# Heatinatolatere <br> Hetmatyunstiacescilagedes, ©ftituolex Bote" 

## Zur Geschichte der Pfarrkirche St. Andrä in Lienz

Die gegenwärtige Restaurierung oi er Stadtpfarrkirche zum hi. Andreas gibt Anlaß, sinen Blick auf Um- und Neugestaltungen im 19. and 20. Jhdt. ${ }^{1}$ ) zu werfen. Um aber ein einigermaßen abgerundetes Bild zu erhalten und die Parallelenzu unserer Zきit aufzuzeigen, war es notwendig, noch weiter zuruckzugreifen. Ebenso wia nach der Glanzzeit im 17. und fruthen 18. Jncit. hielt auch nach den Restaurierungsarbeiten im 19. Jhdt. die Freude am wiederhergesteliten Gotteshaus und die sorglose Zufriedenheit länger an als der gute bauliche Zustand der Kirche. Wie in der napoleonischen Zeit, so verwehrten auch in unserem Jahrhundert Kriege die bereits notwendig gewordenen Arbeiten.

Auch auf den jeweiligen Zeitgeist als kulturgeschichtlichen Hintergrund der Renovierungen soll hingewiesen werden. Ganz verschiedene geistige Voraussetzungen leiteten Dekan Althuber (klassizistische Erneuerung) und Dekan Volderauer (neugotische Restaurierung). Der Leitgedanke der momentanen Arbeiten jst die Wertschätzung und Erhaltung der Werke aller vergangenen Stile.

So grotesk es klingt, seit der Festaurierung im neugotischen Sinne vor rund 100 Jahren, ist - abgesehen vom Turm - nichts Größeres mehr geschehen. Daß die heutige Restauriərung dafür gründicher und leider auch um so teurer sein muß, ist nur altzu verstandlich.


HZhepunkt der Pfarre St. Andrä im 17. Jhat.

Wie aus den Visitationsprotokollen des 17 . Jhdts. hervorgeht, erlebte Lienz in diesem Jhdt. eine religiolse Hochblüte. - Der weltliche Einfluß war weitgehend zurückgedrängt und von Salzburg aus eine straffere Organisation der Diözese angeordnet wordan. In diesem Zusammanhang wurde das Dekanat Lienz eingerichtet. Es war nun nicht mehr möglich, daß sich der Pfarrer dauernd vartreten ließ, wie dies früher häufig gaschehen war, und lediglich auf die Einnahmen aus den sehr reichen Pfründen Wert legte. Im 17. Jhdt. stand eine Reihe hochgebildeter, eifriger Seelsorger dem Dekanat vor. Mit Paulus Dinzl v. Angarburg, hochfürstirch salzburg. Konsistorialrat, Doktor der Theologie und der Philosophie, der vorher bischöflicher Hofkaplan in Wien gewesen war, wurde wohl der Gipfel erreicht. Waren seine Vorgänger darauf bedacht. den Beschlüssen des Konzils von Trient zur inneran Erneuerung der Kirche zum Durchbruch zu verhelfen, so konnie Dekan Dinzl die bereits erzielten Eriolge noch weitgehend vertiefen und festigen. Die Kirchenreform hatte in unserer Gegend eine tiefe Wirkung, die Freude am Christentum wurde neu entdeckt und mit Begeisterung getragen. Diese Hochstimmung echter Frömmigkeit zieht sich noch weit in das 18. Jhat. hinein und drückt sich aus in den vielen neu eingeführten religiösen Ubungən und Andachten sowie in der Gründung dreier Bruderschaften.

Niedergang am Ende des 18. Jhdts.
Ein äußerer und innerer Niedergang ist erst gegen Ende des 18. Thdt. zu bemerken. Dekan Felix v. Baderskirchen'), ein bescheidener und asketischer Typ. zin in der Seeisorge
vorpildinne：inant innteriel semen． Vannoige：zewutatz Emancvennatme－
wa：sier won：zurt
Piar：auswixaev monnis
$\therefore$ Eran Inar．Ezeiner：V．＂set．
 prast das janmenn：inaise joser I ar．Aus verscmediener geistiger Surc munger．unc Traditioner meraus ent－ winkeite suct de：Ganal：ce：Reíormor． unc ideer．dit mar unter ．．josepni－ nismus＊versten：Der rerr dev lia－ serliner Finormer bildeter die kit－ anenpolitisener．Nabnainmer unc Vet－ ordnunger．jose：$I$ ．wa：überzougte：
 über alier auct üo er de：Kirche wollte cier Fabser dif saatione Orge＊ nsation sehet．Wolle Joset dis Kis tommer letzter．Endes zum Wiohis da： Einger durenfünrer．Si warer．die Vet－ nälnisse irr reina：eiwas anders g：－ arte：Dor Lienzer Siadmagistra＊．von： alifkiäremischer，Geciantongu：völite 2r． tafs natte sict dis offizielly suats－ politisane Aufiassung nian：nu： $2 t$ elger．gomaci：sontierr．in provinz－ städuscher Finintiguver be weiterr． ubertieber．Jesnait sollt mar．auz． dí Fetommer namer dev Iãee des Fa：－ sere unc nien：nacr der roteenomms－ ther．Dürokezischer suswücnser beu：－ teiien：

Zurr ersto：Sinき末 zviscner \＆Q： Stectgemenct unc Dovar Tscinio－s： ram es wege：dies इonefiziums ar ciev Spiaishirenc．Seitaem aber der うe－ itar aine तेə ：er hatte vurat zr rom Magistra： s＝tindei unc detämpi．Tsonicerar sar． sic：Waninsencor．Smwizugiteiter Et－ gentipe unc bat ur seine Entiassunc or．－ieier vuci $\mathfrak{i}$ as sehr pecauew．
 dis Wiecierinersteliung des ziemiinir Yeササanriosier．Gontesinauses．Die Focir
 steinorgmanstine in de：Mites dz Firohenschirit jatt er bereits weeg－ －Eumen unc in ojer．Wander ginmati－ enr iassen－War Si．sndiz in cier
 ginnenden 18. Jints als sehr sciön Dezeichne：worden sz wurde die Kir－ sins in der ievzier．Janzzennten sent： ソemacniässis：Nich nur mit dem： iboraien Zaiveeis：sonaem konimest mi：den Fefombesenlusser des Fia：－ sきri natic sion Dekar Jonann Wilheior． ソor siciztrge：t auseinancianzusei－ zer der ir Augus aive Janres ：ie ：nstelijor：wu：č．

Vor，Nagiswat gačräng mulst ciev Jekar zunamast div Eienulierung uet Grenzer das Piamronarios－aui İ－ sier vor S：Ancte－anerisemner． D．die jontrennuns むor rapiane

 vor St Antuc aus mitinamziont noy－
 hgionsionds sian eingestein virisu zog de：Siaai ries？Guter der Dia：－ bircine im．Fiaume van Oberlienz eir． um damit drs Alsiagen für der do：－ uger：Gestionen $3:$ ascien．
sis unnüt grannter＝Fircnet wur－ aer geschiosser．For diese Sper：－ vuraer ir Lien：oetrofien：S－Micné－ S：Antonius dit Iapelif ir：de：Liek．－ burs unc dis mi．Scniol Bruct Drs Weaeroröftnuns dov Nuchagisivirabs konnte JeFar．Sterzinge－durcinsevzer．

