
PRIROIOSLDYll MUZEJ



*V* LJIBLJAll

Mitthcilungen

des

Iuseal\rereines fiir Krai11.

Herausgegeben von dessen Ausschusse.

\'ierler Jal1rRang.

Erste- .\ blheil u ng: l liloris:cl 1cr Tl 1011.


(irf d



Laibach 1891.

Vc rl ng d es Mu scn l vere in es fo r K ra i n.





IJmcL: '\"Oil lg. v. K.lcinni.ayr ti •'c:d. l\.1ml in Laibo.c:h.

### Chron ik des Vereines.

Die Vereinsthatigkeit war, so wie in den beiden Vorjahren

eine u nausgesctzt ru hrige und vorsorgende; es wu rden Mona ts· vortragc abgehalten, Abhandlungen for die Mitthcilungen ver· aolasst und bcschafft , der Mitgliedcrstand sowic auch die Anzahl der wissenschaft lichen Korperscbaftcn , mit dcnen der

\'ercin in Schriftentauschverkehr trat, erweitert.

Die:;e Bemi1hungen fanden die kraftigste U ntersti.t tzu ng seiteos der hohen Korperschaften uod andercr grossmiithiger Forderer der \'creinsinteressen durch Zuwendung von Sub­ ventionen, u nd 1.war van Seite des hohen krainichen Land· tages mit 400 fl .. der krainischen Sparcasse mit 250 fl.. des hohen k. k. Cultus- und Unterrichtsministeriums mit 200 fl..

Sr. Excellcnz des Laibacher Fiirstbischofs Dr. Jakob Missia mit 60 n.. des lndustriellen Ottomar Hamberg mit 50 fl .

wofiir allcn hochdenselben hiemit der warmtc Dank aus­ gesprochen wird.

Die Vereinsstatuten erhielten bei der Generalversamm lung am 24. juni 1890 in einigeo Bestimmungen cine Aenderung. die auch von der hohen Regierung ihre Genehmigu ng erhielt. Auf Grund derselben wird nun im Jahre 1891 nach abgelau­ fenem Triennium die Neuwahl des Ausschusses stattfinden.

Der Cassastand des Vereines ist ein bcfriedigender. Solcher ist aus dem bier folgendeo Rechnu ngs-t\ bschlusse mit Ende t 89<> 7.U entnchmen ; uod hat sich scither im gleichen Niveau erhalten. so dass der abtreteode Ausschuss dem neu· gewablten noch einen Ueberschuss zu iibergeben in der Lage sein dlirfte.

Die von den verschiedeneo wissenschaftlichen Vereincn

erhaltenen Tauschcxemplare wurden dem loblichen Landes­ ausscbusse fur die Musealbibliothek im Rudolfinum abgetreten.



II. Rechnungsabschluss des lVIusealvereines fur Krain

fiir die Zeit vom 1. Janner bis Ende December 1890.

**8innnhrrlt'l l**

Cassare-;t vom \"orjahre

2 Mitgliederbeitriige . . . .

*3* Utplomta..'tea . . .



4 Subventionen, und zwar:

1. vom hohen krain. Lan<ltag.;

*b}* von der IObL kraia. Sparcasc ontige Beitrage:

* 1. Spende Sr. Excell . Flirstbi'<Chuf Dr. Jakob Missia • . . . . •

lktrag\_j Po t·

II. kr. *);r .* I



66

64

400

250 2

3

60 4

**"''\.tasttl>er-i**



Hcrau,gabeder \httheilung1m 1889:

1. den Rest 11uf die Buchdrucker­ kostcn und Uuchbinderarbeiten pm 1889 . . . . . 0. 134·30
2. I lonorare pro 1890 *330* ·-

Diencrslllhnu ng his Ende 1890 Kanzlci • Erfordernis.:;I! . .

Porto-.'\ uslagcn .

* 1. Ankauf ,-on Diplomblankette n

Betrag

1. h.

*2* 50

50 551/t

*/J;* voa Herrn Ottomar Hamberg

*<}* Sonstige {fur 1 Exemplar tk-,;

* 1. Jahresb. und 1 Einhand )

6

50 65

I 70

7

fl. 50·-

*/J)* Sonstige . . • 12 ·25

Yerbliebencr <:as,arcst mit 31. De­ cember 1890 • . . • . . .

*Summe . .* . 1280 65

L a i l> a c h am 31. Deceml>cr 1X90.

*Summe* . . • 1280 65

Johann Robida

**Rt."r:hn ungsfohRr.**

## III. Verzeich nis

der mil dern kra nischcn Muscalvercinc irn

SchriIkutausclwerkehrc stchcnden I\lirpcrscllaften

nnd Vercine.

Aachen : Geschichts, erein.

Agram: •Viestnik •, hn•atsko arkeologil·ko drulh o. Bamberg: 1\aturfol'liChende Ge:;ellschaft

Basel: m,1ori-;ch anriquarische Gesdbchaft. Bayreuth : Hj,tori-cher \'erdn fli.r Oberfr:mkc:n Berlin: Kgl. \ bdemie der \\'issenschaftcn.

(;eM:llschaft fli.r Anthropologie, Ethnologic un<I Urgc...chichtc Vcrcin ftlr Geschichte der .\lark Urandenburg.

Hotanischcr Verein der l'rovinz Branden burg.

Bonn: Naturhistorischer \'erein. Brandenburg a. H.: llistorischer Vcrcin.

Braunschweig: Vcrein 11.ir l\"aturwissenchaflcn. Bregenz: r.luscumsverein fiir Vorarl bc:rg.

Breslau : Schlcsische Gesellschaft filr rntcrlantli,chc Cultur.

Brunn l-fa1ori,ch - staristi,. che Section dcr mhri-ch · hlc:sischen

,\ckerbaugeselbchaft.

:-;'aturfor-chender \'erein.

Budapest: Kgl. ungarische ,\ kademie der \\'is. nschafkn.

Kgl ungarische gc:ologi-che Uc-sdlo;chaft Chemnitz: atunvissenschaftlichc Gcscllschaf1.

Darmstadt: llt>torischc:r Vercin flir <las C:rosshcuogthum Hessen Dorpat : Gckhrlc esthnische Gesellschaf1.

Dresden : f.!(I. sachsischer Alterthumsverein.

NaLU rwissenschaftlicher V..:rein ·Iis..

Eisenberg (Sachsen-Altenburg): Geschichts- u nd alterthumsforschen­ der \'erein.

Eisleben: Vercin !Ur Ceschichte und ,\ lterthilmer dcr Grafschaft

Mansfchl.

**IV \"cn.eichni.s der 1nlt dem krainischen \h1!i.ealvereioe**

Fellin (Li\'land): Literarische Gesell,chaft.

Frankfurt a. M.: Verein fur Geschicbte und Alterthumskunde.

Senkenbergische natu rfor;ch. GesellschafL Freiburg i.B.: Gesellsc:baft z.ur DefOrderu ng <ler Gescbicbts-, ..\her·

lhums- und Volkshnde.

Friedrichshafen: Vt:rein fur Geschichte des Rodensees. Giessen : Oberhessischer Gescbichtsverei n.

Garlitz: Oberlaiisitzische Gesellsch u.ft der Wisscnschnften.

Gottingen: Kgl. Gesellschaft dcr Wisscnschaftcn. Graz: 1<. k. Gartenbaugesellschaft.

Hi>torischer Verein f\lr Steierrnark.

:-:aturwis,.cnscbaftlicher Verein rllr Stciermark.

1. andesmuscums•·erein Joaancum.

Greifswald : Gesell•cbaft ftir pommerische Gcschichte uad Alter· 1humskunde.

Gustrow: Vereia fur Freunde der aturgeschichte in :'.llecklenbu rg

Halle a. S.: K Leop.-Carol. Akademie der :\aturforscher.

Thllriagisch -sachsischer Vcrcin lhr Erforschung des '·aterlaadischen *A* llerthums.

Hambu rg: Verc:in fur hamburgiscbe Gcschicluc.

Verein ftir naturwis.<;cnschaflikhc lJnterhn !tu ng.

Hannover: llistorischer Verein for Nietlcrsachsen. Heidelberg: l\aturhistorisch-rneclicinischer Vcrcin. Hermannstadt : Verein fur siebenbUrgischc Lan<leskunde. Hohenleuben: Voigtlandischer

,\Jterthumsvercin.

Innsbruck: Museum Ferdinandeurn.

!\aturwissenschaftlich-me<licinischer Ycrdn.

Kiel : Gesellschaft ffir Schleswig-Holstcin-Lauenliuri;ische Gcschichte. Klagenfurt: Ge<. chicht:.·erein.

Katurbistorisches Lande.,muscum.

Konigsberg: A lrertbumsgesellschaft •Prussia•. Krakau: Kgl. Akademie der \Vh,enschaften. Laibach : Matica Slovenska.

Leipzig: Kgl. sachsische Gesellschafl dcr Wissenschaften.

Leisnig (Konigreich Sachscn): (;eschichts· und i\lterthumsn:rein Lemberg: Ossolinskiscbes National-lnstitut.

Leyden: '\iederl:mdiscbe Geselbchaft cler Wissenschaften.

Linz: Museum Francisco-Carolinum.

V«lrein fur Naturkunde.

**im hri(tentau.ch\'t.:rkehrc :otehendcn Kurpcr1<:haftcn unit Vcreine.**''



Lubeck: Verdn flir Geschichte und Alterthumcr. Moskau: Socit!tt! imp.!riale des .N'aturalbte.

Miinchen : ,\Itcrthum.-werein.

Hi,tori-cher Verein fUr Oberbaiern.

Miinster : \\'cstfalischer Provi.nzialverein fUr \\'isscns..:hafl und Ku nst. Nurnberg: Gcrmaniscbes Nationalmuseum.

Verein fur Gescbichte der Stadt.

Naturhi torische Gesellschaft.

Odessa: Neurussische naturforschende Gesellschaft. Oldenburg: Lantlesverein fur LandeskunJc.

Posen: Hitorischc Gescllschaft fur die l'rovint Posen. Prag: Kgl. bohmische Gcsellschaft der \\'issc:n,chaften.

)lu...:um Regni Bohoemiae.

Naturn·i--enschaftlicher Yerein •Lotos"

Raigern: Rc<laction der Studien und littheilungc:n aus dc:m Bcn-d1ctincr·und Cistercienser-Orden.

Regensburg: llistorischer Verein fu r Oberpfalz u nd Regensl.mrg.

Naturwissenschaftlicher \ ercm.

Riga : Gesellschaft flir Geschichte und Alterthumsku nde der UsbC«· pro\•inzen Russlands.

Roveredo: \foseo civico.

Salzburg: Museum Carolino-Augusteum.

Gtsell,chaft flir Salzburger Landehkunde.

Schwerin: Vcrcin filr mecklenburgische Geschichtc und .\ltertbums­ kunde.

Sigmaringen: \'ercin flir Geschichte untl ,\ltcrthumskunde in l lohcniollcm.

Spalato: . \ rchaologisches luseum. Speier: Historischer Verein flir die Pfalz.

Stockholm: Kong!. Vitterb. Historie och Antiquit<:b ,\kademien . Temesvar: Stitluogarischer naturwissenschaftlichcr Verein Trencsin: Natu rwisscnschaftlicber Vercin des Trcncsiner Comitates. Trient : Musco comunale.

Triest: I usco ch·ico di Storia naturalt:. Wernigerode: Harzvereiu filr Geschichte.

Wien : Kaiscrliche Akademie der Wissenschaflcn.

K. u . k. Hofmuseeo.

K. k. Ccntralcommission fUr Erfor.;(;hung und Erhalmng dcr Kunst· und historiscben Denkmale.

**VI \'cncicbnis der mit dem k.rainiscben Mu1calvere:ine etc.**

Wien : K. k. starisrische Centralcoromision.

K. k. geologische Reichsanstalt.

,\btheilung flir Kriegsgeschichte im k. u. k.Kriegsa rchi,·e.

R. k. geographische Gesellschaft.

K. k. osterreichisches Museum f'U r Ku nst und lndustrie. Verein filr Landeskunde in Nicdcrosterreich. Allerthumsverein.

Numismatischer Yerein. Wissenschaftlicher Club.

Gesellschaft fti.r Geschichte des Protcsmntbmus in Oester- reich.

Deutscher und 0sterreichischcr \lpenvcrcin .

.\ rchiiologisch-epigraphisches Semin:ir. Akademischer Verein deutschcr Historiker.

Wiesbaden: Verein fiir Nassau'sche ,\ltcrihum,kunde.

Wurzbu rg: Historischer Yerein fllr Unterfra.nken und ..\schalfen­ hurg.

Zurich : Gesellschaft filr rnterliindische Altcrthumer.

Naturforscbende Gesellschaft.

## IV. l\tlitglieder verzcich n is.

Ehrenmitglieder :

*Dr I/pt/ jt1sif,* k. u. k. Hofrath, ";rkliches Mitglied der kais.,\ ka· dcmic 1li:r \\'isscnschaften, em. k. k. Unhcrsit•lts·l'rofessor, Ritter hohcr Ur1kn etc. etc., in Perchtoldsdorf hci Wien.

*JJr Elli111rs'11111sm Ctmsla11ti11,* Freiberr v., k. k. Rcgientnit'>rath, corre­

<p<.mclircndes l\litglied der kais. . \ kad1nie tier \\'i,,cnschaften,

k. k Uniwr,itatvProfes<;0r, Ritter hoher Ordcn etc. etc., in Grat.

*Dr.Sdm1er li1r/ j11/i 11s,* Ehrenburger der !;tacit Gott. hee, k. k. Pro· fc>sor an dcr technischen Hochschule etc. etc., in Wien.

Correspondirende Mitglieder:

*JJr. Alzr The111lor,* Hofrath etc. etc, in Vencdig.

*Dr. I Vrdu/lku ,Jtathirzs,* Ritter v., Riller des Ordcns der eisernen Krone !II. Classe, k. k. Lanclesschulinspcctor etc. etc., in \Vien.

*Dr. Luuhin* 7'. *Ebmgnuth Amo/ti.* Ritter v., k. k. Uni,·ersitiits-Pro­ fessor, Conservator der k. k. Centralcommision filr Kunst·und h.istorische Dcnkmale etc. etc., in Gru.

Wirkliche Mitglieder:

*A11dri•tn Fdil,* k k. Hauptmann. *Apfaltnrn Ott",* Frdberr von, Hesit<tcr des Ordeos d. eiserncn Krone 11. Classe, k. u. k. wirk· licbcr Kammerer, Gut,besitzer, litgliecl des il!iterrelchiscbeo Reichbralhs .Hern:nhnuses, in

Kreu1, bci Stein.

*Apfnllrrni Rudt>/f.* Freiherr voo (;runhof, Frcithurn, Oeden­ gr;11., K rupp etc., in Grilnbof bei Littai.

*Aptl1 j<Juf.* Uherrealschul .Pro­ fessor in l\'eutit.chein (Mahreo),

*Arrht1ofogisrhu l11stif11t,* kaiserlich· deutshc:; in Rom.

*Bamfltrg Ollt>111c11· ,* liuchha.ndler

und Huchilruckereibesitzer.

*JJukll -* I/ *'id111n11sltlltr Let1po !d 1•.,*

k. u. k. I lauptmann :t. D., in Marburg.

*&111111 jolta1111,* Schulleiter an der cleutschen Schulvereins ·Kon· benschulc.

vm **l\riitglieden•erzeicltnis.**

*Bezirks-Lehrerbiblwtluk* in Gurk­ feld.

*Bezirks-.leltrerlribliothek* der Um­

gebung Laibach.

*Binder Josef Julius,* Dr. der Philo­ sophie, k. k. Oberrealschul-Pro­ fessor.

*.Bock E11u!,* Dr. der l\1edicin.

*./Jorl/tler Vi11ct11z1* k. k. Gymnasia!· Professor.

*Ceba/ek All(froas,* Dr. der Theo­ logie, Prillat, Canonicus etc.

*Derlar IJ{artin,* Pfarrer in Preska.

*.lJete/a Otto,* Ritter des Franz·

Josefs - Ordens, Cutsbesitzer,

Landesausschussbeisitzer.

*Dolenz Victor,* stud. phiL i.11Wien.

*Dovgan A11to111* Stidbahnbeamter in Triest.

*.1J11ff/ Johann,* erster stadtischer lngenieur.

*Flis Jolram1,* Canonicus, Bezirks­ Dechant uod Dompfarrer.

*FMerl Joha11n,* Haushesit:zer u nd Backermeister.

*F11.x Franz,* kaiser!. Rath, Dr. der Medicin, Primararit

*Gartenauer Hei11ri.ch,* Dr. der Philosophie, k. k. Gymnasial­ Professor.

*Globobiik Anion ,* Edler von,

k.k. Regierungsrath im Ruhest.,

k. k. Conservator ftlr Kunst· und historische Denk.male in Krain, Ritter des Franz.Josefa· Ordens.

*Gogola Ivan ,* k. k. Notar und Hausbesitzer.

*Goritnik .Franz,* Kaufmann.

*CrasstlliPeter,* Ritter des Ordens der eisemen Krone III. Classe, Land tagsabgeordneter, Burger· meister der Landeshauptstadt Laibach.

*GratzyOskar,* Dr. der Philosophie,

k. k. Gymnasial Professor.

*K. k. Gy11m(lsiat-.B;tr/iothek. H(/l11er /ako/J.* Lehrer irn lnstitute

Waldllerr.

*HmutS&h jaromi r,* zweiter Stadt. lngenieur.

*Hotevar Josef,* Canonicus in Ru·

dolfswert.

*Ritter v. Hoffmami August,* k. k.

Hauptmann.

*Hraskj Ivan Vladimir,* Landes­ Iogenieur.

*Hribar Ivan,* General·Reprasen­ tant der Bank •Slavia>, Land· tagsabgeordneter etc.

*Hribar Karl,* Buchdrnckereibe· sitzer in Gilli.

*.Hubad Jose/,* k. k. Gymnasia!· Professor.

*/liner Franz,* Dr. der )ledicin, Stadtpolizei Arzt.

*Ja11eiil /oha11n, Dr.,* Professor

der Tbeologie.

*Jarc Fr11nz,* Pfarrer in Neudegg.

1. *ereti11 Afartin,* k. k J3ezirks­ Secretilr.

*jwwwi& 1 fiudolf,* Or., k. k. Real·

schul-Director.

*Ka!a11 Andre(ls,* Domvicar.

*Kam Jose/,* Privatier.

*Kap!entk ji>h(l!m,*Pfarrerin Oblak.

*Kapler Jusif .* Dr. der Medicin,

k. k. Bezirksarzt.

**CitgHeder\·erieicboi.s.** lX

*A"asfrtl A11tv11,* k. k. Gymnasial· Prof-ssor.

*Kulm•ic jiJ/1<11111,* Canonicus und Director d.f.b.Prie,,terseminars.

*Kol1ig Rudo/f,* Restaurateur.

*Kersnik Ja11k11,* k. k. :\otar, T..and­ tagsabgeordneter und Guts­ besitzer in Egg ob Podpec.

*Kmbacl1er Friedrith* , Dr. der Mcdicin , k. k. Landes· Medi­ cill:\lrath , Ritter des Franz­

*]* osefs-Ordcns etc.

*.A"lem ,Inion ,* Landtagsabgeord­ netcr u. lluchd ruckereibesitzer. *A"li11or A11t1m ,* landschaftlicher

Ingenieur.

*Kl1111 Karl,* Canonicus, Reichs­ ralhs· und Landtagsabgeord­ neter.

*Koblar A11t1111,* Seclsorger, Archi­ 'ar <lcs krain. Landesmuseurns. *K11blcr jl)/irr1111 ,* kgl. Ministerial­

rath in Fiume.

*Kolt1111r Frt111z ,* k. k. Landes­ gerichts· Prllsident, Ritter des Leopolds-Ordcns etc.

*A"v/11r ,Jfnt hiru.* Domvicar.

*Kt1111i11ek Al11si ,* Gutc:rinspeetor in

Wien.

*Kos Fr11ns,* l>r., k. k. Professor

in Gort.

*Kt1s!rr )t7h,111n* sen., Grossgrund­ besitt.c:r.

*Kus/tr ju/1111111* junior , Hausb

sitzer etc.

*Kosier Josef ,* Ur. der Rechte, Fabriksbesitter.

*Krmtur Afa.r,* commerc. Leiter der k rain. Baugesellschaft.

*KriJ11ikar Kaspar,* Handelsma.nn in Mounig.

1 *Lat•rmiil lvn11 ,* Cooperator in

Krainburg.

*Lederltns Ludwig,* k. k. Gymnasial­ Lehrer.

*Lesar Josef,* Dr., Professor der Theologic.

*Lei!t Fnm1,* k. k. Realschul-Pro­ fessor u nd k. k. Bezirksscbu l· Inspector.

*Liulttm/J(f"g /opold,* Freiherr v , Land tagsabgeordneter, Gross­ grun<lbeitzer etc.

*Li11l1nrl lf'illtdm,* k. k. Professor.

*L11,k111a1111 .f<>u/ .* Pr:iSident der krainischen Sparcasse etc.

*L11ck111111111 Ai1rl.* Ritter des Franz. Josefs -()rdens, Land tagsabge­ ordneter und Director der krain. Ind ustriegesellschaft.

,Jf(1/i *.4111011,* Cooperator in Oblak.

*J f11tzlcr Jodok,* k. k. Professor in Gottscbee.

*.llmcingcr)"ltan11,* Dr. der Recbte,

.\d nx:at in Gurkfeld.

*Jlissiu .f<1ko/J,* Doctor der Theo­ logie, facellent , Seiner lmis. und kg!.Apo,colischen Majestat gcheimcr Rath , Fiirstbiscbof

,-on I.aihach etc. etc.

*Afusdu A/j4'11S ,* Dr. der Recbte, Advoc:tt.

*Afilllmr Alfo11s,* k. k. Professor,

Custos des krainischen Landes­ rnuseums.

*.llur11ik jolta1111,* Ritter des Franz­ Jo,cfs • Urdens, kaiser!. Rath, Landt!S:tusschu beisitzer etc.

x \litgliedcn'eruichni1.

*Obn-eft>ll /osif ,* k. k. Professor in Gottschee.

*O/Jtrrealschule, II. II.*

*O/Jlak Joha1111,* Cooperator.

*Orf/it11 Errm:z,* k. k. Professor an

cler k.k. Lehrerbildu ngoanstalt.

*P.111/in Alfons,* k. k. Gymnasia!· Professor.

*PrMi11 .lfarlifl ,* k. 1'. (iymnasia\.

Lehrer.

*Pfe ifer Josef,* landschaftl. Secretar.

*l'i11fcrr Lucas ,* k. k. (;ymnasial· Professor in Rudolfswert

*l'lt111lr111 /0'101111,* k k. Nomr in Radmannsdorf.

*Plderf11iR ,J£t1.r.* k k. ti) mna,. ia\.

Professor.

/W*. tfarlilr,* Pfarrer in Watseh.

*/11k/ukar Josef,* Dr. dcr Rechte, Reichsrachsabgeord netcr u nd Landeshauptmann in 1'.rnin etc. (+ q. ;\fltrt 189 t.)

*J'ok1Jre11 Franz ,* Cooperator in

St Marein in 1,;ntcrkrain.

*J'tn•ie Fran::,* Reichsrath,,. und Landtagsabgeordnctcr. Schul­ director a. D.

*l'rtgl Fried.,* Horer dcr Mcdicin. *Prossinagg Rob .* Dr. dcr Medicin. *Rtrlil /osif,* Dr. <ler Rechte, k k. Obcrfin:rnzrath um! Finnnz.

Procurator.

*N<1htJoh.,k.* k.Now in notece.

*Robil Simon.* Pfarradministrator am l•lricb.berg bei Zirklach.

*Ro/Jilfa /oh.,* ;\fagistrat.>-Official.

*R1JSd1iit:s-Rothsch1if;; Emil,* Baron, Gutsbesitzer in Smerek bei WeU..elburg.

*Russ ,\IJ.,,f,,11s,* lleitzer de!> sil·

bernen Verdienstkreuzes.

*Rutar Sim1111 ,* k. k. Gymnasial­ Professor, k. k. Conservator lllr K u nst· u nd historische Deok­ male in Kmin.

*Samassa AJ6rrl,* Besitzer d<!S go!· dencn \' erdicnstkreuzes mit der Krone unct <!es goldeneo Ver­

dienstkreuzes, k. k Hofglockea· giesser und *:.1*aschinenfabrikant.

*Sa11u1sm ti/ax,* l'rivatier.

*Sdutj/fr Arloif ,* Dr. tier Rcchte,

Lantlesausschussbeisitzer.

*Scheyer ,l/uri:,* Forstmeister in

Ratscbach in L'nterkrain.

*Sdm1i.fl Julius,* Turnlehrer.

*Sd101t6crgtr Jlrrrkwart,* Freiberr

von, k.k. Bezirkscommissar.

*Sd101/maJ•r J!ti11ritl1 Etnoin,*Ober·

forstcr in Schneeberg.

*ScliOppl ·11011 .So111n11alden A11frm,* Ritter 'on, Dr. der Rechte, Ad,.ocal.

*Sd1re\_r 1;,11,r v.Rddwerllt Rti/Jrrl,*

Dr. der Recine, A<l,·ocat

*Schul: Ferri.,* \luseal-Praparator.

*Sdiwegd /1isef.* Fn:iherr \'On, Ex· cellenz, lksitzer des kais. osterr.

Ortleos dcr cisernen Krone

l. und Ill Classe, des kooigl. utii,: St.::itcphan-Ordensetc.etc., Seiner kais. u nd konigl. . \ po­ stolbchen .\fajc::;t:it geheimer Rath, !5ection<chef des ;\Iini­ steriums des Acussern i. R., Reichsraths • und Land tags· abgeord netcr, Gutsbcsitzer etc. inGorjach bci Veldes, in Wicm

**1itglieder\'trz.eiehnis.** XI

*Seidl Fert/ill(11rd,* k,. k.. Realschul­ Professor in Gorz.

*SmeluwilA11dreas,* k. k.Gymnasial· Director.

*Sima J()ha1111,* k. k. Uebungsschul­ Lehrer.

*Sm()lej Jakob,* k. k. Landesschu I-

Inspector i. R.

*Smrekar Jos.,*l'rof. cler Theologie. *Souva11 Fr. Xm>.,* Grosshandler. *Start Josef,* !Jr. der Rechte, k. k. Finanz-l'rocuraturs-.Adjunct.

*Stussiner Josef,* k. k. Postofficial. *S"ppan .Josef ,* Dr. der Rechte, Hof- und Gerichtsad vocat, Di­

rector der krain. Sparcasse.

*S1.ppanz 13arth.,* Dr. der Rechte,

k. k. Notar.

*Sveti11a Joha1111,* Dr. der Philo­ sophie, k. k. Gymnasial-Prof.

*Swatek Josef,* Uhrmacher.

*Safer .foha1111,* Pfarrer in Grahovo (Innerkrain).

*Sarnbon Jlla11rili11s,* Domvicar.

*Sav11ik Karl,* Apotheker in Krain­

burg.

*Skojic Fra11:r,* Dr. der Rechte, k.k. Bezirksrichter in Bischotlack. *Sor11 Josef,*k.k.Gymnasial-Lehrer.

*Sub1( .f()/ttt1111 ,* Director an tier

k. k. Gewerbeschule.

*Suldje Frnna,* k. k.Gymnasial-Pro­ fessor, Reichsraths- und Land­ tagsabgeord neter etc., i n Wien.

*.fi:uma11 Josef ,* k. k. Landesschul­ Inspector.

*Susterfii Ivan,* Dr. der Rechte.

*Tavcar A/Qis,* k. k. Gymnasial­

Lehrer.

*Tavlar Ivan ,* Dr., Land tagsab- geordneter, Advocat.

*Trat11ik LeopQld,* Ci.irtlermeister. *Trlek Michael,* Cooperator. *llrbas Anion,* Canonicus.

*Urbas LeQpold,* k. k. Hlittenver­ walter in Idria.

*Valmla A/ois,* Dr. der Medicin und Chirurgie, k. k. llegierungs­ rath, Professor der Geburtshilfe

u. Sanitatsrath, Spitalsdirector. *Ve!koverlt .fo/1111111,* k. k. Oberlieu­ tenant i.R., Realitatenbesitzer. *Vok Fra11:J,* Dr. der Recht, k. k. Notar, Verwalter der D.R. 0.

Commende.

*Voss Wilhelm ,* k. k. Realschul· Professor.

*Vofr1jak .f()sif,* Dr. der Medicin,

Primararzt, Lantlesausschuss­

beisitzer.

*Wa!dherr Josef,* Dr., Inhaber und Vorsteher einer .Privat-Lehr­ un<l Erziehungs-Anstalt.

*Wal/11er Julius,* k. k. Gymnasial­ Professor.

*WQ/seg/{er Peter ,* k. k. Professor

in Gottscbee.

*Wtmur .fPsef,* Dr. der Medicin,

k. k. Regime11tsarzt i. R. , in Landstrass.

*/Vur:;bach A/jQ1tS ,* Freihcrr von,

Landtagsabgeordneter 1 Gross­ gruudbesitzer etc.

*Za111ida )!athias,* Landesrath.

*Ziegler Fran,* k. k. Baurath.

*Zupan Thomas,* Consistorialrath und k. k. Gymnasial-Professor, Director d. Colleg. Aloysianum.

XU **Bisbedgcr Vt:rdn.auKSChuu.**

*7u.f a11(it II ilib1rld ,* k. k. Pro­

fcsor.

*Zakelj Fn(.!rid1,* k. k. Gymnasial­ l'rofeswr.

*id11ik,,, /;o,111,* Redacteur

*Oogilr A11f<J11,* Strafhaus-Curat.

*iumtr Ami,* Volks:;chul-Director

u. k. k. Beiirks-Schulinspector .

Durch den Tod verlor der Vcrein im Jahre 1890/1 nachfo\. gcnde Mitglieder:

*A/tlis /V11/dlurr,* Haus- u nd lnst1tutbesiuer in Laibach.

*Fm11:; Kot11ik,* Fabriks·und Realii.IHcnbesitzt r in Verd.

*Vr.j 1Jsif P,;k/ukar,* Landesh11uptmann etc. etc.. in L;.tibach.

Ehre ihren , \ ndcoleu!

V. Bisheriger Vercinsa usschuss.

Obmann :

*/ /11/u1t t•OJZ Glubocnik ,* k. k. Rcgleru ngsrath und Couser· vator.

Ausschussmitglicdcr:

*Jolw1111 .Flis,* Dompfarrcr etc. ,

*A11I01t Kasprrl,* k. k. Professor;

*.1111011 Avblar,* Scelsorgcr u nd :\Iuseal·Arcbi\'ar ;

,*lifol/J Paulin,* k. k. Professor ; *1moii Rutar,* k. k. Professor ; *IVillulm Voss,* k. k. Professor;

*J'o/m11n Robida,* Magistratsofficial. R.cchnungsflthrer.

