzefionen mut eine Eryeidftexung berbeifüthen mollten，und zwar bort， mo es burch amtliche ©rrbebungen fithergeitellt ift， mo die ફ̌andels＝und Gewerbefammer befragt miro und wo auch bie（sfenofienfichaft ifr（Gutachten ab＝ zugeben hat，Dã̃ Das tatjäcfliche ßedürfnis ber Bevoblferung vorbanden itt．Dort aljo wäre eme תonzefition zu verleihen，wo noch fein befugter $\mathfrak{B a u}=$ meititer，Brumnenmeiter oder Mauremeifter Das （Sewerbe ausubbt，und zwar an jene Berjonen，bie fchon Jabre bindurch fitch praftiich auf biefem（sebiete betätigt baben，umb foll autch in biefem תonzefitions＝ Defrete angeführt werben der $\mathfrak{H m f f e i \xi , ~ D e r ~ \mathfrak { B e r e c h t i = }}$ gung iumfang，wie weit ex fein（femerbe auรuben oarf．

Meine Serren，bas find Bebingungeu，bei Denen von einer Gefahr，wie fie biex bejprochen wutbe， abjohut nicht bie Rebe jein fann．Wix felbjt haben Dieje Bedingungen aufgejtellt，meil ich es für wiber＝ finnig halten műrbe，wenn wix Geute ein bereit马 beftehendes（5semerbe tatfäcflich jcdädigen mollten． Wenn von einigen Serren bebauptet morben ift，Daja tatjächlich jchon Dadurch），Dã̃ $\mathfrak{u m}$ einige Ronzejfinnen mehr ausgegeben merben，bas（5emerbe gejcdädigt mirb，meine Searren，jo ift Das mohl zu icharf be＝ rechnet，Dam bürfte man im Reben überbaupt uichts mefr tum，da mürbe gerade folgendes Gleicfnis beifpielgebeno jein：Sch fomme zu einem，Der dem Ertrinfen nake ift und ber ruft mix zu：„filf mix， rette mix bas Reben！＂§ch főnnte bas leicht tum， aber ich jage：＂Sch Darf Dich midyt herausziehen， Denn ich wiurbe Daburch Den Dotengräber fchäDigen！＂ （5ొeiterfeit．）

So fleinlich，meine Serren，fommt mir bas vor． Da $\mathfrak{B}$ tatjächlich ein Bediurfnis vorbanden ift，bã ein Mangel an Baumeiftern in veridfiedenen Sxten vor＝ Ganden ift，Das，meine Serren，bin ich in Der Sage zut beweijen．Wix haben in Den Itmgebungsgemeinden von（Sxaz，mie Weinigen，Stattegg，Semriach），St．Beit， Gratforn nid）t einen einzigen Brumenmeitter．Stellen Sie fich vor，was da ein $\mathfrak{B a t}$ foitet；bebor man die Gewerbetreibenden bort Ginbefommt，wo man fie braudgt，hat das jabon mefr gefoitet als bie ganze Reparatur ausmachen mürbe．（Serade Deshalb，weil mirflich an veridfiedenen Drten ein Mangel an be＝ fugten ßaugewerbetreibenden vorbanden ift，if ber $\mathfrak{F e f i g e r}$ genötigt，wenn er eine 刃eutaufühtung，eine fleine Reparatur－am joldje wirroe es fich ja haupt＝
（äch）lich mux bandeln－an jeinem Gebäube machen mux̃，oft jtumbenweit zu geben gezmungen ift，um einen befugten（6ewerbetreibenden zu finden，was ihm felbit Beit und Gelo foftet und ibm bie rechtreitige Baumőglichfeit bebindert．
（Fin weiterer $\mathfrak{U m i t a n o}$ ，dã̃ auch id midd für Diejen $\mathfrak{A}$ ntrag fon im Gewerbe＝2 habe，ift auch Darin zut fucken und zu finden，bap̃ tatjächlich von feiten ber Meifter ober won Den（Se $=$
 unb id）fann einen gall exzäblen，wo mirffich bie
 ftrobt hat．Sch tue es ungern，Die Sache zu erzäblen， aber nadfoem ber Sexr MGg．Einfpinter bem ફerm Beridteritatter 子ugerufen hat：＂Eie müffen einen $\mathfrak{\Re a m e n t ~ n e n n e n , ~ u m ~ z u ~ b e w e i f e n ! " ~ - ~ j o ~ m e r b e ~}$ idy ben Mamen nenten．

Fier in Der näduiten lumgebung，in einer（fee meinde，befindet fich ein Bimmermangebiffe，Diejer Mann ift 70 §ahre alt，fein Weib hat ein $\mathfrak{A l t e r}$ von 80 Sabren erreidgt und ift halb erblimbet．Diejer Mam hat jein ganzes $\mathfrak{F}$ eben ehrlich，treut uno fleipig gearbeitet．Nachbem fich aber Die（Fricheinungen De马 $\mathfrak{A}$ Uters bemerfbar madbten，fonnte ibn Der Meifter nidgt mefre brauchen．Exr ging von Meifter zu Meifter um $\mathfrak{A r b e i t}$ zu befommen und überall murbe er aus Dem gleichen Grunde abgemiejen，Dã̃ man zudiejem （6emerbe junge，fräftige §eute haben müffe．Nachbem autch ber winter heramabte und er，ber fich als $\mathfrak{z a g =}$ röhner frither verbungen hatte，auch alz foldjer megen Hrbeitsmangel feine Bejbäftigung fand，jo ging er子u Dem Gemeindevorjteher，welcher zufälfig autd Dxts＝ armenrat ift，umb bat ifn，ex möge ifm boch zut einer $\mathfrak{H}$ rbeit in feinem Seaufe verbelfen，bamit er wenig＝ jtens für jein altes Weib etwas nacd）Seauje bringen fönne．Der Gemeindeborjteber hatte jelbit in jeinem Fove ganz zufällig einen Baun zu machen．（Ex hat behauenes und bejchnittenes Solz gefauft und ber alte Mann，Fud s beiñ er，hat bie Säulen binein＝ gegraben umb einer ber fräftigiten תnechte murbe ifm ${ }_{\mathrm{o}} \mathrm{u}$ Seite gejtellt．

Sum hat aber Der Genoffenflyath＝〇bmann Der Bimmermeifter，ein gemiffer Steinflauber，bavon Renntnis erhalten und bat Diejen Mann wegen Bütiderei bei ber Bezirfshauptmannichaft＇Itrgebung （5xaz angezeigt，und hat in ber $\mathfrak{A n z e i g e ~ - ~ u n d ~ b a r i n ~}$ liegt Der ફumb begraben－ben Bürgermeifter be $=$ ichuldigt，－und Das feht in ber $\mathfrak{A n z}$ zeige gejchrieben－ Der Gemeindevorfteger habe fich bes Mifibrauches der 2entsgewalt fchuldig gemacht，indem er ben alten $\mathfrak{M a n n}$ zu einer（Gejegesübertretung verleitete．（ $\mathfrak{N}$ bgg．

Einipintur：＂EFines Mantes Rede ift feines Mannes Rede！＂）Bum Rügen bin idf ichon zu alt， Serx ほinjpinner．Diejer Mann murbe mit zoblf Stunden $\mathfrak{A}$ reeft bejtraft．Der Gemeindevorfteher Gat
 Iafien，hat Den Steinflauber angezeigt umb Der： felbe mutbe wegen $\mathfrak{B e r l e u m b u n g ~ z u ~} 50 \mathrm{~K}$ ©elditrafe verurteilt．（ 2 Lbg．Činfpinner：＂WBiro nicgt ftimmen！＂） （Senalt to ift es，wie idy es gejagt habe，meine Serren， ich fann alles bas Wort füx Woxt beweifen．Ša würbe mich fabämen，unter Dem Schuge ber Jm＝ munität etras zu jagen，was ich nicft genaut be＝ weifen tönte．

Meine Serren，ith werbe nun auf ben 5erm תollegen ®ufovec übergeben．Mix ift gerabe frither， wie er feine Fede gefdymingen hat und wie er über uns bergefallen iit，vorgefonmen，als wenn bieje $\mathfrak{A n}$ zeige Des Steinflauber ferr Doftor genarbt Gätten．Sie haben audh über Die Gemeindeoorfteber gejabimpft，wix verwabren uns bagegen．Da liegt ber Fall Steinflauber mirflicid vor．Un bie Strafe Gandelt es fict bei Steinflauber ipeziell nidgt， aber bebenfen Sie，wenn ein Mann，ber berufen iit， Der Beböroe gegenüber ein（butactiten abzugeben und wemn er num als（senofienjchafisooritano diejes Gut＝ adbten abgibt unb er fich in feinex $\mathfrak{A n z}$ eige foneit verleiten läß̃t，einen（5emeindevorfteher wegen Mija＝ braud ber Axntảgewalt anzuzeigen．（Dr．Rutiovec： ＂（Ebrenbeleidigungen fommen autb）in befferen familien vor．＂）Atuch bei Эhnen find fie folon vorgefonmen．
 hieher berufen murben ober von itnferen Wäblern Gieber geichictl mutben，um vieffeidyt nur Stetern ober Gelbanleben zu bewilligen，fondern daf̃ mix in biefes Saus berufen murben，um Dem Bolfe zu geben，mas Dem Bolfe gebuthrt．Bon Diefem（5efictispuntte aus＝ gebeno，bitte ict Das bohe ક̧aus，füx bie શhnabmte Des Referentenantrages zut fimmen．（¿ebbafter Beifall．）