Einstinranizunger．is der Seelsorge waren curch weiaent Eriasse gegeber． die meister Trozessioner v．vieis Wal：－ ianrter wuraer eingzstellt．verscnit－ done Feiertage abgescinaff．it die Got－ tescienstordnung eingegrifíer unc dis Anwendung de：Altarkazzer wis übor－ haup：des Eirrinenschmuckes staatlier． geregel：Sen：ungünstiz wirize sicn aus dal die Erucerscinafter aufgeios： wurder．Geradis diese natter sich um die Fircne gesong unci sie geschmünz： ir．Lnient wurcien insgesamt elf reli－ giobs Veraine ror det Aufiósung De－ trofier inre Exapitaher wuraer ein－ gozogen．Mußt D oikan Sterzinge：mit derf．Magistra：deinant um：jecuet Frane une jeás Fiezze verinandelr． sc war ar elnt griondicict．autwendig＝ Fenoxierunc des Gotiesnauses S．Ar：－ ari gav nim： 2 L denber．

## Dit Veripgunc ofer Dfarre ins Kioster

Das Mißialier aes Kaisers erregtar diz Eloster unc pesonders die de－ scinalicher Orser．－bir ：78\％des Fioster der Fiemmilier ir Lion aut－ geiós：wuras übergia mar es der． Franzisianezt aus innsbruck．De：Né gisma：sevzes sinc．dafür sir．daf cont eine Pfarre amicinte：wüde mit de： Begründung．St．Ancirä sei viei zu ajgeieger．${ }^{6}$ ， Aj ：Gubernialdeinrei vom 26．Septembe： $7^{70-7}$ wurde bestimm：． cial ak ：Janner $\mathbf{3 7 8}$ ans Klostet ais Diempirent unc $S_{i}$ Andink eis biobe Eapiane：anzusener wäre．Eir präzi－ ses Abitommer zwischar cier beivion Eircher bezusing．Fecinte unc Pfich－ ter wuide mi：Eivfressiution vom 26 ． Na： 1788 genenmig．Nach dieser $\mathrm{F}=-$ solution．Punt：3．sollier nun in der Eiosterkircine Sakramente gespend $3 *$ unc auch Requies gehalten wercien． Fin den Findermarizt．Patriasciorf und Thurn sollte weiterinin St．Andrä zu－ ständig sein．Der Dakan sallte nu＊ eine Ar：Obaraufsicht führen．aller－ Eings onne Befugnisse．Gieichzeitig maraen viele Paramente（gotresdionsi－ iiche Gewäncez unt kirchliche $G e$－ jraunhsgogenstände wie verschiedene Feiche und die grobe wervolle Mon－ swanz ins Klosier gebracht．Dis alte Stadtpfarkircins verlor an Bedeutung unc Ansener．de auch die städtische Sevölierung geschlossen hinter dem Diagistrai die newe Pfame in der Stadt rorteidigte．Dekan Stezzingew benüzzte lede Gelegeninei．ur Si．Andrä zum aten Recint zu verielfor．Ais 1798 die Stadi mi：dem Eranziskanerliost ar aborannte poente er sofort auf dis Fuchouñuns samtlicher piarrlichen Eechre dent ror einer abgebrannten Eirihe konne woht kaum eint tiefgrei－ iande Seelsorge ausgener．Hatte Ster－ zinger auch teitweise Erfolg konnte er ooch nich：dic Aufhebung des Hof－ cekretes vors 26．Niai 178 B erreichan．

Eurcimazsent de：Eranzoset．inこゃer． dit nur．aufrommendie：unc sien： ment encies rolienuer．Wimrer de：Me－ poieomscner．Ar：vorausanrıer Ja：－ aus acez ewuenset ers：Stezzif\％er： Nachiolge größts Senviィarıgreizer． Stezzinger vernizl：sini gegenüder aer tranzösissner．Oftizlerer．sen ivue konnts manener Vorroi．fir dit Suaü： erreininer unc stanc de seine fies：－ gnation 15 einigermaben nonerr Ans：－ her．Wa：das Deivar selbs：wärzanc seiner ganzen Amtszei：durcr：dic wio－ riger．Zeitumständi＝daran geninoer： worder．St．Andie renovierer zL ia：－ set．SC vermachte 2 ir seinem tesic－ men：de：Dekanatsisirche 50C f．zu： Wieciernersteliung．

## Dit Wirren der napoleonischen Zeit

Deirar．Antomius Aicierikue Mariz＊ tig $\mathrm{E} E \mathrm{~B}$ erkannte der trauriger．Zu－ stanc aes Gottesinauses unc beachts zunächs：बif Finanzer ir Orönuns Ais sićr die Vernaltnisse zu beruniger． scniener．bracintan die napoieonisniner． Itriege neurnicie Misstande Eevar
 costerfeich unc zum．Eaisornaus $4 i s$ de：ir de：ganzar Gegenc weger se：－ ne：Grausamireter beruchtigtt Gent＊ гa：Jear Baptiste Broussie：ausgerear：－ ne：in．P：amwidum singuatior v＂irdit fioh Jäter．Später hehrit or fre：rilise zuruini．Das geger in＝gefallts干oむこsu：－ tei des franz．Friegsgericntes wirctir． ein $\begin{gathered}\text { funtjänrige Haf：in emnern．Fios：} 3: ~\end{gathered}$ umgewanceli．Sait 1810 verwalcete nut． der Piamer vor Trisiach．Jonann N゙ェ－ pomuk Stanisiaus Altinubez，acs Am： des Dekans．zunächst in．Namen cies Brixner Bischois．aber tormel：in：－ mer nocir fu＊Saizbung Die Sänian－ siorung des Erzstifites Saizoumg sov：： die Dreiteilune Tir jis wink sick auct． aut die kirchlicher Teriälmiss Ais Napoieon die Gementsibezirte Jiem unc Silian dem Fönigreicn mixion einverieibte．wurder die entspresinan－ den Delranate der Laibaciner Diözes： unierstelit（1812）．Vom Laibacher Bi－ scinot bekam Althuber dan Tive Di－ kan．Als Jäger begnadigt und vozeitic aus seiner Haft entlassen wurde．jegt Altinuber die Dekanswürde sofow unc freiwillig nieder und arbeitete mit fie－ ger gut zusammon．Nach der Nieder－ der Rung Napoioons bei Leipzig unc Haus Habsenr Gesamttirols unter das Lienz provisonisch（1814）Innichen sogleich 1818 mit der Diózess Brixen vestiich

Dekan Jägor uurdz für seine aut－ richtige österreichtreue Gesinnung unc Haltung mit dem Propstiamt is $\overline{\mathrm{B}}$－ zen．dessen Besetzung dem Kaise：vor－ behalten war，belohnt．Er wat soiner． Einranposten am 2．Februar 18.5 ar． Nachfolger wurde sein bereits senz gu： eingearipeiteter trubere：Ve＝azte： Aititumez．der rom inninher ？rops： am：8．Okwober 1815 in Lienz fei．jrlion installizr：wurde．

## Dekan Joh．Nep．Stenislaus Altinuber $\theta_{i}$

 Dieser gitige Menseh ging Zwistig－ keiten mit dem Stadimagistra：unc cen Franziskanern moglichst auz darrNege. Waren die pfarrichen Recht? mmer noch de iure ganz. de fact, eilweise an die Klosterkirche gebunen. so versuchte er. St. Andrä neue Bedeutung als seelsorgliches Zentrum zu verscinaffen und. rein außerich gebehen. durch eine Wiederherstellung des Gebäudes.
Die Zeiten hatten sich beruhigt und Stabiie Verhältnisse herrschten. Dies? möglichst lange zul erhalten. war das Ziel der Pojitik im ", Vormärz", jener Epoche. in der Fürst Metternich außzapoiitisch das Gleichgewicht und den Status quo in Europa und innenpolitisch die absolute Macht des Kaisers verteidigte. Scheiterte diese Zieisetzung augenscheinlich mit der Märzrevolution des Jahres 1848. so war aber den eurodes sahres volkern immerhin durch mehr als drei Jahrzehnte eine Zeit des Friedens gegönnt.

Althuber war seit rund einem halben Jahrhundert der erste Dekan, der nicht nur die Notwendigkeit einer Ausbesserung des Gotteshauses sah. nicht nur die Idee hatte. sondern auch die Vrraussetzungen. die Möglichkeit und dia Tatkraft sie auszuführen.