VI. Gegenst.ande, tiber welche bei den abgehal­ tenen lVIonatsversammlungen Vortrage gehalten

wurden.

Erste Monatsversammlung am 3. Mai 1890.

Herr *B. Pelnik* aus Gurkfeld hielt in slovcnischer Sprachc einen Vorb-ag iibcr die von ihm gemachten archaologischen Ausgra bungen in Krain. Von der Thatsache ausgehend. class in dcr vorromiscben Zeit die gesammte Bevolkerung Krains ci n er Nationalitat angehorte, bcsprach der Vortragende das Vorkommen dcr Hi.igelgraber, die Art und Weise der Leichen· bestattu ng und die Graberfunde in den verschiedenen Theilen des Landes. Besonders dicht besiedelt waren , wie die zahl­ reichen Graber beweisen , Watsch . St. Margarethen , Nassen­ fuss, Drnovo und Krizja Vas, wo Hi.igelgraber von betrachtlicher Ausdehnu ng und Hohe auf ein wohlhabeodes und machtiges Volk schliessen !assen. Eine auffallende Erscheinung. welche wohl mit dem Gange der Eroberung durch die Romer *zusam­* menhangt. ist, dass in Unterkrain in Grabern einer bestimmten Periode keine romischen Mi.i nzen vorkommen . wahrend man solche in Innerkrain in Grabern derselben Zeit findet. Der Vortragende kam auch auf die Lage der Stadt Emona zu sprechen und bemerkte. dass man im heutigen Jgg nur vo r­ r om i sc h e , in Laibacb aber our rom i sch e Iauern findet. Am ausfiihrlichsten sprach er tiber die von den Romero be· grilndete Stadt Neviodu num (Drnovo). die am Kreuzu ngspu nkte wichtiger Verkehrsstrassen lag. Sic hatte Bader mit Mosaik­ boden , eine r r.200 Schritt lange Wasserleitung und viele schon angelegte Grabkapellen. Vorgewiesene Abbildungen und archaologische Karten veranschaulichten das Vorgetragene.

XIV **Monatsversammlungen .**

Zweite Monatsversammlung am 27. November 1890.

Herr Professor *W Voss* berichtete iiber die wissenschaft­ Jiche Arbeit Dr. Fr i edrich K i n k e l i n s: •Eine geologische Studienreise durch Oestcrreich-Ungarn •. die in den Berichten der Senkenbergischen natu rforschenden Gesdlschaft zu Frank· furt a. M. fiir das Jahr 1890 erschienen ist und welcbe sich eingehend mit krainischen Verhaltnissen beschaftiget. So vor­ ziiglich mit den petrefactenreichen obereocanen Schichten des Poljsica·Grabens bei Kropp u nd mit der Lagerstatte der fossilcn Schncckenart Pleu rotorna ria Gerveisii bei Unterfeld, Oberfeld und lvandol nachst St. Bartholoma in Unterkrain. Von dieser Sch ncckc war bisher der Mundsaum unbckan n t. daher ihre Stellung zu Pleurotomaria zweifelhaft. Herrn Kin­ kerUo gelang es, fast vo\lstandige Gehause zu erhalten und infolge <lessen das Fossil mit Sicherheit zur Gattttng Per ei­

r a ia zu bringeu. Von lnteresse ist die geographische Ver brei· lung dieser Gattung. Sie wurde bei Barcelona u nd Lissabon entdeckt, hierauf in Unterkrain tllld zuletzt im siidlichen Theile des Bakonycrwaldes bei Hcrend aufgefunden.

Hierauf sprach der Vortragende iiber die allmahliche Aus­ bildung des Gesichtssi nnes der Thiere und schilderte cin· gehender das zusammengcsetztc Auge der Insectcn. Ucber die Beschaffenheit des 13ildes im lnsectenauge sowie i.iber die Sehscharfe uod Sehtiefe dieser Tbierc hatte man nur unklare Vorstellu ngen, bis es in der k. k. Versuchsanstalt for Repro­ ductionswescn in Wien gelang. das Bild im lnseclenauge, und zwa r beim Leucbtkafer, zu photographiren. Diese Photographic. welche die naturhistorische Sammlung der hiesigen Oberrcal­ schule der Giite des Hcrro Regieru ngsrathes Prof. Dr. Alois V a I en t a , Spitalsdirector in Laibach , vcrdankt , wurdc vor· gewieseo.

Zurn Schlusse erorterte Prof. Voss Bau und Lebensweisc ciocs oeueo Kryptogams der hiesigeo Flora aus der Classc der Pilze. Dasselbe gehort zu den Kernpilzcn und entwickel t sich im Herbste an den welkcnden BJattero von Geotiana

**fonntiversnmmlungen.** xv

Pneumonanthe. dieselben erst gelb. daon roth und zuletzt schwarz farbend. Dieser Pilz wurde als: Sphaerella Deschmannii be· schrieben (sieh diese Mittheilungen. Aufsatze naturku nd­ lichen Inhaltes. Seite 8). Ein anderer oeuer Pilz ist Puccinia carniolica Voss. welcher die Blatter von Peucedaoum Schottii Bss. bewohnt und dessen Sporen den An wesenden im iikro· skope vorgewiesen werden.

Dritte Monatsversammlung am 29. Janner 1891:

Den Vortrag hielt Herr Professor *:Julius Wallner* liber den •Laibacher Stadthaushalt vor 300 Jahren >. Von der Er· fahru ng ausgehend. dass auch auf dem Gebiete der Geschichts forschung Zahlcn sprcchen, wahlte der Vortragende die Recbeo· bucher, die Einna hme·und Ausgabejouroalc der Stadtverwal­ tung . beziehu ngsweise des Magistrates Laibach , wie sic aus dem Jahre I 590 und 1591 vodiegen , zum Gegenstande seiner Mittheilungeo. Die Organisation des damaligen Vcrwaltuogs­ korpers , <lessen Theilung in den inneren und ausseren Rath bcleuchtend und den Geldwert jener Zeit mit dem heutigen in Vergleich stelleod , verbreitete sich Professor Wallner liber die Einnahmen , welche der :Magistrat crzielte. Das Ertragnis der stadtischen Ziegelhi.i ttcn . der Stadtwaldungen, der stad· tischen Miihle , der flinf Jahrmarkte, die Einnahmen , welche for das Spital-. Burg·, Kloster·, Vicedom· , Deutsche und das Karlstii.dter oder Altenmarkt·Thor bestellte Zollwachter abfi.ihrten , und vieles andere noch gelangte zur Darlcguog. Die fcsten Eiobanddeckel der vorgcwieseneo Recheobiicher aus dem Laibacher Magistrats-Archiv zeigen mittelhochdeutschc Sct> riftstellcn und einer sogar noch altere Aufschreibungen.

Vierte Monatsversammlung am 26. Februar 1891.

Herr Professor *.Hit/Jad* sprach liber das Thema : •Drama· tisches und Aesthetisches vom Grintovec uod aus dcm Kanker­ thale>. Io der Einleitung schilderte der Vortragende den Vor· zug des Natu rgenusses vor dem Kunstgenusse und betonte. dass die Natur dramatisch sei , weil sie sich immer in Be·

XVI **Jona.tsvers::iroml ungen.**

weguog befindet, und asthetiseh. weil sie Empfindung in der Sinnesanschauung hervorruft. Sodano erklarte er den Reich­ thum der organischen Erscheinungen am Griotovec und im Kaokerthale. den geo\ogischen und physiologischen Charakter dcrselbeo sowie die herrliche Aussicht vom Grintovec, dieses Bergriesen. von welchem aus ma n sogar den Sch neeberg und die Raxalpe im Norden, das kroatisch·slavonische Greozgebirge im Osten. die Zacken der bosnischen Rergspitr.eo, die Ple· sivica, die kleine. Kapela uod deo Monte Maggiore im Siiden und das karntnerisch - venetianische Gebirge sowie die west­ licben Eisberge io den hohen Tauern erblickt. Als unver­ gesslich ftir jedes geflihlvolle Herz stellte der Vortragende die Eindriicke dar. welcbe der Anblick eines Sonnenaufganges auf dcr Grintovec-Spitze bci vollig reinem Himmel in der emplindenden Seele weckt.

Schlieslich schilderte er das abwechslu ngsreiche Thier­ und Pflanzenleben am Grintovec und untcrsti.itzte seine Aus· fuhrungen <lurch Demonstration der wichtigeren Species der schoncn Alpcnfiora.



**Kunstgeschichtliches aus Unterkrain.**

**\on Konrad Croologar.**

Unser Heimatland ist keineswegs so arm an kunst­ geschichtlichen Denkmalen , wie man es bei oberAachlicher Betrachtu ng anzunchmen gencigt ist. Allerdi ngs siod die kunstvollstcn \\'erkc erst in der ersten Halfte des XVHT. Jahr­ hundertes cntstanden , wic die hervarragendstco kirchlichen u nd wcltlichen Bautcn zu Laihach. dennoch sind viele wenn auch zum Theil an sich selbst wcniger bedeutcodc. <loch fUr die Entwickclu ng dt.r K u nst in Krain wertvolle romanische und gothische Kirchcn bauten in Menge vorhaode11. Freilich hat man hei uns zur Erforsch u ng derselben bis jetzt viel zu wenig gcthan.

A n beweglichen Ku nstwerken aus romanischer uod gotbi­ scbcr Zeit ist wenig auf u ns gekommcn, theils weil diesclbcn aus emem leicht 7.erstorbaren Materiale hergestellt waren, theils hat der rcgc Glaubcnseifcr zur Zeit der Gcgenreformation die fruheren . dcr ncucn Gcschmacksnchtung wenig entsprechen­ den Kircheneinrichlungsstucke entfernt. Die Bauten sind jedoch grosstentheils geblicben . aher wenige u nverandert. so dass bei den meistcn rccht schwer fallt oder sclbst unmoglich ist ihre urspningliche Gestalt fcstzustellen Ma n findet am haufigsten polygone Chore mit noch erhaltenem gothischen Gewolbe, aber auch ebendeckige oder modern gewolbtc Scbiffe mit meist viereckigen Fenstcrn. lllan darf nicht alsogleich annebmen, das Schiff 'ei deswcgcn junger, als der gothiscbc Chor. Uoter etwa dreissig Kirchen mit gothischcn Choren fand ich nur cine, bei welcher das Schiff urspru nglich schon gewolbt war

**Miuhcilun.ccn dft M tMah-ere.inf:I- ('1r Kr.1.in •ly•**

2 **Kunstgeschichtiiehcs Aus Unterkrs.io.**

(zu Gora bei St. Marein) . u nd selbst bei diesem ist das altc gothische Gewolbe zerstort u nd durch ein modernes ersetzt worden. Die Schiffe hatten meistens ebene Deeken . tbeils au Ko<;tcnerspamis . theils aus dem Grunde. weil die Seiteo­ maucrn derselben cine hedeu tende Hoh baben m ussten . um ein gehorig hohes Gcwolbe errichteo zu konnen. Daher findet man bci den SchiJTen our selten Strcbepfeiler. Auch der engere Chor hat dieselben nicht , da die niederen. aber ver­ haltnismassig ziernlich starken Umfassu ngsmauern den Druck des ohnehin nicht schweren Gewolbes aushalten koanen.

Ich will nun einige von mir uotersuchten kircblichcn Rauten in Kiirze beschreiben. wobei ich freilich wegen Raum· mangels die naheren Details weglassen m uss. Ich habe die­ selben theils auf eigene Kosten , theils mittels dcr von der

1. k. Centralcommission fur Kunst- und historische Denkmalc bewilligten Reisesubvcntioo einer geoaueren Uotersuchuug unterzogen. Vielleicbt wird diese gedrangte Darstellu ng auch wcitere Kreise interessiren.
   1. **Sitt i ch.**

Die Cisterze Sittich, das alteste u nd reichste Kloster i11 Krain . hat auch die grosste u nd merk wiirdigste Kirche aus romaoischer Zeit. Das Aeussere wie das Innerc dcrselben ist zwar so griiodlich im XVII. Jahrh u nderte vcrandert worden.

<lass ihre urspru ngliche Gestalt bei obcrAachlicher Betracli tung nicht zu erkennen ist , deswegen ist bis jetzt fast allgemein angenommen worden . die Sittichcr Klosterkirche sci erst im Jahre 1625 durch den Abt Jakob Rei11precht neu aufgefUhrt worden. Man ist durch Valva.,or zu diescr Anna bmc verleitet worden, da er bei der Beschreibu ng dieses Kloster bemcrkt. ' Abt Jakob habe dem Kloster die Gestalt gegeben welche dasselbe *w* Valvasors Zeiten hatte. Unter andereu haben

**I Valvasor \'IJ[. r. 701 . ·Dies.er hat di \btey nud K loter ' *wie* sie**

**nuch jetr,o r,1 :-;.eben. erbauet.•**

**Von Konrad Crnologar.** 3

Dimitz '' und Hitzinger • iiber diesc Klosterkirche berichtet. doch keiner von den beiden ist u nter dem Kirchendacbe ge· wesen. wo man nicht weniger als funfaehn ganz und fiinf zum Theil erhaltcne ruodbogige Fenster dcr romanischen Basilika findet. Die Kirche war cine ausserst nuchterne. dreischiffige. flachdeckige Pfeilerbasilika mit Querschiff , Chorquadrat und Nebenchoren und Oberlicht (Lichtgaden ) . hatte urspriinglich keinen Thurm u nd hochstens einen Dachreiter. Das Aeussere war meistens aus Tuffq uadern ohne Verputz. Zur Zeit der Gothik bekam der Cor a11 der Stelle der Apsis den poly· gonen gothischen Chorsch luss und wahrscheinlich auch gothi· sches Gewolbe anstatt des alten romaniscben. Ueber die Vierung erbaute man den jet7.igen , l.iber neun Meter breiten Thurm in der Form eines riesigen , achteckigen Dachreiters mit acht l10hen gothischen Schalloffoungen. Man sieht. dass man die strcngcn Bcstimmu ngen , welche den Cisterciensern nur einen Dachreiter u nd nur leichte Glocken erlaubteo. nicht vollig uber den Haufen warf. sondem geschickt zu umgehen wusste . indem man dem neuen Thurme . dessen sich keine Domkircbc zu schamen hattc , die traditiooel l e Form eines Dachreiters gab. Da die alten Vierungsgu rten fur ein so grosses Gcwicbt zu schwacb schienen . errichtete man iiber denselben vier starke Spitzbogengurten aus keilformigen Tuff· quadern , welche die ganze Last tragen. Den Spitzbogen wahlte man aus technischen Riicksichtcn . da ein solcher weoiger auseinaodcr treibt . wie eio Rundbogen . ein nach­

ahm ungswi.i rdiger Kunstgriff aus der Zeit. wo das construc­ tive Wesen des Spitzbogens wohl gewiirdigt wurde. Zu der· selbeo Zeit entstand auch der frubgothische Kreuzgang mit eigenthi.imlichen Kreuzgewolben u nd einigen schonen Schluss· steinen. Bis ium Anfang des XVII. Jahrh u ndertes blieben die Schiffe unverandert , uod erst Abt Jakob liess u m r623 das Gewolbe in der ganzen Kirche aufrichtcn , eineo oeuen

**t l3Ui1ter au$ Krain.**

**.l l<olednr 18bo , i1n Aufs.atze e Virida>. Oieser bemcrkt . die Kin:he**

**habc thcHweise noch ron:1aniscbe Formeo.** ..

4 **Kun.sr:gescbichtliches aus Unterkra.in.**

geraumigen Orgelchor . die Aloisi - Kapelle und cine kleine Sacristei neu herstelleo. Da die romanischen Fenster des Lichtgadens durch das neu aufgefohrte Gewolbe verdeckt wurden, brachte man alle drei Schiffe u nter ein Dach. Breite und hohe Fenster wurden neu ausgebrochen und die Kirche von aussen wie von innen so umformt , class sie nicht mehr zu erkennen war. Die Kircheneinrichtung ist. die Oelgemaldc ausgenommen , ohnc Kunstwert. Unter den dreizehn Grab­ denkmalen hat nur das des Abtes Jakob mit der lebensgrossen Gestalt desselben wegen feiner Ausftihrung und scho11er Vcr­ baltoisse cinen bedeutenderen Wert. Es ist dies jedoch nicht sein Grab-, sondern eher ein Ehrendenkmal mit lateioischen Versen. Sein eigentliches Grabdenkmal ist die Gruftplatte in der Aloisi-Kapelle, wo sein Todesdatum richtig angegeben ist. und welche Jnschrift Dr. \!Vladimir Milkowicz • iibersehen hat. Neben dcr Kirche sind auch das Refectorium. der Pra­

latensaal und die Pralatenwohnung einer Besichtigung wert. Die Stuccaturen im Einga ngsth urme. das jlingstc Gericht und die Leiden Christi etc. darstellend, liess Jakob Reinprecht im Jahre 1620 ausfiihren.

Intercssant ist eine kleine viereckige Halle mit romani­ schen Fenstern und Thiiren uod fast bis zur Unkenntlichkeit zerstorte Fresken an der Aussenwanci. Dieser klcioc Bau *scbeint* doe Kapelle gewesen *zu* seio. voo welcher die Apsis fehlt. Jetzt dient sie als Kuhstall.

**II.** St. **Marein.**

Der Sitticher Kirche theilweise vcr wa ndt ist die urspriing. lich romanische . spater gothisirte Pfarrkirche zu St. Ma1 ein unter Laibach. Diese war anfaugs eine dreischiffige . eben­ erdige Basili ka mit Lichtgaden , Chorquadrat. ohne Querschiff und Thurm. Es scheint. dass man eine fonfschiffige Kirche bauen wollte. Spatcr bekam die Kirche an der Westfront den

* **Sieh UUcowicz: t.KlOster in Kr\*ill.•**

Von Konrad Cmologar. 5

viercckigen Thurm, die Seitenschiffe wurden neben denselben verlangert das Chorquadrat wurde auc11 ctwas verlangert und mit drei Sciten des Achteckes geschlossen . Die ganze Kircbe bekam gothisches Kreuzgewolbe , \Jber wclchem man noch verputzte \Va nde und allerdings stark verandertc Lichtgaden­ fenster sicht. Alie drei Schiffe kamen unter ein gemeinschaft­ liches Dach.6 Das gothische Gewi:ilbe war daran schuld. dass diese Kirchc bisher als gothisch gait. Das Acusserc war nicht vcrputzt. In der Barockzeit wurden der Kirchc zwei qua­ dratische. mit fcnsterlosen Kuppeln gewolbtc Kapellen und die Sacristei 8 hinzugebaut und die Feaster modernisirt. Spater wurde der ,Thu rm 7 um ein Stockwerk erhoht. die \\'estfront bekam eine barocke Fai;ade und das Presbyterium ein neues Gewolbe. um einen stattlicheren Hochaltar aufrichten zu kon nen. Stefan Subic, der Vater der beriibmtcn Bruder Subic. schmuckte 1m Jahre 1863 das Presbyterium mit guten \Vand ­ gemalden

III. St. Vei t bei Sittich.

Die l'farrkirche zu St. Veit, vcrmuthlich llOCh alter als die *w* Sittich , hattc ein ftachdeckiges. breitc Schiff, welches vom jctzigen Sangerchore bis zu den Sacristei - Eingangen rcichte, mit drei sehr engen . stark ausgepragten , rundbogig geschlosencn romanischen Fenstern jeder::.eits . von denen jene der \;ordwand unter dem Dache noch theilweise sicht­ bar sind wic auch cine jetzt vermauerte rundbogige Tbiir in der Sudwand. Diese !Grebe scheint mchr geglicdcrt gewesen. als die Sitticher. Zwei einfache achteckige Steinpfeiler unter dem Orgelchore und cine Granitsaule neben dcm cinst frei­ stehenden Thurme mit reich verzicrtem romanischen Capital siud noch crhalten Im Jahre 1625 wurdc das Schiff bis zum Thurme vcrliingert und gewolbt , im Jahrc 1 797 wurde das



) **Uae Strebtpfeiler i'jind ersr spiter. al1 rnan die K irch<': wOlbte, hinzu.**

i:efUg1 worden.

' l.aul Jahre.,ahl 177b.

*1* l'ach mUJIJlicher tieberlieferung 1784

6 **Kunstgescbicbtliches aas Unterkrain.**

jetzige Presbyterium sammt den beiden Sakristeien aufgeflibrt u nd im Jahre r 820 der Thu rm , der sicb geneigt hatte und einzustu rzen drohte, mit Quadero u nterbau t.

I V. Gorenja Dra ga.

Das kleine Kirchlein ist cine Filiale dcr Pfarre Weixcl­ burg. an der Reichsstrasse gclegen. Sie hat eine kleine, noch gut erhaltene balbru nde Apsis mit einem kleinen romaoischen Fenster u nd gut erhaltenem romaoischen Kranzgesims mit roma nischem Zahnschnitt. Das oblooge Schiff hat moderni­ sirte Fenster und anstatt der fruheren Holzdecke ein neues Gewolbe. Ein Theil des romanischen Kranzgesimscs am Schiffc ist oocb erhalten. Eine gleiche Apsis hatte auch die Filial­ kirche St. Rachi bei St. Veit bis zum Jahre 1842.

Ma n findet daher in einem Umk reise von etwa dner Stunde vier interessaote romanische Bauten, zu Sittich, St. Veit uod Goreuja Oraga. Oaraus geht hervor, <lass die romani­ schen Bauten im Lande <loch nicht so ausserst selten ware11. wie man bisher vielfacb anzunehmen pflegte. Erot bei eioer systematischen Durcbforscbung des ganzen Landes konnle man ein klares Bild liber die Verbreitu ng des romanischen Stiles i n Krain gewinnen. Merkwtirdig ist. dass clie Thtirme, welche entschieden aus gothischer oder selbst Renaissancezeit stammen , nacb Art der romaniscben gebau t wurden. Auch der Kirchthurm zu Honigstein ist romanisch. Von <liesem werde ich spater schreiben.

Bei den roma nischen Bauten habe ich !anger verweilt. da diese bis jetzt wenig bekannt waren. Nun will ich einige gothischc Kirchen in Kiine beschreiben.

V. Tr effen.

Ein bedeutendes Werk ist die gothische Pfarrkirche zu Treffen. Diesc ist dreischiffig. Die Scbifle sind gleich hoch und fast gleich breit , durch drei Spitzbogengurten jederseits voneinander geschieden. Die Schiffe hatten ebene Deeken,

Von Konn.d Crnologar. 7

da' jctzige ru ndbogige Kreuzgewol be ist crt in der l\f itte des X\'ll. Jahrh undertcs erricbtet worden. Die urspru nglichen gothischcn Fenster mit geometriscbcm tasswcrk sind moder­ nisirt wordeo. Ferner besitzt die Kirche gNhisches Masswerk im Thurme . zwei profilirte Portale und zopfigen Chor aus dem Ende des vorigen Jahrhundertes Die Kirche wu rde heuer geschmackvoll rcstaurirt. Daselbst bcfindcn sich auch mehrere alte, aber sehr verwischte Grabmale. Intcressant ist dcr obere Theil eioes rbmischen Grabsteines mit drei lebcnsgrossen, gut erhaltcnco Brustbildern in Relief.

V I. Honigstcin.

Die cinchiffige Pfarrkirche be'itit romaoischen Thurm und ru ndbogigc. profilirte Portale. Besonders geschmackvoll ist dcr lange gothische Chor mit Kreuzgewolben. In den drei Fenstern des Chorschlusses zeigt sich schones gcometrisches

:\fasswcrk. Uas mulhmasslich noch aus romanischer oder gothischer Ze1t stammende Schiff wurde spar eingcwolbt.

V IL R u dolf sw c rt.

Merk wu rdil{ ist die Capitelski rche Grossartig ist der friih­ gothi,che Chor mit recht einfachem Krcuzgcwolbc und Strcbe­ pfeilern . Die gleichgrosse Krypta hat gratiges ':)pitzbogeo­ gcwolbe." elches auf acht achteckigeu Pfeilcrn ruht Es scheiot. man wollte cine grossartige Kirche bauen. aber die :\1ittel versiegten nac:hdem der Chor und die Sacritci fertig waren. Das Schiff ist enger als der Chor und gegcn o" nach Norden geneigt. und auch vid oiedriger Es hatte urpninglich eine ebene Holzdecke mit polychromirten \Va ndcn und keine Ka­ pellen . wdchc man erst spater durch im lnncrn aufgefohrte Mauern gewann und dann die Wolbung crrichtcte. Der Thurm stand urspr(mglich einsam und sollte einst Wachthurm ge­ wesen sein Da er ausser der Achse des Chores stand. musste man das Schiff gegen orden neigen . um an den Thurm zu stosen. Bcachtenswert siod mehrere Grabdenkmale. Auch

8 **Kunstgeschichtliches aus Unterl'Tain.**

einige Oelgemalde siod wertvoll. Der Hochaltar besitzt ein Blatt von Tintoretto.*8*

Die Franciscanerkirche hat im Chore Spitzbogeofenster und Kreuzgewolbc mit drei schonen Schlussteinen . Das Schiff hat ein Toonengewolbe aus spaterer Zeit. Wa hrscheinlich hattc das Schiff u rsprtinglich eine ebene Decke. Im Klo.ster sind hie uod da spitzbogige Wolbungen.

Interessant ist die Kapelle des heiligen Grabes bcim Schlosse Stauden (Grm) mit steinerneo Reliefs. das Leiden Christi darstelleod. Schade. dass das Dach sehr schlecht und theilweise zcrfallen ist. Wenn keine Abhilfe geschieht . wird die Kapelle bald zur Ruit1e werden.

Im Schlosse Stauden befinden sicb im Thurmzimmer geschmackvolle Stuccaturen und Fresken am Plafond, jedoch ziemlich beschadigt.

**V III. St. Marti n bei Litt ai.**

Die Pfarrkirche zu St. Martin ist ein wunderlich zusam· mengewiirfeltes Bauwerk. An derselben ist fiinf- oder sechs­ mal gebaut wordeo. Das schonste ist der gothische Chor mit spiitgothischem Rautengewolbe, zierlicheo Scblussteinen und Wanddiensten mit verzierten Capitalen. Die urspn.inglich spitzbogigen Fenster sind theils zugebaut . theils modernisirt. Zwei spatgothische Portale siod profilirt. Das Schiff. welcbes einmal verlangert war. hatte ursprtinglich eine flachc Decke. Das jetzige Gewolbe stammt aus neuerer Zeit. Der Thurm ist spiiter hinzugebaut worden. Die beiden polygon geschlos­ senen Seitenkapellen sind spater hinzugekommen. Die grossere nordliche Kapelle hatte gothiscbe Fenster, welche aber jetzt theils zugebaut, theils moderoisirt sind. Die si.idliche Kapelle stammt aus der Renaissaocezeit. hat aber, wie die nordlicbe. spatgothisches Gewolbe ohne Rippen. Die altere sudliche Sacristei hat gratiges Spitzbogeogewolbe. Die nordliche ist viel jiinger. Interessant siq.d vier Grabsteine, drei mit dem

' Valvasor XI. p. 480.

Von Konrad Cmologar. 9

Bildc des Verstorbenen in etwa drci Viertcl ·Lebensgri:isse. alle aus dem XVI. Jahrhunderte. Eines ist das Bild des Eras· mus von Wagcnsberg ( 1522) , das zweite des Erasmus von Liechtenberg zu Radlstein (1566) , das dritte des Meisters Herrschmid mit dem Spruche : •Grves got das edcl perkwcrclt> von 1537. (Dieser wa r entweder Eigenthlimcr oder Verwalter des nahen Bleibergwerkes.) Der vierte minder schone Grab· stein des Jorg Smvck. • Vikaren diescs Gotteshauscs • ( 1533). hat ein eigenthi.i rnliches Bild der Mutter Gottes in Flachreliet. Im Dachreiter hangt eine Glocke ohne Inschrift mit Rclief­ bildern von Huoden und Waldgethier im Friese uoter der Krone.

IX.

Ich will nun e101ge kleioere, docb nicbt weniger bcdeu· tende goth ische Bauten erwahnen.

Die Filialkirche zu Muljava , Pfarre St. Veit bei Sittich . hat nicht nur ein gothisches Kreuzgewi:ilbe im Chore uod in der Sacristei und gothisches Masswerk . sondern auch das urspriinglich Aachdeckige und bemalte , spiiter modern ein· gewolbte Schiff war gothisch . denn ein spitzbogiges Fenster ist noch unter dem Dache erha\ten. Die theils ornamen· talen . theils figuralen Gemalde im Chore sind in letzterer Zeit

u berttincht worden. Ein reich geschnitztes Werk ist der Hoch· altar mit vielen Sculpturen vom Jabre 1674. ein Werk des Hildhauers Barth. Plu menberger aus Laibach. Johan11 Jakob Mi:inhard t und sein Mitarbeiter Anton Schermautsch aus Weixel· burg haben in demselben Jabre den Altar vergoldet und bemalt. Die Filialkirche Heil. Geist zu Vrhe . Pfarre Obergurk.

hat spatgothischeo Chor mit fein ausgefiihrten und geschmack· voll verzierten Schlussteinen . als Consolen dienen gut aus· geftihrtc Menschenkopfe. Das spatgothische Por tal mit Esels· riicken ist sorgfaltig gearbeitct. Ober dcmselben ist eine Steintafel mit dem Gekreuzigten und zwei auf spatgothischen. laubverzierten Consolen stebendc weiblichc Gestalten . von welchen eine den Rosenkranz (unter dem Kreuzel) betet , in

10 **J'unstgeschichtlicheis aus Unterkr:lin.**

drei Viertel Relief. Gewand und das Lendenluch ist meister­ haft ausgefi.ihrt . chlechter sind jedoch die Nacktthcile Im Thurme ist eine Glocke mit gothischer Inschrift vom Jahrc 1592.

Die kleine Kirche zu Nova Vas Pfarrc Weixel burg. hat einen niedlichen gothischen Chor mit Kreuzwolbu ng und einem noch ganz erhaltenen u ngetheilten gothischen Fenster. Die i.ibrigen Spitzbogenfenster sind zugemauert. Der Altar vom Jahre 1747 ist aus schwarzcm Ma rmor im Harockstile schon ausgefUhrt und hat drei steinerne Heiligenstatuen. von denen bcsonders die beiden kleineren fcin gearbeitet sind.

Die Kirche zu Pristava . J'farre St. Veit , steht an der Stelle des nun vollstandig zerstorten Scblosscs der Herzogin Viridis (-j" ca. 1414). Sie hat im Chore spatgothisches Stern· gewl:ilbe und zwei noch vollstii.ndig erhaltene gothische Fenster mit Masswerk. Das Schiff hat einfaches Spitzbogen portale. cbene Decke und ein flachspitzbogiges Fenster. Das Gewolbe des Chores hat nocb seine urspriingliche streng constructive Polycbromirung. die wahrlich mustergiltig zu nennen ist.

Die Kirche zu Sela . Pfarre Weixel burg . hat im Chore gothisches Kreuzgewol be. Die Fenster sind verandert.

