## 9tmuejent： <br> I．Ber Biirgermeifter：Low <br> 

1．Sianares ghlo mimeth

6．Lniminf Pingmanfymituse
8．Orinm Gronnimulf
9．Itrilfolm Pinnimoin
10.
11.
12.

## III．Dir（5rmeinùrant｜jsmitglitòer

1．Litanigy Otramimik
2．Grovily Etbinta
3.


## Gegenfäthe der $\mathfrak{C a g e s o r}$ mutg ：

1. 

 Qhímíp aloni Sulnt nabuito Qman al xugntimy

जeideren зu CNoilsfeld sen 14 ten etrifin nion $1905^{\prime}$

8
urd）ortsïrblifhe Befanntmadjung Des Biirgermeifters vom／／ten et fin nist，aljo mintejtens 3 Tage vorber，waren bie Mitglieder ber Esemeindevertretung unter $\mathfrak{Y}$ ngabe der Stunde und des Drtes der Berjammlung，forie
 unter bem §inweis darauf berufen worben，dã̉ bie æidj）＝ anvefenten fiid）den gefap̃en Bejdfliifien zu unterwerfen haben．
Da die auf den
ten
 hentige Berfanm（ung，wie dies aud）bei ber wiederyolten Berufung öffentlid）befant gemadit worben ift，ohne

$\mathfrak{B o n}$ ben $/ 2$ Mitgliebern ber ©fencindevertretung waren bie nebengenamten（ （mithin mefre al§ bie §älfte） erjojienen．
 in sie Berathung ber auf ber Tagesorbmung feffenden ©egen＝ fitäne eingegangen umb die Lestere，wie forgt，erledigt：

## Z3efdifitfe：

1．Wit ullm®timmen gegen Stimmen mmsta


2．Mit alhmⓣimmen gegen
Stimumen Mixat




Gegenfảnde ber $\mathfrak{E}$ agesorbuntg:
3.
4.
4.

3. Mit $\qquad$ Stimmen gegen ©tinmen
4. Mit $\qquad$ Stimmen gegen ©timmen
5. Mit $\qquad$ ©timumen gegen $\qquad$ Stimmen
6. Mrit $\qquad$ Stimmen gegen $\qquad$ Stimmen
6.
6. Mrt




Bürgermeifter.

2umejemo:
I. Der Biirgermeiffer : $\qquad$ Laus


1. Teydiuvier

2 Stamorok
3. Wein
4. Offieblung

11.
12.
III. Dir (5rmeinòrathjsmitglirùrr

1. Dethof.
2. Wecinck
3. Wiche.

Gegenfảnde der $\mathfrak{E} a g e s o r d m u t g: ~$

1. Dryflen ${ }^{2}$ pripling iblaw orer Wasserleifingestated.

2. Ondang for rin forblamy uner tay - jo. -arimen crapore.
 ben 14 ten Mary 1905

Burd) ortsiiblidye Befanutmadyung beş Bürgermeifters vom 11 ten $\mu_{6}$ a'ry, alfo minbeitens 3 Iage vorffer, waren sie Mitgliceer ber ©semeinbevertretung unter $\mathfrak{Y}$ ngabe ber ङtunde uno des ©rtes̊ ber Berjamulung, fowie
 unter dem sjinuveis darauf berufen worben, da $\mathfrak{\beta}$ bie Midutt anvejentern fiid) ben gefağten Befidfiififien zu untequerfen haben.
 fapen ©ollegialis
Bemeinbes raty su freidien. (gelaben morbent.)

Bon den Mitgfiedern der Gemeinbevertretung waren dic nebengenaunten … (mithin mefyr als dic 乌älfte) erifjienen.
 in die Berathung der auf der $\mathfrak{Z}$ agesorbmung feffenden ©egens iftänbe eingegangen unv die $\Omega$ ectefere, wie folgt, crlebigt:

2̉erfifitife:

1. Mit $^{\text {Stimmen gegen }} 2$ Stimmen

2. Mit 8 Stinumen gegen nnint bufferpfore .i.i.e

 luce unif gunat dat oner Mriptar vor
 14 Tagedong onivgelayt worrerer.

Gegenffảde ber $\mathfrak{G a g e s o r b m u t g : ~}$
3. Lrmplings preffrong iener fingonctang
 fromern Honchrcition oo eno gio. unies. Doar forifftang lelyer Shiosuic.
4.
5.
6.


Z3effifüffe:
3. Mit $\quad$ Gtimmen gegen $\checkmark$ Stinmen 0 mint byfflofforn, rups in juiphoupf ha reanbervifion mion Luraifting feizin an' pefultien ant rin quagtanay join joi Hevilersituen riox oifor tiofur tuctin,


5. $\mathrm{M}_{\text {it }}$ $\qquad$ Stimmen gegen $\qquad$ Stimmen
6. $\mathfrak{M i t}_{\text {it }}$ $\qquad$ Stimmen gegen $\qquad$ Stimmen
 $\mathfrak{\Re i e d e r j f u r i f t ~ v o n ~ d e m ~ B u ̈ r g e r m e i f t e r ~ u n d ~ z w e i ~ f i t i m m b e r e d f t i g t e n ~ M i t g l i e d e r n ~ D e r ~ G e m e i n d e v e r t r e t u n g , ~ w i e ~ f o l g t , ~ u n t e r i d u r i e b e n : ~}$


Bürgermeiter.


Mitglieder der Bremeindebertretung.

## Ytuvénio: <br> 1. Iter Biirgermurifter: Lorus.



(1)urd) ortsïblide Befanutmadtyung pes Bürgermeifters



 unter bem §inumeis darauf berufen worien, daẼ bie Midfte


Da die auf den
 heutige Berfaumulung, wie गies autd) bei ber wiederfooten Berufung effentlitit befanut gemadit worben itt, ofne

${ }^{3 n}$ In Gementinten
 ration su freitident
 12.

## III. Bir (5rurciừrnallymitaliròrer

## 1. Sniming UThinirts <br> 2. <br> 3. <br> Ofuraty Matha

Gegenffäte der $\mathfrak{E a g e s}$ oronumg:


 Egno guflimy
2. Lulyinps ibbar uimon An turng ì 6
 Anglangy ior Goiyomfuitume ben 20 ten ONaing 19 V rath ди freiciden. (gelaben worben.)
 סie nebergenamuten - (mithin meffr als dic 引älfte) spiffenten.

Da jonad) bie $\mathfrak{B e r j a m m l u n g ~ b e j f l u f f a ̈ h i g ~ w a r , ~ w u r b e ~}$ in bie Berathung der auf ber $\mathfrak{T}$ agesorbmung itehenden Gegent fiänoe eingegangen umb bie Rezstere, wie forgt, erledigt:

## 23efdififfle:



Geeideber зu CNorlsfold

Gegenfảnde der $\mathfrak{G a g e s o r d m i t g : ~}$
3.
4.

5.
6.
zefdifitfe:
3. Mit $\qquad$ Stimmen gegen Stimmen
4. Mit $\qquad$ Stimmen gegen Stimmen
5. $\mathrm{Mit}_{\text {it }}$ $\qquad$ ©timmen gegen $\qquad$ Stimmen
6. Mit $\qquad$ Stimmen gegen Stimmen

 Riederfdrift von bem $\mathfrak{B u ̈ r g e r m e i f e r ~ u n d ~ z w e i ~ i t i m m b e r e d f t i g t e n ~ M i t g l i e ̀ e r n ~ b e r ~ © e m e i n d e v e r t r e t u n g , ~ w i e ~ f o l g t , ~ u n t e r i d u r i e b e n : ~}$


Bürgermeifter.

