$\left(\frac{c c c c}{}\right.$
>pupanes puequile> S6t 5:
 sıaquау !วงวриччฯวทg
 60 mo th Eaxflel111g
ber ©reigniffe in Miannbeim wälernd Den erfen $\mathfrak{L a g e n}$ Der Mai＝Rebolution unD meines Sandelns， －2．
 Gadififen Nevolution．＂

2ロロ
Conftantin wou Sioggenbadb，
Dberf unb Commanceur ber Metteref．
\＄rofefior \＄ảnffex erwätht in feinem jüngit erfóienenen Werfe ，Denfwâtolgteiten zur
 Dienfethre fadwer verlegt．Diefes veranlaft mid，ber．Deffentlidffeit biermit eine ungefdminfte，mahyryeits＝ getreue Darfethung ber in Frage felfenben Ereignifie und meiner Theilnatyme an Denfelben zu uibergebert，
 2ugenblifen überlafiemb．
$H_{m}$ Den $\mathfrak{B e}$ eurtheiler auf den ridtigen Stanßpunft zu fellen，mus id in furzen $\mathfrak{u m r i f f i e n t ~ e i n e ~} \mathfrak{D a r}=$ Pellung der Damaligen 3uftänbe，io weit fie auf mein Sanbeln Einfluß hatten，worausididfen．


 ©ermerbleim und Ranbau．Die Bewegung，weldye dife Suftande im Radblarlanbe in Baben hervorge＝ rufen hatten，ift nod in frifdem 2ndenfer．

Mambeim war bieyon ganz befonbers berüht，und es blieb barum ber an 8 ．Mai auf Befegl deb
 und einer Gdibabron Des 2．Dragonerregiments woit Geiten ber Bebifferung nidft ofne feinolidic Dempite

 Beferlen Blenfers．

Mit dem 2ufrufe zur 〇ffenfurger Berfammlung erreidte bie Epamung，wie im ganzen \＆anbe，io

 hatte id，feit Die Zreifonaren int Befibe von \＆ubwigzhafen waren，meine befondere 2ufmerfiamfeit gewen＝
 Dem jenfeitigen $\mathfrak{M f e r}$ wieder berzuftellen und nur Daz̉ ©indringen yon Bemaffneten uber sie Brüfe zu ver＝ Sinbern，beefegte id biefelbe mit einer werftartten Wadge，um Die Berwogner Mannkeims und bie Solbaten Der ©arnifon io wief müglicy Dem（Einflufie Der Jufurgenten zu entzieten．






Die wiberipredenbifen Sadyridten über bie Borgänge im Dberlande burdfreuzten fid an biefen Zage，

 feine Mede fei，Brentano 刃linifter wuirbe u．f．wo．
 Direftor Rern yon bem wafren Stand Der Erreignife in §arlsrube，namentlid ber 2breife bee ©robberzogs

 bireftor Rern in dem Regierunggebaube beiwolynten，erflarten Erfferer und Regterer，fo fange ifre Stellen



 eignifie in bifeltber einzugreifen gebadtte．

Die Befatung Manntyeims beftand bamalt aub
3 תompagnien gebienter Mamínaft amb ben Mefruten von 5 תompagnien bes 4 ．Sinfanterie＝ regiment8；
3 ©dwabronen Des 2．Dragonerregiment反̄，uno

 Seit mit Den 2bitheifungen Deß 4．Snfanteriergiments burd bie Sefuitenfraße fid ta Marid zu fegen und．



 uiberseugen．Jd fand biefelben emfig für ben શbmarid befdaftigt，und nirgenbs gab fid bie geringit शufregung funb．
（Serabe hatte ich סas ふeiffen zum \｛usrituen geber laifen，als ber bamalige Đberburgerneifer Solly





 Stabt aufredit zu erthatten．

 regiments．






 nannte mir feinen Namen，worauf id midy zu Den übrigen Mitgliedern סer Deputation wandte，ifnert ex＝
 Deputation fiditberten mix miebergolt bie Befafren ber Stabt，madten mid auf bie 马olgen ber auf bifert




 2（bmaridy auf mit．

In biefem 2tgenblit eridien der 2dputant bes 4．Snfanterieregiments（ber detige bauptmann）won
 fidiren，und baf bieflbe bereits im Suftande williger 2uficiung fet．

