
$3 \mathfrak{l r}$

# Gerdidiffe der Stadt æirua 

im

## Oreigigjährigen Kriege.

Son<br>Gskar Spen, タicolfattoberlebrex.

## Zorwort.

 int inefentlidelu weiter nidfte Gefanut, als dan dafelfit int Saugre 1634



 zut bringen bermodgten. Daz reizte ben $\mathfrak{B e r f a f f e r , ~ a n ~ b e r ~ w e i t e r e n ~}$

 feiber fiir ben beregter Beitraum mur geriuge subshete bradgte, weil
 Scifeeden bernidtet worben, aber nuct fpäter noch auf anbere Weife


 $\mathfrak{j}^{4}$ genteficue $\Re$ aum erlaufte ifm nur, einen geringen Teil desfetben zu berarveiten. WBaz er in Der CHinfeitung bietet, foll zeigen, meeldge Eajfen Sie uurulfige Beit bor bem Priege bereit ber Stabt und ifren Bewobnern
 fdgopit. Der erfte Teil ber ভdriif fdildert bie Srieggereigniific ber Safre 1618-20, jotweit fie æirna berühren, und ber zuveite belfanbelt dic Sdjicfare ber ©tabt imt Salre 1639. Regtere find zwar in Sertel̉ $\mathfrak{G i f t a r i f d e r ~ \Re a d r i d t ~ i t . ~ f . ~ w . ~ W e r e i t a ~ g e f d i l d e r t ~ w o r b e n ; ~ a b e r ~ b i e f e ~}$

 $\mathfrak{H}$ uridtige entgaftenden ©igentliden $\mathfrak{R a d}$ riditung, wie ber ©ron
 © (tabt Sirna ... Bloquixet w. f. w. Wa nut bem Berfafier gegen=


 er leine $\mathfrak{u b}$ erfilififige grbeit untemommen zu gaben, wenn er ein obge= runbetes̊ $\mathfrak{B i l d}$ bes 彐erlaifa jenter Exeiguifie zu geben fucti, bon berten

forberte Das Safr 1889，weldes Das wor einem Fierteljofrtaufend der Stnot ßirmozugeitopenc Uugtiaf von neuem in Eximnerung bringt，fein Rectit．

So mügc bent gegcmurirtige © Wenteilung finden！

Wixnn，im Miãz 1889.

## Der $\mathfrak{3}$ erfaffer．

## $\mathfrak{B} \mathfrak{n} \mathfrak{f a l f}$ ．

Efitleitung．Die §afre bur bem 刃iriege．
I．Die eritcn Mriegsiarite．
I1．DRふ $\mathfrak{u n g l i t s j a l y r ~} 1639$.

## 

 ardio（9？．リl．）．
Chr．P．$=$ Chronika Pirnensis，gantojdrift ocs $\mathfrak{R}$ ． $\mathfrak{A}$ ．（ $\beta$ 29）．
Cr．P．$=$ Cronicka $\quad, \quad=\quad=(\beta 8)$ ．











Dic Beitangaben it diejer Sabrift fint nath Dem aften Salenber gemait， nad）dem man fid in Sadjen bis zum Safre 1700 ridhtete．

## Einlcitung.

## Die Jabre upe bem Sriege.

(5in Gewitter bridit nidyt mit einent Miale Yog, eă fenbet jeinc

 fiid 2 gultenverge auf, finter benen fid bie Some berbirgt. Fum fegt

 iil ber Ferne groft bunty der $\mathfrak{D o n n e r}$.

 wolfen und von ©turmbiggeln angefinnbigt worben. Ranger afz ein

 die Worvoten bes ßrieges.

Erit bereinzelt, bant inmer zafiteiffer fanter unglüctidge Diper
 EFfend bmen" nupten, ben Würgern zu Beficid. Wiete von ignen ent=


 ieltyen, nadjoem fie mit einer Uuterfititumy aus Ser finumer (Staotfafie) Gebaift murben waren, ifyen Stab tweiter. Die Burger aber extannten

 Orten arg febrogt, jo in gamzen Randert muzurotten berfugt wurbe.

Bon frieg forten fie anti, wern berfelbe nudy vorerit nod in


[^0]- 6 -
ben §nfuch 1594 bis $1606{ }^{1}$ ) find biel Burger ub Bürgerafinber mit gegen den Cerbjeind gejogen; wentige gaben dic weimat wiedergefegen. Frembe §riegatate fertergten auf bem Buge nady Ungarn it ber Stabt

 vou Gufang §uni biz Mitte Suli ctwn 300 Soldaten bicfe Unterfunbung
 Ofriftina II., lag Enoe September 1605, ala er nady Mngnin zog, mod
 bem §urfïrten auf bem ©dulufe, fein (Scjolge in ben ફerbergen und Grfitiofen der Stadt; bie Sjerbe waren it den Milumen des Silotera,
 Fubfnedte gatten in ber Stubt und ben nafegefegenen Dörfern §erberge
 $\mathfrak{B e r w a n b e t e}$ faben bie Bürger gleidfaff zuffreid. (Endlid) nafm bex
 in allen Mirden bes Sanbes eine bifientlide Danfagung megen bes かricoensighlufes gehotten. ${ }^{5}$ )
 Gegomen, die ßemoظner unjerer ©tåt 弓u ängitigen. Won 1606-16086) muitete in Dexfelben dic $\mathfrak{B e f t}$, am beitigiten im $\mathfrak{J a h r e ~ 1 6 0 7 , ~ i n ~ w e l d y e n t ~}$
 lentialifde" $\operatorname{Pifarrcr}$, fein $\mathfrak{W e i b}$ und peine $\mathfrak{M u t t e r}$ ftarfen, ein "Baybiex" (Wumbarzt) über ben andern wirbe Gingevafft eine Beit lang beimiten jertiz Totergräber bie gratige Ernte eit. Der ©tabt exwuthen fehr
 laffe alleint in bie $\mathfrak{4}$ potyefe 225 Gulden gezahlt.

Saum atmete man inforge bez Ractaffens ber Sait wieber etwaß freier auf, ba bemädtigte jith neue linrufe mb Eorge ber (remuter;
 auts. Exzberjog Mattyias, ber fid) zum Werwefer bon llugam umb

 ${ }^{2}$ ) M. M. 1606/7.
${ }^{\text {3 }} \mathfrak{B} \mathfrak{B}$ ㄱ. 1605/6.
${ }^{4}$ ) Copial in Ment. Eadien 1605, Bol. II, B1. 1014a, 1097. Bol. Il. BI. 807 b . S. ©t. श.


 forinut woutcn, wurben fie in Deçoen nidit emgelafin. S. Si. 1607/8.
${ }^{7}$ ) Chr. P.



 waren bie $\mathfrak{B r a g e r}$ in groper ©orge um $\mathfrak{L e b e n}$ und Eigentum. Einige büfuifde Gerren, (bearg Friebridy Braj bon gohentohe, fein Sdpager MDam ber 彐̈ftere bon Wallenftein unb ber faijerfide Oherjtalfmeifer
 fürfen Cobriftian II., ifren framilien ben Mufentgntt in Pirna ober Dregocn zu vergömen. Der Surfürt trug Bebenten, in jo "jorgliden Lüuften" Frembe in jeine feftung Drezden aufunefmen; dagegen gejtatete
 Stinder anb Dienerfigaft Der benaunten aufzutehmen und für Mohnungen $z^{4}$ ifrer lhterbringung bebacht zu \{ein. Dabei fajarfte er bem Fate ein, ofne fein Borwifien böhnuifdjen 5erren ober anderen gremben weder
 gewnifgrem. 1)

Sn Bögmen verzay fith zwar bas brogende (semölt mieber, ba
 welchem ign ber Befty yon $\mathfrak{U} \mathfrak{n g a r n}$ mo Diferreith, jowie bie Thron= folge in Bögmen zugefithert murbe, feine Sariegzualfer wieber aut bent Qande jührte; bie bögmifgen Wirren Gatten aber bas Siaduarfand Sadfen genötigt, bie Möglidfleit ernfterer $\mathfrak{W e r m i c t e l u n g e n ~ i n s ~ M u g e ~ z u t ~}$
 1608 maridierten viele $\mathfrak{T}$ upps von $\mathfrak{B B}$ erbern und gemorbenen Sölonern

 von Starichedel a. a. zuzogen. ${ }^{2}$ ) $\mathfrak{F}$ n Dent Stäbten, bie fajon 1603 auf $=$ geforocer worben waren, iffe bewafinete Burgeridgaft jür cin Mufgebot
 abgefalten. Sn ßtrna fand in Movember 1605 und int Mpril 1608



[^1]－ 8 －
bermefyr worben war und ban man biefelben mit W8affenröffen won getbem und rotem Siartefen verjegen hatte，wälyrend fie borber nur Binben won gicider farbe tritgen．${ }^{1}$ ）Bolb barauf mup̣te bie Stabt bebeutenben $\mathfrak{A l f f o n d}$ matien für Meubemafinung und $\mathfrak{B e t l e i d u n g ~ b e r ~}$
 1608 bie Erfekung ber langen Rofre butch Miteftent bie Mnictaffung einer gleidfiörmigen Belleioung und bie Beftellung won Befeglahabern
 zunädit 27 Muzfeten an，baz ©tüct zu 7 Gutben，fcheint aber bold noct mefyr erworben zu habeu；beun e马 murben 50 Mußfeticte in ber $\mathfrak{G a n d f a b u m g ~ i g r e x ~ W a f f e ~ g e i t f t . ~ D i c ~ " \{ f f r i b t u i g " ~ D e r f e l b e n ~ b e p o r g t e n ~}$


 bou roten und gelben Tuche betleibet；bie Doppelföldnex empfirgen autd） rotes und getbee Tudt，jebenfalla zu Binben，da fie Muftungen trugen．${ }^{3}$ ）
 100．Bürger（ 50 Muafetiere und 50 Doppelfüldner）nad）Drē̃en fdidfen

 $\mathfrak{B e f i d} t i g n m$ ftatgefumben batte，zog bie Bïrgerfdaft om 20．nadh Dreaben．Bum $\mathfrak{U}$ nterbait warben ifg teita mitgegeben，teifas（bis zum 14．März）tadggefaicit 546 Thfr．${ }^{6}$ ）

Da in ben folgenden Sabren bie Berbätnifit in Meidy und in Wöbmen fidy immer brogenber gejtaftetei，fo whroen bie Bürger frenger al\＄friber zu Den Waffeníbungen angebaften．Ein am 11．Sttober



 feten bejanfien；7）aud wirbe jegt maudanal denen，bie Bürger tourben，

1）Si．路．5．1605／6 unt 1607／8．
${ }^{\text {2）}}$ ßgl．Midter，Wctiafungageidid）te ber Stadt Dreg̉ben S． 301 u．Mïller a．a．D．©． 391.
${ }^{3}$ ）R．刃．1608／9．
4） $\mathfrak{R}$ ． 3. bum 18，গopbr．1608：Der Rtputeder faidt immer einandern，

 ganz Sabner jdictt ben［Qefr］iungen．

6）52．凡．1608／9．
7）H．F．vom 7．Wefor． 1610 ．
 1611 iuforge bea einfalfe der 马ajfauer in Bobmen and der Eroberung
 nalye geradt war，${ }^{2}$ ）warde ben $\mathfrak{B i t i x g e r n}$ geboten，fith mit $\mathfrak{B u l v e r}$ zu verfegen．${ }^{9}$ ）Sni Nobember 1610 wutben anf furfurftrichen Befegl 22

 Dalmatien，Sroatien und Bölmen gewefent waren．${ }^{4}$ ）Guf Quregung ber Sedfer ${ }^{5}$ ）wurben ant 14．Februnc 16118 Birger ernannt，beren $\mathfrak{A l u f}=$
 in ftand zu Galten．${ }^{6}$ ）

Sn Friedenszeiten verriduten ben Watidientit zur Madtzeit


 Sidfotrideter mit feinen zugeroneten Sadftwätern，${ }^{8}$ ）was aber 1608 ＂ganz und gar abgeffyafft woreen ift＂．9）Won jebem Şaufe in ber Stabt murbe zur Wejorbung Der Wädter eilt gewifiez Wanchgelb erlyoben，weldes
 weul bas Wadgeeld nebit bem（bepdoon entridftet werben folle．${ }^{10}$ ）Die jüfrtidye（Eimulime ber finmmer an Wadegeto betrug von 1604 bie 1608


1）M．程．bom 30．9Rovbr． 1610.
 Beiter，bie durchiefon wollen．Witte Eebr．wurben mebrmats boten an den （ֻ）

3）Ћ．彐．bom 13．§ebr．16！1，
 waren csi uiber 50 ．

 $z^{\prime \prime}$ Iegen batie．Jm 16．Jnyryundert biçen fie beswegen aud Sedyerten． Diejer Siante ift mir zum lekten Male in einem 9 ． $\mathfrak{i}$ ．bont 17 ．Juli 1615 begegnet．


 in Wirna，in ber Comnagābeilage beg girn．Mnd．D．6．Febx． 1887.
 Das ent des 马eugutifurz．

7）ハ．凡．M．1608／9 fj．

${ }^{9}$ ）凡．R．1607／8．In Futiberg wurben fdjon 1568 an Ctelle beg Madt＝



gaben für bet $\mathfrak{Z a}$ acfloienft nicht. Wic bie Bürger zum Maffensienft ver= pfficgtet waren, fo fatten fie nuld in 及eiten brufenber §rieggigefayr ben


 liden $\mathfrak{B e f}$ folbung bon 3 © fudten fidy bie Bürger ber taftigen Berpflightung zu entzieffen. §om



 vacden beftellt, fowie buß auf Dem §irdjturm getondyt werbe. Dod





 Baylung bereits 1608 cingettellt worben.

1) 3 . $\Re .1608 / 9$.

 24. Ottur. 1650 bie beiben Matzherren Micul £ore und Martin Breucr ermaiblt,

 Diefe Efintidung fajeint fdon 1644 beftanden zu haben; demn am 16. Yan.

 exturen". Wie Gewäflen, bie allen bier Stabibienteln entnommen maren, follten
 Einridtung bamals neu war. Bierteldmeifter toerben freifib fidon 1610 und 1612 cruabgnt, aber in foldent 3ufammentange, dán fie fir Befebliztaber ber bewafincten $\mathfrak{P R a n m i d a f t ~ d e r ~ S t a b t w i e r t e l ~ g e h a l t e n ~ w e r b e n ~ m u ̈ f i e n , ~ w i c ~ e s s ~ i n ~}$ Dresben war, bgI, Mtidet a. a. D. S. 97. 283. In ber \&. 彐. 1610/11 findet
 Cgriftinn II, ber auf feiner $\mathfrak{M u}$ ureife von $\mathfrak{P r a g}$ in situa ein $\mathfrak{R a d t l a g e r}$ bielt,


 Befefl 8 gaber, und zwar ber $\mathfrak{B i z r g e r f d a f t . ~ W e r ~ B u j a m m e n t a n g , ~ i n ~ w e l d e m ~ i n ~}$

 und fid) mit ifn unterveben (moraiber? ift nidt gefagt), Der Rotimeifter aber zu

 ither Sindtictiel.
 Stäbten zu berfegen，waren fic noct viel meniger willig．Stm 26．Samar 1611 melbete $\mathfrak{B e t e r}$ Brenbel（wafridgeinlid）刃ottmeifter）Dem Mat，atz er hätte


 Der Mat and den Sechfern auferlegen，Den Wathbienit，von bem fie biss



Reven den perioulliden $\mathfrak{L a f t e n}$ Gatten bie Bürger aud biejenigen mit zut tragen，bie bem（b）meinwefen Durch die Siriegagefahr entitanben． （6xoger Mufwatio twar in ben safren bou 1608 an $\mathfrak{z u}$ madhen für bie $\mathfrak{B e f f e r m i g}$ ber Stabtbefefigung．Ein Blict anf biefe ift bier uner＝ 1äplid．Dic Stabt war mit boppetter Mauex umgeben．Broifden ber inuerell und der äuferen Maucr befand fid ber innere（Braben，dor ber aukeren ber Stabtgraben．§enjeit be马 leßteren ergob fiti auf ber $\mathfrak{M i t t a g}=$ und $\mathfrak{M b e n D j e i t e ~ e i n ~} \mathfrak{B a K L}{ }^{2}$ ） $\mathfrak{D e r}$ Stabtgrabent，Dem in fteiternen，
 bugefitift wurbe，ungab bie Etabt auf ber Mittag＝，9bend＝，Mitter＝ nadjtfeite，wo er ber obere，niedere und mittfere（Graben hieê，${ }^{5}$ ）und auf Der Morgenfeite，aber nur bor bem Schiffthor，wo er Sditfgraben genannt wutroe．${ }^{6}$ ）Яur cin Teil deßflben war in ruhigen Beitläujen mit $\mathfrak{W a j f e r}$ nugefüft ；${ }^{7}$ ）it biefem touben fifide geffalten．${ }^{5}$ ）Die trocifenen Teile



[^2]ferren verpathet; bie glusung madyte cinen Teil ifrex Bejolbung ans. Der groke Farchen (ber innere (Sraben zwifdent bem Dber und bem Dognaijden Thor, der nod jezzt teilweife jidutbar ift) war bem regierenden
 Faguen=ßarden am Dognaifden Thore bem britten Bürgermeifter um 10 (Br. Bacht. ${ }^{1)}$ Dic 9 Rułzung ber auperen Gräben ${ }^{2}$ ) ftand anderen Matảperfonen zu. Die meiften $\mathfrak{F a r c l e n}$ warent mit Bäumen luepflanzt, weldje ein Baumgärtner zu warten hatte; in Sriegßzeiten murben fie untgefauen. ${ }^{9}$ )

Durd die Mauern fütrten 4 Stabtthore nady aujen: auf ber

 Thox, ${ }^{5}$ ) auf ber Mitternadyticite bas (elb= ober $\mathfrak{B r u ̈ d e r t g o r}{ }^{6}$ ) wio auf
 Mngang: Die am Ende Der Babergafie getegene Fforte. (Die Thore waren doppelte, eins in der imeren, einz in ber aukeren Maner. Sie waren
 Durd bie Tgore bex Mittagieite gelangte man auf $\beta$ иgbrulfen iiber ben Stadtgraben mad) ben Walfe, wo wieber verictliefbare Sdyäge vorbanden warelt. ${ }^{7}$ ) Das Sbliepen und Efnen ber Thore bejorgten
 ober ©tabtfinedge ullo die Drei (Gerichtafnedgte. ${ }^{\text {B }}$ )
 mit Biegedn gebectte zürme, weldye oben mit gaxzernen (Bängen für bic Berteibiger, Böden genannt, verfegen waren. ${ }^{9}$ ) Sußer ben 5 Thortüment waren nod an einigen Stellen ber Mauer Titme vorbanden. 3wei

[^3]berfelten Galen in ber Sdmedenzeit 1639 R3idytigfeit erlangt：Der an ber noromeittiden Erfe Der Stabt gelegene ßlofterturm oder Die Srone und bex obergalb bes Eberthores befindlitye weiñ $\mathfrak{T u r m}$ ．Die Turne entfielten Wognungen；auf dem Dognaighen Thurturm wognte z．W． 1611 ber Stabtheat Weller，weshalb bercelbe aud Weller Turnt genamit wurbe，und auf Dem Sfortenturm der andere Stabttnedit．${ }^{1}$ ）Der weibe
 Thoren ftamben Wädfer＝ober §uterfatuajent．${ }^{8}$ ）

Die Borftabte waren ebenfall nady aupen gin burdi Thore，Sdjage
 （einem（bajtgaufe）ein Thor，weldes ben alten Mamen bes 乌aupttgores，


 Der Shlag ober bas（batter bei ber Gbocterei ${ }^{8}$ ）ober am $\mathfrak{B r o t f o r b e , ~ b i e ~}$


S̃n einem an 12．Sanuar 1615 an ben §urfürfen gerideten
 on，baj feit etlicjen Sayren biel für die Befeftigung der Stadt babe



[^4]1608 begann man mit Erneutung ber $\mathfrak{t g n c e}$ ．3wei $\mathfrak{R a t g h e r r e n ~ b e g a b e n ~}$
 Itegen fich（eidgen und anberes §olz anweijen． 97 刃ebeleiden wurben getiefert und verbout．${ }^{1}$ ）Bon Walp． 1610 bis babit 1611 wurbent anf Die Stndmauern，Grähen，Türme，Gatter，Sdjläge und andereद̆，wocి zur Stabthefeftigung gegarte， 429 Sdju． 59 （Exr． 4 Bj．（in rumber Sunme 1075 Th（r．）bermendet．Die Matumutg besి Stabtgrabena ins＝ bejonbere berurjadte groß̉e §ojten，beâgleidyen bie Æegelung beą wajfer＝ lauff，ber nady bempelben fügrie．©ez wurden ferter auf ben Türmen

 nieber in ftand gefegt u．a．m．${ }^{2}$ ） $\mathfrak{Y} \mathfrak{m} 8$ ．9pril 1611 hefchlon ber 刃iat， daff bie Stnbtmauer gebefiert werben follte．${ }^{\text {² }}$ ） $\mathfrak{J m}$ Sommer jenes $\mathfrak{J a h r e s}$
 74 Saffl．Salf， 1000 Mrauer $=200$ Dadzziegel und $303 / 4$ Scyci．＂（Se efirn＂
 unt 1613 ：furben ber Turm auf Dem（Efbitgor und ber weige Turnt ciser umfanglident frnenerung nuterzogen，bie Däder bom Sownbuie int Stojter an biz herum an bie Bjorte burct ben Biegelterter ausgebeffert und fïr zwei 乌aupttgore（Schiti＝und $\mathfrak{B r i t b e r t b o r ) ~ u n d ~ d x e i ~ T h o r e ~ i n ~}$
 $\mathfrak{M i d j a c l ~ M i t f e r a ̊ ~ M i t b l e ) ~ n e u e ~ T h o r e ~ h e r g e i t e f l t . ~}$


 ben ßüntigitein mo in ber feftutg ßfeipenfurg，fowie firt bie au弓 ber
 Getrout waren，zu beraten，ba bie furjürftidge §ammer ben beträdtrichen Qutwailo，zu bem nur bie Dresbuer Bïrger ben Waditiater heifteuerten， nidft mefyr erfdjwinget founte．Wie Stabt झirna fanete ala Bertreter die beiben Würgermeifter Tyomos ßeibler und Bafentin ©dfütborn unb
 30000 （3ulben zu bem gebadyten 8 meafe bervilligt．${ }^{7}$ ）Man naule bic

[^5]neue Steuer furzweg Solbatenfeuer．Jyre Erbebung berurfadite
 beim Fate barïber，סañ bie beiben zu Eimmehmern ber Soldatenftuer beftellten Rataherren mefy einforberten，ala ber $\mathfrak{R}$ at angeorbnet lyabe． $\mathfrak{D i e j e}$ geftamben $\mathfrak{z u}$ ，ba $\tilde{3}$ fie einigen ©teuerpflictigen etronaి nadigelafien， einer grojen $\mathbb{Z n}_{\mathrm{z}} \mathrm{abl}$ aber etwas zugejest batten．©es wurbe ignen bier＝ auf burd Fatzbejdius bas ßedit bazu abgejproden und auferlegt，aller $\mathfrak{B i e r t e l j a f r e ~ \Re e d i n u n g ~ z u ~ t g u n . ~}{ }^{1}$ ）Rataperionen und Sedjer waren bon Entridftung ber ©olbatenfteuer befreit．${ }^{2}$ ）Die ©opiz̧er müfjen jix füumig oder gar widerjpeuftig gezeigt haben；bemt ant 17．Guril 1612 befdgloj ber Mat：Die ©opiker foflen auf nädyfifunftigen Montag bic ©olbaten＝ fteuer legen ober in Gegorfam gegen．Bie Stäbte wurben ber Steuer＝ lajt nadi $\mathfrak{M}$（lanf ber 5 Sabre，für weldje fie biefelbe auf fid genommen batten，nidy tebig；im $\mathfrak{F a b r e} 1615$ wurbe bie \＄Seitererbebung bemilligt．${ }^{8}$ ） Snzwiphen bar faion auf bem Qandage zu Torgau im März 16124）

 Beftallurg zit nefymen fith genötigt fay． $\mathfrak{U m}$ bie geforberte Summe aufzubringen，muß̆te eine $\mathfrak{Q}$ nlage ergobent werben．${ }^{\text {B }}$ ）
$\mathfrak{M} \mathfrak{m} 1$ ．§autar 1613 trat eine neue $\mathfrak{W e g r v e r f a f f u t g ~ f u ̈ r ~ b a ̨ ̨ ~ § u r = ~}$ fürfentuan Sacfien ins Reben，die feit 1609 borbereitete Defenfione





 ren beiben，fowie alle nibrigen，bas gutborezonifde auzagenommen， $520 \mathfrak{M a m}$