Sanbeghauptnant：Der jezt zum Morte ge＝ langenoe Seerr $\mathfrak{A b g e o r b n e t e ~ \Re i e g l e r ~ h a t ~ a u f ~ D a s ~}$ Wort verzicftet．E゙S fommt mum 5err 2bgeoroneter EXinipinner zum Morte．Sch exteile ifm basfelbe．
 geehrten Serren，ich meip nidgt，ob ihnent allen die Gejdidfte Des Antrages Rrenn befannt ift．Wix haben unt mit biejer 彐Angelegenheit bereit im §abre 1908 eingebend bejchäftigt．Damals hat befanntlich Der $\mathfrak{H}$ geoorbnete $\mathfrak{R r e n n}$ Diejen $\mathfrak{Z n t r a g}$ geitellt und es hat eine Menge Leute gegeben，die gefagt kaben， ein gejchicfter Bauer muß bas fein，ber fennt bie Gejege jo gut，Dañ er einen empfindlidyen $\mathfrak{B u m f t}$
herausgreift aus bem ßaugeieb，weldyer gegen die Gemerbetreibenden in geidididter Weife ausgenut werben fann．R（bgeorometer תrenn hat biefes $\Omega_{0 b}$ mit ernifer $\mathfrak{B e r b e u g u n g ~ D a n f e n d ~ e n t g e g e n g e n o m m e n . ~}$ Derjenige，ber im Эahre 1908 Diefe Sache ausge fluggelt hat，war jedoct ein ehemaliger wandelsfammer＝ fefretär aus ßlagenfurt，Der irgenoroo in Der Dit＝ fteiermart $\mathfrak{X b}$ bofat mutbe und Derartige $\mathfrak{D i n g e}$ gut veritanden hat．Jin biefen Drte hat es bamale megen Streitigfeiten tein Bimmermann ausgefalten und da hat biefer $\mathfrak{H}$ fowofat Dent NGgeorbneten $\mathfrak{R r e n n}$ fol＝ genden $\Re a t$ gegeben：„§eegt wirfit $\mathfrak{D u t}$ Diejen $\mathfrak{U}$ ntrag in ben Rantatag Ginein．Diejer \｛yntrag wirb zum มirger ber Bimmermeitter fabon die entiprecthenoen $\mathfrak{W e l l e n}$ zieben．＂So haben wir uns benn feit Dem Эahre
 Nithty Darum，meil es fith um bäuerliche ßebürfnifife handelt．Die fehr verefyrten 5erren Rollegen Des $\mathfrak{2} 6=$ georoneten ®renn，bie ફerren Slowenen，Gaben da＝
 Sie find erjit mittlerweile Daraufgefommen，Dañ es fich um eine Sathe handelt，bie parteipolitition aus？ genukt werben fann．Э（d）meir boct ganz genau，wie
 gefommen iit．Scd habe Erinblict in die Bergäłtnifife， und wenn Sie fagen，Dã̃ id pon Der Sacfe nidfts veritehe，Damn baben Sie die §reundlidffeit und lefen
 bilden Sie fitch ein $\mathfrak{H x t e i l}$ ，ob idf）Einflicit habe ober nidgt！Diefer Bantapfel murbe fünitlict in Die ganze Gäuerliche $\mathfrak{B e v o ̈ f f e r u n g ~ ந i n e i n g e t r a g e n . ~ ( N t b g . ~ \Re o s ̌ f a r : ~}$ ＂ 2 unct Die ©trafen find wir gezmungen morben．＂） Warum haben Sie fich erit butrch einen Mowofaten Den $\Re$ Rat geben lajien，einen fordfen $\mathfrak{A n t r a g}$ zu fellen？ Warum find Sie nicht fochon um 15 Sabre frïher
 beitimmungen bereits 13 §abre beitanden．Şaben ©ie erjt 13 Эafre gebraudgt，biz fie daraufgefommen finb，
 haben？Weun §hnen Diefer ehemalige §ammerjefretảr
 bis heute feir Bedürpnis nactider Trnvendung difes odiojen（Gejecsesparagraphen．Jadm will bie Debatte nicht
 ifyon futubenlang mit Diefer Sactje．Der Randtag hat noct eine grō̃e Tagesoronung zu bemältigen uno e马 find audf nody anbere（5egenfitände，bie autd midftig find und bie autd Der（Frledigung zugefühtr werben
 briutten．So perloctend es für midd）wäre，in die Sadje griunditity einzugeten．Das ßeftreben der bäuer＝
 unlogitid．Werm Sie fiid auf Den Standpuntt feellen


 find，Daş măre ein Stanbpuntt，Da fönnte man jagen， es ift §hnen um die ฐnterefien ber von §hnen ver＝ tretenen Sxeife zu tum．Meine fefgr vereforten நerven， Sie treten aber burcd Shre 2upsübungen gegen die Iüctigfeit auf．Durch bie 2tuträge，bie Sie hier Ftellen，f̈onnten Sie in ber legten Folgerung niffts
 in Betracht fommenben Gemerbe herabgefegt wiro． Darüber fommen ©ie nidgt ginweg．Dieje 刃iotfonzeifitios niexten brautgen nidfty gelernt fu haben，brautyen feine gelernten Simmerleute zu fein．WBem Sie nod verlangen mürben von biejen Seuten，Dájá fie das 5andwert wenigitens geternt haben，Dann förnte man über antere © Erleiffererungen reben．Sie perlangen aber nidftgeernte 5anowerfer．（6゙ら it Doch Yediglich nur Dieje vierjährige „Werwendung＂vorgeídrieben． WSie diefe vierjährige Berwendung auşiebt，das mifien wix ichon．WSix wififen，wie es mit Derartigen $\mathfrak{B e}=$ mendungszeugnifien ausfieft．Wix Gaben einen jabre＝ langen תampf um ben $\mathfrak{B e f a ̈ h i g u n g g n a c t h w e i s ~ f u ̈ f r e n ~}$ müfien．Man hat uns immer gefagt，ify habt bodf Den Befäfigungs̊nachmeis．Wisit haben aber den $\mathfrak{B e}=$ fäbigungs̉actuweis nifft gefabt，forbern nur ben $\mathfrak{B e r}=$ mendungsnathmeis．Der Betreffenbe muß̆te den $\mathfrak{B e w e i s}$ erbringen，Dá̉ er irgendono gearbeitet hat．Wist haben alfo auf Diefem Gebiete ©̌rfahrungen umb wifien，Da ein forcher Bermendungnardimeis für bie faftiiche $\mathfrak{B e f a ̈ f i g u n g ~ f e i n ~ B e m e i s ~ i i t . ~ S o ~ w i r d ~ e s ~ n a t u ̈ r l i d y ~}$ auch bier fein．

Meine ફerten！Die ovţưflityen Bauten！Unter＝ nefmen Sie Docd einen $\mathfrak{B e r f u} u$ d，Dafűr eine $\mathfrak{D e f i n i t i o n ~}$ るu geben，was das ift ortsüulidy？Seiner von §gnen Gat eine Definition dafür．Wुeil gerade ber Ђerr 2tbg．ફooich，Der Gfaitmitt it，vor mir ftegt，fo zieffe id）fein Gemerbe an．Sagen wir zum Beippiel，er hat ein Gartl und in diefem Gartl mill er etwas veramitalten．Ex brautdy bazu eine notouirftige ફuitte， bamit feine ©fä̈lte，werm es regnet，geffoingt fint． Nitift mayr，Das ijt ein ortsürflicher Bau？Sie werben nun jagen，Dá̉ biefer ßau，meil er orts＝ üblidy it，won to einem Sotfonzeffioniexten ausgefüft werben famn．Segt gefen wir mit Diefer ફ̧îte，Die Sie in biefem Gaithausgarten erbaut haben，weiter， und jo fommen wix ifdỏn langian zu einer regefrectiten
 wutroe eine ausgemachjene Feithatte．Fun fagen Sie
 Der Feithafle ift？Bitte mir boch 2 nntwort zu geben． Mit jeidfent Wizen fommen Sie ba nidgt Daritber Ginweg．Sć fonnte aus jedem einzelnen ßetriebs＝ zweig ber \＆anowirtichaft irgend jo ein Beitipiel an＝ führen．Sagen wir über eine Betriebsnaajdine braudden Sie eine ふ̌utte．Das iit Dodd nach §hrex Meimung
 Dehnt fich aus zut einer Majdinenhalle，wo Sie eine groß̃e Drejdmajdime Ђimeinitellen fömen．Sit bas auth ein ortsitblicher Bau？Pacd §hrex Meinung ja， nad meiner Meemung autd．Drtautublich tit alles，was in ber Sambidaft nadi hergebrachten Formen erbaut miro．2tuch Der תirchenbat fann ein ortsüblicher Bau jein．Sdi tornte aus Steiermart humberte von §ällen anführen，wo groj̃e umo bedeutende תirchen von Den Meiftern Der Gegend in orthüblictier Weije ausgefütyt wurben．Sch exinnere an ben fobỏnen Meubergerfirchenjtuthl，Der ein Meifterftuict auf Demt （5ebiete Der Bimmermanßfumit ijt．Diejen Bau hat ein ichlichter，anjajifger Simmermeifter ausgefüfyt． Das ift Doct ein ortsubblicher Bau．（NGg．Rošfar： ＂Die תixchen find zumeift（eer．＂）Der Bwifdenruf ift fo faudumm，bañ Sie es mix erlafjen merden， Darauf zu antmorten．（Schallende §eiterfeit．）
（Fine（5xenze ift eimfach）nicht feititellfor für ben Begriff ortsinflict）．（Eine joldje（Grenze zu ziehen wirb aber audd gar nidft verjucht werben．Jene Seute，Die eine foldfe Motfonzefion befommen，werDen zmeifellos jeden Bau übernehmen und ausfüh ren， ohne Rücficitht Darauf，ob fie bie Eigmung und Fähigfeit baben oder nicht．Sene 5erren（5emeinde＝ vorfteher，bie fier mithegen，werdent fifion Sorge tragen，Dan dieje ？otfünflter foldhe Bauten befommen．
 liegt boch auf ber ફand．
$\mathfrak{Y n g e b l i d y}$ ift es §ynen um das finanzielle §nter＝ effe ber von §hnen Bertretenen zutun．Meine Ђerren，wie fidaut es mit biejen Jintereffen eigentlich aus？Bleiben mix hübjch beint Simmergemerbe． Ein tüctiger，gelenter und gut ausgebildeter Bimmer＝ mann，Der fein ફ̌anowerf verfteht，wird in Der $\mathfrak{L a g e}$ fein，fogar einen fomplizierten Dachituth mit verbältnis＝ mänig gexinger 5̌olzmenge auణzuführen．Wemn ein Meifter in feinem Fache etwaß Tutdtiges fann，mird er einem Dacditufil mit gexingeren $\mathfrak{y o l}$ zmitteln gemin bie nollfte $\mathfrak{Z}$ ragfähigfeit verleiben，wäbreno aber anderjeits ein Bfucher，Der nidgts verfteft，in einem jolden Dachitutil Das brei＝und vierfache Solzquantum Gineinichuitern wiro，ohne jene $\mathfrak{Z x a g j a ̈ h i g f e i t ~ g e r a u s = ~}$ zubringen，bie ber gelernte Simmermeiter mit menig