## Die Kunst des Klassizismus

Das Gedankengut der Aufkläru $1 g$ verursachte eine neue Lebenseinstyllung des Menschen im allgemeinen. Dieser Zeitgeist hatte auch die französische Revolution ausgelöst. die einz
neue Epoche in der Geschichte der Menschheit einleitete. Neue Iàen und Gedanken fanden ihran Niederschiag auch in der Kunst. - im ... Klass:zismus". Vorangegangene Stile wurden abgelehnt. Johann wolfgang vi Goethe verhöhnte die Gotik: gotische Săulen nannte er .Tabakpfeifensäulen". Der Gelehrte Johann JJachim Winkelmann verurteilte das Barrok und sah in der Kunst der Antike das Ideal. Den meisten aufstrebenden Architekten wurde diese auf dem Umweg über die Renaissance einigermaBen zugänglich. Nur die ..edle Einfalt und stille Größe" der alten Baukunst. wie Winkelmann in seiner ..Geschichte der Kunst des Altertums" schreibt. sei nachahmenswert. Der Klassizismus verwendete einfache. schmuckiose Bauslemente. abgeleitet von antiken Vorbildern. Gerade diess Besinnung auf die klaren Bauformen trug eine gewaltige Kraft in sich und erklärt die gesamtzuropäische Verbreitung dieses Stiles. - Der Klassizismus erreichte im Kulturschaffen Osterreichs keinen Höh $2-$ punkt; er war auch dem heimischen Wesen nicht so verbunden wie die vorangegangene Barrckkunst.
Als aufgeschlossener Mann fand Dekan Aithuber am Neuen in dar Kunst Gefallen. Als er daranging. St. Andrä zu renovieren. wurden Baumeister herangezogen. die zeitgemäß bauten. ebzn klassizistisch.



Kiassizistisches Westtor

## Klassizistische Erneuerung der Pfarrkirche

Althuber begann mit einer notdürftigen Restaurizrung des, Guten-RatAltares". Denn die Bruderschaft an diesem Altar blühte nach der Verbotszeit wiederum stark auf, 1820 ließ er ein neues Altarblatt malen.
Die beiden in der Mitte der Kirche stehenden Altare Haß 3 wegräumen: den Katharinenaitar (Görzer Altar) und den St. Martins-Altar. Für die Jo-nann-Nepomuk-Statue dieses Altarzs wurde ein ..Stöckl" im klassizistischen Stil an der Mauer das Widumgartens ober dem "Stampfer" (heute Hotal Glockiturm) errichtet. Die Statue vardient weit mehr Beachtung als ihr bisher zuteil wurce. Nur sear seltm. dafür vielleicht mit umso menr Ver:rauen wird dort ein Licht angezändet. - Das Vesperbild. das ebenills auf diesem Altar gestanden hat. war seit jener das Ziel vieier Wallfanrar. Diese künstlerisci hoch wertvolie gotische Pieta wurde in die Gruft verräumt.
Der linke Saitenaltar. Rosen-kranz- oder Marienaltar genannt. bekam erst unter Aithuber seine heutige Form. Der alte Schreinaltar ward? ebenfalls in die Gruft gebracht. Die ..Armen Seelen* blicken zu Maria auf. die vom großen Rosenkranz und von Englein umgeben ist. - Die Englein wurden während des letzten Kriegəs aus dem Schrein gestohlen. die Madonna im Jahre 1963. Der ganze klassizistische Bau des Altares entspricht bewuist dem des Kreuzaltares. ist aber im Gegensatz zum barocken Altar in seinen Frrmen ruhig und einfach gehalten. Diese klare Einfacinheit wira durch den Scinwung der beiden Figusen und durch die Bilder aufgelockart. 1829 wurde der Bau dieses neiuen Bruderschaftsaltares abgeschlossen.
Zwai Beichtstühie im Neurenaissancestil !ieß Althuber anschaffen. die an der Wand naben den jeiden Seitenaitären aurgestellt wurcien. Wäh*and diese :und 30 jahre später entcernt wurden. sinci die chorstüle aus derselben Zeit noch ernaiten.
Wie die Pfarrchronk berichtet. Ließ Dekan Althuber alles . Unanständige" aus und an der Kirche Entfernen. Bai dieser Gelegenineit dürfte wohi auch

ein römischer Stein mit dem Bildnis der Glücksgöttin Fortuna, eingemauart in den Turm, verschwunden sein. Der k. k. Hofhistoricus Anton Roschmann aus Innsbruck, im Jahre 1746 nach Lienz entsandt, um das ,Zwergelgebäu" in der Debant $2 u$ untersuchen (Aguntum), hat diesen Stein noch $\mathrm{g}=-$ sehen und folgend beschrieben: Da wür nun auch außer der Kirchen herumbegangen. zaigte mir H. Gerichtsschreiber in dem ...Thurn gegen der mitte hinauf ain Stuckh Marmel s? ain Basso-Reiief gewesen, ain bloßes Frauenbild mit ainer Segl, wie die Fortuna auf dem Haubt. auß dem Gesselfeld, allwo ain altes Schloß gestanden, und noch die Rudera vorhanden. Der Kopf hat giaich daran müssen, darmit der Stain ain rechtes Eckh ausmachen khönnen." ${ }^{10}$ )

Die Kirche, früher außan ebenfails mit Fresken bemalt, wurde auf Vorschlag des damaligen Bürgermeisters Röck mit Spritzputz versehen und leicht rötlich gestrichen. Denselber Anstrich erhielt auch der damalige Turm, der erst nach dern Wiederaufbau zu Beginn unseres Jhdts. neu und andersfärbig verputzt wurde.

Ein Teil der Friedhofmauer war 1825 eingestürzt, die Ausbesserungsarbeiten wurden aber erst 1828 begonnen und zogen sich drei Jahrz hin. Die notwendige Entfernung alter Grabstein: und Denkmäler aus dem überfüllten Gottesacker stieß bei der Lienzer Bürgerschaft auf wenig verstandnis. Im Jahre 1831 wurden die Arkaden auf der Nord- und Westseite des ,yalten Friedhofs", sowie die beiden Eingangstore fertiggestellt. (Das Nordtor wurde zur Kriegergedächtniskapelle umgebaut.) Das Westtor. ein würdiger Eingang zum engeren Kirchenbereich. entspricht ganz den Formidealen des Klassizismus. Das Innere läßt einen flachkuppelartigen $A b s c h l u B$ arkennen. bemalt mit einer Auferstehungsszen? von Josel Arnold (1831). Formal sehr klar und verständiich aufgebaut. bleibt die ganze Szene etwas leblos: Die Soldaten vor dem Grabe scheinen wohl Uberraschung nach außen hin vorzugeben; abwehrend wirkt die Haltung îhrer Hände. Der ruhige Ausdruck ihrer Gesichter aber weist weder auf

Erregung, Ǔberraschung, noch Angst sondern einzig auf das ausgeglich $2 n$. Ideal des Klassizismus hin
Im Pfarrhaus, ebenfalls arneuerungsbedürftig, ließ Althuber die Zimmer der Kooperatoren im oberen Stockwerik ausbauen, die Küche aus dem Keller in das Hochparterre verlegen und mit einem ,Sparherd" versehen. - Die verfallende Westmauer des Widumgartens ließ er instandsetzen und ein Sommerhaus an der .Pfarreide bawen