[^6]```
baふ Mmt Dresben 163 MPam,
    = = Sirun 100 Maun,
    = = Wohnjteiu 44 Miann,
    = Moxibgurg 41 Mamt,
    = = Rabeberg 20 Mkamt;
    = Proluraturamt Meipen 20 Mann
```


 wiefen，＂aud ben llnterthanen bis beften und besfudyteften angzulefen＂ and bie bon bec ©stabt zu ftellenbe Mannidaft in ber Weife zu bewebren， mie ein beitiegenbeゐ Berzeidgniz angab，bamit biefelbe imerbatb zwei Monaten zur Mufterung erideinen and an igre Befehighaber gewiefen werben fönnte．${ }^{2}$ ）Dent Befegl wurbe eiligit Folge geleiftet；fion am 14．Warz fand vorm Sciffthor an ber Bogelftange cine Mufterung ber
 rüftung und Befleioung，wofur bie Stabt zu forgen Gatte，war freifid） nodg nidgt weit gebiefen．．Die 132 Mann，welde bie Stabt $z^{u}$ \｛teffen Gatte，fegten fidy folgenderniopen zufammen：
$1 \mathfrak{F}$ äfurid mit ßartifane und $\mathfrak{F a g h n t e i n , ~}$
1 马elomebel
1 gemeiner $\mathfrak{B e b e l}$
1 Fitbrer mit $\mathfrak{W e l i f f a r b e}$ und ©eitengetwef）r，
1 Feldjajer
1 BüGfenmeifter mit Bürornte und Seitengemebr，
1 Trommelfofäger mit Trommel uno Seitengewehr，


[^7]etipa 20 Doppelfötoner mit Mäftng，Sturmbaube，5ellebarbe und Seitengewehr，
 Seitengeweffr，
 Sutber，Blei uno Scitengerebr．1）
Die uniform ber Sctiizen ober Mubfetierc beftand in grauem $\mathfrak{T}$ ugrocí mit roten ober gelben autidulagen，grauen witen umb roten Strümpen．Der Fäbnrid）Roøuる Stto ergielt 5 （Ellen roten und 5 Etlen getben Siartefen zu Fetbzeiden．Dic $\ddagger$ ellcbarben und langen Epieğe waren mit roten und getben Sungten verziert，bic Qangipieg̃e aukerdem mit wofen bon rotem $\mathfrak{B u b e n f a m t ~ o b e r ~} \mathfrak{Z x i p p}$ ．Jm $\mathfrak{y n h r e} 1613$ unb in ben jolgenden Sahren mufte bie Stnot viel für Daß Defenfionßa werf auggeben．${ }^{1}$ ）

Dic burd Den §urfiriten fo balb in Musfidyt geftelte Mufterung Der Defenfioner fonnte，wie autif anderwarte（z． $\mathfrak{B}$ ．in Fireiberg und

 dic Mannfant anz ber Stabt int Mofter befiatigen，und am 4．Suni
 Siertici murbe Demicloen ats 乌auptmann §anz（Georg Speet borgeftellt， ein Mant im Mtte von etwa 45 Jahren，ber alz §riegşmann in ben Mieberfandelt getampit hatte umb feit 1612 in furfürftlid）fäctifijdjer
 Sohre wurbe er zum Dberfticuterant über bie 6 Freifägntein beforbert，
 Dresben Siegmund bon Branditein übergeben murbe．彐adbem biefer 1629 geftorben war，übernafy ez Dberflieutenant Speet wieber und luejefligte es bun 1630 bis zat jeinent im Fafre 1638 erfolgten Tode．${ }^{4}$ ）
 tember 1616 uno im Suni 1618 \｛tattgefunden．${ }^{5}$ ）

Sanbgranaten，naf bem Geinbe，Bgl．b．Friejen a．a．S．200，wo bie Bewnff＝
 Mortiera，Sordelaffe，Seitengewehr．Siad）meincr（Fxlärung ift jebod bic forbe＝ Iafic bas Scitengevebr，nidit bic Sdutur，mit melder ber Saild getragen routio． Sobann fehtt ber Mor［t］ion，der §elm．
${ }^{1}$ ）Š．凡．凡．1613－18．
2）§．凡．1614／15 u．Sberftlieutenant Spetbenz Drei Defenfionsfäbnel betr．， Bl．38．Loc． 9245.


 Bol．I．Bl． 6 u．61．Loc． 10831.
${ }^{8}$ ） $\mathfrak{Y} . \mathfrak{H} . \mathfrak{H} \quad 1616 / 17$ n．1617／18．

## － 18 －

 friegerifife Wermiffefungen fomohl dem einzetnen Bürgex，als audit dem Gemeinmejen auferlegt marben，fam im §ahre 1617 nod eine Son＝
 ber zweimaligen $\mathfrak{U}$ nmefenheit beß תaifera Matthin in Birna erwadjen warent．${ }^{1}$ ）（Fin glängender ©ntyfang war bem faifer，ber bon feinent Bruber Maximilian und bem bereit马 zum אöntg von Böfmen gefrönten Eryberzog Ferbinand hegleitet mod won cinemt Gejolge bon ．mehreren Gumbert $\mathfrak{F e r}$ foner umgeben war，bei feiner $\mathfrak{X n f u m f t}$ am 24．Jufi bercitet
 Dreaben mieber in Wirna ubernadtete．${ }^{2}$ ）
 wie im ganzen Bande，bie §ufelfeier ber Æeformation am 31．Ditober， 1．und 2．9pobentber 1617 beging． $\mathfrak{G u p e r}$ in ber Sitrde ${ }^{3}$ ）feierte man
 war erridtet，in melfifem＂bic Comedia von D．Sutfern agiret＂ 1 murbe．${ }^{4}$ ）

[^8]
## I．̉ie erffen diriegsjafre．

## 1．（ftenzuertetbigutg．



丹egierung Durdant nodg nidat ant jeder §offutng，ben Frieben zu er＝ Galten；Dod）liep fie ficf baburg nidyt gindern，die nötigiten Borfebrumgen $z^{u}$ treffen，Die ign zur 9tbmehx de马 berïberfodernoen Sriegafeuer马 erforoerlich und gexigntet exphienen．Wudf bex Sorglofefte fegt bie Sjänoe nidft in Den Gubō，ment bexeit；bie Wand feime Bimmers bon bem Brand im 马artbarbaufe jimy warm anfüblt．So erteilte ber Sutfurit Johann（beorg I．am 6．Juni ben 5berfiten ber Defentionex mo ben
 Galten，utb den Stibtent legte er anf，bie bemaffuete Bügerfdaft fo bereit zu Galten，bā̆ aufa erife Gufgebot der zefute Mant，aufz zweite ber fünfe unb anfz britte bie gejamte Mannjøaft auzzieben fönne．1）
 Die gütlithe Beilegung bex bübntijthen Wircen，weldee bie fächifite Regienting utausgefebt betrieb，faien gegen ©nbe Suli bem furfirsten jelbjt fajt unmögrid．${ }^{3}$ ）Er berief barum am 27．§uli won Mmnaburg

 bon Diterbaufen für ben 8．⿹勹䶹 jdflagung widtiger angelegenbeiten beimohnen forften．Die Beratungen fanden am 9．，10．，11．und 14．⿹勹ugutt jtatt．${ }^{4}$ ） $\mathfrak{Y}$ ußer ben borgenannten
 fürt fübrte felbjt den Worjig．luber die exfte Frage，bie ber Furfüryt

2）©． 17.
3）（5r bcforgte，סan＂bag̉ Unvejen zu benen extremis fommen möthe＂．


4） $\mathrm{Ebb}, \mathfrak{B l}$ 1． $20-42$ ．
zur Weraturg fellen fiç，ob man einem ober bem andern ber freitenden
 bem farfürten an，neutraf zu bleiben，womit ex einberftanden war．Ber zweite Beratungegegenjtand betraf bie ©ifferung ber Randeảgrenzen．Die

 benen Siriegsuolts nidgt beburfe．1）Dherit wfugt vertrat bagegen mit


 Sibung außpradj，in einem ant 9．Yuguit verfapten（bltad）ten zut exfennen gegeben，it welthem er hefonber玉 eingefend bie（brenzberteibigutg

 $z^{11}$ verftegen，baf er nidit der Maficht bex Mefyrgeit fei． $\mathfrak{J n}$ einem idyriftlid）erteilten Bejfeid ${ }^{4}$ ）auf bie in ber Wontagesitamg（ant 10. Guguft）bernommenen Fatfglagg ftimmte er ber angeblideen $\mathfrak{P}$ nocutung Der 〇berfen，baj es nütig fei，pict neben bem Deferfionswefen nody mit

 Galte er body dafür，dañ 1200 Maun zu fun und 150 Mant zu $\mathfrak{R o j}$ geniigen mitrben，wem man $z^{11}$ 【ebteren nod 450 bun ber Æitteridgaft，


 ifres（Gutadtena＂teidutlidy accomodieren uno fafließen＂．Sit einem ＂，Untertlyänigiten Memorial＂，Der Fradd eimer vertraukiden Beratung， die noct amt 10．Whagut jtattfond，erlaubten fith bie Fatgeher ben §int weiz baxauf，Dañ fich bic Eberften Schlichen mb（Boldtfein bahin bäten vernefgen luffen，fic getrouten fid）mit bem Defofiontapert bas Zand

1）©60． Bl ． 33.
2）（8่bD．Bl．32． 37.
${ }^{3}$ ）©6d．B1．18． 19.

 ift zu eriehen，dong er diefetbe fïr dic am Sdjlufic dec Weratungen mitgeteifte （5ntjoliçung des ふurjürten bält．MMcin s马 geft aus bem ，unterth．Mem．＂， bem ©utadjen über bic＂Wobluncinenden（5ebanlen＂de弓 siurfürjen，bas Müller
 an bic $\mathfrak{R a t g e b e r ~ g e l a n g t ~ i f t . ~ S n i o l g e d e j i e n ~ t r i f i t ~ b i e ~ a u f ~ u n i i f e r m i n b l i m e ~ s a u b e i t ~}$


$\left.{ }^{6}\right) \mathfrak{S b b}$ ． P f． $10-12$.
 füriten bie boben sioftet vor，meldhe ber Untergalt für bas nad feinem Willen zu merbende Sriegavolf verurjacten werbe． $\mathfrak{s} \mathfrak{n}$ Der am Dienstag
 bequemte fith bem funogegebenen Willen bes fiurfüriten nur foweit ant
 Yeßten Sibung（厅rcitag，Den 14．M（uguft）verfocht zuar Dberft sffugt nod cinmal feine befarute $\mathfrak{M n j i f g t}$ gegent bie ber Mehryeit，baß̃ 200 geworbene $\mathfrak{\Re e i t e r}$ genügen mürben；jedoct vergeben：leğeres wurbe zum Beifhluß exfoben．Der surfurft aber hatte jeine Mreimung fo bölfig geändert，Daß ex fid）für ganz zufviedengeftellt exflazte．
（E）galt mm，bie nutig won ben vertrauenajeligiten unter ben Fat＝ gebern bes §urfüriten für nötig gefoltene Bejegung der ©brenzent Durch Das Defeniiouswerf anzuorbnen，Sod bevor bie Torgaucr Beratung

 ziehung der Beamten und Dberforgter bic（brenzen fleipig in Sugenjdyein
 Wauptleute zu beideiden，bañ fich jeber an feinen ©tnmbort verfüge und


 nad）Dlbernbua zugcwiefen．${ }^{3}$ ） $\mathfrak{J n}$ Den Tagen wom 24．biz 29．9uguft befidtigte er in Wegleitung Dee Dherforitmeifter（Gerg von ふireß，Deふ
 tredfe bie ifmt zugetcilte（豸）renzgegend und beridftety Gierauf ant 1 ．Sep $=$ tember סem ふiurfürfen，wie er fie befunden und wie bie einzelnen S̈rter berteibigt werben fönnten．Dic Strecfe vom Muerfain an ber Grenze

 fommen＂töne．Seier bedirtie ę feiner Berteisigunģanjtalten；am Gingange bes ©orfes frippen aber müpte eit falver Mond aufgemorjen und mit 70 Mann Gelegt werben，währeub Der finter Dem Dorfe gelegene

 Mann verteibigt werben，die inz Stobitein sibuigitein zu Iegen wären． Tic genannten Serter müpten aber mit anfemorfenen Gräben verwahrt

[^9]$$
\text { - } 22 \quad-
$$
und mit fleincn Gepduben Gcidet woven，und einer großen übermad，


 cincr fleinen Stinnze ju verwagren amb durch 60 Mann bon genamutent

 Die Fickifitudh genannt，zufanmenzugehen，muipten 60 Mann gelegt

 ©troke füfre，müßte mit 150 Mann beiçt merben，bic zugleid Becting gewägrten gegen bie Strabe，Die von Braupen iiber Scjöntwalde füthre

 ケathaus füzen，dic von attere ger feit mo ntit alten Gräben beriehen feien，im Sotfall ober nach Berggicibjühel zuritfgeben．Der Weg，ber

 wege miipten berfauen und vergrafent merbern．Wie genamen Boften



Die Borfduage beふ sberiten fanden ben bollen Weifall bes̊ sur＝


 Mañegeln zur Grelzzerteibigung in Serntni乡，fdicfte aud ben Dber＝ forftneifern，Oberfürfern mo reitenben §ägern ber פilnter Freiberg，
 ihnen gebot，die Grenzen fleiéig zu bereiten，fowie ben Weanten cinclt
 fimbigungen über Tnuppenbewegungen jerfeit ber ©renze einzuzichen wio Den genamite bauptleuten zu überjenben．（fr war ferner willens，bie


 sireife，bie fich ant 21．September in sibnigitan beint Gauptmann ©pect，
 in 9 Ottenberg heim gauptmaun bon ©beleben anzumelden bitten，fowie

1） 5 5bd．B1． $78-82$.
2） $\mathrm{CbD} . \mathrm{BC} .83$ ．
3）（5bd．M！． 84 斤．
4）（5bd．W1． 112 ；


 zur Grenzofekzug，fowie um Mnorbnungen betreffiz ber monatliden
 $\mathfrak{M}$ uifterung ber Æitterfdaft zu Torgau，die auf den 19．September ange＝ fegt mar，mit ifm unterrebet habe．${ }^{2}$ ）Daburd faicn bic ganze $\mathfrak{N a n g}=$
 5．September frant，funnte ber Mufterang zu Torgau nidgt beimohnen ${ }^{3}$ ） und lyat fidit bon feinem Srantentager übergaupt nidit wieber exboben．${ }^{4}$ ）
 Gatte，nicft ins Merf gefegt wurbe，fo haten boch bie Sinuptlente bon igren Stanborten Fixna mb Freiberg aus ein madjames guge auj bie Warginge jenfeit弓 Der Grenze．

Weiter geoteyen die Majregefn，die ber Oberft Sblieben in Dem



 Felbmebel befegligt，um bas $\mathfrak{D e f e n t i o n t i n o l f ~ b e r ~ b e t r e f f e n b e n ~ D r t e , ~ b e z . ~}$
 im Notfafle bie bebrobten（Grenzarte gegen Einfälle zu verteiotget．${ }^{5}$ ）
 Rabeberg）wirben mit Qebenふunterbalt，mit Gefaüzen，Gemefren und ©çieğedarf berfejem．${ }^{6}$ ）

Welde Mufregung fiti Damale bereita der ©emüter ber Bremz＝ Gemogner bemädtigt hatte，zeigt forgender Burgang．Unter beふె ఏerrn


 Brand zu ftecen．Bon Furdit und Sdreden erfüllt，trieben bie meiften Wetwhner jetter Dxte ify $\mathfrak{B i e h}$ aus ben Städen，rafiten bon ifrer gabe zufammen，was fie in ber Eife erlangen fornten，nahmen ifre Sinder m bie wand ober anf ben $\mathfrak{A r m}$ und fliidfteten fidh nad Sefnib，Meu＝


[^10] Weraborf angetommen und in Singitg Befitungen eingefallen. Dic eingezogeten (Exfundigungen ergaben aber, bap weber ein (Finfalf gefdelfen wax, noth einer $\boldsymbol{z}^{2} \mathfrak{b e f u ̈ r c h t e n ~ f t a n d , ~ u n d ~ j o ~ b e g a b e n ~ f i t h ~ b i e ~ v o n ~ S c a u s ~}$ und gof ©eflichteten mieber geim. ${ }^{1}$ )

## 2. Die erfie Befatiung אirnas iun breitigjägriget Sriegc.

$\mathfrak{G n}$ Sdluic ber Torgnuer $\mathfrak{B e r a t u n g e n ~ G a t t e ~ f i t ) ~ b e r ~ S u r f i u r i t ~}$ jeine ©ntidiliefung betrcffe ber ifm angeratenen Berbung von 200 Yicitern


 Scblofie ant 28. September gefalten toorben war, ${ }^{2}$ ) murbe an lejeterem Srte am 29. wid 30. September in Qnwejenbeit bes surfüriten ein Siriegbrat gehalten, in weldem auth über bie Werbung einiger (Sont= pagnien Æeiter verfandelt murbe. Einmütig fprach man fidf für bic Dringligfeit ber Sadfe aus und fafug bem siurfürten geeignete $\mathfrak{B e r}=$ fonen bor, Denen er bie Werlung andertrauen föme. ${ }^{3}$ ) Der Sitrfint
 mit ber Werbung je einer Compagnie von 70 Яteitenn ben Rittmeifter Geinrid) $\mathfrak{Z u b w i g}$ von Trotha, den Sberwadmeifter © und den Quartier= mb Rumorntifter Ganz Wiegand bon Maridad. ${ }^{4}$ )

 rittgeld, 1050 (fib. Monatejold für bie Reiter und 450 Bid. Monata= fold für bie æittmeifter und igre Unterbefeftagaber. Drei Boden nadi
 ftattfinder. ${ }^{5}$ ) $\mathfrak{H} m$ 8. Dituber erfielten Die $\mathfrak{B o r g e r g e n a m u t e n t i f r e ~ \Re i t t = ~}$ meiftcrbeftafling und ben formlicben $\mathfrak{A} u$ itrog zur $\mathfrak{W e r b u n g}{ }^{4}$ ) unb am 6. Wovember wurben bie brei Compagnien zu Dreaben genuitert. ${ }^{6}$ )

[^11]


タufang ）



 der Meiter und fekten dic झreife feft，zu welden ben Soldaten bie Lebensmittel berfaujt werben follten．${ }^{2}$ ）Den $\mathfrak{A}$ misunterthanen wirbe auferlegt，ben Bedari an allerfand Mayrung mitteln und faudjfutter


 cine ber Stobt burct）Den Burfürften Morib（Torgam，Den 10．März 1552）verfiebene $\mathfrak{B g}$ gnadug vor，vermöge beren unter anberem bie $\mathfrak{G}$ G̈ufer ber Bürgermeiter，Bateperfonen uno bea Stabtifureiber马，ber Sirden $=$ mb Schubiener，Witwen und Waaifen mit Belegutg burct Sixieggoalf beridgont werben follten．Die Duntiermader fegrten fird




 Dañ er bie Stabt bei der aften Beguabung f（iüße．${ }^{4}$ ）（Sin furfüftlider Wefdeid hierauf liegt zwar nidyt vor，allein aus megreren Umitanden geft mit jiemlider Sidergeit Gerbor，ban ber ？at erreidete，was er

 Dem Rittmeiter 1 Faß imb 1 Tonne Wein， 12 Sdeffel $\mathfrak{y a j e r}$ und 5
 Gelegenfeit（am 22．Junuar 1620）Der Surfürit entidicom，bajs bic

$\mathfrak{Y}$ m 14．Modember rüctite bas Fiûlulein Feiter unter Foulloung bea Mittmeiftere geimid Qubwig von Trotya in Pirna ein．7）（5x war cine fattlidfe Sclar， 72 Bferbe farf．lunter bem Ritturifter，der 6 Bferbe fatte，befedigten ba马 Fähucin Licutenant Cfyriftian Sommer mit 5

1）©bb．B！． 97 ．
${ }^{2}$ ） $\mathfrak{F 6 0}$ ． 8 Bl ．43， 132.
${ }^{3}$ ） E 6 b ．B1． 62.
${ }^{4}$ ）（Ebd．21．132．134－141．
5） $\mathfrak{R a u t} \mathfrak{\Re}$ ．q3．



$$
-26-
$$

 mit 3 Sijerben; femer waren beim Fägutein 1 Fourice, 1 Eelbjacr, 2 Trompeter, 1 Sottler, 1 Mhafteridureiber mo 1 Wrofok. Die Miter waren faft Yauter :Vdige. Einfpäutige (fothe Ebelleute, bic oyne
 mar 9, bie intbrigen Gotten 1 wber 2 berittene Shedfe. 1) Befleibet waren

 Souben umb fithrte Wandelierrohre. ${ }^{3}$ ) Siefe Mubriîtuggeitiife waren
 juciten und britten Monatsjotoz ber 8 (bulden betragende ほotei弓 ber
 fetfor auşgcriftet; abgefeben von bem getben Maffenrod mag alfo bou

 ous Wilb ber Charitas mit einer llmidrift und wor fdywarz gerandect. 3uci $\mathfrak{Z u}$ ompeterfafnen $\mathfrak{z}^{\text {eigten }}$ bie gleichen Farbent ${ }^{5}$ )

Dem Mittmeifter war Befegl exteilt worben, butd Biciterjdaren bon minbcitens 12 Mann in Begleiturg von Eberfäjtern mb Forjtern
 er biciem Befehl ftreng nadggefonmen ijt. EEtwas weiteres von kriege= rifchen Berridhtungen ber Befaßung ijt nidfot befonnt. Bon Bobmen ber drofte ia banale feine umittelbare (sejahr. Wie wathen in ber Stadt

 ifren Dicuft. Bejabung mb Btirgeridnit vertrugen fith autzerit jafledt; febtere Yiej es an jreublidyem entgegenfonmen feblen, erfte bergalt biez

 benofute cilt Sauz am Marlte, bas jetter Frat, ber Witipe bee Mppella=



[^12]nidft mit geitent lefegt werben；aber nam 14．刃lobember abende gegen




 Siut vergitg faft fent Tag，an ben Dr．Martin nidjt beäjtigt murbe．
 bernugg furengt ；arf offenem Marlt murbe er bon cinem Solbaten vor＝




 Wemu Dr．Wiartin aber gebofit gatte，man weroe ifn man in Fricoen

 afle auf ben Marlt beraugefonben Feniter bez Mittelgeftoffes mit
 regierenden Bürgermeiter，Der Sdabe wurbe befidtigt，umb Bitrger＝ mucifter umb Stabtridter baten ant Morgen Den 彐ittmeifter unt Mofilfe． Derfelfe ficterte aud Unterfucturg bes Borfalts und Bejtrainng ber Sdulbigen zu mid orbncte an，bañ feiner ber Meiter foty abends nad） 9 llgr aupergalb feincr Wobnung finden fafien fulle．Sitoce verreifte
 Şcingés Shedt，der einett won Dr．Martitit entfiebenen Wagen mieber in bejicn ந̧auz juruicfbradte，bor bem baufe überfallen umb fo lange geid）lagen，biz ex fagte，er jei nidyt bee ©ottore Sined）t．Yutid murbe in ber Macht bem Dr．Martin abermate ein fenfer cingemprien．Der



（Banz ungegrüubet mar diefe Befiutçtung nidyt，wie bie Folge zeigte．







[^13]


 cin ©pultad，modurch der Bebrängte ßeit gevann zu fliefern．

Der Brat beriditete uiber biefen and nodf andere Worfăle，ba ber Kittmeifter mieder nifft ober mod nitft wieber zur Stelfe mar，and ben Sintiürten．Darauf erfaienen ant 14．Fanuar Oberit withelm Friebrid
 Befefy in Birna unb unterfudten zunädjit bia §fagiadye zuifiden bem Sientenant Sommer mio wans Mate．©ৃる gelang ignen，bie Eade


 ridftert．
 Gafern vor ben Becullmädtigten erfdeinen．Diefe $\mathfrak{l a j e n}$ den furfürf＝
 zu entgnaten，bicfen，ben Meitern mit gutem ねeifiel borauzugcten uno


 erfielt einen $\mathfrak{B o r h a l t}$ ：ex folfe ber Birgeridaft mit ©ruft befeglen，baja
 3unamen＂belegten und jie nidyt bedrogten．

Scfließlid Gatten die furfüriflitgen Wedollmädgtigten nod $\mathfrak{B e}=$
 jei－jo gatte jiid）ber æittmeifer betlagt－maïfrend feiner Marbefen－ $\mathfrak{G y e i t}$ im $\mathfrak{Z}$ runt mit einigen Ceinfpänigen und einem $\mathfrak{T}$ rompeter gegen Q（fend ums \％atgaus gerannt，fabe blafen lafien，bann mit einem ©in＝ ¢päuigen ©treit angefangen and bifen fehr verwumet；er habe feine Warfen verfieit；trokbent er－Der Mittmeiter－iGm burch ben


 aultatt deş Surfüriten，jotbie Den Siittmeiffer um 彐erzeifung unb fagte $z^{3}$ ，fidf tünfig，＂wie einem efrricbenben Satalier eignet＂，zu vergalten

 סemzufolge zwiidert den \％eitern wio der Bürgerfaft ju Birna cin cinigermañen exträglidger Bergältnis fiergeftell zut fin idjien．${ }^{1)}$ ）QUber

[^14](chun zoci Tage jpöter eryiclt Mittuteifter ban Trotya Befegr, fid mit feinen seitern bon Wirna wad) Mitbrezont zu begeben, wo ex am 19. Fanunt gegen $\mathfrak{W}$ gend anfumuen folle. ${ }^{1}$ ). So whrbe bie Bürger=
 (Sompagnie beß sittmeifters von Trotya Mmaberg, ber bes Bittneifter won Sflugt, bie ebenfalla am 17. Samar bon ibrem bizherigen Stand= urte Meuftabt bei Stotpen abgeforbert morben war, ${ }^{1}$ ) Bifopan als neuer Stanbort angewiefen. 9at 23. Famuar batten jie bort eimzutreffen. Sie wurden bozu berwendet, feifigig Majturg zu geben auf ben Durdjaty


 aufwaifer founten. ${ }^{2}$ )

## 

 cinces ber beiben jtreitenben Teile geftellt, wie felfr fiat biefelben autf Darum bewarben. Die Fegierung wie die $\mathfrak{G u g j}$,uffe ber Landidaft be= ftärfen ifn in feinem Entiditufie, neutral za Gleiben. Wbenn er nur nidyt unterinjien lyatte, fith in bicfer witteftellung burd Mufbringung
 (d)affen! Biefleidyt gütte er bamn mit feinen ebrtidy gemeinten $\mathfrak{B e r}=$



 madjt zu gefangen, jo ift dod) nitft minder Kar, dan ber zelbemupten Thatfraft bieles müglid ift. ©o aber twurben - noch im Simli 1619
 タüftungen ricten, ala mubepuem beifeite gejdoben und biejenigen ange=

 lientenant bes Defenfonswerize Dietrity won Staridfedel, jowie bie gaupt=


 Befchilafatern. ${ }^{4}$ ) Den von bem 5nuptmann Speet gemorbenen Snechen

[^15]$$
-30 \quad-
$$



 Yein, bie mit ber fofriftliden Numeifung ifres bauptmanta, nadi Birnn
 cridecinen mürben, bon ben Bürgern Unterfonmen gemảby werbe, ben= jentigen aber, bie feinen fifriftliden Musheis bou ifrem Samptmant
 famen nady und nad) etwa 150 mengetworbene Solbaten nadd Firna, in Truppen biz fu 28 Mann jtart. ${ }^{3}$ ) Das $\mathfrak{F a}$ fntein des gauptmams
 zu ermartenben Ginlagerng traf $\mathfrak{H n f a n g} \mathfrak{J u f t}$ in Der Etabt ein. Dex
 und bem Fiat zu Fima den bejuigliden (Entidituf mit und bejafl, ben= felben der Witrgerfifaft anzuzeigen, banit fie futh nit ber Serberge fiux
 mind Scandelf in (semeinfaft mit dem Yiat biefen Mujtrag ant, fomic den weiteren, ein Berzeid)ntiz der Shatrungsimittelpreife aufuftellen. ${ }^{5}$ )





 Berorbncte ${ }^{7}$ ) gewogen und fierauf ber $\mathfrak{B r e i}$ Dezjelben nati ber Brot=
 preifen ridjtetent, fejtgefegt. Daß 彐ier murbe it geeidften Dreipfennig= แub Pfentigmajen ausgemefjen. Den W3ciu autangent, erbot fid) ber


 ben Baucrn auf ben Marfi gebracten Sebensmittel wurben mit Berüct= fidtigung ber fifon geraume Beit herridjenden Dïrre umb bea baber

1) C60. B1. 240.
${ }^{2}$ ) Cbbd. $\mathfrak{B l}$. 238.
2) Æ. R. 1619/20.
${ }^{4}$ ) 11. $\mathfrak{B}$ иф, Mnrube u. f. w. R1. 290.
3) (5bd. B1. 435 f .


 helfon bas brot wägen.

$$
\text { -- } 31 \text { - }
$$

rübrenben Foutcrmangela fotgende Sreife vorgejalagen：bie Sanne

 ein Sufot Eier 8 （5r．1）Der Burfirit Gifligte Die gemadten Borictage aflentfalbert．${ }^{2}$ ）
 muftert，${ }^{3}$ ）und am folgenden Tage fignuren fie dett（Eid auf ben


 Gatte nady feiner Dienftanmeifung anzuorbnen，daj feine Solbaten mor＝ gens und abenos dem §riegêgebrauch gemäp auf＝und abgefüfrt，סaf die Thore wohl befegt witrocn und fleipig getwadt werde．Die Waden jollte er anmeifen，anf verbäclytige $\mathfrak{P e r}$（onen bor und in belt Thoren， wie in ber Stabt jorgfättig zu adftell und，falle fothe angetroffen whr＝ Den，fie bem 彐ate anzuzeigen，ber barïber wieber bem＂tvegen ein＝und aub̉reifenber frember $\mathfrak{P e r f o n e n " ~ a m ~ 2 0 . ~ M a ̈ z z ~} 1619$ ergangenen $\mathfrak{B e j e f l}$
 in ber Stait wadt gefalten：in ben 4 Wadytuben on ben Thoren，


 ant，Dañ bie an ben Thoren mognenden Gantwefiger ber burdez Los be＝

 Thor won $\mathfrak{H}$ fang $\mathfrak{D e j e m b e r ~} 1619$ bis Eftern 1620 jeder 14 Tage ＂Wadyftube halter＂．${ }^{11}$ ）Dieje Beañtiguny muiz \｛dmer empjunden morbent fein；Dem bie Machbarn am Sdfifftyor，Denen im Mai 1620 bie glcidic



1）Wic in freiberg aus gheider Berantafinng aufgefelfen Sreife waren nidt unerbeblid niebriger，vgl．Wiouras greubetg．2tnnal．S． 418.
${ }^{2}$ ）11．Buch，IInruly n．f．m．BL． 445.
3）18． $\mathfrak{B u q}$ ，Unruhe u．โ．w．By，128．Loc． 9172.
4）11．Bư，Unrube u．โ．w．Bl． 412.


7） $18 . \mathfrak{B u \text { u．}}$ โ．т．BI． 127.
${ }^{8}$ ）11．Bư），lutube ท．โ．w． $\mathfrak{B 1} 383$ f．
${ }^{9}$ ）色．凡．1619／20．

11）凡．\＄．vom 7．Dezar． 1619.

 beiben gefdjefyen zu fein．

Ter Winchoienịt ber Befagung berurfadyte der Stabt nidyt mbe＝ Dentenben Mufwamb．Sidite in bie Wadituben licjerte ber Mat ouf
 verlangt murbe，wandte er fich nit dem（sejud）an ben Surfüften，bic Stabt mit ber Sicferang bon Siditen unb 乌olj auj bic Wadjen $3^{u}$ ber＝

 fommiffax Midanel Midjter Muftrag，bei der uädyiten Mufterung mit ben
 Sieqcrung gegetr Зabhutg ciner beftimmten ©umme zu äbernebmen gätten．${ }^{1}$ ）
 und＂ba ex｜ber giat in jo gejchminber Eif nidyt bazu gefangen fonnte， weit bas פolz in Wirna fetkam und affes auj ber clbe erfauft merben müfie＂，jo uagmen es̀ die Solbaten，wo fie e马 fanden．Sie nalymen


 am 28．Septenber und 8．Dttofer jein（Sepud）betrefiz deả Solzear，erbot fith bagegen，die Qidite，wie biaber，unentgelticty zu raident．${ }^{3}$ ）（Endid） erlangte er giantigen Beffeid．Mm 18．Dttober erging Wepebl at ben

 dorif und in ben soppelbergen，besgleiden am Bidirnftein＂bem fiat zu
 den Scifagen 6 （Brofden betragen haten würbe，tutrbe bem fiat er＝ Iafien；Daß ほauer＝und Fulytohn aber int Wetrage von ziemlici） 100
 Watyen，wo notwendig Feuer gefalten werben mupten，unterjagte ber Wauptmann auf furfürjtliden Befegl den Solbaten bei yober Strafe， fith meder an beg geate nodi ber błurgerjauft golz，（Hebünden vder att＝ berem zu bergreifen．${ }^{5}$ ） $\mathfrak{D}$ as fajeint gewirtt zu gaben；סodi beffagte fith der ঞat fpäter，bie Solbaten wollten fod）mit bem ignen zugeteiften


2）Bettaufgitande ber Tudmatier auf den 豸ahrmätten．

${ }^{4}$ ）（Ebd．W1． 332 f． 328 ．ภ．刃．1619／20．
${ }^{5}$ ）© $60 . \mathfrak{B I} .333 \mathrm{~b}$ ．
 Loc．3245．
${ }^{7}$ ）©．31． $\mathfrak{F l m} .10$.


#### Abstract

Die Thore wurben bom פauptutann in Begenmart einer sat $=$  zeitig und das © Fat an, ob die Thore nidt länger aufgerafien und eber aufgepdylofien  Wauptmann geffen. Sjt wurbe biefem aud zugenutet, in der Madt bie Thore zul öfnen, und wem er jid beffen weigerte, jo zog cr fidy, wie      24. Februar 1620.4) - Мは, bem Sifinen und © entitanden nidyt nur zuificen bem grautntann und ber Bürgeridaft,  Sdruifel zu ben Thoren fielt won $\mathfrak{H n j a n g}$ an ber bauptmann it $\mathfrak{Z e}=$  zumider, nadi weldjer fie bom Seautntann uno wom Sat fugleidy ber= wahrt werben follten. Der Mat vertangte bafier nad einiger 3eit, daf ber Souptmonn ign an Der Berwabrung tciłnebmen Yajic. Dieje For= beruig, bie wobl ntlein aus bem Streben berborging, fid feine Siedter  igm fabe, dan er bie Stadt woyt verwalyent werbe; Dafjer verweigerte er jebee Bugeqtanonias. Der sat lien man verlauten, or molfe felfor Sajfifier an bie Thore legen, zu benen ber regierende Wairgermeifter bic Scfliffel gaben forte. ${ }^{2}$ ) Dent §nuptmam gegeniber erneuerte Der Rat fein Berfangen. ${ }^{6}$ ) $\operatorname{Da}$ wurde Speet zornig; er erflärte in cinem Søreiben bom 13. Mäxz 1620 an ben Surfürfen, wenn bent Ber=  mürbe, fo woffe er fordern, dan auf bem Martte ein Wandtyans für ctiva 50 Mamu crbaut werbe, in bem ar Matfe bielte; fie mödjten bann igre Thore feltor berwotren, nus er fönc bann aud befier für bie  

^[  2) 26. Bu(d, ปnruge u. f. w. B1. 133 ¢. Loc. 9174. 3) CbD. 4) E6D. 81.135. ${ }^{\text {5 }}$ ) $\mathfrak{B g l}$. ©. 25.  Loc. 9245. ${ }^{7}$ ) 26. Bud., 1tnrute u. \{. w, B1. 339 โ. 8) (5bঠ 51. 389. ]


Yud）bie Räte anberer Stäbte gatten megen ber Thoridulufjel Strcit ntit Den Befegrabobern ber Bejatung．Sag bie betrefiente © Sast an ber （5）renze ober berferben nidft jefr jern，fo murbe berfelve zu（bunften bes
 mit zuirieben geben，bafz Eberft Gofbtjein，fofange er mit feinem fähn＝


Sauptnanm ©peet fand bie Staftgefeftigung，bejonberz bic
 märe，©egenmefy zut thun，wenn ein æreito bie Thore mit Petarden zu
 Die（Gnange itber ben Thoren，auf Denen bic Berteibiger ifren Stand


 notwendigen Sadjen，bie in EEife gefout werben follter＂，wurbe aber nom Surfüriten barauf bejofieden，er folle felgit bamm anfudem．${ }^{3}$ ）Tuf
 aber fittoeg．Wieberfottes（bejuch，abermalige Wemiluigung ${ }^{4}$ ）9act bes Gauptmants slagen $z^{n t}$ utteilen，iit bamit aber nidjt viel autagefiifot morben．Erjt ein iduarfer łurfürtlidjer Wejehl，die Stabttyore，bic （Bänge an ben Mauern und maß Sauptmann Speet fonit für nötig er＝
 Wandel zal（fatifen．${ }^{6}$ ）

ひ̈ber bie auf ben 『afien Gerxidende $\mathfrak{A}$ nfanberfeit
 lefurctete，es föme baburch eine affgemene sixatifeit erregt merben．
 Den Bauredynurgen jener Beit erfährt，baj ber Mabeler für bie $\mathfrak{B c}=$




[^17] erbot fidf), Der Bürgerfdaft aufuerlegen, daj bie Strapen rein gefolten würben, forberte nber andi, baỉ ber Goutptanut peinen Soldaten bejehle, nuf ben Wachen nidyt megr "iv grozen Muffat zu madjen", waz biejer

 Befdrannlumg fimzufingten: fo viel ola möglidi. 2)

Dic Bebcrbergang werurfodte and bei biefer Bejabutg viel




 begnägen lafien und bie Wixte an ifren Tijajen mob Sanowerfen nid)t $\mathfrak{G i n d e r n " , ~ u m d ~ S p e e t ~ G a t t e ~ g a n d ~ r e d y t , ~ w e n n ~ e x ~ D a r a u f ~ a n t w o r t e t e : ~ " e n = ~}$
 als bie Burger; fie werbelt nidtt anf ber (Groe freficn gleity Titrfent
 bon ibnen berlangt mutbe, baỉ fie nidgt allein bie Solbatent, fondern and beren Wikeber, sinder und Gefinde gerbergen follten, zumal bie Solbatenmeither mit Wafichen, Sodyen, Feuernachen 【äftig fiefen und etliche


 Stodt Wircr Surfurfth. Gunden $\mathfrak{E a n b}$ amb Leute allein defendiren


 Bitrger audt, weun fie berlangten, baj̉ bie Eotbaten wegen bes Mnter= Golta für igre Weiber mo Sinber fid) mit ifyen vergleidjen folften.

 nidft bei fich foben burften, wozu Der Gaupmann bemerfte: Wiemm es nadi Der Binger Willen ginge, fie vertrieben bie Sulonten, nodi) efye man
 erlafienen Recfügung betwendelt fotfe. Dunad war bent Solbaten zbar


[^18]$$
\text { - } 36 \quad-
$$
ife fidi ifretwegen mit iffen Wirten nbjinden，meldge fith aber mit einem Monatajold zu Gegnügen Gätten．${ }^{1}$ ）
 bom Rate eine andere．Se fourbe bierauf bejalofien，ifm affabendid）



 brei Fenfter feiner Stube ganz zertrammerte．Der æat ließ brei neue Fafmen fertigen und die Scfeiben von neuen in Blei fdulagen．${ }^{3}$ ）
 aus ben $\mathfrak{W o b}$ nungen，bie fie inne hatten，in bie am Marft gelegenen Wäufer breier reidjen Witwen gelegt mïrdent，bamit fie bie Solbaten， bie den meiften Bujammenlauf auf dem Marft batten und ba mandyen $\mathfrak{U n f u g}$ verübten，beffer beauffiftigen＊önnten．Die Bejigerimnen ver＝ meigerten jebud bie $\mathfrak{A}$ 亿nahme und Ließen bie von bem Fourier an bie

 Speet fah bies als lugeforfam，ale aus ifrent æeidtum Gerfliegenden
 langte ifre Bejtrafung．${ }^{5}$ ）Der אurfürit befagl hierauf zwar bent æate，
 als ber æat aber nidft nur barauf hinmies，bañ bie Witmen，obwobl fie nady dem Freibrief bes surfürfen Morib nidit zu Gerbergen braudten，
 müp̃ten，fonbern aud anfiührte，daz die ben $\mathfrak{B e f e b l e g a b e r n ~ a u f ~ ( b u t a d t e n ~}$
 die Witwen fie ignen bieten fönten，murbe bie Berfügung zunuct＝
 ftändigen．Die Angelegenfeit war bamit jebod nod feineenvegh erledigt． Cine $\mathfrak{W o c h e}$ jpäter unternafm ber Fäfurid）einen（Sewattitreid．Er
 lägerig franten Witme Roftg durdi einen Solbaten erfteigen umb offrien


[^19] begleitet bon Trommtern und Sfeifern und etlichen $\mathfrak{B e f e g}(\underset{y}{ }$ gabern, mit aufgerediter Foanue in bas gaus mb quartierte fidy dajelbit ein. Die frante $\mathfrak{F r a u}$ angitigte er nod weiter, indent er fie mit bögnifden Borten anjuhr und einige ©oldaten mit ©emefrem und bremmenden $\mathfrak{S u n t e n}$ bor ifr Bett jtellte. Weder Bitten noch der finmeis auf bie Berfügung beả sur= fürten bewogen inn, ba@ פauß mieber zu räumen. Der Rat und aud bie Witwe Gaten ben furfürfen um ©duks. ${ }^{1}$ ) Wuf Bejegt besjetben vermittelte

 famt allem Bubefjor zu fádien. ${ }^{2}$ ) Bei biefem, fowie einem fuäteren $\mathfrak{B o r}=$ fall hatte ber Fähnrid Mubrecty von Bartbein feinem gauptnaun nidt

 fallen an bicjem $\mathfrak{W e r g a f t e n ~ f u n z u g e b e n , ~ f o m i e ~ b e n ~ B e f e g l , ~ f e i n ~ b i e n f l i d j e ́ s ~}$ $\mathfrak{B e r b a l t e n}$ zu aubern. ${ }^{3}$ )
$\mathfrak{M i f}$ fefligkeiter zwifden der Befakutg einerjeits und bem $\mathfrak{F a t}$ und ber Wurgerfdaft anbrerfeita entfonben ferner aus ber Berforgung ber exferent mit $\mathfrak{k a h r u n g}$ mitteln. Wauptmann Speet erlob it einem
 über - Die Büger und über ben Fat. Der arme Soldat, fdrieb ex, ber= zehre feinen Sold in trocfenem Brote. $\mathfrak{U n f a ̈ n g l i c h ~ G a ̈ t t e ~ b e r ~ B a u e r s : ~}$




 Drohmorten, fo bañ ex beforge, eaz merbe baraus nodif ein lugtuat ent= itelen, wie ifn benn fayn etlitfe Golbaten befdäbigt morben wären.


 Der $\Re$ Rat erwiderte in einer Eingabe an Den Scauptmann, er balte baranf, Dá̉ bie Geftegenden Drbmangen beobadtet wurben, miffe fid audi nidt јu exinnern, $\mathfrak{d a j}$ ex ben Bauern verboten habe, Gausbactern Brot zu Miarlte zu bringen; überbies fei niemala siage cingelaufen, baf es an


[^20]gefyabt, fo fei ce weggenommen worben; bie $\mathfrak{B e r f a ̈ n f e r}$ aber gabe man $\mathfrak{z u r}$ Strafe gezogen. Der Senuptmann sutgegnete, er babe jeffịt gefefen,


 welde bem Waucranam trokten unb brobten. ${ }^{2}$ )

Eeitens ber Fürgex wurde danither getlagt, Daß Dic Solbaten ignen
 bem crittich frand ben Wirten umo anderen Braubigern hady ber Begna=

 תutfürft nuĩ cryobene Sifagen bic Befriedigung ber (blaubiger an; ${ }^{4}$ ) eno= lich erging am 10. Yiovember 1620 an bie Mäte ber Städte, in benen





Das fälntein murbe oft gemuţert, nady einem Befegl deả §ur= fürjten bom 22. September 1619 jebeşmal bebor ber ©old auģgezabit
 1619 das erfte Mal nach $\mathfrak{P i r n a}$ fam (und zwar unter Bedectung einer 9 Huahl §olbaten, die ifm ber Sautmann entgegengefaift batte, ba ez auf ben Straisen nicht ganz fither mar), bradyte er aufer cinem balben Monatapors Sraut, Lot (o. i. Putber, Blei) und Sunten ans bem 马eug= Gafe zu Dreaben für bie Befabung mit. Dic Mlufterng verfief in

 Drei Tronmelt umgefdlagen und aumgerufen, baß bei Seibeegtrafe feiner anf einen andern Siamen ober fweimal burdit bie Majterung gebe. Cindity wurben die Mamen aufgerufen, worauf bie smedte an bem Muiter:
 Soldees. ${ }^{8}$ ) Bei ber exften Mujterung febite auper cinten Eranfen ber Stectenfucdyt, ber wegen Diebjangla entfaufen war. ${ }^{9}$ )

[^21] ふu einem am 16．Sttober 1613 Dem Surpiariten eritatteten Beridyt flayt
 Beboriam bei ber Miannidaft．©feidzeitig bat er，Den Megimenta＝ \｛dultheipen nadi Sirna zu idjicten；er gabe etlide（Sejangenc，bie ber＝ Gört und mady Befinden bejtraft ober abgefanaft wetben müften，menn nidit nodi Mord und Totiding gefdeben folle．＇）Drei der Befangenet， von benen einer aus $\mathfrak{D r}$ eaben，einer aus Schlieben umb einer aus（börlity
 bic $\mathfrak{B u b e}$ eine $\mathfrak{F}$ reiberger §ramera erbrocuen und baraus einige Stüfe Sant und Tripp，jerner Sctyuren und Seibe entwenbet．${ }^{3}$ ）（Ein anderer， aus Marienburg tammend，乌atte ben Felbwebel ，hodylid beleibigt，an Egre und gutem Ramen angegrififen uno igm bei bejejter Badje zum Bafgen grozen Mryan gegeben＂．${ }^{4}$ ）（rin＂frebelnoer（Befelle＂，ber einen
 cinem Goldidmied eiten vergolbeten $\mathfrak{F i n g}$ wiber bejien Willen weg＝ genommen umb andere ßfacfereien veriibt hatte，jañ im Stoctyauje．${ }^{5}$ ） ülver ein $\mathfrak{B i e r t e l}$ jafy befanben fidy bic Gefangenen in frengem ©bewabrjam． Der zuleşt erwähnte murbe，weil fein Bergeben nidy peinlider $\mathfrak{Z r t}$
 Wonate in §aft bleiben．7）üler die vier Solbaten，bie peinlide Ber＝ brecfen begangen hatten，wirbe am 13．Januar 1620 bas Etanbrecft

 Qicutenant ©hriftoph ßitater won Der Feftung sünigftein，nebft wier＂ver＝ furlten＂Solbaten，fowie einige Bejegtehaber won dem Fäbulein bes Бanptmanne bon Guinterode zu Bijctofzwerba．Die des Diebjtahtz Befduldigten und überjufuten wurben zum Tode durfit ben Strang vecurteilt；fie follten wom Grojoß bem Sdarfridter üfergeben werben， der jie＂anf den $\mathfrak{B l a ß b}$ ，da am meijten $\mathfrak{B o l f}$ beijammen，füfren mb fie mit bem strange an cinem dürren $\mathfrak{G i t}$ zwifden 乌imutel and Erbe vom Qebent zum Tode britgen follte，damit ber Wint unten und oben über


[^22] Frcinann jollte "feinen Qeib in zwei Stude bauen, brả ber Sopf daz

 Der ign in cin ©efängnis zu feß̧en mb bis aui fernere Berorbnung zu verwafren $\mathfrak{h a t t e}{ }^{2}$ ) $\mathfrak{D} a \mathfrak{B}$ über bie brei Diebe gefprodene lirteil murbe bagegen wolfitrecti. Sim 17. צamar murben fie an einem auf bem Marltplaze exridfteten (Balgen gefängt. Mach brei Tagen murben bie Seid)en ber Mijipetgater abgenommen und bei Thoridiluß aus der Stabt getragen umb begraben. ${ }^{3}$ )
 eine graufige That, indem er cinem Samernben zur Madtzeit binterxüdf Den §opi foit abjabing. Ex imurbe auf bem Marttplage enthauptet. (Heidzeitig warben bier Solbaten wegen anderer $\mathfrak{B e r g e h e n}$ zu Sdermen gemadt und ifre Ramen an ben (Galgen gebeftet.4)
$\mathfrak{J} \mathfrak{m}$ Gnfange bes §abres 1620 fant cine ©djlägerei ftatt, in wel=
 tïblich vermmoet murbe. Zwei Bürger waret anf ber Biexbant uneins gemorden, worauf der eine "uiber ben Tifd fprang" und ben anbern ins (befitht falug. (Ein ztweiter $\mathfrak{A n g r e i f e r ~ g e f e l t e ~ f i d ) ~ i f n t ~ z u . ~ D a ~}$ ipringt der Trommelidaläger bazwifacn, wirb aber von bem regteren mit ciner falben Sefnbant niedergefd)lagen. Dem Thater, ber fidy nidyt mit dem Trommelfatrger bergleiden wollte, wurbe "ठer Grgorfom auf= erlegt "; er entifith jebod aus ber Waft. Der Mrbeber ber Sblägerei


Waren bic Bürger bon $\mathfrak{H n f a n g}$ an gegen die ©oldaten mitrembl= lidy gewefa, ${ }^{6}$ ) to murben fie as infolge ber geiditberten Buftande und
 ©pcet als æandbenterfung anf cine Eingabe deg siata, bic ar dem Sime fürten fande: „So mag id) aud nit (bott umb allen jeinen §eciligen (!)

[^23]
 ala gier in Wirna．Sie aflett uts gleid）als wie bie 乌unde，gleidy ats nud geftriges Tages ben 9．März bon Sonaz Stolken Weibe geidjegen， welfoe ben ©oldaten ins Mageficht gefpicen und fith binten unb vorn aufgchoben，weldes feitem ebrlidyen（ $=$ egrbaren） $\mathfrak{B e i f e}$ zufteget．＂${ }^{1}$ ）
 Firna gelegen，abrüdte，wirb der Mbjdied beiben Teilen nidy alfafigher geworben fein．

## 4．Wer strieg in ber saufit．

a） $\mathfrak{A} \mathfrak{H} \mathfrak{f}$ 人ud）Des beexe己．
 lofigfeit auf，inbeut or fitit anf bie Seite bez faifers gegen bie auf＝

 einberleibten Qändern gegörten und mit im ？lujitande waren，bem ふaifer wieder zu unterwerjen．（5x Gatte feine ©treiffäfte nad uno nad ber＝
 4 Əुreifänntein mit einem Beftanbe von zujammen 1270 Mamm，an Meitcrei 1 Yegintent zu． 1000 彐jerden und bie einige Gunbert Mann ftarle $\mathfrak{y}$ offagne ins Gelb gefteft merben tomuten．${ }^{2}$ ）Dazu fam nock bas Defenfionsmerf，das freilid）nur zum Teil anfgeboten warb und fich in
 Siurfürit ben Sberjten feinen Entjchuß mit，bie Æegimenter balbigit
 auzuzeigen，bamit fie fid）zum Momarid gefaßt hielten．${ }^{4}$ ） $\mathfrak{W}$ ， 1 le zwei
 17．und 18．Muguit waren zu Miüblberg die beiben Æegimenter zu fun

 ßimn zurüaf，aber nidyt wieder in bie Stabt，fondern auf bie Wiejen
${ }^{1}$ ）Dberitieuten．Spcthens brci Defenionßjägnel Getr．ß1．214．Loc． 9245.
 BII 2．Loc． 10831.
 Biberftand aufgab，war bic ふauptarbeit getfan．44．Buđ，Unruke u．f．w． Loc．9179．Whit ben Defenfionern，jagte ber Benerallieutenant Braf $\mathfrak{v}$ ．Manns： ielo，„fei nidit fortatlummen；auf ifrem eigenen Mifte licke er fie paffieren＂． 38． $\mathfrak{B u d}$ ，Lıruge и．โ．w．B1．179．Loc． 9177.
${ }^{4}$ ）33．Bu币，lnurufe u．f．10．W1．147．Loc． 9176.
5）37．Ви木，hиrиfe и．个．w．Bl．215．Loc． 9177.
$\mathfrak{u n d}$ Q̈ffer am Spittelfulde weitlidy bon Derfelfen, wo es ein $\mathcal{Z a g e r}$ be= zog. Bu bemfelben jtieşen nod die beiden $\mathfrak{F r e i f a ̈ f u r e i n , ~ m e l d j e ~ n i d y t ~ b e i ~}$ ber Maiterung gewefen waren, nämlid bas bon dem Ђerzog Friebrid)


 25. Muguft zur Maditzeit bradjen fie enblitif anf, zünbeten bas \&ager an,

 $\mathfrak{z}^{4} \Re 0 \mathfrak{\beta}$ und $\mathfrak{F} u \mathfrak{b}$, zufanmen etlidye tanfeno Mann, an bie Brenze ber


 Den ber इberlaufib hatte anfmixpen rajien, zerfdugen fid befnumtid), weil $\mathfrak{T r u p p e n}$ beş Martgrajen bon Fingernoorf fith ber Stadt bemädf $=$
 Jatub bon Brünthal, gefangen nabmen. Johann Beorg fay jith infotge= Deffer genötigt, Bauken belageru zu lafjen. Nm 29. Hugujt regte fid) Generallieutenant Graf bon Mamafelo mit bem fäciifiden ફecre vor Baub̧er. ${ }^{4}$ )

## b) $\mathcal{D i e f e r u n g e n f u ̈ r a ~ F e f o l a g e r . ~}$

Wie aug auberen Stäoten, jo mupte nud aur $\mathfrak{F i r u a}$ mandferlei Bebarif fïr feldager getiefert werben. Der 3eugmeiter Faul Buduer
 bie mit cinem ßaudgurt umd cinem 马anr Bitgel vexjefen fein muğter,
 Meipen und Dippoldianolbe mup̃ten audi bie zu Birna joldhe Sättel nač einemt bom Beugutifter überfanden Mufter anfertigen und eitigit
 Sabmierigfeiten gemadit baben; dem am 8. Septenber fobicite ber giat
 $\mathfrak{J m} \mathfrak{F e l b l a g e r}$ heburfte man ferner notwendig Qutent und ©dfanjzatg. Der Beugneijter verlangte baber bermöge furfüjtididen Befebla bom


 gelegen.
${ }^{2}$ ) Tob. Wet. ©. 478 ₹. Chr. P. B1. 11. Cr. P. Br. 21.
${ }^{\text {3 }}$ ) 37. Bud, $\mathfrak{l l n r u b e ~}$. f. w. B1. 229 f. Loc. 9177. 38. Budf u. i. w. B1. 36. 52. Loc. 9177.

${ }^{\text {5 }}$ ) $\mathfrak{M i u l f e r}$ a. a. ᄅ. S. 426.
${ }^{6}$ ) $\Omega . \Re .1620 / 21$.