Wolz zultande bringt．So fahaut es mit der Wafrung
 „Das ift fein $\mathfrak{B r a f t i f u s ! " ) ~ S i e ~ j a g e n , ~ b a s ~ i f t ~ f e i n ~}$ Braftifus？Der Keutige Stand Des Baumejens ift ein fo Goher，Dañ mit ganz anderen Mittefn und unter ganz anderen tedfuijchen umb rectnerifden Borausjebungen gearbeitet miro als früber．Atud Der झraftifus mun auf der Šühe ber Beit feehen， jonft ichafft er feinen suben．

Wix Gaben，Gott fei Danf，tüdtige ßimmer＝ meiter，die auf einer Sebble ftehen，Dán mix Darauf ftolz fein fornen，und autd gentg；wix formen auf Wjufder verzidften．Das tamn ich rubig fagen．Wie oft fommt e马 vor，Dan tüdytige 马rachmảnner，wem fie in Dachgeftüfl fineinfommen，fagen：„ $\mathfrak{H m}$（6botte $=$ willen，wieviel Solz hat man ba bineingejbuitert， um Den fünften Teil baut man Denfelben Dadjitufy mit Der Doppelten $\mathfrak{I r a g f a ̈ b i g h e ́ t ~ ! " ~} \mathfrak{J a}$ ，meine §erren， ich frage Sie，jpielt Denn für Sie Der ફ̌olzberluft gar feine Rolle？（ $\mathfrak{A b g}$ ．Wöls：„ฐ̃n Der Atngelegenheit キönte idg Jbnen gerade das（5segenteil beweiten．＂）Da wäre id）neugierig！（5eiterfeit．）Wenn Den §euten，Die in Das 马anbwerf hineinfommen wollen，bie Möglichfeit genommen wäre，fict orbentlich autzufilden，סann mảre Die Sache noch anders．Wenn Sie por zefn oder fünf＝ zefn Jabren，aljo zu einer Beit，in welder ber ein＝ fache $\mathcal{L a n b a r b e i t e x ~ n i d ) t ~ b i e ~ M o ̈ g l i c h f e i t ~ g e b a b t ~ f a t , ~}$ fich in feinem（sewerbe auszubilben，mit §hrem $\mathfrak{A n}=$ trage geffommen wären，Dann bätte fich Daritber reden lafjen．Ђente find bie ßerbältniffe mejentlic）andere．

Wix baben in Steiermarf ein（5emerbeförderung $=$ inftitut，weldjes jeden einzefnen，Der überfaupt etwas Iernen will，jedem（5ejellen ohne 2lushabme jeberzeit frei zugänglich ijt．Sch bitte Sie，meine §erren， nehmen Sie fich einmal bie $\mathfrak{M u}$ йte，gehen Sie hinübex in bas（sferbeforberungsinftitut，ichauten Sie fich Dasjelbe an und fehen Sie，mas bort für bie \＆eute geteiftet wirb．Sie merben ficd pon Den herworragen＝ Den \＆eiftungen umjerex（5ewerbeförberung überzeugen und Sie werben fith bann aud banüber flar jein， Dá̃ Dort jeber，Der mux mill，etwas lernen fann． Warum wollen Sie benn eigentlich nicht haben，Daß̃ §hre Seute etwas lemen？Sind Sie denn jo biloungs＝ feindlidy？Dabei foitet es gar nichts．Wix Gaben er＝ reidft，Dã̃ jeber，Der ben 马immerfurs in Wien mit＝ machen will， 250 K Unteritütung befommt．Sit e $\mathfrak{B}$ für einen einfachen Sanbarbeiter nicht genug，ment ex füx $2^{1 / 2}$ Monate 250 K für feinen Rebensunterfalt $^{\text {M }}$ betommt？Sie haben aljo bie Mïglichfeit，סã̃ §hxe §eute etwas \ernen fonnen．

Dann noch eine anbere Seite：Wix haben bie nicht hoch gemtg einzuichäbende ફeematichutbemegutg． Da miro getrachtet，Dã̃ in umjeren Gegenden nicht Dbjefte Gingebant werben，weldhe Die Gfegenden ver＝ fohandeln und veruzieren．Wix baben ba leiber mit Den Sjuichern，bie nichts fönnen，wirffich $\mathfrak{T}$ autriges exlebt．Die fobunften Gegenden find burch verburzte Dbjefte oft berart verumitaltet，Dáp man am beiten tun müroe，fie nieberzureifen．§a glauben Sie，wenn Sie Den Zeuten Die Mäglidfeit nebmen，etwas lernen zu Fönnen，Diejer ichönen §eimatianubbemegung zu Dienen？Sehen Sie nach Rirol umb fathen Sie fith Die fchönen，fumitgentäßen bäuerlichen Bauten an． Shlauben Sie，Dã̉ bieje von Sfuidjern gemacht murben？ Das waren Meifter，bie ふünjtler in ifrem Fache ge＝ weien find．（5beben Sie nady Schmeden mb ichauen Sie fich boxt bie bäuerlichen Bauten an．Sflauben Sie，Daß Dort 質ujd her gebaut Gaben？Wenn Sie Siebe zu §hrer seimat haben，umb ich glaube，es ift feiner unter Jhnen，Dex bem Flecterl Crrbe，auf bem er lebt und bauft，nicflt mit heimatlicher siebe zugetan ift，Dann greifen Sie nicht zu Mittefn，bie Shren Keimatlichen Bauten niwht nüßen，fondern fie verhutzen．Durch jeben $\mathfrak{A}$ ngriff gegen ben Befäbi＝ gungsnactueis mirb bas Saugewerbe zurüufgemorfen uno mit jebem folchen $\mathfrak{2 t n g r i f f}$ gegen Den ßefäfigung $=$ nachmeis fab゙oigen Sie bas Bild §hrer Ђeimat．Sch will mut zum Schluffe eilen．
（E゙s märe noch verlocteno，Dem Rollegen Branol auf bie rechnerifichen Hufitellungen，bie er gemacht hat， zut antmorten，aber idit habe gebört，Dañ fich תollege $\mathfrak{B r a n d x}$ zum Schlufie für bie Minvoritätsanträge ausgeprochen hat．（Ex wiro alfo mit uns fimmen． Scid Darf aljo aud mit ihm wegen bes exften Teiles
 gehen．Beim $\operatorname{Albg}$ ． $\mathfrak{B r a n d}$ fome man geute fagen： „Zwei Seelen mobnen，ach！in meiner Bruft．＂Wseif id）mit Diefem qualwollen Seelenzuftande Des $\mathfrak{N}$（ag． $\mathfrak{B r a n d} \mathrm{l}$ rectune，Darum mill idd aud über ben exiten Teil jemer jonderbaren，Das Baugewerbe bireft be＝ Yeibigenden recturerijden Alufitellungen itber Den $\mathfrak{B e r}=$ Dienft Der Bauhanowerfer mit chriflticher ఇächiten＝ liebe Ginneggehen．（弓eiterfeit．）