Die Stadtkirche zu Weixelburg hat im Chore spatgothi· sches Netzgewolbe. verzierte Schlussteine und pha ntastisch gestaltete Consolen. Die Fenster sind theils vermauert, theils modernisirt. Das Schiff hatte ebenc Deeken . Die Kirche stand nach einer Urku nde im dortigen Stad tarchive schon im Jahre 1507. 1767 wurde das Schiff modern gewolbt u nd er­ weitert . indem man den alten . breiten Thurm , welcher den Weixel bu rgern wa hrseheinlich auch als •Lug ins Laod> diente. zum Schiffe hinzuzog u nd einen neuen Thurm an der Sud­ seite aufftihrte.

lnteressant ist auch der kleine gothische Chor der Heiligen­ geist-Kirche zu Dedoi Doi bei Weixelburg mit elem angebauten heil. Grabe. Der Chor war noch vor etwa zeh n Jahren mit figuralen und ornamentalen Fresken geschmiick t , !eider sind dieselben (ibertiincht warden. In einem Fenster ist noch schones Masswerk zu seben.

Von Konrad Crnologar. 1 1

Unter den mit den Reste11 eines Tabors umgebcnen Kirchen zu Primskovo sind zwei gothisch. Die Pfarrkfrche ist stark verandert . hat jedoch vier schon verzierte Dienste und vermauerte Spitzbogenfenster im Chore und uber eincm Eingange zwei alte Sculpturen aus Stein. Ch1istus darstellend. Die gut erhaltenc. aber zu ausserst profanen Zwecken dienende Petrikapelle hat gothische Sterngewolbe mit Resten von Wand· malereien und sehr enge Spitzbogenfenster ohne Masswcrk. Au dcr drittcu, modern umgestalteten Kirche des heil. Nikolau sind am Aeusseren stark beschadigte Freskeu.

Eine der bedeutendsten Filialkirchen ist zu Gora bi St. Marein. Der kleine Chor bat gothisches Kreuzgewol bc mit zugernauerten gotbischen Fenstern. Das Schiff bat modern es Tou11cngewolbe. tibcr welcbem man noch Spuren des einstigen i,:othischen Gewolbes findet. Das Schiff hat zwei gothische. geschmackvoll prolilirte Spitzbogenportale aus dcr besseren Zcit der Gothik. Der spater hinzugcbaute Thurm hat in der Glockenstube Steine mit altem , mit Fresken gescbmuck tem Verputz.

Die Filialkirche zu Lanisce bei St Marein hat gothiscbes Kreuzgewol be im polygonen Chore . Spuren gothischer, aber vermauerter Fenster und gothisches Porale. Am Aeussere11 sind mehrere Steinsculpturen. anscheinend noch aus der roma· nischen Zeit. Im Thurme ist eine Jangezoge11e Glocke mit gothischer Inschrift. Beachtenswert ist ein gut erhaltencs Freskobild des heil. Christoph an der Siidseite.

Man sieht daher schon aus diesen wenigen Skizzen. wic reich unser £Ieimatlaod an alterthiimlichen . ehrwtirdigen Bau· denkmalen ist. Die ebenen Deeken und oft ursprtinglich frei· stehenden Thurme !assen vermuthen, dass wenigstens in der aquilejer Diocese die Bauku nst von Italien aus beeinflusst war. Systematisch durchgefohrte Forschungen dtirften noch man· ches ans Tageslicht bringen.

Schliesslicb erwahne ich auch eines figurenreichen Ocl· gemaldes. den heil. Johannes von Nepomu k darstellend , in *der* Kirche zu Spodnja Draga, Pfam: Sittich. Es ist ein Werk

12 **Kunstge$Chichtliches aus Unterkrain.**

des bis jctzt nu r dem Namcn nach bekannten Laibacher Maiers

1. M. Reinwald vom Jahre 1731. Eine so sinnvolle Composition

und so feine Ausfiihrung wurde kau m jema nd einem Laibacher Maler. der iiberdics in cben diesem Jahre die Kunst mit dem Amte eines stadtisclien Brotkammerers vertauschte, zutrauen. Und wenn dieses Gemalde auch our cine Copic ware. so steht es docb immer nocb hoch iiber eine bloss hand wcrksmassige Arbeit.

Das Urbarium der Herrscbaft Gottscbee vom Jabre 1674.

J< in Jleitrng tu r Kenntnis der volks1virtschaftlichc11, nationalen uarl politi,chcn \'erh11lt11isse von Gottschee bis tur dcfiniri1•en Erwer­ bung des Llindchens durch rlie J\ ucrsper,::e.

Prof.

\'on

Peter Wolsegger. (Schlo,..)

Folgt hernach <las Ambt Riegkh.

Riekh *(* damals auch Rieg) 14 ganc1.e Huebcn (jedc Partei)

*'I•* 1 luebe = 2 Tagp. 1'/1 Wissm.

Laser, • hnt ain Suppgrundtl tragt 1 FUederl l ley - Waithe

-Tschine Wittib u nd Erben -Laser desVeitl Sun - Kbossler

- Khossler - Khocherli - Jurman - Haberlin Wittib und Erben chue:.ster - Zape Ambtrnan und l.ux Rauch - Schue>tt:r Schuesster - Scbwaiger - l'lesche - Laser - Weber - Rauch - Kboseli - Rauch - Sptckbs \\'itrib und Erben und Peitler - Augustin - Peittler - Has:; - Ploy:

82'/1 Sch. Hirich 1 Hfkm.. Ayr 8, Huenner 2, Harreissten *5,*

\\ eingelt J kr., Robat 1 Tag. Fiir das driue Huen 1 Schilling

Nebeo dcm vorbeschriebnen Tag Rohat fUr jerle , , Huebe *5* 8amb Holcz auf das Schloss Fridrichstain. Landtersassen : Schneider - Schneider des Paulin Sun - Tschinc Schmid - J,oi - Kachcr l i Speckh - Kossler 8 kr , 1 land trobnl 3 Tai: - Lux

8 kr., weil er h ieuor '/, Hueben i n dem Dorf Rieck h hat, isl er

l'Om Undtersass die Robt iulaisten nit schuldig.

* **flit: Taufnamen rler hier \•erie1cbneten Unttrthanen warden . weil ooch beult: laatle.tUblich, cler Ktirze balber we"el11!l«:n**

14 nas Urborium der Hcr,.ch•ft Gottschee vom J•bre I574,

Gottenitz (damals auch Gettenitz) x 2 gancze Hueben (jede Partei) '/• Huebe = 2 Tagp. 1'/• \\'.

i\lihicsch, hat ain Suppnicza, tregt 4 FUederl Hey. - K.hramer lihitsch - Khraus - Lackhners Wittib und Erben - Sirge Paar - fihitsch - Schwarsching - Widmer und Sirge -

Grensch - Grennsch - 8ackhe - Egk her Mihitscb - Mi­ hitsch -Sirgen Wittib und Erben -(.iris - Kramer - Mihitsch

- Mihi tsch - Tuxgg - des Mathe Sun - des Mathe Sun ;

99 Sch. \\'aicz 2 M., Haher 3 M. n nd 1 Simperle, Hirsch 2 M. und 1 Simperle, Ayr 8, Huen ner 2, Harreissten 20, \Vcingelt 3 kr. Fllr das dritte Huen gibt jeder 1 Schilling. Jede balbe Huebe fliert flir die Robat 5 Samb Holcz auf das Schloss Fridrichsta in, und sein schuldig neben solchem ye<ler nocb 1 Tag Handtrobath zutbuen. - Speckh dient von 1 Ackher 2 {Sch. - Undtersasscn : Speckh - Speckh - Paar Huetter - Sirge - Schmid - Lackhner - Welocr - K hnaus5 - Griss des Ambtmanns Sun: 8 kr., Handtrobath 5 Tag.

Kotschen (d. auch Gotsche11) 5 gancze Hueben (jede Partei) '/, Huebe = 2 Tagp. u. 1 \Vissm.

Schwarsching, hat ain Suppgrtindtl tregt 1 Fueder Hey. - Schwarscbing - Wolf - Neukban und Huetter - Schwaiger - Veittls Sun Erben - .'\ nnderkhol u nd Veittls Sun Erben - Wolf und Sirger - Annderk holl und Wolff - *:\*n nderkholl und l\foisl :

22 *'i,* Sch. Weingelt 3 kr. [st yeder 2 Tag R.o\_bat auf das Schloss

Fridricbstain iulaisten scbuldig. Undtersassen : Wolf - 1\ n nder­ kholl - Schwarsching: 8 kr., TJandtrobatb 4 Tag.

Moss, 5 ganoo.e 1-Jucbcn (jetle Partei) '/, Huebe -

*2* Tagp. und 1 Wissm.

Paar, tregt ungeuerlich das Suppgriiutl, <las er hat /; l'uederl He) - des Clemen teu Sun, \Vittib w1d Erben - Mibitsch - Pradtgesell -des Ambross Sun - Tunckhe - K hacze Neick­

1

han - Pra<lcgesells Wittib nn<l Erben -K hacze: 2 2 1

/,

Sch. \\'ei n·

gdt 3 kr., Robat 2 Tag. Untltersassen: Kacze - des Amhross Sun \Vobmer: 8 kr., Handtrobat 4 Tag.

Hanndlern 5 gancze Hueben (jede Partei) *'I•* Huebe =

2 Tagp. und 1 Wissm.

Widmair , hat 1 8uppoicza, trcgt *1* Schober Waict - des Gregoren Sun \\'irtib und Erben -des Hannssen Sun -Scbwaiger

Von Prof. Peter \\'olscgi:er. 15

·-- des Gregorn Sun un<l des Andre Sun (haben 1 gancze Huebe

--

un<l dienen das Doppelte) - Gode -des Andre Sun

Schwaiger

- des Steffan Sun - Riner, Schwaiger und des Steffan Sun - des Gregorn Sun und Gode: 22'/, Sch., Weingelt *3* kr., Robat

1 Tag. Undter;,assen: deii Hannssen Sun - Gode: 8 kr., Hancl­ robath 4 Tag.

Hindterperg, 10 gaocze Hueben (jede Partei) '/, Huebe

= 2 Tagpau und 1'/, Wissmad.

\Vecz, hat ein Suppgriind tl, tregt 2 oder *3* Fuederl Hey. - Piirstl - Lasar und \\'ecz - des Casparn Sun - \Viietrich - 'Meis! - Kheseli - Meisl uncl Durrer - Laser - des Gregorn l"un - des Mathe Sun - \Viietrich u ncl des Paulin Sun l\'ittih uncl lrben - Khain - Piirstl - Horer - Tscbiene und Zegoli

- Zegoli und Thschinkhl - Neukhan - l'lesche Wecz Wittib u nd Erben : 86 Sch. Hirsch 1 Hf km. Ayr 8, Huenner o , Wein· gelt *3* kr., Robath 2 Tag, geben fi!r clas dtitte Huen jt:der i Sch. Yiuessen in 2 Tagen, da Sy die Robat thuen zu Fridrichstain das Khraut pauen untl A bscblagen. Undtersassen : Khain - \\'ietrich

S<:hmid - Huetter : 8 kr., Hai1dt Robath Tag.

Hirschgrueben 1 gancze Hueben (jede Partei) *'I•* Huebe

= 2 Tagpau und 1'/, Wissm.

Mau rer - Meisl : *36* Sch., Hirsch I Hf km. Ayr 8, Huenner 21

\\'eingelt 3 kr., Robat 2 Tag. FUr <las dritte Huen yeder 1 Sch. Muessen auch in deo 2 Tagcn clas K hraut pauen und wieder ab­

schlagen.

Steltzendorf (damals schon Stalzern) 6 ganncze Hueben

(jede l:'artei) ' • H. *2* T., 11 , W.

/

Plesche hat ain SuppgrUnd tl, tregt *2* Fueder Grass -Suppan Wuetrich - Schmid - Plescbe - J luetter - Jagaus -

Pracbler - Tscheme Erben - Tscheme Jagaus - l'lesche: 52 1 , Sch. Weingelt *3* kr., Robat 2 Tag. Pleche tlient auch

/

von 1 Gartten 12 Sch. - .\foessen die 2 Tag Robath geen l•'rid· richstain in <las Schloss thuen und diesdhe11 mit l'auuog der Rueben verrichten. Untltersassen: Wiietrich Schmid: ll Irr., Haodt­ robat 4 Tag.

Homerau (jetzt ;\lrauen} 6 gancze Hucben liede l'artei)

/1 R. = 1'/, Tagp., 1'/, Wissrn.

1

Tschne, hat 1 Suppgriindtl tregt 1*'i,* Fuederl Hey - Plescbe, tles Merthcn Sun uml Lenncz \Vittib uod 1:< rben des Petern

16 Das Urbarium der Herrscbaft Gottschee vom Jabre I574.

Sun Wittib und Rrben und Peter Sun - Witine - Tscheroe - Lux und Lennczen Sun - des Leonbardts Sun - Schwaiger und Nici Plesche und Huetter - des Mathe Sun - Lippe und

\Vitrine: 30 Sch. Weingelt 3 kr. Robat t Tag. Verbringen iren Tag Robath mit l)eckhen. Von r ganczcn Hueben muessen sy

10 Samb Holcz auf das Schloss Fridrichstain tragen.

Suchenrait (ietzt Suchenreuther) 1 gancze Hueben (jede Partei) *'{,* liueben = t *'J.* T., ,'/, \V.

Wittine - Huetter und Jacoben Sun : *z* 4 Sch. \Veingelt 3 kr., Holcz auJ Fridricbstain *5* Samb, Robat *3* Tag.

Presn (ietzt Prose) *3* '/, F{. (ied. P.) '/, H. = 1 Tag., '/, Wissm.

Mouerin hat ain Suppgriindtl, tregt ' Fueder Hey -Tscherne Mouerio und Pleschen Wittib uod Erben - i eidLler - des Michln Sun - Wietrich - des Michln Sun : 2 r Sch. Weingelt

3 kr., Holcz 5 Samb, Robat *I* Tag. Muessen ire Samb Holcz auf das Schloss Fridrichstain fiieren.

Presul 1 Huebe (jede Part.) '/, H. = z Tagp. u. 'I• Wissm. Schmid - des Mathe Sun und Khrabats Wittib und Erben :

* + 9 Sch. Hirsch 1 Hf km. Huen '/•, Harreissten 5, Weingelt 3 kr., Holcz 5 Samb. Fiieren ire Samb Holcz auf das Schloss Fridrich· stain u nd ist yeder schuldig r Tag Handt Robar zulaisten .

Ober Tieffenpach , 2 Hueben (jede Partei) '/, Huebe r '/, Tagp. t ' • Wissm

Stamphl , hat khain Suppgrlindtl - Simon Piiczl - de Mathe Sun - Tscherne und Lucas Sturmb: 19 Sch., Weingelt

*3* kr. Holcz 5 Samb. - Egkher von ' Tratten daselbst ' 2 Sch. Fiieren das Holcz auf Fridrichstain. [st yeder danebeo 1 Tag Hand t Robat zuuerrichten scbuldig.

Nieder Tieffeopach 6 ganncz Hueben (ierle Partei)

'/, Huebe = 1'/, Tagp. r '/, Heym.

Ostermann, <las Suppgriind tl, so er hat tregt r Burden Hey. Rauch - Plesche - Huetter - Meis!- des Hannse Sun des Maie Sun - Stampfls Wittib und Erben - Osterman -

Schuesstcr - Tscherne - Werle und Osterman: 19 Sch. Hirsch

1 M. Huen '/,, Harreisste n 5, Rolcz 5 Samb, Weingel t *3* kr. -

Von Pror. Peter \Volsegger.

Mer client Plesche von 1 Mtil1 12 Sch. - Khuenncz von 1 Ackher daselbst 12 Sch. Mues yeder seine 5 Samb Jiolcz auf <las Schloss Fridrichstain fticren. Und Handt Roba th thuet yeder daneben

I Tag.

Inlauf, 4 ganc1,e Hueben. Die halbe Huebe = 11

1

/,

Tagp.

und 1 /, Wissm.

K heseli ';, Huebe: 26 Sch. Weingelt 3 kr. Holcz *5* Samb, hat khnin Suppgietl. - Rauch und Meis! r gauncz Huebe : *5* Sch. Wei ngelt 6 kr., Holcz r o Samb -des Leonhard t Sun u nd Goseli,

'/, Huebe: 26 Sch. Weingdt 3 kr., Holz *5* Samb. Schweiger '/, Huebe : 26 Sch. Weingelt 3 h., Holz 5 Samb - Michl u nd 1les Anndre Stin, r ganncze Huebe: 52 Sch. Weingelt *6* k r., Holz 10 Sam. -Stampfels Wittib und Erben '/, Huebe: 26 Sch., Wein­ gelt 3 k r., Holcz. 5 Samb. Ist yeder seine Samb Holcz auf da. Schloss Fridrichstain zutragen scbuldig. Handtrobath ist auch ye<ler von '/• Hueben schuldig zulaisten r Tag.

Ober Wetzenpach, 2 gancz.e Hueben (je<le Pnrtei) '/,Huehe

= r Tagp. und *'It* Wissm.

Maye Steffan Erben, bat in disem Dorf, weil es elem Ambt Rieckh eingeleibt, khain aignen Suppan. - Schwaiger und Veit! des Pauli n Sun - Schwaiger - Plesche: J 9 Sch. \Yeingelt 3 kr., Robat r Tag. Oise Und terthanen sein das Schloss Fridrichstain soofft es rnn Nl:ithen zupessern schuldig.

Nieder Wetzenpach 3 ganncz Hueben, jede hal be Huebe

= 1 Tagp. u. '/, Heym.

Schuesster 1 gancze Huebe: 38 Sch. Weingelt 6 kr., Holl

10 Samb, hat k haio Suppgietl. - Kacherli - i\Ieisl - Khramer rle Thomru1 Sun (haben jeder) '/• Huebe: t 9 Sch. \Veingelt

3 kr., Holcz 5 Samb. Muessen nuch ire Samb Holcz nuf das

Schloss tragen und yede halbe Hueben ist Hand t Robath zulaisten schuldig 1 Tng.

Plesch t ganncze Hueben (jede Partei) '/, Huebe =

1 Tagp. uncl 1 \Vissm.

l'lesche Erben - des Simon Sun : 19 Sch., IVeingelt 3 kr., Holz 5 Samb, Rol.Jat r Tag. Fieren rlas Holc1. auch auf Frid­ richstaiu.



1 8 Dn.• Urbarium cler Tlerrschaft Gottschee vnm Jnbre 1574.

Morobitz, 6 Hucben (jede l'artei) '/, Huebe = 1 Tagp. und r Wissm.

Schneiders gelassne Wittib anjezo Lasars Suppan Hausfra"· und ire K tinder, hat cin Suppgietl gibt 1 Buerdcn Hey. - Rein­ schall - Stampfl - Rauch - Tscherne - des Barthlme Sun

- Stamptl - Krabat - Kramer - Kristanitsch (hat • ganr.e Hueben, dient doppelt) -Stampft : 45 Sch. Weingelt 3 kr., Holz

*5* Samb, Robat r Tag. Mer dient Stampft 1•011 1 Tratten 1o Sch.

1-l uessen auch die Holczfueren auf clas Schloss Frid richstain fileren. lJndtersassen: Stampfl - Jafer: S kr., Handtrobath 4 Tag.

Eben , 3 ganucze Hueben (jede Partei) '/, Huebe =

r Tagp. und r Wissm.

des Simons Sun und Zopeis Wittib u nd Erben, hat ain Fleck hl bei der Supp. tregt 1 Biirdl Hey. - Krobat - Schwaiger - l\Jeisl Wittib und Erben - Peitler - Kuencz: r9 Sch. Weingell 3 kr., Holcz *5* Samb. Das Holcz oder ire Sambfart tragen sy auf clas Schloss F'ridrichstain. Jede halbe Huebe thuet 1 Tag Robat.

Beim Prun (Bru nn bei Masero) 1 ganncze Huebe (jede Partei) 'i, H. = *'It* Tagp., '/, W.

Gastl Wiuib und Erben - des Ambrossen Sun : 24 Sch.

\\ eingelt 3 kr., Robat 1 Tag. ftieren das Holcz auch auf das

Schloss.

Massern , *6* ganncze Hueben (jede Partei) '/, Huebe =

1 1, Tagp. und 1 \\'issmad.

1

Lusar, sein Suppgrindtl tregt Hey 1 Biirdeu - Stampff -­

rles Barthlme Suns - Stampff - Lusar - Lusar und Stampfor

- nes Ambrossen Swl - des Gregors Sun - des Jacoben Sun

-Khreen - Paars Wittib u nd Erben -Dulczer: 82 Sch. Hirsch

1 Hfkm. Ayr S, Hue110er 2, Holcz *5* Samb, Weingelt 3 kr., Robat

* + Tag. - Fiir <las dritte Huen gibt yeder 1 Sch. Das Holcz rniiessen sy , wie anndere auf das Schloss ftieren. Undtersassen: Sackhl 8 kr., Handtrobath 3 Tag.

Eben dabei (jetzt Masereben) 1 ganncze Huebe (jede

l'artei) 1

/,

Huebe = r '/, T. untl 1 \V.

f'rict - des Hannsen Sun: 82 Sch. Hirsch 1 Hf km. Ayr 8,

HUenner 2 , Holcz 5 Samb, Weingelt 3 kr., fiir das dritte Huell

1 Sch. Robat 1 Tag. Fiieren ire Samb Holcz auf das Schloss Fridrichstain.

Von Pror. Pet<r Wolsegger. 19

Ossiunitz 4 gancie Huebeo (jedc Parten.

Sagar 1 t Huebe: 2 5 Sch., hat ain bey '/t F'ilederl Hey, uncl rnn 1 garlhen 6 Sch. - Darsei uncl Sagar '/, l lucbe: 25 Sch.

'

- Panit:sch 1 gancze Hueben: 50 Sch. - Markhouitsch 'i• Hube:

*z5* Sch. Clemeotschitsch '/, Huebe: 35 Sch. und \'On 1 G:mten

6 Sch Steffan und Ossmackh '/, Huebe: 25 Sch. -des Peter Sun '/1 lluebe : 2 *5* Sch. - Thomecz ,-on 1 GarLtcn 6 Sch. Von yecler h lben Hueben ist man auf <las Schloss Fridrichlain 1 Tag 7.urohalhcn schuldig.

Wcissenpach, 6'/• Hueben.

•;, Huebt!: 17 Sch. -Reinschall ' 1 Huebe: 17 Sch. l\rulitl!Ch *'I•* Huebe : 17 Sch. - Wolf 1 gancze Huel>e: 34 Sch.

Loual!leh

Sirge Erben 11 Huebe: 17 Sch. - Papes uncl Reinschall

|  |  |
| --- | --- |
| ' | /, |
| - | |

1 gannczc Hueben : 34 Sch. - Schmidt lartintebeh Erben •,, Hueben: 17 Heb.

Huelic : 17 Sch. - Hchener '·, Hueben:

17 Sch. Jansc.hicz und Schagar 1 gancze Hueben : 34 Sch. Jede haJ be IIuehen ist auf das Schlos.< w robathcn <chulcl1g 1 Tag.

Musgauitz (wohl \\'esgowiza) 1 ganie Hucben ,

:\fainer : *5*7 Sch. Robat 2 Tag.

Grintawitz 1 Rueben.

Sagar: 57 Hagar. Robat *z* Tag. Tschatschitsch 2 '/, Huebe

Khoi;sler 1 gancze Huebe: 57 !'ch. Robat 2 Tag. - lihitsch

1 gannc£e Hucben: 57 Heh. Robat 2 Tai:. -:\lnlucritsch ' , Huebe: 281'1 Sch Rohal 1 Tag.

**Klamaw** tunbekannt\ 1 gannczc Huebe (jede Partei) '• Hucbe.

:\lelchorit..ch - N:baffer: 28 l'ch . Robat 1 Tag.

**Bada** ("ermuthlich Padua) 1 Hueben (jede Partei) '/, Hueben.

Mihitsch - Krulicz: 28'/1 Sell. Robal 1 Tng.

Vischpach 2 Hueben (jede Pnrtei) 1 gancze Rueben. l\ldchoritsch und Ulle - Tomecz: 57 Keh. Robnt 2 Tag.

Wossayl, 4 Hueben (iede Partci) 1 gannczc Hueben. Thomecz - Regoli -Wukhouitsch Hchiller - Michitsch:

57 :i.ch. Rol>ath 2 Tag.

#### ••

20 n.. Urb•tium tier llerrscbnft Gottschcc vom Jahre I574.

Grait oder Schwarzenbach *'11* Hueben.

Sirger: 26 Heh. Robat 1 Tag.

Ober Grass (frliher auch • Auf der Alben >) 4 Hueben. Schwarsching hat r uppgrlindtl bei '/, E'uederl Hey -

Kramer (ieder hat) '/, Huebe : 13 ch. Robat 1 Tag - Sch1Yar­

sching - llenkhol uud Schneider des Steffan Sun uud:\chac;: (iecle Partei ha t) 1 ganncze Hueben: 26 Sch. Robat *2* Tag.

Unndter Grass 3'/• Hueben.

K.J1auss '/, Huebe: 13 8ch. Rohat 1 Tag u nd ,·on 1 gaiinctc:n Huel>en : 26 Sch. Robat 2 Tag - hey der Lindten '/, Huehe: r 3 Sch. Robat 1 Tag - Wogrin und Widerwoll 1 ganncze Hueben : 26 f\ch. Robat 2 Tag -Wagrin '/, Hueben: l3 Sch. Robat 1 Tag.

Under der Albm (jetzt A lben) 2',. Hueben.

Des Cristao SUD 1 gam\cze Huel>en : 2 6 Sch. Robat 2 Tag, und von 1 Ackher *6* Sch. - Osswald r ganncze Hueben: 26 Sch. Roba t 2 Tag 1uul von 1 Garthen *6* Sch. - Poye '/, Hueben :

22 Sch. Robat. 1 Tag.

Volgen die Stifft Tag

an welchen die hieuor beschrilme Zinss und dieost auch die llueb­

\*euer und aufpotgelt lh1rch die Undter than nen jer l ich !(Craicht werden sollen.

Alie und yecle Undterthannen , so zu Uiser JTerrschafft ge­ hc'..iren uncl Traidtzins dienen, seiu schuldig nach hieuor beschribner Ordnung und Rubrickhen dises Urbars jarlich 8 Tag vor Michaeli solcben iren Traidtdienst abzurichten und zubezallen, wie inen zur selben Zeit cler Tag durch aineo lnnhaber oder seinen l'fleger gegebcn wirt, und khumbt selbiger Zeit ain yede::r Huppan mic seinen l:lenachperten, wie obuermeld te Ordnung gibt.

Die Geltdieost, also auch die Steur und das Aufpotgelt sein alle gleichfalls 14 Tag vor oder nach Martini mit ebenmimiger Or1loung wie die Traidtzins zubezallen schuldig.

!Jas Ambt Rieckh aber , weil man daselbst etlich Tag nach '.\lartini dns Lancltrecht hesiczt, soll allwegen auf dieselb Zeit den

<;eltclienst, 8teuer uncl Au fpotgelt, u ncl die Gottentlczer clanebt:n den Traidt Zinss raichen.

Von Prof. Peter Wolsegger. 2I

Nach obbemeltem gd1alh1em Landts Recht u n<l .\l>raifen

'011 demselben ist biss hero in Gebrauch erhalten wortlen1 tlas man bci denen 4 Dorffern i n Mossl 1 als zu Uber Mossl , Nider Moss!, Utterpach , Reinthall nnnd in dem Dorf Schwarczenbach , i n Gott· scheer l'oden , den Gelt tlienst, Steur, Aufpotgelt 1 AblOsung des Peinstockh Zehent, Zapfeorecht, auch den Repas Waicz und Haber von densdben Undterthannen eingefordert u111.I abgc11u mben, welchcs aber so woll auch bey elem Ambt Kieckh, wie cler negstvorgecntl

.\ rticl vermag, tlurch tlen [nhaber auss aigner \Vilkhiir tlenen Undkr· tha1men zu Guetten u nd i rer merern Gelegenhait beschehen, dann ausser des , und ,-ou Altters heer alle Undterthannen wid yed.:

!:iupp iusunderhait schuldig ist, Zins und !:iteur in die !:itadt Gottscc tier Herrschaft zuezutragen, untl daselbst die ordentlich .\ brichlung zuthuen. Bey solchem altten Gebrauch solle es noch in Allwcg vcrbleibeu , dahin auch die Undterthannn vtrpunden sei11. Uoch isl daueben tlcm lnnhaber :.ei n biss hero gcbrauchtc Gcle3e11hait, die er oherczeltterrnassen den armen LeLi tten zu Gueuen u nd allain aus frt:yer IVilkhilr in Eiuforderuog Zinss uotl Steur tllrkhert, mit discm Vorbehalt nil aufgchcbt. Duch das solches tier Herrschafft ohnc alien Nachlaill scy, und kh unfftig nit etwo flir ain tierechtig· khait od.:r altes Hccrk humben durdi <lie Un ndtt:rthan nen gcdeiL **wercit!.**

Uie Burger wid luwooner i n elem Stattl Gottschee sein alle schuldig, i rt: Zin,s io Gell unnd Traidl, also auch die Steur, wa:; sy von iren zu der Herrschafft zinssparen Griindten zubezallcn schuldig, 8 Tag \'Or oder nach ::i. Georgen Tag, samemlich ohne *t\*bgang zuerlegen uml wbezallen. Unnd nachdem sich in gegen­ wirtbiger Reformation tier lnnhaber beschwerdt, das er Liber 'ill· mals beschehen .\nrnauen durch sy ordenlich nit bezalt werdc, wirdet hiemit ain Straff, nem blich 1 l)ucaten in Gold aufgesecil, de.n ain ycder Burger, wo <!r obbenennte sein schuldige Gebilr in tier bestimbten Zeit nit erlegt, unablesslich verfallen haben. IJauon aucb tlit! zween Thaill ainem Innhaber, und der dritte Thaill ainem Richter in tier Gottschee eigenen und verbleiben soil.

Die linndtcrthancn in dcr Pfarr Tschcrmoschici und in der l'farr Neslthaal sein den Gelt dicnst, Steur, Aufpodtgell un nd anndcre Herfortlerung in clas Stattl Gotschee zubringen und oberzdtermassen 14 Tag vor otler nach Martini ordentlich abzurichten (schultlig).

2 2 **Das Urbarium der IJcrr.sc11aJt Golts...:hee von-. Jahre 1574.**

Raichung des Traidt-

zehennd ts bei der Herrschafft Gotoce, uud wic cs da111it gehalten Wt'rden soil.

.\'lie Unndterthannen, Inwouer und Umlt.ersassen in der Herr· schafl Gotsee sein schuldig, von allem irem erpaueten Traidt, allain den Hirsch aussgenummen, welcher hieuor bey yede!; beschribnem Zinss und Die11st innsunderhait begriffen , die Zehent Garben der Herrscbafft zuraichen.