```
- 43 -
```

 Sムmiebe zu Dreâben 800，die zu Meifen und Freiferg je 200 mo die
 Scifer und Ebmiebe zu Meipen，Freiberg，Grozenhain und ßirna ent＝
 Eünten，weil ez ignen an beto zu Bejfiaffung ber Fogitofie fegte；der furfürft verfangte aber am 23．September，ban jebees §anbwert ciligft To viel aff mëglid berfertige，ung gab ben Sabjfern ber beireffenden
 anjufectigende $\mathfrak{Y x}$ reit zu getwïhren．${ }^{2}$ ）


 （altem oder，wemn foldges nidft borganden，jungem）Bier ju vertandeln． $\mathfrak{D}$ er fat fotte aut ber emfonunenben ©teuer bafür 3aflung zu leiften．
 （Fill Burger，ber fid weigerte，amf Befegl Des Bürgermeifter aud Bier fortzuidicfen，wurbe mit eiter belditrafe belegt．${ }^{4}$ ）Borber wio waby
 licfert，it alfem 626 Fajp．Da fie bie Fajffer nidft zurüd eryielten，fo
 güten．Dex §urfürt beidied fie Darauf，fie fullen cinen Beridyt be马
 jeboch＂allzurweit entifejen＂wax，fo baten（ie，${ }^{5}$ ）ber תurfiurjt ntöge ver＝
 Wirua，ben begehrten Berifyt cinfitide．

Den Wädeni zu Wixua wurbe gleid）igren §anducrtigenofien zu Dofna，Gottleuba，Stolpci，Gobnitciu，Sleuftadt，©efnik u．f．w．am
 lager zu idaffert，wogegen ignen bai Brot burch ben（beneralproviant＝

 fiir einelt ©chelm，ber Semmel oder Brot ins Sager fiticte，wearoegen er wor ben Stabtrifiter erforbert und beftraft wurbe．${ }^{7}$ ）

1）43．Bud），Unrube 4．โ．w．B․ 9．Loc． 9179.
2）（E6b．Br． 76.
3）（56d．ßl．5．40．Freiberg hatte zu glciber Beit 600 ，Jorgau $400 \mathfrak{F a j}$ 3ll licfern．
${ }^{4}$ ）R．凡．1620／21．
5） $\mathfrak{T m}$ 24．März 1625．Æriegảwejen im Meid bel．162l－1631．Э1． 12 f． Loc． 9196.

7）凡．思．vom 11．Sttbr． 1620.

$$
-44 \quad-
$$

 Felbatge．
Bor bem Fortzuge hatten fich diejenigen Sauptleute，welfoe ein gemorbenes und zugleid）ein Defenfionefaibntein bejefligten，zu entidfeiben， weltjeas won beiben fie befalten mollten．EEz war ignen fierbei in 9uE＝ fidjt geftellt morben，daj fie，falla fie beim geworbenen Boffe blicbern， nack Mrbantuing bes Defenfon马werfs bas biaber bejogene Wartegelo wieber $\mathfrak{z}^{1 t}$ ermarten Gätten．${ }^{1}$ ）Gauptmann Speet entjchied fidi für bab
 fäfutein，weldfes nun ber \＆ieutenant befegligte，war zuerit nidt bazu beftimmt，ben felozug mitzumathen；e尺 folle vielmebr feiner eigentlichen
 die Befabung ber Sanutfeitung Dresben verfinten，falla bies wegen

 Yein babin lautende Befefle ergangen；${ }^{2}$ ）al̉ aber ber（benerallieutenant mefy Griegaboll berlangte，murbe minter anderen aud）Das Firnaijde

 $\mathfrak{Y i e r a u f ~ i n ~} \mathfrak{Z}$ Felblager wor $\mathfrak{B a u b e n}$ gefüfixt werben．${ }^{3}$ ） $\mathfrak{A m}$ 2．September




Midgt bie ganze Manufaft ${ }^{6}$ ）war bem Mafgebot gefolgt，fondern nur $400 \mathfrak{M a m}$ ． $\mathfrak{A}$ m 4．September erbielt Gauptmam Speet Befegl， ） mit biefen 400 Mann dic Stadt $\mathfrak{N a m e n z}$ zu befegen，bic fich dem §ur＝ fürfen unterworfen hatte．${ }^{8}$ ）Der $\mathfrak{F r m p a n g}$ ，ben bie am fotgenden $\mathfrak{T a g e}$ cinrüctende $\mathfrak{B e j a ß u n g}$ jand，war nidfts meniger alz fremblity．Eine \＄artei unter Den ßürgern，bie ber Unterwerfung unter ben Sarfüriten entgegen gewefen war，fiflug Dem Gauptmanm，wie er an Den §urfürfen
 famt bem Bolfe lieber ben §ata zu Sturfen gefblagen．Unter Beibilfe

[^24]- 45 -
 er fürdftete aber, es merbe uidyt babei bleiben, wenn ber תurfürit nidgt bejonbere Bebolfmädtigte nad $\mathfrak{S a m e n z}$ aborone. ${ }^{1}$ ) $\mathfrak{D} \mathfrak{a}_{\text {zut }}$ fam es nidt;
 ber $\mathfrak{B u}$ rgeridgajt zutrante, ban fie Böfez im Schiloe füfrten. Tag und Madgt lien ex an jebem der 3 Thuce 20 Mann, bei der Fabne 20 Mamn
 $\mathfrak{B e f e f t i g u n g ~ b e r ~ S t a b t ~ b i e f e ~} \mathfrak{B o r f i d f t}$ ebenfallz. ${ }^{2}$ ) $\mathfrak{A}(\boldsymbol{m}$ 21. September uclbete Speet bem §urfüften, bem cinen Bürgermeifter, §ogann ந̧aberforn, fei nidgt zu tranen, er jei ein "Erafayminif", unto ber Mat babe cine "Şraftif" bor. Der Surfürft erteilte ifm Bejeht, Dic beiben ber=

 zu tafjen und zu bergindern, bañ jemand mit igneat rebe. $\mathfrak{A t m}$ 23. ©ep= tember meldete Speet, dajer ben Befebl bollzogen habe. Die Ber= hafteten reidten hierauf sedtjentigungifdreiben ein, find aber jebenfana nidyt jo balb mieber auf freien $\mathfrak{F r}$ ® geieigt morben. ${ }^{3}$ )
$\mathfrak{B o n}$ ben auşgebliebenen Defenfionern famen täglid) einige an; bod) feblten am 9. September immer nod faft 80 Mann aut affen Qifmern

 Defenfinner auß ber Stabt und dem ante Wirna, dan fie beim Fortzug fein (Selo befonmen gätten. ${ }^{1}$ ) $\mathfrak{A m} 9$. Eeptember ergitg gierauf an ben Styofien und Den $\Re a t$ zu ßirna $\mathfrak{B e j e f f}$, von ben Dabeimgebliefenen fobicl cinzuammeln, baf jebem Defenfinnex nodh 4 (BY) nadgefidiaft werben fönnten. ${ }^{5}$ ) $\mathfrak{A}$ m 13. ©eptember ifhidte ber §urfurft won Bifdofes werbn aut bas fefulidijt erwartete (Belo. ${ }^{6}$ ) gauptmann Speet gatte jeine liebe $\mathfrak{R o t}$ mit Diefen Biirgern umb Bauern, die fo gar nidft bas 马eug
 liefen fie inn jdon an, fie nady Saufe gefen zu lafien. Speet wurbe jerod angemiefen, obye ganz erbeblidie Urfacten feinen za beurlauben.7) (Eimige
 er fid füamen muß̃te. ${ }^{8}$ ) Wie eद̧ werben wirbe, wenn bie $\mathfrak{D e f e n f i o n e r ~}$ Den Winter über bort bleiben müpten, farieb er ant 11. Oftober, wiffe ex nidt; fie mürben $\mathfrak{i g m}$ unter ben §änden erfrieren, bent fie bätten

1) $\mathfrak{E b b} . \mathfrak{B l}, 23 \mathrm{f}$.

2) (56b. M1. 46 fi.
${ }^{4}$ ) $\mathfrak{E b d}$ Bl. 34.
3) $\mathfrak{M B} \mathbf{u}$ Iter a. a. ©. ©. 409.
4) Wie bie Staot (Eament u. f. w. B1. 41.
${ }^{7}$ ) E6b. Bl. 42.44.
${ }^{8}$ ) $\mathfrak{E b 6}$. BI. 42.
 Gurg fei dat aflerärmite Boff gefommen, bas nidta zu berfieven hat.
 vor ber Thur, um won igm za Yeiben, wie ex ignen dem aud fayon geborgt Yabe. Muf biefeß Magelied finm Beld an. Drei wodjen barauf war aber wieber grojer Mangel.1)




 wilfrend der Rieutenant mit ber mberen §älfte des Fabulems samenz befetgt Gielt. Nom 11. Nubember Inngte sauptman Spret in Spremberg
 ftegend, nalgm er an ber Mnterwerfung ber Ricberfaufily teif, bie bo Werf wemiger Tage war. Wit Cinnagme ber ©tabt (bubell mar fie notfenbet. Guth Sirnnex Bürger im Defenfionemeaf waren bierbei be= teitigt; freilidy den 豸ubm arozer Thaten baben fie fict Dabei midyt cr= worber. Sin Doppeffitbucr fiel it (3)uben von ber Writfe bimuter

 Bexjonen an ber "untgarifden Serantgeit" geftorben jein, bon weldeer Geponders bie Bejabung bon (Shben crgriffen warbe.5)
 bis tief in den Dejember finein, Man 7. Dezemther brad enolid Sbaut=


 er Dagegen burdi ben Qientenant nady Wifaty


 über bie (Elbe unmogglidy matite, in copib batten ithernadeten miitien. ${ }^{8}$ )
[^25]Die Biriegảertefnifie boten für lange Beit Stoff zur Mnterbaltung auf ber Wierbanf．Dabei fant ea nidt ferten zu Streit．Einmal mutbe einem Butrger vorgemorfen，er gabe fid von＂（famd＂${ }^{1)}$ weg＝ $\mathfrak{g e l o g e n}$ ；ein andernal muß̃ten fidy die Sefenfioner bou ben wieber in Firna liegenben Soldaten won Speet弓 Freifähntein borwerfen Yafien，fie feien midy fo gut ald bieje，fie feien Bärenbanter，bie andern efyridye Soldaten．©ine Exblagerei bradjte bie Sad）e meift zun $\mathfrak{U}$（1Btrag．${ }^{2}$ ）
d）（5xenzfperxe．
 anf bez ßnifers Seite geftelf Gatte，lyofiten bie Bougmen imner nuch，ifu
 citel soar，gerieten fic in beftigen Bown．Wie ber gemeine Momn in

 untcr anberen autly Bürger auz ßirna und Dippoldimalise ambejend．
 Surfürfen bon Sadjelt ber Teufel ben Gale bräche，wemn or fid anfa Bjerd febte und fortziefen mollte！＂Ein Binnaer Weijgerber，ber jeinen Qandeaberrit nidt verunglimufen lajfen wolfte，Gütte ifn bafür geifflagen， wemn man ifm nidgt in bent exfybenen Urm gefallen wäre；ex brofte
 Dazat wird＇z mun mobl fürs erite nicht gefomnten fein；bem in bell nädjiten Monaten war Die Grenze für ben Berfefr fait bulftändig gefperrt．

Der $\mathfrak{A n f a n g}$ turbe in Böfmen gemadyt． $\mathfrak{X m}$ 15．September über＝

 Surfinft vont Sndjen ofne jebe ithm bazu gegebene uriadje fith nlz offentlither $\mathfrak{F e i n o}$ riifte，fo follten fie ferner in De马jefben Sand fein（b）e＝ treibe und mbere Sebensmittel weber nerfaten nody füfren＂．${ }^{4}$ ）引wei Tage zubor hatte fdjon ber Sdjuffer zu Şoluitein berichtet，ban Scliff＝
 Wagen in Qeitmerib angefoten morben feien，weil niduts mefor ine $\mathfrak{L a n d}$ Meipen abgefolgt werde．${ }^{5}$ ）Dap biefer $\mathfrak{B c r i d j t}$（3）auben berbiente，femeift


[^26] 100 Sdffic Berite eingefauft mid wollte Dicfes betreibe nadi Wirna führen. Ex entridytete im (beleit zu Leitmerib den Boff, ber aud) auge= noumen wurbe. $\mathfrak{A}$ as er aber wegfalyren wollte, wurbe er angefalten, unt man nafm ifm nidt nur base Getreise, fonbern aud das Sdiff
 $\mathfrak{a n}$, ob ferner noty Safz nat Böfmen Durdigetajen werben folle, und

 er ausfiugrte, daj bie an ber (brenze im Gebirge motynenden Bügnen nur in Sirna und auf ber (Flbe ibr Salz goten tomnten, und ban biele
 15. September erließ banu aud ber אurfürft bas erwähnte $\mathfrak{B e r b o t}{ }^{2}$ )

Die Scfobifer zu છohnjtein unb ßirna gatten auf alfen Strapen
 ber ©itbe, bie Durdfübrung bes 彐erbots za überwadjen. Der siat zu
 die mit leeren Wagen aus Wöhmen famen, um Salz fu hoten, wurben mit bem Bermelben zurüfgemiejen, bañ feins burchgetafjen merbe; bie= jenigen $\mathfrak{F u b r l e u t e}$, bie mit gelabenen æるagen nady $\mathfrak{B o b}$ ment wollten, wurben angeforlten, eas murbe ithen aber frcigeitellt, of fie wieber zurürffohren oder baß Salz im Lande verfaufen wollten. ${ }^{3}$ ) So wurben z. B. Fitlyr= leute bon ©djanmafbe, Untertganen beş §anz Dam won Sebottendorf, ${ }^{4}$ )
 angeforlen. Mit Bewilligutg Des Surfurften erfaubte ber æat bem

 Schifif wieber erlangt gabe, follten fie audi igr ©olz wieber exyoltent, aber zum Berfunf bießfeita ber (Brenze. ${ }^{5}$ )

[^27]$$
-\quad 49 \quad-
$$
 anfänglidy Frugganger uiber bic (Brenze beriber und yotten ©alz ab; e马
 wurbe, beftelfte man mod mefr Perjoren, wetdje bie Straffen und Wicge
 faluber hatten. 1)



 von Snlz mieder frei. ${ }^{3}$ )
e) Dr. Naut ala (bffangener in Birna.

 tegrte bei feiner ©ஹwiegermutter, Der Fran Dr. Gottfried Martin, cin, mo farm 8 Tage zubor feine ermadifene Tocfter angefommen war. $9(m$ folgenden Tage liej er burd) fentu ©ajwager, ben HatEberrn dilian
 teilen, fïd) cine Bcit Youts in Sirna nufgaten zu dürfen. Der Kat, bent burd) Beroromung bom 21. Muguft zur Bficift gemadit morden war, auf bie anfommenden Foremben fanaf $z^{u}$ abten, ${ }^{4}$ ) \{ath fich genötigt, bem
 30. $\mathfrak{A}$ uguft ber $\mathfrak{R a t}$ angewiejen, fidf fofort ber Werfon Dr. Santz jo zu



Diejer gemeffene Bejefl toar nifit zu umgefent. Sogleify natid

 zwei Birger Gemadfen. ${ }^{7}$ ) (Fin Gewolfe, in wetdem bie Bitcherei Des (Sejangenen nebit auberem (figentum fid) befand, warbe auf 9 tovronung beg Æurfürfent verpiegeit und forann eine Sdirbwadje bavorgeiteflt. ${ }^{8}$ ) Dem befangenen warbe nidft mitgeteift, warum er verlyaftet fei; bod) fonnte er ç aus den frngen erfenmen, Die ifm auf Befegt bes Surs=

[^28] Yauteten:

1. In weifen Bejtaflung or biaber gemejen und nod fac?
2. Sb er nidit zut unteridiediden Minlen won ben ©täneen in ber Sherfaufib nadi $\mathfrak{F r a g}$ gefifitt worden, was an alfoa berridftet mod worauf feine Instruction gefautet, nud) ob ant mie er ber= fichen madgefoumen?
 wider unfre Berfon ulb Sanbe gegangen und cr babei gethan?
3. Warum ce fid) aus Bubifīin begeben und ber Stänbe Mafitnft, Deren Convocation ifur unberburgen getweien, fowofl ber (Er= Biffrumg der faiferlidfen Commission nidyt bajelfit ertoartet? ${ }^{1}$ )
Der Surfurft erblitte in ben befangenen einen Teifuebmer beß







 gencigt madfen, einen Geind ber bun ifm vertretenen Sadfe, ber biefleifft
 wurde, zu fictonen.

Dr. Saule whafage entgält im roejentidgen forgendes:
 fujien und Gauptfäd)lidi mit Yedetafadien zu tgut.
2. Er fei meyrmale mit anderen ans der ©andftinne Mittel in


 vorgenmment bate. Ex für jeine $\mathfrak{F e r}$ jon gabe niemala cine Snitruttion für iid) eryalten; ex gabe aber berjenigen, weldge bie Sthgeorbneten ber Stänbe emplangen, nia cin $\mathfrak{D i e t t e r}$ fid) unter= worfen wo fie mit anafityren belfen. Font jederzeit, wenn és fich um Diuge gefanbelt, dic bns ganze ßumigreitif und bic bemfetben cinberleibten Qünder angingen, wären fie angewiefen morben, fidit bei Magabe ber Stimmen nach ben vorgeljendent Qündern $\mathfrak{i l l}$ ridften, was fie auth millig getgan.
3. ©r tounc mit (sott und gutem (5emifien bezentgen, bap or in Den Berfammfungen, benen er beigemofnt, nidht bas geringite

1) $\mathbb{C 6 6}$. 31.11.
bentommen, was wiber beas kurfirriten Ferfon doer Qanie wor= gegangen; biel weniger gabe or fidy Beit jeines Rebens ber= gleidject augcunfit - ex mürbe fomit nidit in bea Surfürfen Qand feine mo ber Exinigen Siderfeit gepudit gaber.
 geftefon: Weil jein Wecib gefegneten Qeibeß, fei beren Matter bou Finna mit Mup uid Wagen gefommen, fabe mit Wel $=$ Hfagen bic bevorftelyente große Sriegągefalir augebentet und zum

 Darmuf, ata die Gefahr größer geworben, bie bon feiner Sdfwiegermutter gefdictten Fiofie wicoer zurüffegen lajfen. ©ryt
 Nuftrag yable andeuten und jie zufanmenbernien lajien, Gabe er piff cublidf burf bie Bitten feineas Weives, bas ofne ifn fid nidgt babe fortbegeben woffen, zur Mbreife nad pitun betocgen
 bes surfirften von fitf abzuwenden, folle ber faiferlid)e Nuf=

 Weit in Sidgergeit zu bringen. Wei ben bie faijerfide Siom= miffion betreffenden Weratungen wärbe er iifrigens weder zu
 verficft, ber surfürit werbe ifn feines Entmeidene wegen ent= pandigt baiten und als feit getrates Landend jeinem Saluge entufoglen fain (afifen. ${ }^{1}$ )
Dieje Redffertigug Dr. Sants befriebigte ben ふurfürten midt
 lafing bes (Sofnugenen badite er nidf im entfernteften; or war viel= mefhr barauf bedadyt, ign mügfidit bon bem Serfege mit ber Gujenmelt





 ber (Sefungenfdajt entledige ober wenigitens gegen Betobnie und hofas Đaftgelo in feiner Sdmiegermutter bauic bie wait zubringen Yafie. ${ }^{4}$ )

[^29]
 Dreßben gelangt fein mürbe, mube nidft eingelöt. So viteb Dr. Kaut
 Rojten feiner Gefangenjfaft trug ex fethit; fogar feine beiben Wäfhter befoldete er mit wödfentlidi 4 (3nd. mehrere Monate fang. ${ }^{1}$ ) $\mathfrak{H m}$ ifm


 in ber Borftabt wurben ganz verberbt, unb ein Seats in ber Stabt murbe Durd barin Gerbergende ©olbaten arg bermüftet. ${ }^{\text {B }}$ )
$\mathfrak{M i t t l e r w e i l e ~ h a t t e ~ b e r ~ s c u r r f u ̈ r y ~ n o d y ~ z w e i ~ a n d e r e ~ M a ̈ n n e r , ~ b i e ~ a n ~}$ dem böhmifden Mufftant beteiligt waren, in feine (Serwalt befommen. Der eine war Dr. Mmbrofus Geabmar, Sunbifus der Stadt Batgen, ben ber תurfïrft nad ber ひ̈bergabe legterer Stabt vergaften ließ, weil

 war. ${ }^{4}$ ) Später wurbe er natf bem Sblloffe ভtofpen gebradj, wo er bom 1. Wezember 1620 bia zum 3. Mini 1621 in Gaft gebalten murbe. ${ }^{5}$ ) Der andere war einer ber Seiter bee gubmifyen Suffande, Graf Joadfint

 ftätigt"; nadybem „er ihm in bree Sagen entgangen", batte er ign am 27. Febr. 1621 auf bem Sclyfife Friebland it Bätmen ${ }^{6}$ ) angetruifen und dem Scflobgeran, bem Werrn ©fyitoph b. Fïdern, im Mamen des






[^30] gemiefen; Spcife und Tront cryielt er für fith, feinen Soln und bie


Der §urfürft begegrte bald darauf „toegen beß zu gefanglifen

 Füglidgite an, bā̉ ber funtfürit Denfelben zu ben anderen feinesgleiden



 waren) mitteilent, er hate megen ber Muzlieferung fin Bedenten und jei
 Lied)tenftein zubor fotgenocs ertlaren:

1. Bicie ghfolgung folle bem Surfürten an feinen (beridften niddt nadfteilig fcir.
2. Die Berfaftett jollen mit igrer §erantwortung grhört werben.
3. Wixmm es fidy zutrüge, dan jie micoer fos und ledig gefprodyen mürden, foll bic Freifaffung night ofuc be ふurfürite $\mathfrak{B o r m i f f e n t ~}$ geidégen. 4)
Radioem Fantit v. Siechtenftein bic gewünichten Extiärungen abge
 vereinbart worben marent, ${ }^{5}$ ) gnb der furfurft dic nötigen Befegle, um

 zu §irna ab, wo er bis zum Morgen vernabyt wurbe. ${ }^{7}$ ) 11 m Mitter= nadit brad) Der (Ganeralprofoz Baltfafar Blemagel mit bem (Grafen Sdflif, mit ben ex in einem Bagen zufammen fañ, unter bem beleit von etwa 50 Meitern von Dreßben auf, Yangte (am 4. Mni) fruif um




 Beoolmädtigten zu bewirfen. Sobmm forberte ber ©eneralprofon vom

[^31]



 Sanificr Peter bofmann anf. Unter bem (Seleit ber Meiter mod bes $\mathfrak{F} H$ poote murben die brei (bejangenen der Branze zugefitgit. Da ber
 Dafelvit wartete ifrer bereita Seauptutum Bletleben mit 120 S(xitben unt 5 Bferben; aber bie Wagen für bic Gefangenen waten nod nidet


 Suranf erpolgte bic übergabe der (sefangenen, dic mum jufanmen ani oen cinen Wagen gefebt werben mupten. Beint Mofdied bat ber Graf Den Generalprofoz and den Sdüfier, ben Surfurten untentgäntigit $\mathfrak{z}^{4}$
 trenen Dienfe geniegen laife; forft jei es umt ign geidecter. Such bie andert beiben Gejangenen baten, ifyer beim surfurften im beftar zu gedenfen, da jic jith fciner ©
 Monat nad feiner Gutuit in $\mathfrak{B r a y}$ ftatio $\mathfrak{c x}$ anf ber Blutbiifyne, wo ifm als bem erfen bon 24 Saupteifnegmern bee fufitatbes baz Sentut
 immergin garten Sthiffate gingen bie beiben andern (befangenen, bie offenbar mar burd ibr Ymt in ben Sujitnib verwifelt worden waren, entgegen. Färft Ziechtenftein erfuchte ben surfütften ami 15 . Mai, bic
 Berbrechen ber beiben Serionen mad Brag getangent zu laifen, ba man Dajelbit mar im allgemeinen baribber muterridatet jei. ${ }^{3}$ ) Daranf ermiderte Der Shurfüft: "Sonften find bei unfer Siangtei von ibrer beiber Thut
 fcine particularia burbanden, denn beren feiner Beit währender Ber=
 Den."4) Der Srager (Geridtathof furact) fie frei, ba fie nidft zu ben
${ }^{1}$ ) $\mathfrak{D e r}$ §afnrid mit einer §artijane, 1 Fourier mit Seitelgetwegr und
 Sturnhauben und gellebarben, 40 Mustetice mit ifren Mustcten, Mödelat und

${ }^{2}$ ) 560 . $\operatorname{Bl}$ ! 100. 105 f .

4) ©bb. Bl. 120. Soweit fid bieje Brfauptung auf Dr. Saul befisht, ber=


Katjalagen gebraudt morben jeien, jonbern mur auszuführen gefonbt,
 Mufitano angefdlajfen, ignen aufgetragen, und empiagy bem siaifer, fie




Lange nodh babelt fie, bie Freigefprochenen, in ifrem (befanguiz
 ilizibifden crffart, ban er wobl jufrieden fei, wem fie freigelaficn wiarocn;
 für Dr. Sabemar; ber Fourjit v. Sichtenftein feefit bat den Siaifer am
 Der beiden befangenen mefen, dic butbl bie faft ein Solyr andauernbe

 $\mathfrak{g a b}$ Der $\mathfrak{F a i j e r}$ nm 2. Movember 1621 子ur $\mathfrak{A n t w o r t , ~ " a u s ~ g e w i f i e n ~}$ Bedenfen" Gabe er für gut angefehen, dan "סie beiben verfafften Doctores

 ftänbig um Berwendung gebeten worben wax, dem Eberftiandgofmeifter Yסam b. Wallenftein gegenitber fein Befremben aus, Dan ber längit Begnabigte nod immer nidet anf freien Fux geftilt jei, unb bat ben= fefben, an gebütrenden Drten eritnemt und bejorbern zu wollen, bańs dic

 Das an biejent Tage wieberum an ben Saifer geridutete (Erfution des
 cublity bie Freilonimg berfelben becfügt worbem. ${ }^{7}$ )


[^32]auch ba geftorben. ${ }^{1)}$ Seite binterlafiene Witwe vermäblt fid im Sayre 1639 mit Dr. Tobiaz Cramb aus (burliz, ber fid) Damata in Pirna auficielt.
(5innchmung bercrienigen, fo auaz Bügmen und von anderen Orten meiden muiffen u. f. w. Bl. 17 ff.
 Vol. III. WI. 1 ff .

## II. $\mathbf{8 a s}$ Zlagfüdssjafir 1639 .

 beponbere fiir bic Stadt Pirua in jeinem Sdjobe barg, lorndy ant. $\mathfrak{D a}=$ mate lagen nts $\mathfrak{B e}$ fatzung 2 Compaguien Tragoner miter ben fyoupt= Ieuten Büforbt wio Scjirmer in ber ©tadt. © $\mathfrak{E}$ murbe Den Bemofnern
 Daju Yatten je ben Mrtillerieperjonen auf bem Sdlofie Berpflegungs=
 (6) wurbe eine erife, zweite mo britte $\mathfrak{B r a g}$ neranlage gentadt. Bei Der exften twaren $3 \mathfrak{F j}$. bom ©teuerjdodi auf 1 Wodfe, bei ber ztweiten 5 ßj. vom ©dyocf auf 3 Wochen und bei Der britten 4 阬. bom Sdyof auf 3 Wboden zu zaflen. Die M(nlage betrug, auf die $60116 \frac{1}{6}$ ©teuer= iffoct der Stabt beredgnet, über 6000 Thfr., bie jeboct nidft völlig ein= gebradt murben. $\mathfrak{U m}$ bag $\mathfrak{B e r p f l e g u n g a g e l d ~ f u ̈ r ~ d i e ~} \mathfrak{M r t i f f e r i e p e r f o n e n ~}$ aifubxingen, wurben 1638 und 1639 zufammen bom Schod 4 (6x. 4 ßj. angetegt, ingejamt jaft 11000 Thglr, von benen $3000 \mathfrak{T h t v}$. un= bejarylt bitieber. Der "1. uno 2. Yiomerjug" bon 1638, јedeamal bom Sthod 1 Gri, Getruget zufammen 5000 , ber 3 . von 1639 , bom Schoct
 Dett fommendent.

## Tie faiferliden unb fäd ifiden Truypen anter Morzin in Witna unb befien Hmgebung.


 lag in ber Saufik. Eudjen ftamb bem Feine vifen. Der fofierfide Sberit $2 a m b x e d t$ bun $\mathfrak{M c u t t e r}$, ber bon balfob bejefligt war, mit feinem Regiment burd) Sadjen nady ber $\mathfrak{B e f e r}$ zu ziefen, getraute fidy fcton Mnfang Februar nidt, figer burdfufommen. Der Surfürt wieß ifn baher bon Dreaden über ßirna nad ßeteramalbe, bon wo aut er zwifdyen bem (bebirge mid Der Egger meiterziegen folle. $\mathfrak{A} \mathfrak{m} 8$. Februar



Mant zu łuణ̃ beftand und einen Trob won 121 Wferven und 27 Wagen mit jid) jülyrte, won ?nbelerg iiber Presben hia nad . Dofna. Dort wurbe am folgetod Tage geraftet, who exft am 10. Febunar ging ber

$\mathfrak{B a l d}$ bavauf exichien $\mathfrak{B a n e r}$ mit cinem byere won $13000 \mathfrak{M a n n}$



 Heiterei unter bent (Senerolmaditmeifer von Trautibid) warbe nach ber Sanfe gemorfen. Trautiblidy folte fith bajefthit mit ben faijerlichen Jelbjengmeifter §oliz bereinigen, was aber Baner burd einen Borftok


 $\mathfrak{W o r b r i n g e n ~} \mathfrak{B a n e r s}$ entgegenzuitellen beabpictigte, jbifte ber surfïrit
 ©rajen Morzin. ${ }^{3}$ ) Derjelbe fom indea nur bis Freiberg und erjiclte weiter feinen Exfoly, ale ban ex bie Bejabung biejer hatt bebrogten Stabt mit 4 (5ompagnien Dagoner unter bem Dberftlicutenont b. Saubik
 bon $\mathfrak{b r e z b}$ en angetangt waren, warben jic am 3 . März von ber fofwedifdjen Feiterei angegriffen und bia nube an bie geftung Treaben verforgt. Ber fäthififle Dberit Fauboto wor Schteinitg, ber mit dent Fjerbe geiturgt war, geriet babei in (sefangenflyaft.i) Die Sbweden, bie mun faĩ ba
 belagern, bas ignen aber mater ftand Gielt.






 einbringe. ${ }^{6}$ ) Efy aber bas Betreibe cingeliefert werben funte, warcu die Saiferfiden fdyon da. Die Sanptmadgt fangte am 4. Matar in
 Loc. 8121.
${ }^{2}$ ) (EbD. Bl. 184 ff .
${ }^{3}$ ) E60. B1. 197. 208.
${ }^{\text {4 }}$ ) Müller a. а. ©. ऽ. 539.
5) 21. Budf Execution 14. f. w. $\mathbf{3 1}$ 234.
${ }^{\text {b) }} \mathfrak{E 6 0} . \mathfrak{H 6}$ 218- 224 .

Dresben an und wurbe mit ben ibx zugeteilten 7 jäあifichen Reiter=
 3. W. Miburborf, Wotthen, Ettenouri, Bärentiaufe, waren bie Bewofncr

 ©tben Qufue Tunumez gegorige (but, in weldem cin Eberitticutnant mit


 шuвен. 2 )

Der Shurfirtit gielt dic Truppen auf. Wim 3. Mazz fam criuctle





 März nadmittage 5 luhr fongte ber Felomaridall mit bem 乌eere ber Sirna an umb blieb hier, entgegen ber mit bem Surfürten getrofienen
 Truppen in Braupen crwarten und dafeloft bie vollige Bercinigung $\mathfrak{j}^{4=}$ ftanbe bringen wollte. Dic Feiterei wurbe in bie an ber Strage nady

 Worftodt untergebracht; nur ber gelomarichall wothte mit bent Duartier= meifter mot (benerafabjutanten in Der Stadt ${ }^{6}$ ) im (bafthofe ${ }^{7}$ ) mid ber
 Der Sionmanbant ber Etabt mid Dea Scffofies Sugan! Siegmuno von Qibbenau fotgte freng ber in jeiner Dxbre entyaftenen Weijut, weder taiferlidye nody jädiifte Truppen cinzulaffen, wem igm nidy cine bom siufurften ober feincm Fclomarflall eigengändig mutcridysebene

1) Ebb. MI. 234.
${ }^{2}$ ) CbD . $\mathfrak{B l} .220$ fif
2) $(5 b D . \mathfrak{B l}$. 251,
3) ©bd. BI. 237.
${ }^{5}$ ) (abd. $\mathfrak{B l}$. 239.
 B1. 75. 80, Loc, 4277.
4) M. 9. b. 21. Sivobr. 1641. Ber (3ajthof ift bas jetrige "(oaphaux zum Stjwan" am Marlte.
5) $\mathfrak{J n}$ dem an Der Safe der Barbiergajie und Dohnajden Sirafe nadj bec
 in. © $\beta 149$.
$\mathfrak{B e r o r b n u n g ~ w o r g e z e i g t ~ w e r b e . 1 ) ~ ( E x ~ b a t t e ~ f r e i f i d ) ~ e i n e n ~ b a r t e n ~ S t a n d ~}$

 Feinde felgiten berwahren müfien ．．．Jab mollte vief lieber，Der Feind märe bar；fo miigte idf，was id thun jollte．＂${ }^{2}$ ） $\mathfrak{D i c}$ Truppen fanden it ber Borjtabt sfleif und Brot gemag；bazu mube ibnen ant 10．Miärz aud aus ber Stabt nodf Brot geliefert．${ }^{2}$ ）Der $\mathfrak{R}$ at lief am 11．MRäráz ${ }^{3}$ ） vom Bürgermeifter CGriftoph Werner 200 （Sulden zur $\mathfrak{B e f t r e i t u n g ~ d e r ~}$

 fachte．Die Bajthofstrechnungen blieben trobbem Safre lang unbezaflt．${ }^{\text {a }}$ ）



 $20 \mathfrak{F a j}$ Bier， 6 Яinder und 20 Sdöple nad ßirna Yiefern，baneben
