#  für 



#    anterbaltenben Zeil beptimite 8ufenbungen find an Totbiger Stey  <br> <br> Wober and mie it gutes 护erdematerial $3 \boldsymbol{u}$ <br> <br> Wober and mie it gutes 护erdematerial $3 \boldsymbol{u}$ belduffen？ 

 belduffen？}

 bes gercines exhalten bas Bereinsiorgan umentgeltitid，umb Wirb basifelbe tumulatio an bie Det ${ }^{\text {binereine gefenbet，bie }}$ bie Bertelifug su beforgen haben．－ 9 raxtrmerationza


##  <br>    §nierate unb §uiertionsigebutgren abernimut bex \％erieget 




Bon §iß §erbert，Mrediajc．
 rungen．Beibe find ben größten Gefagren ausgefegt und eฐ ift ziemlich flar，Dás æferbematerial bief eber uno biel megr geopfert wirb als Menficnmaterial．

So mander Bauer bat bon feinen treuen $\mathfrak{Z r b e i t a ̄ ̆ g e n o f i f e n , ~}$ bom Stolz feiner Зu由t für immer थ16ibied genommen．©in
 Baterland zu ミiebe tutman iebo申 alles．Reitpferbe，
 ob fie wogt wieberfommen und wie？Biefe biefer Tiere find auct


 Sorge für bie nädfite 8 utunft wiro fein： 23 oger unb wie gutes Sferbematerial bef由affen？Diefe gragen find
 tönnen，will i申 gerne zum Beften geben，aber gleimzeitig auch ieben ber etroas befieres peiß̧，bitten，es ia bier mitzuteiten， Damit wir alle Stuken bavon baben．Stur vereinzelt fommen auş bem §rieg סie शacuridten über §ferbe；bald gibrt man，fie trepierten bor §unger，bann，fie hătten taum ben Transport bis
 tagen berbungert feien，bie J̛nfluenza foll ben §ujarenpferben geifjabet Gaben，tweil fie etwas berveidlifdt gemejen wären．Die ilfuftrierte Zanbwirt｜कafitlide Beitung ímreibt：Die trainierten （für ${ }^{\text {O}}$ Bettrennen borbereiteten）Bolbbutpferbe feien bie beften，

 Striegşminifter fegt fid mit einem tügnen Sprung über bie beifle
 Ơabrrảder；wie biefe bebauernswerten Bysitlemandel gegen bie ftrammen Ufanen，Dragoner，Sürafiliere，Seibliģbufaren，eventuell gar gegen unjere＂roten Teuffel＂थttaden reiten follen，werben mir ia bielleidt nod erleben；fegr biel tann von bem toten §tepperzeug in biefer §infidt wobft nidft gebalten werben．æ3ag
 Wferbe mit eblem ßblut züdten！§ier bilft uns ber Staat mit feinen Dectbengiten uno bon Staatg̈gefititen aus gemufterten §tuten twefentlid．Berbătididelt werben unter ben Sadjen bie ßjerbe nidt，

 Eacjern brauあen alfo bie §nfluenza，bie wir nur bem §örenfagen
 mie ber Bigeunter，lafien wir fie auct nimt，bow find mir Leiber nifit immer gut freumb mit dem Striegel und biefer gefobrt nut neben gutem $\mathfrak{j}$ afer cinmal zum $\mathfrak{F j e r \delta}$ ．§m Banat ftriegeln aum Weiber bie $\mathfrak{B F}_{\text {ferbe，}}$ follten umfere frammen Bauer§frauen bieß

 wache ober fonftrive im Sriege tätig find．Safien wir jebody ben §paß und fefen wir bem 氏rnft ber frage ins Gefiidt！§n ber S（dule lefrt man bie §ungen，dak zu gutem Gelingen ber