Ynuejend:
I. Int biirgermuriftr: $\mathscr{L}$ or $u \delta$

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

## III. „ir (5rurimorratlymitalièrer



Gegenfitude der $\mathfrak{C a g e s o r b u n g ~ : ~}$
1.

ben 23 ten
Mary $1905^{\circ}$.

梎urd) ortş̈̈blidite Befonntmactung des ßürgermeifter® vom 22 ten , alfo minðejtens 3 Tage vorker, waren Die Mitglieder ber ©emeindevertretung unter Qngabe ber Stunde und des Drte§ der $\mathfrak{B e r}$ jammlung, fowie Der Géegenitänoe ber Befdilupfafjung auf beute zu einer Sişung unter dem §imweis darauf berufen morben, dan die Sidit=

berufene Berjammlung nid)t bejd)lußffähig war, ift die beutige Berjammlung, wie bies aud) bei ber miederbolten Berufung bafientlid befannt gemadyt morben ijt, ohne Rüafficht auf oie Bahf ber (5rjdienenen bejd)lußfäfig.
In Gemeinben
olyne collegialt $=$
dien Bemeinde
(2) 1 d) war ber (Semeinderatl) zu ber Siłung rath ou freidjen. gelaben worden.)

Bon den
Mitgliedern der (Semeindevertretung waren bie nebengenannten (mithin mefyr als die §älfte) erjdienen.

Da jonadi die Berjammlung bejd)luffäbig war, wurbe in bie Berathung ber auf ber Tagesoronung fithenten Gegen=


## 23efdifitfe:

1. Mit Stimmen gegen Stimmen
a Pos now dno Pnomiuinepurtreting imsmin $13 / 10$. 1904 ympreste xfy ns ist bxurefturstut.
2. Mit Stimmen gegen Stimmen

Giegenfảnde der $\mathfrak{E a g e s o r b m u t g : ~}$


 Nommen in ar minnd bufichas Lूmonif
 6 Mnva ts iy forot at mom fin Afsiting

4.

5.

6.

3Seldictuffe:
3. Mit Stinumen gegen Stimmen

 bulflripmen
4. 3 it
©timuten gegen
Stimumen
5. Mit $\qquad$ Stimmen gegen $\qquad$ Stimuten

6. Mit $\qquad$ Stimmen gegen $\qquad$ Stimuren



$$
\mathscr{L}
$$

$\mathfrak{B u ̈ r g e r m e i f t e r . ~}$


Hoictie
Mitglieder ber ©remeindebertretung.
I. \#er Biirgernuciffer: Lais


1. Hegdemeri-!
2. Ri......usen....ider
3. Wawerats
4. Of Geter
5. W. Somimere
6. S. Stown
7. 6. Weincek
1. Tticheking
2. \& Gohr
3. t. Areigue
4. 
5. 

III. Dic Gremriulucrathymitglicirèr

1. $\sim$
2. 

Gegenfiturde der ©agesoromung:

1. Liffinispulpiny iblene e. airtarí es sandiveges.
 rearing hav Wafierlating.

जeideren $3^{\prime \prime}$ Malsferd
Den Lyten Wairy 1905
(3)
urd) ortş̈̈blide $\mathfrak{B e f a n n t m a d y u n g ~ d e s s ~} \mathfrak{B u ̈ r g e r m e i f t e r s ~}$ vom 21 ten $\quad \mu$ àry , afjo mindeftens 3 Tage vorker, waren die Mitglieder ber Gemeindevertretung unter $\mathfrak{A}$ ngabe der Stunde und bes ©rtes der $\mathfrak{B e r}$ jammiung, foric Der ©́segenjtände ber $\mathfrak{B e j} \ddagger \mathfrak{j}$ lugfafifung auf heute zu einer ©izung unter bem §immeis darauf berufen morden, dañ die ఇid)t= amwejenden fied) Den gefañen Bejifliififen zu unterwerfen haben.
$\qquad$
 heutige Berjaumlung mie dies auth bei ber wiederholten Berufung öffentlid) befortits gemadyt worden iit, .ohne Rüuffictht auf Die Bafl ber Errafienenen bejduluğäfig. Su Bemeinben
offre collegiaftis ofne collegialis
ithen ©emeinbes iden (Gemeinbes
rath
Hu freiden. gefaden worden.)
$\mathfrak{B o n}$ den 12 Mitgliebern der (Semeindebertretung waren die nebengenannten 10 (mitbin mefyr ats dic §älfte) erfdjienen.

Da jonad) die $\mathfrak{B e r j a m m f u n g ~ b e j d ) l u ß f a ̈ f i g ~ w a r , ~ w a r b e ~}$ in bie Berathung der auf der Tagesoromung fetenten ©egen=


## 33efdifitife二

1. Mit allem Stiumen gegen-Etimment wireide





 ulp gi fration sheining om yor of Inveren tig



## Gegenffände Der $\mathfrak{E a g e s o r d m u t g : ~}$ <br> 3. Sutrionplying ier sin ane gumcinterath 

33effificifle:
(s.15inen)
3. Mit umm Etiummer gegen 1. Etimmex
bemite se jumainecurbheting hin ham deffers sue 13/12.04. - am gigact tur


 if jo ngeradency.
4. Mit Stimuth gegen



$\mathfrak{B u ̈ r g e r m e i f t e r . ~}$


Mitglieder ber ©emeinbevertretung.

Gsifideren in ellor las fellal
I. \#er Biirgerweiffer: Soius


4. fionnos bilnine
$\therefore$ : Pmimint/r
$\therefore$ pariturs eftions
8.
9.
10.
11.
12.

## III. Dir (5rmerinùrnallgsulitaliròrer

## 1. Liviming Disu iman ts <br> 2. Bynuny mbitho <br> 3. Ynftno selfuf.

Gegenfảnde der ©agesorbung :



ben of ten Obywil $1915^{\circ}$
(3)urid ortsüblide Befanutyadiung des Bürgermeifters vom borfer, waren die Mitglieder fer Gemeindevertretung unter $\mathfrak{Y}$ ngabe der ভ̂turbe und des Drtes der Berfammfung, fowie
 unter dem ईimpeis darauf berufen worben, dáß die Ridhts


## Da die auf den

ten
 heutige $\mathfrak{B e r j a n m l u n g , ~ w i e ~ d i e s ~ a u t h ) ~ b e i ~ d e r ~ w i e b e r f h o l t e n ~}$ Berufung bifentlid) befanut gemadit worben iit, ofne




$\mathfrak{B o n}$ den $\quad$ Mitgfiebern der ©emeinbevertretung waren die nebengenamuten (mithin mehr als die §älfte) erjdicuen.

Da jonadi) die Berfamminng bejdlugfähig war, murbe in oie Berathung der auf ber Tagesorbuung fehenden Gegen=


## 23efdifüffe:



Gegenfảnde der $\mathfrak{G a g e s o r b u n t g : ~}$
3.
4.

5.
6.

23efdifüffe:

5. Mit $\qquad$ Stimuten gegen $\qquad$ Stimumen
6. Mit $\qquad$ Stimmen gegen $\qquad$ Stimuten
 शieberidurift von dem Bürgermeifer und zwei ftimubered)tigten Mitgliebern ber (Semeintevertretung, wie forgt, unteriduricben:


Bürgermeifter.


Mitglieder ber ©emeindebertreturg.

## Qumejend: <br> I. Ier Biirgermuiffer: Lorus

## 

1. Sramend etufa
2. . Pris bataing
3. " Presistlf
4. "Whasinuth

5. Dnilfulion Sons woues,
6. Prubinnt 品ijranan
7. Siunnendifn in
8. Pisising offöfre
9. 

III. Iir (5rmeinùrrathymitgliròrr

1.