 அat \｛ab jebod feine Möglidfeit，bas Serlangte zu geben，mo ent＝
 merba zu fenben gätten．${ }^{6}$ ）Ziebenaut bemerfte in feinem Beridate an ben Surfüften，menn bie Efinquartierung etlides Tage bauere，fo mitsden auf bem Zanbe und in der Stabt alle $\mathfrak{B o r r a t t e}$ rein anfgejehrt werbent．${ }^{2}$ ） $\mathfrak{D a}$ fie nun ziemmidy 5 Tage mitite，fo ran in ber That bic Stabt wenigitens fajt nugezelynt．Mebenbci ganjien bie Solbaten in ber Bor＝
 gegend gemeinfafaftica mit oen bajetbjt Eingefagerten．Dab Stäbtdjen Gottleuba meiñ bavon zu exjäflen．Dic umliegenoen Dörfer maren ดußggeplündert worben，mo biele Bewohner dexfelben hatten fid nad） Bottleuba gerettet．Bürger und Banern bargen ibre פabe in ber ふitcte． Da eridfoll－ez war um bie Beit，alz Morzin mit bem §eer vor Birna erfdien－int Städthen bas（beftutei：Die Sinijerliden fommen！
 gen－es war ber ©ountag Reminiscere－fah man firiegerfanan fitd ber Stabt näbern．Wiz über taupend Mamn wuthien biefelben nact unt madi an．Der Fint ging ifnen in（3emcinidaft mit eintigen Biargern
${ }^{1}$ ）Sareiben an und von $\mathfrak{\text { M．5．w．} \mathfrak { B l } . 7 5 .}$
2） EbD ． $\mathfrak{B l}$ ． 80 ．
${ }^{3}$ ）Laut Edulboeriduribung ケ．A．$\beta 118$.
${ }^{4}$ ）Ћ．彐．ט．21．গobbr． 1641.

 Siebenauen Bl． 7 f．Loc． 9277.
entgegen und fragte nadj igren $\mathfrak{B e g e f f r e n . ~ D i e ~ F i e i t e r ~ a b e r ~ e r g r i f i f e n ~}$ fie und batben fie an igre Sierbe．Finzmifden fieten zügetlofe 马aufen in ふirche，Pfarre und Scfule ein．Die 6 berwehrten Männer，welde bie Sirche verteibigen follten，thaten keinen Søun，alz fie bie übermaft
 ＂tein Türte ärger gatte madjen tömen．＂Bom Mitar liefen bie
 wurbe ganz und gar verwiiftet，bie Safriftei erbroden，ber Botteakafen geplündert．Die ftäbtifden oreifeitebricfe，bie §umugzuricfe，bie ©ferichtas＝

 zwei Bürgerneiftert waren Daumftoffe angelegt worben，bå übrige Boff murbe ebenfolla greutid）gemartert und gefdlagen．Die Frauen murben geidjandet und viele mit nady Cutta，© Socs und in bie Boritabt bon Pirnn gefïlbrt．Die Wewobner verfiej̃en baß̉ Stäbtlein uno fonnten aud nadj
 verwüftet maren．${ }^{1}$ ）
 num Trupuen auf bas redte ©fbufer bei Qeib＝und Eehenajtrafe verboten，${ }^{2}$ ）
 u．Dergl．mim berpudten damit übersufabren；die Banern binderten iie
 Daj ber Wilb unter ber Feftung Söngftein verbaten mar．Ma ibnen



 munden der panztegrer des Oherforitmeitera（5hriftoph b．Biebenan （Wiebeman fellot war über bie（5llue noff）Schanbau geflugen，weil er ge＝ güt batte，man babe es auf ign abgeiegen），ber Fobrtex und onbere Werfonen arg mifgatoct；in Wfaffenori murbe ber Foubturid）aus bem

 \｛einem Oberbefehl unterftelten faijerlidyen und fädificher Truppen bon Birna auf und zog naø Berggieğyübel gegen bie böhmijal（Grenze zu． Beim Nufbrud wüteten die Yieiter nod einmal mit graufamer Ber＝

1）Beambteten und Staot：9äthe Edyreiben u．1．w．Vol．V．WS． 322 if． Loc． 9281.

2）S九teiben an unt von 4．f．w．Wf， 76 ，

 Dca Sれlojez Sontenjtein．

$$
\cdots \quad 62 \quad-\quad-
$$

 Wand fam, utto was nidit mitgefgen oder =getragen werben fonnte, warfen



 folgenben Tage am (Entab Freiberga burt Morzin teit. Sberft lingar
 ßegiments ftamb nody cinige Tage in ocr Boritabt, gedecft burch bie (3)

## Dic Sdjweben bar Wirna.


Mur furz war bie Freube bariiber, bañ die Sambedt zuritf= gedrangt worben waren; benn am 4. Wpril murben in bem ung(iuffithen

 zurüff, und von Gier aus rücften am 9. Wpril nadtmittag马 unter Dent



 แnd 13 Wagen ${ }^{5}$ ) Daß mglüflitfe Satbicn war jeß̧t bent ractegierigen
 Seere abermala vor Freiberg. EFs gelang ifm jedoch bauf bent thatfriftigen
 itnot in feine Bewalt zu bringen. Exy hob dafier am 15. Ypuil bie Be= lagerming anf und zog mit feinem feere ber (sfbe zu, um nach Bölimet borzubringen.
(Dañ bie Safmeden fild ber Staot amo bes Sdflofies ßirna in


 Stnot brohenoe Berberben. Die Mefrzafl der bewohner nber wiegte iid in thärifiter Sidjerbeit. "D, Der Geind mirb nidit in biefen Winfel

[^33]fommen, und fommt er ja leerein, fo mag er zufeben, wie er twieder biunasfommt!" pragite mautyer. ${ }^{\text {' }}$ )

Suzwifden hatte ain 3. Whaz ber Surfurit ben Oberbefegr über
 in ber Folge ata cine fefr glüflide ermies. Se war bies ber Eberft= ticutenant der $\mathfrak{A x t i l f e r i c}$ §ohaim Siegmond v. Liebenau, cin tapferer, cutfolvifener, üuberit rifitiger Manm. Derfetbe that affeş, was in feiner Madft ftanb, bie Berteibigung zäbigfeit ber beiben ibm anvertrauten
 $3^{u}$ bicten. Suf bem Stblofie ließ er an ben ziemlidy fawathen $\mathfrak{B c}=$ feftigurgảmerten ergänzen und berbejiern, was mangelfaft war. ミim

 Der Wanter "in Wege und (sefichte $\mathfrak{l a g}^{\prime}$ biz auf bett unteren Stoct niebergerififen, fowie ber Gang babur, der nux mit güdjter Sebenegefafir an $^{4}$ benugen war, umgebout. ${ }^{3}$ ) (Den Monot Märy Ginburd arbeiteten Manter aut ber 3 mingerntauce unter bem Sdloffe. ${ }^{4}$ ) $\mathfrak{J n}$ ber Stabt
 berramutt. Stuq Siebenaus Befeht liegen Bixrger Solz bazu her, 3. B. ber Mpothefer Thepphifus §ncobäer 120 Bafter und Eparren=
 4 cideme Fiofen. $^{6}$ )

 (Sompagnien Dragoner, bie zum Deere bes zelbmaridalla fieizen, burd) cine Freicompagnie miter bem Rapitanfieuterant Demoli Sammeman,
 tem Tube bes Sberfitientenauts Spect ${ }^{7}$ ) feinen §ouptmam Gatte, jonbern uon bem sapitannleutcuant gefiifyt wurbe, abgetöit. $\mathfrak{l}$ ! bent Beridyt,
 murbe bem Sberptleutenant ber Bormuri gemadit, obgleid) feins ber beioen bouzäflig gewesen, Gätten fic doă für bofl berpflegt werben müifien.


[^34] Daß die Dejenfiontacompagnie nidy fo viel Mann gezägit babe, wie fie
 angeoronet, bie fidi bei der Mufterung ergeben. Menn bie Dffiziere
 fie billig barum zu beftrajen. Ex lyabe mit den Gelbern nidfte $z^{u}$ thum

 beiben (Sompagnien war nod) eine $\mathfrak{M r z a h l} \mathfrak{A r t i l f e r i e p e r j o n e n ~ b o r h a n b e n , ~}$ b. ந. zum Gefdüb= unb Baumejen gegörige इffiziere und Mann=

 tragen haben.
$\mathfrak{Y m}$ Monat Mäxz war £iebenaı ferner bemütt, bos Mötigite an
 pfïndige Sdflangen, die Yanogräfliden voer Safielijgen ©tücte genamt, nebft den bazu gegörigen Gefdyofien aus bem furfïrftlicfen Beughamfe zu Dresben auf ber cblbe fatiten, biefelteen net fajien umb ferridgten und




 cinem anfefontiden Borrat von Qebenemitteln zu verfeyen, was ihm frei= (id) Durd) Die (Finquartienung ber laijerlidfen umb fädjifigen Truppen
 $\mathfrak{B i e r}$, ant 8. Miarz 130 Sdffll Sorn une am 23. Mpril $821 / 2$ Sdjffi. (Setreide aufe Sdytof. ${ }^{4}$ ) Durd) Matthes §reviel, bett 5ofmitler won Qogmen, liē er brei நandmïhlen aufe ©dilo berfertigen, bie mäfrend Der Belagerung feyr gute Dienfte leiftetem. ${ }^{5}$ ) Sn ber ©tabt lag natiirlid
 trager. Die Stabtfafie war bamala fajon gäuzlidj cridjöpft, fo daß jich ber $\mathfrak{R a t}$ am 19. Wärz genötigt fah, zur $\mathfrak{B e j}$,

[^35] genonmenen Malzmedgetbern fíh voritrecfen zal \affen. ${ }^{1}$ )
b) Belagerung ber Stabt burd bie Stweben.
 Hiber Dippuldiamalde vor Witua. Der 16. Wpril, ber Sfterbienstag, mar foum angebrochen, da Inngte bie unielige Mactirid)t an, baz̃ bas




 8 Mgr , al̉ eben ber Superintenbent M. Taniel Fieidanot ben (Fingang feiner $\mathfrak{F r e d i g t}$ beenbet $\mathfrak{G n t t e}$, brang in bie feierlitye Stille bee (fottera Ganfes bas Dribnen bon Smoncridjuijfen, burd) welde ber Sommanoant




 §öufer iu Den Borftibten auf 50 Sdunh im $\mathfrak{U m f r e i f e}$ boum Stabtgrabet an mieberbrenten. Dabei ging audy bie Sifolatirche bor bem Dohnaijden Thure an ber Breiten ©trane, bie als gofpital= und Begrafinigfirde und feit §ftern 1628 auth den bobmifden Exulanten, Die in Sirna
 gebient batte, it flammen auf, beguleidgen bie baneben liegenden 5oppitat=
 felgit von den hod auplodernben Flammen veridgont bliel. ${ }^{3}$ )
 Elbe nub bem Egelfe, in Den Ghaten beim weiten Sitctigife (an Der



 Sdanzen wurben anigemorfen, Qauịgräben gezogen, (bejdüģitänbe errid)tet.

[^36]Modt am Dien abzufperren; beltt fie begaben jidi autly hinüber auf Das redite (crlb


 Gunbert Mupfetiere ouf ber andern Seite geweien wären.2) Der §ut=
 ftalt bazu gemacht, jebenfalla aber zu jpät; benn ba er bee frfolges nidft gedenty, muß man jalieg̃en, dañ bie in dem Safreiben erwähnte
 tiere erft am 17. Mpril erfolgt ift. Damit ftimmt autit Die Madyridt

 Dá̉ ber burcti ben Surfürten bexprochene Beiftand gevif exfolgen
 feinem vorbin ermäbnten $\mathfrak{M r t e i}!$ ) zut vercinbarent ift bie Darfellung, wie fie in einem aus der fupfirtiliden §rieg fintzfi an ben fiaifer ge= janden Eduriben vorliegt. ${ }^{5}$ ) Darnad Gatte beim exften äberfeben ber
 mit (befautben) itattgefunoen, ber nidgt ofye beiberfeitige $\mathfrak{B e r f u f t e}$ ab= gelaufen fei; bic Schmeden aber feien untex bem Sduti ifrer auf ber

 $\mathfrak{z u b e u g e n , ~ d o n ~ n a n ~ b e r f a ̈ u m t ~ h a b e , ~ b i c ~ S d f w e d e n ~ w o m ~ r e f t e n ~ © f b u j e r ~}$ fern $\mathfrak{z}^{2} \mathfrak{y}$ galten.
 Sie erridftetent am oftridien Ende bes Doxfes Copib eine ©djane und मffanzten an ber Stabtwiefentife anf Sankzens Borwerf einige (bejdike


 greifent. (f) gelang zwar nidft, Die feindliden Werfe zu zerfituren, Dod $\mathfrak{b r a d t e n ~ b i e ~ S a d j e n ~ z e b i t ~ © e f a n g e n e ~ z u r u i c i , ~ b a r u n t e r ~ c i n e n ~ S a p i t a n t ~ m o ~}$


[^37]Seite berftärft．ㄲ Das weitere überieken von Truppen war ben Sifmeden bebentent erfeidtert，ba iie fitf bazu ber auf furfürftidfen
 hedienen fonnten．Sy einem ber folgenoen Tage jebten wieder etlide fätufifde Dffiziere bon der Mrtifferie ither die（stbe und nofmen anber effiden Solbaten den Major ©apelle gefangen，ber bon $\mathfrak{F a n t e r}$ befebligt war，©xiffe und siafne bon when herunter inz $\mathfrak{Q a g e r}$ 子ut Golen．${ }^{2}$ ） $\mathfrak{U} m$ 18．und 19． $\mathfrak{A} p$ rif gingen Teile bea famedifden feerea über bie ©lbe
 fein ßrieg gemejen＂；jerner faficfte Baner efbaufmärts naw Böfmen Fußbolf，weldjes ¿eitmerik befegte．${ }^{3}$ ）Der（etbpaiz war forady ganz in bie Gemalt Der Sdfweden geraten．Sm 17．Wpril gatten fie bas miter ber
 niebergebrannt，ogne Dã es bon Der Fejtung ans hatte gehindert merben fönten．©f弓 war zwar auf baj an bem bergatenen Wafoe erideinende
 Der Wald felfit aber batte ber Wirlung beß（beftug＝und Gemehrfeuers
 bafut，Gatten fie filif）auf brei berfdiedenen Srten in fleinen $\mathfrak{A}$（fteilungen am Walde gin inz Stabtlein begeben，maz bie geringe $\mathfrak{B e j o b u n g}$
 $\mathfrak{W e i n}, \mathfrak{B i e r}$ und Getreibe，fowie ßiety und fomitige wabe bex inter ben Styus der Feftung geflïfteten Batern ber lungegend war bie will＝ fommene Beute ber Sdiweben gewefen．Gierauf hatten fie bas Städtlein

$\mathfrak{F} \mathfrak{n}_{\mathfrak{z}}$ wifden Yief Batter bie Belagextug jortjeben．Eryt wollte ev der Stadt fith bemädftigen，und bann müffe，



 Sobann Yien Baner die Wajferleitung nadi bem Siflofie zerftorett，jo ban bie Befaß̌ung alfein auf den an ber Effote getegenen Brumuen an＝

1）Stixcifen น．f．w．Bl． 73.
2）M．凡．，（F．M．
${ }^{3}$ ）Wie Belagerung der Gtabt Birna bel．Loc． 9260 ．Sareiben u．f．w B1． 74.

4）Wiefe naw bem Beridt des Sommandanten und Bicupommandanten ber Feftung gegeban Daritefung weidit ab bon ber 6 briftian bectela in feiner ＂Befareibung der meltberüfmen feftung fönigitin＂S． 85 f．，nadimelater bie ©ameden megen beg Mangela an Gdicßlödern auf ber feftung nidft bütten mit Stüaten bejdpifen werben fönten．



 fotiejen, fonnten aber wegen ber ziemfidy tiefen Rage bet leb̧terent werig

 entgegenzutreten. Die Röfrwaferfiften, 18 an Der 3 agl, murben bofl Waffer gefaften; aif ben situbboben waren zu ben bret grofen fupfernen

 Bürger bielten anf ben Böben ibree Söufer ebenfatta ettidye mit wafier

 Schafielle nejit Bferbat und Wagen borganden.
$\mathfrak{B o m}$ Calo
 "(Sr (Siebenau) jcheuif wie ber tenffet raup aus̃ fürien, Whot trifft nidit $\mathfrak{B n g l i c t l i d}$, weldes bey $\mathfrak{3 n} \mathfrak{\beta}$ ift zu beclagen. Dbrifi bey ift getroffen in bie bruft mitt ein füude $\mathfrak{B n d}$ barauf ftracta bliebent." ${ }^{2}$ ) Tag mid Platyt lag bie Bejaģung in ber Stabt auf den Pujten, bie von ben
 perjonen nebjit ben Bürgen und ber jutrgen Mannidaft fanben ben (Soldaten ${ }^{3}$ ) zur ©eite auf Manem, Türmen umb $\mathfrak{B a f t e i e n ~ u n d ~ f u ̈ g t e n ~}$ bent Feind burd ftete ©
 Berfonen in Pirna wolnte, rütrien feine samb zui Werteibiguty der Stabt, fonbern entichuldigten jith mit ifyem (Exil, ale fie vom somman= Danten bazit aufgeforbert warden, Sowoft fic - allerbinge nadi Imigem


 Sriegsbejtallung cinzulaijen und mit bes heifigen ramifden Fieidza und
 Dea nubern 5 rt g gänglidy zu entfalten".4)

[^38]
## c) (rxuberuitg der Etadt.


 burgebrumge, จañ Sicbenm voransjah, fic märben am Montag doer
1638. Fffidt und Meigung itmben fier allerbinge in einem jurtibarent Miber= ipruch. Gene, die laiitige $\mathfrak{M a g n e r i n , ~ D i c ~ m a n ~ i f n e n ~ a u i g e d r a ̈ n g t ~ b a t t e , ~ b e r l a r g t e , ~}$ dás fie fïd feindjelig gegen bicjenigen erweifen folltut, bon benen fie die Exfüllung ihrer solinungen ermarteten, in ita gelichtez Bateriand zurürgefüfrt

 mun auch von ifgnen ben Edub forbern, Dell zu leiften fie ciblid angelobt gatert. §n Der Weigerung, bies zu thun, fowie in ifrem fpäteren Berfalten gegen bie
 fie bes Werrats an ber ©tabt bejwutbigt gat. Bancr foll, ala er bor Freiberg getegen. Sundidaft criahten haben, dás Etabt mud Salup nur idwady befegt,
 ber Sinnmanbant Seiebl babe, bie Stabt zwar bie auis aukerite zu verteibigen,




 geiproden war, galt ex für erwiejen. Bebenau idurieb am 25 . Septbr, ant Tage

 foten gierinnen fein midaten. |Thij ber nädften Beife nennt ex fie ichon iduldig:]




 Mann, einer won ben wenigen Suriúqebliebenen. Die Qeute in Der Stabt mut=




 bringen umb fid wicoer cinuiften wollen, unter joldem Sdeein aber alle Rund= idjait wegtragen and alfes verraten". Ert bittet anm Bervormung an ben \%at,





 habe nod friid im (bedädtuis, „Dán Gei jüngiter feindidyer occupirung ber etadt
 aud joniten afferfand jdäofliffe ©aden praclieiret und hernad) mit dem fremben Woif gar bon dannen gegangen." ©6d. W1. 209 f . $\mathfrak{H l}$ fith im julgenden $\mathfrak{F a g r e}$
 getäuidt; Der 23. Wpril wor bon Banex zum Sturm auf dic Stabt be= ftimmt. Won $8 \mathfrak{W h x}$ bormittoge all liez $\mathfrak{c r}$ Denfefben durdif eine beftige
 (Saffe nafe aut $\mathfrak{B r o t f o r g g a ̈ ß c h e n ~ a u s ~ w u r b e ~ m i t ~} 5$ Sartuunen bas $\mathfrak{\Re u n b =}$ teil ant Dohnaijaen Thore befdofien; wom Effopberge aus befden ber Feind mit 3 (bejchuben den Ohertgonturm and bejtridy bie Bruft= wegren an den Wälfen bis zum Dohnaijuen Thor und biefes felbit; bout der Copiber 与eblye aus nafmen 3 Geiduitze baß Sufifftyor famt
 $\mathfrak{a m}$ Futtergrabelt max aud eine Mine gelegt worben. Daß Munbteil am Dognnifajen Thure murbe gänzidy jerftort und buburit eine furdutbare Breide in dic $\mathfrak{U n}$ wafluny gelegt. ${ }^{3}$ ) Seierauf (didte Baner cinen Trummet=
 Stadt ühergeben wolle; wem bies nidyt geffefe, follte alebuld geftitrmt utto boun bes §indes im Mutterleibe nidyt gepdont merber. Die exu=
 zufammen in bie fitche gefjen und beten. Riebenan fien burdit ben

[^39]
 fie migen beten, und wir wolfen's auth thun. Šd habe feinen Befefi, einen $\mathfrak{B e r g l c i d})$ objuldileßen ober bie Stabt zut ubergeben. (Sott mirb

 war gegen $12 \mathfrak{M g r}$ - zunt Sturm Glapen.


 Thor gelangten bie Stürmenden durd) bie Brefde im exjten $\mathfrak{Q}$ (nlauf in
 völlig nieder, fo bã bie ভdmeden burd bie ©finulg bereinfriedfen fornten. 2) Sie fanden hier geringen wisiderfano; demn einen Teil bex $\mathfrak{B e j n ̧ u t g}$ yatte ఇiebenau nad) Dem Sbloz werfen milifent, und bie Bürger




 feir." So maren auf Der Etnotmater bei bex Brejife, wo üher fundert Berjunter bätten fein folfen, "im Sturme nidgt 6 oder 8 , jonbern benebenjt Den Mateberren, fo bei ignen, סabongelaufen. ${ }^{3}$ ) Der ßampi war bafger ein furzer. Die geringe Bejaßug anb bie wenigen bemafineten Burger waren ben angreifern nidit gewadjen; Denn mittletweile war bie anz Sdifftyor befegiate Brigade am Safjaufe vorbei hinterm Brwinger durd) die Fforte it bie Stabt georungen, mälyrend ant ©ibl und 5 ber=
 gefturnt batten, folgten aber ifren ghuflicheren Sameraben burdje Doh-

 Der vom Surfürten empjatgenen Weifung ${ }^{5}$ ) folgeno, nafi bem Sdfofie


[^40]

 Feindeas.

## Dic Bdtueden in Bitua.

## 1. Dreitagige $\mathfrak{W}$ йten in ber Stadt.

Der $\mathfrak{F a t}$ Katte nidyt ermartet, סẫ Qiebenan ç werbe zum Sturne fommen laffen, foubern gefofit, er werbe bie Stabt burct Bergleid iuter= geben. Statt bie Burger zu tapperem wiberitande anjufuen und ifnen felbjit mit gutem Seifpiele voranzugeben, jaß̃en die நerren zujammen mit ben brei Geifflicien auf bem Ћathaufe und crwarteten Sicbenauz
 $\mathfrak{D a g}$ Siebenau ifuen nidyt cimmal mitteitte, er fabe cine guforberung zur übergabe empfangen, empjanben fie Dafyer gödlidy übel. Die fpäter in ifrem Beridgt barüber ergobene §rage fertigte jebod Qicbenau fpöt=

 wemt jie gleid joldzen bermutlid) ju haten bermeint, jo fei ifm bock
 Der Biat befand fith mul afferbing in ber übeljten Sage. Der re= gierenbe Bürgermeifter seemrid Sromnity liej bem über ben Marft nad Dem Sdjlofie binaufreitenden Sherftientenant bie ins sirdgäfstyen nady
 Scflup; wie man fidi benn it ber Stabt vergatten jolle? Stebenau gab

 der auf bem Marfte anfommen würbe, um Sthly jür igre Ferjonen zu bitten. ${ }^{2}$ ) Mittlertweile $\mathfrak{y}$ atte aber jown baß graujame $\mathfrak{B z i t e n}$ ber ent= menfigten ©oldaten begomment Wer auf den Gafien voer bem Martte
 ftochen oder mit ben auf ber ©tabtnanter gefunbenen Morgeniternen totgefidlagen. Mur mit Miife rettete jid ber Butgermeifter mit Denen, die bei ign waren, in fein am Martte gelegenes baut. ${ }^{3}$ ) litberalf zer= ftrent, ftellemmeife gehäuft, ragen Tute. $\mathfrak{H 1 马}$ der Stabtncoicui Dr. Balthafar Wettenbad, Der Fettor M. Tobiaz Betcrmam, Der simureftor Georg Seibel mod cinige anbere angejefene Mianner aus ber Safriftei


[^41]ber ant Marfte "bei ber blitoen Fumdin" Woynung genommen gatte, trafen fic nuf Marft uno Bajfen jo viel Tute an, ban fie über biefelbent himmegidureiten mugten. Der in jeine Wofnung im Sctuffauje zuriud= Kebrende Feftor ftien an der Sdjolle auf cinen (srfeflagenen. ${ }^{1}$ ) Die Morbluft ber ©dbeden warbe mur von ifrer Baubutbt jibertroffen. Sie brangen in bie Gäujer mod raubten alle bewegtidye פabe an (bse
 befanten Greuel, burd) bie fie ifrem Ramen für immer ein Sdandmal

 dertes, barunter atth Ratâperfonen, burch Scfläge zum Ginazitragen ber Bente ins Lager. ${ }^{2}$ ) Mejrere fundert Menfden batten fidi mit ifrer beften seabe in bie sirdfe gerettet, weil jie hofften, bie sthen bor bem Seifigtum werbe ignen ber befte ©cuub fein. glter fie battelt fich ge=



 wetie nufa Sthlo
 (eiden.5) ©päter Yegte der Gencuafmajor Wrangel anf F̈urbitte bew
 20 Miant, bor bic Sitebe. ${ }^{6}$ ) Die gineingeflichtete Dienge war aber it
 Sixcte war baburth jo berpeftet worben, baf 14 Tage laug miemand Daxim berweifen fomite. ${ }^{2}$ )

Qud ins Fathans orangen bie fhimbernden Roten ein mob ber=


 fie zerrifien ullo untgergeftreut, ina Feuer getworfen utid zu Batronen vermendet tourden. Der ant Morft mugnembe Bärgermeifter (Efriftopt Wenter bemertte biek mid veraulubte Den Fiat, fich an ben Feldmaridatl



[^42]zubringen, was ber Bernidfung entgangen war, moralf in ber Eile in Eragförbe mb Bütten zufammengerafft murbe, was nodi za retten war. Bielea fiix bie Befdidfte ber Stabt Wertbulle ijt bantala zu (Grumbe gegangett ${ }^{1}$ )

ต̈thulid mie auf bem Rathaufe werjubren bie Sanpeben aud mit Den in $\mathfrak{P r i v a t g}$ äfern borgefumbenen Büdeern mud Sdxiften. Dem ge=
 maligen Direftoren ber bofintifden Stäube, ber am 11. Suni 1621 auf
 gnadigt worden war, wurben jeine Framiliemurfuben mid $\mathfrak{F r e i g e i t a b r i e f e , ~}$ feine mit grōent Bleiß gejammelten Bücter und ©dhriften teifs geraubt,

 difden Soldatet "aukgejanfert und Gingeworfen", entging aber ber $\mathfrak{B e c}=$ nidftung. ${ }^{2}$ )

Die Somue bes migeiluollan Tages ging zu अilite; aber bas Mañ



 Thlanmen zu entgeben, liefon viele ant den Şänfern; fie liefon aber nur den trunfenelt Suldaten in die நände, bie mut bon muen raubten und plünberten. Dod Yegten aud biete ber Sofbaten Gand mit ant, bas Feuer zu loidgen, who fo wurbe man nad zwei Stunben bejfetben Seer. Smaterfit waren 3 Bobynhäufer und alle (8) Şatentäden abgebramt. ${ }^{3}$ )

 Dic Sedfer jelfit burfygruben mid burbwiflten fie.4) Sme 25. Sprix,
 fidi ber Fint in einem Demütigen Sareiben an Bater, in relduen ber= felbe gefoten wurde, bie armen, magepländerten Qeute, סenen affe Qebens=
 (afjem. ${ }^{5}$ ) $\mathfrak{W}$ ber exjt am folgenben Tage exteifte Batuer ocr Stadt einett Sdnaburief,6) in weldem ex allen jenen Wefergehnbern und ©olbaten gebot, dic Stabt Wirna mit igren Eimmognext jamt allem, waz dazu

1) $\mathfrak{M}$. $\mathfrak{\Re}$., (5. M.
 fiiitrung ber Mieformation $\mathbb{S}$. 63.

2) $\mathfrak{F} . \mathfrak{F}$, b. 12. Mïr 1641.

${ }^{6}$ ) 9 9bidrift davon e6b. SBl. 34.
3) ©. folg. ©. Mant. 4.
geffire an Berfonen und Satyen，rufig，magetiort mid magefrantt bleiben
 rid）Qimbner，erhiclt Befebl，ber Plünocrung utt Bejdabigung ber Büger in ber ভtabt ju jtenern．Nadjoem ex butch 12 Trommelfafäger Die Entonten ins Qager zu iffen Fiegimentern Gatte rufen lajien，ritt




Die Seidjen Der ©riditagenen blieben 8 Tage latg mbegraten aif den（Gafjen liegen，fo dak nur wenige nody zu erfenuen waren． 200
 Gofe zut erbe beftattet．Rar wenige wurben in ©arge getbetet；bie meifiten legte man，wie man fie Fans，fididftembeife neven＝mot über＝ einander in（bruben．Etlidje hubert Menfaen waren mefyr oder weniger （dfwer nermumbet worben；in den mädhiten Tagen exlagen nod viete ber＝

 triefonemen Bobhnen nidit veridjont，fondert aud gegen ibr Seber und ifyre Seahe graupan gemuitet． 38 derfelben waren getötct， 157 vermundet， faft afle biz aufa spemb ausgeptimbert worber．4）Biele Biirger hatten
 jeborif mur cinige Wotien an biejem fifferen Bufludterorte breiben，ba

 jelbe geriet anter bic Edfueden；aber eil Sorporal，Dem ex beto geben
 11．Mai Gatte Riebenau alle，die nidft anfg Sdifu getjorten，wiedev





[^43]



2．Belagerung und きutak bç Extoffer．
$\mathfrak{M a d}$
 nafu ex bie $\mathfrak{B e l a g e r a n g ~ b e 马 ~ S c j u f f e s ~ e r n f t i d i t ~ i n ~} \mathfrak{A n g r i f f . ~ D i e ~ S c t u c o c n ~}$
 maden werbe；fie prafyten bielntedr，fie mollten biejen Drt gleid）in eince Früfiupe anfejien．${ }^{3}$ ）Sädifiderfeita glaubte man anfang nidyt， bone dem frinde ernftlify burum zu thun fei，das Sction in fcine （Semalt zu bringen；Dent Die Truppenbewsgungen benteten daranf fint


 in ber Stabt．Dor Sdlofbejabutg war biz bnfin mod meiter nidfte







Bald abex begannen ernfe Worbereiturgen zur Eroberung． $\mathfrak{A m}$ etton anfonmenton Entiadztruppen ben Borteit zat ranton，fity in ben

 bie（Eigentum Der Stnotgemeinde waren．5）Non ben 318 Wixhngätfern，
 mur nody werig eryalter．Seffit die womt erfter Brante（am 16．Tpril） nud）ftefenden Gentäuer murben nicoergerifien．Borm Sdifftyor，wo

[^44]muter anderen ©ebäuben bie Æataziegelfacme cingeïjajert burbe, jtmb nad) Dicjem Brande nodit ein einziges sanz (iest Brangaije $\mathfrak{M r}$. 6), an weldjem man fpäter eine nody erbaltene fteinerme Bedenftafel anbradyte
 bieふ auf eine einige Bau Stabt mon Sdymedifaen Böldern Jemmerlid) in Branot geftefet. Gott wolfe bie Gemeine weiter behitten. Midand (Srumbt." Baner, ber um Berichonung gebeten worben war, batte göhnijd
 fie ifyrer felbit nid)t geidgont gäten, fäme ez igm alz bem feind nod biel weniger zut. ${ }^{2}$ )

Die Safmeden gatten exfathen, bañ ber cinzige anf Dem Sclylofie

 nidft auper alfem 3weifel, dañ jie durd) פutagen (befangener, die ife wour ©dbloffe Gefonmen Katten, babon Senntniz exlangten; Denn Sielouan befouptete fpäter, Damala yabe ber Feind wenig Gefangene bom Schlofie gefont, bie un Den Brmmen gempigt, weil er zubor nie gebraudat wor=
 er fild befinde, und es bem Feinde an bie $\mathfrak{y}$ and gegeben gätten. ${ }^{3}$ ) Die
 f(f)oifen Damit nad) Der ignen bezeidfuten Etelle. ${ }^{4}$ ) Sie erreidften zwar ifren Bued uibt ganz; bem Ziebenan botte iiber ben Bramnent eint
 größtenteils liegen brieb. Smmergin mar der Brumuen berberbt worben, unt ca war einige Tage grok̉e 9ot um Wafiex, bis ber Schaben not= düritig wieder gebejient war. Sit weifer Borjorge hatte Qiebenau gleid) bei $\mathfrak{B e g i n n}$ der Belagermug anfangen lafjen, einen neuen $\mathfrak{B r m m e n t}$ zu graber. Tag mit Madjt wurbe jeßbt baran gearbeitet, umb am 11. Mai foumte Riebenat Dem תurfityten metoen, baj̃ ex in einigen Tagen nod
 zubur bum Sditujpe entlajien worden waren, jagten ana, Wajier befinde

