 

O Andreju Einspielerju | über Andrej Einspieler

**Dr. Valentin Inzko**

predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev

Vorsitzender des Rates der Kärntner Slowenen

Dragi navzoči!

Vedno me veseli, kadar lahko rečem nekaj besed o Andreju Einspielerju, mojem pra-, prastricu. Danes me pa še posebej veseli, da dobi nagrado **duhovnik** Michael Joham, saj je Einspieler tudi bil  **duhovnik**. V tej zvezi je zanimiva informacija, da sta dobila Einspielerjevo nagrado šele dva duhovnika, namreč škof Egon Kapellari in škof Alois Schwarz. Torej ima tudi današnji nagrajenec Michael Joham dobre izglede, da postane škof!

Dejansko je postal naslednik Stanka Trapa, ki so ga imenovali spoštljivo tudi ziljski škof, saj je upravljal precejšen del Ziljske doline.

Še mnoge druge stvari bi lahko primerjali, kot recimo dejstvo, da je tudi Andrej Einspieler moral kot kaplan in župnik v razne kraje, kot v Millstatt, Althofen ter Krko, od slovenskih krajev pa v Pliberk.

Prebivalci občin so bili vedno navezani na svoje duhovnike, verni ljudje pa seveda še na poseben način. Duhovniki in kaplani so bili zelo tesno povezani s svojo čredo, v dobrih in hudih časih. Tu mislim na nacizem, ampak tudi na trpljenje nekaterih duhovnikov zaradi njihove zvestobe do naroda. Našega, mojega župnika, Martina Škorjanca so celo imenovali "Tito Pfarrer" in so pobirali podpise proti njemu. Ve se tudi, kako so trpeli mnogi duhovniki po plebiscitu, ko so nemško nacionalne tolpe vdrle v mnoge farovže in zakristije. Ti skrajneži so pač točno vedeli, kaj pomeni duhovnik v fari, ali pa če ga ni. Saj so bili ravno duhovniki ali pa kaplani tisti, ki so ustanavljali slovenska katoliška prosvetna društva. Na Suhi in v Selah so to ime obdržali, drugod se pa društva imenujejo SPD. Ustanavljali so igralske skupine, športna društva in več. En tak duhovnik je bil pokojni kaplan Matko in drugi Salezijanci. Tudi melodijo za slovensko državno himno je skomponiral duhovnik Stanko Premrl, poleg 2.000 pesmi. Seveda je bil tudi Trubar duhovnik, oče standardnega slovenskega jezika ali Jakob Aljaž, ki je kupil vrh Triglava in postavil Aljažev stolp. Na kovancu 50 centov lahko beremo besede »oj Triglav moj dom«, on je pa skomponiral melodijo. Kaj je pomenilo Slomškovo delovanje na jezikovnem področju, je seveda dobro znano. Seveda bi lahko še in še naštevali.

Predvsem sta se pa oba, Einspieler in Joham - zavzemala za sodelovanje obeh narodov na Koroškem, za sožitje in za sinodalno - **Skupno Koroško**.

Einspieler je zato izdal kar 9 časopisov, med njimi 4 nemške, da bi nemški brat v deželi lažje razumel, kaj je Slovencem važno. Seveda so bile tedaj, na žalost, teme iste kot so danes: enakopravnost Slovencev na področju šolstva, uradnega jezika in sodstva. Tu se ni nič spremenilo, le da nas je danes manj.

Andrej Einspieler je bil tri periode v Koroškem deželnem zboru, kjer je tako ognjevito nastopal, da so ga zaradi hujskanja, nemško Aufwiegelung, odstranili. Moral je celo za nekaj mesecev zapustiti koroški parlament, poslali so ga pa tudi v mrzli Maria Luggau, k bratom Servitom, da se je malo ohladil, oziroma pomiril.

Ravno ta nemirni duh mu je pa omogočil, da je bil neverjetno aktiven in to na kar več različnih področjih.