2hif biefe Maduridt，Die mir Die §ofmumy zerfitirte，aukerfald ber Staot fräftig uno wirtian mit
 （Gefalren，wie fie mir sie Deputation，Die son ben imnern Juftanden ber Stabt befier als idy unterridftet fein fonnte，geidilbert Gatte，anderte idy meinen Eintifoluk，absumariditen．Der Gebante，Die ©tabt，in

 manbanten，baÉ ble Bürgerwely in ibrem bamaligen Buftanbe ben Ereignifien nidt gevadifen fet，aller＝
 audi feben Billigen und $\mathfrak{u n b e f a n g e n e n , ~ o b ~ b i e ~ b a m a l i g e n ~ f o l o f i a t e n , ~ w i e ~ e i n e ~ S B i n d s b r a u t ~ y e r e i n g e b r o d i e = ~}$ nen Ereignifie nidit imponiten muften，befonbers fïr Denienigen，ber wie idø，fiø in threr ftartifen ©troxmug befanb．

[^0]
## - $3-$

 berung meines Entílufies fei ein Miggrif gewefen. शber wer fonnte bei ben bamaligen Settereigntifet bie Fotgen feiner §andlungen mit matbematifder Bemíbbeit beredhen, wer yon alfen Denen, bie bamals
 tmen, baß feine nadb beftem Wsiffen und Gemificn bemefienen Sanblungen bem $\mathfrak{Z a b e l}$ fether Mitburger,


 if, wie Der, welder in Mitte ber Srife, bie er nod nidt zu uberfdauen berming, feine (Entidulufie faf= fen mús.
 zumal meine §amilie fidy nidet in Manubeim befanb, mit meinem Regiment Das Weite zu fudjen, als rulfit
 werhinbern war. Dieferigen, Die midh und meine miflitärififie \&oufbahn femen, werben mix - mit $\mathrm{Bu}=$
 20yofaten imponiren läpt.

Die Ereigniffe folgten fity an 14. Mai forafd, Dan idy midy nady wenigen Stunben fidon übergeugen Fonnte, Daf Das 2ufgeber meines Entichlufies, yon Mandyeim abzumaridiren, ilber mein Gdififial und

 marif nidit melfr gebadt werben tonnte.

 Whzahl anfdulofien; won ben Dragonern betheiligten fidd nur menige.










 binreígen liép.





 yerfagt worben fei, wefiwegen id, wemn muglidy, zu beffen fidjerer Weiterreife mit Der (Garnifon Mantheim mitwirfen folle. Dazu war aber reiber mady Dem Stand ber Dinge cine Moglidfeit nidgt mefr vorbanben; jeber Berfud, bie Dragoner jegt nod, nadbem alle शubgänge mit Mafien won gröptentyeifo trunferten


 Wrief in Senntniß́, welden Miater nidit ofine (Gefabr übernafm uno riditig überbradte.

 in Sidjerfect fei.
 ber rewolutionarren Gerwalt, went audd nidit einem aftiven - bent cin folder war nidit mefr mb̈glidy! -
 meiner Bfficht vereinbar war, entidieben zu protefitiren.


[^1]
## 

 bem Wiberfano ber Snjurgenten eine völlige Unmöglidteit fet． fandigem Sundhmen war．

 bies aud mit ber（sarnifon zu Mannheint pormebmen lafien zu follen，unt biermit ber febolution thren beudferifden $\mathfrak{B o r w a n d}$ zu nehmen und in bie aufgeregten（Semütber ber Soldaten bielleidd nod einen $\mathfrak{H m}=$
 li凶en esio reiften．

Im $\mathfrak{L a u f e}$ bes $\mathfrak{Z n g s}$ witben bei ber $\mathfrak{J n f a n t e r i e}$ bie Dffizierswahlen fortgefegt und beendigt．Die Solbaten madten offen gemeinidaftlide Sadje mit der Revolutionspartei，trugen vielfältig thre 2bbedden und bejegten wie am worbergebenden Tage gemeimidaftlid mit ben Sroletariate bie Nubgange Der Stabt，

 （s）ermersheim aufgebrochen fei，um mit ben treuen Truppen，befthend aug 35 Mann Snfanteric， 100 Dra＝ gonern und 14 Geidubten，worunter 6 reitende，Den Recfar zu überidreiten，wo Dies thunlid idgeine．
 nem Saufe verftect Galten mufte，unt thn nicht cin Dpfer ber Bolfzwutg werben zu fafien．
 Regierung fei bort citgetroffen und Brentano babe bie Sügel ber．刃egierung ergriffen．Dies gab ben $\mathfrak{B e}=$
 mefr zu beftreitenden Sieg．