 im Sdylofic zu Wixna, an ben saifer und ben ©encroflientenant brafen

[^45]$$
-80 \quad-
$$

Seute meinten, es fomme int Fegfaer nidit arger fein. ${ }^{1}$ ) Wie in bie Staot geffüdhteten $\mathfrak{Q a n d l e u t e}$ ( 2 dolige, (Geiftlidje, Bauern), denen nidte mefyr genomuen werden tomute, bie bagegen nur bie Qebeusimitel ber= zefyren $\mathfrak{b a l f e n , ~ m u r b e n ~ a m ~} 9$. Mai burd einen mit vier Trommelfdragern
 und zu bem $\mathfrak{F}$ rigen zu begeben, toofin man ignen ©
 Sionigitein. ${ }^{2}$ )

Die Scfuenen bauten umb fdyanten weiter gegen baz Scfloz. Sie

 um die Sbtopigartemanter biz ant äuperfte Bruirfenthor veridjant. Die

 Sabmeden in ifrem Borbringen aufanfalten. Zu ber Madht wont 14.
 ifnt Entfot vergeiber wurbe. ${ }^{4}$ ) Der Surfürit molfte mit ungefăhr 600

 bie Wefabung in ber Stadt angreifen, weut Ziebenan meine, ban mit diefer Madty etwas gegen fic auageridftet werben tönte. Walb nad)



 tot, und brei maren verwundet. Won lebteren war ber Faifnnidh ber Freicompagnic burch ben §als gefdipien worden, und einem Bengoiener war cine Granate in der band gefprungen und gatte ifm beibe Sande weggerifien und bie Bruft flywer werlebt. Slu bem Exfolge bes bom Surfiriten borbereiteten $\mathcal{U n t e r n e h m e n s ~}_{\text {bipcifelte }}$ Siefonaut nidgt, zunal
 nad Büfmet gegangent war; er riet aber Dem §urfirjiter, nod mebr

 iid) ber von Den Exfucben bei ber Belagering ber Stabt miter bent
 $\mathfrak{b e b i e n c ı ~ f u ̈ m e ; ~ u ̈ b e r o i e s ~ f o u n e ~ e x ~ c i n c u ~ g u t e n ~ T e i l ~ b e r ~ W a ̈ l l e ~ u n o ~}$

[^46] die (Entfagtrupyett nody wor Tageanabudy anf ber 5ible zwifchen bem (bexid)t und (funnerzoorf erfdicnen, won ba auf ben Sdflopgarten gingen
 und etwas fubuolf findurd) gegen bie Stabt bin ziefen raffen, fowie auth burd ben äußeren 3 winger, ben er nody inne $\mathfrak{h a b e}$, jelfit mit etma 150 Mann nack dent Safifthor gehen. Went bamt nodit ein paar hutu= bert Mant bow Suithaufe burch ben Gfarten und burd) bie borkin er= máhnten Qaufgräben vorgingen, fo föme man bon brei Orten an einem
 ©djifthores feitzufezen, fo mürbe bann audi bent æeinde bie ütberfabrt über bie (Elbe unmightid) gentadit werbers. ©ie Reiterei wirbe unter=
 Diejer Blan fom leiber unt teilweije zur Muffilitung. Mat 20. Mat feyr friif famen unter eitter Wcbecfung bon 15 Fafnen Feiterei, 300

 $\mathfrak{G e j a k z u n g ~ Y i e j e n t ~ z u g l e i c h ~ S t u r m ~ g e g e n ~ b i c ~ S d j a n z e n , ~ t r i e k e n ~ b i e ~ S d t o e d e n ~}$
 $\mathfrak{M a n i t i o n}$ unt Mebl Gineingebracht wurben. Sie beioen Oberftieutenants Sinodje und Saflieben fanden jeboch nidyt für ratiam, fid) lange in ber Mäte ber Stabt aujulfalten, und gitgen noty ant 20. Mai wieber nad) Dreaben zurütf. Qiebenau bebauerte bies lebfajt ; er meinte, wenn nidft
 jo Gatte man ign in ben Gamben gebabt. ${ }^{3}$ )

Sogreidy nadi Dem $\mathfrak{H b z u g}$ ber jächiifden $\mathfrak{T r u p p e n}$ fing Siebeman an, bie gegen bog Sajon erridhteten Betagerurghืwerfe zu zexitörent, tomit er mehrere $\mathfrak{T}$ age zubrathte. Wajafrend diefer Beit madaten bie

 Davongefommen zu \{eim. ${ }^{4}$ )
3. Die finmebifde Bejabung in ber Stabt.
 Yid) Vegegnen zu tömen, veridganzten fidd bie Exyweden in berfeltient immer ftarfer. Dic Bemofner wurben gezbungen, ignen dabei zut Gelfer.

[^47]Sam 17．Mai extief ber sommabant Eberit Suntumonti）eit Mus＝ fifuriben an bie Stäbte und Dürier bess Mmtes Wirna，in meldjem er
 follten，bie bei Bermeibung emiter Etrafe am 20．Wai bafelbit cinzu＝ treffen baitten．${ }^{1}$ ）『ünigitein，dos 8 Mann jdiden jollte，entjduldigte fich Damit，Daj Baner nady dem Branbe beum Städtciut eimen Sdubluief verliegen Gabe，burd welchen Den Bewohnern zugejidert werbe，baji fie fortfin ungefränft bleiben follten．${ }^{2}$ ）（6： viele $\mathfrak{O r t i d}$ after in äfulidfer Weife ablehuten，die verlangten $\mathfrak{N r b e i t e r ~ n a d y ~}$




 farf bejejtigten Steflungen abzımeifen．Sim julgenoen Tage verurfadje ignen dagegen ber Mangel an Wadajamfeit cinen empindlidgen Werfuit． Bom Sdflofic aus hatte man bemertt，ban bie wädfter aui bem meiben Turme，eincm Maucturme obergalb bes Sbextfore nädit dem Safoije，
 Sdfloije gerab burdy beat pberen Sbraben amb Zwinger bahin，legte bie mitgeforadten Qeitern an ben Turnt，erficg ign，überfiel bie von 引3ein mid Sdulaf berauldten Schweden und brachte fo ohne ben gerituften




 und bon aupen（burch ben Zwinger），brangen and teilweife burd）bie

 cin fobedifder Sffizier gefangen，ber von eituer ©ranate verwutbet morbent mar．Dexjelbe war jo betrunfen，daß er nidy fagen fomute，wer er fei；ex farb，effe er wieder miatatern gemorbent war．${ }^{6}$ ）（Ein andermar

[^48] beranftalteten, bie Sdyweden in $\mathfrak{B o g h m e n ~ a n z u g r e i f e n , ~ b a m i t ~ b i e f e ~ g e n o ̈ t i g t ~}$ würben, bie in Sadffen liegenden Truppen an jidi $\mathfrak{z}^{\mathfrak{u}} z^{\text {zehen }}$; Demn wenn ber freind fid bes Sdylofies fu æirna vollende bemädtige, fönne er eine
 jich fiithre. ${ }^{1}$ )

Baner glaubte ben Mommandantent jdun mürbe gemadyt zu haben, voer er wollte berfuthen, ob bies der Fall jei. Mra 6. Mai lien er ign burch Den ©eneratmajor wrangel zur itbergabe des Sdloijes aufiorbern.

 Bowen mit bent Seere bor $\mathfrak{B i r n a}$ aufgatten miifje. תünftig wolle av
 baß̉ endlid) einer den andern frefien forfte. Sie braudfen fid feine Entfages $\mathfrak{z}^{\mathfrak{u}}$ getroijten. Siebenan antwortete: Bur Beit wifie er nody von feiter shot, von übergabe nod) viel meniger; bazu fei er aud nidit aufe
 galtert. ${ }^{2}$ )



1) 21. Bud Execution u. f. w. 121.324 if.
${ }^{2}$ ) Gđreiben u. f. w. BI. 89 b .
 Moiter benadbarte wans bee Dberitwađtmeifters a. D. Stufin geriten, erfundigte



 batte, reifte er am 10. Mai nad Qeitmerib unb überreidte bem Felomariøall
 Daje er feine §inder aus der ©tabt herauzbringen totne. (Er ergielt aber einen
 bürfe man aber nidf babin ziefen laffen. Inverrifteter ©adje reifte er wieder $\mathfrak{z}^{\text {uriud }}$ und nahn zutädft feinen $\mathfrak{G u j e n t f a y t ~ i n ~ S d j a n o a u , ~ u n g e w i ß , ~ o b ~ m a n ~ i f n ~}$ Dort lajïn meroe. - Die Erlebnijie biefeg Mannez nact der (Exjürmung ber Stabt erreger aud Teilnagme. Biernal muß̄te cr feine ßerjon löfen: bei einent finmifacn Siapitän, einem fdottifden Major und zweinal bei dem bibfmijdien

 Des (ebrafen je 20 Tglr, nebit wajite geben. Yim oxitten Tage bierauf, alz cr
 meifter mit ber Erffärung, went er igm nidit 2000 Dutaten gebe, fei cr fein (Bejangener. Siuthn weigert fitd. Da witd er aul ben Marft gebradt, wo ign




 über bie Stabt Fixnt berlieg ex bem aut Safottand fammenden Dherften

 ez wurbe bafur bas aus 6 Compagnien unberittener Dragoner hejteljente und wan dem Sheritfieutennt Beffer befegligte Qeibregiment in die Stant gelegt. Dazt tomen am 9. Mai zwei Reiterregimenter, bie an umber= Itreifenbe fackifithe Truppen 200 Gijerbe verloren hatten. Se eine Conm= pagnie wurbe immer it 5 Sgatier gefegt. Man 13. Mat zogen fie aber
 auf Sundidaft ausritten. Biz zun (Ende bes Monata fand dann fein weiterer Werbjel in ber Bejatiung ftatt. ${ }^{2}$ )

Diefe Befabumy mupten die Bürger begerbergen und verpfegct. $\mathfrak{M y f a ̈ t g l i d}$ wurben allein für bie Sfifziere wödjentlidi 1500 Tglr. ge= forbert. ${ }^{3}$ ) Diefe Forberming fomte jeboch nidit burdgeiebt merben; man mup̃e fith mit ber Berpflegung burut) bie Wirte begnügen. Dagegen


 ©o forberte ex z. B. am 14. Mat ben Mat zu Mabeberg zum jweiten Mate auf, eifigit einige werfonen abzuorbnen, die fich der gontribution regen mit ignt bergleifen follten, ba Felomaridall Baner anch ifr Stảtlein mut den Dazu gehortigen Dorfiffaften zur Berpflegung ber in Birua liegenden Befabueg angetwieqen fabe. Drohend fügte er binzu: "Soll id entif zum britten Whale forbern laffen, fo foll eur Stüdtein mit adfen zugehörigen Dörfern bie getwifie und unauableiblifye Felur= und ©fiverteaxefution empinden. " ${ }^{\text {a }}$ )
$\mathfrak{M b e r}$ nidft gemug, bã bie Sdmeden ber armen üfriggebliebenen

 nof etwas zu finden war an Morn, Wein mo Bier, bat wurbe ez meg= genommen; bagegen half fein Sduty

[^49]

 $\mathfrak{z}^{4}$ jprengen; bie Bedroften murien es aber gewayr, und Qiebenau lief fogleif bagegen arbeiten. $\mathfrak{A m}$ 15. Juni früg $4 \mathfrak{l y x}$ trafen fie bie
 binburd) gelangt waren; fie zeritörten bie Mine, fowie aut etlide Brand= mauern und einen Stalf, mo bie Schweden burdigegraben hatten. 1) EF ift biejen audi jerner nidgt gelungen, Den weiñen Turm wiederzuerobern;
 abgetriefen. ${ }^{2}$ ) Qeiber murben burd bas Sdienen vom weiken Turm
 ç murben aud viele Bemohner ber Ctabt bermumbet ober getotet. gra amt 2. Suni ber bei ber (Froberung ber Stabt bon ben ©iftoeden ge= fangene ßapitanlieutenant Der $\mathfrak{D e f e n f i o n e r}{ }^{8}$ ) bon Deut $\mathfrak{B o d e n t i n e z ~ \$ a u f e s ~}$ am Sherthor aus nadi bent Sdlojic fegen mollte, wurbe er bom weigen Turme aus burch ben אopf geidgofien, ban er fofort tot war. ${ }^{4}$ )

Den Schweben modite ea in ber zweiten bulfte bez Mai redht unbegaglidy in Wirna jein. Der Sommanoant fdicte zum Felomaridhall und Yien igm vorfteflen, bañ bie Befaßung zu fifwad fei, worauf ifm Buzug werbeipen murbe. ${ }^{5}$ ) $\mathfrak{A}$ m 30. Mai wurbe bem auch bie $\mathfrak{B e}=$

 Die beiben Regimenter waren bie ber $\mathfrak{E b e r}$ ten Sitering und Sibwizty, zufanumen büchitens 800 Mam $\mathfrak{M}$ tart. Mn 29. Mai furz bor Mittermadft maren fie auf 16 gropläfynen, won denten je-2 verbunben waren, unter ber Feftung תönigiteit anf ber flbe burübergefabren. Dhwobl ber Mond gerabe burd borüberziehendes cremöf berbunkelt tar, Gatte man boct ftart auf fie gefenert, aber mit geringem (Erfolg.6) Mnt 30. Mai mit Tageanarrudy lanbeten fie in Pirna unt rüften in bie Stabt cin, Sibwikfy fegiment mit 10 (oder 12) grünen, §fterling Regiment mit 8 weizen $\mathfrak{F a h n e n . 7 ) ~ B u c i ~} \mathfrak{T a g e}$ und $\mathfrak{R a ̈ c b l e}$ Yant Iagen fie auf bem Martte. Dann erft murben fie in baujer einquartiert, bie $\mathfrak{F e j e h t a b a b e r ~}$

[^50]in bemofnte, die Soldaten, weldge teila barfuf, teila mar it ©trümpfen obne Sifuthe gingen mo buift Yiegende. ${ }^{1}$ )
$\mathfrak{W a r}$ der $\mathfrak{M a n g e l}$ an $\mathfrak{Z e h e n a ̂ m i t t e l n ~ v o r f e r ~ f a g n ~ g r o n ̃ , ~ f o ~ m u r b e ~}$
 gefü̆rt batten, exzäfiten auf Dem Ruffoege naty Bügnen, fie utb dic Soldaten Gäten in ber Stabt feinen Bifjeu Brot betomnten; ez ferride Gutngerennot bafetbit. Damit jimmen bie \{utagen (bejangener überein. ${ }^{2}$ ) (5) turben bafger am 30. Mai mieber ungefagr 100 §erjonen, meị̂tens
 bes (betreibes, weif bie meiften Müblen in ber Untgegend zerftort waren ato Qebenat bie biesfeits ber (fle am bie Stadt gefegenen, bie nody





 geftect werben, wenn bas, was jie imerhath brei Tagen vornehmen wollten, nidyt getinge. ${ }^{3}$ ) (Bleid Darauf ging bie Sage, bie Scluwebn wollten abzieffen, wenn ifnen ein ght ©tüd (beld gegefon mirbe, baz zur einen $\mathfrak{b a z f f e}$ jogleid), zur andern in zwei Safren erlegt werben


 Sffizieren gegant, ee murbe mit Wirna nicht lange meyr bauern; fie
 jdjüge, Gattent fie Wefegl, die Stabt zu brandidaben und zu berfaifen. ${ }^{6}$ )
 Sitna feiner $\mathfrak{P e i n i g e x ~ b a l b ~ e n t l e d i g t ~ m e r b e n ~ w u ̈ r b e , ~ e r w i e s ~ f i t h ~ i t b e s ~}$ bald ale ein Suftidion. Baner wies den Sommanbanten an, "aus alkn um sirma auf beiben Seiten ber Elbe Yegenoen Serridaften, Stäbten,



[^51] 21. 37.
in Pirna zu erriçtende Micderlage von Qelucuamitteln zu forbern. ${ }^{1}$ ) $\mathfrak{D e m g e m a ̈ ß ̉}$ wurbe bie nibere und fernere $\mathfrak{A m g e f u r g}$ Birnaz wieber gebrandjange Wie Soldaten ritten mb Yiefen anf bie Dorfer mo nogmen ben Qeuten bas $\mathfrak{B i e g}$ weg. Sat Struppent und bent umfegenden Orten marbe um Witte §uni fait affes $\mathfrak{B i e h}$ geraubt. Ebunger und
 Dent Thurfurften eine झrobe von in Soflen getactenem Brote, bas "in
 noch glictlicif; manche forgten (5ras und sräuter und gofien cin wenig Midty bavan. Die Foigen biejer wazuangliffen Ernäfrung blieben aidft aus. "Sie Rente jidmeffen, frevien und vertieven fity." Wei Der Biegefficume ju Sönigitein wirien ant 21. Sunt $5 \mathbb{Z}$ eidfen in ein
 farciben fidy ben geforberten Rieforungent zu entzicfen. DaE gelang ifnen jebod) midgt. Dem Städtyein (Seifing mutbe ant 30. Suni ge= Druft, wofert Der wödentitag zut zaflente Betrag von 80 Thytrn. nidut finnen zwei $\mathfrak{z a g e n} \mathfrak{g c z a y}$ lt wirbe, follten trak ber vielen (Entiduulbigungen


 Whai max auber seuftadt mo ben bahin eingeparrten Bobreen auth
 feitens ber Stabt feite Qicfermg exjofgte, jo foficte ber Sommanbant
 bum Tanbefiden Fegiment anguabn. Dieferben raubten uber 200 Stüct

 "So mito von ben ßirniiden afleß ausgefogen," flagte ber §berforft=






 Troqen, झoden umb chrenrügrigen Worten" Wein, Bier und Brot, in=

1) Beambteter und Stadt: Mathe Beridte a. i. w. Bor. IV. $\mathfrak{B r}$. 175 f . Loc. 9280.
${ }^{2}$ ) Berimte $\mathfrak{M}$. โ. พ. Bl. 66 §.

2) $\mathfrak{F e r i f t e}$ u. §. m. Bl. 51 ff .


Dem fie brogten，wenn eç ifuen nidt fojort gegeben mürbe，wollten iic
 geben müpten．Der Rat $\mathfrak{z o g}$ bor，Dả̉ Berforgte gutmillig ju geben．${ }^{1}$ ）－
 （fiaffen，bas in ßima nod borganden war．${ }^{2}$ ） $\mathfrak{H}$（m 15．Suni wurbe bie
 bor ber Blünderung von Bürgern bohin gerettete Betreibe ebenfall int Srojter getragen．${ }^{3}$ ）

4．（Exueute Befagerung be马 Styoffes．
$\mathfrak{A m}$ 1．Juni war es noth eimmal gefungen，unter Bedectung einez
 zuges，burd welden zugleid）Mantion von ber Feftung Sionigitein nad



 wird fie faum betragen baben．${ }^{5}$ ）

Die famedifde Befokung yatte baunle folgenden Wejtand：
Deß
 zufammen 32 oder 34 žabuen，migefăly $1200 \mathfrak{M a n n . ~}{ }^{6}$ ）

 giment unter bem Bejebl des Majora bieronumus Bicdentant jerteit ber Ciffe an．Diefelven hatten won Sdanban aus ben Meeg finter bem Qtienftein weg über Waltersonf mid Sathen genommen．Sie murben mutergatb æixnas übergefegt und hierauf in Dic Stabt eingelagert．${ }^{7}$ ） Mun berfügte ber Fommamont Sunimmonty auch über etroa 200 Reiter，


[^52]©don greid nad ber Tafmit ber beiben fubregimenter am 30. Wai naguen bic ©dmeden bie Belagetangăarbeiten, die etwa eine Bothe ge= jtoft hatten, wieder auf. Grojen Erfolg berpuathen jie fick von ben
 Sdjon nuf ber Fahrt nach Birina - in Sdjandau -- Gatten bie Sol= baten auf ben Miniermeifter getiejen und gejagt, wem ber jeine Minen

 $\mathfrak{M}$ Gend dez 30. Mai mar eine itnate abteilung bejegligt worden, unter bem Schlofie $\mathfrak{j}^{\text {th }}$ graben; fie rüfte jebod mieber ab, ohne ein=

 aher wieber auf zeljen trajen, itellten fie bas chraben ein. Diesimal
 unter bem grofen 9hajboum" werjuct morben. ${ }^{3}$ ) biernaf imternognent

 gratern. Dieâmal war bic Sadfe crmiter. Belagerer und Belagerte waten cinander fefle nahe. Madibem in bent einen Seffer von angefabr
 $\mathfrak{i f n e n ~ Q i e b e m a n ~ D e n ~} 3$ ngang $\mathfrak{z}^{14}$ Den anderen baburd, ban ex eine farte



 jerftërten Die Mine felber.4)
 Irten minient werbe; ex batte aber auth fdyon feiucrpeits eimpdingen

 trafen bic Befagerten mit ifure bont Jigenient Sauptnaun Blafu





[^53]
 Siebenau bas sdifoz auf ber Stadtjeite mit einen unterirbifden Gonge


 3．Jufi murbe der bei ben Sdpmeben hodigeadtete Mann begraben．${ }^{3}$ ） ©eitbem hatte bie ©djlughefabung vor ber unterirbifatn Mrbeit ber Schmeden longe 3eit Mutje．

Mefenfer ging bie oberivoifde Belagerungarbeit gegen bas ©dylok．
 fith barin feit，was burd Sdjieñen bom Sdfofie nidft gebindert werben tomte．Sis verfdanten jif（）twicoer barit．Den Beorif bazu ver＝
 Mann，bie bier dben lagen，wurben allabendid abgeföt．${ }^{4}$ ）Dow näber fomen fie auf biejer（ber Dit＝）Seite Dem Sdfopie nidt．Bur $\mathfrak{U}$ b＝

 benau war es infolgedeffen in bex expten Wodje deă Эiuni unmöglidy ge＝ wejent，cinen Boten Gerauzzubriugen．${ }^{5}$ ）Unterm ©

 Gatte eine ftorfe Tappenabtcilung mody inz ©chlo $\mathfrak{B}$ gelangen töntet， weil auf der Sübweftieite nod feite Qunfgräben und Sajnzen maren．${ }^{7}$ ） Siebenau war Damala überzeugt，bie Ebtweben murben bie Stabt balb bertaifen miffen，wern man fie won beiben Seiten ber Elbe＂fein enge

1）
${ }^{2}$ ） $\mathfrak{M}$ ．凡．，（ヒ） 9 ．


 Wer ©ote $\mathfrak{B y e f t e}$ und Manhafite gerr ©tefian Subevig qewefener bauptmant

 nirers＊voder＂Minirers＂．Ütbrigens liegt nodi eine $\mathfrak{Y n z a f l}$ fubwedifact Dffiziere
 bei ber Belagerung von Friberg gefalenen Dberiten Magnus fualion gleidfalla in berfetben beitattet．W3．9i．，（E． 9 ．

5）Sぁreiben a．f．to．B1． 102.
6）So bié und beigt nod）iekt eitr am sifloberge befindidjer Brumnen．

 rebencinander $\mathfrak{v o r}(\mathfrak{B} . \mathfrak{\Re}$ ．↔．1604／5，1610／11，1611／12）．


Geijamment Galten fönte" und ifnen bejonders bernebrte, bas Betreibe auf bem Lande mahlen zulafjen. ${ }^{1}$ ) Sebt ftanben ibnen zwei nadi grtt=
 Dic wieder in (Gang waren, ${ }^{3}$ ) furvie bie Miüflen redta ber (Elbe zu (be=
 fie in ben nädfiten Tagen ben Belagerung ring. Maß ant 18. Juni eine
 bie ©
 Truppelt jogen iich bor ben aus ber Stabt hinausiezenden Sdiweden
 nebmen; body müfife biez baro gefteben, ehe er fich noch weiter werbane
 mitteln verforgt werbent, fo miilije auth $\mathfrak{F u g b o l f}$ mit anrüffen, weil ber
 fich in feinen (frwartungen getäufdt; es gefdaat feins won leiben.

 fid enger eingeffllofien. Meben Den erwäfnten zwei Sdjanzen lief ber fchmedifate Punmanbant auf bem Seataberge nudj vier anbere baten; eine Derjefben lag muter bem Berge an ber Sanbyaffentede bem Baigen ober
 gïrten und bie Weiden und をryen an ber (hottleuba umgauen und bant ben 3 ngany zum Scbrofic veriperren. ${ }^{\text {5 }}$ ) Seben Den Soldaten muften aud bie Bitrger mit ifyem Gefinde, fowie andere Eimwolyer und it
 $\mathfrak{G e r b e i t r a g e n ~ v o n ~ D i t u g e r ~ u n d ~ E r b e ~ f i d ~ g e b r a n d e n ~ ( a f j e n . ~}{ }^{5}$ ) $\mathfrak{W B e r}$ nidft freimillig zur Grheit folgte, warbe mit 今ruütteln Dazu getrieben. Dabei murbe ifnent fount foviel Seit gegönt, um ifr färglidje Brot $\mathfrak{j}^{\text {ut }}$ ver= zeflen. Wu Brot litten jie überbieas gronen Manget; demu ba nur wenig $\mathfrak{M a h} m$ üfilen worbanben waren, fo erteilte ber Siommanoant jebem, der ein Biertel Sorn gentablen baben toollte, einen Bajzettel, Der aber oft erft 14 Tage ppäter erlargt werben fonnte, atz man ign erbeten batte. ${ }^{5}$ )

[^54]
 Yaffen, wäfrend fie zum 厄duake ber Stabt gegen bie Sifiveden midta

 leifteten. Biele bon ithen murben mit Sanitteln bis zut Cridjüpimg gefdulagen, efje fie fid zut ber gefäfrlidfen grbeit verftanden; andere ver=

 (önnen. ${ }^{2}$ )

Das maxite Biel, bab bie Sifmeden mit ifien Melagerungharteiten


 bringen. © $\mathfrak{e}$ ea ignen mit bem Winieren gax nidt gelingen wollte,


 Sie bieben bie Sifanzpfäble um mb beganen faon in bie ©danze cinzubringen, on wurben fie won ben topperen Bexteibigern bee ©dfofie wieder zuruidgetriaben, wobei fie grope Berluite eryitten. ${ }^{3}$ ) Bier Tage
 ßerteibiger Gatten einen garten Stami bod gelang e $\mathfrak{i G n e n}$ wiedexum, dic Sturmenoen zuriafzumerjen. Bun ben Sdipeben jollen 100 Mam,

 fid nod, mienogh ifm mit Minieren, Stirmen mo anderen violentien täglid) zuge eljt wird. (butt vergïte ben cadidyen libergang, welder
 Sclaben aukflyfagen bürite." ${ }^{5}$ )



 mur voruburgegeno boburd abgebotjen, ban einige Mate anf ber etbe
${ }^{1}$ ) $\mathfrak{B} . \mathfrak{R}$., C .9 .
${ }^{2}$ ) Johannes Theodorus Sixtus de Ottersdorif: Pirnia Hermandurorum etc. அ. $\mathfrak{A}$. $\beta 9$.
${ }^{\text {3 }}$ ) $\mathfrak{M .}$.., ๒. ๆ.
4) Beridute u. f. w. $\mathfrak{F 1}$. 76. 95.
5) 22. Buti Execution It. f. w. Bl. 94,

Sägne mit Qebenâmitteln anfamen. ${ }^{1}$ ) $\mathfrak{D}$ ả täglide Sdanzen bei tärg= fidjer Sopt madite bie Solbaten fefr midermärtig. ${ }^{2}$ ) (Einjelue licfen aus
 wobei ber eine poer der andere gejanget warbe. ${ }^{3}$ ) Wiefe murben fagnen=

 50 ©piepraten laufen. ${ }^{4}$ ) $\mathfrak{D}$ ie Strajen wixften aber nigh abjaractend.
 \{onbern rottenweife; \{o entmid $\mathfrak{z}$. $\mathfrak{B}$. am 4. ふufi eine ganze ©orporaf $=$

 den $2-300$ Mann nigt mitgerednet) faum 200 (bejunde borganden gerwen wären, ${ }^{2}$ ) toas allerbings übertrieben jein mag.

Gegen Crno Suni war $\mathfrak{B a n e r}$ einmal in groñer Eorge um bie Befagung bon ßixua. Sius fotwedijde \&ager vei Brandeis war bie

 fam Baner jelgit nach Tetidjen uno ließ bon do aus beint fat zu Sdandan (brtundigung eingichen, of jich baz (berüdt beitatige, ob man
 antmorten, man mifie nidfte babon. ${ }^{5}$ ) Whaner traute aber nidat. (er licj
 feben jollte. $\mathfrak{A m}$ 27. Juni 11 Ugr wormittage jog bas von Beneral= major Stalhanz befegligte bilfagecr, bas ou 2000 Mcitern, bic 28
 bann feinen Marid meiter aui bent reden Elbufer nad Wima zu, befien Befakung indejīen burdaua nidgt bon fädjifajen Truppen bebroht mar. Bie Goben Sffiziere, unter benen auzer گtalfanz bic Sberiten
 maren aher foum cine falbe Stunde in ber ©tabt, als cin Eifbote ben
 folle. Wayrideinlid) Gatte biefer Bepegt feinen brumb in ben ßergand=
 am Memb bes 27. Suni zu Tetifen gejügrt warben. Sodi in ber

 wieder nadl Bügmen. ${ }^{6}$ )

1) Sericte u. ј. w. タ1. 22, 66 f. 78. 80.

2) $\mathrm{Cbb} . \mathfrak{B l} .83$.



Die Befazung bon ßirna, bun ber ©talfans autly nod einiges



 Stabt immer mangreifharer und bofite, geget bas Siflo merbe bex

 pfinden. Thaturrlidy futhten fith die Sdjweden bagegen zit fithern, Dañ bie
 hielten. Fiat mid Bürgerjfaft wurben unter $\mathfrak{B e b r o f u n g ~ m i t ~} \mathfrak{L}$ eib= unt Qebengitrafe berwarnt, etmas auszulimbid)aften und stactridfen aus der Stabt gelangen zu Yafien. Miemanbem murbe erlaubt, bic ©tabt zut ver= lafien, und wenn es einem boch gelungen war, geimlidi zu entfliegen, fo
 ひ̈bel erging es bem Superintenbenten M. Dantel Reicfardt, ala bexfefbe feine Todter in ben Slebern einer Bäterin nadf Drezden gatte bringen Yaffen. Exx wurbe Berräter gefduotten, in 5ajt gefjalten umb bart zur Fiede gejelit. ${ }^{1}$ ) Weffe aber bent, Der auf ber Filugt extappt murbe! Der
 month ${ }^{2}$ ) neljt atbert Difizieren wotnte, war burdi Die gegen ifn ber= übten Bebraitungen gänglich umt Das Scine gefonment. Er mollte beim= Yid) Die Etnot verlafien, wurbe aber aufgegrifen, umb bon Miakftierent
 Die fortbauernden suaflereien feitens ber eintuartierten Sffibiere jo zu Serzen, baj er franf wurbe und balb farb. ${ }^{1}$ ) Wenm jemand auf jein Beld ober in jeinen Weinberg gehen wollte, fo eryieyt ex mifitürifuje (Yeleit. ${ }^{3}$ )

Daj bie Sclweden wirffid (brumb hatter, Fat mid Bürgerfdaft
 wom \%at an den siurfurfen gefanden Sarciben herbor, in weldem ex fich entidutioigt, Dajz er "סe马 Feindes jebeshmal vorgefalfene occasiones
 mux ju wenigen Mafen mit Lebensgefaly mundiage Madjridyt babe
 man bie Sduweben barum \{delten, went fie es zu vergindern juctutn. (Finmal follten bie brei Buirgerneiftcr4) "bejtriftt" werden, weil fie ber=

1) $\mathfrak{W} . \mathfrak{R} .,(\mathbb{S} . \mathfrak{R}$.
${ }^{2}$ ) $\mathfrak{W a B}$ an Lidten abgegebent witd, angefangen ben 19. Juni 1639. $\mathfrak{H}$. N.
${ }^{3}$ ) Sadreiben u. f. w. B!. 5 ff.
 Merner und Balthajar bibrbig.

Däctatig waren, Der Schmeden Bujtand und Borhaben verraten zu taben. (6) wurde ifuen zugefegt zu befement, was pie dem surfürfen genelbet Gäten; fonft follten fie aiter bie Maucr binaugighanngt werben. Sie


 alle fatmifdge Berräter umb bätten verbient, baj man fie in einige
 \{diditte. ${ }^{2}$ )

Wei biejer ©ejimung ber fabmbijden Bejamug gegent die Stabt
 banten f(f)riftlid) fintogegchene $\mathfrak{B i t t e}$ Dee $\mathfrak{F i n t z}$ fand, es möge ber $\mathfrak{B u}$ ürger $=$ (d)aft bie fermere Baflutg be: Sriegsitener im wödjentlidifen Betrag von

 (Einquartiermitg cridëpften Bitrgern meder in (süte nody durd) 3wang $=$ mittel etwas zu crbeben jei, weil 乌andel und (Gemorbe ganz Darnieder= liege. ©̧ erfolgte gar fein Befdeid darauf; Der Sommandant verjutyr bichmelgr mit ber (Finbringung ber Sontribution um fo fäarer.2)
 im ふuli.





 in weldjer fie ign oringeno erpudten, bas Sdlon æirna eiligit mit
 warten, $\mathfrak{b i s}$ er eine grö̉ere $\mathfrak{T r u p p e m a n a t y ~ z u j a m m e n g e z o g e n ~ G a b e ; ~ D e n n ~}$
 mb aủ Seitmerib Weritarifug an fitl ziegen mutron. Sie gaben bem Suriüriten jobam anfecim, ob er nidjt fo bald ata mëglid 600 Mant

 \{didfen uto hierbon Den Dherforitneifter $\mathfrak{v}$. Wiebenau beritandigen molle, Damit berfelfe bie unter dem Sönigitein befindid)e türftige Mamifyaft