Sum，meine Šerren，weil es uns ungebuter inter＝ efitiert，wie fich Die einzelnen Seerren zu biejem $\mathfrak{A n}=$ trage ftellen，fo ftelle ich ben 2 ntrag，es möge über Den $\mathfrak{A}$ ntrag Des 5exrn ßeridhteritatters namentlicid abgeftimmt merben．（Beifall．）

Sanbeghatptuant ：Dic Debatte if bereits geichlofien und habe ich Dajer mux bem Seern Be＝ richterftatter סas Schlufroort zu exteilen．
$\mathfrak{B e r i c h t e r f t a t t e r ~ D r . ~ B e n f o v i c ̌ : ~ ふ ( c h ~ g l a u b e , ~}$ Dã̃ bie Sache genug erörtert morben ift und bañ id
 rungen näber einzugeben，Zha beiben 尺agent babent ¡icid $\mathfrak{F r o}=$ und Sontrarebner gemeloet und haben mit Dem Brufton ber überzeugung ifren Standpunft wertreten．Einter ber Seerren aus dem einen $\mathfrak{Z a g e r}$ Gat feine ©fyre eingejebt für jeine Behauptung uno
 Git mut in einer 3rang ̧hage．Fill will nid）t dent einent die ©̌hre，Dem andern den תopf nefmen，fon＝
 trägent，die geifelyt murbent，Stelfung zu neyment．

Serr follege $\mathfrak{B r a n d} \mathfrak{Y}$ hat einen $\mathfrak{A x t r a g}$ ge $=$ itellt，weldjer baffin geht，Dent übelftande baburch $\mathfrak{a b z u f e l f e n , ~ D a \tilde { B }}$ Die politifchen Bebörden ein bípchen Dutch bie Finger jchauen follent．Das ift nach meiter $\mathfrak{A}$ tifdaumg eigentlich eine $\mathfrak{H}$ ufforberung zut einer
 Der Randesftelfen ant Deswegen farn ich Dent $\mathfrak{A x}=$ trage nicht zuftimmen und bitte Denfelben abzu＝ Yegnent，obroogl es mix perjönlich fehr angentegn märe，went סie Statthalterei biejen Sfrtrag be＝ Gerzigen möchte．

Was nut ben $\mathfrak{A n t r a g}$ bes Bertreters ber unter＝ iteixijchen flomenifchen Mrärfte anbelangt，jo glaube idh fagen zu fönten，Dañ Der 2fntrag überflüfitg iit，
 ift mot meil aucly nach § 6 jebenfalls bie Şandels＝ und（semerbefanmer und bie ©fenojienicd aften gehört
 werbe＝2 Den Antrag ber Minorität סes શusjuufies，Den $\mathfrak{A n}=$
 feblen，ofmohl diejer utur einen Wechiel auf lange

 $\mathfrak{K a b e n}$ eine $\mathfrak{B e r b e f f e r u n t g ~ d e s ~ ß a t g e m e r b e g e j e t e s ~ u n d ~}$
 nontment．Wern aud）bie 2tnträge des Şerrn §ol＝ Yegen ふuebs angenomment wexben，jo wird bent übelfitande noch lange nidgt abgeforfen merben．Sad habe gejditolicn．

Sandeeshatptmant ：Wix gelangen mumely
 borzugehen，Daf ich zuerft die 2futräge ber Meefrbeit Des 2usidufies，wie fie won dem §errn Ђericht＝ erfatter $\mathfrak{D r}$ ．Benfodič pertreten morben find， zut Abjtimmung bringe．Werbent bieje Naträge angenontmen，fo fonmet ber 3ufabantrag bes Seern $\mathfrak{D r}$ ．Sutovec zur Mbjtimmutg．Machbent Der Serr

Beriçaterftatter exflärt fiat und，mie mix borfonntt，


 welche Der Mintoritätsberidfterfatter ほerr afbg．


 nadb Dem 2frtrage Der Mebryeit，ogne Rüaficdit barauf，of ex angenommen ober abgelegnt werbent
 itelfen，unto zunt Scaluife Den Shtrag Des Seernt $\mathfrak{Y G g}$ ．Brandr．Sit gegen bie bon mir borgebradfte Reibenfolge Der NGjitinnung etwas zu bemerfen？
 Die erfite $\mathfrak{Z}$ fitimmung Der 2 aträge ber Meyrbeit De马 Yuぼdulfes hat ber Scerr Mbg．Exinipintex Den Wimfac ausgeiprochen，bie erbjtimmutg namentlich borgentonment juthen．§ch merbe biejer Mufforbe＝ runtg nadflommen．Went gegent bie $\mathfrak{A x t}$ und Weife， wie ich die A（Gitimmung borzutefmen beabjidjtige， feite Eintwendung erhobent wirb，jo werbe ich jo vor＝ geben．Suerft gefangen wir zu Den 2 Anträgen Der Mebryeit．Diejelben bejtejen auß bem 2fntrage Sunft I，bant aus Bunft II，zu welchen aud ein （Sejetentmurf，wie er it ber Beilage in Duad bor＝ liegt，beantragt mirb，unto bant Sunft III，monach
 ¿anotage befditofienen（sejegentrourfe über etroaiges Werlangen ber f．争．Regierung finderungen untejent＝ lidjer，bejonders formalex Natur in eigenen $\mathfrak{W i t}=$ fung ffreife borzuntegnen，intojern dies für die Cra＝ langutg Der 2 （flerföchiten Sanfion exforberlid）er＝ icheint．

Würfichen die ふeerren סie neuerliche $\mathfrak{B e r l e j u t g}$ ？

 ，＂J̃a！＂）Sołit erbitte ich mix die 2 fufmerfiamfeit ber §ృerren，Dahit gebend，Dañ Diejentigen Seerrent，die
 mtent wollent，mit ，，sa＂umd biejenigent Serrent，bie bent 2 ntrag ablegnent wollent，mit ，Mein＂jitimmen．
（über அamenふautuf fimmen mit ，，ざa＂bie
 $\mathfrak{B e n f o b i c ̌ , ~ B e r g e x , ~ J r e i f . ~ F r a y d t b . ~ F r a t y = ~}$

 Яext，凡lammex，b．Ћodolitid），Dr．Soxo＝ šec，ケrent，（Graf ¿amberg，Mešlo，Jreih． $\mathfrak{n}$ ．


 Sdueiger，Stodex，Ierglab，Tomafdik，

 Serren Akbgeoroneten Æranz（sxaf Mettemら， $\mathfrak{B r a n d r}$ ，Büfrlen，©゙apra，ぼinfpinter，
 watt，Šofmatub．Wexfentof，Dr．b．凡aat，
 Ratger，Mogborfer，Meger，Dr．Negri， Dpib，$\subseteq$ ruig，Dtter，Bferfcty，Bichler， かiemtermofer，ভ́mab，Sedraczef，Starl＝ ner，Dr．Tuntex，Welifd，Werba，Dr．Wint＝ tex，Wolfbauer．）

Der 2ftrag，Dex in Berfandung fand，nämidid）
 gegen 34 Stimmen angenommen morben．（Æufe： ，＂Bravo！＂）（Es gelangt num der Bujatantrag de马
 lautet（liefit）：
，Der zweite $\mathfrak{A b j a k}$ Des $\mathfrak{A x t i f e l s}$ I bat zu lauten：

Der Randes＝2孔るโdun fird beauftragt，auf
 Galterei，aber mux int Einderneymen mit den Sandels＝unt ©emerbefammern in ©faz und Reobent，bic 5 rte nambaft zut machen umo in Boridilag zu bringen．＂
Der Seerr Abgeorbnete hat ben Wiutich ausge Tprocken，Dã̃ auch über biejen 2fttrag bie nament＝ listge Abjitimumg borgenommen mixd．Jch erjuche Diejenigen Serren，welche den sfutrag amtehmen mollent，mit ，，sa＂，diejentigen，bie ifn ablegnen poollent，mit ，freein＂zu antwortent．

 rex，Foeft，Franz，Freiferx Frabdt $\mathfrak{F}$ ．Fxayy benegg，（bröntoatg，Dr．Şofmanto．Wer

 ミanger，Mo弓dorfer，Meger，Dr．Megri，
 Freifers b．Ritter＝3áhouty，Sedraczef， Stalfuex，Dx．Tunter，Welifd，Werba， Dr．Winter und wolfbatex．— Mit，Nein＂ ftimmen oie 2fbgeoroneten：Comund Graf $\mathfrak{Y}$ ttem ， Franz（braf $\mathfrak{Z}$ ttent 3 ， $\mathfrak{D r}$ ．Benfowič， $\mathfrak{B e r g e r}$ ，
 hofex，S九uber，Dr．Jantodič，ふanzlex， ケext，Dx．Яorošec，ঞrent，Mešfo，গobaf，
 Æiegler，Riemelmojer，Æiemer，Rošfar， Stuoizwohr，Samab，Stweiger，Stoder， Iexglab，Tomajuib，Dr．Berfobsef，
 caiczfy．）

Der 2futrag De马 Nag．Dr．ケufobec ift mit 36 gegen 31 Stimmett abgelehnt morben．

Wix gelangen muntehr zux Noftimmutg über


 Genofien，Beilage Mr．231，utb Der Nogeorbntetent $\mathfrak{B i s ̌} \mathfrak{F}_{\text {f，}}$ Dr．Benfobič und Genofien，Beilage Nr．315．Soll ich dieje 2fnträge berlejen？（ঞuje： ，，ㄲein！＂）Jch erjuche biejentigen Seerren，Die Den 2Yntrag Der Mintorität סes 2tuæchufies antefmen toolkent，fich pont ifren Sikent zu erheben．（Sach einer Boufe）：Die 2 Hträge ber Minorität fino angenomment．