Althuber sain aber seine Aufgabe nicht nur in einer Wiederherstellung des Gotteshauses. sondern auch in einer religiösen Erneuerung dar Bevölkerung. Der Seelsorge suchte er neue Impulse zu geben durch große Feierlichkeiten. Seit langer Zeit waren sie die ersten in dieser Kirche. Das Volk machte zunächst mit Reservation, dann begeistert mit. Für feierliche Anlässe wurden Kirchenwäsche, Paramente und Altarzierden, wie der rote Festtagsputz in Samt mit Goldstickerei, angeschafft. Mit der Gründung der Pfarrbibliothek wollte er
mithelfen, den in den Wirren der vergangenen Zeit arg vernachlässigten Bildungsstand der Bevolkerung zu heben und in christiichem Sinne zu. prägen.
St. Andrä strebte untar Deikan Althuber alss einem neuen Hohepunkt entgegen Die Bedeutung der alten Pfarre unterstrich er durch die Wiederherstellung des Gebäudes. Die seelsorgliche Erneuerung fand besonders in der Betreuung der Kranken und Armen Ausdruck - Althubers Grabdenkmal ${ }^{12}$ ) in St. Andrat stellt bezeichnenderweise dan ,Guten Hirten" dar. Die Inschrift ist ehrlich gemeint: „Dem eifrigen Hirten, dem Freunde der Kinder, dem Vater dsr Armen widmet dies Denkmal der Verehrung und Liebe die dankbare Stadt und Gemeinde - dem unvergeßitichen, hochwürdigen Herrn Johann Nep. Stanislaus Althubar. Geboren zu Taista amp 2 May 1768, war er durch 20 Jahre höchst verdienter Dekan und Stadtpfarrer, und starb allgemein bedauert am 19. Oktober 1835."

Meintad Pizzinini.

[^0]

## 1908：Ausbau des Turmes

Anlanklich der gegenwătigen Turm－ renovierung wurde im Knauf des Turmkreuzes foigendes Schriftstück vorgefunden；es war an dieser Stelle im Jahre 1908，als der Turm der St． Andreas－Ptarrkirche seine heutige Form erhielt，hinterlegt worden：
，Im Jalire des Heils Bintausend neurhun－ dert und acht，im 60 Jahre der giorrei－ chen Regierung St．Majestat des Kaisers Franz Josef $I$ und unter dem Pontifikate Sr．Feiligkelt des Papstes Pius $\mathbf{X}$ wurde dieser Turm ausgebaut und am 17．October das Kreuz nach feierither Einsegnung auf－ gesetzt．
Im Jahre 1737 batte ein Biltzstrahl den Helm des gothischen Turmes getroffen und eingeaschert und seither war der Turm in seinem stehengebliebenen Teile barocki－ siert und mit einer einfachen Abdeckung versehen worden Lange schon bestand in der Bevolkerung der Wunsch，daß der Turm ausgebaut und mit einer Spitze versehen werde，jedoch fehlten hiezu die Mittel． Durch ein Legat des Herrn Johann Eder， Fischwirtes in Lienz im Betrage von 9000 K，durch Spenden der Lienzer Sparkasse und Widmungen der Stadtgemeinde Lienz， endlich durch eine Sammlumg．welche der Gemeindeausschuß von Lenz im Jahre 1002 einleitete und durch ein aus den Herren Dekan Baur，Altborgermelster Holmann， Venerand Unterhueber，Johann Winkler， Ferd A．Holzl，Eduard Solderer，Johann Henggi，Hans Oberhuebar und Bargermei－ ster Josef Rohracher bestehendes Komitee durchtohrte，kamen nach und nach Betrage bis nahezu 30000 K zusammen，welche er－ munterten，dem Ausbaue des Turmes näher zu treten．

Andri erhielt，war ar Pfarrer in Kali，spater in Andrin erhielt，war er Prarrer in kain，siche er teline Resignation elin．fil aber nicht angenommen wurde．Die im Jahre 1787 erneut eisigereichte Verzichtserkilirumg aus ge－ sundheitichen Grinden wrurde zwar angenom－ men，der Dekan aber gobeten，noch einige Zelt im Amt zu bleiben Im Mai 1799 reiste er plotzilich von Ulenz ab．Das letzut Lebensjahi Ver－ brachte er aut Schlog Lampr
eck Er starb ana 2 Mai 1801.
5）Der Verłust an Realitizten betrug fund 3000 O

6）Uber Verhandlungen $\operatorname{lm}$ Magistrat vgl flats－ protokolle vom 28．7．iT88，14．3．1787，18． 1.1788 ， 18．3．1778，17．5．1788，21．S．1788， 1.4 .1790 18．7． 190. 7）Die folgenden Angaben sind dem Schreiben des k．K Kreisamtes im Pustertal und am Fiagck． Bruneck．Z．Mirz 1837，enthommen－Plarr－ archiv St．Andra，im Fastikel L－Bisher wurden dlege verhalturge inf genave Datengngaben wurde gerziahret

8）Antonius Aldericus Maria von Jager wurde 1740 in jonichen yeboren．Vor sether Installieruthg in Lienz am 15．Februar 1800 war er Theologie－ professor an der Universitat in Innsbruck．Seit 2 Febrtar 1815 Propsi in Bozent Jiger starb am 27．August 1818.
9）Lebenadaten siehe am Schluff điese：Beitra－ ses．Mit bischoflichem Dekret vorm is．Septeraber 1甘15．Brixen．Wurde Althuber zum Stadtpfarrer von Lienz ernannt zugleich erfolgte die defin－ tivo Verleibung des Dekanates．－Pfarrarchiv St． Andre．Faczikal IV．D 15.
10）Roschmanu．Anton：Fürsulien Gorrische Re－ sidenz．－Stait Luenz und dero Gegenden．MS． im Ferdinandeum，Ibk．，Dip．CCCCIXVIII，Ab－ yedruckt sh：Ostriroler Heimatbliftter 19z\％，Heft bei Meyer．A．B．－Unterforcher，A：Die Ro－ mei arstadt Agunt bei Lienz in THrol．Berin 1008.
i1）Nachder mun der Spritzputz herumterge－ schlagen wurde．sieht man zur Zelt an der Nord－ yeits yer pornalle alte Malerel．ohne jecoch ；ails iescstellen zu konnen． $\overrightarrow{\text { Kunsigeschichto von }}$ Tlrol und Vorariberg． 2 Aur－ Kunstaeschichte von Trol und 1909 ．Seite 7 m ：．．．．．nach Ausp lage．innsbrucic iova，Seite iso dälier hach Aus－ sage aet vazers des zeichers paisier hatue man Plarricirche gawhitram abgeschiagern＂
22）Fon Feinalter in Bozen um 400 in angefer－ n路。

Schon Ende der 1880er Jahre war von Herrn Dombaumeister Freih．v．Schmidt ein Turmbauplan ausgearbeitet worden，wel－ cher die Abtragung des Turmes bis zum Fuße der Glockenstube und den neuen Aư－ bau vorsah $D a$ aber nach fachmannischem Gutachten das Mauerwerk vollkommen ge－ sund und folr den Aufbau zweifellos stark genug war，so ging man von diesem sehr kostspieligen Plane ab und nainm ein Pro－ ject an，welches der hochw．Prof Pater Johann Maria Reiter，ein geborener Lien－ zer，ausgedacht und entworfen und Herr Architect Pascher in Graz ausgearbeitet batte．

Mit dem Baue nach diesem Projecte wurde im Jahre 2807 begonnen und nach einer Dn－ terbrechung vom Oktober bis zum Juli 1908 fortgefahren und der Bau bis heute so－ weit gefordert，das die Anfsetzung des Kreuzes erfolgen konnte．

Die Arbeiten wurden ausgefuhrt von den folgenden Firmen：

Stadtbaumeister Victor Rizzardi aus Triest－Lienz，
Zmmermeister Paul Mair aus Nikolsdorf， Schlossermeister Victor Riebler aus Lienz， Spänglermeister Ferd．Leiss aus Lienz， Steinmetameister Dominik Merluzzi aus Spittal，
Dachdeckermeister Herpich aus Bozen．
Die tberwachung der Turmbauarbeiten flibrte das stảdtische Baukomitee，welches fir diesen Zweck den Herra Gemeindeaus－ schuß Josef Fiogel als Obmann bestallta