Nonsy n'timy ion ax yondisaturido

Greferben ${ }^{\text {an }}$ CNarlsfebol
ven 28 ten Otrisil $1905^{\circ}$

Surrij ortsiblitide Betanutmadung oce Bürgermeifiters vom 2S'en Ofrisil, alfo mindecitens 3 zage vorfer, waren bie Mitgliceer ber Gsemcindevertreturng unter

 unter bem ફjiumeis darauf berufen morien, daÉE die Midfts amvejenden fid) Den gefap̃ten $\mathfrak{B c}$ ejduliffen zu unterwerfen haben.


Da die auf den

ten
berufene Berfammrlung nid)t bejd)luñfäbig war, iit oie heutige Berjaum(ung, wie oies aud) bei ber wiederbolten Berufung offentifid) befonnt gemadift worben iit, ohne

(शud) war der Gemeinderath) zu der ভiz̧ung

Bon den $/ 2 /$ Mitgliebern ber © © meindebertretung waren bie nebengenamuten $/ /$ (mitbin $m e \mathfrak{b r}$ als bie ईäffe) erpdienen.

Da jonadf bie Berjammlung bejdfugfähig mar, murbe in die Berathung der auf oce $\mathfrak{T}$ agesoromung itchenden Gegen= fitände eingegangen und oie Reß̧tere, wie folgt, erledigt:

## 2Sefdifitife:

 Confoffuffur ev osfs siv Autmony im Eivaft tun tuav oole fobishe Sundind ynin funcy mo min Olfeliuñ ote sinnis blutt onat ciff=n $n$ lrift iff.

## 2. Mit $\not \subset$ Stimmen gegen 3 Stimmen

 alizinlufnomn monition in In fromin mift of 4 ONois ts suuxe



Gegenfảnde ber $\mathfrak{E a g e s o r d u n t g : ~}$
3.

4.

5.
6. (1)

23efdififfe:
3. Mit 8 Stimumen gegen \& Stimmen

4. Mit $\qquad$ Stimulen gegen ©timunen
$\qquad$
5. Wit $\qquad$ Stipumen gegen $\qquad$ Stimuter
6. Wiit $\qquad$ Stinmen gegen $\qquad$ Stimmen




Bürgermeiiter.

$$
\mathscr{L}^{\prime} \text { Preusel }
$$



Mitglieder ber (5emeindebertretung.

Qumejend:

## I. Der Biirgrermififtr:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
III. Dir (Grmeruòerathymitaliròrer

1. Mntino Methof.
2. Entminy Ohmminte.
3. Onvery Gblinter
4. 



Geidecten зи exporlsfebd

$$
\text { sen } 5 \text { ten eNoid } 1905
$$

 vom ten endic. I., aljo mindeitens̊ 3 踖e vorber, waren die Mitglieder ber Gemeindevertretung unter $\mathfrak{T}$ ngabe der Stunde und des Srtes der Berjammlung, fomie Der ©egemptände der Befdluß̃fafiung auf heute zu ciner Sitzung unter dem §immeis darauf berufen morben, daß̃ die Midft=


Da die auf den ten
berufene Berjammlung nid)t bejfdluẽfäbig war, ift die hentige $\mathfrak{B e r}$ jaumlung, wie bies aud) bei ber wieberholten
Berufung öffentlid) befant gemadjt morden ift, ohne Rüffid)t auf bie Bahf ber Ęridhicnenen befd)luß̃fäbig. §n Bemeinben iden Ofemitince

$\mathfrak{B o n}$ den $\quad$ Mitglièern ber ©emeindebertretung waren die nebengenamten (mithin mefhr als dic §älfte) erjidienen.

Da jonad) bie Berjamminng bejdflugfähig mar, murbe in bie Berathung der auf der Tagesoromung itehenden Sicgen= ftände eingegangen und bie Reştere, wie folgt, erledigt:

## 2ెefdifüffe:


2. Mit Stimmen gegen Stimmen

Giegenffände ber $\mathfrak{E} \mathfrak{g}$ esorountg :
3.
4.

5.

6.
3. Mit

Stimmen gegen $\qquad$ Stimuten
$\qquad$


## I. Int Biirgermeiffer: Porus



III. Dit Grumiuluerratlysmitulitir̀rr

1. Lrimping mbamonta
2. Onvaryan Ansinta 3. Oinflon Eftíhr

Gegenffinte der $\mathfrak{E a g e s o r d m u t g : ~}$



छзејшеқен зи e Worlsfebd
bell 9 ten ONOI $i$ 1985
g
urdi) ortsüblidye Beffanutumaduung des Bürgermeifters ten ONDivil. If. , alio mindeitens 3 ange vorfer, waren die Mitglieder Cer Gémeinbevertreturg unter $\mathfrak{Y}$ ngabe der ©tulte und des Dites der $\mathfrak{B e r j a n m l u n g , ~ f o w i e ~}$ der (Gegenftände der Befifluffafifung auf hente zu ciner ©izung



 pine ocriegiafitie imen Bemetinbe
ratit $\mathbf{3 1}$ fretiben. (geladient worben.)
Bon ben / 2 Mitgliebern der ©emeinbevertretung waren die nebengenamuten
(mitfyin mefyr als die ફăffe) eridjienen.

Da jonad) bic $\mathfrak{B e r j a m m i n t g ~ b e i f f l u a f i a ̆ b i g ~ w a r , ~ w u r b e ~}$ in die $\mathfrak{B e r a t t ) u n g ~ d e r ~ a u f ~ d e r ~} \mathfrak{Z}$ agesorbmurg fetfenden ©egens fitände eingegangen und die $\mathfrak{L e}$ getere, wie folgt, erredigt:

## ב3efdifitfle:

1. Mit alhnretimmen gegen Etimuen

2. Mit Stimmen gegen ....Stimmen
3. Mit

Stimmen gegen
Stinmen
4. Mit

Stimmen gegen
Stimmen
$\qquad$ Stimmen
5.
6.
5. $\mathfrak{M i t}$

Stimmen gegen

6. Mit Stimmen gegen

Madjoem damit die Begenitände ber Zagesorbmung erledigt waren, wurbe bie Berjammlung gefiflofien unt biefe ఇieberjfrift von bem Bürgermeifter und zwei jtimmberedtigten Mitgliedern ber (bemeinbevertretung, wie folgt, unterfidrieben:



## Tavejent：

## I．Der fiirgerminiffer： <br> Louss


1．Crimel Lanta ben ind
2．Gilnin Dhan nimualf
3．Dhlitfalm Sunduacts
4．Punilins Eftifur
5．Fimanif etrifos．
Plominests
8．＂，Pruñlial
9．Brabiat theijdenscish．
10.
11.
12.

## III．Dit（6rucinderatlysmitgliròr

1. 
2. 
3. 