WBix gelangen nut noch zur Mbjtintmutg über Die Æepohtion Des Mbg． $\mathfrak{F r a n d y}$ ．Diefelbe loutet （Yiept）：

Der Fegierutg bahitzumitfen，סajz zur 2bjtel＝

Baugewerbes eine liberale $\mathfrak{H}$ uslegutg ber $\mathfrak{C b}$ e＝ merbs̊näßigfeit bout baugemerblichen Mrbeiten untergeorbnter 刃atur angeorbint merde．＂
Die Reforftiont mix abgelefrt．
Эd mun die Serren darauf aumerfiant machen，

 ber fünften Beile bon monten eine Einjichaltung in Atntrag gebracht hat und ber afntrag alfo vont ifm berbollfitandigt moxben ift．Dieje elfoerung lautet：
 Den（5xumbjak zu beachten，Dã̉ berartige תonze\％ fionserteilungen－Cinichaltung：，ith allen Drten＂ — mit Яushatgme bon 1．StäDten w．f．w．＂

Э（b）mödfte bemerfent，סáp ich aud）Dieje bom Seern Referenten beantragte Cinidaltung ala an＝ genommen betrachte．

Der nädtite ©begentitand dex $\mathfrak{T}$ age ${ }^{2}=$ orbutug ift ber
mitultide Beridt bes Getwerbe＝Ahtiduties itber Den 2 Htrag Der 26 gedebteten Dr．Sorošec， Bišef，Mošfax mb Gientofien，Beilage 9x．1\％4，
 promutg fix Steicumarf mip bas Mintoritäts：

 Dr．Rovošec，Bišef，Mošfar utp Genofict．
（Beilage Mr．174．）
Beridfteritatter ber Majorität Des શfisidulfes ift Sexr $\mathfrak{A K g}$ ．Sedraczef und für bas Mitnoritäta＝ votum Şerr $\mathfrak{A}$ Gg．Dr．Benfobič．

Эch erteile mumtehr bem Bericfterftatter ber Majorität Serrt 2 abg．Sedraczef das Mort．
 Iaczef（bont der Tribüne）：Sohes Sauts！©fegen den Yftrag ber Seerren Mageorbneten Dr．תoxosec und Genvifen，betreffent bie affätberuitg bes § 8 Der Feuexlöicupromutg für Steiermarf，hegt bie
 miegenditen Bedenfen und empfieblt dem hoben Šaupe die 2tblebrung biejes 2frtrages，weil er ge $=$ eigntet ift，bie Feuerjitherbeit in hohem（bxabe zu gefährben．Sebent Feuermehrmante ift befant，Dã bei entent תaminbrande burch ben entitehenden Ruft＝ zug cine Feuergarbe felbit bei winditille fich aus？ breitet utho nidft mut das eigent Solz $=$ oder Strohy Dach in Brand gejegt merbent fant，jondernt auti）
 ein leiduter Wind Gerricht，wirb bie Entfernumg bon 20 Metern fofort überjprungen．Bei einem Dach＝ober કૃaubbrande ift aber bie Entfernutg bont 20，30，jelbjt 50 Metern exfahrungsgemäß boll $=$ fontment utzulänglich und Die biš）erige Ěntfernung bont 100 Metern eber zu gering als zu boch be＝ mefien，bejonders mit Rüdfitht auf die etwaige Gefähroutg von Menfdenteben．

Die Selbitreinigung ift inmer bedenflich，weil
 gemififentaft dabei borgeben，boch nicht bie（Se＝ ichioflichfeit Des gelenten Raudfangfehrers bejiten．
 flente Schäden an Den Raucoffängen fofort zut ent＝ Decten，und bie Folge babon waven und werben ftets eint $\mathfrak{A}$ Hzafl groner Scaubbrände feit，Die Durch utzulängliche doer untexlaifent Æeinigutg ber Æaudifänge entitanben fitb ober entiteben werben．

Durch die Berringerung ber Entfernutg foldher Dbjefte won Den Nactibarthäufern werben aber auch Dieje bebroht utto bie Folge mird fein，Dañ Das， was ber Cintelne Durch Die Selbitreinigutg erjpart， taujendjach ant Rationaftermögen burch Brand＝ ichäDen verforen geft．
 ichaften für jolche Dbjefte ergöhte Berjicherutg $=$ prämien eithebent，uno menn ber ßejiłer bieje nicht

Yeiften mill ober fant und es brent ibm jein Dbjeft ab，mun bie（Sejantheit für tht cinppingent anto
 bulangent，ifm ben Schaben ganz zu exjegen．

Bei ber üblicyen ßerbanutgsart miirben（id） aber ganze Dutichaften und Weiler ber $\mathfrak{B e r p f l i d f t u n g}$ ， Die Яaudfätge burch Raudfangfefrex remigen zu
 meifter wird badurch bie Exiftenzmöglidafeit ent＝ zogen ober e马 müfien bie Яebrtarife monergäftnig＝
 treffen mürbe．शuch die æauddangfefrermeifer finto Geute trote iffer gronet Berantrontlichleit bejonoers Dutch）Die hohent（Gefilfentögne nicht auf Fojent ge＝ bettet．Mix ift befant，bañ jich jelbit in einemt größeren §xte Dberiteiermart＇s bor mentigen §afren cit ケauchfanglehrermeifer，Der eite größere よa＝ milie zu exhalten hatte，wegen Mahrungsorgen bas Seben genomment hat．Schmäfent Sie ihnen bie §erbientitnöglichfeit zunt Sachteife ber（5efantheit nicht．

Der ©emerbe＝2れぼdun ftelt bemuad folgenbe 2hnträge（lieift）：
，1．Der $\mathfrak{A}$ ntrag ber Mageorbnten $\mathfrak{D r}$ ． $\mathfrak{R} \mathrm{D}=$ vošec， $\mathfrak{F i s ̌ e f , ~ \Re o s ̌ f i a r ~ u n d ~ G e n o f i e n , ~ b e = ~}$ treffent Die atbänderung bes \＆ 8 ber Feuer＝〔öidjordutug für Steiermarf，凸eifage $\mathfrak{F x}$ ．174， mird abgelehnt．
 Dem Ranotage it ber nächiten $\mathfrak{L a g u t g}$ eitte ben Beoürpitifen ber ¿andbeböfferung mehr entiprectjende Feuertaidiondoung im Sinte beg
 borzultegen．＂
Э（⿺）bemerfe bazu mur，Dáz jich ber（bemerbe＝



 2uझchuf it bie Sage fommt，im Einverneymen mit Den zuitändigen tedfitiqdien Gintern itber joldge （Eryeid）terungen beraten unto 2hträge an das bohe ふ̌aus itelfen 子u fömen．

Sanbeăhauptutant：ě马 gefongt mut zum Worte Der ふerr Weridteritatter סе马 Mintoritätg＝ antrages $\mathfrak{H b g}$ ．Dr．Bentowiě．

Beridyterftalter ber Meinorität $\mathfrak{D r}$ ．Bentoviě： Эdf twill midh bei ber Begrünoung meines uto meiner Яollegen Minorität ift zweifellos，Dá̃ Der \＆ 8 Der Feuerföfchorbmutg einer Reform beburftig ift，was ja aud）im（Se＝
merbe $=2 \mathrm{~A}$ tgidy $\mathfrak{B}$ bon affen Secren anerfant morben ift．E5 ift fier bajferbe zu foritatierent，wie e马 bei alfen Derartigen（5eferen zu gejuldenen pflegt， Dan mant nämlich auf bent luterichied zmifichen Staid mot Flachland feine Riucticht nimmt．Die 乌er＝ Gärtniffe fint in弓bejondere feit ber Beit，feit in Steiermari die Selprbezirfe eingefühyt morben find， unthaltbare geworben．Die Reintgung burch bie æauchfanglehrex，wie fie im（bejege borgejehen ift， Theft mur auf bem Sapier．Jn biefen Drten werben Die（Febühren eingehoben，trobdem bie Renigutg Der Bejizer felfit bejorgt ober bie Æeintigutg durch §efrange bejongt miro．Jebenfalle menn die 凡eini＝ gutg Durch ben Rauchianglefrer bejorgt wird，ge＝ idfieft e马 jefr mangethaft，mährend bie Selbit＝ reinigung beffer gemacht wirb．Wir haben ja nidats einzuwendent，Dã̃ es Dabei bleiben foll，daj die Reintgutg Durch Den Raudfangfefrex Durdhgejührt wito，aber e马 ift notwendig mit ßiüfficht auf Die $\mathfrak{B e r g a ̈ l t n i f i f e ~ a u f ~ b e m ~ F l a c k l a n d e , ~ b a n ̃ ~ b i e ~ D i f t a n z ~}$ bon 100 Metern herabgejebt merbe auf 20 Meter．
 wentung bagegen erfoben morbent uto ber ¿anotag joff audd）feine Schmierigfeitent machen．Sch ver＝ weife barauf，Dan mix in anderen ఇändern analoge Beitimnumgen habent，nadi meldfen ber ¿andes＝ 2uぼ Detichaftent zu bewilligen．Ebemio babent wir in תïrnten Beftinntungen，to eb＇Dent freien ©rmejfen Der（semeindeborftehung anheingejtefft ift，für eint＝ zehtitehende Gebäube die Selbitreinigung zu be＝ wilfiger．Die Gefahn mird badurch nidgt exhöht， Die Selbjtreinigutg bejorgt biefes（bejc）äft beffer als bie Raudfangfeyrer．©゙S joll Darit feit ßor＝ murf gegen bie Raudfangeebrer liegen，ich will bie Sache nidft generalifieren．（5） Wix haben ben Ahtrag eingebracht，Dás Die Diftanz auf 20 Meter herabgefegt merbe．Wix haben Des＝ megen audh einige andere Beftimnungen aufge＝ nomment，Dã̃ Die Reintigutg b̈tter ftattfindent uno Dá̃ Das શußbrenten Der famint unter beftimmten erichmerten Modalitäten fattfinden forme．
 סaß̃ auç andere ミandeşgejete äfuliche Bejtimmun＝ gen enthaltent und bie yole Fegienutg gegen bieje Fajifung bes（Fejeteß，wie gegen bie Seöhe ber Diftanz feite Ginwendutg erfebt，mierem 2 thtrage pente Buftimnuth erteilent mixo．Scl babe geid）lofien．
\＆anbeghantututan：Jch eröfitic über ben