Also auch seiu sy schuldig die anndern zehentlicben Recht, als von Lempern, Kicn und Peinstockhen jarlich das Zehent Haubt und den zehenteu Stockh zubezallen, und wo es ain Jar auf das Zehent nit khumbe, soll es mit elem nachuolgenden Jar erstatt u nd also zusamen geniit werden.

Von yeder Hueben gebiirt ain Zehenl Huen , welcht's abtr bieuor bei den Diensten verschriben ist.

Von allem hirobbegriffuem Traid t und khlainem Zehent gehort und gebtirl ainem yeden l'farrer, dahin dann die Uorffer gepfart, sein der dritte Tbaill.

Von denen zwelff Hueben in der Gottenicz gehort dem Pfarrer in dcr Rieckh auss dem Hiersch, so hieuor begriffen, 4 Castenmass. Von dem Dorff Nider Tieffenpach gebort dem Pfarrer in der

Rieckben Hierscb 4 Hofkhaufmas und 2 Harreisten.

Ans den Dorffem in !llossler Pfarr, als Graflind ten , Prelibl und Teitschaw, gehort dem Pfarrer geen P6\lan der dritte Thaill des Zehenndts, auch Htienner-Schilling aus elem Urbar 12.

Dem Pfarrer im .M6ssl geh6ren jarlich aus dem Urbar auf sein Thaill Zehent-Htienner 24.

Dem Pfarrer in der (;ottschee gebiiren jl!rlich aus dem Urbar Zebent-Hiienner 52. -

Dem Pfarrer in der Osseunic:t gcbiirt gleichwoll auch nucr der dritte Thaill wie anndem von allerlay Zehendt. Weill aber derselb khlain uncl wenig ertregt , ist er ime bisshero zu sdner Unnd terhaltung <lurch den Jnnhaber aus Gnaden Y611ig einwnemen gelassen worden. Das steet nun yeder Zeit *w* aines InnhabersWilk hUr. *Voch* solle uadurch der F. D. an derselben Gerecbtigkhaic nichts entzogen, noch hinfiiron durch den .Pfarrem oder seine Nachkumen aioiche Gerechtigkhait daraus gedeit oder verstanden werden, wie

**Von Prof, Peter \Volseg er.** *23*

dann in der gannczen Herrschafft den l:'farrern allain dcr Urittail von allem Zehent und merers gar nit geblirt noch ci1lgeet.

Aiu yeder Unndterthan in der Herrschafft Gottschc"' ist schuldig seiu Zehcnrlt garbenweis, wo dersel b<! gdliert wcrdcn mag, *iu* dem 1\!ayrhof zuanndtwortten. \Vo es aber zu weit entlegen, ist ain yt:der schuldig, deuselben 1-11 seinem Suppan zulegen. Der ist als Jann verbunden , berlirLten Zehent abzutreschen, und blci bt icn flir solche sein 1\'I hlie untf Trescherlohn das Stro um!das Hind· trach von dem ausgetroschnem Tcaidt.

Das Dorf Rieckh, also auch Ober- und Undter Weczenpach, llindterperg, Hirscbgrucben, Stelzem und Homerau scin schuklig, den bey inen fallenden Traidt Zehent in Garbcn zu dem Stadl in der Rieckh zu ftieren. Dcnselben last ain ycdcr hrnhabcr durd1 die Un ndterthanen der Ortheu aussdreschen, unnd gclllirt ainem llrescher ain Tag ausser Speiss *5* Schilling; d. i. drei K hreuczcr ain schwarczer l'fe1rnig.

Ebengleich sein die ncgst umbgescssnc t:ndlerthannen inn

<.kr Pfarr unr.J .\mbt des Stattl Gottschee schuldig, das Zd1cnL, also auch das Paw Traidt ausszudreschco. Deren yeden gebllrt ain Tng, wie hieoben 5 wdsch Schilling, oder 3 K hreliczer ain schwarczc11 Pfe11ing und khnin Speiss.

Wann dru; Zehent TraidL bey denco Supp lelithen auss­ gedroschen worden, ist ain yedt:r Suppan mit seinen Nachpcrn schuldig, dasselb geeo Gotschee in den Casten zuflieren. Uarauf geblirt ainem yedcn, so fliert, t Laib! Hofbro<lt.

Castenmass

bey der Herrschaft Goltschee und derselben Resoluierung.

Hiss hero sein gleichwoll die Traicltmassen, oach welchen zu dieser Herrschafft allerlay Traidt geraicht und gedient wirt, uuder­ schl<llich mit Gupfen, und dano die Simperlen ' zu ainem eing\!­ schlagnen Nagl gemessen und gedient worden, dahero in der Auss­ messung des Zinss khain rechte ordenliche Gewisshait gehalten werden mligen, sonndern in solcht:r Mass aindtweder dem lunhaber oder denen Un ndterth:me11, was hindau und zu Nachthaill kbumeu. Damit nun hinftiron souil mi.iglich ain ordenliche Gleichhait in den

:\fassen gehalten wcrcle, so sein in gegenwirttiger Reformation, auf sonnder U(.'S J.?. 0. Verordnung alle Massen auf den Strich gerichl

24 **Uns Urbariuu1 der Herrscbaft C..:ottscbe vou1 Jabrc t 574,**

un<l tarckhc neue aichene l\fasseu darzue gemacht, mit eisenen Raiffcn bt'scblagen und mit dem 1isterreichischen Schilt und der Jar Zall gebrenndt und bezaiclrnet warden, den.selbeo oach Dllll hinftiran jeder Zeit das Zinss Traidt gestricheo, eiugenumben wcrden soil. Lind haltten solche Massen (: ll'elche mit ainer Viertl Kanndl der alteo Weiumass, doch auch abgcstrichen, gefacht :) wie volgt.

Das Zinss schaf oder Kastenmass, darnacb das schwar Traid t gt:<lit:nt und eiugenummen wird t, helt altter Mass '9 Kandleo.

Das balbe Schaff gelt 9'/, Kh:iudlen.

Die Khastenmass zum Haber belt obbemelter Tischk handlen 2 1.

Uas halbe Schaff helt 10'/, Khanndl.

Gotteniczer .Mass oder Schaf ist in dem schweren und ringen

<;etraidt obhemelter Gottscheer Mass gleich.

Das Hofkhaufmasl, darnach das schwer Traictt gezinst winlct, hcl t altter Tischkhandlen *5* und 1 Masi.

Uas halb Hofkaufm,'\sl, so man den Undtertbannen vermug des Lirbars ao \Vaicz wit! Hirsch wider hinaus gibt , welches vol· geudts durch sy den l'riestern gemicht wirdt, hclt alter Tisch· khandlen 2 •/,.

Uas Repasschafl, darnacb der \Vaicz gcbinsst winl, hell Tisch­

khandlen 4.

Das Repas$cha6, darnacb man den Habern in der J'farr unct dem Poden Gottschee dient, hell Tischkhandlen 1 6.

Das Kepasscbafi , damach die in Jtisl den Habern dienen, hell altter Tiscbkbaudlen 13.

Rieckher Hofkbaufmas, darnach sy den Hiersch dicnc1i, hell altLcr Tischkhandlen 7 •/,.

Das Simperle, daruach <.lie Cotteniczer cliencn, hdt iu schwe·

ren Traidt K h:umdln *5,* Haber 7 '/.-

Das Zehermd t Traid t, so bey ctcm fayrhof, bci dem Stadl Y.ll Rieckh und bei denen Suppleiltht:o abgedroschcn mu! in den (.:assten gefti.ert wirdt., allll'ege11 nacb dem Gouscheer Stattkhaufm, cler obbemelten alten Tischkhaondl, Waicz r 4 Khandl, Haber 17 Khannctl.

Die Nider Tieffenpacher , in Rieckher Pfarr, zinssen den

Hiersch nit nach Rieckher, sondern uach Goltscheer Hofkhl\ufmitssl.

**Von Prof. Peter \Volsegger.** *15*

Robat zu der Herrschaft.

Hieuor ist bey yedes Uncltertha1rnen beschribnem Zinss Lu1d IJienst , was und wieuil er Ordinari Robat thuen uncl verrichten soil , ausgefiert und begriffeu. Ausser dessen aber sein llOcb alle u ud yede Undtertbanllen scbuldig, so man an dem Schloss Fridricb­

stain, oder dem Ambtbaus in dem Stattl Gottschec pa ut, die not· turfftige Handtraich, auch Zimmerholcz, Pretter, Staio, Kalich und Sand Furn zu verricbten, wie des von *:\*ltter berkhumen.

In den Altten Reformir Urbar'' finclt sich, das bey <ler Grafen zu Cilli u Leitten die Unndtcrthanen alle, so im Ober n.md lJJ1d wr Ambt gesessen, scbuldig gewest, aur Tbuen des Erfordern u nd Verordnen Traidt zutragen, welches abcr bey ettlich nacheinannder gewesten lnhabern au die Unndterthancu nicbt gemuetb llOCh von ioen solche Traidtfuer zuuerrichten begt:rt worden. ])amit aber solche Gerechtigkhait nit gar \'Oil <ler Herrschaft hinweckb khumb, wirdet anyeczo solcbe TraidtCuer widerumb verneuert u n<l vo11 ircr

F. D. wegen, auch auf derselbell gnedigist.:s Wollgefallen hicmit geord net und geseczt, das die Undtertbannen, und nemblich albeg ain ga11czes Dorf ruiteinander schuldig sein soll, nach Gdegenbait desen Gross und Menig tler beseczten Hueben, in dernsdben auf des Innhabers Erfordern und Begeru, mit 1 oder 2 Rossen ain Saml.J. fart, doch im Jar eber (etwa) ainmal oder aufs maist zwaymall nit (?) zu der Herrschafft Notturfft auf Wcinicz, Triest oder Sant Veith am l'Oaumb (l'iume) zufaren. Dagegen soil inen aber der l nnhaber yeder Zeit schuldig st!in von ISamb, wen er Somers Zei t hin· undwider gela<len fert: auf Weinicz 1 *2* kr., geen Triest 30 k r., auf

S. Veith am Pflaumb 30 kr. - Wiutterszeit: auf Wei11icz 1*5* kr.,

Triest 45 kr., St Veith 45 kr., und yeder Zeit, wanu sy von der Raiss khumen, dem Ross 1. Masi Fuetter und dem Slimer 1 \ Vaiczen Laib! Hof brod t.

Alie Undtertbanen, so zu dcr Herrschafft gehorig, sein schuldig, in alien tlirfallen<len Notten, so dcr Herrscbaft zustliennde, auf des lunhabers Erfordern gehorsamlich zuerscheinell, uncl der Herrschafft alle Treue, Hilff, Beystandt ulld Rettu ng zuthuen, wie solches ge­ treucu Uodtcrthanen gebiirt.

Gedachte Unclterthrumen sollen ohoe Vorwissco, Verwilligu ng und Zuela.ssung aines Innhabers, weder offentlich uoch haimblich khain Versamblung haltten, sonnder wo ainiche Zusamen.khunlft VOil·

26 Oas Urbariuro der llcrr$Chaft Gott..,hee vom Jahre 1574.

nollen sein wer<lc, es scy in wasser lay Sacben, das welle, solle es dem lnuhaber 'zuuor angezaigt , uud er umb Erlaulmis gebellen wcrdcn. Und so er befindt, tlas es aio Notturlf't und zuelassig sey, mag er den Undterthan nen oder etlichen auss inen das bewilligen,

und auch da.s Orth , wo sy zusamen khumben mi\gen , beuennen. Und solle aintweder cks lnnhabers Verwaltter darzue khumen ader yemalll an 'einer Statt scbickhen , auf das gehort werdc, was ir I-lan ndluog u nd Tractierung sey. \Vo sy aber ainiche Ver amblung ohne Zuelassung Ulld Bewill igung hielttcn, gegen tlenselben, so bey

<ler Versamblung gewest, und sonderlich gegen dcnen , die des Ursacber sein, solle mit ernstlicher Straff filrgangen, damit allc pese Practica verbiett wetde. (Woh l mit Riicksicht auf den letzten Baucrn· aufstand vom Jahre 1573.)

Die l.:nndterthan nen , welche vermtig des Urbars hieuor die

Sambfartten 11mb den Zebent Most oder Horwein zuthuen schuldig sei11, wann sy den lost wm Ambthof bringen, ist man inen iu essen und zu trinkhen, auch den Rossen Hey. und auf ain yedcn Samb unden beirn Keller in den \Veingartten ain Pitrich bei 3 u nd 4 Viertl zugeben schuldig.

Volgen die Weinczehendt

und Perck hrecht zu der Herrscbafft Gotschcc gehorig.

Weinperg **Deblitscb.** (Jede Partei) **1** \Veingartten.

Klaubausser - Strellar - Strellar - Strellar - Lach Tsch urek - Vallin - Glauina - Usswalditsch - Suchorepecz

* Suchorepeczin - Habeli - Tschurekh - Schucsster -- Ha­ beli - C'ran ner -Webner - Steiner - K.rak herin - Ressdericz

- Wentschitscb - Lilekh - Neuman - Rortter - T:iscbitsch

* Hillan - Laser -Jak hlitsch - Rott! - Paulitsch - Khump
* Lach -Jureschetitsch - Forwetitsch - ilfaierlin - Steyrer
* 1,auretitscb - Mayerlin - Gregoritsch - Vidoscho - Cinn- pin. - Perktecht der Undtersasser: Klaubausser - Steyrer - Suchorepiczin - Krakher in - Rott! - Steyrer - Forwetitsch - Habeli - Zesar (jeder) 3 Em per.

Im Perg **Gritsch** oder Ukhrauff, so vorbemeltem Perg Oeblitsch geborig. Jede Partei 1 \Veingartten,

Lauretitsch - Jankhouitsch -Willetitsch - Sterbencz - Sterbencz - Pn:iditsch - l'ischgur·- Me<luit - \Vukhouecz -

Von Pror. Peter Wolsegger.

Vertasch itsch - 1.amuth - Steyrer - Greguritsch Naschitsch

* Kuschc - Spehor - Tombtschitscb. - Pergrecht in Grit.sch tier Unndtersassen: Sterbencz - Willctitsch: 3 Emper.

Schopfenperg. Gede l'artei 1 Weingartten.)

Marin - Gotscheuer - Vrich - Schuessler - Schneider Fruth - Fruth - Puczl - Spreiczer - Luschar - Maczeli Mauser (:Mer ain Od:} - Petschauer - Mausser - Vrsch­ perger - Marin - Gregor - Mauser - Duller - Khoschier

* Kaschier - Staricha - Sekhal --- Petschauer - Treban -

],ucas Sun - Sliikhl - Ferhar - Strella - Stelczer - Juritsch

* Juritsch - Frankh - Malneritsch - Marin - Strellar - Schuelleritsch -Treban - Treban - Henigman - Luscher - Staricha - Dtille - Dillie - Heuigman - Fleckh - Sair Henigman - Henigman - Henigman - Staricha - l\farkho­ schitschin -*:Vfarkhoschitsch* - Pilczl - *l'ilcz!* - Piiczl -Traier

Traier - Kapsch - Kapsch - i\farin - Zolpe - Krobat

* Trepas - Petschauer - Mausser - Vieuckh - l'etschauer
* Petscbauer - Herr von Scheir - Pundtschek h - Traie - Staricha - Speckh - Staricha - Staricha - Wolf. - Perckh­ recht der Undersassen im Schopfenberg: Puntschekh - Lerrpru; 18 Sch.

Gradenikh (jede Partei) 1 Weingartten.

Khambitsch - Mallischekh - Paschitsch - l'iischitsch - Paschitsch - Ifecz - PUtrich - Cambitsch - Rossnikha - Rossiaa - Rossina - Rossina - Putrich - Piischilsch - Pii· schitsch - rticzia - .Malecz - Glatschitschefkh<t - G!atscbitsch

* Mal lischekh - Radkhonitsch - Glli.tschitsch - i\fallischekh
* Mallischekh - Mallecz - Schkhriuar - Matscheckb - Mal- lecz - Pluth - Sodia - Glair - Clair - Sodia - Radkho­ uitsch - Schkhriuar - Marsche - Renndtkouitsch !:itief Sun - Glair - Mallieuitsch - Mal lieuitsch - Mallieuitsch - Mallie­ uitsch -Mallieuitsch - Seromiich -Poronikh - Matscheckh - l'aschitschin - Kopeschitsch - Glaie - Linitsch - M.arrcz - Marecz - M.arintsch -Wuschgar - Wuschgar - Wuschgar - Linitsch - A11czl - Marintsch - Clementschitsch - Sodia - Zess:ir - Mallischekh - Paschi tsch - Zessar - Glatschitsch - Aoci:l - Wug - Wuschgar - K oschetsch - Clementschitsch.
* Perckhrecht der Undtersassen: Wuschgar -- Glaie: '/, Emer.

*z8* Oas Urbnrium dcr l-lerrschnft Gottscbee vo111 Jahrc *•SN·*

In hieuor gemcllem Perg ])oblitsch unJ Gritsch oder Uk hrauff k h u mbt der Zehent in 4 Thaill, dauon geeo der Herrschafft 2 Thaill, tier drit Thail dem Comenteur zu Tschernembl uod der viertt: Thaill den Rau bern und den Zoblsspergerisc hen Erben.

Im &hopfenperg geblirt an dem Zo:hent erstlich der Pfarr

oder ainem Pfarrer *w* !:iemit0ch der vierte Thaill, die iibrigen tlrey Tbaill alssdan geboren tier Herrscha1rt Gottschee u ud tleo Bern· ekhern gleich zugenic:>Sen.

Im !e' rg (.;radeuickh hat allein der Pfarrer zu Semitsch den vicrtcu Thaill uml gcen die ubrigen drey 'l'haill alle der Herrschafft c.;otschec 1!in.

Der Perkambtlelith Gerechtigkhait.

Ein yeder l'erck hamiJtrnan, oda Gorschek b, dcrn au> ycder

\\'ciupcrg sciuen sonnderparen Lcsteltteo hat, sein iren aigenthumb­ lithen bcsiczenden und arbaitten \\'eingarttt:n, so Jang sy im Dienst cin unnd verbleiben, des Zd1enL5 frey.

Also auch so gebiirt ainem yedet1 obertdleu •lt:r Zehent 1'lw1ol

\'Oil ainem \\'dngartten, auss dem verhiettendcn J>cri;, und ncm blich aus dem ncgsten nach dem bcskn oder maisl crtragcndcn 'Wein· garltn desselbcn l'ergs.

!Jagegen ist ain yedcr l't:n.:kha111btman oder Gorschek h ,·cr­ bu nd1<n in Samblung u nd ·t:in bringu ng des Zehents dem .Pfleger, Ambtschreiber u ntl Samern nollurfftige Und terbaltuug mit Speiss u ncl Tranckh l.'.Uraichen.

Gleichfalls wan n tier Wein hcrnach aus dcnen K hcllern , so bey rlen \Veingcbiirgen vorhantlen, gehel>t wi rd t, ist ain yeder l'erck h· man ebenfalls schuldig, tlcm, so zu Hehung des Weins khum bt, die Speiss mitwthaillen. Enntgcgen winlet der Wein zum Trinckhen aus tier Herrschatft K hellern hergenumben.

'vV einmassen

bey vorbeschribnc:n Pergen.

Iler l\lost Emper, welcher im l'erg JJobliLsch, Gritsch ader Urkhauff gebrnucht untl tlarnach gemessen wirt, belt alttcr Wein· mass Tischk hanndlen oder Viertl 1 2 um! 1 Seit!.

In denen anndern zweycn Pergcn, cbopfonberg u n<l Gradenegg, belt tier l\Iosst Emer obbemelter Vicrtl Kan ndlen 16 un<l 1 halbe.

**Von P1·of. J•eter \Volsegger.**

Perckhrechtsbesitzung.

Das Perckhrecht bey hieuor beschribneo l'ergeu besitzt jar­ lich ain lnnhaber der Herrschafft Gotschee oder von seinetwegen am Pfleger und Arnbtschreiber mit alien Perckhgenossen un nd wirdel solch Perckhrecht all.: Jar im Monet September am Suntag nach khlain un11-er Frauentag gehalten.

Weil auch oberzdtermassen das l'erckbrecht gehalten, ist ain yeder Perckh *i\*mbtman dem Pfleger und Ambtschreiber die not­ tu rfftige Undterhaltung mil Essen u nd Trinck hen iugeben schuldig.

Walder.

Dise Herrschaft Gottchee hat nit sonndere benambte Walder. Souil aber Holczer, Wlilder u nd Forstt in elem ordenlichen Geczirck h unrl Confin der Herrschaft ligen, gehort alles vnwidersprechlich zu der Herrschafft. l)arin gleichwoll die Unndterthanen, in der Herr­ schafft gesessen, souil ir H.tus notturfft lx!langt, Zimer und Pren n­ holcz, doch das Zirnerholcz yeder Zeit mit Von1ssen und He­ willigung des Innhabers und nach ordentlicher Ausszaigung zunemhen und abzugeben haben.

Nachdem sich in gegenwiniger Reformation befunden, das noch vor viii verschinnen Jaren durc)l etlichc nacheinannder ge­ wesste lnnhaber, denen Undterthannen auf ir Anlangen u nd gegen ainer Ehrung in die Walder zusteen und new Hiieben aufzureitteo und anfzupauen bewilligt uml erlaubt, wie clan die ganncz Herr­ schatft von Raucherstaudeo also aussgereitt und zuni Paw gebracht, ist doch anyeczo Uber gehaltnen Augenschein verordent und he-­ uolchen uorden, das n un hi nfliran gar khainen Und terthannen noch anndern ferrcr nit zuegelassen wcrden soil, gegen Verehrung, auf Zinss Zehent, oder dergleichen gelcgenhait, aioichen ferrem Einfang uncl c;erelitt zurnachen. Sondern der lnnhaber soil durch seine Vorst­ k hnechr, da die Wlilder, Holczer und Forstt, sowoil das Pllechen­ gchiilcz, als die Hoch und Schwan Wald in der gnnnczcn Herrsdiaffl souil mliglich gehaidt, erziigelt und darin fiirpns gar nicht ge­

'chwen ndt noch gebreund t werde, das er, lnnhaher, jnrlich tu ainem \\"issen, offentlich und bey henennter Straf Yerruetfn 1111d r1111stlich rlarob hannd th n.hen soil.

*30* Ila• Urbnrium der He1Tschaft Cottschee vom Jah1·e 1574.

'\/\'alder NUczung.

!\'lit Stellung der Wiilder wirdet es also gehalten, das alle die Undterthan nen in der Herrschafft gesessen , frei sein , ir Notturfft Zimer und l'rennholcz, doch hieuor aufgefierttcrmassen nach orden· licher Aufaaigung, ohue Bezallwig zuuemben. Was aber annderer Herrn Unc\terthanneu betrifft, so ausserhalb des Gerichts gesessen,

u nd gleich an die Walder raioen und confinieren, so diselben dje Walder zu irer Notturfft besuechen und Zimerholcz darinnen ab­ geben wollen, sein sy schltldig, mit der Herrschafft zustellen, nach Gelegenhait ainem yeden die Hewilligung der Stiimb beschiecht,

<loch solle in allweg in der Bewilligw1g ain solche Mass gehalten und gebraucht, das die llberllissig Abgebu ng , dadu rch die Walder verwiest, vermjtten blei be, u nd diselben , souil miiglich verschont und gehait werden.

Die Unndterthannen so Weingartten habeo, und in der Herr· schafft Wlildern die nottilrfftigen Steckhen nemben , sein schulrlig zustellen u ngefarlich umb ain Emper Most der khlaiuen Mass, nemblich zn 12 Viertlen oder Tischkhandlen.

Aassrecht. (Schweinemast.)

\Vann <las Puecb Aass geradt , wie dann khain anode.rs in der Herrschafft \'Orbannden . dasselb auch in 4, 5 oder 6 Jaren

k haum ainmal geradt, haben die Undterthanoen , so in der Herr­ schafft und rlem Gericht gesessen , mit iren aignen Schweinen, welche sy anhaimbs erziiglen, u nd zu irer Hauss Notturfft Wld nit zum Verkhauff, in das Aass treiben den notturfiligen Besuech frey. Was aber frembder Herrn Unndterlhancn sein, sollen sicb, wie \'On Altters heer, nach billichem mit der Herrschatft vergleichen, unnd nemblichen von ainern grosseo i<ewacbsnen Schwein 4 Schilling Wld von ainem mittern 2 Schilling raichen und be' allen.

Pillichgang.s

So offt der l'illichlauff *oder* Gang ist, das sich gleichwoll offt erst in 5 oder 6 Jaren ainmall begibt , ist ain yeder lJndter­

thann, so Pillichgrueben hat, verrniig ir, rler Uno<lterthanneo, ha· bender Waldordmmg und Freyhait voo yecler Grucben 5 Pillich zubezallen schuldig.

**Von Prof. Per:er \Volsf'gger.**

Reisgeiaidt,

Vogl Tbenn und dergleichen.

1. li hero i't in lier Hcrrschafft durch die Unndterthannen khain Herd oder Vogl Theim im \\'esen. \\'ann aber ainer oder mer solche khUnfftig aufrichten, o<ler ins Werkh bringen wollten, sollen sy allieit schulclig sein ,''Oil yedem The110 oder llerd der Herr­ schaft 8 Kreu1.cr zubezallen.

ln der HerrschaJf t hat es dcr Zeit khaine anndere Geiaidcr, allain auf \\"tllf, Fiichs und Ha.5en, ausser da sich hegibt, dns l'on den crabatischen Odnussen biswaillen ain Hirsch, Rech , \\'ild­ schwein oder Peer uber die Culp geiagt wirdt. Demselben ziehen die Bauern mit Ptichsen uud Riden nach, und da sy was be­ lihumen, inen auch nit wider Uber das Wasser Culp enndtgeet, sein sy schuldig, solches umb herna1 h bestimbten Werth der Herr­

hafft zugeben.

Die Unndterthannen in der Herr..chafft stcllen a1ler raichen des Wildpredtfanngs halben der Herrschafft gar nichts, haben anch khain Freihaidt, mit Neczen oder Win<ltspill iu jagen, ansser wa. sy mit Schiessen u nd in der Fallen bekhumen. Dasselb alles sein sy schuldig umb nnchfolgende geblirliche llctallung der Herrschafft zuezntragen, und solle khainen Undterthannen frcy sein, dergleichen

\\'ildpret nnchiustcllen, allain er babe sich hei elem lnnhaber an­ gemeld t, u nd '011 d:umen ain Erlaubnus genu mbc11, <lam it der J n­ hal>er wiss, welche also dem Wildprett nachgccn , und da sy iren Fang andertwo hintragen, solchen desto 'leiss1ger nachfragen khiinde.

\'olgt wie <las \\'ildpratt und Geflillwerckh \reue·

so man in llem Gencht und Herr.chaffl Goll<;<;hce facht, durch die Herrschafft hezahlt.

Fu r ainen Hirschen 1 fl. 20 kr. - Lmh am I<.ech 28 k r. - Wildschwein 1 fl. 20 kr. - Hasen 4 kr. - Has! Hnen 2 kr. - Cronabitfogl 2 Pf. Antvogel 3 kr. - Wilde G:t1lllS 5 kr. - Schwann 12 k r. Sparber t 2 kr. - Habich oder llabicht 28 kr.

c;efiilwcrkh: l.uxhautt I fl. 20 kr. - Wolfhnu tt I fl. - Fux­ palg 16 kr. - Edlen Carder 52 kr. - l'ne<'hmader 16 kr. - fli.r 1 wilden K nczenpalg 2 kr. - Otterpalg 32 kr. Dem \\'aidman oder V1ldterthann, -;() da.s Federspill abfacht u nd dnsselb der Herr-

**32** 0&-<i **Urbarium der tlcrrschari Gottschee vonl Jnhre 1 574.**

schafft zuetregt, gebilrt nehen <ler hie;•or bestimbten Ordinaribezallung

1 Hoflaibl Brod t und 1 Hoffpecher oder Halhe Wein.

Vischwasser.

Erstlich gehort zw der Herrschafft <las Gottscheewasser(Rinsche ), weliches bei Win<lischdoi-ff endtspringt. Auf dcmselben at die Herr· schafft allain rn fischen, ausgenumen soweit sich gemaines Stattls (;ottschee Purckhfrid erstreckht. Auf demo;elben Orth hat gemaine Statt ir bewilligte u nd ausgei:aigte Vischwaidt. (Vide oben unter Anmerkung 9.)

Ju der Ossiuuicz ist auch ein khlaines Pl!chl, die Ossiunicz genan ndt, welches Jarlich ainem Undterthan n nach Gelegenhait umb ettlich wenig Ferehlen , so er zu der Herrschafft geselcht raicht, bishero aussgelassen worden.

ln der Pfarr Tschermoscbnicz ist auch ein khlaines Pach l so khainen anndem Namen hat als Tsche1moschniczer Wasser oder Pachl; darin sind nit annclere Visch als Pfrillen und Stainparm blen, wirdet gar nit aussgelassen.

In yeczt gemelter Pfarr sein durch den [1u1haber tluf der Herrscbatft igenthumblichen Grundt und mit Htilff der Robat mil ettwas des lnnhabers selbst aignem Darthuen 2 Teicht hergericht und rpau t, deren ainer mit Vischen beseczt , der anndere aber noch Jar und ploss, cler beseczt auch bisshero nit gefischt worclcn ist. Dise iween Teicht hat der Innhaber u nd die Seinigen, solanng sy bei der Herrschafft bleiben zugoilesseu, aber ime dardurch un<I etwo umb seiner dabin gewennclten MUebe willen gar khain /\ igen· thumb zuezuziehen, sondern es bleiben solche Teicht yeder Zeit bei der Herrschafft. dahin sy <lann auch aigenthum blich gchllren .

Der Herrschafft Gottschee und des Schloss Fridi-ich­ stain Pau und Mayrhofs gnmdt.

Erstlich 1 1-lllehl oberhal b cler Statt Gottscbee, u ugeuerlich hei 4 Tagpau i\ ck her darbey, die seer stainig auch ausscr Uber· flissiger Gail, nit woll was tlarauf zuerpawen uml gar untrachtig ist, wirdet auch anyecio merersthaills allain mit H:1ber beAfiet. Getzt Rosenhof oder beim GOderer.)

Was von obbemeltern Paufeldt jer lich in die Prach gelnssen, tlas wirclet abgem:idt u11cl das Hey dauon ge11umen.



33



lk} \\'inrlischdorf und am Rain sein *2* \\'issmad , welche zu miucm Jarc:n, da das (;ewisser khain Schadn thu.:11 hei JS Fiiederl Hey ungcfcrlich geben, dauon gelxir<n tlem l'farrer in der (;ot..chee jarlich *4* Fiiederl. (Gehbrt jetzt dcm l'fam:r in Go1tschec.)

In Fridrichstain, gleich hindter dem Schloss, ist ain khlain Wisen und ain Garttl darbey, ungeuerlkh auf ll oder rn khlaine Fuc<lcrl He). Qctzt l.Jewaldct.)

