

Itirich im Jahre 1333.
Die Sladt war damals von einer Stadthnawer mugeben. Dieve mar durch Fiumme verstaind. Wor Clepfen und sein Sohn betraten beim Mroders dorffor die Stadt. She verliessen sie durch das Remmvegtor. Sie Tore waven wow Honwaichtern bewacht. ctm Eincgang munte man Fall bejahlem. Die meisten Hánser waren damals ans Holy the Kirken waren gany ans Stein gebaut. Das Siechenhaus stand in der Atake der hentigen SII. Vakoin birche. Es firhrten gwei Drirckent iuber die Limmat: die obere (Minnoter= bricke) and die contere Dricke (Rathansbricke). Die Iufahot in die Limmat war vom Slee ans durch den Guendel gespentt.

Die Selire and Regula Kirche nud das Tranmuinester waren die zmei HamptBirchen. Damals zählte die Slladt etwa 8000 Eimmohner.

Rudolf Prum.
Im Tahre 1336 murde in $Z_{n}=$ rich die tumfteverfarming einge: fichit Rudalf Brun war der Leites des otrifs tandes. Dre Hands werker murden in 13 Žurnfte eingetailt. Nan mannte den Worsteher einer Iunft Iumft= meister. Die Gezellochapt der Nitter hiess Monstaffel. Derneve Rat pählte 26 Mitglieder. Rudolf Brun stand als Riirgerneivter dem late vor.

Thie zurrcher Mordmacht. Die verbanmten Datsherren maren mit der nenen Ardnuing nizufrieden. She floken noch Dappersmil. Sie wollten Smun und seime Freunde satern und vo mieder zur Herrehaft gelan= gen. Sie feounten den Mean niclit ansfuikien, weil Prom die Chermeglocke länten hiess. Dis Ytrochworer wurden getötet und Graf Hans von Rapperwil in dem Ypellen. berg gespert. Die thixchen gindeten Surg now Stádrem Rappersmil an. Das gerchah im Rebrvarde Tahres 1351.

Z̈rmeh in Sund der Eidgenaspen 1351.

Der österxeichische Herrog wolle die Würcher fir die Zexstornung
wan Rappexmil bestrafen. Tirwioh schloss sich damm den Eid. genorsen an. Dies geschak ins Yahre 1351. Are Onterneicher belagerten Wirmich in den folgen. den Tahxen mehmualo ohve Erfolg. Das Landwolk hathe dabei am meisten zu leiden.

Bern
Berchtold V. vou Jahimgen grindete in Jalire 1191 die Stradt Dern. Der Dlatz auf der otarehall. insel war sehr gimmatig firr einex Stadteban. chuf drei Seitere hathe Retn natirlichen Celutz. Die ctolelige wollten die blizhende Sfadt wernicktem. Es gelang ihmen nicht. In der Sichlaclat boi Lanpen(1339) wurden sie won den Pemerre be-
siegt.
Ler Bund den acht altere Oxte.
Lezers swar mook vor Limtich in dem Bund dex drai Naldataitte getre: tem. Rems, Geams nud Itug traten mach Itrich dem Pumole bee the achtortige Sidigenassamodaft vinde im Tahne 1353 abgevctlosven.


Die Entrickling gur ackiortigen Eidgenos= senschaft.

Der Daffembrief
Das exate gememesame Gesety der
Eidgemawen mar der Mfaffenbiref.
Et muxde cim Ta/kxe 1370 bexchworam Die Dehiorde des Surndes hiess Taty. ralyung. She war aus Fagoatyongs. abgeardiublen gusammongesetyt.

Der Sempracherlavieg.
Die Lnzemer matmen das Entle = buch und Slimpuach in ile Dinargredif auf Herzog Leopold war daribes erziont. Der Mog/ des LIadllernes PR tenburg belastigte dase Lugerner Hlaxdel. Na siberfielen er die Ingersuer rum Miinnachtem 1385 and zinndotem es ane. Die Ötervicher estelation sumen darmmem den Mirieg. She sammelten bie Dringg ein Heer. Hie Zircher glambiten, Hesoy leo pold merde zuerst ihve SPIadt iiberfal.

Cem. Dre Meere trafon side biv Limprach. Herrog Lleppold bam in der Lellacht drmold vau. Ninbeliied war um berove. derer Held. In der Shlacht bei dai. fels morden die Üsterneicher viedemm yeschlagen


Sohlachtordmung bei Lempaad.