Die Stadtgemeindevertretung von Lienz besteht am beutigen Tage aus den folgen－ den Herren：
Bürgermeister：Josef Rohracher，
Bürgermeisterstellvertreter：Hans Ober－ hueber．
Gemeinderảte：Willibaid Hotmann Alois Unterrassner，Johann Winkler，Dr．Carnillo Trotter，Alois Vergeiner，Gemeindeaus－ schusse：Alois Maier，Karl v．Erlach，Dr． Josef Mayr，Theodor v．Hibler，Jose Egger， Peter Ortner，Victor Riebler，Josel Glanzl， Roman Pazelt，Josef Flogel，Eduard Sol－ derer，Michael Meirer，Jakob Obersteiner， Romed Walchegger，Josef Wimmer，Johann Henggi，Josef Sailler，Ersatzmänner：Jo－ hann Georg Mahl，Michl Duregger，Johann Glanzi，Alois Fuchs，Johann Glieber．Kar］ Inwinkl．

Dem Stadtpfarrklerus gehüren an die hochw．Herren：Dekan und Stadtpfarrer fb． Rat Josef Baw，die Herren Kooperatoren： Amort，Mutschiechner，Gfall und Eisendle．

K．k．Bezirkshauptrann von Lienz ist Hert Dr．Franz R v．Posch K．K．Bezirksrichter ist Herr Wladimir Labler．K．k．Garnisons－ kommandant ist Herr Oberstleutnant Schmidt．

Gegenwartig bestehen in Lienz die fol－ genden Preise：
für Weizen der Meterzentner 28 Kronen fur Roggen der Meterzentner 24 Kronen far Gerste der Meterzentner 22 Kronen für Mais der Meterzentner 22 Kroaen tar Heiden der Meterzentner 24 Kronen tor Hafer der Meterzentuer 22 Kronen fūr Rindfleisch das Kilogramn 1 K． 30
tur Kalbfleisch das Kilogramm 1K40－1K80
Urikund dessen haben die Gefertigten diese Schrift eigenhingig unterzeichnet：

## Josef Anton Roltracher

Josef Flogel
Franz Himmelmayr
Johann Winkler
Johann Henggi
Josef Waldner
Josef Glanzl
Alois Maier
Dr．Camillo Trotter
V．Unterhueber，sen．
Hans Oberhueber
Peter Ortner
Kari Inwinkl
Michael Metrer
Karl v．Erlach
Hans Glanzl
Viktor Riebler
Roman Pazelt
Alois Vergeiner
Jakob Obersteiner
Johand Wanner
Alois Fuchs
Theodor v．Hibler
E．Solderer
Josef Winmer
Josef Saller
Alois Unterrassner
J．Egger－Slegwart
Johann Glieber
Anton Steld
Lienz，am 17．October 1968

Der Kuriositalt halber sei auch der Inhalt eines zweiten Schreibens wiedergegeben， das sich an der gleichen Stelle voriand：

## ．，Ferdinand Leiss

Glaser－und Spenglormeister in Lienz
Lionz，am 17．Oktober 08

## An die Herra in Zukunft！

Ich Endesgefertigter habe die Spengler－ arbeit samt Material um 4.000 Kronen offeriert Ein zweiter Spenglermeister machte mir Konkurrenz und machts is un 1800 Kronen．Derselbe hat den Bau wegen seiner Billigkeit bekommen und hatte ihn ein volles Jahr．Naturlich kam er nicht zur Arbeit，weil die Maur．r－ arbeit nicht fertig war．Das Jahr darauf kam wieder ich und da kamen einige scho－ ne Dachfenstar aus Kupfarblech weg．Der Preis war nicht mehr 4000 sundern 3.000 Kronen und meine ärgste Konkurrenz 2a－ mens Anton Majerotto als 30－jähriger G：－ schäftsmann hatte inn wieder verloren． Majerotto war der 3 rsts Sp ：nglermeister in Lienz，aber nicht gelernt，sonders als herumziehender Klemperer bekannt．Der naxchste war Anton Trojer，ein sehr reeller Geschäftsmann．Derselbe brachte es in einem Zeitraum von 20 Jahren zum Pensij－ nisten．Er hat auch den Turm in Tristach gemacht，von verzinktem Eisenblech．Er hat überhaupt immer die schonsten Bauton． Als dritter ist Franz Cwainer．Uber viar ist de Zahl der Maister noch nicht ge－ kommen．
Alle diejenigen，welche den Briet lesen． sind herzlich gegrubt．

Meister Ferdinand Leiss
Dle Gehilfen Max Laßmann
Franz Mairginter：＊


Die Scinriftieitung der ,Ostiiroler Fieimatoiätter ${ }^{-}$ ruft inre Freunàe una
Leser auf, die
Renovierung der
Dfarreirche St. Andrä
in Lienz finanziell
zu fördern!

Foto: Alois Baptisı. Lienz

# Die Namen der Schwaigen und Familien in Defereggen 

## 2

HANS LADSTATTER

Die Schwaigen Reut und Einfänge. die Almen. Bergwiesen und Waldar waren im ,Eigentum" der Grundherrschaften. die cas Nüzungsrecht an Grund und Boden gegen Entgelt an Bewohner des Tales übertrugen. Di? häufigste Rechtsiorm dieser Rechtseinräumung war das ..Freistift". Der Grundherr konnte seinen angestifteten Bauern am Ende jedes Jahres (im Herbst) abstiften. indem er die Annahme des Stiftskreuzers verweigerte. Das Nutzungsrecht in dieser hartan Form könnte mit ..Jahrespacht" verglichen werden. Das ..Baurecht" erstreckte sich von vorn herein- auf mehrere Jahrs. war also die bessere Rechtsform. .Lehen" bedeutete Jas Nutzungsrecht auf Lebzeit. Erblehen war nur ein einziges im ganzen Tal. (Ein Teil der Schwaige Veldt in der Gemeinde St. Veit; die veloner waren durch Generationen Beauftragte des Richters in W.-Matrei für den salzburgischen Teil Defereggens).

Nur in wenigen Einzelfallen bestand treies Eigentum der Bavern. .Fray lud aigen": z. B. Troge (Trogach) die höchstgelegene Schwaige des Tales.

Die Grundherrschaft vermochte die Existenzgrundlage der Talbewohner
am nachhaltigsten $z u$ beeinflussen: mehr als die Vertreter der Staatsgewalt oder der kirchlichen Macht. insoweit diese nicht selbst zugleich auch Grundherren waren. Ais "Herr" wurde seinerzeit nur jener bezeichnet. der einem dieser 3 Herrschaftsbersi-
che zugenörle. (Grundherz Fiente: Ptarrnerr,