[^55]aufiondere, mit bem bejten (Semeyr und einem ober zwei Bündel ঞeifig zut Mutaillung ber $\mathfrak{L a u f g r a ̈ b e n ~ a n f ~ e i n e l t ~ b e f t i m m e n ~ T a g ~ b e i ~ b e t t ~ f u r = ~}$ fürftiden Truppen zu exicheinen. ${ }^{1}$ ) Der surfürit lief̃ fidi) ben $\mathfrak{B o r}=$ fiflag gefaller.



 fïr Bixna gejertigt morben. ${ }^{2}$ ) Ferner batten fie in Cerfabrung gebradyt,

 gemelbet Katte, fidferte ben ßamernden in ßirna jeinen Weiftand fïr ben Gall zut, baiz ber §urfürft bie ફerren bejutje. (fr gabe Xeiber Sorge,
 lange, bie er gar Yeidetlid) empangen fome; audy werbe ber Surfürit ifuen ogne 3 weifel etlidfe ßiferbe verehren, bie fie ogne Danf negmen woulten. Ex (Wrangel) Iaffe fortwährend bon Bittau auk §treificjaren gegen Dreâben geben, fie träfen nker niemand an; bie Sächiticten ím)

Sie fdjliejen aber nidgt; amt 7. Suli rüften fie in ziemlid)er


 zu gelegene "grobe Sxanze", die bon ungefägr 90 Mann bejebst war, während die andern fünf nux je 18 Mann Bejaţung fatten. ${ }^{6}$ ) Mefyr
 fafofifu, wurben auf bie grog̃e Sdanze abgegeben; aut Mörjern murben Fruertugeln geworfen, won benen jeboch feine in bie Sdanje fiet. ${ }^{6}$ ) Die übrigen Scfanzen blieben unbefelfigt. Der verbofte Erfolg blicb aber


[^56]bon der 6 бiz 8 Mann getötet mo 6 doer 7 Mann＂gequetidat＂
 fie verfutht gittent，mit fürmetwer hand fich Der Sctanze zu bemädtigen mot bann weiter vorzubringel．${ }^{2}$ ） $\mathfrak{D e r}$ bon bem Sberporitmeifiter v．Siebenan begefrten Mannid）aft von תionigitein，bie mit श̈̈ten unter＝
 Maife nidut．${ }^{3}$ ）
©itu Sriegatift ber Sdiveden fheint ben eiligen $\mathfrak{A}$ bug ber Sadjen verurfactit zu Gaben．Der ふommanbant，ber ja bon dem Borthaben ber Sadjett unterrichtet war，fatte in ber Madyt zubor ettou 100 Reiter
 \｛deinlith bazu beftimmt waren，ben Endjen bie Meinung beizubringen，

 $\mathfrak{M i t t a g}$ in ⿹勹巳ellendorf eine bun ben jädjifidjen Truppen babin gefande
 teits gefangers．${ }^{4}$ ）Die wentgen（Entfonmenen，bie wobl eine getwaltige Madt gegen fith gefobt zu faben meinten，haben jedenjalle bie sumbe

 $\mathfrak{Z u f f i g}$ und fegrten nach einigen $\mathfrak{T}$ agen mit 13 （5efangenen nadi Birna
 Der wobl won der Mbjendang ber fawedidjen Meiter，aber nidyt bon bem


 etlidge berfetben bon ben Sadjen haben gefangen nefmen lajen und bam borgegeben $\mathfrak{h a b e n}$ ，bả ganze jawedifae speer ober bie ganze Fieiterei Deढ̈́fethen fei porbanden．${ }^{2}$ ）

Der Mijerfolg ber füctifigen Truppeat ergöhte ben Mat ber Sdjueden．Syre Lage mar aber immeryin eine ziemlity misfidje． Die Sadjen Gatten bie von ben früferen Bränben nod veridjont ge＝ bliebenen Miiflen bor ber Stabt angezatndet．Wem mm auth jogleid eine berietben wieber in（bang gefradit tourbe，fo war man boti）mit bem Magten ber Brotirudt in ber Sauptade auj Fiandmütlen auge＝ wiefen．Die ©dmeden liejen cine groke Menge folder berfertigen；
 gebraudd．Den Burgern crivadz boburd freilid）eime neue Qait ；Demu
${ }^{1}$ ）Beridte u．f．1v．BL．125．127． 129.
2）Sthreiben u．\｛．w，以ु， 108 f．
${ }^{\text {3）}}$ Seridte u． $\mathfrak{F}$ ．w．Bl． 110.
${ }^{4}$ ）Ebs．以it． 117 个． 129.
fie wurben zum Mahlett angetrieben unb baza von ben Soldaten aut
 Ganden; es wurbe meift Saferbrot gebadfen. ${ }^{2}$ ) Die Bejaßung modte Damale nody ungefähr 700 Mlann zu §un und 150 Æeiter betragent, worunter jebodg biele Sranfe waren. ${ }^{3}$ ) ©ie Befagung war aber unter

 faymedifde Regimenter geftectit morben waren. ${ }^{4}$ ) (Fin Bürger von Binna, Der am 10. Sult burd Sijt mit ben Bijdofinwerbaern, bie ifre Sriegs= ftuter abgeliejert yatten, auæ ber Stabt eutfommen war, erzäblte, bic Faiferlityen unter ber Befagung bäten fitif berfauten 【affen, jubald bex Surfürft bie Stabt angreife, würben bie תaifertichen und Sdivedifden
 aus Pirna geflogener Soldaten, die am 11. Suli in Gottleuba auf=
 Wenn die Stadt Dem Sïurjürften nidgt gütlidy übergeben mürbe, jagten fie, wollten die faiferlidyen und iädifiden ©efangenen unter ber fajwedi= idgen Befagung igren Sfifieren jeltht bic §äfe bredien. ${ }^{6}$ ) Unter ben Sfiizieren waren and Stimmen laut geworben, man folle mit bem sur=

 beajelben fürchtete, trat jeboch febr entidjieden bagegen auf. 8) afn (be= \{düzen ftanden ben Schweden nux bie brei Fallonettlein zu (Bebote, Die bei ber $\mathfrak{E r o b e r u n g ~ d e r ~ S t a b t ~ i n ~ i h r e ~ f a a n d e ~ g e f o n m e n ~ m a r e n . ~ D a s ~}$ eine $\mathfrak{y a t t e n}$ fie über bem Doynaifden Thor anfgepifanzt, bas andere beim Siofter im Bminger am (Enbe bea wafles mid bas dritte auf bem §rofterturme. ${ }^{9}$ )

Die Sthweden täuidten jid nidt barüber, Dañ Der ケurfürt bald
 $\mathfrak{a u j}$ igre Sdanzen. Die groß̃e ©danze, bie am 7. Salli feht zerfduofien
 \{anteit lien mant es nidy feblen; alfnädtlid) rag das meijte Bolf in den niedergebrannten §äufern ber ßoritädte. ${ }^{11}$ )

[^57]Sm Murgen dez 8．Suli lief ber Mommandant Syninmunth ben Sberitlientenant $\mathfrak{b}$ ．Sicbentan auffondern，wegen ber übergabe bes Sdhlojics itt laterkandunget mit ibu cinjutreten，ba er iidh boch feiner siffe mebr zu getraiten gabe．Qiebenan gab zut Shtwort，es zwinge ifn feine
 meint geweien；man labe ifm zwar allee，roas ar begchre，bemilligen， nber nidft forten mollen，weil er ban Stmeden fo grojen Sdjaben ge＝ thant ${ }^{2}$ ）Der Cberforjtmeifter b．Qiebeman，ber in groper Sorge um feinen Bruber wax，beiturnte den §urfïrfen，Gilfe zut bringen．Wm 10．Finfi erfielt er bic Berpityerung beß ふorpïrften，er fei foljon itn
 proviantierung bes Sdjoffes erforge．${ }^{3}$ ）

Die Mahrungentitel gingen im Sdjloffe zut Ende，jo ban ber Mamt bes Tages mur nod $1 \frac{1}{2}$ 解．Brot befom．${ }^{4}$ ）Der 3 jitand ber Befagung mar ein foldjer，bajis unbedingt wbgilfe geidjeben mugte，wemt
 jo viele Solbaten tonmpuntiofitig geworben，daß faum 100 Mann bor＝
 wefen；fein Suitnob batte fich aber wieber gebeffert．4）Mit gefpumnter




 feftr entrifitet über ben eiffertigen güffug ber vermeintlidyen feclfer in ber Mot．Šu einem zwei Tage darami gefd ricbenen Bricic，der jedocly erit ant 11．Suli abende abgefendet verDen founte，bat Liebenat ben


 bic Rage ber Sthlupbefubung und erfielt baranf ben $\mathcal{H} u f t r a g, ~ z u r i t c t=$子ugeben mut，twie verabrenet，Dem Sberftlientenant v．Sieberau butrib cin
 $\mathfrak{Y m}$ 14．Sult fräh mit Sommenafgnig begab fich berfelbe an einen Sut

1）Stureiben u．โ．m．श21． 108 f．
2）Beridite $\mathfrak{\text { u．f．io．Wf．G9 f．102．} 1 1 3 .}$
${ }^{3}$ ）ल⿺𠃊 2 21． 106.
4）Sareiben u．¡．w．S1． 107.
5）Ebt． 71.108 i．
${ }^{6}$ ）EFin Dejenfioner bom Gdifofi，§uat Sduciocr bon Etruppen．Fibs． WI． 107.
auf Dem Copiker $\mathfrak{F e r g e}$ Dem Sdilofic gegenüber, wo brei $\mathfrak{F i r f e n}$ ftanden, Gieb bie mittelfte berfelben ab mo ging zweimal von berferben zurüct zur eriten; bas max bic Eofung, daj̄ it zwei Tanen ber Entan bebur= itefle. (er fonnte fid) zwar nidjt lange aufgalten, glaubte alier, man lyabe im Sdilufe bas Beidjen gefeger mo verftanben. ${ }^{1)}$

Sin ber Madft bun 15. zum 16. Suli famen bie unter bem $\mathfrak{B e f e g l}$ bee sberitfieutenanta $\mathfrak{v}$. Suffieben ftebenben Streitfrafte, bie ber sur=
 cine $\mathfrak{Y n z a b l}$ Bagen, belnoen mit 100 Sdffi. Mefl, 10 ©tr. Siulver und 100 Sanonenfugeln, mit fidt, die int ©

 zugreifen, bamit er zu §jiffe fommen tonne, ${ }^{3}$ ) warde nidat beforgt; eş wurbe biefmefy auf bie nicbere Schanze, die nati ber (blbe zulag, eit beftiges feuer erifinet und faft bent ganzen $\mathfrak{L a g}$ fortgefeß̧t. ${ }^{4}$ )
$\mathfrak{U} \mathfrak{m}$ 17. §uli murbe fdon früh $4 \mathfrak{U b r}$ bie $\mathfrak{B e j}$ dienung wieber $\mathfrak{v e}=$

 war mo Qaufgrälen angelegt waren, begann man - es mar mittaģ $12 \mathfrak{H j} \mathfrak{r}$ - auf die beiben ভdjanzen ©turn zu laufen und eroberte fie, wobei Oberftlieuterant Mey, Sapitan $\mathfrak{F r o f t}$, formie einige andere føme= biide Sffiziere gefangen genommen, bie (benteinen aber meift nieder= gefouen wurbetr. Die žliefjenden fprongen üfer bie Feffen finunter nady ber Biegelfount zu und bracyen סabei grme und Beine oder gar
 Die zwei den ©
 murben ban ben fie verfoggenden Sadfen niedergefaten, efye fie bagin getongten. Der Befayzutg ber ffemen Stbanze in ber Sandgaffe gefnitg es, fid) durd) bic (Särten in bie Stabt bitein zuretten. Das fefte Qufthau aber verteibigte der Dragoner= Dberftieutenant Wanfe jefyr

 $\mathfrak{G}$ m 20. Sulfi jdicfte Ricbenau ben Sonducteur ( $\mathfrak{B a u f u t i f r e r}$ bei ber $\mathfrak{M r}=$ tiflerie) nady Dregben mid Yief auß bem Beughaufe eiferne und gögerne Brectidyrauben Koten, umt nit Deren beilfe bie ütrerreite bee quitgufes und ber (Gartenmauer gänzliff abtragett zu (afien. Zitnf $\mathfrak{R a g e ~ I n n g ~}$


[^58]gleidy gemadyt waren．Diefes Wert ber Berfiönng war bon Ziebenau fiit nütig exoctet morben，weif fonit bie Sdiweden zux Madtzeit firf wieder oben gatten fefteken fömen．${ }^{1}$ ）

Die Truppen blteben bor Firna ftegen．Unter ibrem Sthube
 bicarf ina Schlob gebradyt．

Der nädhfte 3 wact war pomit erreidft．Wher es follte bei biefer （Selegentigit aud）etwaz gegen bie Stabt unternommen berben．Die Sdumeien waren geneigt，wegen bex Übergatic ber Stabt zu unteryondeln； on aber Dbexitlieutenant v．Sdflieben Ergebung auf（enabe mb Mngnabe forberte，fo ertlärten fie，ben Sturm evivarten zu wollen，${ }^{2}$ ） $\mathcal{L i e f e n a n t ~}$ mots Sbliebent berieten bafer miteinander，wie bie Stabt anjugreifen fei， und Yegten thre Gedanten in einer をfingabe an ben furfüriten nieber， bie fie burch ben（senerolquartiermeiferlieutenant Stylomad）ïber＝

 $\mathfrak{L i t b e n a n t}$ Hatte Den Eberjeuerwertaneifter Sapler b．Sutewiķ，ber nejit
 tragen，„was ihm（Siebenau）wegen Mgjurderumg feiner 刃exjon für （Sebanten geigefallen märent．Der Rurfürit gat zur Mntwort：Ex Gobe
 benen ふubur liefier vermelyt，ata nugetafiet felyen；es fei ifm bober nicmala in ben Sim gefommen，cinen andern Sommondmien anf baz
 paificidyeit felfit barum anfude．（br ftelle igm aud ganz anfeim，wie or die Mannidnat wedfetn unt beritärfen wolle；Edflieben utb（Bruppact） Gäten $\mathfrak{B e f c h l}$ ，igm die begehrte Minmichaft abzutreten．${ }^{3}$ ）
$\mathfrak{g} \mathfrak{m}$ 18．＇Suli frulh begam man mit ben $\mathfrak{H z t e x}$ edmungen gegen bie Stabt．Gut zwei Drten wurbe geftiges（bejuikjeuer auf bie Stnot＝

 gartett aus bie Stabtntater am Schifftyor beim Sdjilfgraben befdupfent．
 elye eả getang，an beiben Soten Brejde zu Yegen．Ütber fumbert Spreug＝ gefdofie und Fenerlugefn fielen in die Stabt und ridgteter uidyt geringen Gdgnden an．（Fine in ber Forbergafie eutianbene fenerabruift murbe von ben Sifweben gebamplt．Durch bas Derfugemülhe ber Stabtfirdhe



[^59]tidgermeife feite weiteren ©puren ala bie Züther int Dedengemölbe, bie nod) int §ahre 1652 子u fehen waren. ©päter wurben bie Mugefn zum




 $\mathfrak{j}^{11}$ cbener Erbe gelegene Stube, wo fie eiten Mant exichlug und fant




 nebjt cinigen Soldaten bereita bie Maner erftiegen; aber Gier, wie in ber 9athe Des Dberthores murbe der §turn ahgejotagen, und bie ©adjent zogen fitif unter geringen Werluft jurüf. ${ }^{4}$ )
$\mathfrak{H}$ folgenden Tage wurbe bic Siefdiefung nidgt wieder aufge= nonumen. Man fegnaigte iidu, bie Sctupeden in ber Stabt eng ein=
 die nod ftefjenden §äufer in ben Worftäden nieber, fo daj bon diefen
 $\mathfrak{T}$ gen warbe bas Schloß für längere Beit mit ©dhieğbebarf, Waffen
 bem Beughaufe zu Drezbat sine Qieferung eutgetroffen war, befand fiaf

 umb 120 cinpfündige (Beidübtugeln, ${ }^{\text {² }}$ ) Dicjer $\mathfrak{B o r r a t}$ wurbe bom 20 . Giz 22. 'Suli burch fernere Senbungen ergänt. (5) trafen notif cin: 39 ©tr. Bulber, 15 ©tr. Lunten, 6 (5tr. Mubfetentugelnt, 250 zwilf=,



[^60]$$
-101-
$$

Quf zwei Sdhifen überbradyte ber Sabijer zat ßirna won Wreaben am




 6 Sduutern von zagmen (Fidfetjdweinen, 1 Scgod netu geräudgerte Brat= würite," fowie sinactimitrite. Der workanbene Borrat on Malrungs= mittelu reidfe für weitere 8 Wochen aus, ber Scjiepbedarf nuch meit

 antpract. 1)

Sefr bebentian für weiteren erfolgreiden Wiberjtand gegen die Sdmeden, falla diefe gejounen fein follten, bie Belngermug bes Schlofjeß wieber nufanchmen, war bic Erncterung ber Sdflobvefabung, Dic am 19. ober 20. Junlt erfolgte. ${ }^{2}$ ) $\mathfrak{R u x}$ bie $\mathfrak{M r t i l l}$ erieperjonen blicben zurüf; bie $\mathfrak{F r c i =}$ und $\mathfrak{D e j e n f i u n a t o m p a g n i e ~ a b e r ~ r u n v e n ~ D u r d ) ~ e i n ~ a n b e r e s ~} \mathfrak{F r e i =}$ fäfnlein tuto eine Sompagnie bont furfürtlidyen Qeibreginent zu fup
 wurben, Gatte fie forgende ©tärfe: ${ }^{3}$ )
$\mathfrak{U n}$ Matilferieperjonen, Den תommanoanten b. 2iefenau cin=
gefd)loffen 27 Mann,


$\mathfrak{B e r n f a r d}$ o. Scfilling
$76=$
3ujammen 261 Mam
("ohne der Difiziere (Gefindel").
Die Edjweden froflooften, Daß ber Sturm anf bie Stabt nidit gelunget war, unb als die Sacdjen am 19. Sult Den Yugriff nidgt

 Satbien bemerten es aber und gingen ihnen entgegen. 马u eincm Trefin
 $\mathfrak{G l i c h e n}$ ztei $\$$

Die faddificfen Truppent follten noch länger vor ber Stadt itcfen


[^61]Madridgt cin，baỉ bent Scfmeden Silfe nahe．${ }^{1}$ ）Dic Sadfen zugen Gieramf an 22．§uli nadts bon ber Stnot，bie fie bieafeite ber（Elbe

 Stolgans，fegte über bie efbe und，burd）Fupboff aus ber Stabt per＝ itartt，ben abgezogenen Sactifit nact，ofne fie jedoch eintiglen zu fönnem．${ }^{3}$ ） Sberft Sunimmonty，ber fith aud mit ats ber Stabt begeben hatte，fand aut Mrend biefe弓 Tages aut eine cigentümlithe $\mathfrak{H r t}$ feinen $\mathfrak{T u}$ ． $\mathfrak{E x}$ reitct anf eine Schitbwadfe zu，wirb mgernfen，antwortet nidft mome pfangt eineut Sduf in die $\mathfrak{B r u j t}$ ．Surze Beit barauf farb er baram．${ }^{4}$ ）


7．Der büguifdell Bertriebenen und bez Mrdibiafonuz Windfer Wegzug bon Firna．
Madjoen Staffans mit feinen Stharen in ber（5egent unt Dregien




 Die Etabt Getroffen baite；mandif $\mathfrak{D r o b u n g}$ murbe ifnen，Den vermeint＝ licfen $\mathfrak{B e r r a ̈ t e r n , ~ w o n ~ b e n f e l b e n ~ z u g e r u f e n t . ~ S o ~ w u r b e ~ i f i t e n ~ D e r ~} \mathfrak{B o b e n}$
 Die 马offuntg，wieber in bie geliebte 马eimat und in den Befig der
 gegeben．Biele bon ignen batten ifre fä̈nen $\mathfrak{T}$ räme foun cinmar，

 （Exulanter bon Tetid）en， $\mathfrak{H u f f i g}$ ，Qeitmerib und $\mathfrak{B r a g}$ benfefocr nadigezogen， $\mathfrak{G n t t e n}$ ihre（freilid vielfad vermiifteten）（biiter wieder eingenonmen mod

${ }^{1}$ ）22．Wuđl Execution n．ई．w．BI． 170 §f．
${ }^{\text {2）}}$ ）©dircibet lu．f．w．Sit． 135.
3） $\mathfrak{F}$ ． $\mathfrak{R}$ ．©． $\mathfrak{R}$ ．


6）Die bibitifden Erufanten betr．Mr．16．21．22．Loc．10332．3．Bud



 geblieben und habe fidi eben fo wenig iuber bie §ciftergreifungen geäukert，ift biernatif nidy ganz zutrcifent．


 Den jdmedifden Ctaatamännern und bet roben Söldneridjaren，beren

 ber bhat und bentegierigen Solbaten an ifren Qeibern und ifrer ほabe genugfam vexpmitt．Gbex bie Sefynudit nach bem Baterlande mar po mädgtig in ihnen，bã̃ fie bie Furdit bor ben graufamen Solbaten muter＝ orütten．Durch einige Mogefande ließ̃en fie den ©eneralmajor Stal＝

 Jubel unter ben Babmen，„nidy anberas，als menn fie aus einemt

 （Gile von igrex seabe fortbringen tomten，wurbe über bie Etbe geidafit．
 an，und nur ungefägr $200^{\circ}$ ）blieben zurüdt．
 igx 马ammen mon Wethtagen，ats fie auf ben Wege waren；denn bie Stalbanifichen Bölter beraubten jie größteutcits igrex in Bänbeln und Säden mitgefüfurten gabe motrieben fie an，auf ben buxti）ben flegen nufgeweidten $\mathfrak{B e g e n}$ ifnen eilig $\mathfrak{z}^{u}$ folgen． $\mathfrak{H m}$ mit fortzufommen， nußten fie dos meifte，maz ignen gebliben war，vollendz megroerfen． Der Marfd be马 Szeeres ging mux bie sctucfenan．Won hier mendeten fiaj biete Erulanten nad）Teticen，Samnity，Qeipa und Qeitmerib，biele gingen aber auth nady Bittan und an andere factifiche 5xte．${ }^{3}$ ）

 fort nad）Biblymen，nadibem er tagz zubor bem Superintendenten und cinigen zu bempeben berufenen かatzerren mitgeteilt hatte，Dañ ex झirna
 fcinen Wegzug überrajditen Burger glaubten daburd dent längit gegen
 bie Sdyeden verraten $\mathfrak{G a b e}{ }^{5}$ ）Diefer Berbadt wax erwady，ats nad）Der（Erobermig ber Stadt in ber Safriftei ber Stadtfirde，mo bie （Sifitlidfen mit igren Familien，fonie einige andere Perfonen ©dfuk ge＝
$\left.{ }^{1}\right) \mathfrak{M r}$ ）．© $\mathfrak{C l}$ ．
2） $\mathfrak{B} . \mathfrak{R}$ ．

4） $\mathfrak{3} .9$. ，（E． 9 ．
5）（6． $\mathfrak{M}$ ．
 waxbe. Ber Borgang wird veribieden gejuifocrt. Sit ber crjt 13 Sayre

 зи ertenten gegeben mo bent Dffiziex ber ©butzwade, ben ©enerat= Wengenneifter, ungeidjeut wiflfonmen gefeizen, woranf ifn biefer zunn






 midy einc © ©
 wube. (Enolidf facint ber Borwurf, bab ex mit Bauer burd Brief=



 wefon wäte?

 Sebre getwefer mar, war auf ben Topmartt $^{8}$ ) tommundiert, unt einem



 nutio bis burd ciuen Siopiän bent in ber ©afriftei weifenben $\mathfrak{H z d}$ i=

 id) Gin Superintendent mot werbe übergangen, er afer bofömpt Eatba= gharid." ${ }^{4}$ ) Winkfer bat Den Siapitön, fo lange gu beibent bis ar cine

 unt bat ign, bei ifint cingufehren mo mit bent, was an Spcije mo

[^62]


 bat ben（Sbencrafmajor um 习erjdjuming ber armen ©tabt mib erfangte wenigftent fo biel，bañ ciue farfe Schujwadye bor bie Sirdye gelegt wutbe．Wixangel begad fich fetbit in bie sirdge und 〔ien wintlere Berwandte aus ber Safriftei in bejien あous gefen，wobin nod anbere getvician marica，bie ben Generafmajor auf ber Strabe un Eduas amicien．



 satgoticianuta preięgegenen warben，fondern furadi）amtlid）und auzer＝ antlidf fein Miffalfen an bemfelben offent aum．（Ex wat beamegen fajon
 nuhumbe und Bervarmungex fatent＂bie＂widerwärtigen Disurfe übex


 ifyen Dfficient bereita bent Mament nady befatnt，umb jie lobten feite efft evangetifige（bejunumg．
（Er trat in engen pexjonfidjen Berfify nit ignen und zeigte fid）
 war，gank ergetien．Uuto fiex ficht man duf bem $\mathfrak{P u n t t}$ ，wo eine wirt＝ lide © ©

 Unterthanen des Randos，baz won den Sxmeden fo granfam bergeert wurbe，redjt wax．Eifrig rebete er bafür，bafj man jogleid）ant Tage nad）ber ©riturmung ben Sieger un（bnabe bitte，fid）igm ganz uuter＝

 noer die fädfifichen Trupper gelangen lien，warent igm eit（ 3 rent ；er

 mid fejen ab，die Sajueden zu verraten und zu verfanfen．Saf begegre atiemand ins 1 hagliiff fut bringen，mic man mix getban bat；


[^63]Gabe，motalle Stumben erfangen founte，was idi begelyte，wie meint Shy，würben fic mit mix umgetyen lafien？Yeer ea fei ferne von mir， $\mathfrak{B o ̈ f e 马}$ mit $\mathfrak{W o ̈ j e n t ~ z u ~ v e r g e l t e n ! " ~}{ }^{1}$ ）（Ex verteibigte bie Sdumeden gegen $\mathfrak{B e f f u t b i g u n g e n , ~ d i e ~ m a n ~ w i d e r ~ f i e ~ e r g o b . ~ S o ~ j d r i e b ~ e r ~ a n ~ d i e ~ f a ̈ m t = ~}$ lithen fifmedifden Sberften in ßirna untex anberem：„Eine马 bitte idy

 Galten und bie Srone Sameden mit exdidteten Muflagen be马̆ Calviniz＝ mus meget，als pb er barunter ftecfe，nifft mehr befdimuen ．．．Şzo exfafixe，före und jefe idy biel ein anderes；dem ea mird in geifflidyen
 bafür banke．WSerben jie afer fortfahren，alfo zu fajandoen，fo wird fie （Sott noch megr ftrafen．Sie follten lieber bitten，ban Glutt bac gute $\mathfrak{W e r f}$ weiter wofle födern，alz vergeblifi bawider witten unb tober．＂${ }^{3}$ ）
 tönten；eq miiften färtere Beweife vorliegen，won ibm augegegangene


 worbent und follte aud die Strafe beß ßerrätere leiben．Windfer exfutr burd einen jamedifden Sientenant，ber in ：xrêben gefangen gelegen
 （am 18．Suli）unternommene Sturm auf bie Stnot erfolgreid）fei，jolle er（Winctiex）auf ben Marft gefiifut mot enthauptet werben，vgne ficl vorfer berantworten zu bürfen．${ }^{4}$ ）Alnbere Beagniffe finmont bamit ӥberein，und fo war er überjengt，Dañ ein shluturteil über ign gefâll jei．${ }^{\text {on }}$ ） So wurbe er genbetigt，fith ben ©djweden ganz in bie $\mathfrak{U r m e} \mathfrak{z a}$ merfen．

Ex folgte Dem Rate Des（Benerafmajore Stalfane，pid $z^{u m} \mathfrak{F e l b}=$ marifanf $\mathfrak{F a n e r}$ 子u begeben，ber ifn gewis verforgen werde．${ }^{6}$ ）MRit Weib und Sinb，ভdmager und ©dmiegereltern begab er ïd auf bie
 bes（Seneraymajors fubr．Radibem er in Scalutenan gepredigt batte，



[^64] Bl． 43 fit

2）Ea ift ber wat gemeint und mafrideintid die Gedfier．
 f．Styreiben u．\｛．iv．Bl． 36.

4）Acta Die Vocationes u．i．1w，31，30 $\ddagger$
5）Sareiben u．¡．w．W1． 43 ff．

mid wutbe gut aufgenommen. Machbent er eine ifm angebotene Feed =
 in Wobnten ubertragen, mit woldger bic firdulde guffidt über bie um=
 nur ber Sirone Sdfoeden unmittelbar unterworfen fein und fünfig weiter beforbert werben follte. Dex Srone Sdpeden zeigte ex jibl num mit Qeib und Seele ergeben. §in ben erwäfuten zwei Briefen frohloct ar über ben Sieg der fatwedifden Waffen und betet fïr beren meitere ©rs folge, mälgrend er über ben Grafen Sodefo, ber bem Sturfirtiten von
 - (Hott erbarm' es - Graf §akfeld").

Den Wegzug winditerz won Sixna barf man nact ber gegebenen Suffärung über bie utmittelbare Beranlafinag zu bemfetben nidyt länger

 fondert um fein Qeben zu retten wio fity fitier und getroft berantmorten $3^{11}$ *ounen. ${ }^{2}$ ) (Eine folde Bexantmortung $\mathfrak{i f t}$ igm leiber unntoglich gemadt wurben - Durd pigene mo burd frembe Sdulb. $\mathfrak{A m}$ 28. Sttober
子u Dreßben mit ber Witte, ifm mitzuteilen, of eine Slage mider ihn eingegeben worben jei, und wem bies nidy gejdebyen, einen Befehl an





 getommen und mälrend jie bie ©tnit Vefagert mb bejeģt gegalten. ${ }^{4}$ )
 105 f.), bic man ald gegen die Etabt gexidhtete Drobungen auffapte. $\mathfrak{j n}$
 butell der Mat, bie Gedjer und Bertreter der Bürgerictaft, ifnen $\mathfrak{F} r i f t$ $z^{4}$ geben, biz bie Sdymeden von ben Sonbezgrenzen abgezogen feien; belut fie fürditeten, WBinfler, ber unter bent Sibuke be马 fífmedifdent Seces fid befinbe, werde, wem fic etwas gachteiliges über ign autagten, feiue Drohung wahr madhen und ber übel zugerideteten Stadt, it bie ber

[^65]


 $\mathfrak{B a n t r} \mathfrak{F}$ ӥrbitte für bie Stabt einlegte，biefelfe vor dem Sdjiffal，nieder＝ gebramit zu werben，gerettet fat．${ }^{2}$ ） $\mathfrak{Y}$（m 1 ．Mäzz 1641 wiedergolte Dn马

 wiißten nifyt eigentlid），fariefen fie，was den ehenafigen $\mathfrak{Z x c h i b i a f o n t a ~}$ Wiudfer veranlagt batie，ans freiem wiflen jein ifm mbertroutes
 bon einem unter ifnen etmas zum Vadfeif feines samens ausgeiprengt worden fet；da niemand genamit werde，jägen fie nidt，was ifm miber＝ fabren fein möge．Wolle er aber jemanden belangen，fo folle ex＇a fitgn＝
 berantworten wiffen．${ }^{4}$ ）（5ndlid）wande fich Winctler felfot an ben ßat， bic Sedjaberrat unb bie ganje Bentent ju Pirna mit cinem Sarciben （alis Stralfund，ben 17．Dejember 1641），in weldjem ex fitif bitter baxiber beflagte，bas̃ fie burct feine Bermahnumg fith batten beewegen Yaffen，igm zu feiner $\mathfrak{B e}$ entwortung zu heffen，und fie beffiwort，body

 feinen guten Ramen you bent fletfen zu reinigen，ber an bemtelben
 welffer burd cinen Mactionmen，ber in Sema ftabierte，im Sofre 1786

 Windlece debenslauf von dem Privatgeleyrten Wenzel in ben＂Blattern


[^66]$$
-109-
$$
nenfdenfreumblide $\mathfrak{B e r m u t u r g ~ w o n ~ D e r ~} \mathfrak{U n i c h}$ tit Winctlere Daburd wollige

 berraiterifden $\mathfrak{T h}$ aten begangen Kat, bup er aber mit fierz und Mund auf ber Seite beg Zanbesifinbeg fand. (5a war baher nur Golgeridftig won ifm gefoneett, bafj er fidi endlid in fanmedifde Dienite begat.
8. Die $\mathfrak{T}$ Gätigleit ber fducbifden $\mathfrak{B e f o t a n g ~ i m ~ M o n n t ~}$ Guguft und bic burt fie verurfadte Mot in Birna und deffen $\mathfrak{u m g e b u n g}$.

 That Grmo Dazu woryanden; Dent mefrere ©ejangene fotten einfollig auggeing, bie Bejabung wirbe, wemn Stalfank aus ber ©egend bon $\mathfrak{D r e s b e n}$ zurüffefre, mit nad) Böfmen ziegen. \{im 26. Sult meldete



 getjen und ign "fo viel ala mioglid) zwaden" fornten; auth mafnte er, daf man jith, wem ber feind nggejogen fei, wor den verborgenen ober Segefeuern in acyt negme.2)
 wabruelmen, wie bie Befakung in eifriger Thatigfeit mar, fidf mieder mit Lebentuittefn fu verjegen. Won Detu im Felbe ftefenben Betreide fucte man fo biel ata möglid) in bie Stait zat britgent befonbers von


 Gohnfein und Stolpen gethout gotte, am 2. Stuguit bon Stolpen fer

 von jeber Compaynie ber famedifalt Befaţutg 25 Mamt aumaichict,



${ }^{1}$ ) Strutiben u. \{. w. B1. 135.
2) E6D. Bl. 134.
3) Beridite 1. \{. 11. B1. 135.
4) ©itreiben $\mathfrak{4}$. $\mathfrak{w}$. $\mathfrak{B l} 177$ fi
 5. Nuguit murbe ferner $\mathfrak{x a g}$ für $\mathfrak{T a g}$ bon weiter fer eine grone

 Reiterei eine groke $\mathfrak{U n z}_{\text {zaty }}$ bon Wagen mit 300 Sdyfl. Getreibe won Reuftabt $\mathfrak{y e r}$ am jenfeitigen (5tbufer an und murbe um bie Mittaggzeit gerüfer fleförbert. ${ }^{4}$ )

Die $\mathfrak{l u g g c g e n d}$ von Wirna murbe wieber gefrandibakt. ©fegen bie Batern non $\mathfrak{D o r f} \mathfrak{W e f f e n}$ verfuthren die Schweden bahei gewaltthätig und trenfos. Diefelben hatten eine Qieferutg won 100 Siffeffl. תorn