Danes bi lahko rekli, da je obvladal multitasking, lahko bi ga imenovali tudi nepremičninski agent, Immobilienmakler, saj je on ali so njegovi bratranci duhovniki kupili zemljišče celovškega sejma, zemljišče za celovški Kolpingov dom, nasproti črpalke SHELL, kjer so našli toplo streho tudi slovenski vajenci, (MARKI HAFNER/vzgojitelj v Kolpingu še videl kip), kupil je pol Paulitscheve ulice, in seveda zemljišče Mohorjeve, kjer se nahajamo danes. Bil je tudi profesor na celovški realki, soustanovitelj Mohorjeve, na nagrobnem spomeniku v Št. Rupertu stoji "USTANOVNIK", na nekem drugem mestu pa piše "prebuditelj koroških Slovencev, imel je fantastične kontakte do Zagreba, Prage in drugih mest monarhije, kar bi danes imenovali "networking". Izkazovala ga je trdoživost, odpornost in zagnanost. V Celovcu ni bil samo član mestnega sveta (Stadtrat), bil je tudi kaplan v celovški fari Šentilj, St. Egyden, ter katehet in profesor slovenščine na realki v Celovcu.

Ustanovil je "Slovensko društvo", ki naj bi se zavzemalo za lastno slovensko državo ZNOTRAJ Avstro-Ogrske. Bil je tudi član raznih društev prijateljstva, in je recimo s Čehom Chocholouškom ustanovil v CELOVCU Slovansko čitalnico. Poleg tega je ustanovil samostojno politično gibanje z mnogimi podružnicami na koroškem podeželju. Napisal je tudi knjigo "Jedro katoliškega nauka", "Politični katekizem" in "Wegweiser für die Wähler der katholischen Partei des Rechts".

Predvsem pa bil s Slomškom in Janežičem soustanovitelj Družbe Svetega Mohorja! Družba, ki je imela člane, UDE, v višini do 90.000, od Čečenije, Vladikavkaza (Rutar), do Colorada, kjer so delali pridni slovenski rudarji.

"Še duh njegov živi med nami, na delo nas budi in drami"

Toliko o Andreju Einspielerju za danes.

In aller Kürze, falls das bei Einspieler überhaupt zu machen ist. Er war vor allem einer von 6 Einspieler Priestern, war Katechet, Stadtrat in Klagenfurt, Professor der slowenischen Sprache, mit Bischof Slomšek und Professor Janežič Mitbegründer und Pionier der Hermagoras Bruderschaft, ERSTER VORSITZENDER, genial begabter und prophetischer Immobilienakrobat. (Paulitschgasse, Messegelände, Kolpinghaus, Viktringer Ring mit Brüdern). Er war aber auch ein ungemein aktiver Abgeordneter des Kärntner Landtages in mehreren Mandaten. Vielleicht unerfahren, war er im ersten Mandat dermaßen eifrig, dass man ihm gerichtlich, wegen Aufwiegelung, für drei Monate das passive Wahlrecht entzog.

Er war aber auch zweiter Kaplan in Klagenfurt, in St. Egyden, aber auch in den Pfarren [Bleiburg](https://de.wikipedia.org/wiki/Bleiburg), [Millstatt](https://de.wikipedia.org/wiki/Millstatt_am_See), [Althofen](https://de.wikipedia.org/wiki/Althofen) und [Gurk](https://de.wikipedia.org/wiki/Gurk_(K%C3%A4rnten)).

Er publizierte mehrere Zeitungen, insgesamt 9, darunter *Slovenec* (der Slowene) und das slowenische Wochenblatt *Mir* sowie die deutschsprachigen *Stimmen aus Innerösterreich*, die *Draupost*, das *Kärntner Blatt* und die *Kärntner Volksstimme*. In den deutschsprachigen Organen forderte er wiederholt das Recht der slowenischen Volksgruppe auf Verwendung ihrer Sprache in Schule, Ämtern und Gerichten. Und das tun wir noch heute, nur mit dem Unterschied, dass wir kleiner geworden sind!

Die deutschsprachigen Zeitungen publizierte er aber auch deshalb, um den "Deutschen Bruder im Lande" ansprechen zu können.

Und da sind wir wieder bei Michael Joham.

Er lernte fantastisch Slowenisch, um umgekehrt, den slowenischen Bruder, um die slowenische Schwester im Lande ansprechen zu können.

Mehr brauche ich nicht zu sagen.

Andrej Einspieler hatte aktive Kontakte nach Prag, Zagreb, Ljubljana, Wien, Maribor und anderswohin. Und alles OHNE Internet. Er war eine echter Networker und gleichzeitig jemand, der das Multitasking beherrschte.

Viele dieser Eigenschaften hat auch unser Michael JOHAM, dem ich zur Verleihung des Einspieler-Preises herzlich gratuliere.