AuS>crhalb der Sta<ll Gott.schee i"t mn K hrnut1gar1ten, dabey ain khla1ncs Wu rczg:irtl, auch ain Heyschupfcn.

I tcm ni n Hotf.,tntt, da die Stlldl und Schupfen sein, tlarunndter

das Zehenndt Trnidt, so man zu der layr,chatTt filerl, !Jehalten und gedroschcn wirt.

Lann<ltgcrichts Pidmarckh und Gericht <ler Herrschafft Gottschee.1

\'on tkr !loch des Schoeeperg, ins Wahenfdd in rlic A bpfoltc:r, ion La.tc:rp3d1, auf tlie Hoch geen Rack h nicz, in tlcn grossen dllrren ockh , auf tlic Hoch in die Jaschlicz in l.osincr l\ock h , auf den l'lucttigc·n Rain ins Creicz, in die Lackhen , tn Khinacher Tailor, in <lie SchauffI , auf den l'reful , in St. Peters Pcrg u n nd Kirchen, auf die t\inad in Htrnsscrs Thurn in ain Stain, <la rinne11 ain Crclic• in ain /\ichen, ins \fchrnthall auf die S<:lk, ill St Primus Kirchen, in Ollew1cicr !'run , in !aierlains Schrat, tu Tkblit ch , in die PfafTcn Platten nachlenngs in S. Niclas Thurn, auf tlcn \\'1cln hinauf, auf den l'crg in die ,\iben \Yurczen in nin Grudien bey Lager Katter. hin:rnf tlcn l'ockh,tain in die ,\i!Jene Wu rczen, in die Wilpen nachlenng< l11n auf den Faden zum Grauen Thurn, in Graueo Prun her 1lem ,\lhlcin in !\eschpiigl, in die rotte Stcinw:mndt , auf die Rad.hen in Pru n, nach lenngs hinauf nehcn dcr <.:ulpen in Ursprung darinncn ain cisncr :\agl, uod bal!JI! Culp geen <iotl<chee gehorig,

\ 011 der C:ul pc·n dahin auf Gerlotschaw, in tlic Hoch , Ill Schuce­ pcrg. J>a sprach <ler von Thurn, <lahcer ist es u mh und umb mein u nd c;ottschee gehllrig.

\\'ie es rnit Hcsitzung des Rechls in Civil- u n<l Criminalachen gehalten wcrden soil.

Richter u nnd Rath des Stanis Cottsd1cc \cin schuldig *w*

ner unndc:r..chidlichcn l\lallen in Jar da' 1.au ndm·dit zul:oe:;iczen.

**•li.ut>eihautf• dea .MusalYcnioa fu.r Knia 1191,**

*34* O:l.$ Urbarium c\er 1-terrschaft Cottschee •om Jabre 1574.

auf welche Zeit dann die Unndterthanoen, so umb Erbschafft oder sondere Contract widcreinan uder zu khlagen, mit iren Beschwiirungeu flirkhumen , und da elbst vom Richter und Rath , doch allwegen in Beysein aines Pflegers der Herrschafft Gottschee Recht geben und nemben, fur solche des Richters und der BUrger Bemiihuug, ist man inen a\ lwcge11 nach vollendern Hecht ain Jaussen und Trnnckh von der Herrschafft zu geben schuldig.

Das Lanndt Recht im J\mbt Rieckh wirdet jarlich eLtlich wenig Tag nach Martini u nd sonst noch zwaimall im Jar zu ge­ legoer Zeit, gehalten, und besiczen dassclb die Suppleuth in be­ rUrtLen *A* mbt Rieckh von A ltters her.

Furderu ng des Malleficz Recht.

Oas Paan oder Maleficz Recht d<t ain Maleficz Person im I .anndtgericht betretten und zur Verbefftung gebracht, wirdet durch den gescbwornen Pann Richter besessen, darzue dann von ettlicben umbgelegneu Stetten und ilfarckhten, als von Tschernembl, Seisen­ berg, Reifnicz und Auersperg. Jedem derselben Ortb *z* Uathsfreundt, nebeu dem voiligen Rath in dem Stattl Gottschee berilefft werden. Darunndter deneo Frembdten, so nit in der Gottschee gesessen, die Zerung durch den lnnhaber bezalt. Also auch Schef und Gschier der Lanndtsord nung nacb bertiefft u nd be\onht werden.

Was ftir Malleficz Personnen in des Stattls Gottschee Purckb­ frid eink\1Umen, ist gema.in Sta.tt oberzellter Massen zurechtfertigen und den Uncossten zutragen schuldig.

Straffen, Puess und Wanndl.

AIle und yede stratfmassige Oberfahrungen u nd Verbrecbungen, die sich in diser Herrschafft Lanndtgericbt, ausser der befreitten Purckbfridt durch angesessene oder aundere Unndterthannen be­ geben, und zuetragen, hat aio yeder Tonhaber diser Herrschafft nach Gelegeahait aines ader des anadero Verbrecben und Uberfa hrung gemai ner Landtgerichtsordnung gemass, yeder Zeit zupiessen und zustraffen, also das in merberiirtter Herrschafft guette Man nzucht erbaltten und die Misslurnndlungen notturtftiglich gestrafft werden.

Von Prof. l?eter Wolsegger 35

Standtgelt und Kirchtag Recht.

Die Kirchtagsbehiel in dem gannczen Lanndtgericht hal ain I n nhaber allain zuthuen, und auf welche Kirchtlig oder Kirchweich, dess gleichwoll in wenig Fleckhen der Herrscbafft beschiecht, Cra­ mer oder Taferner khurnen, sein schuldig, ''On yeder Cram oder Tafern ain schwarczen Petackhen Standtgelt zubezallen , welchcs ain Ambtman , so die Behuet thuet, von der Herrschalfl wegen abforderet.

Tafern Recht in der Herrschafft.

Zapfenrecht ist ain yeder Weinscbenckh ader T:i.ferner, souil deren im obern und u ndtern Ambt diser l:!err>chafft gesessen, zubezallen schuldig: ain Jar 40 wallische Schilling, welche aber 1m Ambt Rieckh gesessen, bezall derselben ain Jar Tafernrechl

30 Schilling.

;\feLitt zu der Herrschafft gehorig.

Zu diser Herrschafft wirdt merers nit als ain :\1autt in der Supp Ussittnicz geraicbt und von n:tchfolgt:nden Waren abgefordert, wirdet auch derzeit boher nil als umb 5 H. 30 kr. im Bfandt auss­ gelassen. (Maut in Gottschee vide Anmerknng 1o.)

Tariffa.

Von r Samb Holcz 1 Sch. - 1 Samb Waicz 1 Sch. - 1 Samb Henig 4 Sch. - 1 Samb 011 4 Sch. - 1 Samb Leinbatb 4 Sch. - Samb Loden 4 Sch. Die Bu rgerschafft ader gemaine Statt Golt·

schee ist diser Mautt frey und von fren dnrcbfierenden Wahren nichts zugeben scbuldig. (Nach ihren oben angeflihrten Privilegien.)

A rticl auf hievor beschribner Herrschafft Gottschee Einkhumen,

und \Vie sich am Pfaondt·Inhaber in fiirfallender Gelegenhai t dar­ bey verbalten soll.

L Von der F. D. Herrn Ca1·Jo, Erzb. zu Osterreich wegen und aus Erforderung derselben [rer F.U. Nouurfft ist dem yetzigen unnd aincm yedeo khiinfftigen Pfannd-lnhaber diser Herrschafft Gottschee

36 lh$ Urborium der llcrrschaft Gottscliec vom j brc 1574.

hiemit auferlegc, das er dis refonnit:rt. Urbar fleissig und woll ver­ "·arlich aufhcbe, damit er nichl zermoden, erschemblet oder suusr schadhufft und \'erleczt, auch von niemand nicht;; darin gesch riben, ausgelescht oder dauon gerissen, sondern also zur Zcit, w::urn solche Herrschaffc von ime oder seinen :Erben und Nachkhumen abgelest wurde unnachthaillig, sambt alien Handt Urbarien , dan11ach die Gef:ill eingenumen, auch die Undterhannen in Zeit der Veranderung darein geschribeu worden, bei der Herrscbafft gelassen und ainem volgenden lnnhaber zu seiner Nacbrichtung !ibergeben werden miigen.

2. Damit sich ait1 yeder Pfaodt-lnbaber mit Abfordern der Dienst , Einkbumen un<l allerlay Gefall, und in annder Weg der t'\otturfft nach zuverhallen habe und wisse, so soil er solches re­ formierts Urbar jarlich von Wort zn Wort, zu atnem Han ndt Urbar ordenlich uond gerecht [:welcbes daon ain ycder Pfaod tschaffter gegen discm rcformirten Urbar selbs und colJacioniercn solle :' ab­ schreiben lassen, nach dc1)1selben allen Ordinari und Extraordinari Gefell und Einkh umen , wie die hierinnen beschrieben sein , auch die so alda nic einbracbt worden, und disell1en doch von Al tters her zu der Herrschafft gehort betten, jerlich und ordenlich inforclern und nichts ausssteen nod1 binden !assen, auf das hinnach lr<1r F. f). nit Nachthaill daraus crfolge. lind sollen Ire F. D. aigentbiimbliche Undterthannen mit dem Zinnss, Diensten, Robath , also auch der Steuer (welche auf das Schreib- und Robatgelc nit aufgeschlagen ist) oder in annder Weeg wider disses reformirt Urbar auch die Gep!ir und 13illichkhait k haineswegs besch wert, sondern bey disem Urbar u nd irer Gerechtigkhaiuen gennczlich gelassen werden.

3. Solle der Pfand tschnfftcr die Steuer yedes Jar besonndcr nach Gelegenhait der Bewilligung nnd des Annschlags, inmaswn in der von lr. F. D. Vicz domb Ambt Crain zuegeschriben wirdet, von den Unndterlhannen, allen u nd yeden ordenliche Einbringu ngen, denselben khain Ubermass, wie dann hieuor etlichermassen beschehtn, anscblagcn, auch solch eingebracht Steuern zu seinem aignen Nucz [:nls von ettlichen ftirkh urnen:J nit augrciffon u nd verwenden. sonder diesel ben zu den bestimbten J•risten i n Ir. F. D. Vicz domb Ambt obne Abgang erlegen. Wo es aber nach Verschei110ung dcr Termiu otler aufs lenngst auf Weinachtea desselben Jars nit beschach , so solle alss dann der Pfandt-Inbaber nach Verscheinnung dersclben Weinachtfrist ubcr den ordenlich bestimbten Termin von yeden Gulden Steuer 6 kr. zu Pfandt· und Straffgdt 1.ubezalkn chuldig sein.

Von Prof. Peter \Volsegger. 37

Nachdem in den neuen Handt Urbarien Uber clise Herrschaffi: befunden worden , dass die Undterlhannen nit mit iren nignen, sounder irer Elttern, als Vatters, auch Ehen und Uhrehen Namen verschriebeo , darzue die Rueben nit benanndt sein , dadurcb also in Nachfragen der Alttern Namen Irrung entsteet, so ist Zuerhaltung bcsserer und Nottlirfftiger Richtigkhait, dero Pfannd t Tnnhaber hiemil aufgelegt, das diser Herrschafft Huebcn hinttiron yeder Zeit, waon sich mit den Unndterthannen durch Absterben , Verkhauffen oder in ander Wecg Verii11dcru 11g zuetragen ordenlich nach den altten Besiczen benam bt, der neu Inobaber aber darbey mit seinem aigneo Namen in die neuen Hanndtu rbar eingeschrieben werden.

Weill auch bey ettlichen Herrschafften befunden wordeo, das die Un nd tertbanneii fur sicb selbst ganncz u nfiieglich u11dterstanden haben , von iren Huebmen u nd Grlindten , Wiscn und dergleichen sonnderbarc Stiick hinundwider zuverstifften, zuuerschaffen oder iren Kinndern zu HeiratgUettern zuucrmachen , also auch zuuerseczen u nd zuuerwenden, aucb Uberzinnss darnuff zuschlagen, u nd diselben in annder Weeg zuuerstifften und zuuerord nen, dadurch dann die Huebmen zerrissen und verengt worden, wclches der Herischafft nachthaillig ist, u nd obwoll den Unndterthannen iobalt irer Kbauf­ rechtsgerechtigkhaiten solcbcs nit gebUrt, inmassen innen dan in iren Khaufrechtbrieffen sonderlich aufgelegt ist, die Huebmen stifft­ lich, peulich und wesenllich innzuhaltten , auch dauon nicbts ent­ zieben oder khumen zulassen, solches nucb selbst nit zutbun , so ist doch ncben dem ime Pfanndt Inhaber hiemit auch ueuolchen, das er hierauf sein fieissig Aufacbtung und Nachfr:ig haltte, solches crnnsllich abstelle lLnd verhUette, auch die so der K haufrechts­ gerechtigkbait zuwider von iren HUebrnen und CUettern sonndere Stuckb verkbauffen oder Uberzinss daraltS scblagen w1d denselbcn verstifften , oder innen in der Verkhauffung der Huebmen selbst vorbchalttcn, item derglcichen Stuckh iren Kliadern zu Heiratguett hindangcben oder sonst verwen<len oder verseczeo woltten , der Cepitr nach straffe und dcrgleichen Contract cassiere. [)a aber ain Und terthann ye so armb wiire, das er zu seiner Noturfft ausi;cr Verseczung aines Grundtstlickbs voa seiner Hueben khain ?v1ittel oder Hilf haben mocbte, so soIle der Pfaudtscbaffter dernselben nach vorgeender Erkhundigu ng seiner Armuett zuelassen , aineo (.;rundt auf ain geptierliches und ni t zu hohes Anlehen auf 1, 2, *oder* aufs maist 3 Jar .rn uerseczen, dabey aber sein Achtung geben,

J8 Das Urborium der llerrscbaft Gottschee vom Jahre 1574.

das ers 11ach Verscheiuu ng des Termius mit Beialluog des e.nt­ lchendcn Geils wideru mb ledig mache und zne dcr Hucben bringe. Jedoch soil der l'fanndtschaffter, soufl imer miiglich , dergleichci1 Grundt zuuerseczcn verhuetten.

Dieweill gebreichig, das nach aines Unndterthanns [:der auf seiner Hueben Kaufrecht gehabt:J Absterben, Allzeit sein ji.ingsten Sun die Besiczung cier Hueben zuegestanden , derselben alsdan seine anndere Gescbwistert irer rechtlichen Gebiir biodan abgefert­ tigel hat, so solle es disfa!ls 111it I. I'. D. aigenthumblichen Urbars Un ndterthannen auch gchalten werrlen und nemblich also; das nach aioes Urbars Holden Ahleben der Pfand tinhaher alspald t sein Verlassuog beschreiben und inuentiren und dan sein ji.ingsten Sun, souer er vogtpar u nd sonst zu der WirtschaJft tauglicb, oder aber, wo ainer nit Siin hette, alsclann sein jtingste Tochter zu Besiczung der Hueben khu01cn, diselb Hueben durch crhar und unparteysch Nachparn treulich schaczen lasse, damit derselb Besiczer der Hueben anndem st>ioe Miterben irer Gebtir zuentrichtea wisse. \Vo auch die; Khiinder, deneo die Besiczung der Huebmen obgcschribner­ massen zuesteeo, nach irer Elttern Absterben ooch u nuogtpar wareo, so solle dcr Pfannd tinhaber denselben uouogtparen K himclero aus derselben Geschwistreten oder anndcru iren negsten Freunmlteo, so er am tauglicbisteo erachten wurdc, begerhabt:n, und inen solche Gerhabschafft dermassen getreulich uod ohe aignen Nucz zuuer· richlen beuelcben, damit den Kbtindc;m zur Zeit irer Vogtparkhail oeben Eingebung der Huebmeo uo<l was ineo von varundter Hah geptirt, erbare Verantwu rtung gethan und hier innen aller Vorte un<l aigner Nucz soufl mUglich 'crhuett werde. Da sich auch zue­ trueg, das die jungsten K htinnder, dencn obgehorttermasseo die Besiczu og der Huebmen gebtirn, ettwo ainfeltig, irer siinlichen Vernunlft ettlicbermassen beraubt, oder suost annder Leibsgeprech­ ligkhait halben zu der Wirttscbafft der Huebmen nit geschickht

u nd tauglich waren, so solle auf rusem Fall der annder jungsl Sun, oder wo die nit vorhanden, die jiingst Tochter zu Besiczung der Ffoebeo, doch das die annde.m Geschwistret irer Gepiir dauon ab­ geferttigt, gelassen und demselben dabey aufgelegt, damit den Ain­ felrigen, oder Geprecbenhafften die geptirlich Notturfft geben , auf· erlegt werden.

Haben die Undterthannen, da ainer nach seines Vattero *AD­*

sterbeo zu Besiczung der Hueben khumen, bisshero nit mer dann

Von Pror. Peter Wnl•c cr. 39

8 kr. cin,chreibgelt und als ain Ehrung geben. Nnchdem aber nit u npUllich, das sich sowoll die \;udterthaooen, "° K haufrecht haben,

ab die zu frder Stiff!, oder mliettwciss auf tlt-n llueben siczeo, Im Fall ainer nach de• anndern .\ hstcrbcn *w* aintr Hueben khu mbt. mit dem Grund therrn umb ain gcpu rliche Vcrehrung l'ergleichen. lJnndl abcr die l nndtertbanneu in dergkichcn l iillcn mit khainr U bermass bc;c: h11 ert, sonder ain gcpilrlichc llcschaidenhait gehalten wer<lc, hO sollen die Unndterthannen ainem 1nnhaLcr von uiner ganncic11 I luchen t Ducaten in Gold und at,,o forl:111 die Gepur pro raLO ;rnf die Halb, Viertl und Acbtl Huebcn betallcn, mit dem sich ain Innhaber hentiegen !assen solle, wekhes sich die u nndter­ thannen, dieweil >ich dergleucben Fall gar sdtten zuetragen, ftieg­ licher weiss nit zubescbwaren haben.

Solien allc Teusch und Kheuf, 'o in clen Guc:tlern und Grundtcn hinfuron bci ainem Suppan jcdes Ilorff oder Fleckhens be:.chehen , dcrsclb alsdann beriirttcn Tausch oder K hauff, wa.ss­ mas>.en solcher gefolgt, dcr Herrschafft alshald 1.u ainem Wissen hringcn, die hcrnach, wo nit sonndere l·rachen vcrhannden, darein willigen mag, und sollen ninderst anderstwo al liey dcr Hcrrschalfi die Klmuf, Tausch , Geburts und anndr de1gleichen Brief und briefliche Schein und Urkhunden , souil der 1lcnschafft Gericht, Gru nndt und Poden, auch derselb zinssparc lmltcrthannen betrifft, aufgericht oder gefertigt werden.

achclem >ich offc zu Zeitten die Urbar:; Unnd terthannen fur oich sc:lhs uncl absornderlich, da inen an iren Huc:bgrlindten \'OD annderer Herren und LanndtleUth Undtcrthannen lrrung und Ein­ trag zueg.:fticgt warden, darzue die .:\achperschattten und ganncze Durfmenig gegen andern iren Benachperuen und Und terthannen umh llolcigerechrigkhaitten, :Pluembbesuech und anndcr:; dcrgleichen vor den 1.anndts Obrigkhaitten in Hanndlungen und Rechtfuerungen einzulassen unfueglich undtersteen, dadu rch der F. 0., weil sy der­ gleichen Sachen nit zuuerfechten haben, das sy auch irer in derlay Fallen Vncrfarenhait, darzue menglhall>eu nouurfftiger Vorlag des Recht, Laolens, offL ain Sachen unaussgeflicrt l>leil>en lnssen m\iessen, d:L ,\ingcnthum b an solchen Holcz gerechtigk haitten, Pluembesuech u nd anndern dcrgleichen Sachen vergeben mochten - so solle nun hinfuran dcr J>fand t'!Chaffter weder ainem l ndlcrth:mn, noch ainer gannczen Dorfmenig oder )/achperschafft nit gc>Latten, da <lenselben

\ On anndem Herrn und Lanndtleiitben U nndlcrthannen an iren

4o Do.s Vrborium der Herrschaft Gottsclteo vom Jahre 1574.

Huebgriinrlten, Holcz uod Pluembbesuech ainicher Eiagriff, Irruag, Pfand tung oder dergleichen zuegeftiegt werde, umb solcben erzaigteu Unfueg °for sich selbst zukhlagen und sich also in Reihtflierung cin· zulassen, sondero das aia yeder Unndterthann, oder Nachperschafft, deaea solcher Uafueg begegnet, dasselb strackhs dem l'fanndt In­ haber anzaige. Derselb so\le sich alsdana gestalt der Sachea , wie und aus was Ursach es sich zuetragcn, aigentlich erkhuadigen und Yolgendts des oder der anndern Paucrn Grundtherrschafft zue­ schreiben , 11otturfftiger Bescbaw und annder geptirlich Ha nndl u ng statlzutbuen begeren und alle *Weg* und Mittel fun1·enden , damit solcbe Irrungea guellich verglicheo, doch das I. F. D. Giiettern tmd Un ndtertbannen nichts Beschwarlichs wider die Pillichkhait u11d alttes Herkhumen aufgelegt und disfalli gehandlt und was entzogen werde. Da aber die giiettlich Hanndl ung nit vcrfennck­ licb sein wollte, und derwegen die Sachen mit rechtlicher Er­ khanndtnus vor der Obrigkbait ausgefliert werden mtiesste, so soil sich der Pfandtinhaher der Sachen selbst annemen und redtlich dahin bedacht sein, damit i n der Sacben ni t unfonnblichcn, sounder Jer Ordnung un<l Ccbraucb, aucb [rer F. 0.Notturfft nach <las 13oste und Fiirtraglichist, darzue ium schleinigsten die Gebiir u nd Billiclt· kbait gehan ndlt und diselb aussgcfuert werden.

\Vanu dem Pfan ndtschaffter in seinem Pfan<ltchilling durcb ainem Lan nd trnan n oder anndern ain Eingri tf, Gewall oder Ent­ werung zuegefuegt wurde, darauff er sein vleissig Achtung habcn, u nd solches souil mtiglich verhiietten solle, so ist tlt:r Pfanndt- 1nhaber c\enselben Gewn\teingriff oder F.ntwerung, ;\iewei\ es tlie poses betrifft, auf sein aigen t;ncosten ausszufliercn schuldig. Wann aber ain Sachrn fu rfidl , so <las Aigenthumb belanngent, welches

<lem Pfanndtsch:11Tter nit, sander I. f. D. als Aigenth umbsherrn, oder derselben Camer Procurator zuuerfochten zuesteet, so solle solches 1ler Pfanncltschafter I. F. D. N: 0: Camer oder nach Ge­ legenhait u nd Wich tigkait der Sachen I. F. D. scll>st nlspalcll zue­ schreiben.

Solle dem Pfnnndtscha tl'ter hiemit auch aufgelegt seia , clas er in seinem Inhabenden Lanndtgericht auf die Todt chleger und ande1·e Malleficzpersoanen, so sicb darinnen auf hnlten mocbten, lleissig Achtung geben lasse, damit dieselben zubnnnden gebracht, u ncl gegen i110 umb irer vrprech u ng uod Misshanncllu ng willcn, was sich disfalls gebiirt uncl Recht ist, gehan n<llt und hierd u rch

V<>n Prof. Peter Wolscggcr. 41

also guNtc Mann"ucht crbaltteo, die Y:rummcn ges<·huczt, clie Bosen abcr g-stralft und das l'bel ausgereitt werdc.

:\achdem sich I. F. D. l!rbarsholden zu discr Herrschaffl mit notlurfftigcn Ziml'r und Prennholcz alts dm Forst un<l Holczern wbchl1k1.tn habcn, un<l aber Fnndtcrthannen <las llackhen filr sich sclbs nil gc,l•Lll wcr<le, so ist ycdem Innhaher hiemit aufgclegt, 1las er Vcrorcln ung thue, wann sy, tlie l nndlcrtlmnncn, zu irer

Nouurm t'.imcrholcz bedu rffon , dns sy das,clh nit fur sich selbst hack hen , sonclcr sich alzeit bey dcr Hcrrschaffl anmelden , damit incn sokhcs Holcz ausgezaigt w.:rde, auf <las t.U dcm Zimcrholcz clie alttcn llbcrstann<incn Stamb ausgc1.aij.(l, u ntl also der jungen Stamb u nrl .\lorbac:h in albcg verschont, 1lanlurd1 tlic \\'alder u n<I For..sl nil \cri><lt , sondcr aufa best so mliglich i:ehaict , uncl clas Junghokt gezllglt wenle. So solle auch der l'fannd10<·hafttc:r khaines

\\'eegs zuehen , das die l!nndterthanoen zu \"tn.<:h"cndung der

\\'alol und 1le Cchiilcr in den Fors,k n u ncl llolc.zcm Gercut, Wis-m!uler oder dcrglcicben Einfang rna1·hc11, sokhes selbs auch khailll>s \\'cegs nil thuen, und \\O cs etwo hinfilron beschehen w1irdc, cla rnuf sein \'lcissig ,\ufa.:hen halLcn la"en wolle, solle er tla"clhc ab: uncl ein,tellen, auch gcgcn tlcncn, su sich also unmlcr­ stccn 11llrdrn , mit gcbiirlicher Strnlf futi;cen, wclchcs alles dano h icuor 111111d1cr dcr Ruhrickh der Walder mil mcrcrn a11,gcflicrt i-L

\\ cil sich in albeg geburth un<l die l\otlurflt crfonlcrt, wann ain l'farrcr ot!cr \"icari bey ainer Pfarr, 1larillr tier F. D. Herr·

,chafft 1111cl ,\ mbtcr die \'ogtobrigkbail hal11:n , abstirbl, das <ler­ sdben I lemchafftcn und .\mbter, Pfa nndt : oder anmlere lnnhaber

\'OD Yoglsobrii;lhait \"ern·altung \\eei:en 1u menigcliches Rechten uncl guet1c11 \"cranclrn urtung die Spor, lnucntur, und 1-' iderum ainen khlinlftir.:c.:n l'farrcr die Eroffnung uncl Fi11aulwort1ung derselben l'forr 1h1wt, so sollc L>s dcr Pfanndth,rr hey c lcncn i'farrcn antat tier F. I ). auf nincn ycclcn derglcichcn khunfltigcn Fall auch der­ mn'>cn hnltcn, und also I. l·. D. Vogtobrigkh;1it nntl Gcrc:chtigkhait dissfalls gehUrlich hanndtha\Jen, und der,cllJcn sowoll in elem, als in anndern nichts verge\Jen und solcht: olmcnndttc Spilrr und In· 1entm· auch 1lie \Vidererotrnung und Ei11antw(lrttm1g sollc ,\lueg im

• llcisey u 1.wayt:r negst gesessne11 Priester, so dcr l'f:uindtinhaber clar1.11c hcrucffcn sollc und nit durch inc allain heschehen.

l\'ac·htlcm auch flll'khumen , <las die ZL-chleuth oder Kirch· proh't 11111 lrcn kirchlichen Raittuni;cn gar u nortlcnlirh umgeen,

J"

42 D•• Urbariun• der llerrschafl Goltschce vom Jnhre *157.f*

dieselbeo auch zucn Thaill an der Vogtobrigkhait uod Pfarrer *Bey·* sein thuen, welches den hievor aussganugen General Mandaten durchaus zuwider, daber dann erfolgt, das nit allain der Kirchen Einkhumen durch dergleichen Kirchen Probst oder Zecbleuth Un· threu verschweodt, sounder auch die auligenden Guettcr und Giiltten,

umb das <lie dauon gebtierende Steuc;r, ;i;u rechter Weil ainer er· samen Lann<ltschafft nit geraicht, zu der Gottschte11 nachtailligen Schaden eingezogen u nd verpfenndt uod alls clann in annder Weeg wideru mb verkbaufft und also von den Gottschrilsten aballimicrt werden - so ist von der F. D. wegcn dem Pfaand tschaffter hie­ mit aufgelegt, das er :lile Jar bey den Kirchen Railtlmgen, (iber welche die Herrschafft Gottschee die Vogt obrigkhait hal l:die aines ycden Jars zwischen S. Michaelis und S. Martins Tag in den Pfarr· hofeo ohne ainichen Uberfluss grosser l'>!allc;i;itten, ZOchen uncl 13esolcluogcn, wie bis her an villen Orthen ergerlich gepreichlich gewest, gehalteo wercleo sollen:J neben und mit ainem Pfarrer clie­ sclheo Uber das Jar gewfaslich nit aostellen, also auch seinesthaill,; neben ainem Pforrer u ncl dell Zcchleuthen yeder ainen 11nderschi<I· lichen SchlUssl zu der Ptixen oder Lad und nebt n dem sein fleissig Achw 11g haben well, <las durch Sy khain vnpillichet Uncosten ein­ gesLellt, und wo es lJeschiich, dersellJ ait passiert, un<l sonnst mit der Kirchen Einkhumben nit untreulich umbgangen u u<l clerselben zu Schaden gehaust, sonder aller Nachtaill souil mUglich verhilett, darzue die Steuer von solchen der Kirchen Uliltten u n<l Giiettern alle Jar zu den bestimbten Fristen bezalt, <lie Stcuerbricf u nd Quit· tungen voo yedem Jar in die J ,ad oder l'!Lxn gelegt, untl tlas Kirchengelt t.U Gueuem angelegt und mil solchem nit unthreulid 1 gehandelt werde. A l,;o auch solle er bey dell Pfarrern gleichefalls Achumg gebeu, damit sy ire Steuern alle Jar Qrdculich und richtig crlegen , aucb derwegen ire Steuerbrief und Quittungeo crschen und solche alle Jar neben innen , den Pfarrern, fiei:;sig aufbeben. Da aber ir ainer oder mer mit Be;i;allung der Steuer zu rechter Weill siiumig sein und solche nit ertegen, dardiirch etwo die Ein­ ziehu ng, l'fonnduog und Verkhauffung der Pfarreti Giiltten ver­

u rsacht wtlrde, so soil der l'fanndlschaffter sey11 \'leissig J\chtuog darauf geben uod solches aufa pest verhuetteo. Und cla die Steucrn annderer Gestalt nit zuebezalkn waren, als darn1 mit Vorwissen aines uod des anndern Pfarrers Ordinari in i r, der Pfarreru 1 a­ rende Hali und (,Uettem grdtren, clesgleichen wo sich befundt,

**\'on** Prg(. **Peter \\'ollieg.er.** 43

da. die Zcchleuth 'on denen durch sy ingchabtcn Kirchenguettern ainicben Steuer .\ ussstandt verbleiben hettcn lasstn, so soll eben- 11\3.ssig in ir, der Zechleuth, "arunde haab und Gut:tter mit Vor­ "issen irer Grund therrn gegriffen, dieocl111 'crkhaufft und die Steuem bewllt, auf das biedurch den l'larrcn und Kirchen ire an­ liegcndc Gutt und Goetter erbaltten werdcn und also nit von den Stifflen k humhcn. Da aber den Kirchen oder l'fnrr aus des Vogt­ verwalltcrs Unflciss von wegen linbezallung dcr Stcucrn mit Ein­ ziehung und l'fcnndtung der C.Hietler otlcr sonnst ainicher Nach· taill zucstUcnnde, so solle er densclben werstatten schuldig sein.