1．Dnfiffnisfos firmy ribon sin Qins buin al＂b ginminanyun menf
 fonging mana fo mury an theancinito any an Ofanind anomabs．

©urd）ortsüblidje Befanytmadyung beş Bürgermeifers vom vorher，waren bie Mitglieber ber Gemeindevertretung unter $\mathfrak{T}$ ngabe ber Stunde uno des Srtes der Berjammiung，fowie Der ©egemitände ber Befdlugfafiung auf heute zu ciner Sikzung unter dem §inmeis darauf berufen worden，dañ die 刃idj）t＝


Da die auf ben ten
berufene Berjammilung nid）t befifftufähig war，ift bie
 Berufung 巴̈ferflid）befannt gemadyt worben iit，obne Rüeffint auf bie Baf）ber Erydjienenen beid）luffäfig．
 osne corlegiatis ichen semeindes


Bon den／2 Mitgliebern der ©emeinbevertretung waren
 erpdienen．

Da jonadif）bie Berjammlung bejalungfäbig war，marde in bie Berathung ber auf ber $\mathfrak{Z}$ agesorbmung feffenden Gegent ftänoe eingegangen uno bie Leß̧tere，wie folgt，erledigt：

## 23efdifitfe：

1．Mit 8 ভtinmen gegen 2 ©timutn


2．Mit 10 Stimmen gegen Stimmen


Gegenfảnde der $\mathfrak{G a g e s o r b u n t g : ~}$
3.
4.
5.
6. $\qquad$

23efdifüffe:
3. Mit $\qquad$ ©timmen gegen Stimmen
4. $\mathrm{mit}^{\text {it }}$ $\qquad$ ©timmen gegen §timmen
5. $\mathrm{M}_{\text {it }}$ $\qquad$ Stimmen gegen $\qquad$ Stimmen
6. $M_{\text {it }}$ $\qquad$ Stimmen gegen $\qquad$ Stimmen $\checkmark$ 15

Madjoem damit die Gegenftände ber Zagesorbung erledigt waren, wurbe bie Berjanmlung gefallofien und biefe



Bürgermeifter.

## Geideren an CMarlsfeld

ben 28 ten Gfimm 1905

Qurd) ortsüblidje Befanutmaduung bes Bürgermeifters
ten vom vorker, waren bie Mitglieder ber Semeinbevertretung unter Qugabe ber Stunde und bes Drtes ber Berjammlung, fowie

 anmefenten fiit) den gefaĝten $\mathfrak{B e j}(\mathrm{d})$ liifien zu unterwerfen baben.

Da bie auf ben
$\stackrel{\text { ten }}{=}$
bernfene Berjammunng nidit bejdunffähtg war, ijt bie heutige Berjanmlung, wie btes audi) bei ber wiederbolten Bernfung Bafentlid) befannt gemadft worben ijt, obnte

 ofine colfegialts iden ©emeindes gelaben morden.)

Bon den …....... Mitgliedern ber Semeindenertrettry waren Die nebengenamuter . (mithin mefre als dic ફூälfte) erjuifatt.

Da jonad) bie Berjammlung bejdulunfäbig war, wurbe in bie Berathung ber auf ber $\mathfrak{T}$ agesorbmung fethenten Gegens ftände eingegangen uno bie Letztere, wie forgt, erledigt:

## 2Зefdifüffe:

1. Mit Allam Stimmen gegen


Gegenftảnde der $\mathfrak{E} a g e s o r$ muth :
3.


23efdifüffe:
3. Mit alhmetimmen gegen — Stimmen

4. Mit Stimmen gegen

Stimmen
5. Mit

Stimmen gegen $\qquad$ Stimmen
6.

ఇadboem damit bie Begenitände ber $\mathfrak{Z}$ agesorbiung erledigt waren, wurbe bie Berjanmlung geidilofien und diefe ఇieberjdrift von bem Bürgermeijer und zwei jtimmbered)tigten Mitgliedern der (bemeindevertretung, wie folgt, unterfarieben:


Bürgermeifter. AROidn ith




## Gegentiảtoe der $\mathfrak{C a g e s o r d m u t g : ~}$


 bsinim Alformentalum.

## 2.



 3.in amitem aide dialic nim inite

8urd) ortsüblidite $\mathfrak{B e f a n u t u m a d f u n g ~ D e s ~} \mathfrak{B u ̈ r g e r m e i t e r s ~}$ vom 29 ten $9 /$ nmi : If, alfo minbeitens 3 Tage vorfer, waren bie Mitglicber Der Gemeinbevertretung unter $\mathfrak{Y}$ ngabe der ©tulte unt des Dites der $\mathfrak{B e r j a n m l u n g , ~ f o w i c ~}$




Da dic auf den
.... $\stackrel{\text { ten }}{=}$
berufene Berfammiung nid)t beifffurfiabig war, iit bie hentige Berjaumilung, wie dies autd) bei der wieberfyoten $\mathfrak{B e r u f u n g}$ ह̈fertflid) befannt gemantit worben ift, ofne
 atader worbern.)
Won den $/ 2$ Mitglicerrn ber ©emcinbevertretung waren die nebengenamuten // (mittyin mefyr als dic §älfte) erffjemen.

Da jonad) bie Berjammetung bejdlug̃fähig war, watbe in sie Berathung ber auf ber Tagesoromung itefenden (fegen= fitande eingegangen and bie Reģtere, wie forgt, erledigt:

## ב3erdifitiffe:

1. $\mathfrak{m i t} / /$ Stimmen gegen — Stimmen

2. mit, Stumumen gecen Stimuren


Gegenfảnde Der $\mathfrak{G a g e s o r b m u t g : ~}$
3.

4. Chevia latglore. Infoum yurs Gut*utash varmonfolom Elonts'e


Fnt invernuf zn funcym d Goxinx

 wistu fa mernfu mivetorib it Divífoc. sin sor hivisfolow ofiopuing isiz
 sitas Difriffir Nhitho fillo yovencerte fiontin unif is fist turburstiveng


 Orfünus. tor y nfulk füs sun 6. Suutit buvutru sinivè farid ${ }^{6 .}$ In frive yo-jufeh nus aft in stoss
 foflutying sí"fan osufultas vinf
 of w"thx blibt ancunafye Lupifenß fu finvy uliw Otauny= unng Itá 多move apoilicy yó mams
zefdifüffe:
3. Mit 10 Stimmen gegen 1 . Stimmen
 "frat DíG ving Mom 13, 12.04, Sivi

 Siu vav ltwtersy sum bisoryermsith yn fath wur winl fiove yorefflocitis *rupflat uñosher
4. Mit Stimmen gegen ©timmen
5. Mit 11, Stimmen gegen Stimmen Gion OP, fivl, ith fiés vinlurting yubatuer stover yefiriyyi mine woitrow Jnfinuy vou firnuig flas coov ownboth inn farisn forsming Now Cir etwosh 1700 jin iuferv. als ise fubs ninx bloyn sin egurnuimin gur gufluivy diufus 6. Mit $\qquad$ Stimuen gegen $\qquad$ Stimmen
 tume niuf un pyonghore sir Difliow giv fievion fistu
aluffar lnifrny



上011s
Bürgermeifter.

He Piemensehneiter.
Qun. Petm
Mitglieder ber Bemeindevertretung.

2(nwejeno:
I. Der Biirgermexifter :


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
III. Die (6ruriù̀rrathgnitģliè̀rr
1.
2.
2.
3.


Den $4 \stackrel{\text { ten }}{=}$

urd) ortşüflidye Befonntmadung des Bürgermeiters
 vorher, waren sie Mitgliedel Der Gemeinbeorttretung unter $\mathfrak{Y n g a b e}$ der Stunde uno des Dute ber Berjammlung, jowie Der ©egenitänoe der Beffitukfafiung auf heute zu ciner ©itzung unter dem filmweis darauf berufen worden, dan die ఇidjt=



Da die auf ben $\qquad$ ten Gerufene Berfanmilung nid)t befduluEfähig toar, ift bie heutige $\mathfrak{B e r j a n m l u n g , ~ w i e ~ s i e s ~ a u t ) ~ b e i ~ b e r ~ w i e b e r g o l t e n ~}$ Berufung öfenffid befannt gemadyt worben iit, ohne

 ohne collegialt
iden Gemeinbes $\left.\begin{array}{c}\text { iden Gemeinbes } \\ \text { rath, } 3^{u} \text { freiden. }\end{array}\right\}$ gelaben morden.)
$\mathfrak{B o n}$ den . Mitgliedern der ©femeinoebertretung waren die nebengenamuten $\qquad$ (mittyin meyb als sic §äffte) eridienen.
 in die Berathung der auf oce $\mathfrak{Z}$ agesoromung itthenden (begen= fitände cingegangen uno die Reģtere, wie folgt, erledigt:

2Sefdifitfe:

1. Mit जhmestimmen gegen Stimmen


Gegenfantue der $\mathfrak{E a g e s}$ ordmut :
1.