 æferd und opfert für feine Budit megr．Dies war audg nur natürlid，bemn Rinberzu由t if reidter，mit meniger Rifito zu betreiben und baş æind gält gute ßreife．Beim ßferbebandel war gereögntidid ber §ãnbler im Borteil uno bie §reife waren gebriudt；beute fauft der ©taat bireft uno bezafilt über Errvarten．





 wie wir leben，ай daş Mrilitãr．
 2uswabl．§eute ftegen tir aber Leiber $[0$, dás man nidft biel थusimabl நat und efer barïber benfen muణ，was man bei ber थusmagh ber Stute nodg entidulbigen tann．Erbfegler foll bie
 §noden（थntage zu ひ̂berbeinen，Spat unb anberen תnoぁenfeblern，） Iymphatiide Strultur（lofess ©fivebe，iकlotterige §aut，weid）in allem），民inlage zur Engbrüftigfeit（Dampi als Folge biebon，）


 monatåblinbe Stuten bon ber Buøit aubs．
 iiberbaupt bererben bie ชeghler fía nidg felbit，fonbern bie $\mathfrak{U n}$ 。 lage bazu．

Uber oie Monatabblinobeit ale Erbfekler ift viel gerumgeftritten morben und beute glaubt man fichere Beweife bafür zu baben， das fie nidut erblid fei．

Dr．Defar Wellmann hat hiexüber im ®ötelef 1914，Nix． 18 und 75 jehr bemertensెwerteฐ̉ und glaubwürdiges Bemeismaterial zujammengetragen，weldjes wir hier etwas näher betrachten mollen：

Das Fogarajकer（seftuit wurbe wegen aly Monatฐblinobeit nacm Babolna verlegt．Die bier gezogenen Jabrgảnge find frei bon Monatsblinobeit und entwideln fich fegr
 blindgeit tein Erbfegler ift，fonft bätten bie Fogaraider Stuten in Babolna auch monatablinde sacdfommen baben müffen，waछ aber ourchaus nicht oorgefommen ift．In Babolna ift eben ber Unftedungitoff der Monatsblinobeit nicht vorbanden．Weute trirb סie Monatoblinobeit als eine Jnfettionsfrantgeit（2nftecüugs． trantheit）angefeben．

Sebr interefiant find bieşbezüglid aucd bie Mritteilungen bes（Beftütervermalters MRictiey von Beberbeat in Deutidfand （Beitidurift fur ©eftüttunbe 8．§eft 1914）．Ex weift naw，dañ die Mionatæblinobeit tein erbli凶er \＆ugenfegler ift und $\mathfrak{F a l l e}$ icbeinbarer Bererbung nur auf oberfläcolicter Beobachtung beruben． Bum Beweis feiner Behauptung fübrt er folgende 2 Beifitite an． Eine aus einem monoblindfreien ©fefüte bon gefunden Bosfabren abftammenbe Stute bradte folgenbe Foblen：

1． 1904 ein Stutfoblen mit gefunden Uugen，fpäter ats $^{2}$ Mutterftute aufgeftellt．

2． 1905 ein 乌engitfoglen，weldees an Mondblinobyeit auf beiben $\not 2$ ugen erblindete．

3． 1906 ein §engitioblen，weldeß auf beiben 2ugen ebenfaんk monoblind wurbe．

4． 1907 ein §engiffoblen wie $\mathfrak{N c} .3$.
5． 1908 ein Stutfoblen mit gefunden 2 augen．
6． 1909 ein §engitfoglen mit gefunden थugen．
7． 1910 ein §engiffohlen，neeldes erblinbete．
8． 1911 ein ظengifoblen，weldees nur auf bem linten थuge monoblino wurbe．

Sämtlide Foblen ftammten oon einem ફengite ab，ber abjotut gefund war und fetbft bon gefunben EItern bie §erfunft batte．

Diejeæ Beifpiel zeigt，baß bie meiften Nadfommen ber Stute
 alle，wäbrend die Stutfoblen alle gefund blieben．Die Stutpoblen blieben eben mit ber Mintterftute auf ber gefunben Weibe，bie §engitfoglen famen nach bem（Entrögnen auf eine Weibe，to