I loch souil die Raittung und Haushahtung ubcr die l'fnrrkirchen

* 1. Rarthl mc, ausscrhalb des Stattls Gotbchcc, bctrifft, wt:ill sich in gcgcn" irttig Reformation befunden, das b1shero gcmain Stall Gott­

..chec ncbcn ettlichen "erordenten Zechprobsten derselbcn Ein­ k huml><!n !:so: gehandlc und den L'lx·rschuss, so nit zu i'\ouurfft

<ler I\:irchen ange11·endt wordcn, tu Pe-serunl{ tier tattruaur und dcrgleichen [:wcil <las Stattl sunst ain g1'.Tin1o:c> Einkhuml><!n hat:'

,crwand t. darumb aber alle Jar dun:h die Z<'.l.:hprol»t, in Beiseyn ettlichcr aus dcr Paurschafft , auch aines yeclcn Pfa rrern i n der Gottschec ordcnlich Raittu ng getban warden, soil cs noC'h hinfiiran,

;111( l. F. I>. gllcdigi>tes Wollgefallen also, w1e vor Altter her ver·

blciben. Im !?nil sich aber tlarund ter ,1inichcr aigner Nucz ein­ rcissen wolt , das ain J>farrer ainem lonhal!cr alteit anzuzaigen schulclig, 'oil er dasselb alsbald abstellcn, 0<lcr al.>cr I. F. D. Rath und \'ic:z domh u mb Einstellung anbringcn.

Nachdem den Pfandtschalftern in ircn lnnhaliungcn l'fanndt­ uer-chreibu ng aufgelegt, sy das auch gegen dcm llerrn und Landts­ fUrsten rc•crsiert seyn, die Pfandtschl6sser und l t1usser we>entlich un<I peulich zuucrbaltten und die A bochlaipfung iuucrhueuen; so isl tlem l'fan<it>chaffier diser Hern;chafft biemit bcuolchen , das er nach Gekgcnhait der Notturlft, yeder Zeit l.>cr dcm Schloss Fridrich­ staio und Ambthauss im Stattl Gottscbee die gcl>urlich Wendung und Pesscnu1g an Dachungen, l'oden, Wchrcn, Zimern, Stallungen und in anndcr Wccg lhuen lasse u nd dadu rch tlic A bschlaipfu ng verhilctlc, inmasscn c:rs verrnug seiner l'lunnd tver.chrcibung und lies augcbncn Rc,ers zuthuen schuldig isl.

8chlicsslich wirdet nit allain gegenwirttiger und klninfftigcr Pfanndt· und lnnhaber diser Herrschafft hituor geschribner \ er­ ordoung d.:r Xotturlfl uod Geplir nach nachi:ukhurnhen , sonnder

44 IJns Urbarium der llcrr•chaft Got1schee vom Jnhre 1574.

auch ausser diser vorgeschribne11 ilfass der F. D. Nucz souil an rm gelegeo, in ainem und andem zubefi.lrdern, entgegen Nachthaill und Schaden zu wamen und zll wendcn wissen, wie I. F. D. gne­

digi tes Vcrtrnucn iu im sleet, immassen ers auch I.F. D. als seinem gnedigisten Herro und Lanndtsftirsten als ain gehorsamer Lanndt· mann, l'fanndtschaffter und Inbaber zutbuen schuldig uod ver­

pllichrig i»t. Und es beschiecht daran I.r. D. gnedigtr Wiillen und

entliche Mainu ng, Das zu Urkhuod t habcn die oiergemelten Herm Commissarieri ire Pe<ltscbafft hierundter furgedrnckht un<l sich mit ignen Hiinnden u ndterschriben. Actnm Laibacb, den siben Tag

.\tartii, im aintanssent funff hundert vieruntlsiben 1,igisten Jar.

L. S. L. S,

lnnder Mordax

zu Porttndorf. ru. p.

Graf Borsch. m. p.

#### Anmerkungen.

' **.Simperli! ahd. -sulnbir, 1nhtl. !rnnlbtr: Cetreldcmas1i, urspriiogtich cin Strohgeffecht; vergl. Scbrdert ..Ausllug, p. 49 .**

**\Vann d:is altc H.cformir·Urbnr angelegt wurde**

**1**

**kann icli oicht :in·**

**geben. Dasselbe wird in unserem Urbar vjeJfach erwtlhot 111\d seheiiu b:\ld nnch den 7...eiien der Gro.fen von Cilly :mge?egt worden zu seio , wcil bei Lei..,tuugen, wetcbe aui> rlcn Cillyer Zeiten stam1uen, auf djese; Urbar venvi¢· "-en wircl. Auc:b ill den $l0Cdtischcn Privilegie11 wird von dieseln Urbar gc· sproc-hen. Noch im Jahre 1671 betiehen sicb die kraioi!'Chen Stitnde aur diei;es** Urbar. Schumi, Archiv, JI. B., p. 140. Ju diescm Urb:tr war das L3nd (wabr­ scbeinlich dnher schon zu den Zeitcn der GrAfen von CiUy) schon in der

**\Vci!-.e dngcthcilt, wie in unscren1 Urbnr geschieht,**

3 Der lJilch wird gegcnwiinig in klcincn Holzfallen -•l'illich·Matile> - gefangen. Nach Val'1'5or, l., p. 439, ges<:bab dies rriiher nm n11sgiebigsten **dutch Gruben, in welcbe l"'ruhen eingegraben wurden.**

* **Die gena.ue Crenze rter damn..ligen Herrschaft Gottscllee \·ermag ich nicbl auz.ugeben. Sovjel ist jedoch sichcr, dai; dicse damals viel grosser war, a.ls dns beutige llertogchum Gottschee. Zurutchst gehOrte zu derselben ein grosser Landtrich 1 hn •.Gez.irck mehr als vier )[e.i!en \Vegs•, ,·om l• ,ue**

OssiunitT. (dcr oben erwiihnte Dach Ossiunitt) bi< nuf den Schneeherg. Gegen­ **'viirtig geb01't ein Theil davon zu J{rootlcn, cin anderer 7.UTil He1.irke La.as** (!1errschaft Schneeberg). JJiescr Lftndstrich war mil schnuerlichen Waldem bedeckt, aus clenen d ie Unterthanen •siob erforderlich behiht• (mit Xutzhol•

Von Prof. Ptter \\'ol•eggtr. 45

,,.ersori:t) untl vid ••\ weh• ogen und Hin1le:r·Arl><it, welcht ;11.ie nach •!::>t. \'eit om Pttanm (l-'1ome). ·rries.t und ann•lere \fcer-Porttn• fhhrtcn Bewobnte Orte

,,-aren keine, wenigsttni gibt das Urba" sokbc nkht an. Zat 7..eil der un­ arischcn \'tr1ehwclrung (11>66- 16;0) wurde dieJCJ" l.and11rich vom l\an von Kro•iicn t Pettr Zrini. iugeicb mil den angre.nzcniltn Thcilrn 1lcr HerrM::haft l..lllli cinetol!tcn, ltllh, Ross und andere Rachcn wcg.:,cfilbrt 1 unter dcm \·or­ wandc. I•• er *lUt* Krone Unga.rns gehOre Der Gro.r hauc: dort unterl'tcbied· llche •Dur(cr, Cercuther1 eubrUche, Unterthancn \llHl Inwohnt:r nni::-e:otet1.t» 1 uoJ untcr anrlcrn auch du 1;chOne Dorf Prcgid rrbaul. (Sdllnui, Archi\1 TI.,

p. 139 fl.} \\'cgen <liner GcwoJtthot entwickeltc sich cin !angel' l'roce<s, der crl'lt 1675 *1.u* Ciun11.ten K ralns endglltig entschiedcn wul'dc.

Um \1it.i. \·er,rHndnissco vorzubeugen 1 gebe ich hic-r noch einie J)a.tcn. llabtnfeid (Wnbcnfcld, anch Pfabenfeld), lle<irk L•a•. Rdckhnic< i•t wohl ober· halb \\'crchnik (jetit Raena gora). Losioer Nock, w..tlkh voo Kotlern, jcd<>ch 1:ehurte Jcr Schweinberg noch zur Hernchaft. - Bluttiiier Rain, jetzt Blutigcr Berg bci Leisch. l.ackhcn bci Prcwole. Prcful·l:ecn,t nahe bei Oberwarmberg. Die t. Peters·Kapcllc gchorte nicht mebr rur llcrncbaft. \'on dcr S1. Peters· Kal'e::c geht die <•ronre auf dem Hohenriltkcn UM-c <ltn f:incr Wald, 11ich1 ins "11ial nach f:inil<k t:e i•t Sela hci l:nterthum. :O.t. l'rim111 bci l;emit-ch:

»on da in fut gerodcr l.inie ilber 01a""1z ((;emem<lc Kllbenberg) an d» unterl!' Enrle 11e:r \\'ti1\t1crgie ,on l:tier!e (\taier:cini Sc.·hrat). d:..nn fiber das (;ehir"e $Ud:id1 '''n Hru nngrauth bi Bre.wwi,, du *iu* (;ulllC'ht"e gchOrte. Von

\\ idem Uhtr ti.. Cebirge (heme klciner Gei>thcr) noth Unterpockstein , so

d <lie hculc dcatache Orcschnft Untcrlag Rtt'i Cll(hlo•Jeo wnr. Heim Ortl!

\Vilpen crrekhtc dje Gt'cnte die K ulpn, gien1' cutlnn clcr l'-ulpn ecwa bis Rega, llnnn llbc.•r die Steinwanct (bei l"odstenc) hi 111 die Ccgcnd \l"OI\ Aibel, dann aduur tilldlich biegcnd an die l{ul pa. l)le Kutp:t hinau( bi osiunilt, WO die Knlpa au" Sll1len kommt, bi zunl Urspruoge der Ku p:i (nh.o durch kro:itiischeJt

{:ebiet) \1ncl \'on d:l durch da.. oben beieichnetc 01lc \;cbict auf den &bncc­ l.ter.: tleute G'(·ht 1lie Gtt'DLC ..-uo o iunitt Hing.:; tier l'ulHnnkn bi-. Ca.bar unJ

'"c:iter nRA:h der f.an°fe...grenze.

**Kleinere Mittheilungen.**

**Die Krainer vor Agram im Jahre 1529.**

Das ereigui;volle Jahr 1529 brachte un tcr anderem auch ei11e xpedilion der krainischen untl gtirzischen Milit.truppcu gcgen den Agramcr lfachof Simon g r d od y , 11elchc bis jctzt in weiteYcn KreisCll nu r wenig hekannt sein clUrfte. Am Neujahrstage 1527

crwlihlten auch die kroatischen Edelleutc auf Ce tin-g r a d bei Bihac Ferdinand I. zu ihrem Konigc. Dieser bestellte den General

Nikolaus J u ris ic zum Commandanten in Kroati-::n gcgen die

Ttirken , nachdem er ihm schon unterm 3. .\ pril 1525 die Herr· schaftcn Adelsberg u nd Senozece zu Lehen gcgeben hatte. SonsL aber erhielt Jurisic von Ferdinand keine Unterstlitzung, da tor sicb zum entscheitlenden K:unpfc gegen scinen Rivalen, den siebeublir­ h.;schen Fiirsten Johann Za po !y a, rListetc. Jurisic '"ar also einzig aur die Untcrtiltzuug tier i1111erosterreichische11 Stlinde angewiesen und darum richtetc o:r biiufig seine Gesuche bcsonders an die Stlinde Krains, wie es seine zahlreicbe Correspondenz in slavischer Sprache u nt! in glago l itischcr Schrift (eine andere Sd1rift scheint er uberhaupt nicht gekannt zu habcn) irn hi sigen Lantlesm useum beweist.

Fer<linands Krieg gegen Zapolya und seinen kroatischen 1\n· hanger Grafen <.:bristopb F r a ngipa n , der sich im ersten venc­ tianiscben Kriege so grosse Verdienste un1 Kaiser Maximilian I. erwori.Jen hatte, begann im Sommer I 52 7 u nd endete mit tier vollstandigen Niederlage Zapolya's, denn er wurde am *z7 .* Septem­ ber bei Tokay aufs Haupt geschlagen und musste sich nach Sieben· burgen fluchten. Am nllmlichen Tage fie!auch Frangipau, todlicb getroffen , eben als er sich anschickte, die dein Kaiser Ferdinand treu ergebene Stadt IVa r asd i n zu belagem. .\ ur diesen Erfolg bin versammelte Ferdiaaud den kroatischen Landtag zu K ri evac,

Von Prof. S. Rutnr. 47

auf welchem alle die P :trtei Fcrdinan<ls ergriffen, mit Ausnahme des Bischofs F.rdody und der innigstcn Frcunde Frangipaus, Johann 'J'a h y und Johann Ba u f y.

Zapolya aber begann nu n auf diplomatischem Wege auswiir­ tige Hilfe zu suchen, und jedermann wussle, <lass er nicht einmal l'Or einem Bilnduisse mit dem Enfeinde cler Christenheit zurtick­ scheuen wilrde, nur um sein Ziel zu erreichen. ::iein gewandter Diplomat Hieronymus L a sk i gewann den Grossvezir lbra b i m

und (lurch di.:sen den Sultan Su I ej m a n selbst flir den Plru1 in

1

Ungaro ein tlirkiscbes Vasallenreich zu grtin<len und Zapolya zum Vicekonig zu bestellen. Kaum war Zapolya de Blindnisses mit elem Sultan sicher, kehrte er im Herbst nach Ungaro zurllck u ncl forderte seine Anhiinger auf, gegen Ferdinand d ie Waffen zu erh.:hen. llntcr den crsten , die losscblugen , waren Simon Enliicly und Johan n Thy, welchc in kUrzestcr Zeit fast alle St<'idte Slavo­ niens fur Zapolya gewannen. Spionc brachten die Nachricht, da:;s 1for Sultan ein gewaltiges Heer wsammenziehe, und die Anhilnger Zapolya's schlugen an die Kirchenthtire die Versprechungsschrei ben des Sultans und..Placate an, worin Zapolya zum KQ!lig von Kroa­ ticn und Slavonien proclamirt wird. Selbst auf elem bischOtlicheu Schlosse zu Agram ,\.aren die Briefe des Sultans angeschlagen, wori11 er uater grossen Betheuerungen verhiess, <lass er allc linterthanen seiDe Brucicrs u ncl Konigs Johann Zapolya schlitzen und schirmen

wollc.

um seinen Wortcu Nachctruck *w* verleihcn , cntsa1ulte dc::r

Sultan schon vor elem i\ bmarsche des Hauptheeres brennendc uod plilnderndc l:iorden in die Lan.f er Ferdiuands. *A* us venetianischen Aufaeichnungen erfabren wir, dass die Tilrken schon am t 8. Juli 1 5 28 aus Krain ins Giirzische einbrachen. Die Bevolkcru ng war schon frliher alarmiert wordeu, und man hatte Brucken zerstiirt u nd Strassen verbarricadiert. Die reicheren Bewohner von Go r z untl Co r m on s flohen in die festung G r ad i sea , iirmere ins Schloss von Gorz u nd S t:t n je l (St. Daniel) am Karste. Aus diesen Fe­ stungen horte man fortwahrend Kanoncnschtissc erdrohnen. Die Gemeincle Gorz rlistte 50 Maun aus, uncl dee Schlosshauptmann

von Tolmein stellte '2 Reiter bei (Starine jugosl. akademije zna· nosti i umjetnosti, XV., pag. 2041 206).

Anfaogs October 1528 befahl Fer<linaa<l , dass jP.de Famil ie in K rain u nd cler Grafschaft Gorz einen Maun gegen die TUrkcn

**Oie Krainer vor Ag1'ttul hn Jnhre 1529.**

stellen mllsse. Als Sammelplatz uncl Lager fur <liese Milizsoldaten wurcle Ne u s t a d t I in Unterhain bestinunt. Allein die ganze lannschaft aus dem Gorzcr uml Triestcr Ge\Jietc (darunter auch der Hauptman n von () oy m. D u i n o ) kam zu spat z1u· Schlachl bei \Varasdin und kehrte dann nach Laibach zuriick. ,\ us (ler ganzcn Umgebuog von Mo t t l i n g mussle sich das christlichc Heer vor den T!irken r.u rtickzieben. Anflihrer des kiiste11la11dischen Contingentes war der liraf N i k o l a us JI. <l e l l a To r re oder T h u r n , 152 1 bis 1528 Besitzer der Pfandherrschaft W i p p ac h, gewescu. Oieser war Hauptman n 1 on G r a d i sca um] als solcher oberster Commandant cler f r i L u I i sch e n G r c n *7.* e , d. h. <ler Crenzfeslu ngcn F l i tsch (di..: Klause), G rn d i sca , Du i n o un<l M a r a n o. Er f\ihrte in Cradisca oeue BefcsLigungeu auf und waudte diesen Platz in einen der \Jedeutendsten Bollwerke der damaligcn ·orcificationsknnst um, so dims er spater im zweiten venetianischen Kriege dem Feinde mit Erfolg trotzen konute. Vebrigcos \Jrachte tier Graf Nikolaus gewoholich nur den Winter io Gradisca r.u, sonst pflegle er in Gorz zu wohneo und st:irb im Jahn 1557.

Ende Mai 1529 kam wiederu m der Befehl nach Gorz, ;foss sicb die Territorialmiliz gegen die TUrken zu vcrsammeln bauc. lhr Commandant war wicderum Nikolaus tklla Torre. illan veran· staltete eine Conscription aller waffenflihigcu Manner und trug ilmen anf, sich bereit zu halten, u1n u nter die Falmen Knttianers nach U ngarn abzumarschiercn. Der Hauptsammd platz war clie. mal Laibach, wo in kurzer Zeit 8000 :Mann ·zusammen kamen (Starine, XV 230). Am 1 3. Juni ruck te Graf Nikolaus mit seinem Contin­ gentc, dann mit *5 no* deutschen Soldnern und 25 Pfer<len nach l,aibach ab. Danials sprnch man, class (irei tiirkische Heere im

/\nzuge seien. Die Fu rcht vor elem Feinde war eine allgemeine. Thurn befahl , 1las ganze, noch auf dem Felde stehench: Cetreide einzuheimsen und in die Festungen zu schaffea. /\Is Bes:uzu ng ftir uie Festungeu Gorz, c;radisca und Marano wurde jt: ein Fahnlcin

\Jestimrnt. Spater wurcle verfllgt, class die Mannschaft tier (;{irzer lirafschaft einen Pass ol>erbal b Wippach ( P r a w a l d oder deu B i r n ba u m e r w a I <l? ) beset1,en soil, damit die Ttirken nicht ·ins Wippachcr Tbal ciufallen konnten. Die Kriegscommissare liessen Steine u nd Kalk nach Gorz schafft:n, um den Thurm an dcr tlol'tigen lsonzobr!icke aus1.ubessern. Aile 13c"·ohner von Coglio

**''oo Pro(. S. Rutar.** 49

wurclcn rnn11nanclicr1, bei diesem Bauc mitzuwirken, zeigten sich abcr tlal>ci 'ehr la.,ig, da sie ..chon ihr ganzes flab untl Gut l>ei den 'cnc1iani-chen Umerthanen in Sicherheit gehr:icht hatten. (Ibidem, pag. 231.)

Alie die'e :'llassregeln deuten ilbrig1ms <brauf hin , da. s die o'terrcichi<che Regicru ng <lem italienischcn Nachhar gar nicht trauk , uml so bcschloss auch dcr inncrostcrrcithische l,ancltag zu K l ag c n f u l'l (2 + bis 26. Juni), 300 J'ussohlaten nnch Tar vis, J al b o rgh c L und auf den l'red i l zu entsendcn, u m die dortige11 l':isse 1,u hewnchcn. Ueherdics vcrordi1ete dieser 1 .amlw , <lass jeder Bauer in scincm Hau,e vier Star Getreidc in Bcrc;hchaft haltcn soil, 11m cs auf \ erlangen clen St.m•!cn ahfUhrcn zu konnen.

!\"ach Laibach gelangtc zuerst die achricht , cla,., <OO rur­ ki,;chc l'fcrcle in die G ot tsch ee eingcfall<"n seic:n, uml de,,wcgen wunle cine ,\hthcilung des .-ersammelten H«rC.'i dorthin beorderl Bald mg Thurn ruit der ganLen :\lilll u111I mit JOOO spanischen uncl liurgundischcn Solclaten nach Untcr k rain ah, wosell»t sich die Turken in <ler Starke von 7000 l'fer<lcn i;c1.eigt hattcn. Es ent­ spann sich cin Treffen bei :\I () t t I i ng, in wclchem aber Thu rn nach hnrtem Kam pfo geschfagen w u rtle, so dass c1· mit genaucr Noth der C jt•fa ngcnschaft entrann u ntl nach ljo1·.: 1.uriickkehrte. IJcr ln willc wci;cn dieses Misserfolges Wiil" l'i11 allgt•meiner. Uehcr·

<hes clrohlc cler Grafschaft Con eine ncuc l cht•1 tlutung scite11s

tier Torken , die sich nacb dcm Treffen nad1 tiT o b n i k bei Hume 1.urUr\.;gc1.ogen hatten. Man crwartctc allgemein fur 11.!n 24.Ju ni ihr l'.™:heinen in Gim:. Dem Volke w uitlc publicicrt, dass, sohald e5 Kanonenschllsse horen wenle, moge o:s an clie Rettuni: rnn ;\lensch u m! Vieh denken und in :-.icherheit !lichen, a ber n u r n i ch t a u f 'en et i a n is cb e (;eb ie t , "·" hci hartcr !'trafc

,erbol<'n "urdc, •da die Venetiancr nichts hcsscr als die Turken

,f!icn: • ,\ 111 *z* 6. \\ 11rden "irklich ,\' j,o,chu"c a111 elem Ca,tell ,·on Ciorz ahgcfcu..n, aher es scheint nur ein bli nder :\lam1 ge\\escn **zu :-;cin**

.\m rn. Juli hl!Lte die gan(,c Go1·1,er Mili1. u11d die ganze ueatt.1111!( \ Oil (;radisca unter illl'em CommandanlCll ll i ( e )s tc r­ a o ch c r (lluchscnmncher ?) aufbrechen und 1.mn llccrc in (;ott,chee sto,sen "'lien. cSo konnte man die Festu ng jctit lcicht cinnehmea, a h c r m a n m u ss sch w e ig e n,• 'chreibt dcr l'rm iditore in Ci \ idal e, Gregor P i z a m a n o, an die Rcg1cnmg in \"eneclig.

**MiuJ-ttilu111:crn din lJ.J.ahcttitn fur Mo 1891.**

50 **Die Krttinet· \•Or Agram im Jabre 1529**

Die Sache nahm librigens eine anclere Wendung, als die uozufrie­ deuen spanischen Soldateo Mitte Juoi den Grafen Thum verliessen u nd nach Italien zurUckkehren wollten. *Ver* Graf schickte ihneo zwar Brot nacb Cap od i s t ria nach und versprach ihneo einen doppelten Sold , um sie zur Umkebr zu bewegen. Diese liessen sich aber nicbt rlibren, sondern pllinderten lieber den Karst aus und raubten das Vieh weg. Deswegen hat man die Gt>rzer Iniz lieber im Lande zurUckbebalten uncl es vorgezogen, aueh die in Gradisca verbliebene kleine spanische Besatzung aus elem Sokle zu emlassen. Alie diese Spanier (im ganzen 600 Mann) wurdeo voo

den Tnestinern auf ihren Scbiffeo oach ltalien transportirt. - Mit dieser Anweseoheit spanischer Truppen in unscrem Lande und mit ihrer Mitwirkung bei der Conscription der einheimischen Miliz mag wohl im Zusammenha11ge stehen das bekan nte sfo,•eoisch Volkslied: •Prisli so k mcni stirje rumeoi, soldati so b'li.•

Die krainische 111iliz musste aber vor Agram zieben, denn Graf Thurn bekam den Befehl, den rebellischen Bischof von Agram zu Paaren zu treiben. Eioe gleiche Aufforderu ng erliess Kaiser Ferdinand unter 16. Juli 1529 aus Bud1veis an die steierischen

!:it:iinde. Darin heisst es unter anderem: •Nachdem der bischof zu Agram gancz muetwillig vnd vnbillicher weiss abermals von vnns abgefallen , sich an den Jhanischweide (,Johann der vojvode') geslageo vnd bisher mit seinen aohengern gegen vnns vngchor­

samblich gehaltcn, aucb yeczo sich vnnderstandeo ain offentlicben lanndtag in Windisch lanndt (= Slavonien) auszeschreibeo der

mayuung, wo vnoser getrewen partheien vod vnnderthanncn in Windisch lannd auf solicb seio ausscbreiben nit erscheinen, die­ selben sambt seinen anhengern mil der that a.nzugreiffen, zu vber­ cziehen vod auff ir des banisch weida seiten iu hringeu, zu vnnderstehen .> Ferdinand hatte ltir den let.zten Juli einen Land­ tag in Slavonien ausgeschrieben und wollte dabei die Kroaten durch das Erscheinen einer Anzahl Kriegsvolkes scbreckeo. Dieses liess er spllter durch tausend Lanzknechte vermehren , aber tliesen drohte die Gefahr, von der Mannscbaft des Bischof.5 Ubermannt und niedergehauen zu werden. • Oeswegen ist vnnser gnedig begero, solchem zu fiirkommen, das ir von stund an in vnnserm fl.i rsten­ thumb (?) Steier ordmmg gebet, das dann ftirderlicheo ain anzal pfordt, so vii muglicb vnd wie die zu bekomen, auff sein, vnd bestimbten vnnsern kriegsfolckh zu Windisch lanndt zu hilff zuc

Von Prof. S. Rutar.

zic:hen • etc. (DiC!i<:O Aufruf entdeckte der unermildli he kroatische Ge:. chicht.forst hcr Rados[a, Lop<tSic im landsch:1filichen ,\ rchin!zu c;ra, u nd ,·eroffentlichte ihn in den •Starinc XVll, pag. 153.) Gleich1.citig erliess Ferdinand ein Manifc,t auf das Volk in Sla,onien, worm er dasselbe auffordert, trcu zu scinem Glauben zu halten, den Tllrken keioen Glauben *w* schenken, sondern sicb ilu.em gesettmllssigen Konige anzusch licsscn Allen clcnjen igen, die unter seine Regierung zurtick kehren wlirden , vcrspricht er eine vollkommene A runestie. A lles <lies je<loch ha lf wcnig, deitn das Volk scheok te ehcr dem Bischofe Gehor , insl.>esondere als cs sah, da" ein i.>t"dcutcncie Zapolyisches Heer clas lct.ztc llollwerk Fer­

dinand auf dem G r i c in .\gram 1.u l.Jelagcrn anfieng. Graf Thurn

,·ertheidigte es zwar tapfer mit t000 :\lann sp:rnischer Truppen, alk'r c:r hatte sicb ergeben miissen, wenn ihm nicht rasche Hilfe r.utheil gc11ordcn ware. Es kamen namlich die aufgcbotenen steieri­ chen Reiter, und auf der Sa,·e brachten die Flosse fast 7000 Mann *w* Fuss. un musste wohl das lapolyischc I leer gei.:en die Drave zu nbtiehen , Thurn aber begann das bischl.ifliche Schlos5 auf dem K ap to l zu bel:lgern

Wahrend so die Steirer und die K raincr *vor* ,\gram lagen, bcknrn die gouischc i\tiJi 4 Anfangs A ugust Mn Hcfchl, sich aus ih rcn C.:an lonieru ngen in Gorz , Cormons, Grndisra u nd Marano nichl *1u* rllhren , denn man vermuthete, clic Turken 11·erden cs neucrdmgs vcrsuchen, ins Gorzische eimufolkn lebrigeas mussten sich die J\lilizen bereit halten, sich aboglcich auf den J\farsch gegen .\gram zu machen. Sobald sie den ersten S<·huss \On Gorz oder Gradisca vernehmen wtirden, sollen sic sicb versammeln und bcim zweiten Schuss in die genanmen Festu ngen sich begeben. Die \\'achcn in Gradisca wurden bedeutend ><·r.tarkt. Auo Gon u nd (;radi'ca hattc: man drei Feldkanoncn i.:cgen Agram bin diri­ girt. Dicse kehrten jedoch zurtick , als die achriht kam, die

'Iiirkcn hatten bereils die Save iibersch rittcn. In Lail.>acb und an an<lercn Orum veranstaltete man Rittproccssioncn flir die A bwen­ dung dcr Tilrkengtfalir, im Wippachischcn s<'h n i tt man in al lcr

l•:ile dus Gctreidc u nd scbaffte e> in die Tahors. 1\ ls die Nach· richt karn, das; die Tiirken 0 fe n eingenornrncn haben, fluchteten sich mehrere wohlhal>ende Gorier Familicn mit ihrem Vieh ios Venetinnische.

### ••

***Die* Krainer *vor* Agrau1 i1n J:ihre *t 529.***

Nachdem es co11statiert w u rde, class die Turken norclwarts der Drave waren, Josten sich die Cantonierungen der Gorzer ;'lf iliz auf, und diese bckam den Befehl, zum Gr:Uen Thurn zu stossen. Dieser hatte inzwischen die Belagerung uud Beschiessuug des bischoflichen Schlosses in Agram fortgesetzt. Die Verthei<ligu ng dieses letzteren leitete in umsichtsvoller Weise der unerschrockene

Priester Vag erov i c. Bei der Bombardiermig zerschoss Thu rn alle

Hiiuset der Domherren , fegte den obern Theil des vor der !Jom­ kirche des heil. Stephan crbauten Thurmes weg, zliodete das Dach der Kirche an und zerstorte ihr die ganze rcchte Front, so class dieses schone Denkmal der i\ rchitektur nach Einstellung des Bom­ bardemeuts arg beschi.idigt dastancl. Vagcrovi verzweifelte bereits an der Retlu ng des Schlosses, liess sich in dunkler Nacht auf einem Strick Uber die Mauern heru nler und eilte zum abwesenden llischof, um von ihm die schleunigste und ausgiebigste Hille zu erlangen. (SmiCiklas, Povicst hrvatska, 11. n.) Uieser ven;prach zwar dieselbe, h.Hte jedoch schwerlich sein Schloss retten konnen, wen n nicht inzwischen Thurn nach Wien bcrufen worden ware.