Andrej Einspieler besuchte das Gymnasium und studierte Theologie in Klagenfurt. Nach der Priesterweihe am 6. August 1837 wirkte er unter anderem in den [Pfarren](https://de.wikipedia.org/wiki/Pfarrei) [Bleiburg](https://de.wikipedia.org/wiki/Bleiburg), [Millstatt](https://de.wikipedia.org/wiki/Millstatt_am_See), [Althofen](https://de.wikipedia.org/wiki/Althofen) und [Gurk](https://de.wikipedia.org/wiki/Gurk_(K%C3%A4rnten)). Ab 1846 war er zweiter [Kaplan](https://de.wikipedia.org/wiki/Kaplan) an der Stadtpfarrkirche in Klagenfurt, ab 1852 Katechet und Lehrer der [slowenischen Sprache](https://de.wikipedia.org/wiki/Slowenische_Sprache) an der dortigen [Realschule](https://de.wikipedia.org/wiki/Lerchenfeldgymnasium). Im Jahre 1848 war er einer der Begründer des [Slowenischen Vereins](https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Slowenischer_Verein&action=edit&redlink=1) („Slovensko društvo“), der für die Errichtung eines national-slowenischen Teilstaates innerhalb des Kaisertums Österreich agierte; 1852 begründete Einspieler zusammen mit Bischof [Anton Martin Slomšek](https://de.wikipedia.org/wiki/Anton_Martin_Slom%C5%A1ek) und [Anton Janežič](https://de.wikipedia.org/wiki/Anton_Jane%C5%BEi%C4%8D) die [Hermagoras-Bruderschaft](https://de.wikipedia.org/wiki/Hermagoras_Verein) (Društvo sv. Mohorjeva) in Klagenfurt und wurde deren erster Vorsitzender. Drei Jahrzehnte hindurch war er der bedeutendste Streiter dieser für die [Kärntner Slowenen](https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4rntner_Slowenen) bedeutsamen religiös-kulturellen Organisation. Er publizierte mehrere Zeitungen, darunter *Slovenec* (der Slowene) und das slowenische Wochenblatt *Mir* sowie die deutschsprachigen *Stimmen aus Innerösterreich*, die *Draupost*, das *Kärntner Blatt* und die *Kärntner Volksstimme*. In den deutschsprachigen Organen forderte er wiederholt das Recht der slowenischen Volksgruppe auf Verwendung ihrer Sprache in Schulen, Ämtern und Gerichten ein.

Durch drei Wahlperioden (1863, 1871–1877 und 1880–1888) vertrat er als Abgeordneter für den Wahlbezirk Völkermarkt die Interessen der Kärntner Slowenen im [Kärntner Landtag](https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4rntner_Landtag). Er gehörte dem slowenisch-klerikalen Klub an.

In der I. Wahlperiode wurde er in einer Nachwahl vom 24. November 1862 nach dem Rücktritt von [Hermann Mertlitsch](https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Mertlitsch) gewählt. Er konnte das Mandat aber nur vom 8. Januar 1863 bis zum 10. August 1863 wahrnehmen, da er nach gerichtlicher Verurteilung wegen „Aufwiegelung“ das passive Wahlrecht verlor. Als Nachfolger wurde [Franz Novak](https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Novak_(Politiker)) am 9. November 1863 gewählt und am 2. März 1864 angelobt.

In der IV. Wahlperiode vom 14. September 1871 bis zum 13. September 1877 war er Mitglied des Revisionsausschusses. In einer Nachwahl vom 10. Juni 1880 aufgrund des Todes von [Josef Ullmann](https://de.wikipedia.org/wiki/Josef_Ullmann_(Politiker)) wurde er erneut gewählt und gehörte dem Landtag in der V. Wahlperiode vom 15. Juni 1880 bis zum 29. Mai 1884 und in der VI. Wahlperiode vom 22. September 1884 bis zu seinem Tod am 16. Januar 1888 an. Nach seinem Tod wurde sein Neffe Gregor Einspieler in einer Nachwahl in den Landtag gewählt.

Im Jahre 1876 wurde er auch in den Klagenfurter Gemeinderat gewählt, wo er für die Gleichberechtigung der slowenischen Sprache und Kultur eintrat. Dem Gemeinderat gehörte er bis zu seinem Tod 1888 an.

Ich gratuliere dem Empfänger des heurigen Einspieler Preises, Pfarrer Geistlicher Rat Mag. Michael Georg Joham herzlich.