2.


goruular 9. ©ikzunggiprotofoll ber ©emeindevertretung.

Gegenfảnde der $\mathfrak{G a g e s o r b m u g : ~}$
3.


Z3sefdififfe:
3. Mit as himetimuen gegen然组y
4. $\mathrm{Mit}_{\mathrm{it}}$

Stimmen gegen
Stimumen
5. Mit
©timuten gegen $\qquad$ Stimuch
5.
6.
4.

d


$$
2
$$


6. $\mathfrak{M i t}$

Stimmen

Stimuln gegen



$\mathfrak{B u ̈ r g e r m e i f t e r . ~}$

## 2nucejerid： <br> I．Der Biirgermerifter：Lol us

## 

1．Sivnsur al etrafor
2．Dhamark
3．＂Slisbolinity
4．Slimin
5．Co iminf Minimunfomine
6.

7．Noñiño Mther

10.
11.
12.

## III．Jir（Grmeriudreratlysmitaliròer

1．Alifine do fof
3.

1．Lurififlin／sfuffromy ribors lin foring movy oumos Autsplatitit

2．Ohv llmoniftin a firilining inbur


 tan duncuinh fiokneb．

Gefichenen zu

## CMarlspebd

$$
\text { ben } 20 \text { ten } 4 \text { mili } 1905
$$

（1）urd）ortsüblide Befanutmadfung des Bürgermeiters nom／／ten
 vorfer，waren oie Mitglieder ber Gemembereertretung unter

 unter Dem §inmeis darauf berufen worben，dáß die §idfts

Da die auf den berufene Berjammlung nient befd）luह̂jäbig way，iit die beutige $\mathfrak{B e r j a n m i n n g}$ ，wie bies aud）bei bet wiederthoten Berufung bifientlid）befannt gemaht worben ift，ofne

$\mathfrak{B o n}$ den 12 Mitgliedern ber Gemeindebertretung waren die neberggenamuten 9 （mitthin meffr ats sic 引äffte） erfdjienen．
 in oie $\mathfrak{B e r a t t ) u n g ~ d e r ~ a u f ~ d e r ~} \mathfrak{Z}$ agesorbmung itthenden（begens itänbe cingegangen und die $\mathrm{Re}_{\mathrm{c} \text { tere，}}$ wie folgt，erleoigt：

## ぶefdifüffe：



Gegenfảnde der Gagesorbuntg:
3.

4.
5.
6.

35efdifülfe:

5. $\mathrm{Mit}_{\mathrm{it}}$ $\qquad$ Stinumen gegen $\qquad$ Stimmen
6. Mit $\qquad$ Stinumen gegen $\qquad$ Stimmen
 - Nieberjdrift von bem Bïrgermeifter und zwei jtimmbered)tigten Mitgliebern ber Gemeinbevertretung, wie folgt, unteridurieben:

$\mathfrak{B u ̈ r g e r m e i f t e r . ~}$


Mitglieder ber Bemeindebertreturg.

Qnucient:
I. Der Biirgerumiffer :

## Pous

## 



 ENorlsfebd §urd) ortsübridfe Befanntmadjung des Bürgermeitterß vom Q ten Dry is / alfo mindeitens 3 a age vorher, waren die Mutglieder ber (bemeindebertretung unter $\mathfrak{A}$ ngabe der Stumbe und bes Sites der $\mathfrak{B e r j a m m l u n g , ~ f o w i e ~}$
 unter bem §imweis darauf berufen morben, dañ die 刃idtts amvefenden fid) ben gefaß̂ten Befduliffien zu unterwerfen haben.

Da die auf dent
ten
berufene Berjammilung nid)t bejdfluffähig war, ift die bentige $\mathfrak{B e r}$ fanmlung, wie dies aud) bei ber mieberfolten
$\mathfrak{B e r u f u n g}$ öffentlid) befaunt gemadt worden ift, ofne


 iden
rath
gu femeinines freiden.
$\mid$ geladen worben.)
$\mathfrak{B o n}$ ben $\quad$ Mitgliedern ber (Bemeindevertretung waren oic nebengenamuten (mithin mehr als bic §̧älfte) eridjenen.

Da jonad) bie Berfanmung befolugföhig war, murbe in bie Berathung der auf Der $\mathfrak{Z}$ agesorbmung itehenoen Gegen= ftände eingegangen umb bie Rekstere, wie folgt, erledigt:



## Gegenfảnde der Eagesorbunt :

3. 
4. 


5.


## Z3erdfinuffe:

3. Mit $\qquad$ Stinmen gegen $\qquad$ Stimutn
4. $\mathfrak{M i t}$

Stimmen gegen
Stimuen
5. Mit

Stinumen gegen $\qquad$ Stimumen
6.
6. Mit Stimmen gegen

Stimmen
 Rieberidurift von bem $\mathfrak{B u ̈ r g e r m e i f e r ~ u m o ~ z w e i ~ f t i m m b e r e d ) t i g t e n ~ M i t g l i e d e r n ~ d e r ~ ( b e m e i n d e v e r t r e t u n g , ~ w i e ~ f o r g t , ~ u n t e r f i d r i e b e n : ~}$


Witglieder ber © 5 emeindevertreturg.

Tanejeno:

## I. Ifr Biirgerumiffer: Lor us


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
III. Пic (5rmeriùerathymitaliròer
1.

3.

Gegenfảnde der $\mathfrak{G a g e s o r b u n g : ~}$

1. frinter.
2. 



## Qllowafeld <br> sen 19me Orinyiffi 905 <br> 

 nom
vorber, waren bie Mitglieder ber Semeindevertretung unter $\mathfrak{Y}$ ngabe der Stunde und Deg Srtes der $\mathfrak{B e r j a m m f u n g , ~ f o w i e ~}$ ber ©́egenitänoe der Béjblugfafiung auf heute zu ciner Sikzung unter bem §immets darauf berufen worden, dañ die ఇid)t= anwejenden fid) den gefap̃ten $\mathfrak{B e j}$ (f)
berufene $\mathfrak{B e r j a m m ( u n g ~ n i d ) t ~ b e j d j l u \tilde { j f a ̈ b i g ~ w a r , ~ i f t ~ b i e ~ }}$ buf den heutige Berjaumlung, wie dies aud) bei ber mieberholten Berufung öffentlid) befount gemadt) worben ift, obne
 $\mathrm{O}_{\mathrm{n}}$ Bemeinben ofne cotlegiafts iden semeinbe

Bon ben ...........itgliedern ber (Simetitbevertretung waren bie nebengenannten (mithin mehr ats dic §äffte) erjajienen.

Da jonad) Die Berjammlung bejd)unjäbig war, wurbe in bie Berathung ber auf ber Tagesorbumg ftefenden Gegen= jtänbe eingegangen uno bie Seztere, wie folgt, erledigt:

## 3Sefdifïlfe:


2. Mit exllnastimmen gegen


Gegenfände der $\mathfrak{G a g e s o r d m u t : ~}$
3.
4.
4.