Als es nii.rnlich klar wurdc, uass sicl1 der Sultan da Herz der osterreichischen l\lonarchie zu seinem lide ausgesucht batte, da befahl Ferdinand auch dem Grafen Thurn, schleu nigst zur Rettung Wiens zu kommen. Daraufhiu hob dieser am 1o.September die Belagcrung auf, ohne das lang bescbossene Schloss erohert zu ha.hen. Bei dieser llelagerung wurde auch der Stadthauptmann von Triest, Nikolaus Ra u b er , u nd noch ein anderer lfau ptnrn.nn, dessen Namen man nicht kenm, \•erwundet. Zur Bewach ung Agrams liess Thurn nur 300 Lanzknechte und zoo Milizsoldaten aus tlem

Gorzischen .wrilck, mit rlem Ubrigcn lieerc aber, von circa s·bis

6000 Mann, zog er gegen \Vien, um das Vertbeidiguagsheer Fer­ dioands zu verstiirken. Auch im Triester Gebit<t und in d1•r Haupt­ mannschaft Uuino warb man Soldner an, um sie gegen Wien zu scbicken, und zwar zah\te man fiir jeden fann 5 •rnyne» (rajn':S). Thurn nickte am 2 I.September in Wien ein, also geracle am Tage, a\s die Tiirken vor Wien erschienen und zu einer Zeit, a.ls um

\Vieu berum :tlles brannte. Wahrend der Belageruog Wiens legten sdne spaniscbea und italienischen Truppen Gegenminen an, u nd dadurcb lfossteu sie den Belagerten solcben Muth ein, da,s,; diese seit jener Zeit die tUrkiscben Minen nicht mehr flirchteten. IJcbcr­ baupt trug er sehr viel zur Befreiung Wiens bei, wie der kaiser-

**Von Prof. S. Rutar** 53

Jiche Rath Ra}mund Thod u m be rg oder Dor i m bergo (Oorn­ berg) ":iner Frau, einer geboreneo (.;orterin, die sich 1or der uirki>chcn Gefahr in ibre Heimat gefluchtel hatte, zu 1Yiederholten­ malen nach Gorz berichtet hat. (Starine, X\'I., 145.)

So 1crlicf auch das Jahr 1529 fur Krain keineswegs ganz

so ruhig, al m:m im Vergleich zum Weltcrcignbse der Bdagerung uncl Hefrei 1111g ll'icns anzunebmen geneigt ist, und cs haben nicbt nur t.lie J\dcligen Krains an den Thoren und :u1f den Maueru Wien ihrc l'tlichl tmd Schuldigkeit gethan, son<lcrn auch der gemeinc \tann aus dcm Bauernvolke, <lem solchc Opfer filr das

gt>mcinsame Vaterl::md ge";ss doppeh sch11 er fielcn s. Ruta.r.

# Archivalisches aus Wippacb.

\\ i p pa ch sowie auch .-\ d e l sberg, l'l an1 n a

1

Z i r k n i t z und

* + 1. 1:" l.igen ursprtinglich im Gebiete dcr I'ro v i n c i a Ca rsi a (Karst\ wclchc Kaiser Konrad II. im Jahrc 1oi8 dcm l'atriarchen I'o po al selbsti!ndiges Verwalrungsgebiet U bcrl:issen hntte. (Chmel. Materialien, I, 11 1 8, Nr. 80.) In dem nunmehr zu Krain gehorigen 'J'hcilc des \Vipp:wher Thales begegnen wir schon frUh1.eitig einem

•obern Schlo:;se iu Wippach • und einem Schlosse •Castrum montis Sancti lichaclis i b id em (Kandler , Codicc: diplomatico, IL,

1 fo!(i.:io •Js 1). J>ns crsterc ist iwcifebobnc Ja$ schon lange

Zeit in Ruincn licgend Schloss Obe r-\\"i p pach im ::\orden des

\larkte' \\'ippach, wdches,-on Vahasor •Stara \'1pa'a,, \Om \'olke aher i:emcinigli<-h Stari grad • genannt "inl. Jla, LI<cite Schloss

•St, :llic·hdsl><:rg 'cheint den Ge><:hicht:>for;chcrn noch nicht genug bekan11l ;u scin, denn a\L dem Contextc: un •Grundriss der ostcrreichisdic:n c;eschichte• von K ro n es, 11, 367, zu schliessen, schcint es, ab ob man es in der Nahc von \e n1.o n c suchcn wollte, und cloch 1eigt uns das oben citirte ibidem genau an, wo wir es tu suchen hnben. s ist niimlich nichls anderes, als der fast ganz zerslOrte •Tabor> von E r z e lj nuf einer gttnzlich isolirten Kuppe ( p3 111) siidwestlich von Wippach, wo sich noch immer d.ie St. ).lichaebkirche befindet. An die Stelle cliesc:,, wahrscheinlich fnihzeitig 1.c111tortcn Sch\osses trat. wic e< sc:hcint, 1las noch immer bcstchcndt', prachtig gelegene Schlosschen Le i tcn b u rg (s\01.Loze,

54 **1\rchivalisch1;: aus \Vippa.ch.**

beim gkichnamigen Uorfchen), wclches fnlher den Grafen von c1\rco, genannt Bogen>, in neucrer Zeit abcr den Grafen Co b en z I gehort hat.

'Vo ein •oberes Schloss• bstand, dortsdbst muss es auch t:in u n te res gegeben baben, uocl wirklich scht:okte PaLriarch Nikolaus im Jalm: 1355 clas c untere Schloss von IVippach • elem Urafcn

.\1einhar<l dem VU. von Gorz (Czomig, Gorz-Uradisca, p. 614). Dieses lllltere Schloss scheiut nu n der von Valvasor unter dem Namcn •alee Burg• angeflihrte befestigtc, mit einem rundeu Thur m versehe ne Hof vor der Wippachbriickc im Si.iden des llfarktes gewesen zu sein , den das Volk noch gegenwiiriig •Tabor> nc1mt. lJiese alte Burg war von tier Herrschaft \Vippacb exemt und gehi:irte im

XVI. Jahrhunderte der adeligen Familic E cl I i ng, die auch das bcnachbarte Ha i d ensc h af t besass. Ueberdies gab es im XV.Jahr­ hunderte in IVippach noch den Bau m k i rch n er th u r m, tier nach Valvasors Angabe knapp an der Quelle cler IVippach, hinter dem jetzigen Graf Lanthieri'scben Schlosse gestauden hat und wabr­ scheinlich in die Nordostecke des iilteren Tractes dieses zuletzt genannten Schlosses eingemauert w urde.

Die l'atriarcben gaben <las obere Schloss schon ftiihzeitig einem ihrer Vasallen, der dann ein eigenes Ueschlecht <ler •Herrn

,·on IVippach• begrlindete, wiihrenrl sie <lie Gerichtsbarkeit in Wippach gewohnlich durcb die Herren ,·on !Jui no ausu ben liessen. Hereit.s in den Jabren 1 154-1156 erscbeint ein U i l u i n u s (\\"lwinus) d e \V ippac h in einer Schenkungsu rku nde der Griilin H ad w ig

\"Oil Bogen, wodurcb sie ftinf Manscn bei \Vippacb 1mch V i ctri ug scheok tc (Archiv ftir osterreicbjsche Geschichte, XIX., 7*3 ;* Schumi, Urkundenbucb, 33). Hier wird uns also der Name Wippach zum erstenmale genannt. Zurn zweitenmale kommt der oiimliche (?) Vu lu ng us d e \Vi p pa ch als Zeuge in einer Victringer Urkunde

\'Om Jabre 117 1 vor (Scbumi , tJrkunde 134). Seit jener Zeit ken nen wir dann ejne gauze Reihe aqnilejischet Vasallen in \Vippach (cf. Czi:irnig, l. c.).

Im Budweiser Vertrage vom 30. April 135 1 musste der Patriarch Nikolaus Wippacb und SL lichelsberg dm osterreichischen Herr.oge Albrecht II. einra' umen. Die Oesterreicher scheinen \Vippach zuniichst den kiirntniscben Os te r w i tze verlieben zu haben, im Jahre r 487 aber erhielt es vom Kaist'r Friedrich IllLeonhard von Her bers te i n , dcr Yater des berlihmten EntJeckers Russ-

Von Prof. S. Rutnr. 55

lands. i503 erhielt S i m on v o n Ung r i sp acb die Hcr!'l>chaft Wippach als Sicherstehung filr seine jahrliche Pension von 3000 fl. rheinisch und als Entscblidigung fiir den im Kriege erlittenen Schaden. Die Gorzer Grafeu l>ebielten nebstbei noch immer ihre Besitzungen in Wippach bis zu ihrem J\ussterben, und als Febo V. d e l l a Torre die ganze Grafschaft Gorz verwaltete, fungirte er auch als Verwal ter von Wippach (Pichler, II Castello di Duino, p. 320). Uebrigens mus. tcn oich die della Torre aucli Eigengut in Wippach crworben haben, und nach Czornig (p. 680) erhielt dcr Hauptmann von Gradisca, Nikolaus della Torre, im Jahre 152 1 sogar die l:le r rsch a f t von \\'ippach. Nach l'ichlcr (o. c., p.380, Anmerkung) soil Sil v i a l\l assi m i l ia n a, die Tochter Raimunds VIII. Hofer d e l l a To r re, ibrem Gcmabl A nton V. Lanthieri um das Jahr 1650 die H err sch a f t Wippach als Heiratsgut mitgebracht babeu. - Dieses letztere kann doch nicht ganz richdg sein, wie aus dem Nnchfolgenden ersichtlich gemacht werden wird.

Die Familie Lan t b ier i a J'ara ti co entstammt einem alten I'atriciergeschlechte in Brescia, das urn das J. 1450 wegen Partei- 2.wist.igkeiten ins Gorziscbe U bersiedelte lmd sicb durch glUckliche

Unternehmungen bald so sehr bereicherte, dass es schon im J. 1505

das l'alais Schonbaus, das *vor* Jahrhlll1derten den Edlen voo Rei fen­ be rg gebort hatte, kliuflich an sich bracbte. Am 3 i. Marz 15 18

bestatigte Kaiser .Max.

dem Antonius Lanthieri den alten Adel und

das Wappen mit dem Halbmonde und den drei Sterneo. Schon Antonius' Vater, ,\nton, soil im Jahre 443 (?) cine Schwester des Andreas Ba u m kirch ne r geheiratet u nd dadurch die \Vippachischen Besitzungen dieser Familie erworben haben. Im Jahre 1528 erwarb Kaspar von Lantbieri kaufweise die beiden Pfandberrschaften Reifen­ berg und Wippach, welcbe aneinander grem:ten uod zusammen Ul>er 2 5 italienische Mcilen lang und 1o Meilen brcit waren. Der Kaiser reservirte sich nur das Recht, nacb seinem Belieben in die beiden Schlosser eintreten zu dllrfen und verbot den Lanthieris, irgend einen Krieg anzufangen. Kaspar war Regierungscommiss..'i.r in dieser Gegend, dann l\litglied und Commissar des Land tages von Gon. Er starb um das Jahr 1550 und wurde in der Minoritenkircbe (zum hL Anton am SchOobausplat) zu Gorz begraben, fiir welche er einen Altar mit sch1inen Gemal<len gestiftet hat

Als die Lantbieri nach \Vippacb kamen, lag das obere Schloss scbon in Ruinen. Die Venetianer hatten es im Kriege vom J. 1508

**Archh·aBscbe1t nus \Vippacb.**

zweirnal eiugeuommen uucl zerstOrt, dann den Urt gepltindert und viele Einwohuer nie<lergemacht. Nach Valvasor soll <las alte Schloss noch llis gegen Ellde des XVI. Jahrhundertes bewohnt gewesell sein. Die Lanthieri erbauten zuerst die •Jleue Burg• zwischen den beiden Hauptq uellarmen der Wippach, wohl im Zusammenhangc 1nit dem Bau mkirchnerthurm, oder sie erweiterten vielleicht n ur diesen leutereu. Spiiter w urde er durch eineu Blitzschlag (im Jahre 1550) ai1ge1.iindet, und dabei giengen l'iele alle Docurnente zugruude. Im Jahre J 669 wurde die jetzige schone, an die Sttasse stossende Vorderseite des Schlosses aufgellihrt und im Jahre 1683 der Wein­ keller auf Z e m o n a erbaut, den man wegen der schonen Aussicht

•Belvedere> getauft hatle. Siidlich neben dem Schlosse steht die kleine St..Marcuskirche, die gewiss eines sehr alten Ursprunges sein muss; die Inschrift oberhalb der Thiire besagt jeclocb, dass sie *J* 539 erbau t (vielleicht vollstan<lig umgebam) un<l 1 7 52 renovirt worden sei. Kaspar Lantbicri hatte aucb den sogenannten

• Schlitzenhof• in Wippach kiiuAich erworben, Uber den icb jcdoch nichts Naheres erfahren konnte. Mit diesem Hofe uod seinem zu. behor belehnte Erzherzog lfarl zu Gra-.< am 2.Juni t 568 Kaspars Sohn Lorenz Lanthieri. Dieser letztere wurde am lO. October 157 2 in den Freiherrustand mit dem Priidicate •.<u SchOnbaus• erhoben. Am *19.*August 1632 wurde Friedrich von Lanthieri in den Reichs· gmfenstan<l erboben und im Jahre r642 diese Erhel>u ng auch auf seine clreiVetter: Bernhard, Loren.< und Kasper ausgedehnt, worauf hin

unterm 2 7. Januar t *6* 42 ein neues Reichsgrafendiplom fllr alle vier

am>gtforigt wunlc. Als die L u cre ti a Ed I i n g im Jahrc 1656 tlen

Grako Johann Kasper IL geheiratet hatte, erwarben die Laothicri

:iuch dit! Burg Tabo r und ihre Giiter im Wippacbischen.

Durch die ausseror<lenilichste Vebeoswiirdigkeit u ntl bereit· willigste zu,'orkommenheit des gegenwartigen Herrschaftsinhabers Kori Fried rich An toll Grafen Lanthieri, Ritters des Franz·Josef­ Ordens, F.rbfalkenmeistcrs in Krain und der Windischen :.iark, lrbmundschenks der Grafschaft Gort etc., erhielt ich im Scpteml>er

vorigen Jahres die Erlau brus, das graflicbe Familienarchiv durch· forschen zu dUrfen. Dasselbe befiudet sich in mehreren Scbriinken der scbon geor<lneten Bil>liothek und wurde vom Grafen selbst geortl nel uncl mit einem orientirenden Kataloge versehen. Oas

,\ rchh enthalL nur weniges, was nicht in irgend einem Zusammen· hange mit der Familiengescl1ichte stehen wi.lrde. Daru nter bdinclet

Von Prof. S. Rut•r. 5 7

sich die C.:opic cincr tlcullicheo Erlaulmisschrift des Gorzer Grafen Jo h a n n ddto. (;orz *1455* am Mittwoch nach dtm St. Veitstage, womit er den Hand11 crkc.-rn in dcr Stadt <;orz, •ab Khirschnero, chneidern vud &:hu,tcrn •, die Erlaubnis ertheilt, \\'amlerschaften zu machen, doe Bruderlade iu crrichten, um den Gottesdienst mit

;\lessen und Lkbtcrn ,nufrichtcn', die nrstorbeoen ..\Jitglieder nnstilndig begr-.iben iu onncn • u.'·w. \\'eiters kommen ,or:

•.\rticoli per la guarnigiom: della fortez1.a di Gradisca• aus dem

Jahre 172 z : eine amtliche \ crordnung bezilglich des Engraben> in

\\'ippach (z6..\pril 1659); die falaubnis Kaiser Josefs 11., in \\'ippach iwei Jahrmllrkte haltcn zu dtirfen ( 16. Juli 1785), u. s.w.

Oie wichtigsten Familicnurkundcn folgen bier chronologisch geordnet:

15IS, J I. Mart : Kai;cr \la\imilia n he,ratigt dem cAnthooin

Lantteri• den ahcn ,\<lei unci das Hnlbmondwappen mit drei Stemen. 0. u.

1526, 26. October , \\'ien: Schrcibcn Enherzog Ferdinands an Kasper Lanthieri , tl:ts scin Valer die Gntcrhandlnngea wegeJJ

,\ nkaufes cler einer addign (;cscllC'haft gchiJrigeu Herrschaft Tol­ mcin abbrechen, er clhcr sich ai>cr nnch \\'ien verfiigen soil, •<lenn 11.,. sine! willc:ns, nuf andcr<:m Wege und GUte zu handeln , die ihm erspriesolich sdn wcrclcn .

' 152S: hauf hrief der beiden l'fondschaften uncl Herrscbaften Rcifenberg u nd \\'ippach.

1529, JO. lkccm bcr, I.int: Erl:ts Erihcriog Fcrdinands, wo111i1 die vnterthancn 1·011 Rcifcnbcrg aufgcfordert wcrdea , den Kasper l.anthieri als ihrc11 rcd1tm:i.s,igcn Herrn anzusehen.

1531, 10. October, \\ icn: Ilic niecierosterreichische Raic­ kammer • gibt dcm Kasper Lunthicri l>('kannt, da•s eine C.:ommissio11 cintrdl'1•n winl, uni die I lcr™·haf1cn Reilenlx:rg und \\'ippach neu daturichten.

15311, *24 .* l>ccember : Sdm:iben Er1hcrzog Fcrdinands an Kasper l.anthieri wc:gcn *1h:s* Zchentcs 1.u ::>. Lorenzo (Loka\'ec bei Haidenschafc: I.

1539, 26. ::ieptcmlier: Kai-er Fi:rdinand erlaubt dem Kasper Lan1hicri, jabrlich cincn \!aria in R ci f n i t , abhaltcn zu durfon.

156S, >. Juni, Craz: Lchenshricl Tirlherzog Karls an l,orenz Lanthieri bnuglith des • Schuuenhofe:; • zu Wiµpach.

**Archivatisches ans \Vippach.**

r 568, *i 8.* August, Graz: Lo1·en7. Lanlhieri erhiilt vom Erz­ herzog Karl clie Vermehl'u ng seines Wappens: im e1·sten Lmd vierten Felde jt: einen schwarzen Adler auf Gold ; im zweiten und dritten l'elde cineo silbcrnen , aufsteigenden Halbmond auf Blau u nd um­ geben 'Oil drei goldeoen Stemen. O. lf.

157 *i,* 10.October: Verleibu ng des Freiherrnstandes an Lorenz Lanthieri. 0. lJ.

157 l, t 5. August, Brescia.: lkr llllr&ermeister bestlUigt den allen Adel der Familie L an t he ri i. Originalbrief auf Pergament. *l* 5761 r 8. April: Ernennung des Lorenz Lantbieri zu m

kaiserlichen Rath u nd Land tagscommissar in Gorz. 0. U.

1600, 2. November, Grai: Handscbreiben Erzherzog Ferdi­ na.nds IL an Kasper II. Lanthieri beztiglich eines ,\ nleheus auf die GUter in )) orn b erg (?).

1611, 26.Juli : Erzhettog Ferdinand IL \'erschreibt die Pfand­ bcrrschafteo Reifenberg und Wippach an die Freiherren Johann und Johann !:\.asper Lanthieri.

r624, 30. September: Kaiser Ferdinand 11. ernennt den Frei­

herrn Friedrich l. La11thieri, den BegrUnder der Wippacber Linie, zum Landeshaupunann mr die Grafachal't Gor. Er nannte sich:

•Herr zu Wipach und Paumkirch-Thurm •.

i626, 20. April: Kaiser Ferdinand IL bestatigt Heiligenkreuz bei Gorz als Hemchait. Aut. Copie.

1 626, 3. August, Wippach: Wo l f und )1a ria V icto r ia Ne u­

ha us schenken eine Bchausung, •Tabor • genannt, den Freiherren von Lanthieri.

1626, 3. •\ugust: Kaiser Ferdinand II. erneuert den Kauf­ vcrtrag ftir die Hemchaft Reifenberg.

1632 , 19. August: Erhebung Friedrich I. von Lanthieri in den Reichsgrafenstand. Originaldiplom.

1642, 2 7. Janner, Wien: Kaiser Ferdinand HI. erhebt die Freiherren Friedrich l , Bernhard, Lorenz und Johann Kasper in den Reichsgrafenstand und vermehrt ihre Wappen mir dem kaiserlichen gekronten Adler, welcheo sie anch allein fUhren durften. Sie konnten ich 1·011 nun an nach ihrcn einzelnen Besitiungen uennea. Kinder des oiedern Adels legitimiren , durften ihren eigenen illegitimeu Kindern , gerade so wie den legitimen, Theile ihrer Besitzu ngen

\'ermachen; sie konnlen Vormundschaften bescellcn und andern, Kinder volljahrig erkliiren und grossjahrig machen, aus tier Sclaverei

Von Prof. S.Rutar. 59

befreien , von lier tauch gcrichtlich vcrfl1gten) Unchrlichkeit frei­ sprechen, Uocumente autentisiren, Doctoren, Licenciaten, Magister und Baccalau rei creiren (aber nur mit Bewilligung des Kaisers), und zwar gerade so, nls ob sie von den Universitatco Wien, Paris oder l{om creirt 11·orrlen wiiren. Scbliesslich konnten sic sogar

\\'appen ertheilen, aber nur mit geschlossenen Helmen und ohne den kaiserlicbcn Adler; auch keine solche, wie sie von den Ui.ndern, Fiirsten, Grafcn und Freiherren getrageo werden. 0. D.

1643, 30. Juli, Graz: Instruction Kaiser Ferdinands II. flir Franz Lanthieri als Landesbauptmann von Gori.

1647, 28. Mai, Graz: Der Hofkriegsrath schreibt dem Landes­ hauptmann Franz Lanrhieri, dass dem Grafen Strassoldo \'Om Kaiser allergnadigst anbefohlen wurde, in der Grafscbaft Gorz ein Regiment zu Fuss anzuwerben und aufzt1bringen

16561 30. August: Graf L ud wig .E <l l i ng verkaufl die Bu rg Ta bor zu Wippach und entsagt allen seinen Ansprlichen da.rauf zu Gunsten der Lucretia tdling, welchc mit dem Cirafen Johann Kasper II. Lanthieri vennahlt war. (L>ieser Jetztere begriindete <lie

Linie U n t er re i fen b erg, indem er dase]b!;t 1647 eine Kapelle u nd 1650 <las untere Schloss erbaute.}

1659, *n.* August, Graz; Die Landstande von Steicrmark ernennen die Grafen Anton, Friedrich , ·erdinand und Josef Lan­ thieri zu ihren Alitgliedern und Landleuten. Original-urk uncle mit sechs 1)iegeln.

167 11 4. Juli, Graz: Der Hofkricgsratb fasst die Resolution, dass die Feldwebel un<l Corporale aus dem Gorzischeo an die krainiscbe Grenie zu expediren sind.

*16931* 28. Januar, Festung Flitsch: Bericht des Hauptmann· scbafts-Venvalters Cattani ilber unerlaubte Holzffillu ng seitens veoeti:mischer Unterthancn im Flitscherischen.

r 693, 2 1. April: Dem Grafen :\ntonwird das « brachium militare• gegen die widerspenstigen Uoterthanen von Reifenberg gewiihrl.

t 700, 15. September, Wien: Kaiser Leopold verleiht elem Grafen Franz Anton I. Titel, Ehrenwon und l'rlldicat: •Hoch- und Wohlgeboren•. O. U.

1701, 4. Juli: Ernennung des Grafon Franz Anton l. zum Gebeimrath, Oberstkiimmerer und Vicedom in Laibach.

1704, 9. August: Ausfertigung der auf das vorausgehende

1\rm beziiglichen Imtruction.

60 **Archiw1.lisches ii.us Wippticb.**

1707, 16. Februar: Ernennung des Grafen Franz Anlon I.

ium ausserordenclicben Landtagscommissar in Krain.

17 r 7, 30. October: Franz Anton I. erhalt flir sicb nod alle andt:ren mltnnlicben lllitglieder der Fami l ie Lanthieri das oberslc Erblandesfalkenamt in Krain. 0. LJ.

172 1 , 1 9. November: Kaiser Karl V 1. ernenut den Vor· steheuden zum Landeshauptmano ill Gon und ertheilt ibm die diesbezilgliche Instruction

172 *z , z* 1. Jan ner, Griiz: Durch Hofresolution wird Franz

Anton Lanthieri zum Administrator der Grafschaft Gorz ernannt. Oas grlifliclic Archiv emhalt aucb ausftlbrliche Memoiren der Familic, die vom Gmfen Fran.£ Anton L verfasst wurden und bis zum Jahre 1728 reichcn. Ferner befinden sicb darin :tablreicbe Correspondenzen der familienmitg1ieder mit bert1hmten Personlicb­ kciten (z. B. mit Prinz Eugen) und '.\lilitardiplome jener Mitglieder des grallicl1en Hauses, die hohere militllrische Chargen beklei<kt baben. Hieher gebort insbesondere Graf Fried r ich , Sohn des l ranz Anton 1., der 1679-174-1 fortwiibrend in der kaiserlichen

:\rmee gedient ba tte und als pcnsionirter General der Cav,11Jerie starb. Sein gleicbnamiger Sohn starb im J. 1776 als Generalmajor .

Zurn Gute L e u t e n b u rg u nd S l ap gehorte auch die Gilt [)ol c 11j e. Im Schlosse war gegen En<le des rnrigen Jahrhundertes cine eigene Gericbtsbarkeit, u nd es beJinden sich da.sdbst .zahlreicbe

Gtrichts- und Stcuerprotokollc (all es ungeordnet), soust aber nichts von historischem Belange.

Im Schlosse Ob errei fen berg (iiber dem Haupteingangsthor

steht das La ntbieri 'sche Wappen mit der Jahreszahl L 537) befindet sich ein italienisrh geschriebenes Urbarium \'Om Jahre 1606 mit gena ucr .\ ogabe aller Giebigkeiten dcr Unterthanen ; dann ein deutscb geschriebenes LJrbarium von 1635, am Raodc angebrannt.

!':in drittes, italienisch geschriebenes IJrbarium <ler Herrschaft Reifen· berg vom Jahre 1626 befindet sich in der Studienbiblioth<!k zu Gorz. In Uberrcifenbcrg sind iiberdies noch viele •\cten un<l J'ro­ tokolle des bis zum J:ih rc 1848 <lortselbsc bcsta11denen l'atrimooial­ gerichtes.

S. Rutar.

*Von* Prof. .Rutar.

**Dr. Franz *v.* Krones**

# Die deutsche Besiedelung der 6stlichen Alpenla.nder.

Im dritten Ban1le des Kirchhoff'schen Sammelwerkes **c** For­ schun!(cn iur dcutschen Lanrles- uncl Volksku nde i>l Yor zwci Juhrcn die 1 76 Sciten starkc A\Jhnn<llung t11llcr o\Jigem Titel crM'hic1w11. Sic ist uogemein flei>sig ztNtmmcn!(clragcn und \Jietet wt!it mchr, :11, es der angeflihrle Titd licsagt, dcnn sic cnthalt eincn !(edn'lngtcn geschichtlichen lJelx:rblirk tier an1cn politi>chen (;eschichte lnncro'iterrcichs bis zum .\ U:>g;ingc des \tittelalteN. los­ besonclere lur tlic 'I'crri tori algcsch ich t c Stcicrm:trks, Kamten< und !\:rains ist ,Jie>c.\ bbandlung cine reiche Fu11tlgrul>t: zu ncnnen, u ncl sic cnth:ih alies Einschlagige, ""' in \ Chi<"rlt•nen \_.\hhand ­ lungen und :leit:.chrift.cn zerotrcul liegt, tleissig gcs:immdt und ubersichtlich geordnet K rones be•pricht eingchen<l die altcsten (.;eschlccht>· und Besitz\'crhaltnisse, dann <lie (;anl' und (;rnf>ehaften unsercr Lander. lo Ankniipfung darau wer<lcn die Besilzungen

gross<'r lundeoftl rstlich..-r Gcscblech let· und ihrc gcgen>ciLigcn Bezie· hungen, S()wic auch ih r F.rloschen und di<! Vcl'dlllgnng ihrcr (;titer in den Hluidcn dcr Habslmrger sehr Oberskhtlid1 hcsd1ricben. So­ dann hcspricht K.rones das Stadtewesen u nd dn 'tl1dttsche Lcl>en wahrend d,•, 1ittelalters, das Lehcn,wcscn u nd dit:: tlnmit zusammen­ hangcnden Hesit"·erhaltnisse der lanclsch:iftlichen 1lcutschen .\dehi­ gcschlechter und endlich die tellung des deut,chcn Burger- und llauernt:indi:s 50\\ie auch die Wirkungen des tku tschcn \\"c:sens in

!nnc:ro.,terreid 1, Gdcgentlich greift er am·h in die :-\ d1baf'..;cl>iete ubcr 111111 heschrcibt z. H. aucb die Ansieclehtng>• crhalmi"c in We;t­ unga rn oder da, lleut...chthum in Friaul (ppa<la, Sau ris, Timau . St·ine .\ hhandlu ng beginnt K rones mil den Bewohneru der prahi>to ri":hcn l·.poche, gebt mil lrnr1.en Worten daruber hinaus,

indc1n er liemerk t, cdass die massgebendcn \ nsichtcn einc slavische lJrbcl'olkcrung ausschlicssen•. An der llnnd Mommsens hebt er dann hen or, dnss die urspriingliche Bewlkernng wohl cine iII y- r isc h e war. lnscrer Ansicbt nach hattt: hid>d 1nchr (;ewicht auf die prahiturischen A usgra\Juogen der letztcrn Jahrc 1:degt werdcn sollcn, urn *tu* zc:igen, da.-;s schon l'Or den komcrn·cine Ledcutende

62 Die deutsche Besiedel ung der ostlichen Alpenlander.

einheimische nncl selbsk'i.n<lige Cultu r in anseren Landero besLancl, die eine Importiru ng <lurch ein spitter eiagewandertes Volk und eine solche Einwanderung selbst ausschliesst. (Much , Die Kupfer­ zeit in Mitteleuropa, Mittheilungen der k . k. Ccntralconunission f\ir Erforschung und Erhaltung von K unst- u11d historischen Denk· malen, 1886, pag. CVl.) In dicser l3eziehung ist die prahistorische Epoche gewiss cbenso wichtig, '"ie die dnrauf folgcnde ri:irnische. lnwieweit die •Romanisirung• unserer Lander gelungen war, liisst sich jetzt nicht mehr genau feststellen, aber so vie[ ist gcwiss, dass nur in den Priitorien und Stiidte- Anlagen romisches \\'esen untl Leben fcste Wurzeln gegriffen hatte, wiihrend das Volk auf dem tlachen Lande nach seinen eigeoen Sitteo uod Gewohnheiten fort­ lebte und sich nicht einmal romischen Geldes bediente. Hiebei ist festzubalten, class diese Landbevolkeruog cine sehr zahlreiche war, deon wir finden iiberall Spuren von dieser einheimischcn Urbevolkerung.

