Deritrage
zur Ichweixerdeutschen Grammatibs.
Im luffrag des leitenden Ausschusses für das. schueirerdeuts che Idiatikon herausgegeben voon Alberb 9 gachmanm. I.-
Nerlag voo Thuber w. Co in Travenfeld. 1910-
I. Telsch, Takob Dis Laute der Appenreller Hundartens. Mis vier Seilagens. 19io. 7 hevr, 254 H , ihevt.
TT. Wipf, Elisa. Die thundart von Nisperterminen im Wal. lis. 1010. 1x, 1988, 1 iler.
ii. Frerger, F, akob. Die Laute der Moundarten des St Galler Rheintals und dev anguensenden vorarlbergiochen beliecte. Heits Torten. $1993.49,231 \mathrm{p}$.
1v. Alegg. Emil. Die thundart von Urserens. eir n. Hhew., ithl., thew.
V. Enderlim, Filss Die Mundart von Yeesswil im Oberthurgau. Hit einem Serikage zur \$rage des Sprachlebens. iv n. 5ler., 203 h.
ㅍ. Tf, ohwenberger. Marl. Mic Moundart der deutschen W,alliser im Heimattal und in dew toussenorten. Neit starte der Wal. liser Houndart. 1913. 位, 280 p, 1 \&.
vi. Schmid, Marl. Die Moundart des Aontes Tontlebuch in Kanton Zuzern. Kieit vier Berigaten und einer Karte. 1915. 5 f. 330 个.

VIII. Streiff, latharina. Die Lante der blarner Maindarten. Noit ciner Karte. 1915. 4f, 148 p., 1 f.
XX. Wiget, Nilhehw. Nie Lante der Toggenburger Mundartew. Mit swei Br,ilagen 1916.3f.1170 p., 1f.
$\bar{x}$. Stucki, Marl. Die Moundart von Faun in Kanton Freeiburg Lautherre und Fleriow. 1917. 4f. 316 p.
x1. Frun, Leo. Die Moundart vow Dbers,acen im Kanton Eraubiunden Lautletrer und Flexion. 1918. If. 242 F
xii. Padrowsky. Manpied. Nomina agentis des Schweizerdentochen in ihvier Bredentungsentfaltung. 1918.5f.170 fo, 1f.
xiII. Meinters, Paul. Die Moundart der Bündeer Herrochaft. 1920. 5 f: 276 f.
$\overline{x T}$. Faumgartner, Meinrich. Die Mundarten des Brerner Seclandes. hit sinem Rartchen. 1922. 44., 208 /4.
(viII- XII.) $2848-1922 .(\overline{x V}) 11806-1922$.