Sab lieñ mu ben obgedadten Dffizier Des（semeralfabe mad Rabenburg abgeben，mit bem Suftrag， Dem（seneral §ofimant bei feinem Eintreffen an ber bortigen Brücfe cin Bitb meiner ¿age zu entwerfen




 cin Rorps aufgefellt werbe．

Bergeblid erwartete id ben gedadten Sruppenfommandanten，ats in ber Nadit plöglidy ent grober
 fammelte und Mannteim verlies，um，wie fid fpäter berausftelle，die treuen \｛ruppen unter（seneral Sofí＝ mann in Cbingen aufzueben，wo fie am 2tbend eingetroffen waren，nadiem fie burd ben Sufand ber ©it fenbahnbrüafe bei Rabenburg berfinbert gewejen，Den 刃ecfar zu überidiciten．

Diefe Expedition hatte aud Die Sympatyien Der Soibaten bes 4．Regiments fűr bie Revolution nod Heftiger angefady，io baje cine ftarfe abtheilung biefes Regimentz am 16．Mai in ber zrüte ebenfallz zur Berforgung ber תolvane bes ©emerafz Sofimann auszog．

 um fid inz extand zu begeben．

2（m 16．Mai in ber Frible wurbe id burd）ben（Bemeinberath Rley in einer Unterrebung mit bem
 bem $\mathfrak{B u r g e r m e i f e r}$ und Dem（sememeinberath uber bie zu ergreifenden Mapregeln zuberathen．J屯 fubr mit Dberit（Eidurodt und（Semeinberaty）Rley in Das Fathhaus．Die untere Stabt，Der Marttplat und ong 刃atly＝ Gaus waren bidet mit Bewafineten jeber Art angefült．Rium war id in Das 3 immer bes Dberbürger＝
 nen；Sappel erflärte mir，das er als Mitglied bes \＆andesausidufies beauftragt fet，mir ben（sib für bie
 bor．Darauf gab id folgende Exfläruitg $\mathrm{za}^{\text {G }}$ Srotofolf：
＂ben（Eib，Den mix Die proviporifde Fiegierung zumuthet，fann amb werbe idh nidt reifen，weil

Rad Diefer ©rftartug bemerfte nix 5 apper，baf́ id unter Diefen Umftanden meine Stelle nidit fer＝ ner befleiben tomne．



 ifn nod immer für vollfommen geredffertigt；id Watte nur zwifden breien Wegen bie Wafl：1）entweder

 （Bewalt entgegen zu arbeiten；Doer 3）Den（Eib und bie Nieberlegung meiner sommanooftefen bartnäctig zu עerweigern，was unzweifelgaft meine fofortige ₹erbaftung zur §olge gebabt babeu wurbe．Das Betre＝

 bie cinfig in ber Bejdidite ber babifan Яevolution geblieben wäre．
 feht bas ©sarnifonstommando bem Dberfen（sidurodt und bas Regimentsfommando an ben Dberfticutenant Silpert übergab．Die Difiziere bes 2．Dragonerregiments beidied id zu mir，eröfnete ibnen meinen Ent＝


 W3ege wieder finben wirben．
 Den，Dodi mur auf furze Seit，Dem bald bradte mir Dberfflieutenant Silpert Die froge תunbe，Dan fämmilidge



 fimmelide Dfiziere Des Regiments fidh Der Erffärung ifres Dberfen anjalőifen und traten ab，

Murbes mollte bie Manmidaft nod haranguiren，aber fie entfernte fid，und lie ibn felfen，bits auf Wenige，weldien bereis am 彐orabenbe ibr Mbancement burd bie rebolutionaren 马uibrer zugefichert war．
 nären Bewalt zt entrieljen．
 und bie Dfifiere ber bamaligen Manmbeimer（Sarnifon in bem Serf bes Srofeforz 乌nufier enthalten find：

 fübrt，um fid mit ben anbern treuen §ruppen zu vereinigen．＂

Diefer Sak enthält in fo fern cine Hnridtigfeit，als es damalz in Manmbeim now gar nedot befamt war，Dáb fid nod eine treu gebriebene হruppe aug bem Strom ber 刃evolution gerettet batte．

Seite 376 befindet fid ber Satb：＂Da eridien，yom Bürgermeifer begleitet，ber Sräfident bes Sider＝
 2（uxamaíd．＂