子um थぃふ̊bru币．

Micafly bringt nows einen zweiten viel bemeiöfräftigeren
 §engiffoblen wurbe monatéblind，die \＆rantgeit verlief aber bei fadgemäßer Bebanolung io gut，סás bas Foblen bas Xugentidt
 Qiter von 3 Jabren murbe biefes Joblen als §anobefdăler auf einer ofipreustifden Dedftation in Bermenoung genommen．Drei bon
 diger genauer $\mathfrak{B r u f f u n g ~ a l s ~ b o n t o m m e n ~ f e b l e r f r e i ~ a n ~ b e n ~ M u g e n . ~}$

Der $\mathcal{A n f t e d u n g e f o f f ~ b e r ~ M o n a t z b i n d g e i t ~ b e ~}$ findet iim im Waffer und fommt mit biefem ober mit ben $\mathfrak{F u t t e r p f l a n z e n ~ i n ~ b e n ~ T i e r f i r p e r . ~}$

Dieje Bebauptung tourbe meines æiffens auch bit ber Ber．
 aber nidgt erbradt．Miedity＇s Unterjucfungen Gaben nun aud hier Slarbeit geidaffen．
 Stuten zur Budt verwenben，wenn uns bie angefübyte Minifterials verorbmung nidut im Wege ftübe．

Bu feidtfinniger थusimagt ber Budtfuten will id biemit niळt geraten haben，－mit æüdficht auf die Geutige Beit，follen toir aber je migr Stuten belegen laffen und fie neben ber $\mathfrak{A}$ rbeit auch zur 8ucat vermenben．

Die Frage：Wober und wie guteฐ Fferbematerial in ber Bufunit zu beidaffen jei，ift mit bem ©ֻefagten now nidut gelöft，
 wejentlid beitragen：

1．Befeitigung ber MRinifterialverorbnung betreffent शidt． verwenbung monatฐblinden Suあtmateriales；

2．Erteidterung סeß Bezuges braumbaren Stutenmaterialeß von ben eingeimifiden ©eftuten；
 Borzugåpreife von 100 K an bie bäuerlidjen ¿anobwirte．

4．Bejfaffitng guter §oblentveiben；
5．Eventuelle Jmporte bon Buctftuten．
Berufen zur \＆öfung biejer für unjere \＆anomittidaft நoめ．

 थderbauminifterium．Sie alle follen mögliぁft raic zugreifen，benn Gier tut heute §ilfe oringend not．

## Dit ©efliggelernähtung während des \＆atieges．

$\mathfrak{A} \mathfrak{n}$ uniere \＆andwitte werben in biefer iameren Beit goge
 unier fleipige Bauer ifafft，angewiejen．Unjere tapjeren Solbaten im Fetbe verlangen auch eine träftige，gefunde $\mathfrak{F a b r u n g , ~ u m ~ i b r e r ~}$ Goben थufgabe gewadien zu jein．थuseroem find noch viete Taujende von ©઼efangenen in unjerem \＆and，סie aud ernảhrt merben müfien． $\mathfrak{U n}$ n ni山t $z^{4}$ vergeffen find bie vielen armen Bermundeten， סie jegt unjere Spitãler und Razarette füßlen．Sie haben igr \＆eben für ung，für unjer Baterland in bie Sdanze geftellt．Bir find bertfliatet，ignen eine Roft zu reiden，bie ignen igre graft mieber gibt．Und weldes̊ Nahrungs̊mittel wäre bazu geeigneter al̊ Eier und ©ֻeflügelfleif币 ？
$\mathfrak{U m}$ aber redft viel von biefen beiben widtigen शahrungs＝ mitteln liefern zu tönnen，beißt eฐ flug wirticaaften．Bei bem ges tingiten Outteraufwano mulfen wir verfuđen，bie §ödiftreiftungen子u erzeugen．Ces märe grunbfalf（由，wollten wir iest mit bem Sめlactmeffer in ben §ühnergof gegen und einen großen Teif bess ஞeflügelbeftandes abidladten，＂meil bas ofutter gar io teuer wirb．＂ $\mathfrak{F l}$ ßubapeft find bie Cier iegt ichon tnapp und werben gut bezaglt．Wer weif aber，wie Iange biffer Srieg noch bauert？ Wir mollen und mutfen fiegen und igr \＆andwirte fönnt babei eine grōe，grobe थufgabe erfülfen． Sorgt bafür，סaf genügenס Zebensmittel unjeren Berwunbeten und unferer ganzen ¿anbeฐ̄bebölterung zur $\mathfrak{B e r f u ̈ g u n g ~ f t e b e n . ~}$