Der Sempracherbrief.
In dor Slaklacht bai Sempruch ealitten die Österxeicher eine ONiederta = ge Die Eidgenassen sprangen gu dem Hernden hin sund plinnderton vie. Die Kostharteeitem, die sie fanden, behielten sie fir sich. Die in den hin = Letn Deiben bebamen no nidhts.

Dass dies nichl surieder voskomume, Shetrten die Eidgenonen 1393 den Semepacherbicief anf. Darin Neth.

Thein Maieger daff, bevor er nicht vons seirene Abmanm die Erlanbluis be= fommet, Lheichent der teinde plindern.

Die Pente sumers er dem Haupil= mannabgeben. Dieser mixt sie gleiahmainig unter allen Mämpfouden verterlem.

Tramen und Kinder mizosen in Trieg werrehout bleiben, somie Goltes. Ramser.

Mir wollen, vorn shebendone Sheg bio moch Luirish in den Strasven fir Ticherkit sorgen. Es darf Rein Whberfall meh geachehen.
Whe die Stadt Hizrich die STandschapt
erworben hat.
Tuivich emarb die Slandachaft durch Kanf. Kicle Edellente im Zurichgan waren verarmt ned da rum mit dem Nexleanf ihour Güter einvexstawdere. Die Zurcher liessen die Landschaft durch Toigle megieren.

Whie die thpenzeller prei geworden sied.
Las Land ctppenzell war lan ge dem Kloster St. Gallun untertane. Im jefregen Hauptoret otrpene gell stand ein Vemwalknigshof des ctbles wox Clt. Gallen. 2lnter ctbt

Kuno som Stoffeln bam die Ungue priedenheit dex otpquenzeller zum otuabuch. In deme folgouden Itring blieben die otppenzeller Liegot. Sie sahlosoen unit den Eidgenazsen ein Trenndachaftshindmis. Die -tppenzellex waren den Eidgenossen gre briegolustig, damm nahmen sie sie woch micht in den Bund anf.
Whe die Eidgenossen dien otargan eraberten.
Im Tahre 1415 exaberten die Eidgenawen dem otargare Honig Sligmund hress wie dem Habsburger den ctargan meg= mehnew. Die Purg Sten wurde dabei zerstohert. Die Grafschaft Paden mud das Sreiant wurden gemeirsam vernvale

1et. Det ctargam blieb bis etma num 1800 numtertan der Eidge. mossen. L
dex alte Ziarichferieg.
Die Wütcher trieben mit Walien Handel. Sie fiihatern ihne Yarem siber den Iubier und riber den Septimerpass Der letzte Graf won Goggenburg starb im Tahre 1436. Die Türcher unot die Cehmyzer stritten sich um das Gaster und un die dlardn. Die Zölle fier. de Zuincher Luxch dex Peoit des Garterlander wären emnedrigt gevorden. Der alle Firitichbrieg dawethe fart 15 Thare. Dre rib.
rigen Eidganowere rtellen ridh anf die Seite der Slemuyger. Die Ziorcher merbindelen wich daruses mit dex Östexreichern.

Der damalige Birgetrueister hiess Whdolf Stirswi. König Fiederich III. gog die drmag= naken pur Hilfe herbei: Die Eidgenossen murdex bei $\mathscr{P}$. Yabob an der Birs beriegt. Im Tahre 1450 murde Tuie. den geschlossen. Dri Wiurcher musesten ouf Hexrden, Wolleraic, Ofäfice on nud anf die Insel Ufenan verjichter.
Folgen des alten Iivinch: bevieges.


Xie Burgundextriege.
The Eidgenassen Baंmpftern in den Britgunderteriegen gegen Karl dem Kibhnen. Es war reich, lanwisch, jähzornig und eigenziming. Herzog Ligmend verpifindete has Elsass nud andere Gebiete an den Herzog mon Rurgnnd. Karl der Kithue setfte Deter Hagen. bach als Llathaller iiber das Elsaso das Talb in Elsaso em = pröte sich, weil der Statthalter so streng und gransam wat Dhe Eidgenasem slanden ihnen bei. Matl der Kivbine surrde vow der cidolgenowzen in den Slchlach: ten woun Grawdson, Churton und Narry geschlagen. Inder Nurtener Cohlaoht zichneten sich Heans Maldmam nond
tdrian vow Bubenbery ans Dor Herzog vow Purguned ban in der Lchlacht won Clancy mus LLeben. Now Herzogtum wurde werteilt. Die Eidgemos sen gewanmen einen Hanfere Geld mod murdem als Kive ger berihhmit.
Karl verlor bie Grandson das Guct, bei clurten den cturt und bei ctancy das Gleet.