2Nörbes war allerbing Spreder Der Deputation，bie bet mir eridien，alz idi im Begrife war，$a b=$ zumaridiren；alfein er wendete fid cinmal nidt an bie Dffiziere，fonbern nur an mid und nidet mit einet Einfprache，fonbern mit einer Dringenben，jehr bejdeiben vorgetragenen $\mathfrak{B i t t e}$ ，id mödte bie Stabt butd
 anwefenben（Bemeinderàthen，bie id）als brave Mianner fannte，eben fo oringend unterfübt wurbe．
 Den，will id fie Satg für Sak auf ibren eigentliden Werth zuruffübren．
 fangs verweigern und frug nad meinem Namen；id nannte benfelben und erfiärte bem Dberfen，es gelye bas







 renwort verficherte，Der Mamidaft meines unterhabenden Megimentz Die Erfaubnís midt veriagen zu wollen，an ber auf ben 9adymittag anberaumten Bolfzperfammlung શheil zu neknen．＂Int ©egentheil be＝



 Dffiziere．Miorbes erfdien und forberte zur ©ibesteifung auf；Die Dfiziere und viele Unteroffiziere wel＝ getten fidh，Dem \＆anbeßauschuణ zu idmüren und gingen weg．© Eine Einiprade，cine Ermalymig an bie



 Dabei war id allerbings nid）t megr anwejenb，weil id meine Stelle bereits niebergelegt batte．Den $2 \mathrm{Bor}=$
 mebr geridetet，wirb Seder，ber bamalb auf dem Shape war，alz ungeredt anerfennen müfen．Der phate




 ©trafe fein Math mefir gegeben werben. Was nun enolidy ben Borwurf betrift, baf man ben Srafibenten








 2breifenben eitter ifre Mntergebenen mady mb baten fie briagens, zu bleiben. Die Dififiere gingen."


 sinem Sinne $z^{4}$ leiten; biefe, wie bie Dfiziere, war trot ifrer guten Gefinnung yon ber §epolution fiber=
 דes Beiterregiment von nidit 300 Berittenen in ciner polfreiden, ber Mebellion ergebenen Stabt, in wel= dee aud nod cine überlegene, menterifide Infanterie fidd befane, nidt mely antampfen fomte. Denen,

 Thrent Interefie prefte.
 rig war Der Hebergang bes 4, Sufanterieregiments, Das am 16. Durd Die Nǘffely ber mady Randau abgefanbten Eompagnien verfitartt waro. Der Dberf́ lié fidd von ben revolutionären תlubrebnern eben To imponiren, wie bie Fuftrer ber Dragoner, fo ward bie ganze Mamtheimer Garnifon - bie cinzige, bie


 turg, baf es in ber Wacht Der Dfiziere gelegen wäre, Daß 4. Jnfanterieregiment ber redtmäfigen Tiegie=












 verfegte, mit revolutionären תfubrebnern in irgend cinen $\mathfrak{B e r f e f f r}$ treten zu müfien; Dáß id) mit yon ben=

 umfürzenbent Exeignife mit imponiren und mid, als if Die gite Sadje als verloren betradten mujte, entmuthigen mupten, liegt in ber Satur Der ßerbättniff, benen jeber Menid mefir ober weniger untertlaan
 Gatte es nidy fu bem afte ber Becibigung meines Regiments fommen fafen. Sur

马eit erfolglos war, tomite midd vermogen, ein Fieginent, zu verlafien, Das mir uns meinen Dffizieren in
 feit gegeben hatte.

Meine Dragoner gegen thre frübern WGaffergefahten, the \&anbsleute, zu cint 3eit, wo biefe ats Rämpfer ber §reifeit galten, und thnen faft bas ganze Rand, wenigftens äuberlid, feine ©ympatyien zu=

 man Enbere nidy mit fid zietyen Darf.









Soufanz, bet 8. ฐanuar 1851.

## Confantim von haggenbad Dherf und Commanbaut ber Recteref.


 biermit zu evflaten:

Dafo id am 14. Mai v. I., nadbom id erfabren Yatte, daEs das Dragonerregiment Dic Gtast verlaflem

 unter den obwaltenden 4 mfinion die offentlide Sidherbeit und Dromung auf das פódfe bebrobt idgeine, daf Sie mir aber ermiberten, Sie founten fidh badurd nidht abjarten lafien, Das zu thun, waş Sie zunaidit füe Эhre $\mathfrak{P}$ flidht bielten; eg fey bereits gefattelt, uno Sie virben ungefaumt mit Dem Regimente abmariditen.