De: größze Anteii ar Grunc unc Boaier genörts der. beider Landesnerren. Die Verwaltung des gozzisci--tir:lisener Besitzas erfolgte vomi Sendof Bruck des saiziburgischen vorr: Amts W.-Matrei aus.
a) Görz, bzw. Tirol: (Oberrotte Unterrotte. Feistritz. Görtschach: 1501 hatte der neue Landeshert Tirols. Kaiser Maximilian, die Grundnarrschaft Schlod Bruck und die Herrschaft Lienz an die Grafen von Wolkenstein verpfändet. 1683 ging die verpfändete Grundherrschaft an das Haller Demenstift über. Durch die Verstaatlichung aller Grundherrschaften 1783 wurde die Grundlage geschaffen für die allmähliche Durchsetzung des Eigentumsrechtes an Grund und Boden zugunsten der die Güter bearbeitenden Bauern. was mit der Grundentiastang 1857 seine Krönung fand.
Andere Grundherren: Das Kloster der Frauen Dominikanarinnen in Lienz seit 1356, die Schioßkapelle in Ravenstein (Virgen) $=$ Ravensteinsches Benefizium in der Liebburg. Gründung 1335. Das Fieiliggeistspital in Brixen. die Erasmuskapelie in Taisten die Herren von Hebenstreit zu Glurnhör und Mauer. (.Glurnhör", der Ansitz derer von Hebenstreit in der Nahe des Klosters Sonnenburg bei St. Lorenzen). Die Pfarrkirche in Virgen. das Widum in W-Matrei.
b) Salzburg: (Großrotte. Bruggen--Feld-Gassen. Griezen Gsarizen MelLitz. Moos. Lerch, Hof, Rayach. Hopfgarten. Rözeel. Döilach). Das Erzstift hatte den größten Teil der Güter in Defereggen in eigener Verwaltung. D-r bedeutendste Grundherr neben dem Amte W.-Matrei waren die Herren von Lasser zu Zollheim. durch Ganerationen salzb. Richter in W.-Matrei. AuBerdem waren hier die Grafen von Welsberg und auch die Herran von Hebenstr jit begütert; ebenso das Kellenarnt Stuhlfelden und Mittersill. das Kloster Neustift. die Kirchen: St. Veit. St. Nikolaus. Obermauern W.-Matrei. St. Johann.

## Erlsbach, zuhinterst in Defereggen

An: Fuße des bewaldeten Granitsteilhanges. der östlich des Erlsbaches zum Weitstrahl ( 2734 m ) und westlich über den Putzen zur Hutnerspitze $(2886 \mathrm{~m})$ hochstergt. hatten die Görzar Grafen im Schloß Bruck als Landesund Grundharren schon urn 1300 n . Ch. die ..Schwaige auf Erlsbach" aingerichtet. Das Urbar der Grafen von Görz 1299. dieses älteste bekannte Güterverzeichnis. nennt ? Schafschwaigen. die an 2 Untertanen frei gestiftet waren. Die Handschrift befindet sich im Staatsarchiv Innsbruck (50 1). Gedruckt: ..Klos-Bucek. Das Urbar der Vorderen Grafschaf1 Görz".

Der Moränenschutt des letzten Eiszeitgletschers war am Hangfuß der Sonnseite liegen geblizben und bildet dort sait vielen Jahrhunderten die Lebensgrundlage der Menschen, die hier das Leben von Generationen zu Generationen reichen, hier an der Grenze zwischen den römischen Provinzen Rätien und Norikum. an der Grenze zwischen dem Fürstbistum Brixen unj dem Erzbistum Salzburg. an der Grenze $z$ wischen den beiden reichsunmittelbaren Grafschaften Tirol und Görz. und seil 1918 an der unnatürlichen Grenze zwischen osterreich und Italien.

Aus jem broiten Veistufigen Foc：－ ＊a．cesser Fintergrunc gez Srock ce：之ipieszpizze i3i49 m：biician komm：

 satutex die Nenssher inre düritgen Senausunger unter dic Granitieisar． slener ror Lawinen und Güsser．Die Autschitiungen dee Wilibaches auf die Norz̈ner des Nordinanges naion ter Talbact：（Größooch sücuwärts an \＆ian Fub ここ＝Fratte ajgecräng＊．Sc warc der I＿tonsraum naci allon Seiten ge－ siche：－Im oreiter Talboder konne de：．Schwarzonoach：nacn Belieoer sein تnwesen treiber．An den beweg－ icne－Fîern suent Gesurüpe von BerE－ erier das der Lanäschafi cias eiger：－ tümbane Geprëgz verieint unc die Entstenung des Flumamens $\mathrm{E}=\mathrm{I}$ s－ cac：Dewirkte．Riundart：．Oirscr－
 pache：－

Det Sereich der Scin wage E：ロ1s－ \＃a $=$ ist bestimmi duren di三 Nün－ Uungssitelier des Erelitzpaches im Tster unc des Stalieribacines im W：－ ster．Vie ursprungtion dor Schafinai－ tung छevidmete Scnwaige wurde durci Froditizen des Wardes östlici der Be－ sausu－gor allmähicin zu einer Kuis－ schta＝ge Im Famp：geger den Tii－ sact Furcien die ．．．tuan ais zusäizi：－ ties N゙euiand gewornar．

Im Jiance 3256 schenirt Gra：Feir－ wici $\because$ On Görr ciom in4s gegründetar Somi－inanerinnenkiosie二 in Lienz Giuer ir Erelspaci．Das waren wohi noci sie Sciaffenwaigen die die Gra－ Eentsenter Elspeth ais Gescinenk inros Fates mitoracinte als sie in das Erauenioioster zu Lüncz eintrat．
irs Vündungsorreien Jeミ Frelizzoa－ shes Entstand um lite zir Iaut cat ais ．．opperetz＂bezerchne：wurce In ciesem Janre ormilian Rupevi unc Ste－ an．̇̈є Maverinder．Gas Zaurecint in cieser．Bereicine der Scnwaige Eveis－ vaci．Die neuen Siedier kamen aus der saiziburgischen EroBrotte und wa－ ron mit besserem Jenint ausgestatat als Eie Freiscifter an der Scnwaig Das $\overline{2}$＝eistiftrecht isi mit ．．Janrespachr＊ zu ت̈rgleichen．das Baurecht ．iDawer－ pacin：auf eine besimmte inzani von janren ooier auf İibenszoit．

Der Frelitzoacin Poppelesioach kommt aus dem Oberseitsee am Eu\＆z ier Seespitze．．Freelitzn＊：nennt sich aas Febiet der rassen Bergwiesen und Amweiden untam See im Oberiaui des 三aches aus dem Oberseitsee．Der im hitndungsibereich des Erelitzoachas gescinafens Raut wurde als Pot－ irelic＊＊oezaicinet．iUnterirelitzi．Die jeurscinen Sizdler naben den Eluma－ nen in seiner uralten Form übemzm－ mex ind lacin eigenen Laurgeserzen
 ฟamに：．Poppei，ミoppeies Waic．Pop－ うeser＂gerommen soin．
Die alte Senwaige Jreispaci vilze auran jie ianrntingerte invntevor－ ner $a$ jer Aruncinamsciat jes るor ninimanerinnenkiosters on Lienz．Eibi－
 дes Jorzer Jraien うeonnarc．sam aer
gözisene Tei Deiereggens mit cion gesamter Bereich det Gerichter Vir－ gen ar die geturstete ミxarsciat：Tira． jesser Zandesner：der Eaiser des Eit snes selbs：wes Jur Jas Erisioas nicn：men：Grerzort．इき．der ．．Faに－ lateriorugge war kens Grenze manz ．．Enterr Eache＂wa：scnor sai $10 \dot{\sim}+$ Tirol gewesen．Die Grenzezwisenen cer Macintperoicner der beicer reicisur－ nittelbaren Jandeshemer．de：Grafir． von Gö＝2．jzw von Tino．war nier sent umstritter．Irr．Janr＝ 1500 wurci die Landesgrenze zur Earicntsgranze zwischer dem Gaxient Jirgen unc cian． Gerich：Antioi＝Das Gevient Anchoit umfaßte cas ganze Artnojzertal unc das Aima：．．znterr．Satte．＂dis hir－ unter zur Schwarzachioucise nintar Erisbach．In diesem über den Staliez－ satte：reichenden Geriontsgedie：sinc： die beider Antinoize：Seer．der unter： unc der oder＝．Div Grundherrschat： im．Bereichz dz＝beider Seen üose das Fochstift Brixen aus：seit 1048 ube： der Waic zwischer der Schwarzach und der Stalie：aim．sei：：30̄̃ tiber di Staileraim．
ie8s wurcie dis Grenze de：beioc：－ Gericintsgeoiete satroiz unc tirgen ：－ einem：дusgieionsveratag mi：Schion Bruci naci Suizer verscinodec：Dfanr－ horr－Amerivar．Sie Stabier Air． beniel das Eache im Waic awisciar． Kazzeitorbrünt unc G－ünbüne Eo： zu schiager 2 E 1 C wurde diase 5eziris－ grenze anermais naet SuGer versci： ben und warc an cio：Wasserscheicie Staatsgrenze ìa das Lanc Tinoi in Stücke zervissen worcen var urr et－ nen Verzat zu beionnen．
Nur wieqer zuricis zu：Schwaic： Ereispaci：