Solfen wir iest unjeren ©efluggelftand verringern？Nein！ （sebt aber bin，fumt bie §ennen aug，die teine Eier Iegen，bie Drognen，סie uns 马utter toften und nidutz einbringen．Die follen alle abgeidgladtet werben．EEbenjo alle，bie über 3 Jabre alt find． Die bringen bas sutter，bas fie frefien，nidt mebr ein．स्थfes andere aber lapt reben！Da jagt ibr aber：fie frefien fobiel unb Das $\mathfrak{F u t t e r}$ ift teuer．Die $\because$ Ufgabe ber folgenben Beiten foll eణ fein，euch zu zeigen，toie ibr euer ofeflägel billig und trokbem probultio füttern fönnt．

Der æinter bat jeß̧t eingejeß̧t und bie §ühner finden nidt
 zu ibrer Erbaltung unb zur Eiererzeugung brauळぁen．

Um Morgen reiden wir ibnen am beften ein tarmes̊ $\mathfrak{W e i d}$－ futter．₹ür 20 §übner rednet man： $1^{1 / 2} \mathrm{~kg}$ gefodte，nod，beffer gebămpfte und zerftampfte Rartoffeln（für bie §alfte ber Rartoffets maffe tornnen aum getodete und zerftampfte（cideln treten）， $1 / 2 \mathrm{~kg}$ zerftampite ober mit סem Rübenimneiber zertleinerte Miöhrrüben， §utterrüben ober Buđerrüben ober ftatt bem $1 / 4 \mathrm{~kg}$ §feeந̧u＊ abfall，der abenos zubor mit நeipem $\mathfrak{B}$ affer übergoffen wirb und

 gereiळt． 8 u obiger 于uttermiidung fommt now $1 / 6 \mathrm{~kg}$ Weizentleie unb $1 / 2 \mathrm{~kg}$ Malzteime ober ebenfobiel Berjte uno 3 g gleifíamegl
ober fitichmegt pro §ubn und zag．Stegt biejes niat zur Ber
 burch frifぁes Blut，bas ung der Ffeifder bes Drtes liefert ober סurch eine reimfide © Babe von Butter，ober Magermild erjeken． Bu Mittag geben mix den §übnern nux zerftampfte Rüben，für 20 §übner $11 / 2 \mathrm{~kg}$ ．Das थbenðfutter reiden wir 1 Stunbe bor bem Sdlafengeben．Cez beftebt nur aus Pörnerfutter，mobei fit momöglid（Serfte，§afer，Weizen，Maiz und geidrotene ßferbe－ bognen abmedjeln．शatürlich wirb zuerft bló bas §interforn
 Menge．Roggen joll nie an ©seflügel verfüttert werben．Im übrigen ridte man fich darnacぁ，welde ®örnerfutter einem am biligiten und in größ́sten Mengen zur Berfiugung febt；bon bem mirb bann auç am நäufigften gefüttert． 20 §̧ügner erbalten $1^{3} / 41$ Rörner．

Buchtgänje exhalten am Morgen ein Weidfutter，beftebeno auß 60 g gebämpften 凤artoffeln， 40 g zerfleinerten $\Re u ̈ b e n, ~ e t w a ฏ ̉ ~$
 eฐ్ billiger ift al\＄Rörnerfutter．Diefes थbenofutter beftegt mieber
 wie ich eş bei ber §ügnerfütterung beidxieb．