Mit diefem troftofen Befdeioe ging id weg uns erfielt unterwegs in Der Breiten Strafe Die 2fuforoerunge

 bleiben, unt Sith und Jhe Eigenthum unter den Sthuß Der Birgerjdaft fu fellen, weldyen id bereitwillight zulagte, infofern Der (5ang Der Exceignifte mir Die Mittel und Siáfte Dazu nitht entzichen witbe.


 befant geworden. So viel gel)t aber auß bem ebengefagten berver, Daf id an einet Deffallz gepfogenen Unters


 Diefer Sadje zu geben, welde in meinen Sixaften fedt.
(Sienclymigen Sie 26
Diannhcim, am 12. Defer. 1850.
Cuer 5ुodmoblgeboten ergebenfter ge. Jollt.

## enfage H .

Wbgehatten Mannbeim, den 26. September 1849. 3ot
Brofh. Unterfuđhung =Commifion Der Dffiziere Dez vormaligen 4. Infanterieregimento.
(Segenmártig: Xubitor Re斤m.
Ruf Eabung erfoienen beute nafifelyenoe ఖerjonen und geben unter ©ibeşvorbehalt an:

> 1. Jobann slimpf,

So wie id) und melyrere (Semeinderithe anfänglich Den Dberfen von Roggenbady angingen, bier zu bleibet,
 Den Dberfen (eidicodt, Ticjeß zu thun s.
H. D. $U$.
gef Jobana Gfimpfo

2in 14. FRai 1849, Mittags 12 Ubr, follten Die in Mannleim befindliden 3 Siempagnien bee ehemaligen



 Saffene und ©sepaifmagen wicder ab und fübrle Jubrteute und Wferbe fort.

Die Unoronung fieg num, nadbem ber gróste §beil ber Refruten fid foton mit ber genge

 ziere anmandten; biezu fam noth, Dafs in Diffem 2ugenblicfe Die Dffenburger Befdliffe ben Solbaten auf bem


Эd) erbielt nun von Dem Damaligen Жegiments= Sommandeur, Dberfen Eidherdt, Den Befehl, Dem damaligen Stadt= Sommandanten, Oberfen von Roggenbath, zu metoen, Dá es igmunter den obwartenden $4 \mathrm{~m}=$ fainden nidt moglid) fey, mit der Jnfanteric ausjumarfdiren.

Эbl traf Dberft von Roggenbad, vor bem aufgefelten Dragonerregiment mit Dem bamaligen Dberbirger=
 unter 2 Zngabe Der ©rininde.

In meiner Begenwart bat nun Oberbủgermeifter Jolly den Jerrn Dberfen von Roggenbach auf dağ छringendfe, im Sintersfe Der Stabt, Deren Sidjerbeit ibm (Dem Sberfen von Roggenbadt) anvertraut fob, mit Dem , (6marf(t) nod) zuzuwarten, um Die (sinmolner vor cinem stwaigen zu beffist)tenden 2fngrife Des in ber Stade in Saffe befindliden (befindels faukzen zu fonnen, was or (Jolly) nidt im ©tande fey, menn Dberf von Roggene
 finde, Die $\mathfrak{F e r a n t w o r t u n g ~ a u f ~ D e n ~ S e r r n ~ D b e r i t e n ~ f a l l e . ~}$

Dberf von ఇoggenbad fagte iann etma Dem Oberbitgermeifer Jolly, iafs er im Jiterefe bes gutgefinnten
 aber bafir cinftelen, Daß́ Die Truppen nid)t haranguirt múroen, wā̄ Diefer zufid)erte.



$$
\text { Saftatt, Den 10. Dezember } 1850 \text {. }
$$

## 9ef. von Davang,

Sauptmann uno Mlatmajor.
$\qquad$

## 2nlage IV.

Job bezeuge andurd Dem Seern Dberften und Sommandeur Der Riviterei, Jreiberrn Confantin von Roggens





Sarlbrube, den 4. Januar 1851.

gez. Syilpert,<br>Dberf.

Auch als anatonsastio
Remem
reman
 42) A $\left(\begin{array}{lll}x & C\end{array}\right.$ N A N N + O O


[^2])
N)


[^0]:     wor iffen atbtheflungen fidd befanben．
    
    
     Smponirens ecrathen foffen fonate（2titage IV．）．

[^1]:    
    
     salage MII. ervifen 作.
    **) Cine Sdiwabron war, whe berefits angefugit, tu eambar.

[^2]:    No 20)