 entgegen mo fagten, fie fouten nidjt nady ßirna gehent ea wären Saijer= lide angefonmen. Die Bauern faentten bex fede Blaubent und gingen wieder in ihr Dorf zurürf. Saum aber waren fie bafelbit angefomment, ba famen bie Sdjwèen und natymen uidft allein bie 20 Schffi. mit, fonberit aud), waß fie jonft nody auggeronfou hatten. ${ }^{5}$ ) Bon ben Dör=

 lich 2 S(f)ff. ${ }^{5}$ )

 Die Banern von Struppen und anbern um Birna liegenden Drten faben
 zuernten, mozu ignen ziberbieas bas Bugbiey nangelte. Wer jid in Fefoe finden ließ , wurbe bon ben Scfimeden angegriffen mob bermuthet oder gar getötet. Mandge wurben in bie Stadt gejajleppt und zum Mablen,
 Ftelle man fie an bic gefäfrlitiften ミrter, wo bam biele burch Scaifie bom Sajoffe feral ume Seben famen. Die arnen Seute lieg̃en am 11. Wuguf burd ben Sherforftmeifite b. Siebenan bem Surfïrften ifue Sot flagen und aufragen, wie fie fity berhalten jollten. ${ }^{6}$ ) Ber $\mathfrak{\Re u r j u r j t}$
 zur Bollbringing ber Ernte Sifberbeit Gaben fönten, und wolle bawor Gald weiter (figreiben. ${ }^{7}$ ) Wemn bic Baucralleute bon ber amgebcutcten

[^67] $\mathfrak{F r}$ ende bariiber empunden Gaben. Die (betyeimen Räte rieten am 30 . Juli zu cinem Unternefmen gegen bie Stabt Firna boer wenigitenz gegen bie in ben geanden ber ©ameden befindidje đlberfagrt über bie Efbe, um im fatle bes bexingens unter anderem "auf erfolgtes bequeme Wetter" bie Ernte in ben näditen um ßirna gelegenen Dörfern eint bringen zu tönmen. Sie fdylugen vor, einen Teil bavon ben Solbaten und einen $\mathfrak{R e i l}$ bem $\mathfrak{B r o v i a n t w e j e n ~ a n z u w e i f e n , ~ D a ̂ ̂ ~ u ̈ b r i g e ~ a b e r ~ b e m ~} \mathfrak{z}^{\mathbf{H}}$
 gendermajen: Sobnld Der Surfurft Truppen nady Firna geidicft habe, mären bie Bewobner ber an Birua grenzenben 5 Orffliften, bie fitit muter Der $\mathfrak{F e f t u n g}$ Sibnigitein auffieltent, burch Den Oherforjtmeiter $\mathfrak{b}$. Siebenan aufinforbern, fich in igre Dörfer zul begeben und bas reife Getreibe zu idneiben, worauf jebem jein Teil gegeben mürbe. Der Sandutant mödte, benterften fie mody, Den ifm zrgefallenen Teil nach sirna aufz Sdfloj
 Frinbe zu teil wiroe. 1) $\mathfrak{H}$ m 28. Muguft miedergolten bie Struppener ify (sejud); fie Gatten immer nod) nidit ernten fönnen, weil fie wegen
 fidyer taaren. ${ }^{2}$ )
 ibree Rebens fidi unter bie Feftutg Rönigitein begeben hatten und da= felfot feit Ditern ${ }^{3}$ ) unter freiem জimmel gelegen hatten, eine erfidereflidie Wobe erreidjt. Biele waren vor sunger und Summer veridimadtet, bicle bon Geftigent feranfgeiten Dabingerafft worben. Bom 29. Suguit an
 ftcin Ingernden Baueraleute gehartern. ${ }^{4}$ )

 grozz war. Sie Woffrung auj reiden Erntefegen war ihnen gänzflid zerronnen; benn bie fifmedifden Dberjen gatten zwar Dafür geforgt, bnā fie und ihre Soldaten mit (betreibe verforgt mitroen, die Biirger aber fonnten und burften nicht ein sionnlein für fidi einbringen. ©es herridite baber groker Mangel unter ifnen. Waj fie nodi igx eigett genomit Igaten, war ignen burd Dfiziere und (Bemeine genommen worben. Dieje
 Borrat an (Setreioe, Bieg, Wein und Bier berauigenommen; jene batten

[^68]unter bem Worwand, mad) (betreibe futyen zu mitifen, Sianfer mid Seller butdgenten lafien, twas fie babci gejumen, an fidy genommen momant
 und bejtrajt. Die feer fetgenden Ganfer, wetde neijt Witwen ober un= mündigen תindern gefgarten, wurben von ben Soldaten, welfte cinige
 Die Wienftciftumgen, weldje bon ben (Eimwofnerit geforbert murben, Görten nidift auf; fie mupten fdintat, Betreibe mablen oder in bic $\mathfrak{M u i t f l e n t}$ tragen, (5xaz boten, Waifier tragen. ${ }^{\text {) }}$ )

 bie beidell Stndtwaffer, bas intere und obere, an ben Şauptqueflen abz



 reines Wafier gab, ber Extpeter, won weldyen bas Wajfer zum Sodjen mo Trinfen gefolt werben mup̌te. ${ }^{2}$ ) Balb aber wagten bie Bairger
 ergriffen diefelben und zwangen fie zun $\mathfrak{G r b e i t e n}$ auf ben nofegelegenen





 gefiilhrt, bie mit (bewalt nits ben Süufern gehort murben. Such bicjer Dienft war mit Kebenegefabr verbutoen, weil ber Dit wom Sdflofle bejdoifen werben fomute. ©o febten bie armen (Eimmogner "in mefr ats ägyptifcher Bienftbarteit". ${ }^{3}$ )
 nad) wic bor bie wödfentliche sontrigution von 100 Thfrn. für bet Bommanbanten aufzubriugen. Bei affeden lag ber bandel zu ほaffer mot zu Rande, von bem fid) ein grojer Teil ber Cimpofuerfant mälyrte, wie naturlity, ganz darnicber. Sen wenigen Bürgern, die nody am Scben geblieben waren mod bic Stabt nidft berlajien batten, fanto ifx


[^69]Fat und bie Bürgeridaft mit cinem ©afriben an ben Bommanbanten〇berft Matthias Sibwitify ${ }^{1}$ ) und baten unter Gerzbredjenber Sdifocrung
 leøzung dea von Baner ignta berlichenen Schubbriefes abzufelfen, bie wödgentlicfe Sontribution aufzubeben, ber Bïrgerfhaft die Bexpflegung

 ihren Ermerb futben bütfen, den armen Würgern aber, bie niduts mefor
 Orte wenbeten. Der Rommanbant exteilte ifnen Gierauf ben Befdecio,


 bwei Rataherren und zmei ßürger getwablt, welde nady Böhmen reifen und basfelbe bem Felbmarjdall überbringen follten; aber weil fidy bamala
 nugte bie Feife aufgefarben werien uns ift bann unterblieben. ${ }^{2}$ ) Die ungtüflidgen Cimmognex ßimas muj̃ten ifx clend weitex tragen.

Seit ber ßeritotrung ber gegen bas Sdfloz exridteten Sdanzen und bem Sturm ber Sadien auf bic Staot unternabmen die Sampeden
 meift in ber Stadt, in ber fie fich aber bon Tag zut Tag ftärfer verbauten. Die in ber Mäthe beß edflofea gelegenen bözernen und mit


 mittags 6 Uhr jprengte eine Єana bon etwa 50 Meitern, Denen Miz= fetiere nadjolgten, finauf auf ben $\mathfrak{F e r g}$, um dic ©olbatemweiber, bie bom Scflofie nad (Sumerzborf um etwas Dbft gegangen maren, weg= zutefmen. Sie erfangter eines ber Weiber, Güß̃ten danüber aber cinen Sicutenant zu Wferbe jamt 2 Mugfetieren und einigen Sferben cin;

 Qiebenm eiten ழanoftreid gegen ba弓 auf ber Weibe grafenbe Bieh ber


[^70] fitina mio madfen cinige（Befangene．1）
 （5）tamen bon ßähmen uffer Berggiep̆gibel fer 4 Compagnien bon dem
 200 阿erbent in ber Stabt an，morauf bie 4 bajelfjt liegenben Com＝ pagnien yon demielben ऑegiment früh nadi 7 Ufx mit Saft mo Faxt auf bemfelben Wege，den jene getommen waren，abzogen．${ }^{2}$ ）
$\mathfrak{R a d j b e m}$ die Sdmeden am 13．शuguit von dem am Sdlofjerge
 ber S（f）lof̆pforte zu untergraben angefangelt fatten，bauten fie am 20 ．

 zum Sirdithofe bei ber sinabemidule murbe gleigfalla mit ßalifiaben ver＝
 gemauert．Gierauf verfudten fic in ber Raft bom 21．auf Deat 22.
 von Sめanzen ub Bfahlwerfen bem Satlofie nod näher zu fommen， was ifyen aber gänzfid）miß̌lang wio viel Mrantidaft foftete；Denn
 mutre，umb mit Stüfen，Doppelfoten mo Mubfeten anf fie feuern．


## 9．Siebenauz Bemüfungen um bie fernere Berteibigung Des 厄dyoffes．

Der $\mathfrak{Z u z u}$ zum ©dilofie war jwar jeit bem 17．Juli offen；ba aber bie Stime
 Qtebenau mafyite baber idjun am 5．Muguit，bie gute（belegenteit zu be＝


 burütgegangen war，erbielt Liebeuan weiter nidita nta das Berpredfen，




1） $\mathfrak{B}$ ，\％．，\＆．Y．
 W．आ．，E．9

${ }^{\text {4 }}$ ）Satuiben $\mathfrak{B C} 141$ if．（fr wendete fierzu cine（bebeimparift ant．
5）©6b．W1． 177.

Ghichen, damit burct bic Soldaten ber Sajlozbejagung ©etreibe bon ben umliegenden F̌efoern eingejammelt merben fönte, wa bom furfürften ffon an 22. Sult angeorbnet, ${ }^{1}$ ) aber bibfer nidyt augzufüthen gewefen war. 2) ©er Surfürft war, wie er am 19. Whguft mitteilen Yieß̉, int


 Stflofic natye $z^{11}$ fommen fuctien und ,ifin mit einemt and bem andern
 nidfts eingetroficn mar, verlor Siebenan beinake bie ©beontb. Yndere Seute, farieb er, mödteft ben Worrat auf bem Salofic dem furfuriter gegeniiber größer gemant baben, ale er mirtlich jei; toenn fith cin llnglüd zutrogen jollte, mödte ber Shurfurrit ifin fïr entidulbigt Ghaltetr. ${ }^{5}$ ) §ierauf twuben in ber Madft vom 29. zum 30. Yuggut unter bem (beleit fächififuer Theiter auf einer $\mathfrak{T n j a b l}$ Bagen 86 Sdjff. $\mathfrak{M i e f l} 93$ Sdjfl. Sorn, 20 Schfll. Sulz überbratit, fowie allerthand (Gegenftanbe aut bem Beughanfe zı Dreaben, inie: 20 (Frnnaten it $16 \mathfrak{p f i n d i g e n , ~} 20$ (Stamnten in Spfündigen Mörfern famt ben Bünbern, 2 (6tr. Werg, Salpeter, Scfivefcr, (Frlen= und Sindentofle it. f. w. ${ }^{6}$ )
 v. Sabielb getommen, um fith utit ber Rage bes Sdilofice atto ber Stabt befonnt zu madfen. ${ }^{7}$ ) $\mathfrak{A m}$ 30. Shguit noch zogen bie fädfifithen Truppen wieder $\mathfrak{a b} .{ }^{8}$ )

Des nafenden berbfee megen bat Bebenau am 5. 2uguit, Bremt=

 forjtmeifter, wollte die verlangten 60 Sdyragen folz in ber Elbleite unter ber Fejtung Rönigitein jalagen lafien und $10-12$ Sdud. Bretter in Sdanbau ergandeln. ${ }^{10}$ ) Stebetau mar audf barauf bebacht, bic im

 bon Erbe auf ber äußeren Mauer itt ber Qänge von 50 zefnfdufigen刃iuten aufzufügren; bie Erbaumg bon befferen Wofyungen für bie

[^71] Qiebenaus gufift verlegt，on ben zeridopfenen Didyen，Türmen und bem Brumner mupte gebaut werben．${ }^{2}$ ）Den Thorbat weridiob ber
 unterblieben biz zum Ditober．

##  $\mathfrak{T r}$ appent．


 $\mathfrak{Y}$ nerbicter madjell，ifm nidft allein cin Seiffgheer von 4000 ober 5000 Mann zu fajifen，mobin ex ee begebre，fondern aud nad Mïgridjeit Den 刃iüfen freizugalten．Der surfürit nagm bie angebotene 乌ilfe bant＝ bar an und gebactite baburd）zutiädift fidf der Stadt Firna entweder



 bのa Unternefmen gegen Wixta in $\mathfrak{U n g r i f f}$ genommen wurbe．Borlăufig
 §irna und bradften ben fajwedifijen Streifidaren nidyt unbedeutende $\mathfrak{B e r l u f t e}$ bei． $\mathfrak{A}$ m 27．Muguft nodit traf eine Fabfeldide Sifur auf Sameden，bie aut dex Stabt auf bie Dörfer fid）begeben batter，um
 ant 10 Faffinefte nebjt viefen Weibern und Sutgen gefangen umb ex＝ beutete megt at 30 Bferbe．${ }^{5}$ ）Зwei Tage barauf，amt 29．Tutuft，machte
 auf Sumbidajt ansgeritten bar， 14 （Befangene．5） $\mathfrak{V}$（m 3．September
 lang ify jogar，vout ber fafmedifyen Meiterwache einige sefangene zu

 angegriffen unb bis auf 9 gefangen genommen． $\mathfrak{Z n}$ bempelben $\mathfrak{T}$ age



 \＆1． 17.
${ }^{\text {2 }}$ ）（5bd．Bf．6－10．Safreibett u．f．w．Bf． 182.
${ }^{8}$ ） $22 . \mathfrak{F u t}$ Execution $\mathfrak{u}$ ．f．w． $\mathfrak{B 1} .166$ ff．175． 178.
${ }^{\text {4）}}$（5bb $\mathfrak{B 1}$ ． 282.
${ }^{\text {5）}} \mathfrak{M} . \mathfrak{R}$ ，©． $\mathfrak{F}$.
${ }^{6}$ ）©bb．，ferner Sdreiben u．f．w． $\mathfrak{B l} 1.159$.

Biegiment angebörtent, in enter Mïfic jenfeit der Clbe 4 Meiter, 4 gourier= jaüßen, 4 Solbateniungen unb ettid)e Gotbatenweifer, Die bes Mablenk wegen fich dafelgit Gefanden, ïferfallen und alle gefangen getwmmen. ${ }^{1}$ )

 Buner uberfaritt Mafatg September bei Miefrif und Seitmeridg bie ctbe und bejezte giexanf die Eragedirganafie in ber begeno bun Mutenberg, wo ex bie gegen Mitte bes Munats itegen bfieb, watyrend er burd Weiterei und 2raguter bie wo (ryfurt nad) Cyemuik gebradgte Muntion
 maridicren, wäre gefülyrlidy gemejen; dern ßaner Gätte bnourd veran= lağt werben foumen, mit jeiner weit gröjecten Mocht zuifden Birna und Dresben cintubringen. $\mathfrak{H}$ a aber um Mitte September Baner fid mieber



 Giffatrupen, Muntion und Sroviant zu Waffer zut verwehren, was biaher weber wom sobuigitein noth bun ©dflofe zu Pirnn ans ge= langen war. ${ }^{3}$ )
(Gerube in ben legten Wbochen batte zivifthen ben Schmeden in
 $\mathfrak{Y} \mathfrak{A}$ 6. Septenber früt waren 4 mit WBein, Bier, form und anderen
 in Finna angefommen; im bidten Siebel waren fie unter ber Fefturg
 סen 30 Mhatetieren bemerft murben, dic Qiebenau unter bem Beffht
 Scptember idicfte Ginmieberum ber Mommanbant won अirna 2 Sdiffe
 Dicfelben fuften zumäfit biz æathent, in ber forgenden $\mathfrak{R a d f t}$ gingen fie mit verfianttem (beleit miter ber Geftung Suinigitein wonber nad) Sdan= Daut unt in Den mädjiten Tagen nady Tetjthen mo $\mathfrak{Z e t m e r i b} .{ }^{5}$ )

Sun wurbe endich ber bon (Efriftopg b. Qiebenan bereith am

${ }^{1}$ ) $\mathfrak{F I}$ M., ©. M.
 Beritate u. f. v. $\mathfrak{B l} 184$ ff.


5) ভdreibu u. f. w. B1. 160 f. 165. Serifte u. §. w. B1. 189. 191 f. M. Mi., $\mathbb{C} . \mathfrak{M}$.

 Qente, unter benen fidy biele ふimmerfente und Sififfer befanoen, crboten
 gölzer gefangt werben follten, bamit bic Sdyeden, wem fie mit ifren Sthiffen binauf wären, nidft wieder burdfifomen fönten. Da ignen nber in ber folgenden Siatht bon Den Sthweden, weldye bie Sciffie ge= teitcten, nidyta übles miberfutt, während die bouper in ber untgegend

 war bie Berwafrung der (flbe utter ber Feintury sionigitein fertig. ${ }^{2}$ ) Sie erfülle itren Buect; dem bie Sctueden whrben wirflid abgefalten,

 eroffnen \{ei; aber ein Qieutenant, ber nit 6 Colbaten in ber Macht bom 20. zum 21. September auf $\mathfrak{B a n e r} \mathfrak{B} \mathfrak{B e j c h l}$ bie $\mathfrak{B e r m a c h u n g ~ u n t e r f u d t e , ~}$
 worauf bem aud ein Werjuch materblieb.
$\mathfrak{M m}$ 18. ©eptemfer bereit弓 lut man in ©rez̉en Cofaübe unb Muntion anfi, babfeld lien bie faiferlidjen Meginenter aus den muar= tieren riuden, und Die Sadien madten pidy fertig, nadi Birna zu max= (ditieren. Die Sdiweben, die nod am fpaten Mfend Sumbidnft bavon crbieltent, ${ }^{5}$ ) erwarteten ifue 9 Hifumf; aber erit am 20. Scptember gingen
 und begamen bie Stnot zu belagenn. ${ }^{6}$ ) Sie warbe gänflidy einge=






 woulte natu in bie Stabt mexfen. ${ }^{7}$ ) Wic Befdiegung batte bereita ifyen

[^72]Ynfang genommen；am 22．September früh murbe ein fflwedifder $\mathfrak{R a}=$ pitäul aui bem ©berthorturm burdy ben グopf geidjoffen．1）Da Yiei bon mefreren Exiten bie jitfere Madridft ein，Dan Baner mit einem farfen
 Wirna und Dreâben cinzubringen und bent faiferlidy＝fäc）fifgen §eere Den Яitazug auf Dresben abzufaneiden．${ }^{2}$ ）Der Drofenden（Befaly zu

 Marfmittag in guter Drbumg umb ohne Berluft exforgte．${ }^{2}$ ）

## 11．Dex Mbzug Der Sdmeden．

 und 3 Brigaben zat $\mathfrak{F u}$ ® beitand und cine Stärte vont etwn 7000 Mant fatte，${ }^{3}$ ）bem latifertid）＝fädfiithen seecre affo überlegen war，lagerte jich in Den ber Stadt benaduarten Detichaften anf dem linten ©fbufer．Daß 5 Saptlager befond fid）wieber in Behifta．${ }^{4}$ ）Run folfte bie unghaffitife
 Sdfweden gewejen mar，enolidy ifrer Bedränger ledig merben．Slber
 fortziegen werbe，verbreitete fidy am Mbend dea 22．Septentber bas idureff＝

 früber mit Bangen gebady hatte，jollte zur jurdtbaren Wabgrkeit merben．
$\mathfrak{A m}$ Morgen bee 23．September beriet ber Mat mit Bertretern ber ßügerfdaft baxüber，wic bas fiftwere 引ngliuf abgewendet werben fömite．© $\mathfrak{E}$ murbe befiblofien，bem zelbmaridadf Bater in einem benüti＝ gen Sdyeiben bie biaber extittene groje siot bemeglidy worzufteflen und ify um Sxomung ber armen ©tadt zu bitten．${ }^{4}$ ）Daß Sdureiger wurbe jogleid）abgejapt．Die in ber Stadt antwefend Moeligen，（Geiftlidyen，

ex berfelben zum Mnzünden ber 马tabt bebürie．Эduretben u．¡．w．1641． 1642.




 9277．Birna ijt alip burdi den Mmmaridy Banevs und burd ocn Mozug ber jamesifaen $\mathfrak{B e f a b u n g}$ ber Gefabr entromen，bun ben Sadfen felbit in Brand geddujien zit werben．

1） 33.9.
${ }^{2}$ ）22．Wud Execution u．f．w．W1． 285.
3）Satreibet $\mathfrak{u}$ ．f．w．B！．172．Weridte u．f．w．Wf． 210.

 belajien, bie zwififen Sableden und bem Surfiarften bon Sadjen \{dme=

 flebten fie ign barum an und gäber fich famt ben Sbrigen, bie ふirden, Sbulter und bie ganze Stabt in feine (Bnabe. ${ }^{1}$ ) Man batte exfabren, Baner befande fidy auf bem Wege nady der Stabt, mo fo gingen ifm Die beiben beiftliden wit effidge anbere Berjunen entgegen unb über=
 \& aber bor ifren 9 fugen tut warf bie Etïcte auf bie Erbe, indern ex anf bas Beipiel bes surfuriten hintiee, ber audf tein Bedenten getragen babe, dic Stabt ju berberben. Batbent Baner in bie Stabt gefonmen bar, fleften ily bie Bürgermeifter, Yat引perjonen, Sedjer wio biele Bärger nod cinmal um ©nade an, evbietten aber feinen anderen Wefdeio ata ben, fie jollten innergnlb zwei Stmben bie Staot berfafien, wemn fie nidyt mit © Seib und sino berbremen wolden. Bunt oritten Miale
 als ex fich nath furzer Gnmejenfeit mieber aus der Stadt segeben yatte. Quj ben Smien baten fie um (Erbarmien, aber vergebene. ${ }^{2}$ )

Sext lief $\mathfrak{B a n e r}$ unter Trommelfdlag ausrufen, alle Burgersfente
 aug ber Stabt, bie in Brand gefteft merben murbe, uber bie atbe
 Bittern und Bagen erfaßten bie Einwohner Weib mid Rino und bả



 bie ©্Koldaten auß bem Lager in bie Etabt cin, plündertent in (5cmein= johaft mit ben barin liegenben Sameraben alles rein auz und verbarben,
 fingen fic Gierauj an, bic unteren Stabtmanern bom Dohnaijuen Thore
 tomuten, uieberzuteipen, womit fie ant folgenden Tage fortjuhren. Die
 lebterer burdbrodien, daja bas waifer adlief. Die Thore mb Turme fuften zerpurengt werben; aber an zwei Titmen, סem Sivonenturn an


[^73] és bie Sifmeden nidft recif gelcunt＂．${ }^{1}$

Diefeg Werl der Berftörung，Dą nur Dos Borfpiel jein folle zur völligen $\mathfrak{Z e r n i d f t u n g ~ D e r ~ S t a b t , ~ f a g e n ~ e t l i d e ~} \mathfrak{F i t r g e r}$ mit ant，bie noct in ber Stadt geblieben waren ober fich mieder bafjin zurücigeivagt hatten． Sie wendeten fidi am Madhmittay bez 24．Septenber an bet fiblvedifden
 und That beiftehe，den Brand pon ber Stabt abzuwenben．${ }^{2}$ ）Man


 beim Weldmaritgall Baner für bic ©tadt ju berwenben．${ }^{\text {² }}$ ）Der watere Mann unternahm an Muend bea Dienstage den mit Rebensgefabr ver＝ bunocnen 彐itt auf bem Bjerde Des Oheriten Efterling，fam nady Über＝ windung zablueiffer Sgindernific und（bicfaguen gficelich in Dreaben an，
 Surprinzefiul an Baner．Wieranf fefyte er am Morgen des 25．Sepz


 Dem berfelfe es getejen，geridgte ex bic überbringer an，beim Somman＝ danten in ber Stadt foffen fic fidi bie watwort holen．Dutd）biefent

 Stadt mit bem angedrobten Brambe verichonce，abcr bie Thore，Tüme
 fiturt toerben．${ }^{5}$ ） $\mathfrak{D b}$ Baner fid）wirflid Ducch Den Bricf Der Bur＝ prinzefin lyat deftimmen lafien，won feinem 刃orbatien abzuftefen，oder ob
 Dufingeftelt Gleibu；jebenfolle wird bas Berbicuft Jacubaere und der siurpritzefịin um dic Bettury Der Stabt buburd midit geftymälert．${ }^{7}$ ）

[^74]Der Sivmmanbant Eberit sibwibti) erfielt fieranf $\mathfrak{B e f e f l}$ zu fifteunigent Guforube. Mun trugen bie ©olbaten Bievfäffer unter bie Thore, in dic Türme und in bas Salzhaus und plinderten die Stadt bolfends auss. Madmittage 4 Mgr endid) maridierten fie mit ffiegenden



 Gränite entjtanden, bie die ভtndt aufz außerite bebrohten, zumal Mangef



 1651 bie $\operatorname{Bürger}$, ,in grofe 9 trgit und Bebrängniz mit übergäufigen ©bact und $\mathfrak{G n w e i f u n g e n ~ d e r ~ D f f i z i e r e ~ g e r a t e r " , ~ b a t e n ~ f i e ~ d e n ~} \mathfrak{g}$ (potgeter Jacobäer, Dem
 ganze Bürgeridaft bicfer Stabt nody gar wobl zu erimern, wie madifita der Gerr ifree bjaftez angenommen und am berwidjenen 1639. Jafre, ba der Frind

 wüncdutem (Ende nädit und gïttlider wiffe erbalten Gat". Diefer Brief, welcher won 11 Obermeiftern im গamen ihrer banbrerfe, bon 4 Rtgeorbneten ber Bürgeridaft und 3 anderen $\operatorname{Bürgern}$ unterfditieben und am 22. Wiärz 1651 aus=
 $\mathfrak{B i z n a}$, Der Dem Berjaficr bic Benübung Desfelfen gütigft getattete. Die Dant=
 thete ( $\mathfrak{m a r f t} \mathfrak{M r}$. 17) angebrafte (5sedenttafel grehrt. Seit bem vorigen Jabre trägt aud eime Strake ber ©tabt feinen Manen. - Die §ürbitte der fur

 cinc Berwendung feines છerrn für einen Bowerber um Das ertebigte Diatouat

 (3ott burth ihre Borbitte fie salviret bticber". Acta bie Vocationes u. f. m.
 prinzefint in einem non iqn cigenfändig untergeidneten Edfretben ben Shat um
 ©(freiben bezog fita sie ßurprinzefiin auf ifre im Jafre 1639 fär bie Etabt
 Samen ift ef fit cetlären, ban bie fürbitt ;

 jeidnact.



 lyatter, Sdreiben u. i. w. Bbl. 187, 236-239.
 zueitenden Qente Galfen ben Brand fitfen. Dic Turme mo Tgore

 fidit wieber in ifre fianfer begeben, wornaf ein Teil berfelben nody am
 flüd)teten alle wieder $\mathfrak{h e r}_{z}$ ufanden. ${ }^{2}$ )

Damit ben faft gänzlid) zu ©rmbe geridteten Fintoohtern nid)t
 Surfürt an Ziebenau den $\mathfrak{B e j e f l}$ ergetjen, Dañ ex feimen Solbaten alfés ß̧ündern und alle Gewalttgatigleiten ernftich vervieten und ben ßitrgern feinen Schaben zufügen lafien folle. Siebenau, bem der $\mathfrak{P e f c h l}$ vont re= gierenben Bürgermeipter zu ber ©nmbe eingefandigt worben bor, ba die
 Mammidnit verbiitet. ${ }^{3}$ )
(Die Stabt bot einentramigen Mublif bar. Da cin grojer Teif der Wiater gefoteift und ber Stabtgraben faft trocten war, fo war fie $3^{4}$ ciner zientidy offenen Stabt geworbent, bie gegen einen Feind jatwerlich




 Bie Stabt war burdy Schut mo Murat, Der an vielen Srten ber Stadt lagerte, fodanblid) berumreinigt. $\mathfrak{H}$ m 28 . Eeptenber bat ber giat ben Surfürpten, ber Stadt cinige Mrtillericyferbe zu' fajifen, Damit bexjelve




Gujerfalb ber Stabtmanern foar alfes niebergebrant; aber nud) in Ser Staot jellgit waren 70 Sillfer gana uber teifweife zerftört. ${ }^{8}$ ) Mm meiften waren Dabon betroffen Die bem Shbufic nabegelegenen Stadt= biertel. Stwa 20 teifis in Wribathefidi, teita im Befibs der Stnotgemeinde

[^75]
 dient Gatten und babei größtenteifß zerftart worben waren, butuden auf furfurfitlide $\mathfrak{B e r o r b r u n g}$ vom 7. Dttober 1639 wollenbs niedergerifjen und abgetragen, weif fie bem Shlofie, bas auf diejer Seite feinent Braben
 diefe bem Sctlofie $\mathfrak{z}^{u m}$ Borteil burgenommene Zmangảenteignung nidyt gewä̆grt. ${ }^{2}$ )
 war jerciittet; bie meiften waren in Wrmut umb Sdutben gerater. Bon ben Steueriduotien ber Stait murbe im Sayre 1641 cin reifflidea $\mathfrak{D r i t t e l}$ (21223 Scfic. 5 Br.) nicty berfteuert, weil ber (3xumbefib, auf Dem fie Gafteten, ganz wiifte lag; ber Fiejt war bis auf $20047 / 4$ Gdjú. exmäßigt, Die rirflitf berfteuert twarden. ${ }^{4}$ ) Dą Stadtaermögen war mit oricienden Schulden belaitet.5) Unter bem fortonuemben Sriega= getiintmel ber nächiten sabre tomnte fich bie Stabt nicht ergoten; bem
 lidfer seabe fteigerten, log ber bürgerlidge frwerb böllig barnieder. Dna Safr 1639 mit feinen ferben Sdictiatefatäget war für bie Entwidfelung dex Staot $\mathfrak{P i r n t a}$ ein furdtbar verfängniabolles.



 u. f. w. 1641 f. Bl. 58 . Loc. 9278.
${ }^{2}$ ) $\mathfrak{D e r}$ शinfaufswert der BBürgerbäufer betrug nad den Stadtbiudfent


 bruaf biefer §üufer an barauf gaftemen Gapitalien, $\mathfrak{E r b}=$ und anderen Binjen,

 - Acta $\mathfrak{D i e}$ ruinirten geiftiden und Sdulwohnungen belangende. Bi. 41. M. W. Kep. IV. Cap. I. Nr. 16.
 ial $\mathfrak{F a f r c} 1635$ aufgrzeit)nct tobrben waren, nidt 850 mchr lebten. Eitige Davon
 naiid)en 『lenos̉" 1639.

 Commun Bermögen nad dem breipigiä̆qugen beutiden Mriege bergeftalt ins decrement geraten, dá wir bieger alle erfimitidfite menage antvenden miffien,
 Der $\mathfrak{B i t r g e r m e i f i c r ~ z u ~} \mathfrak{F i x n a}$ u. f. w. BI. 2. Loc. 9900 .


[^0]:    ${ }^{1}$ ) $\mathfrak{\Re} . \mathfrak{M} . \Re .1604 / \mathrm{o}$ и. 1605/6.
    
    
    
     §irctenvermögenz) und Stabtridter. Seinent (bemeinfinn bewics er burch ein Bermädenia bon 200 (3)

[^1]:     536-540. Loc. 9165. - §nt Jahre 1611 fah fidi ber 9iat in bic Rage berfent, Diefen $\mathfrak{B c j e g l}$ zufolge zwei bornegnen Fraucn eiren längeren $\mathfrak{A x f e n t g a l t ~ i n ~}$
    
    
    
    
    
    $\left.{ }^{2}\right)^{\text {) }}$ ®. $\Re .1608 / 9$.
    ${ }^{3}$ ) MuMer a. a. ©. S. 382.

[^2]:    1）$\Re$ ．剓，bom 6．©fur． 1614.
    ${ }^{\text {2 }}$ ）Bgl．Mierian，Topograph．Sup．Sax．S． 151 u．Beridfte bon Dem
    
    ${ }^{3}$ ）Chr：P，凡．业．vont 22．Эuli 1614.
     und nodig jeģt io genannte Stabtifincibermüfle．
    
     griagt worben； $\mathfrak{F} . \mathfrak{\Re} .1612 / 13: 8$ Br．Beorge Sđaleunern，welder mit feinem gejeuge zwene Taqe ben graben borm Braberthore（EEbtyore）auggefichet． （sbs．： $\mathfrak{J m} \mathfrak{J u n t ~} 1612$ murbe $\mathfrak{i m}$ mittlern（braben ein Braben aufgerorien， Dáp dag waffer ablaufen tumte．
    ${ }^{\text {® }} \mathfrak{B}$ B．s．1629／30：© zoget．Der Mame ©dilfgraben finbet fifi in ber $\mathfrak{B a g r g a f t i g e n ~ \Re c i a t i o n . ~}$

    7） $\mathfrak{3 m} \mathfrak{Y a h r c} 1631$ warbe cin Baffic mit $10 \mathfrak{T g l r}$ ．Strafe belcgt，weil or bri nädflidier Weitc in ber Truntengit，nadbem er bic Treppe finunter in ben
     2．и．10．Jumi 1631.
    ${ }^{8}$ ）Parchani，parci，b．i．©befrge，Fart．Fidfter a．a．©．©． 10.

[^3]:    1) Æ. भ. ๆ. 1609910 ff., 1618/19 fi., 1629/30 fi.
     St. F. 1631/32, Die ©räben bor bem Dber= und ©difthor und ber anferr Bwinger