145ะ：Jic Seschreibung Alior zins－ pflichtigen Guter irr Eusiartai menr： ais Freistifier au：\＃er Scnwaige E：El：－ pach：Jorg und Mar＊ir diz $\overline{\mathrm{E}} \mathrm{E}$ ：－ pacher．Sie zinsten an cuas Kiöstern in Jü̈enz．Der Zenent war cier Kapia－ nei zu St．jairoo zu əntricntan．
Kalb．：Kitz． 1 Kasl．Foggen．Gersi und Haf̃er je 5 Viariing；．Aus der et．－ madiger Schaescnwaige war also nicie： nur ein volior そinninö̆．enne Kun－ senvatgs，entsianden sandern hier ir． 1600 m Meerashöne．Wurio zur Selbsver－ sorgung sogar Ackervau betrienen．

Frm cliese Zeit gao as bei den Bauern noch kzine fasten Familiennamen．Der Tauiname untor infigung cies Woñ－ orts mubite genügen．₹r auswärts g．－ senen bezeichnersn die toute aile in Enlsbaci hausenden Zaitgenussen aiv ．Oirschpaciner＂．So bilciete sien \＆ Wonnstatname Erisbaciner．

Bis gegen Sna三 des ot－iainrıgen Krie－ ges kennen vir ladigici dio Namen ener Menscinen die ztwas besaber und darür zins und zenent zu zaniex． hatten．Die ingern turgen airgenu： auigesenriepen．vecer jei ver Gebur： aven oet jer Jhesenitesung ana sen a sar ment verm Tode．Irsi zas Ei：－

 räße Eünrung vnn zircnenbüchern．

S：Janoc 164．Si Foit 165\％．．i＂د ciese：むdi tincer wir eindeutige Nö－ mer ais छersonsbezsicinuns tu：：r تrearer．Zenentisiar．Gernchesprot－ Nolier unc Ferzacnoüciers．Ir aer． シirenenoüchers $\because$ or S：Jakor sine ir．de：Zaiz＂or lés bis i6G－insg：－ sam：is Familer Erisbacner verzaicn－
 die Scnwaige Erisoach ir． 4 Teien $\because e r-$ gober 271．waran es Achtel unc Sear－ zennte：irr Nariz－Theresian－Steuer＊ rataster cos Jahres ：7\％G sinc dies，
 mivier Erispaciner．I Famidiar Lacstäi－ te：unci ：Familic Leonnarte serg＝－ ber．Heute is：cier Famitienname Eviz－ bacher aus dem Woiler Erlswaen rar－ schwunder．Auber den：Tamiliennamer， Fieiniercher gion es in Erlsicacin nu： talfremae Eamiliennamen（Funnepian． Micnelitsci．Wieser；

In ce：Eäuseriist dar Gemenne si Jason seneint de＝Eamilienname Eris－ baciner neute noci．achtmai dui
Eziact Trime ser zTEE：Osimer（Gu－ Ders；ODezieistrin e．seit 1898：Bau． Grunmoos．Ooervotte G．seit 1918：Dack－ groot AuFerootte 2n seit 1857：fummio
 cinhas - viletgentumn：seit 188：Jög


 regger：Fikior 主isbacher．Teilinaber am †nrengesshäf E Ladtstüdte：© Co． innsbruck：Potar E．．Lanci－wnc Gast－
 Melsier in St．Jahoó．Eans E． Gastux：in Eeiligendut．Ezant ㄷ． ¿eiter ¿ies Stzabenzoliantes Juis：zir． Fians E．．Seamtar den Bezirisinaupt－ mannschaít tancieci：Piciarci E．Gon－ carmeriedeamter ir Salzourg：Richar＊三．．Kaumann in Wien．

Der Eamiiionname Erisbacher is nacin seinem Jrsprung und seiner Vor－ breitung im Tai Deiereggen tasi aus－ schileßiich aur das Gebiat der Gemein－ St．jakjo descirankt．In St．Veit ha： －7 ix thomas Erisbacher am Nizi zuge－ neiratet．Er wurce der Grobvater des im Jianre 180\％geooranan Miciael Eris－ baciner．der ais Bilchauer anerkannte Bedeutung ariangen isonnte．

Tie Iurnerische Bewegung．gie 1685 mit der Landiesvirweisung von $100 \sim$ Talbewonnern inren iragischen Höhe－ punikt erreichte．nat diz Leute in Eris－ bacin nicht aus dem Gleicngewicht $g=-$ oracint．in dian Namensvarzeicinnisser． der IEimarvertrieoenen scineint dar Vame Erisjacier nicht auf．Das ．．Obar－ iand＂（Oberrotte：yom ．．Krumer＂aut－ wărs wirc in der Eroroivoilen unc Verzeichnssen der Ferdächtigen mit genannt．Cb iiv－aute－iort zetzer：sch waran und slch nur vorsicniger $\because$ ar－ nieiten mub aanin gesteili bieiben． sedeniails：iiz Erlsbacher nci Jas－ saäter zaiten we aila anderen ．Siber－ ＇änaer．nus sathoilich una asgen an－
 Erispacner im Sommer vieis Wonnen ang in ien Bergwiesen．ien ganzen Sommar im ilbi．im ivinter beim

Holz-: Heu-. Streu- und Mistziehen. waren. weit weg von der Kirche, ganz aus sich allen gestalli. Alle Kinder hatten daneim: zu tur. im abgeschiedenen Winkel das Lefereggentales. dis Zugänge nach Erlsibach von Lawinon bedront. Für dis ,Oirschbacher" bor ten sich in den kritischen Jahren neue Möglichkeiten zur Verbesserung der Existenzgrundlage durch tbernahm. von Gütern die durch die Austreibung der Lutherischen vakant geworden waren. .

Der Wohnstatname Erlsbacher war schon vor 1500 außerhalb des Wohnortes Erlsbach als Ferkunftsname verwendet. Laut Görzer Lehensbuch 1471 hat Erasmus Erisbacher ein Gut an der Feistritz. In der Grenzbeschreibung des Urbars der Herrschaft Lienz 1583 verweist der Richter Urban Tröjer auf den Gewährsmann Wolf Erlsbachar, der in Erlsbach behaust war. Vor 1700 . ehevor die Familiennamen fix geworden waren, war ein Wohnortwechsel häuffg mit einem Namenswechsel verbundon. Der Erlsbacher, der in Tögisch zuheiratete, war dann der „Tögischer". falls der bisherige Name Erlsbacher - nun in der Bedeutung eines Herkunftnamens - nicht stärker erschien.

Die Verikehrslage der Schwaige Erisbach legte vor 1516 den Bewohnern dieses Winkels besondere Lasten auf. Die Leichen mußten in dem nach der kirchlichen Gebietseinteilung zustăndigen Friedhof in Virgen beerdigt werden. Schon bis zur Kapelle St. Jakob waren $11 / 2$ Gehstunden zu bewältigen; dann über den Togischer Berg und das Virger Törl durchs Mullitztal nach Virgen.

Andererseits liegt Erlsbach an dem wichtigen Wirtschaftsweg, der das D2fereggental mit der westlichen Nachbarschaft jenseits des Staller Sattels verbindet. Das Mariktvieh trieben dis Bauern des hinteren Defereggen größtenteils ,"uber die Albe" nach Stegen bei Bruneck. Dar "Stegermarkt" war für die Bäuerlein der Geldbringer und sein Datum als Zinszahlungstermin vereinbart. Der wirtschaftliche Zusammenhang Defereggens mit den .Dorschtigen" wurde erst durch die Grenzziehung nach dem verlorenen Krieg zerrissen.