5.
6.
3. Mit $\qquad$ Stinmen gegen Stimmen
4. Mit $\qquad$ Stimuten gegen Stimumen
5. Mit $\qquad$ Stimumen gegen $\qquad$ Stimuln
6. Mit $\qquad$ Stimuten gegen $\qquad$ Stimmen a hation


 $\mathfrak{B u ̈ r g e r m e i f t e r . ~}$

Y (nvejend:

## I. Der biirgrrumifter: Loius


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
III. \#ir (6ruciuìrath|gmitglicùer

1. Nnt man Qn m alv
2. Oforsty Ondminv

Gegenfảnde der $\mathfrak{E a g e s o r} \mathrm{m}_{\mathrm{m}} \mathrm{mg}$ :

1. Lu"foflofsfuffmy nibustin "ndy "nlin 2 et ilfifolyming mits Loy simuntum 8. Nin Gis mon thany okrolsfubs

छегфенеп з" ewoils/sbow sen 30 ten Angmilf $1905^{\circ}$

8urd) ortşüblid)e Befanutmactung סes̊ Bürgermeifters vom 30 ten Alingn/fil. In alio mindeitens 3 Inge vorker, waren die Metglicer ber (semeindevertretunt unter Qugabe ber Sturioe thid bes Drtes der Berfammiung, forwie
 unter bem §inueis barauf berufen morben, dafß bie stidt=


## Da die auf ben

 tenberufene Berjammiung nidt beidjluŝfähin bar, ift die heutige $\mathfrak{B e r j a n m l u n g , ~ w i e ~ d i e s ~ a n t l ) ~ b e i ~ b e r ~ w i e d e r h o l t e n ~}$ Berufung offentlid) befontut gemadft worben ift, ohne

(Яud) war ber ©emeinderath) zu ber ভizung

Wonsen Mitgliebern der (Gemeinbevertretung waren Die nebengenamuten - (mitthin mely als dic 引älfte) crij)ienen.

Da jonadf) die Berfammlung bejdjluß̧jäbig war, murbe in die Berathung der auf ber $\mathfrak{Z}$ geseronung itehenben Gegen= ftände eingegangen uno bie Reß̧tere, wie folgt, erledigt:

## 3efdifïfle:



Gegenfảnde der $\mathfrak{G a g e s o r b m i t g : ~}$
3.
4.

5.
6.

## Z3erdifüffe:

3. $\mathfrak{M i t}$ Stimmen gegen $\qquad$ Stimmen
4. $\mathrm{M}_{\mathrm{it}}$

Stimunen gegen
Stimutn
5. Mit $\qquad$ ©timutn gegen $\qquad$ Stimuten
6. Mit

Stinmen gegen
Stimmen

## 2 numejeno: <br> I. gler Biirgermuiffer: Loivs


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

## III. Bic (5rmerimorratl|gmitglic̀er

1. 


 ven 18 ten elyitember $905^{\circ}$
©urd ortşiblidje Betanutuacturg bes Bürgermeifters vom ten. affo mindeitens 3 Tage vorber, waren die Mitglieder ber Gemeindevertretung unter Qugabe der Stunde und des Srtes der Berjammlung, fowie ber Gergenitände ber Befdfuñafiung auf hente zut ciner Sizzung muter bem §imweis darauf berufen woroen, dañ die ఇidjt= amwefenten fiid) den gefaĝten $\mathfrak{B e j}$ (fiiffen zut unterwerfen gaben.
berufene Berfanmming nid)t befduluffähig war, ift bie beutige Berjammlung, wie dies aud) bei ber wiederholten Berufung öfentlid) befant gemaff)t worben ift, ofne
 $\mathrm{Sn}_{\mathrm{n}}$ Gemeinben oyne collegiafts íden ©emeinbe= ratt) ди freiffer. gelaben morden.)
$\mathfrak{B o n}$ den $\quad$ Mitgliedern oer ©emeindevertretung waren die nebengenamuten …..... (mithin metyr ats die §älfte) erjajienen.

Da jonadif) bie Berjammilung bejdfug̃ä̆fig war, murbe in bie Berathung ber auf ber $\mathfrak{T}$ gesorbumg fetjenten ©egen ftände eingegangen umo bie Leß̉tere, wie folgt, erledigt:

## 23efdifülfe:

1. Mit allanstimmen gegen


2. Mit Stimmen gegen .....Stimmen

Gegenftảde der $\mathfrak{G a g e s o r b u n g : ~}$
3.
4.
5.
6.

Z3efdifuifle:
3. Mit $^{\text {it }}$ $\qquad$ Stimmen gegen $\qquad$ Stimmen
4. $\mathrm{Mit}_{\mathrm{it}}$ $\qquad$ Stimmen gegen ©timmen
5. $\mathfrak{M}_{\text {it }}$ $\qquad$ Stimmen gegen $\qquad$ Stimmen
6. Mit $\qquad$ Stimmen gegen $\qquad$ Stimmen

Radjoem damit bie Gegenftände ber Tageşorbung erledigt waren, wurbe bie Berjammlung gefiflofien unt befe $\mathfrak{N i e d e r f a r i f t ~ v o n ~ D e m ~ B u ̈ r g e r m e i f t e r ~ u n d ~ z w e i ~ f t i m m b e r e d t i g t e n ~ M i t g l i e ̀ e r n ~ b e r ~ © i m e i n d e v e r t r e t u n g , ~ w i e ~ f o l g t , ~ u n t e r f i d r i e b e n : ~}$


Thumejeno:
I. Dre biirgermuiffer: Levns


6.
7.
8.
9.
10.
11.
III. Dir (Grmeinùrratlysmitalicìrer


## Gegetfititio der $\mathfrak{C a g e s o r d u n t g : ~}$


sansmxbog mis Anson in
ind Onntron yob
(5) [debent zu CNorbsicd


9ard) ortsïblide Befanutmadyurg bes Bürgermeiters vorber, waren bie Mitglieder ber Gemeindevertretung unter Angabe der Stunde und des Drtes der Berjammlung, fomie der ©eegenftände der Befdjluहfafiung auf heute zut ciner Sitgutg unter bem ફimmeis darauf berufen morben, dañ die ఇicht=


Da die auf dent ten
berufene Berjanmmiung nid)t bejḑluffäbig war, ift bie heutige Berjammlung, wie biess aud) bei ber wieberyolten Berufung öffentlid) befant gemad)t worben ift, ohne Rüđfidyt auf bie Bafl ber Erridjienenen bejd)luffäfig.
 idene ©emeindes rath su freidifen. geladen worden.)
$\mathfrak{B o n}$ Den $\quad$ Mitgliedern ber छemeindebertretung waren die nebengenamuten ........ (nithin meht ats die §älfte) eridjienen.

Da jonad) die Berjammilung bejdifuffäfig war, wurbe in bie Berathung ber auf ber $\mathfrak{L}$ agesorbmung fethenben ©egens ftände eingegangen umo die Lekztere, wie folgt, erledigt:

## Z3efdifitife:

## 1. Mit erlhhestimmen gegen Stimunen



Gegenftảdo der $\mathfrak{G a g e s o r d m u g : ~}$
3.
4.

5.
6.

23efdifüffe:
3. Mit

Stimmen gegen
Stimmen
4. Mit Stimmen gegen Stimmen
. Mit
Stimmen gegen $\qquad$ Stimumen

6. Mit

Stimmen gegen
Stimmen




2fubejerto:

1. Der firitgermumifter: Corus.

## 


10.
11.
12.