Ueber den ZeitJ.>u nk t der sloveniscben Einwanderung kounen our Vermulhuogen aufgestellt werden, denn wir haben keine directen Zeugnisse flir denselben. Dass die VOlkerwanderung in unseren Liindern eine •tabula raSa> gemacht hatte, das wird nieman<l behaupten konneo. Die kriegeriscbe Zeit selbst u nd insbesondere der machtige Impuls der Avaren konntc ja die einheimische Be­ volkerung dazu bri ngen, class sie Uber die romischen A nsiedelungen herfiel und sie dem Boden gleich machte. Die A varen waren gcwiss kein zahlreiches Volk und hiitten obne Mitwirkung der Slovenen kaum solche VorstOsse gegen Deu tscbland , ltalien und Dalmatien unternehmen konnen. Diese Vorstosse erschiitterten jedocb nicht

<las Herzogthum Friaul, sondera dieses zwang sogar die Slaven· gegend Ze 11ia zur Zahlung eines Tribu tes. J\:rones sucbt ganz richtig diese Gegend im G a il - u nd C a n a l t h al e, wie es aucb die einheimischen friaulischen Forscher thaten, und es wlire nur zu wiinscbeo, class diese Deutung von den Historikem allgemeiu angenommen werden mochte, um so die unsinnige Bebauptu ng,

•die Langobarden erlangten die Oberhand Uber alle SIO\·enen von Cilli bis Windisch-Matrei• (Dimitz, Kurzgefasstc Gescbichte Krains, pag. *r* 4 - 5), endlich aus unseren Geschichtsbiichern verschwi.nden zu sebcn. Der Ort •Medaria> konnte vielleicbt richtiger in ;\1ed­ go r e. deutsch Magle r n , gesucht werden, denn dorten enden i n der Wirklichkeit die beiden erwahnten ThaleY, und es erweitert sicb dann das Land gcgen Osten.

Von Prof.S. Rutor,

l\ach 11ie,en Erortetungen benihrt Kronl's die Christianisi­ rung K a ra n t ani e n s und kommt auf die Thdlung der Sprengel­ gebiete \ OO Salzburg und Aquileja durcb Karl den Grossen zu sprechcn. Hiebci hebt er gan1; richtig her\'Or, •da>S ein zu,ammen­ fallen des kirchlichen und weltlichen Amtsbcti rkes nicht :mgenommcn werden kantH, wahrend der Autor noch in st:incm Grundriss der ostcrreichi.chcn Geschichte• I., pag 162, angenornmen hatte, «iass diese 'J'heilu ng dafUr zu sprechen scheine, class damals die Drau als Grenzlluss des ostm!irkischcn uncl Fri;mlcr 1\mbachL festgesetzt wurde•.

Im • Rtickblicke auf die slo...enische Be.iedclung des Ostalpen­ laodes• sucht K.rones sokhe Orts- und f;uuilieunamen festzli.tellen, wclche •auf die Fortdauer romani,chcr Uc,·olkeruni:sre>te unter den Slorenen mahnen., und z..-ar begreillichemc:i' c in erster Linie jene, die von der Wurzel Ylah (= \\'alscher) abgc:leitet 'incl. Hiebei tibersah er , dass der Slovene jetzt oicht mehr •Ylah., sondero L ah sagt und da, daher aucb solche Or t-namen wie Lah o,·ce und L a n i oj a hieher gehoren. Beim cr.tcrcn Orte, dcr westlich

\'OD S t e i n liegt, wurden im Jahre 1888 wirklich Ueberreste

romischer .\ nsiedluogen und Topfereien gefundcn. Ob die Namco brixnisc:hcr 1,eibeigenen wirklich auf ihre romanische *t\*bku nft hin­ wcisen oder ob sie nicht vielleicht our latcinische Vebersctzungen u rspnlnglich slovenischer Personcnnamcn sind, das lii.%t ;,ich jetzt nicht mehr entscheidtn. Dass Ycll;ic h - V a I a h n •unsireitig nicht

slavC>chen Crsprunges ware., ist zu viel bchauptct, da e ja geniig· sam bekannt ist, dass die zahlreichen •\'ellach• und •Fdlach• auf d sla\ ische •Bela• zunickzufiihren 'ind. Der Ort 0 be nellach hat gewi-. den Kamen mm Fh.isschen erhaltcn, "oran es liegt und die..cr hie:£:> hei den Slaven •Bela-, woraus auth ·loll• entstanden

zu >ein •cheint, wie schon ammd ,·ermu thet hat \dem jedoch K.rones hicrin nicht zustimmen kann).

Ueberdies konnen noch viele Orti;narncn, die hier als vor­ sla,·ischen Un;prunges angenommen werden, bt'i dcr Unsicilerheit der altcstcn Form 1111d der wir k 1ic he n ,\ uu p rnc h tl.im Munde der cinhcirnichen Bewohner cbensogut ursprUnl( lich lavisch gewesen scin. Denn wie kann man beweisen , dass·Glinn • eine neuert Bildung sei und dnss der Fluss ursprUnglirh •(ilan • hiess ? (Glina ist im SJa,·ischcn ein bedeutungsvoller Name fur einen Flu!>. , wahrend

•Giana• im •Keltoromischen> [!] nichts bcdeutcL) Ebenso kann man

64 Die deursche !lesiedelu ng Iler ostlichen Alpenlander.

nicht einsehen , warum T a u er alter sein soil, als clas slavische T u r , da doch Krones selber zugeben muss, dass die Schreibweise

« in Thuro, in Duro• vorwiegt? Es darf auch nicht iibersehen werden, dass • Tauern• bei dem deutschen Volke nicht Berge oder eine Bergkette bedeutet, sondern n ur die Pii sse , tiber welche bedeu­ tendere Strassen ftihrten uocl wo sich Unterkunfcshauser (latci 11isch

•taverna•, i1u Volrnunde •Tavern, Tauem•) befanden. Davon kann sich jeder Reisende, der in Kiirnten nach den Tauern• fragt, selber liberteugen. Endlich bcweist das schon so viel ab­ gedroschene Kar gar nichts, da diese Wurzel auch im Slavbchcn vorkommt uod wir cine Menge Bcrgmunen « K rn, Krnin• auch in D<tlmatien, Bosnien , licrcegovina u nd Montenegro \'Orfinden , wo man gewiss an eine keltische Besiedeluug nicht denken kan n.

Hierauf wird rue iilteste deutsche i\ nsiedelung auf elem Boden Innt:rosterreichs sehr eingehend besprochen. Als J\ usga ngsjahr dieser

.C.. nsiedeluog wird 824 angenommen, was aber entsch ieden zu fnih ist, wenn man bedenkt, <lass noch das ganie IX. Jahrhundert hin­ durch cslovenische Adelige als die angesehensteo Grossgrundbesitzer, mit Grafeoii.mtern und Gabbriefen ausgestattel oder die Amtsgewalt in dem Beiirke bekleidend, wo ibr bedeutendes Eigen liegt• (pag. 9 der in Rede stebenden Schrift), uns in Kiirnten, dem slovenischen Kernlaude, cntgegentrcten. Auch musste das slovenische Volkswesen Karntens und Steiermarks in dem •ttm sich greifendt!n Reiche der Gros:;mii.hrer auf dem Boden des heutigcn Wetungn.nlS• einen grossen Riickbalt gefunden haben, da damnls <lie slavische Sprachc in diesem leCl.leren auch auf kirchlichem Gebiete zur vollen Gcltu ng gelangt war. Der l.Jeste Beweis dafltr aher ist der Umstand, tlass die zahlreichen Schenkungen voo Grund uncl Boden an die deut­ scbeo Bisthlimer, Kloster und Adeligen erst in der zweiten Hiilfte des X. Jahrhunderles gcschahen. Als Anfnngsjahr der (;crmanisiru ng unserer Alpenliinder muss dahcr das Jahr der Schlacht am l.ech­ feltle angenommen werden , denn iofolge des dort erfochteoen Sieges begann sicb das Deutschthum wieder gcgen Osten u ml Stiden auszudehnen.

*1\*uf dem Boden Krains bcgegnen wir der ersten wichtigcn Scheokung an eine deutsche Kirche im Jahre 973, als Kaiser Otto II. dem Freisinger Bischofe Abraham Gttter am Bache, welcher in der 8prache tlcr Slaven «Sabniza• (Zabnica) geoannt wire!, ve1·­ liehen hatte. Ausser dem Namen dieses Baches sind auch alle

Von Pror.S. Rutar.

anderen in der Schenkungsurku nde angeflihrten Ortsnamen sloveni­ schen Urspruoges, und daher ist anzunehmen, dass die geschenkten Guter nicht in einer menschenleeren Gegend lagell , sondern dass daselbst schoo slovenische Ansiedler, weno auch schiitterer, sesshaft waren. Es fand also damals schwerlich eine inlensivere deutsche Colonisirung de1· Umgebung von Lack statt. Wohl muss aber ein grosserer Zuzug deutscher Colonisten iru Jabre 1283 angenommcn werden, als Bischof Erich einige Pflanzvolker aus dem Pusterthalc in die Nacbban;chafc von Lack geftihrt und die Dorfer Feichtiug und Zeiern gegriindet hat. Seit jener Periode datiren die deutschen Ortsnamen (Schlitt, Dorfern, Formacb, Granze, Ermern, u. s. w.) in der Umgebung voo Lack. Auch an der obereo Baea im Tolmeini· scben na hmen die deutscheo Colonisten des Jahres 1218 ein ur­ spri.lnglich von Sloveneo bewohotes Gebiet ein, woflir ebenfalls die slove11ischeo Ortsnamen sprechen.

Eingehend bespricht Krooes den Ursprung des Namens K r:i i n (pag. 63 und 67). Er ist geoeigt, diesen vom Namen des Tlaupt· ortes K r a n j (Krrunburg) abzulciten, und tetztereo bringt er wieder in Verbind uog mit der W ane! •Kran-Carn., wobei an eine Ver­ schiebung des r allerdings leicht gedacht werden konme. Allein wenn der Herr 1\ u tor meiut, class der urkundlich vorkommende Name c Chreina - marche • eine Tautologie sein miisste, im lalle Kranj von •Krajina• abstammen wtirde, so ist cs dem keinesfalls so, denn k ra j bedeutet n icht nur den cRand., sondern auch die

•Gegend•, und K. raji n a braucbt nicht •Grenzland• zu bedeuten, sondern ganz einfach die •Gtgend , Pro,•inz., gauz in derselben Bcdeutung, wie die kroatisehe uod russinische •Krajina• und

• Ukrajne '· Hiebei ist festzuhalten, <lass die Stid- und lnnerkrainer, dann die Slovenen des Kiistenlandes Oberkrain noch heutzutage nur K ra n j (K.rajn) und nicht •Kranjsko• nennen; es konuten also aucb im X. Jahrhundert der Hnuptor t und der Gau den gleichen Namen gehal>t haben , und daher war die Hinzufligu ng des «Marche• nothwcndig, um die Gegend vom Orte zu unttr­ scheideo.

F!ir unsere Zwecke kommen in erster Linie die deutsch scin

sollenden Namen K ra i n s in Betracht, und wir iiberlassen es den Nacbbarlandern, sich mit dem sie betreffenden Material zu beschaf­ tigen (von pag. 108 weitcr).

**Miuhcilungen de$ Must:i1vertioet for Krain 1891**

66 Die deutsche Besiedelung der ostlichen Alpenliinder.

Wieviel Deutsches dem Namen K r o n a u oder C h ra i na u anbaftet (pag. 108), das ist wohl schwer zu entscheiden. Der Ort hiess urspriinglic:h im Slovenischen <Mati Bozja na Belem produ • (cl. h. am weissen Gerdlle), da der Ort thatsllchlich auf dem \'On der P i sen ca angeschwemmten Gerolle crbaut ist. K r a i n be rg heisst auf deulsch das zwci Stunden entfernte Dorf •Koroski Strmec• an der Villacher Strasse (auf klirntnischer Seite), und seine Beziehu ng zu t<ronau ist fraglich. Beitle Namen scheincn dieselbe Wurzel zu haben, wie •Camia • uncl •Carniolia>, u nd die Hewohner des liltesten Dorfes in dieser Gegend K *6* r e n oder K a re n (falsch iibcrsetzt mit •Wn rzen >) nen nen sich selbst cKarenci1, fem. «KA· rensicc•, adj. • karenski•.-A ssli n g ist gerade so aus •Jesenice• entstandeu, wie L ass i ng aus cLesnik> und L iesi ng aus •Lesnicn•.

\Venn es auch in Tirol ein cAssling• gibt, so beweis-;t das nur, <lass

·es auch in Tirol slavische Ansiedler gegeben hat.

P ir k h o f ist nicht der Ort •Nabreza> bei Bleib1U·g, soodern

<las in neuerer Zeit als \Vallfahrtsort weit bek.annte B re zje bei Radmanosdorf, woselbst sich auch prahistorische HUgelgraber befin­ clen. Es gibt cine grosse Anzahl von Ortsna men im Gebiete der Slo\'enen , welche •Raclovlja• oder •Radovljica• heissen , daher nicbt anzunehmen ist, dass der slovenische Name fiir cRadmanns­ clorf• nach dern deutschen gebildet worden ware.

Den schlagendsten Beweis daf\lr, dass die Deutschen sloveni­ sche Na.men entweder Ubersetzl oder sich dieselben ihrer Aus.­ spracht: augepasst haben, bietet uns eben das Gebiet von L ack. Als diese Gegend in den Jahren 97J-1002 den Freisinger BischOfen geschenkt wurde, bestanden daselbst lauter slovenische Ortsnamen : L onca (Loka), Saf ni z (Zabnica), Sel"'ac b (Selica), .Bosa n a (Peeana), L u b in ek (Lubnik), Z ei er (S6vra), Su sa n e (St1Sane, Suha), S trasis ta (Straiisce), L i b n iz a (Lipnica}, Co t ab l a (Ho­ tavlje), Bosise n (Bosen), G oste b e (Gostece), Z oursk a Do­ br au n a (Sovrska Dobrava) u. s. w., u. s. w. Erst nachdem die Freisinger Bischofe deutsche Ansiedler in die Gegend von Lack geschickt hatten (im Xll. und XIII. Jahrhunderte), traten auch deutsche Ortsoamen dortselbst auf (class Fe i ch t ing •das grosste norf K.rains• we, das ist our eine Ryperbel Costa's), aber man unterschied nocb lange nachher <liese Ansiecller als •Baiern • von den •Slaven • und cK.arntnern•, welch letztere urspriinglich auch Slaven waren.

Von Prof. S. Rutar.

Es ware eine zwecklose Arbeit darilber *w* streiten, welche Namen iilteren Ursprunges sind : K a m n i k oder S tei n , Pol h ov G rad ec oder B i I I i chgr iiz. Gewiss ist nur, <lass die Slovenen ebenso lcich t darauf verfaUcn konnten, ihre Ansiedelung nacb dem inmitten des Orte· sicb erhebenden Felsen •Knmnib 1.u nennen, als es den Ueutschen angemcssener erscheinen konnte, dem Urtt: nach dem Schlosse Alt tein den Namen zu geben. In der latini­ sirenclen l'eriode nannte man Stein auch •Lapis>, ja sogar •Litho­ polis•. - Billicbgr!iz win! von alien Umwohnern Laibacbs nur c Gradec• genann t (nach dcr einsl1gen romischen Hefestigung auf tlem nahen Laurenziberge), und erst wenn sie diesen Ort von den beiuen steierischen •Graz. unterscheiden wollen , setzten sie das

:igcnschaftswor t cpolhov• davor.

Ob Laibach schou iro XH. und XUL Jahrbunderte als cHaupt· ort des Deutscht hums in Krain• gelten kann, das !assen wir dshin i:;estellt sein. Bekanntlicb linden wir die alteste stadtische Ansiede­

lung knapp unter dem ::>chlossberge, der schon vor den Romero bewobut war, uncl diese hatte eine eigene slaviscbe Verfassung (Vrhovec, Hauptstadt Laibach, pag. 4). Und dcr Stadtname kommt zuro erstenmale gerade in slovenischer und nicht in deutscher Form vor: c l\'odolricus de Lubigana (= Lubijana)•. (Schumi, Urkundenbuch I., pag. 97.) Dem hingegen befand sich lseit bei­ laufig 1200) die Ansie<lelung ties deutschen .-\dds am linkcn Fluss­ ufer, in der Xah.: ties romischen Emona, und batte eine gan:t abgesonderte Gemeindeverfassung . Auch sind mebrere von K.roncs als deutsch angcnommcne Namcn der Bllrger Laibachs entscbieden slovcniscben Ursprunges, z. B. Ysernik (Je.:ernik), Podloger oder Pudleger (Podlogar), Posentzer tPoiencar), 1Ilaker (M:lakar), Sum· reker (Smerekar) u. s.w. Wie kann man beweisen, class der •.\lbcrt von Sand Peter• ein Deutscher war: Gibt es nicbt genug •Sanct Peter• unter den Slovenen, und die alteste Pfarre knapp bei Laibach heisst ja gerade so. - Ma icb a u ist gani natiirlicb aus t!em sloveniscben c Mihovo• und l'r eisec k aus cPriseka, Preseka • entstanden.

Ob Aris pc r g identisch isl mit A c.I e I sbe r g, das ist nocb nicht vollkommeo erwies.:11, jedenfalls ist abt:r der letztere Name cioe

\Ji:bersetzuog des slovenischen Pos tojna, da clieses in den latei­ n ischen u nd italienischen t:rkun<le u viel frlib.er vorkommt, als der Name Adelsberg, der erst seit der Besitzergreifung <lurch die Hahs-

68 Oie dcutsche Be•iecleluni: der o•rlichen Alpenllnder.

burger vorkommt. Der Name •Arensprech • erscheint our im Jahre 125 1 in einer solchen V<:!tbindung, dass man ih11 leicht flir Adels· berg deuten konute, soust aber wird Arisperg, Arensperch , von friaulischen Geschichtsschreibern (Manza110, i\ nnali del Friuli) con­ sequent mit dem jetzigen *A* r i is an der Stella (bei Codroipo) identi­ ficirt. - Die im Jahre 1083 urkundlich erwahme Ortschaft Idr ia ist nicht idcntisch mit dem krainischen Idria, sondern mit t:inem [)orfc gleichen Namens bei C a n a I e. Das krainische Idria geborte bis zum Schlusse des XV. Jahrhundertes zur Herrschaft Tol rnc in

u nd zur Pfarre St. Veitsberg.

Voo deut. cheu Ortsnamen in Jstrieu (pag. 115) kann man wohl nicht sprechen, denn • Neuenburg• ist nur die Uebersetzung von •Castelnuovo• und «Pirian• (nicht Pirano !) die lateinischc Form des slovenischen Hrusica. •Steina • hat nichts gemeinsam mit S t e i n, soudern es ist nur der dialektische Ausdruck llir •Stina,

Stena• (= die Felswa11d). •Primano • hingegen ist die italianisirte

.Form des slo1•euischen I're m (an cler inuerkrainischcn Reka).

• l'flaumb• ist uatlirlich aus <Flumen• entstanden Auch die deut­ schen Benenmuigen im Gorzischen sind (mit Ausnahme von Kron­ berg und abgesehen von den Sch!Ossem) nur Uebersetzungen oder Zurcchtlegungen aus dem Sloveniscben. So hiess z. B. der Ort Samaria, bevor er eine Marienkirche hatte1 Stego v ci , tlahcr flcr deutsche Ausdruck < Weinstegen •. - Ob nicht auch d'euschelsdorf•

our eine Uebersetzung von \' e 111. on e (venec = Btischel) ist?

K rones behandelt hernach das li:rlcischen der alten Gcscblechter­ kreise im XIL-XJV. Jahrhu nderte, das Lebcnswesen und die Mini­ sterialitiit, die landschaftlichen deutscben Adelsgeschlechter, das deut­ sche Stadtewesen, den deutschen Bauernstand und kommt schliesslich auf die deutschen Urtsnamen rnnerostexreicbs zu sprechen. Zu diesem

Capitel soil, was Krain anbelangt, nur l olgendes bemerkt werden (zur pag. 160-161):

Beztiglich A d elsbe rg gilt das oben Gesagte.

Do pe I sd orf und E se I sd orf hat der Verfasser in den cBerichtigungen> auf pag. 476 selbst fallen )assen •als Bdege im gemeinten Sinne, cla sie wohl auf l;einem deutschen Eigennamen, sondern auf einem Gattungsoamen von gleicher Bedeutung m1 J)entschen uod Slovenischen beruhen •-

Von Ho n i gstei n (< Mirna • oder •Medna Pee.) ist di Etymologie dunkeL

Von Prof. S.Rutar.

lkt.Uglich R ad m a n nsd or f u nd R a d ol fd orf gill das !Jereits C.:esagtc.

\' u i *t* i I i n est e t i kann nach dem klaren Wortlaute der an­ ge1.ogcnen lJrkundeo unro0glich •Eiimem • hedeuteo. sondem es mu>s auf tlcm Sod k o pol je siidlich voo Krainburg gesucht werden, dean in cliese Gegend verweisen dcutlich die beideo nndern i\usdrllcke P rim e t (Primeji an ckr K rainburger Strasse) u nd So rsk a d obrav a.

U h e r c h isl offcnkundig das slovenichc •Ob-verb ..

lli.: vcrschiedeuen •Diirren-, Blinden-, Nnssen-, Weisscn· und

\\'il<lbach • durften nichts anderes als Ueben>et1.ungen slo,•eni;;cher Suhc, Bde• etc. sein. Dasselbe gilt von den vielen Birkendorf, Birnbaum, Buchberg, Buchheim tNB. aus elem sloveni<clten Pod ­ h om , l'ocl h ol m! , Dornach, esoelthal (< koprivnik> hei.sst iibrigens im !;(On nisd1cn dcr Ziirgelbaum\ Xu"dorf u. s. ""• u. s.w. •Bostanj• hcis,t aur cleutsch nicht Pocks1e i n , sondern Sa ' c n st c i n , daher der Beleg nicht stichhaltig. Uebrigens ist iu bemerkcn, class das alte Schloss l'o c k en s t ein bei Tolmt!in nuch scinen ccht sloveni­

schen 'llamcn •Kozlov rob• besitzt.

Nach cincm Schlussworte bringl uns dcr Verfasser noch sicbcn Nachlriigc, von welchen aber u ncrc Leser nur drei i11- tcrcssir.:1\ tlU rftcn: IV. Ceber rlen Wald1rnincn Ce r wa I t (Cetjc, tero' ljc) am Semernik (Seruering); V. tl!Jer di·Grafeu rnn Treffe n und ri ffc n , u nd Vl. iiber den •riithselhaftcn • Pfaltgrafoo Chaczel!in, dcr libcr das ganze Bergland an tier mittlcrcn Fella, um )loggi o ()loJnica) hcrum bis zum Canal des lson1.o li<i Flitsch als Grund­ hcrr gcbot und wahr..-heinlich dem benlhmtcn t;o::.ehlechte der (jrafcn 'on Moosburg angehOrte.

!)er ,·ersuchte Beweis ware Herrn Profe>sor Krone' i;elungcn, wenn er h!lue nacbweisen konneu , dru;s die " irid ich deutschen OrL namen Kr.tins und der Nachbarlantler l\n·ili:bohne rnn rleut­ schcn ,\ nsicdlcrn gegeben worden warcn .\her 10 den rueisten

Fallen lilsst cs sich beweisen, dass diesc Namen nicht voo haus aus• dcutsch sin<l, wie auf Seite t 48 heha u ptet wird , sondern dass sic 11ntweder nur reine, oft auch missglUrkLe Uehersettungen aus dem Slovcuischen sind, oder noch hnutigcr blosse Anlehnungen und Acconunodirungen an die deut><che ,\ u prache. a s s e n­ f uss ist doch kein sprachrichtiger :\u>elruck, sondcrn es sollte dem slovenischen • mokronog• en15prechend doch •na-titssig• lauten.

70 **Berichtiguogen und Nacbtr!ige.**

Oder wie kann man erostlich glauben, dass Ve Id cs von cFels• ab­ starnrne, statt vorn dialektisch ausgesprochenen Bl es ' c, richtig BIede c (so heisst der Hugel inmitte des Dorfes), da die Oberkrainer das d vor c in s verwandeln (cfr. : gosc' statt: godci). Es ist also nicbt genug, nur das Verzeichnis <ler deutschen Ortsnamcn Krains herzunebmen und dann zu sagen: Da und da waren Deutsche angcsiedelt, sondern man muss sicb auch fragen : \Vie lautete dcr urspriingliche Name des Ortes und wer hat iho gege!Jen?

S. Rutar.

# Berichtigungen und Nachtrage.

I.

Im ersten Jabrgange der cMittheilungeu ties :Museal\'ereine fl.ir Krain • ( 1866) hat der verstorbene krainische Geschichts­ schrciber *A.* Dimitz das •Altc Lchcnbuch der Luegger. aus dem Jahre 14j3 pu blicirt. In der Einleituog hiezu klagt er 1 dass mancbe in diesem Urbarium angefiihrte Ortscbaften heutzutage unbekannt sind, wie *z.* B. Geissmannstorff, Walterscholarn, Edling, Hard, lodicham etc. In dem IJeigefiigten Ortsnamenregister werden aber ooch viele andere Ortsnamen n1it der Bernerkung vcrsehen:

•kommt heu tzutage nicbt vor. oder sie wcr<lcn irrthtimlich in an<lere Bezirke versetzt, wie z. *B.* S t e i n bi\ ch el in den Bezirk Steii1.

I-lier mogen die eotsprecbendcn Berichtigungcn und Deutu n· gen so folgen, wic die Orte im Urbarium vorkommen:

Ni de r P u che l l bei sannd :\Iertteo, jetzt Notranje Gorice, wo <lie St. Martinskircbe stebt.

.\ u en beisst jetzt Log, westlicb von Brezovic'.I.

G e i ssm an n to r ff wird ausdriicklich als .in :;annd Veytter Pharr ob Laybach gelegen• angeftihrt. Es kommt innner in Ver­ hiadung mit Gunclje, Dvor (Hoff lein), Stanelice un<l 1-Iedno *vor.* Auch die slldlicen Orte dieser Pfarre, als Sepla ch (Zapole), Vn n d er d e m Per g Podgora), im V e l l d (Poljana), D r aw l ach (Dravljc), Ed li ng (Koseze) uod o il er K e ys (Gorenja SiSka) werden ofter namentlich angefuhrt. Nur das jetzige V i z m a r je kommt nicbt vor, un<l es bleibt daber nicbts an<leres Ubrig, als muunehmeo, dass dieses frilher auf deutsch cGeissmannsdorf. geheissen hat.

·on *Pro(.* . Rutar.

Po k h sru ck h ist der·KozJo, hrib• oder s,.Toma!! ober· halh Lulmik 1m HeL. Lack.

* + - 1. au s hei.-st jetLt Luta in rler :'\ahc 1h:• ,·or,tehenden Ortes, aber nicht im Bez. Krainburg

St er n i g k h , jetzt Stirpnik, gegentiber St. Thomas.

Stei u p u ecb l ist dru; Kamnagorira bei Vnanje Corice.

J 11 d en P u ch e I ist wahrscheinlich verschrieben, statt •Zu tlcn l'uchd"

Sc he 11l>. i.t wabrscheinlich verschriebcn stall •Scheutz •, und dann ist <lie l>eutw1g mit ujica richtig.

11a r d 1 verwnndt mit dem slov. Arto, Rto, muss auf irgend einem spit1.igcn Berg wetlich von St. Veit oiler Vol>rova gelegen sein , da es mit G ab ri acb (Gabt:rje), V aiste n H ie rn (Tosko cdo) und St ai n d orf f tKamna gorica bei Vra,lje) zusammen genannt wird.

Pose n pe rg dllrfte etwa Hudnik bei f lobro1a gewesen sein. I n d ich ar n ist *L"* eifelsohne \'inharje bei Polland.

Sm o I tii n ist Smodno bei Polland.

I a u sk h y w er d , jetzt Lovsko brdo bei Pollan1I.

Z c ta 1' a w r e n . jeut Cett!na ravan obcrhnlb Afriach.

I'r c w a 11 - Na prcvalom (prevolnm) cbenrlaselbst. I l i c Si t e i n = Serina am Ostabhnngc des lllcga!i.

·K a y s kann nur Siska (Unter-) bedeute11, da es zusammen­ gcnannl winl mit G r u eben (Grubenl>ru nn , Jama), o ber l\..eys l(;orcnja Sika) und gd li n g be i san n d \f a r ga re th ea Dieses letztere war Dimit« nicbt bekannt und doch hiitte ibn die Nen­ nung der Kirch.: auf die richtige Spnr fiihrcn kbnnen, denn cine

St. \fargarethcnkirche in der St.Yeiter Pfarrc, wohin ja cla lirbar den Uri au,drucl.lich 1erweist, findet •ich nnr in K osez e. - Unter·Sika hie,., im Jabre 137 o auf deutsch K e i ssa cb , ·:iu.f slovcnis<'h • Chisschia• (Kandler, Cod. dipl. an. 1J 7o) und hatte schon damul' seine cigene Kirchc.

I'e nsch a c 11 durfte wahrschci nlich mil l'irnitc identisch sein.

N cn n sa ss, richtig Ne v sa ss (Ncvs. zze), heisst jetz Go-

cliif':e, nahe rlcr J•:iseobabnstation Lack.

K h a I t en V e Id ist Studeno bei Selke.

W a I Iter sch o I a ru = Volt.-irski vrh ostlich von l'ollancl. K hra,t eo t - Hrastnica siidlich von Lack.

\\"a rtsc h ac h = Va bei l'reska.

72 **Berichtigu.ngen und Nnchtrige.**

Sw ein i cz = Senica bei Zeier.

Z w e t t I a ch = Svetje bei Zwischeuwiissern.

K h osten = Hosta, ostlicb von Burgstall bei Lack. Star l o b oss ij = Stara vas bei Sairach (Zfri).

R ad isso bij oder R a d i sc b e u i = Raeeva, ostlich von Sairach.

W o ,.k h ob i c*z* = l:lrekovice, siidlich von Sairach.

Sa r i m o JU i c z ist wahrscheinlich verschriehen statt cSar­ nonicz• = Zerovuica., sUdwestlich von Sairach, cleu u die angeflihrt« Hube passt ganz gut in diese Cegend.

ll.

Tm dritten Jahrgange soll beim Artikel Ne w h an s-Ca s te l ­ n u ov o folgendes richtiggestellt werden: Der Car stbe rg lag nicht im Pass •Vdika vrata., sondern weitt:r ostlich auf der Kuppe 799, zwischen den Weilern Brdo, Zagrad und Gojak. Vor deu vierziger Jahren flihrte die alte Strasse nicht <lurch den genannten Pass, sondern von Vodice an der St. Martinskirche vorilber, im Osten tler Medvescica Uber Zagrad nach Golac.

Das alte Schloss Castelnuo\'O lag nicht am Abhange des f!erges Gromada, sondero ihm gegenilber auf einer Mbern K uppe. Vor etwa ftlnfzig Jabren wurde es verlassen und niedcrgerissen (our eiuen Thurm liess man noch stehen), um aus seinem Material<! das neue Schloss im Dorfe Castelnuo1o aufzuftihren. Nach <lem Jabre 1850 verkauften die Montecuccoli auch dieses letztere der Gemeinde.

Das reformirte Orbarium der Herrschaft Newhaus aus dem Jahrc 1 576 befindet sich im Archive des biesigen Lantlcsmuseums sub 60/ 1.

-·-

$. Rutar.