3um Worte gemeldet haben fich bie Serven 9age $=$ orbmeten Rošax，அovaf，ふrebs utio 5of mantu．Werfentof．

E゙马 gelangt zum Worte Der 5eerr शbgeorbnte Rošfar．
 Sth habe ben 2 tutag Der Serren 2 Ggeorbneten $\mathfrak{D x}$ ．
 ic）uffe gentigento ausenantorgejekt uno wertretent， wie aud bei N（flefrung besjelben bas Mentori＝ tätsbotum angemelbet．Sufälligermeije ift bie ichriftliche laberreichung Desjelben unterbfieben．

Da es die Berbältniffe am Flachlanto oringeno erfecifchent，balte ide biejen $\mathfrak{Y}$ ntrag aufrecht，indem
 ¡ebutg ber Diftanz bont 100 auf 20 Meter zmifdiden Den © Sebäuben mur it wentgen Fälfen gedient märe．

Die Fentersgefabr ift boch nicht dabont abjärgig， ob Die æancfänge burch befugte Rautafangfebrex doer nom Giezu beföfigtem Sentiperjonale gereintigt werben，biefmefr ift ber Umitano mapgebeno doer als entidgeibento zu betrachtent，wie unto mit weldger （Gxindridffeit die Æeinigutg pollzogent wird．

De马wegen beantrage ich bie 2ftafme bes 2tt＝ trages in jenem Wortlaute，als bie 2fntragitelfex
 Fenterlöfchorontutg，refpeffine＝gejek，geitellt Kabent． Der 2rtrag lautet（liejt）：
，，Der fybhe \＆anotag morle befichfieẽent：
Der § 8 hat in Sinturt zu lauten：Die Schornfteint und Sdfläuche müfifer Dutch Rauth）＝ fangfebrer gereintigt werben．Jeboch farn die（5）＝ meindebertretung Giebon $\mathfrak{U m g a n g}$ nefmen utd bie entiprectiende Selbftreinigutg bemilfigen． Wie oft bie Reintigutg itattzufindent hat，be＝ fimmet ber（5semeindeborfteher mit æüdficidy auf
 Der Feuerutgen．

Die Reinigutg ber Schomiteine und Scfläuche hat aber mindeftent int winter affe ztoei Mionate，im Sommer wenigitens cimmal， bei gropen Fenexungen aber，namentlidi it Werfifütten uno ふabrifen，offter，went nötig jogar affe adgt $\mathfrak{L}$ age ftattzufindent．

Æufitithe Schorititeine fönten mit Bemilli＝ gutg Des Genteinoboritegers uno unter We＝
 gebrant werben．Won bem 2fubbenten Der Saminte fitho Der（Semeindeboriteler，bie Nad）$=$ barn mio bie Reitung ber Fenerweln，fafle
eine joldge in Der（ffementide bejtegt，zut verität＝ bigen．

## Urtifel II．

Mit Dem Wolfzuge biejes（5ejeke马 i斤t Mein Mintiter Des §muern betraut．＂
Sck erjuche um 2fnabme biejes 2fntrages．
\＆andeçhatptuant：厄゙马 obliegt mix bor＝
 Daker diejenigen ふ̌erren，bie ben bon Seern Whg． Rošfar geitellen atntrag unterftüben mollen，fich bont ifxen Sizen zu erbeben．（5beffieft．）Der $\mathfrak{2}$ $\mathfrak{B e r f a n o l u t g . ~ B u m ~ W o r t e ~ g e f o r g t ~ b e r ~ S e r r ~} \mathfrak{Z b g}$ ． Mobaf．
 Sachoent nodit biel Material zu berarbeiten iit unt es jpät an der Beit ift，wifl ich die Şerren nicht
 it Berkandlutg fefft，Der faft nidgt mert ift，Dañ man onn ifm joridgt．2luf mijerent Flachlande ja）recitt
 Deshalb fommt e马 mix bor，dañ wix hier im yoben
 bin nidgt bagegen，bañ bie Feurrlödhoromutg füx Stäbte mits gejchlofient Drtjchaften，Märfte u．f．m． plaggreifen jolf；e马 muñ io jein，aber brauß̃en auf bent flackifande，to bie Bawernhäufer meit auseinanderfteben und auch nicht jo hohe 『ebänoe erridgtet mexbent，ift es nach meiner enticht eine Sache，bie mant nicht zu befandelt braudit．Jid weiß nidgt，wer bie Rauchfangfeywer in Schut nimmt，aber es bandelt fith nidyt barum，Dã̃ Der
 fer ant flacken Rattoe find nom $\mathfrak{B o b e n t ~ b i s ~ z u m ~}$ Raudhfang höctyitens 6 Mreter hod und Dent Rautho fant famt eit Sntecht mit cinem WBifal abfebren und die（sejçidfte ijt fertig．Die Bauemfäuler Gabent gemögntid mux einten Æaudifang，bei anderen Şäujern，耳eerrichaften，Schulent，Bfarrgöfent，Da ift Die Sache ander马，ba haben die Şaußberren gemblyn＝ Yich mit ben Raudfangleyrermeifter ein $\mathfrak{A b f o m =}$ ment getroffen．Seiex bandelt es fich nux unt jene Šäulex，it meldjen Der Eigentünter ben Æaucofang felbit fefrt unto Deshatb wom Rauchfangfebrer bei Dex politijchen Behöroe angezeigt rixb；bon bent toolfent twir befteit merbent．Jch bin bollfommen
 enten æaudgfang bont entem ふauernliat fefren will．Ere geht nur hitt，bamit ex zeigt，bañ er ber Meifter ift，zum Refren jchict ex mur einen $\mathfrak{B u b e n}$

Yint．Wix molfent feine Eryedderungen für jene Seäujer，two Der ケaudjangfebrer notwendig ift，mo es hohe $\mathfrak{Z y f i n t o r a u d f a ̈ n g e ~ g i b t . ~ W B i x ~ m o l f e n ~ n u x ~}$ eite Erreidferung，Dañ Die immermäbrenden $2 \mathfrak{H}=$ zeigen wegen תamtinteintigutg bei ben fleiten Bau＝ ernbäufern nidgt fattfindent．Meine Servent，Deş wegen beantrage idd，bã̃ Sie alfe ben Minoritäts＝ antrag unterfituben uno antefmen wolfent，unt Sie fibment ficher feit，Dã̃ niemanoemt ein Schaden子agefügt twiro．Sch habe felbit bie ©rfahrutg ge＝ madht，dañ der faminfeger oft jehr jpät das תeffren bejorgen will，dañ aber Der Eigentümer megent ӥberruutg Des famines infolge nötigen Brot＝ bactent ober nötiger größ̃eren Feuerung die Reini＝ gutg desjerben bereits jelfit bejorgte，bezielyug＝ weife bejorgen muß̃te．

Sch bar felbit Beuge，Dã̃ der תamnufegers lehrlitg zur zegutg des famites mäbxeno bes
 wartung eineß flenten Jmbifies und eines（Sfajes WSen abgewiejent merben muñte．Bu Den Feery ichaften unt ben fie verlangenton（Eigentüment wer＝ Den Die Raudfangfefrex noch inmer yingeben fön＝ nent，aber uts handelt es fich lebiglich darum，dañ die Bauert beredhtigt jein jollent，ifye Æamint felbit
 werben fönten uto baburch untötige wege zut dent politifichen $\mathfrak{B e}$ eförben haben．Wenn Der betreffende Befizer am Flachlande jeinen תamin nidgt jelbit abfeften barf，fo ift bas io äfhrlidy，wie it den großen StäDtent，too an jeber Straßentectie ein Stiefel $=$ puber fteht，unt weil er eint Stiefelpuker ift，fo mute man fich bei ifht die Stiefel puben Caffen， went mant nidgt mill megen Selbitreinigung der Be＝ ichuthutg beftraft merben．Эch beantrage baber und bitte，füt bent $\begin{aligned} & \text { Yntrag } \\ & \text { Der Mintorität ftimment } \\ & \text { a }\end{aligned}$ wolfen．Damit bit idf fertig．