1. Indrming Dhamants.

Gegenftảto der $\mathfrak{E a g}$ esordinutg:

Won den 12 Mitgliceern der ©emcinbevertretung waren sie neberngenamuten $f$ (mittyin mefyr als sic 5älfte)


Da fonad) die $\mathfrak{B e r j a m m i u n g ~ b e f f l u f f i ̂ b i g ~ w a r , ~ w u r b e ~}$ in die ßerathung der auf der $\mathfrak{Z}$ agesorbiumg jetefiben Gegens itände eingegangen uno bie Regtere, wie folgt, erledigt:

## Ebefdifitfe:

1. Mit Simmen gegen $\frac{2}{2}$ Stimmen <aswerw minfign moverftow.
 ven 9 ten OMlo furn $1905^{\circ}$
(2)urd) ortsïblidye Betanutmaduung Des $\mathfrak{B u}$ rgerneiiters vom S' 'ten AM/ fonn de Priso minteitens 3 Tage vorfer, waren bie Mitglieder ber bemeinbevertretung unter
 der (begenifände der Beffofluffafiung auf heute zu einer ©izung unter Dem 乌immeis darauf berufen worben, Dáz die Riditt=


beutige $\mathfrak{B e r}$ jammlung, wie bies audi bei ber wiederholten
Berufung bifentlid) befant gemaftht worben ift, ohne
 (94d) war ber (bemeinderath) zu ber Sił̧ung geladen worden.)
g (mithin mef)r als die §aulfte)


Seridefen zu CNarlspeld

Gegenfảnde der Zagesoronutg:
3.

4.

5. $\cdots$

6. $\mathfrak{M i t}$ $\qquad$ Stimmen gegen $\qquad$ Stimmen
z3erdifuiffe:

6.品

Madfoem damit die Gegenitände ber Tagesorbmung erledigt waren, wurbe bie Berjammlung gefidlofien und biefe Riederifurift von dem $\mathfrak{B u ̈ r g e r m e i f t e r ~ u n d ~ z w e i ~ f t i m m b e r e d ) t i g t e n ~ M i t g l i e j e r n ~ d e r ~ G e m e i n d e b e r t r e t u n g , ~ w i e ~ f o l g t , ~ u n t e r i d u r i e b e n : ~}$


Bürgermeifter.


Mitglieder ber Bemeindevertretung.

Ynuefent:
I. ger Biirgrermeiffre: LoI us


4.
Sinn S Snninofnins
6. Ohes Q 20 n
7.
8.
9.
10.
11.
12.

## III. \#ir (5rmerimorratlymitglic̀rer <br> 1. On wry Ablnits <br> 2. Oinfunn effoilu

Gegenftảtoe der ©̧agesorbututg:

1. Pndiyn "Privis Lniffor sfonforis
urd) ortsüblid) $\mathfrak{B e f a n n t m a d ) u n g ~ b e ß ~ B u ̈ r g e r m e i f t e r s ~}$ vom $/ 5$ ten Opla fes 1905 , aljo mindeitens 3 Tage vorher, waren bie Mitglieber ber Gemeindevertretung unter $\mathfrak{Y}$ ngabe der Stunde unt des ©rtes ber Berfanmlung, fowie Der (begenitänoe der Befdfuß̃fafiung auf hente zu ciner Sißung
 amwefenten fiid) den gefag̃ten Bef(b)(iiffen zu unterwerfen haben.

Da bie auf ben ten
 beutige $\mathfrak{B e r}$ jammfung, wie bies aud) bei der wiederholten Berufung bifentlid) befamt gemadit worben iit, ohne Rïidfid)t auf bie Baht ber Erfjuienenen bejdflugfäbig. ©@en ©emeinbes
(9ud) war ber ©emeinderat) zu ber Sił̧ug
$\mathfrak{B o n}$ bent $/ 2$ Mitgliebern ber Gemeindevertretung waren bic nebengenannten /l. (mitbin mehr ats bie §älfte) erifulenen.

Da jonad) bie Berjammulung bejdulusfä̈fig war, warbe in bie Berathung ber auf ber Tagesorbmung felenten Begen= ftänoe eingegangen uno bie Reß̧tere, wie folgt, erledigt:

## Z3efdifitife:


2. Mit 亿hñotimuen gegen Stimutn


Gegenfảthe ber $\mathfrak{E}$ agesorontug:
3.


## 23efdifüffe:

3. Mit $a$ lhnestimmen gegen Stinmen

4. Mit Stimmen gegen Stimmen
5. 
6. 


5.

## Y Huvefent:

## 1. ger Biirgermuiffer: Lorus



1. Fíamas Díli im
2. Anant Lumpuspiond

- Alum ghavinualy

5. Dimanf opithminfofmietax
6. dienonor Mbimite
7. "in Phinbotinv
8. Pninens Eflöhr
9. Dniminf tofar
10. milfallim mninark
III. Die (Grmiliulurnatlysmitalirìrer
11. Animaiy Dis mints
12. Orisuag Dmintar

- Sinflins efoothr

Oregentifande der sagesoronung:

1. Nurfuri lign In ifhifsfoffimp

 ven 23 ten OML o buns $1905^{\circ}$

Qurd) ortsïblidje Befantunad)ung beß Bürgermeiters vom 20 ten MPO friय S. Y. alio mindeitens 3 a age vorker, waren die Mitglieder bel (Semeindevertretung unter $\mathfrak{A}$ ngabe der Stunte und bes ©rtes ber Berjammlung, fowie Der ©egenitände der Bejfuluñfafiung auf hente zu ciner ©izung muter bem ફ̧imweiz darauf berufen worben, dañ die ఇid)t= anwefenten fith) ben gefağten $\mathfrak{B e f}$ f(biiffen zu unterwerfen haben.

Da bic auf ben … ten
berufene Berjammlung nidgt befjulugfäfig war, ift oie hentige Berjaumlung, wie bies audi) bei ber wieberyolten Berufung öffentlid) befanut gemadit worben ift, obne


 iquen semeindes
$\mathfrak{B o n}$ ben $/ 2$ Mitgliebern ber ©bemeindevertretung waren die nebengenamuten / 2 (mithin mety ats die §älfte) erfifienen.

Da jonadf) bie Berjamminug bejdififfähig war, wurbe in bie Berathung ber auf ber $\mathfrak{T}$ agesorbmung fethenten Gegens ftände eingegangen unt die $\mathfrak{Z e g}$ eree, wie folgt, erledigt:

## ב3erdifiiffe:

1. Mit 9 Stimmen gegen 4 Etimmen arat

2. Mit 8 Stimmen gegen $\&$ Stimmen
 so $b$ min his for lley itur

Gegenfảnde der $\mathfrak{G a g e s o r b m u t g : ~}$
3.

4.

5.
6.

Z3efdififfe:

5. Mit $\qquad$ Stimmen gegen $\qquad$ Stimmen
6. Mit $\qquad$ Stimmen gegen $\qquad$ Stimmen


f ereusel


Bürgermeifter.

8 m 5 mm
Mitglieder der Gemeindevertretung.