Auf der .,andern" Seite führt eine Militärstra@e auf den Stallersattel. Aui unserer Sette fehlt noch das Stück von Erlsbach bis auf die Höhe. Solange diese Verbindung vom hintersten Defereggen über den Stallersattel ins Antholzertal fehlt. ist Erisbach der von der Landeshauptstadt witest entfernte Ort Tirols. (tuber Lienz - Brenner $=230 \mathrm{~km}$. über den Felber Tauern $=200 \mathrm{~km}$ ).

[^1]
## Aus den Aufschreibungen der alten Weilerwirtin von Obertilliach, Kreszenzia Klettenhammerin

Von Hanna Stock-Wailer

Diese Speisenfolge bei einer Primiz in Niederdorf (Pustertal), wurde von einer Wirtin mainer Urgrommutter mitgeteilt. Dazu bemerkt sie: ,Ich werde Thnen schon mehrer abschreiben, wenn ich mehrer Zeit habe und eine bessere Tinge". (Aber die Tinte muß nicht schlecht gewesen sein. da man die Schrift noch nach 147 Jahren lesen kann. Die Verf.)

1. Braune Brotsuppe
2. Cren und Würstien
3. Gebachenes Kalbfieisch. Solet (Salat)
4. Pindfleisch. Kraut, gesalchte Zunge, Cren, Kohirabi
5. Eingemachte Heiderer(?), spanischer Karfiol
6. Heikgesottener Krebs und Bitterkochsulze
7. Gebratene Hienar (Hühner), Zwatschiken und gedinstete Birnnn
8. Centero Krapfen und Pfefferschnitz
9. Spanische Kranzlen und gezierte Limonsuize
10. Zwetschkenprofesen
11. Gebreintes Mandelkoch und Wein
12. Gebratene Tauben in Rahm-Soß. Weixel- und Zitronensulze
13. Ein Indian (Truthahn) in Bummerbach'scher Soße und grinen Solet
14. Gebrennte Torte, braune Brottorts. Muskazoner Torte, auserlesenes Gebach: Anis-Kichl, Musiazonerlen, Oblatenküch!. Wafferküchl.

## Beim Canz meiner Hochzeit in St. Justina

1. Braune Brotsuppe mit Beize unc gelben Schöttlen
2. Kraut und Zizeien (kl. Würstl aus Schaffleisch)
3. Rinthfleisch, Broat (Brot). geselichte Zunge, Kren, Soß
4. Eingemachte Tauben u. Spanischas
5. Gebratenes Kitz, Lemone
6. Gamsfleisch mit Weincreme und Zwetschkenprofesen
7. Braten, gedinstete Obfel (Äpfel) und Kittenkoch
8. Heib gesottene Forelian
9. Steirische heiße Hianer mit Eingesottenen Zwetschiken
10. Hopfen mit weißem Wein. Lemon zSulze, mit Rosen geziehrt
11. Kobeiner und Äpfelen unc Blammer'sche Milch (Miichchateau). gezierht mit Limoni
12. Mandelkoch mit Weinschade
13. Ein Indian mit Kitten-Suize in mehreren Modin (in verschizdenen Formen)
14. Kitzernes Bradl und Bommeranschen Solet (Orangen-Saiat)
15. Braune Brottorte, Muskazonsrtorte. Bischkotentorte, Crems-Kicil. Mandi-Kranzl, rot aufgeloferes Gebrenntes (?), Muschi, Spaniscine Batzen. Krapfen und Kofee (Kaffae).

## Univ.-Prof. Dr. Raimund v. Klebelsberg $\dagger$

Am 6. Juni 1967 starb in Innsbruck im 81. Lebensjahre Univ.-Prof. Dr. Raimund von Klebeisbarg-Thumburg. Mit ihm verlor Tirol einen Gelehrien von europäischem Format und Ansehen.
Der aus Brixen a. E. stammende Gelehrte studierte in Wien und München. Der Abschluß seiner Studien fiel in die Zeit des Ersten Weltkriages. den er an den Fronten in Galizien und in Südtirol mitmachte. Von 1919 an wirkte er zuerst als Assistent, dann als außerordentlicher und ab 1925 als ordentlicher Professor für Geologie und Paläontologie an der Universitảt Innsbruck.
Als Wissenschaftler machte er sich durch zahlreiche Werke weit über Osterreich hinaus bekannt: Schon 1820 erschien ..Beiträge zur Geologie Westturkestans" als Ergebnis ainer Asionexpedition. Sein Hauptarbeitsgebist aber waren die Alpon. 1928 erschien seim , Führer durch die Südtiroler AIpen" und 1934 die .,Geologie von Tirol". Sein ganz spezielles Gebiet war dia Gletscherkunde. Sein .,Handbuch der

Gletscherkunde und Glazialgeologie" ist als das Standardwerk dieses Spezia!gebietes anzusehen; außerdem gab er die ,Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie" heraus. Die Arbeiten aus seiner Feder in Fachzeitsinriften. Vereins- und Museumszeitsihriften zählen nach Hunderten.
Es ist in diesem Rahmen unmöglich. auch nur die wichtigsten Veröffentlichungen dieses Gelehrten geoührend zu würdigen. Jedoch sei noch e:wannt. daß er durch Jahrzehnte die Reaiahtion der Zeitschrift des D. U. ©. Alpenvereines. dem er lange Zoit auch als Mitglied des Hauptausschusses und als Präsident angehörte. innehatie: dad er 1923 die ..Scilern-Schriften" gzündat und diese bedeutende Buchreihe bis ir. die ietzten Lebenstage als Herausgeber betreute.

Das Land Tirol wird seinem großen Sohn, die Alma mater ihrem angesshenen Professor. Dekan und Rektor die Hörer ihrem jederzeit zugänglicher und gütigen Lehrer ein gutes unc dauerndes Andenken bewahren! $W$


[^0]:    ANMERKUNGEN:

    1) Die quellenmataigen Grundiagen dieret Arbeit sind Aufzeichnungen pus dem Pfarrarchty und der Chronik der Piarre SI Andra. - Stadmber Josef: Geschichie der Prarre Lienz. In: Ostifoler Heimatblåtter 1852. Nr. 2-12. 1853 Nr. 1-10. (Die Geschichte des 10. Jhdts. kommit siherdinps zu kurz: das 20 . Jhdt ist iberbaupt nicht ment berucksichtigtl Um nicht zu sebr $2 u$ verwirrep wurde auf den in diesem Falle wobl unnotwendigen Nachweis kleiner Detais verix Freibert von Be2) Johann Adam Jonef Felix Freibert von Bederakirchen zu Streitenegg, amh 12 August 1763 in Lienz durch den Erzpriester von Gmind installert. Von 1758 bis zum Amtsantritt in ivenz war er Piarrer in Taufers geweten. Baderskirchen starb am 20. Juli $17 B 0$
    2) Franz Karl Frelherr von Tschiderer zu Gledsheim ernielt in August ${ }^{1780}$ die Pfarre $\mathrm{St}_{5}$ Andri. trat seinen Posten aber exst Anfang 17al an Im Februar 1782 reichte er seine Resignation ein. Tschideres starb in brmlichen
    20. Oktober 1811 in innsbruck. 4) Johann Winelm in Slllian geboren. studierte ried und wimat in Rom Bevor er die Plarre St.
[^1]:    Berichtigung: In Nr. 7 der OHBl. Seite 4. ..Bad- und Brechelstube", mittlere Spalte, unten muß es heißen: .Die letzte private Bad-Brechelstubs von Lienz haben wir jedoch im Anbau neben cier Klösterleschmiede zu sehen".