，，Seboch fant die（Jemteindebertreturg bei eits
 Gebäuden entfernten Wolntiäujern ober mit Seciz＝ antagen berjehenen Wobnazumen fievon Untgang telehtent anto bie entiprechende Selbitreinigutg be $=$ willigen．＂

Meine Serren！Went man jich Die Berfält＝ nisgrade am glachlande anfieft，fo werben Sie
 Differenz twie 20 Meter bon cintem Dbjeft zum andern iit，weil wir eine geifiloffene $\mathfrak{B e r b a u n g ~}$
ant Flachlanto ntidit haben．Weiters wird im Mil noritätらantrage gejagt：
，，Wie oft bie Fientigutg it Diejen Gebäuben Itattzufinden bat，beffinmet Der（bemeindeboriteber
 und Stärfe der Feuerungen ；；eboch Gat bie bemilligte Selbitreinigutg it Den Mionaten Septentber bis
 in Der übrigen Beit bes Jahres wentigitent affe adgt Wodjent zut erfolgen．＂

Was Sie fiex einem ©emembeborfteger zu＝ muten mit diejent 2hntrage，bas ift unglaublich，aber nidgt nur mg g（aublid），bent fie bedenfen gar nicht， welde $\mathfrak{L a f t e n}$ Sie ifnt Damit auferlegen uno meldhe
 frïlfer haben wix eiten joldent 2fatrag gehabt，jest Gaben twit mieber einen 2 Antrag gegent Den Gerwerbe ftano－als wem Sie jnitematijd darauf ausgeben würdent，bie Gfemerbetreibenden aus ber Welt zu idhaffent．Früber haben Sie zugejubelt，weil Jhr atutrag angenommen muxbe．Jch mill §hnter aber Das nidgt zumuten，Dã̃ Sie besmegen ben afntag geftellt Gaben，fondent Sie faben ben 2ntrag be $=$ wegen geitellt，bamit Sie，wemt Sie nady Seaufe fommen，fagen fobmten，Sic baben ifnen etwas mit＝
 ntidgt meyr ichifanieren．＂）Wૂs Gaben Sie Jhren Wäflemt mitgebracht；Sie müfien daふ ibnen Deutlidf und wahnyeitsgetreu fagen，dañ er bielfeidy int Sahve ein paar fronent erpart，bie er für Dent
 Die Æeinigung eine马 ફૃaujes pro §ahx zahlen folfen．
 bei denen Sie fich brültent，Dã̉ Sie ifnent eit Gbe idhent gebractit haben，sut Jhiten fomment werbent unt Sgnen fagen merbent，ich bebante midh für Shr （Fefdent，id）expare zwar beint Faudfangfeyrer ein paax Яronett，bafür muß ich aber an ßerfiche＝ runģ̉prämic um 10 bis 20 K mefr zaflent．

Warum，meine Secrren？Weil bie Feuersgefahx eine exföhte wixd und bie Werfichenungsgejelfichaftent「agen werben：Du haft eine exhöhte 刃rämie zut Gezaflen．Meinte Serren，Sie fönten mir glauben voer nidat，bas ift gleichbebentend，aber ich teeroe Jhnen einen $\mathfrak{F a l f}$ erzäblent，Der fich ereignet hat， aus bem man erjeben fant，in melche Werlegenbeit Sie jelbit und bieffeidft audt Der betreffende Foutch $=$ fanglefyrer fonmten fouth：
§ut Beairfe Əexbbad ift ein Dbjeft abgebramt． Der Befiter hat bie Selbiffehrutg diejes Dbjeftes bejorgt．Erx hat bem faudfangfebrermeifer nidgt
cintal die Möglidffeit gegeben nadizufehen，ob gefegrt morben ift ober nidid．Das Dbjeft ift abge $=$ bxant mod man hat mun ben Raurfianglebrex zux Werantmortung gezogen．Waz hat aber biejen Rauchfangiefrermeifter enzig und affein bor ber Strafe gerettet？Nux ba弓 eine，Dañ der $\mathfrak{B e z i r f}$ హerb＝ bach ats Siebrbeairf gejeblidy noch nicht feitgeiezt toar．Siux Desbalb fonnte man Dem Raudgang＝
 er muß̃te freigeprochen werben．

Mit Dem borliegenoen 2 ntrage ichaffen Sie gar nid）ts．Mit joldyen Mrträgen，wie Sie fie jekt bringen，täufchen Sie fith jelbit，wenn Sie glauben， Fhrem Molfe etmas（6xtes zu tur，Dent Das Gegen＝ teil mixd eintreten．©̌弓 wird nod Dazil fomment， dã̃ Sie po ntancher megen biejes Aftrages wer＝ fluchen wixd，weil ifm megen besjelben feit 5aw und（Sut berforen gegangen ift．Jidb bitte Sie，meine Serrent，Den Minoritätsantrag nidgt anzutement，
 tung nidht am Gemifien Yiegt，unts Yiegt bas wobjl ber Beböfferung bon Steierntarf fehr amt Gemijfent．

 Şauร burch längere Beit aufzubaltert，affein bom Stantbunfte bes Æeferenten für bas Jeurweien int
 Gohe Şaus zu exfuchen，ben Minderbeitsontrag auf alfe Fäfle abzuleynen．Sch fant aber auch nicdet unthin，ment fchmeren Bebenten gegen Den Suntt 2
子ubxücten．Diejer 2．Bunft fchent mix in cinemt
 putte bes 2futrages der Mefrbeit zu fefer．Mach Dem erjten Teile Des 2 ntrages der Mebrbeit bes （6emerbe＝2tuรiculfes foll ber 2htrag ber Sexren 2tbgeorbneten Dx．ঞorosec， $\mathfrak{F}$ išefut Genofifn，
 oronung，abgelefgnt merben．Durch ben zweiten Teil
 geforbert，Dem Landtage in ber nächiten $\mathfrak{I a g u n g}$ eute ben Bedürnuificn ber ¿anobevorfferutg mehx entiprectionde Feuerlofichoromutg in Sime bes 2 at＝ trages Dr．Ћorošec zur Beichlupfajitutg vorzu＝ regen．Saut mun ich baxauf aufnerffant machent，
 auf Die Crleidterungen bei Der Fentigutg bex Rauchfänge und Sçornteine noch viel weiter geht， als ber borliegende 2futrag ber Minderfeit bes
 fint noch gemifie Beidgräntutgen beibebaiten，ins3
bejondere noch bie Entfentung bon mintocitens 20 Meter．Der Kutrag De马 Seern Dr．Roxošec femnt überfaupt feine jolde Beidgränfing，jonbern es heipt mux：
，Die S（f）ornitente mo Sdjläuche müfint Dutch Rauthianglehner geremigt merben．Seboch fant die Gemeindevertretung ficoon $\mathfrak{H m g a n g}$ nelimen unto Die entiprechende Selbitreintigutg bemilligen．＂
 entipridht，zu entiduuldigen；biejer etroas jeltjame

 Die Worte ，„Reintigung Durch ben Bejizer＂jegen．
§un，meint Seerren，ich fout mich auts dem er＝ wähnten Grunde mit dent zweiten Wbjake Dee 2fu＝ trages ber Mebryeit auch nidgt enverfantoen ex＝
 Dutchaus nidft notmenoig ift，ixgendetwas an bem beftefenton \＆ 8 Der Feuextifichoromutg zu änoernt， unt zroar um io meniger，als bieje gegenmärtige Fafiung ja ohnefint ichont ein תompromín baritelft zwifchen bem Beitreben auf ber einen Seite，cine Ermeiterung Der Reinigung Durd Die Befiber herbei＝ zufülhent uno auf Diejent Wege gemififen Wiunichen Der ¿andbewölferutg ein Entgegentommen zu zeigen it bezug auf bic Eryeidyterungen ber ßoridyriften unt ber Forberung auf ber attpent Seite，iebe Frt Diejer Æeintgutg Durd Die Bejtzer abzujchaffen und

 müßte idy auf bem resteren Stanopunfte ftehen mo id）ermälne nodmala，סañ fanon oie gegentmärtige Fafiung Deふ § 8 ein תompromin zwifchen jenen beioen Stantppurftent baritellt．