     genanut. - Daneben wird nodf der Sdiefgraben cridăgt. Эi. 彐. vom 21. Эuni
     zu geben und follen denjelgen fortbin bauwefentlifit galten.
    ${ }^{\text {8) }} \mathfrak{F} . \mathfrak{\Re . \Re . ~ 1 6 0 4 / 5 , ~ 1 6 0 5 / 6 , ~ 1 6 0 7 / 8 . ~ \Re . ~ ञ . ~ b o n t ~ 2 3 . ~ M a i ~ 1 6 3 2 : ~ D i e ~ B a ̈ u m e ~}$ im fraben abzufauen.
    2) 1359 utufublidy erwäbut Cod, Dipl. Sax, Reg. II, 5. ©. 363.
    3) 1423 дав Reue Thor genaunt ebd. S. 401.
     Dos nafegelegenen filofters erbalten.
    
     maぁen.
    
    4) $\mathfrak{B}, \mathfrak{R}, 1610 / 11$.
[^4]:    
    2）Dort mugte mandier $\mathfrak{B u ̈ r g e r}$＂Beforiam galten＂，子．B．Bros Wegex， Der gefagt hatte，der Teufel jolfe den holen，ber bie Fiorte gebaut．B．M．vom 2．Septor．1603．Bgl． $\mathfrak{R} . \mathfrak{F}$ ． $\mathfrak{F}$ ．vomt 17．Mai，1．Septbr．und 13．Dftbr．1609， 17．Juni u．14．Ditbr． 1612.
    ${ }^{\text {8）}}$ ）．丹．円．1611／12 น．1612／13．
    ${ }^{4}$ ）Л．凡．R．1618／19，1619，20．․ 凡．凡．1604／5，1612／13．
    5）Wabridainli凶 an Muagange der Brauftraße nadi ber Waijengauzitraße
     Jotuc 1639，befaf bor bent §ämmlerthor cin Bormert，ben jepigen gedutbof．
     augerfte Stabtmauer in ber Sandgaffe und im engen bäptein gebeffert． $\mathfrak{B}, \mathfrak{R}$ ．
    
     frubger am צuxgang des Brotforbgäbdena nad ber Æeitbatnitraje zu．Der
     c． 402.
    ${ }^{9}$ ） $\mathfrak{H}$ ． $\mathfrak{A}$. Rep．I，Cap．II，Mr．16．（Es fei ficr benterlt，baj bem Mat bic Berlängerung bes $\mathfrak{F a w t s}$ trots groper bemutitugen bepjetben nidt zugeftanden warde．Damit berfiegte（1615）eine anjehnlide Einnabmequelle für bie Stabt； bemn ber Beleitzpadt ergnb，nab bou Durdidnitt ber leaten 10 Jabre bereduet，
    
     betragen．

[^5]:    ${ }^{1}$ ）Si．M．1608／9．
    ${ }^{2}$ ） $\mathfrak{B}$ ．ঞ．น．গ．গ．1610／11．
    ${ }^{\text {s }}$ ） $\mathfrak{F}$ ． $\mathfrak{F}$ ．
    
    
    5）Ћ．凡．1610／11．
    6） $\mathfrak{B} . \mathfrak{R}, 1611 / 12$ ．
    7）М．ต．Mintoik，Wic Befaţung bou פiresben bon der mittefalterliden bis
    

[^6]:    1）凡．\＄．bom 23．Jant． 1611.
    ${ }^{2}$ ）刃．刃．bom 3．ঋug． 1610.
    ${ }^{8}$ ）代．刃．1615／16．
    4）Bürgermeijter ®arl Bogel，Bürgermeipter Balentin Cぁönbort und ber
    
    

    5）Den Dbriften，Doriftlieutenante，Bittmeiftere，§auptleute und anderer zut Ficutcry geborigen qute Driginalbeftalturgen $\mathfrak{B I} 26$ fi．Loc． 7181.
     Befefl megen Einbringung ber Golbatentontribution．of．\＄．vom 2．Septbr． 1614：，wherr Joadim Yunde roirb ermäblt zur Einnabme der neuen शntage der $\mathfrak{B e j o l b u n g}$ der Befehlidjajaber．＂
     got．I，50－61．Loc．10831．Wgl．b．Friefen，Das Dcienjionsweion im 尺ur＝
    

[^7]:    1）Dberitieutenant Spethens drei Defenfionsfagnel betr． $\mathfrak{B l} 152$ ff． Loc． 9245.
    ${ }^{2}$ ）Acta，dic Berfapung bicfiger $\mathfrak{L a n b e g}=$ Defenfion bon Anno 1611 bik 1650 betr．， $\mathfrak{B r}$ ． 15 f．Loc． 14613.
    ${ }^{\text {8 }}$ ）CEB war ein Belt aufgeftelt，unter weldem fid rifuc und Binte Gefanden．Daferbft wurbe bas §riifituia eingenommen und nad bollbrafiter
    
    
    
     pfeifir war）und ber Trommelfiffager „warteten ben \＆erren auf＂．К．凡．1612／13．
     und 5 Mor［l］lons fofteten nadid ber fe．凡．1613／14 zufammen 14 Sdad． 45 ©
    
    
    
    

[^8]:    
    
     bie auf bie Mnmefentyeit in sirna bezügliden ant．Wer Empfang in wirna ift in Rubijatity＂（Borbnem Budy wom Batertande＂befidrieber．
    
     gefüfrt．Acta，Die（Cantorelgciellidaft bel．凡．2．Rep．IV，Cap．II，Mr． 8.
    $\left.{ }^{4}\right) \mathfrak{K} . \mathfrak{R} .1617 / 18$ ．Chr．P．Cr．P．Tub．ねet．©． 478.

[^9]:    1）©6D．WI． 43 ．
    2）Mülfer a．o．L．fareibt ben Wornamen Des Dberfen imner Centurin，
     turio．Dbige form ijt bie ridtrige．
    ${ }^{3}$ ）3．Bud，Mrute u．\｛．w．©1．13．Loc． 9168.

[^10]:    1） 560 ．BI． 115 ．
    2）（fb丶 S B1． 117.
    3）©6D．B1．127． 173.
    4）Er ftarb am 29．Wiärz 1619.
    5）©bd．B1．86－91．
    ${ }^{6}$ ）（6b）．BI．92．119．122－－125．

[^11]:    1). ©5b. $\mathfrak{F 1}$ 1. 136-140.
    ${ }^{2}$ ) $\mathfrak{E 6 D}$. $\mathfrak{B l}$. 254-257.
    ${ }^{\text {8 }}$ ) ©6b. Bl. 269-272. Scfufter unt Frande fareiben in ifrer bejdidfe
     feien geteilt getrejen. (5zs berubt bas auf einer Berwedyflutg ber Chemuiger mit ber Torgauer $\mathfrak{B e r a t u t r g}$.
    ${ }^{4}$ ) 6. Bud, Unruhe int $\mathfrak{S} . \mathfrak{B}$ betr., $\mathfrak{B 1}$. 5. Loc. 9169.
    ${ }^{\text {s) }}$ 3. $\mathfrak{B u \boxminus}$, Uмrufye u. f. w., $\mathfrak{B l}$. 281 ff. Loc. 9168.
    

[^12]:    ${ }^{\text {1 }}$ ) (66t. WI. 78-81.
    
    3) (56d. Bl. 89.
    4) (660. Bl. 182 โ. 192. 261.
    5) (56d. B1. 9 โ.
    6) ©bd. B1. 97 f .
     Gans vom 14. Rodbr. 1618 bia 20, Jan. 161947 (5)r.
    8) Was saus lints neben der Mpotgete, Efte bes warttes und ber Baber:
    
    

[^13]:    
     aus alton soutbübern．凡．M．

[^14]:    

[^15]:    1) $\mathfrak{E 5 6 b}$. $\mathfrak{B 1}$. 211.
    ${ }^{2}$ ) $\mathfrak{( 5 6 D}$. 131.250
    2) Mittcr a, a. D. ©. 255.
    ${ }^{4}$ ) 11. Bud, Uuruthe u. f. w. 281, 225 fi. Loc. 9171.
[^17]:    
     B1． 212 ff．Loc． 9245 ．
    ${ }^{3}$ ）21．Butt，Lntute it．f．w，B1．276．278．Loc 9173.
    4）凡．凡．1619／20．
    ${ }^{5}$ ）26． $\mathfrak{F u d}$ ，Untrube u．\｛．w．Br． 13 b．
    
    
    
    
    

[^18]:    
    2) Oberfftientenant Spethens brei Defenfionafätuct betr. Bf. 212 ff . Loc. 9245.
    

[^19]:    1）C6t．MI． 389.
    2）Ћ．ß．vom 9．Dftbr． 1619.
    9）21．But，Untube 4．f．т．B1．16．Loc．9173．ふ．R 1619／20．
    4） $\mathfrak{B g T}$ © 25.
    
    6） 560. B1． 332.
    7）21．Butb，ひurufe u．f．w．Bl． 11.
    ${ }^{8}$ ）Donnerørag，den 28．Dftor．1614．

[^20]:    1) 21. Buch, lutuhe u. f. m. タ1. 12. 16.
    ${ }^{2}$ ) 560. Bl. 275.
    ${ }^{3}$ ) $30 . \mathfrak{B u d}$, Unruhe $\mathfrak{\text { u. §. w. B1. } 6 \overline { 0 } - 6 8 \text { . Loc. } 9 1 7 5 .}$
    1) $26 . \mathfrak{B u t}$ ), 1ırułe u. โ. w. B1. 133 ¡. Loc. 9174 .
    2) 968 . BL. 135.
[^21]:    
    
    
    ${ }^{2}$ ) Oberfitieuten. Spethens drei ©efanionsfähnel betr. $\mathfrak{B 1}$. 212 ff. Loc. 9245.
    3) $(560$.
    4) 30 . 3 3ud), Untuthe a. f. w. B1. 354. Loc. 9175.
    ${ }^{5}$ ) $33 . \mathfrak{F u d}$, $\mathfrak{l n t u f g e}$ u. ई. w. B1. 148. Loc. 9176.
    ${ }^{6}$ ) 43. Bud), ॥ntute u. f. w. B1. 250. Loc. 9179.
    ${ }^{7}$ ) 18. Bиб, Unruhe at. f. w. B1. 255. Loc. 9172.
    ${ }^{4}$ ) (Ebd. BC. 65. - 9) (56b. BI. 129.

[^22]:    
    ${ }^{2}$ ）Der §eit nad ift ex der werbit＝oder Mrattgüusmartt gewcien，ber laut 9．\％．bont 19．Septbr．1606 ftets ben Sonntag vor bem Mattbäustage doer， wem berjelbe auf cinen Sonntag ficl，an biefem begana．Dericlbe iit Der Stabt
    

    3）23．Bud），ltaruft u．f．w．BI．228．Loc． 9174.
    ${ }^{4}$ ） $\mathfrak{C b d}$ ． 31.229 ．
    ${ }^{5}$ ） $\mathbb{E} 60$ ． $\operatorname{BI} 1.227$ ．
    ${ }^{\text {6 }}$ ）©bd．Bl． 231.
    7）26．Bud，Unrube u．f．พ．981．340．389．Loc． 9174.

[^23]:    1) ©. vor. ©. Mım. 4.
    2) Das $\mathfrak{A m t}$ befand fit bantala auf dem Sdulofie. Sm $\mathfrak{F a b r e} 1647$ murbe
    
    
    
    ${ }^{3}$ ) 23. Buch, Unrube ~. f. w. Bi. 231. Loc. 9174.
    
    
    
    
     mann $2 \mathfrak{B i c r t c l} \mathfrak{B i e r}$ zи verfaufen. $\mathfrak{f i}$. $\mathfrak{R}$. 1619/20: Martin $\mathfrak{F r i b j d j e ~ h a t ~ e i n c ~}$
    
[^24]:    1） $33 . \mathfrak{B u t}$ ），Unrube $\mathfrak{t}$. \｛．w．外．147．269．Loc． 9176.
    ${ }^{2}$ ）38． $\mathfrak{B u}$ か， $\mathfrak{H}$ turuhe u．f．w．ㅂ․ 33．35．Loc， 9177.
    ${ }^{3}$ ） Ebb ．Bl． 86 f ．
    ${ }^{4}$ ）Zob．Эet．©． 479 f．Chr．P．Bf，11．Cr．P．Bl． 21.
    ${ }^{5}$ ） $50 . \mathfrak{B u a b}$ ，Unrube u．f．w．B1．63．Loc． 9181.
    6） 520 Mann．
     ztwiden bem Wejchl bes Mititefommijiars MRidnael Midfter unteqtellt．38．Wud）， Uurube u．§．w．BL．155．Loc． 9177.
     Lec． 9178.

[^25]:    1) 568. 21. 71. 77 个. 94.
    1) Ebs. BL. 92.
    2) Dezి Mitmeijtera ber gofargue.
    3) Dherfticutenant Spethene brei Defenforafännel betr. Bf. 182. Loc. 9245.
    4) Chr. P. BI. 12.
    
    5) Wie dic Stait Camens u. \{. พ. BI. 92. Loc. 9178, 45. Bud, Lat= rube u. f. 1p. $\mathfrak{B r}$. 163. Loc, 9180.
    ${ }^{\text {8) Kob. Fit. ©. } 479 \text { f. Chr, P. B1. 12. S. Si. } 16 \geqslant 0 / 21 . ~}$
[^26]:     art nit ©opib（Copb）gridjiegt．
    
    ${ }^{\text {s）}}$ ） 3 ．\％．\％．19．Grptbr． 1620.
    ${ }^{\text {4）}} 42 . \mathfrak{B u c h}$ ，Mntruge u．f．w．BI． 47 f．Loc． 9179 ．
    ${ }^{5}$ ）E6d Wi． 40

[^27]:    1) ©6b. BI. 262.
    2) © 6 6. BI. 37. 42 .
    3) (5bi. WI. 72. 73. 264.
    4) জanz פam b. Sebottendorf auf Rottocrnborf war alz Beffice bon
    
     bon Gadien Lehnsinann war, fo bat er int einter Eingabe an ben furfürften um Befefl, wie er fith berbalten folle. gierauf wurbe ibut folgender Beificio evteilt: Weil ber furfürftidite Erlaj viel efar crgangen fei, alz bas böhmijas Qufgebot, fo Kabe cr bem erfteren zu folgen, alfo bem Sutjürfen in Serjon Æitterdienjte zu leiften; was bagegen die \$ferbe anlange, nit denen er ber §rone $\mathfrak{B u b m e n}$ zu Dienen jaulbig jei, fo "werbe er fta whbl zu exzeigen wificn". 10 . Bud, Untube t. f. w. B1. 402 f. Loc. 9170.
    э) 42 Bucl, Untube u. f. w. Bl. 262 ff. Loc. 9179.
[^28]:    ${ }^{1}$ ) 飞6ర. W1. 215. 265.
    2) E6b. BI. 448.
    ${ }^{3}$ ) ©6b. B1. 454. 459.
    4) 38. Bud, Unruke u. 1. w. Bl. 26. Loc. 9177.
    ${ }^{5}$ ) Acta Graff Goadim शnorse Edjition, D. शoraban Sauin und I). 5a= bemarn bel. Bi. 8. Loc. 9269.
    ${ }^{6}$ ) CGb. B1. 9.
    7) C6b. sil. 10.
    8) (6bb. W1. 23

[^29]:    ${ }^{1}$ ) Ebd. $\mathfrak{F l}$. 14-17.
    ${ }^{2)}$ (Efs. $\mathfrak{B I} 18$.
    ${ }^{\text {3) }}$ EGd. BI. 19 f.
    4) $(568 . \mathfrak{B l}$. 12. $21-23.25$ \&. $28-30$.

[^30]:    ${ }^{1}$ ) $\mathfrak{F b} 6$. 181.27.
    ${ }^{2}$ ) (EbD. M1. 81.
    ${ }^{3}$ ) $\mathfrak{E b b}$. $81.28-30$.
    ${ }^{4}$ ) 39. $\mathfrak{B u}$ (h, Unrube n. f. w. Wi. 27. Loc. 9178.
    
    
    
     nidt $\mathfrak{z u}$ Giffang bes Jantar (bretifyel a. a. D.). Bgl, Dagegegen d'Elvert, Dic
     fitin an ben §aifer Gerbinand II, bom 6. März abgebruft ift, in weldem die am
    
    7) $\mathfrak{6 6 0}$. $31.33-40$.

[^31]:    1) 568.81 .83 f.
    
    ) (5bd. 1 Bl .79
    2) Acta (3naff Suadim Mndrez Saflicten u. f. w. Bl. 85
    ) E6b. $81.92 \mathfrak{f}$.
    ${ }^{6}$ ) $56 \mathrm{~b} . \mathrm{Bl} .99 \mathrm{ff}$.
    3) (560 M1, 99. 10\%.
[^32]:     d'Elvert a. a. D. ©. 77.
    ${ }^{\text {2 }}$ ) S. Fecepifie an ben $\mathfrak{F i z f t e n}$ b. Qiedtenftin auf bie lezten Sentenk u. a. bom 6. Juni 1621 ebv. ©. 88.
    ${ }^{3}$ ) (Ebb. §. 105.
    4) (fb). ©. 109 .
    
     d'Elvert ©. 115.
    7) Jhre פamen tommen wenigiten in ben burd dElvert veroffentliditen Drigitalaften aus beut $\mathfrak{G r d j i v}$ ber bibimijden goffantici nidt mefr vor.
    
    

[^33]:    1) Sareiben an und bon i. f. w. wi. 79.
    ${ }^{2}$ ) $\mathbb{E} 6 \mathrm{~b} . \mathfrak{B l} .82$.
    
    2) Sđreiben u. f. w. BI. 85. Bie Æcparatur auf der æreitung Somen= jtein bel. Bl. 1. Loc. 4455.
    
[^34]:    
    
    ${ }^{2}$ ) Sdreiben an und don u. i. 1. B. B1. 75.
    
    4) (Ebd: MI. 23.
    
     vom 31. Dttbr. 1643 im M. $\mathfrak{A}$.
    ${ }^{7}$ ) $\mathfrak{A n f .}$ Defbr. 1638.
    ${ }^{8}$ ) $\mathfrak{F z}$. R. Sdreiben u, f. w. B1. 13-32. BgI. BI. 10.

[^35]:     BI. 127 f
     auf bem Scloife ein Beitand von 14 Stuif grobem Beefduük unt 71 Doppelfaten vorbanden, im ftädtifden Bcughaule ein foldjer von 15 Stiit grobem ©ciduilb, 61 Doppelfaten uns 25 galben ફaten. Inventarium der 马eugbäufer u.i. to. Loc. 9128.
    ${ }^{3}$ ) Die $\mathfrak{R e p}$ aratur u. f. w. B1. 2 ff. Sthrciben t. f. to. Bi. 87.
    
    ${ }^{\text {b) }}$ Gぁreiber u. f. w. BI. 202 †.

[^36]:    1) Acta Wegen Des Meggetrcibitis in Mitflen, Ttem wrget Der Mrege
    
     entueljmen. E0b. BI. 13.
    
    
    2) $\mathfrak{F} . \mathfrak{M}$., (4. $\mathfrak{T}$.
[^37]:    1) Siebenau gatte an biejem Tage nod pinige Boten nath Dregien jenben Fönen; feitbem gclang ez inm nut nof ein einsige Mal während ber be= Iagerung ber Stabt, einen Boten fortaubringen (an 20. Wpr.). ©arciben u. f. w. $\mathfrak{B l}$. 73 f.
    2) e68.
    ${ }^{3}$ ) 21. $\mathfrak{B u t}$ Execution u. j. w. B1. 316.
    ${ }^{4}$ ) $\mathfrak{M} . \mathfrak{R}$., (5. $\mathfrak{R}$.
    3) 21. But) Fixecution 4. \{. 10. 习1. $32 \overline{0}$.
    
[^38]:    1) $\mathfrak{B}$ 凡., 区. $\mathfrak{F}$.
    ${ }^{2}$ ) Die Belagerung ber sabad झirna bel. Loc. 9260. Docrit §yen batte den $\mathfrak{L o d}$ gefunden, ala or vor dem ©difithore bei der Sdjiepurauer jein Reginent
    
    
     Loc. 9900 .
    2) 4. Bud, Cinnefmung Dercrjenigen, fo att söfute u. โ. w. $\mathfrak{B t}$. 95 .
    
[^39]:    
     fid auffaltender (fxulanten, bie in Sirna getebt hatten, an ben §urfüriten bie
     [djrift beteuetten fie feitig, baß fic jith unjduldig füblten ant dem, wag $\mathfrak{B e r}=$ leumber ignen føuld gegeben, who zur Beftäftigung wiejen fie bia auf die bon
    
     enolidif einen bon den, ,boutegmiten Correspondenten, jo Den Feind Diefer Drten
    
    
     geffaldigte, bem zu Dhren getomment war, Daß man ihn in bajem Berbadyte
    
    
    
     Bienn nun baz, was man in gleidzcitigen Berid)ten nur ats Berbacht ausfprad,
     To ändert bas ant ber Sadt nidts. Wuf (brumb ber vorbandenen Beridte $\mathfrak{f a n t}$ $\mathfrak{m a n} \mathfrak{n i d t g l a u b e n , ~ D a ́ s e i n i g e ~ B u g m e n ~ b u r d ~ B e r r a t ~ b i e ~ S a t w e b e n ~}$ beranlaft gatten, Firnazu Gelagern.
    
    ${ }^{2}$ ) 21. Bud Execution u. f. w. Bl, 325.
    ${ }^{\text {3 }}$ ) (Ebd.; M. M.; ©. Mr. Chr. P. Bl. 14: „סã̉ brei Wagen nebencinanber Gätten törnen Gitteinfahren"。
    4) Wabrideinlid find barunter bie nom Sande in bic Stabt Befiüdteten gemeint.

[^40]:    ${ }^{1)}$ Safreiben u. f. w. $\mathfrak{B l}$. 10 ff.
     denen bas (batter befilagen war, waren infolge einiger fanonenfaiffe, bie bag Gafter getroffen Gatten, abgefpruggen, und zivei balbe Sanorenlugeln waren zwifdien Turm und batter ftefen geblieben. Sv ertlärt cs Riebenau, indem er Der $\mathfrak{D a r i t e f f u r g ~ D e b ~ R a t z ~ w i b e r i p r i d y , ~ n a d y ~ m e l d j e r ~ f i d ) ~ d a s ~ ( s a t t e r ~ i m ~ R i e b e r : ~}$ fallen an cinem zut nafe gebauten Balfen geitemmt babc.
    ${ }^{\text {3) }}$ © Careiben in. f. w. Bl. 10 ff.
    4) $\mathfrak{W 3} . \mathfrak{R}$., $\mathfrak{f}, \mathfrak{P}$.
    

[^41]:    1) Єゅurciben $\mathfrak{u}, \mathfrak{f} . \mathfrak{w} . \mathfrak{B l} .10$ if.
    
    2) $\mathfrak{M} . \mathfrak{\Re} .$, e. $\mathfrak{M}$.
[^42]:     funte befano tidi in der jefigen Sandparfafie, Dbere Burgitabe.
    2) M. 解., (6. M2.
    ${ }^{\text {3 }}$ Sudriben w. f. w. B1. 90 ff.
    4) 93. 9̧. ロ. 11. Roobr. 1640.
    5) $\mathfrak{3}$. $\Re$.
    6) Btätter aus der ©ädhijd)en Sduveiz 1805. Wr. 4.

[^43]:    1）を． $\mathfrak{F}$ ．
     merita Den 15．Juli 1639．भi．श．$\beta 118$.
    
     gefauen und jonft geftorben find．

    4）Johannes Theodorus Sixtns de Ottersdorff：Pirna IFermanduroruns a Suecis armata manu capta et direpta．刃．श．$\beta$ 9．4．Bum，©imefnuing dererjenigen u．f．w． $\mathfrak{B 1}$ ． 204 f．Loc． 10332.
     u．f．w．Vol，I．BI． 86.
    ${ }^{6}$ ） $\mathfrak{M}$ 凡．，©

[^44]:    1）Schreiben u．f．w．タil． 90 ff．
    2） 1100 §ctweden follen bei ber Belagerang und（Erobernug teik micber： gefapfien und niebergchauen，teils aud gefangen worben und entloufen fein． ※3．9．，（5．9．
    ${ }^{\text {3 }}$ ）M．Tob．§etcrmauns bcifălige（3cbanten u．f．to．
    4）ভ內rcibet u．f．in．Wt． 111.
    
    
    
    
    
     früler mit der Sidjel in bex Erntezcit zu Yeiftenden zrendiente）．

[^45]:    1) Wer Tag $\mathfrak{J a c o b t}$ ift der 25. Suli. Die $\mathfrak{F u}$. iden Tag an.
    2) $93 . \mathfrak{R}$., (โ. 9 .
    3) Shreiben u. †. w. 31. 10 fi.
    4) W. $\mathfrak{H}$., (E. M.
    ${ }^{5}$ ) ©dureiben u. j. พ. $\mathfrak{B l} .89$ b.
    ${ }^{6}$ ) Beambtetct uno Stadt=Siätbe Beridfe u. f. w. Vol. I. B1. 86 f. Loc. 9280.
[^46]:    
    ${ }^{2}$ ) Beambteten und Stabt=Mïtfic Beridtc u. ¡. w. Vol. I. BI. 87. Loc. 9280 .
    
    ${ }^{\text {4) }}$ Sdureiben u. i. w. M1, 89.

[^47]:    1) Gdrriben u. f. w. $\mathfrak{B I}$. 95 f.
    2) Qiebenau hatte ftatt (betrcibe Meht exbeten, bamit feine Solbaten, bie obnedies anfingen, frant zu werden, mit bem Mrablen veridont wirben. Der
     fonnten. 560 .
    
    3) © ¢!reiben u. f. w. B!. 97 ¢.
[^48]:    1）Beambteten and ङtaitesäthe ほeridfte u．i．w．Bol．I．Bi．90．Loc． 9280.
    ${ }^{2}$ ）（56b． $\mathfrak{B 1}$ 1．89． 91 ．
    
    
    
    
     fajmlein．22．Bud Execution u．i．v．B1．3．Loc．812．2．

    5） 2 ．タ．，©． 9 ．
    6）Edjreiben u．j，w．©BI． 99.

[^49]:    
    
     ifreiben. Sdfreibert u. โ. m. B1. 90 fi.

    1) §o fatich er felfft feincn Mamen; andere farieben ign meift תüncmunb.
    
    
    2) Єゅrciben u. f. w. 负. 90 fi.
    
    5. Beridfte ber Meamteten n. f. to. Vol. VI. BI.? Loc. 9281.
[^50]:    $\left.{ }^{1}\right)$ (5bb, $\mathfrak{P l} 104$.
    2) Beridte von Dem Sönigiteinifden Gommanbanten u. j. w. Bl. 129. Lec. 9277.
     (gurbig. Wgl. Getel, 乌iftor, 乌adu: ©. 47.
    
    5) Bericbte u. f. to. $\mathfrak{B l}$. 18 f.
    ${ }^{6}$ ) $56 \mathrm{~d} . \mathrm{Bl} .10 \mathrm{ff} .30 \mathrm{ff}$.
     Loc. 8122 .

[^51]:    1) W. M., (E. TR.
    ${ }^{2}$ ) Weridute $\mathfrak{u}$. j. w. SBI. 18 ff.
    2) $56 \mathrm{ED} . \mathrm{Bl} .10 \mathrm{ff}$.
    3) ؟arreifen 1. f. w. ダ. 99.
    
    ${ }^{6}$ ) 5 (5b. 8 Bl . 52.
     §urjüriten, man gofis, bȧ̉ "die Unjrigen ben Wintel räumen" mürben. ©6D.
[^52]:    1）Beridute it．f．to．Bf． 71.
    2） 5 56d．BI． 10 ff ．
    3） $\mathfrak{\Re}$ ．凡．$\beta 209$.
    
    5）Mm 15．Gpai war die Defenfionşompagnie nody 136 spann fart，an deren Stelle Liebenau aber lieber 80 ＂gute Jerle＂gehabt bätte．Sareiben u．\｛．w． B1． 95 f．Die Freicompagnic war von 9 nfang an fdimätjer gewejen，als bie Defenifionsembagnie，wiro affo jegt fidjer night über 100 Mann farl gewefen jein．ゆazu zu zäglen wären nod die wenigen Mrillerieperfonen，Davun abzu＝ jieben aber dic Rranten．
    ${ }^{6}$ ） $\mathfrak{B 3}$ ．刃．，民．M．Beridte u．โ．w．M1．22． 57 ，
    7）Brridte น．โ．w．B1．36． 41 โ．Gdreiben u．f．iv．ツ1． 99.

[^53]:    1) $\mathfrak{F e r i d f t e ~ u . ~ f . ~ w . ~ W l . ~} 10$ fof
    ${ }^{2}$ ) ©d) reibar u. f. w. $\mathfrak{B l} .100 \mathrm{f}$.
    ${ }^{\text {3 }}$ ) 22. Bud Execution $\mathfrak{n}$. f. w. Bt. ? Loc. 8122. Wfoffathaus $=$ Bfart $=$乌̆uß. Die "geiftiden §äuler", außer ber ভuperintendentur noch zwei Diatouat= gäuicr, bejanocr fid) bamala am Єdlopberge.
    
[^54]:    1) Gatrcibent u. f. w. B1. 103.
     Stabtiditeiber (Georg Friebrid ©djelafer, ber fie bon ber Witwe beß Bürger meifters Balthajar ©bibig gefauft hatte. Sand ieitem 1662 evjolgten Tobe war
    
    
     ingagemein ©tadtidneibernuiht getamnt.
    ${ }^{3}$ ) Wercidfte 2. i. w. $\mathfrak{W}$. 24 fif. 57.
    
[^55]:    1) Stureiben u. f. w. Bf. 5 fi.
    
    a) ©dutibet u. f. w. B1. 35.
    2) $\mathfrak{B e r i d t e}$ н. f. w. B!. 64 f.
[^56]:    1) 22, Bucf Execution $\mathfrak{H}$. f. w. Bl. 110.
    ${ }^{2}$ ) Beridute u. โ. w. Bl. 99.
    2) ஜ6b. Bl. 103. ff.
    3) 2 Compagnien Dragoner von ber Freiberger Bejakung waren baju am 5. Juli abgeforbert toorden. Mäffer a. a. §. §. 574.
    ${ }^{5}$ ) 22. Buth Execution 1t. \{. 10. $\mathfrak{B f} 115$ f. Mmt 9. Juli rid)tcten die (beh.
     wünfat, dab bas litterneturn gegen Sirna ben beabjitutigten Bweat uth ver=
    
    
     int Befayr begeben.
    ${ }^{6}$ ) Berişte $\mathfrak{4}$. $\ddagger$, w. BI, 125. 127. 129.
[^57]:    
    2) Beridfte u. і. m. Bl. 126 j.
    
    4) CbD. M1. 128.
    5) ©bd. Bl. 119.
    6) ©66. Bl. 125 f. 129.
    ${ }^{7}$ ) Er ftamıte aus balle.
    8) E5bD. Bl. 127.
    9) C56d. 81.126.
    

[^58]:    
    ${ }^{2}$ ) Sarciber u. f. w. ßf, 105.
    3) (56b. Bl. 107.
    ${ }^{4}$ ) $\mathfrak{M} . \mathfrak{R}$, $\mathfrak{F} . \mathfrak{R}$.

[^59]:    ${ }^{1)}$ Scfreibet u．f．m．Bl．114．117． 130.
    2）Theatr．Europ．IV， 99.
    8）Stureiben u．โ．w．©Bt． 112 §．

[^60]:    ${ }^{1)} \mathfrak{M}, \mathfrak{R}$, (F. M. Die Mngabe im Theatr. Europ. (IV, 100), Daßj ber Wltar berberbt worben jci, ift niddt ridtig. Derfelbe ift übrigens nidt ,ntarmel= iteinern", fundern wan Sanditein. Das simitwert ift in den $\mathfrak{F a f r e n} 1611$ und
    
    
     neben bem Dillerfuen §auje an der safe bes wartes und ber sabifiergafic gelegere.
    ${ }^{3}$ ) $\mathfrak{M}$. $\Re$.
    4) $\mathfrak{F} \mathfrak{\Re}$., © $\mathfrak{R}$.
    5) Є币reiben n. f. w. 231. 123.
    ${ }^{6}$ ) ©60, MI. 119. 121 f. 124 f. 129.

[^61]:    ${ }^{1}$ ) (56d. W!. 114 ff. 119. 130.
    2) (5bo. MI, 113. 120. 132.
    
    4) $\mathfrak{M}$. $\mathfrak{R}$. ほ. $\mathfrak{R}$.
    5) Edureiben u. \{. 10. 23. 133.

[^62]:    1) Stralfund, Den 17. Dejbr. 1641. Acta bic Voeationes derex geren
    
    ${ }^{9}$ ) $\mathfrak{I n}$ fcinem $\mathfrak{L e b e n s l a u f . ~ B i t i t t e r ~ f . ~ ס . ~ S u ̈ b l . ~ S d w e i z . ~ 1 8 0 5 . ~ M r . ~} 4$. Sp. 53 ff .
    2) Yejt Fiarsgafic.
    ${ }^{4}$ ) Actil bic Vocationes u. f. w, 3i. 59.
[^63]:    
    ${ }^{\text {2 }}$ ）Stareibet u．i．w．Wh． 43 if．

[^64]:    

[^65]:    1) Squcifen u. \{. งo. WH. 36. 43 ff.
    ${ }^{2}$ ) Acta die Vocationes u. f. m. 2 B1. 30 f.
    2) Er fatte feine Bfarre berlaffen müfien, wril „ber Feind von beiben Seitn einfalien und ifn wegnefmen" wollte, wovan inn ber Felomaridadl be= benaduridtigle. Bläter f. ס. Sädf. Squeiz 1805. Mir. 4. ©p. 59.
    ${ }^{4}$ ) Actia dic Vocationes u. f. w. B1. 29.
[^66]:    ${ }^{1}$ ）56d．WI． $33 \uparrow$ ．
    2）$\Im \mathfrak{n}$ Dem Brieje an M．Mammann dom 11．Septbr．idircibt windler： ，Jd babe treulid bor bie arme Stadt gebeten，daß fie nid）t buta feuer ber＝ derbet werbe，weldess igr and foweit von ben Safreden berfuthen jollet．Wo es aber unfer gerr thun wirb，ftchet Get igme unt zubirberft bei（bott，ob crex
     ©p．58）erzäblt er，er $\mathfrak{h a b e}$ guten Bejdeto ergalten：Batter wollte fid，went er
    
    
     vom 17．Deabr．1641，in weldem er aufoähit，was er an thnen getban，biejer Gübitte und itres erfolges nicht gedenlt．

    3）ふ．外．D．5．Mär 1641.
    4）Acta bic Vocationes $\mathfrak{4}$ ．f．w．B1．39．
    5） $\mathfrak{E}$ f farb 1657 als Dompretiger in Reval．

[^67]:    
    
    ${ }^{3}$ ) Søreiben и. ¡. w. BI. 142.
    
    5) Berimte u. f. 1o. Bl. 168.
    ${ }^{6}$ ) Beriate ut i. w. W1. 156 f.
    7) ©bd. $\mathfrak{B l} 151$.

[^68]:    
    
    ${ }^{2}$ ) Beriate u. f. w. BI. 171.
    3) $22 . \mathfrak{B u}$ (f) Execution u. f. w. $\mathfrak{B 1} 170 \mathrm{ff}$.
    

[^69]:    1) Sđurciber u. f. w. 83.37 ff.
    
     cintual trübe ift.
    ${ }^{8}$ ) $\mathfrak{M} . \mathfrak{R}$. © $\mathcal{E} . \mathfrak{M}$.
[^70]:    
    ${ }^{2}$ ) $\mathfrak{M}$. $\mathfrak{R}$., (E. $\mathfrak{R}$.
    3) Mbidurift dabon i. ©dureiben it. ¡. w. Sl. 41 f.
    4) (5bd. W1. 137. 142 f. 178. Beridhte 1. f. w. Bl. 169. Die Meparalur H. f. w. BI. 6. §ectel, Siftor. Machr. ©. 53.
    

[^71]:    1) (60D, B1, 72, 133 .
    
    2) な60. B1. 144.
    3) ©5bd. Bl. 148.
    4) Ebo. B1. 153 ;. (अebeimidrift.)
    5) $\mathfrak{B 1}$. 152. 106 f .148.
    6) Ebd. Wt. 150
    ${ }^{8}$ ) (860. 25! 156
    7) E6T. WI. 143.
    ${ }^{10}$ ) Beribte น. f. 1v. $\mathfrak{B l}$. 155.
[^72]:    
    
    ${ }^{1}$ ) Wetidte u. f. w. 181. 189. 191-106.
    ${ }^{2}$ ) (Ebs. Bl. 190. 197 f. 202.
    ${ }^{3}$ ) (5bd. Bl. 203 f. 206. 208.
    4) ©6b. B1. 203 f. 206.
    ${ }^{\text {5) }}$ ) $\mathfrak{E b}$. Bl. 200.
    ${ }^{6}$ ) 22. Wưf Execution u. f. w. BL. 285.
    7) Ma 17. Muguft 1641 beauftrabte ber Minsfüft Den Dbexiticutotant v. Qiebenau, bic bon Jafob wicijtopf gefertigten, „Zeuctwerkfacflen, \{o in die
    

[^73]:    1) S. b. Mbjdrijt: Sdreibert u. \{. w. B1. 47.
    ${ }^{2}$ ) $\mathfrak{B}$. $\mathfrak{R}$. © $\mathbb{E} . \mathfrak{M}$.
    
[^74]:    1） $\mathfrak{3}$, M．，（5．M．ভđutiben u．f．w．M1．172． 187.
    ${ }^{2}$ ） $\mathfrak{W}$ ．凡．，©． $\mathfrak{M}$ ．
    8）Ext war feit 1627 Sechicr．M．ヨ．v．6．Juli 1627．Jut Jature 1634 wat er in ben Sat gewäflt worden，halte aber bas fhrenamt unter Berufung auf feine befaräntte 马eit auggejalagen．M．壮．v．4．Miai 1634.

    4）Totater bre Martgrafen ©briftian von Branbenburg：Sulmbath．Sie war mit ber fiulgin bun Salweden bermandt．
    ${ }^{5}$ ） $\mathfrak{W} . \mathfrak{R}$ ．，（E． $\mathfrak{P}$ ．
    ${ }^{\text {fi）}} \mathfrak{F g l}$ ．©．108， $\mathfrak{A n m} .2$.
     eigenem Berift in der bei jemem 1659 crfolgten Tobe vun dem Wintonn M．
    

[^75]:    
    ${ }^{2}$ ) (5bD. BI. 174. 187.
    ${ }^{3}$ ) (560. B1, 151, 174.
    4) Sarcibert u. f. w. M1. 187.
    $\left.{ }^{5}\right)$ (ebo . S1. 168. 183. 187.
    ${ }^{\text {6 }}$ ) (EbD. BI. 191 个.
     1641. Actal l'rivatit Stabt Rauern, Thore, Showadell and Bate in ber $\mathfrak{F o r}=$ fladt betr. Rep. I. Cap. VI. Nr. 2.
    8) Erfu Bud Sandtaggaden Ao. 1640. F1. 217b. Loc. 9368 .