2ancieno:

## 1. Ier biirgermuiffer: Lor us

## 


2. Lnminf Aimmonfifmilna
cilam anto
4. Bram ghonninuyy
5. Asumas dilam
6. Athilfirm Pinniavila. Qhisnino oftoihr
Lnimine etifor
 Div land Mnigin

Gegenfitảde der ©agesordung:

III. Dir (5ruriulurratly 5 uitalitiròrer

1. Lnilunig Ohlmin Opruga muitha - ojuplan Alího
2. Cuignittign thififtinfsfuffing Oxtspratnis and him finfos If $n=0$


Gefideren zu cllar ls fobd sen 9 ten Chusember $1903^{\circ}$
(2urc) ortsü̈blide Befanutmatuung Des Burgermeifters vom 4 ten oluvem ber, alio minteitens 3 Tage vorfer, waren oie Mitglieder der Gemeindevertretung uuter $\mathfrak{Y r g a b e}$ ber ভtunde und des Drtes der $\mathfrak{B e r}$ jammiung, fowie
 unter dem §inweis darauf berufen worben, dáz die 2Rididt


Da die auf den . ten
 yentige Berjanminug, wie bies aud) bei ber wiederthoten $\mathfrak{B e r u f u n g}$ bifentifid) befanut gemadift worben iit, ofne




Fon oen 12 Mitgfiedern der ©emeinbevertretung waren die neberggenamuten $1 /$ (mithin meffr ales bic §gäfte) erifjiencn.

Da fonad) bie Berfammilung befdflusfä̆hig war, wurbe in die $\mathfrak{B e r a t h u n g}$ ber auf der $\mathfrak{Z a g e s s o r o m u n g ~ i t e f e n b e n ~ G e g e n = ~}$ fitände eingegangen uivo bic Retgtere, wie forgt, erledigt:

## z3ef(ififilfe:

1. Mit 8 etimmen gegen 4 Etimmen mindin



2. 
3. 


5.
llan fond

## Z3efdifuiffe:

3. Mit 1 lhnetiumen gegen Stimmen nomm

4. Wit adlimetimumen gegen - Etimutn

$$
\text { xexis } x \text { 业 }
$$

arun sao Olfars is ind minidu
vili (fos
6. Mit fromes hommil.


clorus.
Bürgermeifter.


Gefdeben 子u

## Tnucjent： <br> I．Der biirgerruciffer：Loius 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

## III．Dic（Gremeillùrratlysuitaliròer


2．Wa vey An inve 4 3．Wn pnon onofor Gegenfătue der gagesorontitg：

 vom ten ，aljo mitnoejtens 3 Tage vorfer，waren bie Mitglieder ber Gemeindevertretung unter $\mathfrak{A}$ ngabe ber Stunde und Des Srtes der Berjammlung，jomie Der（begenjtänbe der Befofunjajung auf beute zu einer Sikung unter bem Seimmeis darauf berufen morben，dañ bie 刃iidt＝ anmejenden fid）den gefaß̂en Bejd）（ïjien zu unterwerfen bobeth．
 hentige Berjanmlung，mit bies aud）bei ber wieberholten Berufung öfinttich befannt gemadht morden ift，ohne Rüçifft auf bie Baht ber（Erjdicnenen bejd）lufä̆fig．
In Gemeinben ogne collegiats
idien Gemeinbes rath $z^{4}$ freidfen．

Bon ben ．．．．．．Mitgliebern ber Sententoevertretung waren die nebengenannteln（mithin mehr als bie §älfte） erjdienert．

Da jonad）Die Berjammlung bejd）luffäbig mar，murbe in bie Berathung ber auf ber Tagesoronung itehenten Eegen＝ fitände eingegangen uno die Seß̉tere，wie folgt，erledigt：

## Deldjfitffe：




Gegenftảdoe der Gagesordung:

4.

5.
6.

## 23efdifüffe:

3. Mit of Chretimmen gegen - Stimmen

4. Mit

Stimulen gegen
Stimmen
5. Mit Stinmen gegen .......... Stimmen

6. Mit Stimumen gegen $\qquad$ Stimuten



$$
\begin{aligned}
& \text { Lanrs Blimminn } \\
& \text { Dittrof }
\end{aligned}
$$

##  

Onwejeno:
I. ger Biirgermurifter : Lours

## 

1. Sine b Lunin of
2. Ohlam obscunury
3. Soimuif ethor
4. dionami dílosion
5. Dinby ling Dhlo minste Puivinits eftictur Mrilfolm ofondroers.
6. Simman Prinsil
7. 
8. 
9. 



1. Giguy Wrieta




§urd) orts̈iblide $\mathfrak{B e f}$ anntmaduung Des Bürgermeiiters ten D'eicm bers - filio mindeitens 3 Tage vom borther, waren die Mitglieder ber ocmcinbevertretung unter Yngabe der ভtulide uni des̊ Drtess der Beriammlung, forvie



berufene $\mathfrak{B e r}$ aummiung nid)t befdflujfiäfig war, it bie heutige $\mathfrak{B e r f a u m i n n g , ~ w i e ~ b i e s ~ a u d ) ~ b e i ~ d e r ~ w i e d e r f l o o t e n ~}$ $\mathfrak{B e r u f u n g ~ b i f e n t l i d ) ~ b e f a n u t ~ g e m a d i t ~ w o r b e n ~ i f t , ~ o f n e ~}$
 In Gementibon onice corgians ratit 3 Hf fretidern. geladen worben.)

## $\mathfrak{B o n}$ den

Witgfieeern Der ©semcinbebertreturg waren die nebengenaunten
(mithlfin mechr als dic 引jäfte) eridjenen.

Da jonad) dic Berfammiung befdjuiffäbig war, wurbe in die Berathung der auf der $\mathfrak{Z}$ agesorbinung fetenerben ©begen ftänte eingegangen unt die Segtere, wie folgt, erlebigt:

## z3effifillfe:

1. Mit ulhmetimunen gegen Etimmen mandw


Gegenfảnde der Gagesorbumt :

5.
6.

23e「difüffe:
3. Mit es fhmetimmen gegen Stimmen



ninfollum of anwy nothn.

s

5. Mit
 Stinuren gegen $\qquad$ Stimutn
6. Mit Stimmen gegen $\qquad$ Stimmen



$\mathfrak{B u ̈ r g e r m e i f t e r . ~}$



## A Nor hfold

 on 2)te Dicimber $905^{\circ}$ I. ger biirgermitifter: falus
1.

11.
12.
III. Dir (6rmerinorratlymitglicòr


Gegenfânde der $\mathfrak{E a g e s}$ ordmutg:


8
ur() ortşïblidye Befanntmad)ung deş Bürgermeifters ten
, alfo mindeitens 3 Tage
vorber, waren bie Mitglieder Der Bemeindevertretung unter $\mathfrak{Y n g a b e}$ der Stunde und des Srtes der Berjammlung, fomie der ©begenftänoe ber Befidlug̃afinung auf heute zu ciner Sizung unter dem §impeis darauf berufen worben, dañ die ఇidit= anvefenden fid) ben gefap̃ten Bejd) iitifen zu unterwerfen $\mathfrak{h a b e n}$.

Da die auf den
ten
berufene Berjammfung nid)t befjulufßfäfig war, ift oie heutige $\mathfrak{B e r j a m m l u n g , ~ w i e ~ d i e s ~ a u d ) ~ b e i ~ o e r ~ w i e b e r y o l t e n ~}$ Berufing öffentlid) befannt gemadit worben ift, ohne

 ifen ©emeinbes rath ou freitien. geladen worben.)

Bon den ...........itglicoern ber (Bemeindebertretung waren bie nebengenamuten .......(mithin meht al§ dic §älfte) erjdjienen.

Da jonad) bie Berjamminng bejblugfähig war, wurbe in bie Berathung ber auf der $\mathfrak{L a g e s o r b m u n g ~ f e t h e n d e n ~ ( b e g e n = ~}$ jitände eingegangen umo bie $\mathfrak{R e}$ egtere, wie folgt, erledigt:

## ב3effifiitfe:



Gegenfảnde der Gagesordmutg:


## Z3efdifüffe:


5. Mit

Stimmen gegen $\qquad$ Stimmen
5.
6.