Mañgebend müffen vor alfem antern bie Rüư＝ jichten auf bie Feuexjicherbeit jein．Dieje müffen Doch jebenfalls it Die erfe Rinie gerüctit merbent mid es muiffent infolgedefien für die Fentigutg Durch Die Befizer Derartige Beidhräntungen feitgejeß joint，
 （Sebätoe als auth fur bie umftehenden Gebäube dex Rachbarichaft nach Möglidjfeit Kintangebalten wird． Dajer beichrärfit der \＆ 8 Der Fruerföddoromutg bie jogenante Selbitxeinigutg auf einzeliteljento，eben＝ exDige（febäube und auf foldge，bie mindeftens 100 Meter bont anderent（bebäuסen entfernt fehert．Miente Serren，follte auth won diejer Bejchränfintg $\mathfrak{H m =}$ gatg genomment werben，follte in ber Entfernung auf 20 Mieter Gerabgegangen werben ober gar nadh Dem urjprünglichen 2fntrage des §erm 2 Ugg．Dr． ケorošec bou jeber Befdräntung Der Entfernung
abgegangent merbent，fo mütoe ifberbaupt der oberfte
 gung Der Schomiteinte burch die Dazu befugten und Danit vertranten ફantowerfer porzunegnten ift，füx Die $\mathfrak{Z a n d b}$ bebolferung jo gut wie aufgefoben jein．
 Жedte darauf hitgemiejen moroen，dáß bei Æaud）＝ fangfeuern die umliegenden Wobntäujer，die auf bem Zanto oft mit Schitodeln ober Stroh gebecift Fitho，fchon bei ber gerintgiten $\mathfrak{Q u f t b e r v e g u t g ~ i t ~ e i n e r ~}$ （Enternung bon 20 bis 30 Meter burch）fliegende
 meht als ebenerdigen ©febäuben aber jekt die Reini＝
 beditgt eine gemifie factomäntifiche ferntnis bor＝ auts，bie mant in der Fiegel mogy nid）t vorauझjetzen
 fam gemadft morben，סañ porausfichtlich joldge dinde＝ rungen Derartige weitere Bejchränfungen Der gejeb $\Rightarrow$
 werbent，Dan die Berficherungsgefelficuaften mit ben ßrämiemtäken in die Söbe gehen merbent．

2tus affen Diejen ©frünben bit idh Der Meinung，
 ichuffes 子weifelfos gecight märe，it minerent \｛anto die Feuersgefahr bebenflich zu exhöhen，und jabon aus biejem（5runde，abgejeben bon affen antorent Riüficident，untbebingt abgelefnt merben muilife．Sef bitte aber aud bem zweiten $\mathfrak{F}$ mufte bes sturages
 in einem gewifien（Segenjake zux eigentlid）en Mei＝ nutg diejer Mefretheit zu itehen icheint，gleichfalts Die（5fentehmigutg fut berjagen．

2lbg．Waguer（ $==(5)$ ．Feldbach）：5ృoher $\mathfrak{\Omega a t D}=$ tag！Sch fätte nicht gedacht，Dã̉ idh）heute zum Worte fommen werbe，aber bie Werbältnifife zwingen midh dazu，einen 彐ermittlutgbovrichlag zu machen．
 jowohl ben der Mebrbeit als auth ben ber Minder＝
 nidf）gantz unvecht ift，aber etmas liegt boch ant der
 veremes unt habe idgon Sumberte bon Brandidäden jelbit eryoben ober idh Gabe won ben Brand＝
 Schornfteimichtreinigutg am afferwentigiten bie $\mathfrak{U r}=$ jache Des ßrandes war，fondent bã̉ bieje ganz andersino zu fuchen war，Brandlegung，untoor＝


Sch babe yor Jabret eite Sbänberung ber Feuerlöfdyorbmutg it 9futrag gebracht uno murbe
biefe Feuerlöjchorbnuntg bamals tatiächfich autd in Den $\S \S 8$ 8， 11 mo 47 abgeảnoert，e马 ift mix aber nitht gefungen，bic Entfernung bon 60 Mieter feit＝ るufeken．Num，wie e马 fabn geht，e马 find 100 Metex angenomment worben und bieje befteben bente nod） aufrectit．

Sch fege mut beute，dañ meber ber Shtrag bex
 weldhe 20 Mreter beantragt，2fntabme finden miro， Die（5ntfentutg won 20 Meter ift audd ein bibchen zu gexing，Dafer möchte id．mix exfauben，einet Bernittfung antrag zu felfen，Daß̃ anftatt 20 Metex 50 Meter gejest merbert．M M Sräfitent bes Feuer＝ verfidferutgboereites jebe idf feite（Sefahx bavit， ment dic Selbitreinigung gut gebanthabt miro．
 תrebs fant ich einen Gegenbemeis bringen：Jch
 reinigt warde，und zwar ourch einent Rauddfangs fehrertegrling．Jit einemt foldjent $\mathfrak{F a f f e}$ fommt e马 Dant fegr häufig vor，Dã̃ bie Bäuermment jelbit пас）feftent müffen．Bei ebentervigen（bebätoent ift das ja möglitu）．

Sch möchte nut giauben，סaß biejer mein $\mathfrak{B e}=$ mittlungsantrag angenommen werben forlte，weldeer Dafint geht，Dáß bie Entffernutg bon 20 Meter auf 50 Mieter eryäht miro．
（Der Mntrag mixb genügeno unteritützt．）
玉anbeghauptuant：sachoent fich niemand medhr zunt Worte nteldet，erfläre ich die Debatte für gejdilofien mo exteile bem Seerm Seridgt＝ erfatter Das © dfutatoort．
 Die Entftefyugsgeidichte De马 zmeiten Wbjates der Borlage teile id）mit，dañ berjelbe itfolge eines Mípoerftänoniffes it bas grotofoll gelangt ift und
 Brotofolfe it Den $\mathfrak{A t t r a g}$ ．

Die Beit，bie uns für bie 2ftsidußberatung zur $\mathfrak{B e r f u ̈ g u n t g ~ f t a n o , ~ t o a r ~ l a ̈ n g i t ~ v e r f l o f i e n , ~ w i x ~}$
 fajfutg fomment．

Ef弓 ift daher fteheno unt in Crile ber zmeite Vbjab verlejen morben，man hat ja unto ja gejagt mo ift finats bei ber Turt
（E） elimintieren．Dies molfte ich zu menter Rechtferti＝ gutg amfüden：

Was bie norgebrachten Schifanen unt übel＝ ftäno anbelangt，io ift es nicht aunerorbentlich
 Refushuege abzuitelfen．

Was nun aber die nom geeffent 5erm Bor＝ rebiter，Dem $\mathfrak{A l g g}$ ．Benfobič angezogene Tirblex §euerföddorotung betrifft，io muf id ein effa＝
 Durch Dieje Das Recft cingeräunt，Fitch der $\mathfrak{F j f l i d f t}$ t
 Unter biefen（semeinden war autd 3roilffuafgreien． Die Seifiker it biefer waren nidgt berpflichtet，iffe Scäufer סurch befugte ॠaudgfangfegree fefren zu

 Den am Æaucdfange mid joffectute Æeinigung bie Hriacte war，Dã̉ Das geutr io grope Dimentiontat amefment fornte．Das Geuer fam in ber Racht

 mito（fut berlover．
$\mathfrak{A l f o} \mathrm{Gie}$ jehen，Das fant mant abjorut nicht






 hof at wid ziefe ifin zuruict．

Sambeshautmant：Эd fiffeite zut Ab＝ ftinmuntg；Der §err ßericferertatter Der Mefrybeit Gat ben Funft II ber \｛uträ̆ge bes शubiduifes zutuirtfigezogetr．
 gentelfet Der Şerr $\mathfrak{2 l b g}$ ．Dr．和uchas．Sch erteile ifm başectbe．
 5̌aus！ๆit es überyaupt möglich，baj̃ der 凡eferent



W3ix haben feit einigen $\mathfrak{I}$ agen auffiegen eine Worlage，betreffent den Bericift Des Gerwerbe＝2tus＝

 irgentecinen sirtum fineingefommen fein forf．Radf） Dem aber das hoge seans dariüber belefgrt morbert


 exitatter eirfact fagt，idf berzichte auf $\mathfrak{F u m f t}$ II， id．ziefye imn zuriưt！

ミanbes̆hauptmant ： $\mathfrak{c c h}$ bitte，meine 5er＝

 mitch gut eximnert bermag，eate Beftimmutg batiber，

 niçgt．©゙る ift aber mieberlyort vorgefonment，Daja Der Berichteritatter，ofne Dan ein Mitglied des
 aufmerfian genactit hat，bañ inforge eines Sertumes ettwas int 2futrage enthatten it，was nidft beabs fiçbtigt faar，und dañ ex Diefen Teil eleminiext mo
 Eiuljpruch erfebt，fo ift，glaube idh，bas geiciceiteéte， wir ficheiten zur geteilten 2fGitimnung，und wer Den Funft II，wie es dee serr ßeridgterftatter borgebradft hat，efimintiert mififen will，ber ftimmt eben nicht dafirr．Dabei bermeiben toir eine Debatte，
 itimmung Gat fich zum wisorte gemelbet der 5erv 2fg．Dr．תoxošec；idh exteile ign basfelfe．

 Serrn Woritbenten ganz ant Demt wenn jemand
 wirb，io muf er eben zur MGítimmung gebradit werben．

Sch mill nur auf cinen anbern $\mathfrak{F a l f}$ aufmertian madfert，bamit fein Wräjubiz gelidaffen wirb．Der erfte $\mathbb{F u n f t}$ Des $\mathfrak{E}$ frtrages ifit，glaube idd，überfoupt nicht mefir zut 民（fftimmunt zut bringen，nactiont



 aufgegriffent woorben，aber ex beitegt nididt，er ift ein megatiber aftrag，wito ith bitte ভe．©̌zelfenz， über diefen Teil des \｛ytrages nidft abjitimmen zut lafien．

玉andeşauptmant：ฐch fabe barauf zu ervibert，Dáa idy int Gegeriftante der शuffafiung

民us゙iduife gegeben hat，Yautet dabint，dañ er den


 it Worberatung funtegmen und dariuber cinent $\mathfrak{A n}=$

 die 2funabme des qutrages nicht eintugefien．