The Trag safonng zee Cllaws
Die Eidgenosien thutten wok madh dew Burgumderteriegen iuber die otufnahime von Thaiburg amd Soldthurn in den Bunod. 2lir, LChnyg und Untermaldex waren dagegen. Sie firrolutotem, die

Siadteleantone beleàmen bai der Tagsatpung das Z"bergenricht. In der Tagsapmong ju Clows gring der Hhreit von mewem eos. Es waire beimake gu eine.. Birger krieg gebommen. ctuf den Mat von CNilelavs von des Tline lean die Einigung zaslande. Diese Teschliase heissen das Slanser Yerkommmis. Das alles gerchak Takte 1481.

Afilelans von der thine.
Ex murde in Falure 1417 in Cuchseln am LParnersee geboren. Es war schon als Bublein still, ermst und wahtheitliebind. Ex Bommte meder lesen nock sobreiben, weil er mie eime Schule besuckt hatte. oths
chann diente es seivem LLind chen als Richter und Tagsa: zingrabgeordmeter: ollit 50 tahren entsolleoso er sich, Eix. siedler gu werden. El bawte seine Hiitte inn Whireli an Ranfl an der cllebchara. Dre Lhente won wak und fen holten Thel und trost bei sifine.

Hans Haldmanu.
Hans Maldmancw Fam in Mlickemstorf jur Melt (Han fon tug) ET verbrachte sime Ingendijahre in Zivirich. Et var von Beruf Eisenfiandler. Er war ine Ranfon mod Kechten gevandt. Waldmanm xeiste oft als Gesandter wach Wranfereich in Thalien

Er vurde noch Bringermeister. Er verdraingle Lazarms Goldli aus dem otint. it machte sich beim Llandrolb verhasot, weil er ithm strenge Gebote gab und sie selbst micht fielt. Das Llandwolk vor den Tarem Ľirides verlangle die Invivcknahme der Gebote. Waldmanno teinde wollten ihn soten. Talsche Roten melocetem, daso ollaxi. milian anvicke run Hald: mann pu befreien und daes das Dorflein Elgg schon breme. Es murude hingerialtet, davs mam ihx micht mehr befreien beonmte

Has Reislanfen.
Yele junge Soluwajer pogen in fremde Kriegodienate, weil sie die otbentewer lnst dagn Ariol. Sie er hielten von dem Fivesten Lald. Sie hafften, beident Teldjrigen grosse Bente gu machen. Es bomencturer = ber in unver LLand, die den jungen Bunschen Geld ga= ben und ihnen otleohol anboten. Die regierenden Noinner nahmen von den Timsten Tahrergelder an. die Granen und Kinder hatten unter dem Reislan = fon gu leiden. Viele boild = ner teamen als Trinker, Cpire-
ler nud Tanlenger nack Hanse. Lie verachteten die ctrbeit. Nemn vie Lold und Rewte vesprasst hatten, ver = legten wie siak anfs Ranben mind Setefilen.

The sich die Eidgenowenschaft. vom deutschem Peich lostrenuts Kaizer Naximilian herrschte am Ende des 15. Takxhmolerts riber das deutwhe Peich. Er rollte Ordnurng habier in seinem Meich. Es firhote das Reichseammergericht ain. Sie Eidgenomen sollten sioh dem Gericht unterjiehen. Der Kaieer wotlte sie durch Drolinnerg emrohichitern Es bam ghom Krieg.

Die dreigehnaittige Eidgenos.
pewsohaft.

Bavel mut Lhaffhamzen Araten mach dem Lehmaber krieg dem Bund bei. Aie otppengeller nurden 1513 anch in den Bund aufgenommen Tetst bestand der Bund ans draizeho Orten, sie hiessen Firrick, Bern, Lhegem, Uli, LCAnyg, Intenwalden, Glams, Inry, Treibury, Solothurn, Basel, Lohaffacusen und ctppen. zell.
Die Mailinder Teldginge und der enrge Irieden mis Trankreich.
Ler Kinig von Trantereich
und det Hetzog non chai. land stritten um das Hessin. Die Eidgenovsen stellten aich anf die Seite der Hextogs. the erbithem im Jahre 1515 bei charignano eine che. derlage. Thm schloswen sie mit dem König von Trane: xerch einen enigen Trieden Lie druften das Gebiet des heutigen Tessin als 2 hm fertanonband befalten. Wow num beteiligte sich die Schweiz nicht mehi an den Händeln fremder trix = sten; sie blieb neutral.


-     - 
-     - 

