Die Sulzbacher

Die Sulzbacher sin e aldes Volk,

das is was ich eich noch sache wollt.

Ich han noch e salzischicher Geschmack off da Zung

Zwar sin schon e paar Johrhunnerte rum,

doch bei uns war de Bach mit dem Elexier

un mir han es Salz do draus gewunn.

Vom Geiseknopp do war die Quell

un unsere Ahne merkte schnell, die Pflanze dort die zeije an

von dort kommt e ganz besonneres Mineral.

Die Quell ist versiegt, de Soltzbach noch do

Doch nimme salzisch, nur stinkisch un schroo

Zwar hat ma de Soltzbach schon 1346 gekannt

Awwer mir sin älda, das ist bekannt.

Die Kelte han schon die Quell verehrt

Weil das Salz schon domols war begehrt.

Das Wäs ma vom Handel mit dem Gut

Un schon die alde Römer han vermut

Die Leit die dort wohne sin besonnersch besegnet

Denn das Salz war so wichdisch wie nie

Für uns Mensch un aach fiers liebe Vieh.

Ma wußt nie gebts Streit do driwwer

Oder e Kriech, das wär noch viel schlimma

So hat ma im Bruchwald Gericht gehall

Um das Dorf zu schütze off jeden Fall.

Und die Sulzbacher Leit han zuzsamme gehall

Heit feiert de Ort 670 Johr un is es Stadt

Hat im 16. Johrhunnert grosse Ausdehnung gehatt.

E ehrwürdiges Alder un widda belebt

Seit 1719 nochmols bestrebt, ebbes Neies anzufange

E Salzsiederei un e Eisehütt

Zwei scheene Heiser im Wiesegrund

Die äldsche Heisa im Schlackeloch

Denkmäler der Frühzeit, un sie stehn noch.

E Kirch gibt’s noch nit, erschd vill späta

1850 selbtständisch so gings weida

So mache ma weida und strenge uns aan

un 100 Johr späda saan die dann

Das is die Geschicht von dieser Stadt,

die so vill liebenswerte Bewohner hat.

Christel Liesler-Kneip

März 2019