Waftgãnien joll jebe Bewegung entzogen werben．Sie erbalten

 und ganz menig Biehjalz in baş گutter．Daß ftänoig reineß

 శூళ beftegt $\mathfrak{\mu} 2$ Teilen geoảmpften 尺artoffeln， 1 Zeil zertleis
 fobrot und sand．

Maftenten follen nidt Yänger al̊ 3 Wodjen gemäftet werben． Sie erhalten סreimal täglich æei凶futter．Fruĭh uno mittag foviel， als fie in einer balben Stunbe reftlos auffrefien tönnen，abendes $1^{1 / 2}-2 \mathrm{mal}$ poviel，ba fie in ber शadjt aub freffen und bie
 auß 1 Teil Sartoffeln， $1 / 2$ Teil ßüben， 1 Teil $\mathfrak{M a i}=$ ober
 Sollte §afer billig zur Berfügung ftegen，tann auch 1 Teil bon biefem gegeben werben．थuç bie Maftenten burten mur wenig Betwegung madjen und müfien in einem zugireien，aber luftigen Stall untergebracit twerben．
 tommt bas ofutter niwt teuer zu feben und bas ©eflugel ift imitande Seiftungen berborzubringen，feien es mun ©ier ober
 aufgetendete Megrarbeit zum Jutteranmifaen wiro fich reiblic） bezajlt madjen．

Drum \＆anbwirte，bentt niat，wie eß Yeiber nod jo biele tun，bas ©eflitgel fei nur ein notwendiges $\mathfrak{U b e l}$ ．Bei ridetiger §altung und \＄flege wiro ber Berbienft nidjt ausbleiben．Denft
 oas in biefer ímweren 8eit viel wert ift！

## 解ltteilungra．

## 

 befte Berfळlus für §onigbüdjen．Man legt auf bie Büdje an＝ gefeudteteß §ergamentpapier，bas aber nie von ber bidititen Sorte fein follte，orüdt ben Dedfel auf und idnneibet mit fpigem Mreffer bas̀ borftegende ßapier icharf am Dectelende ab．Dann frreidt man mittels einer ftarten Feber ober beffer eineß fleinen ßinfelbens oie beißgemadte Mifdung über סie Juge．Erftere erfaltet fogleid und gibt einen Berid）us，ber jeber Eridütterung troģt．Man loft benjelben，inbem man ign unter iøharfem Druffe mit ipigem Meffer ber ક̛uge entlang aufriģt，ภolophonium ift fein teurer Urtitel，unb Madg bat ja ber Smiter felbft．ภommt bie Maffe
auch etwas teurer als Meflveridulus uim．，io hat man bagegen
 anfommt und bag die $\mathfrak{U}$ rbeit jebr idnell von ftatten geft．
 ひัeufterrabmen．
Man nimmt möglidfit feingefalämmten Diter（Ton und ©ifens
 Dem Grfalten wirb ber Ddier，wenn fid barin Stüte gebilibet Gaben jollten，zu einem gleidförmigen ßulos zerrieben．Darauf werben 500 g ภolopgonium in einem hinreideno grō？ Tiegel gefdimolzen，barunter，fobalo daछ̉ Rolophonium flüfig gemorben iit， 500 g dides Terpentin gerührt．S̃ סie aนฐ beinen Stoffen entfandene flare Ffluffigfeit bringt man 1 kg Deß geglühten und geriebenen Daters．Das ©emenge wird im ఇiegel warm gebalten und bie iøadbaften Stellen werben bamit ausgegoffen．Zeģtereæ muß borber joviel mie mogglid getroafnet fein．Die Maffe miro fteingart und Gerbortretende Maffen fönnen mit Dem Meißel entfernt werben．

## 

Bepinfeln der §otonien mit ßetrolfeifenbrübe．Begießen der

 befallenen Triebe．Rarbslineum mit Borfiøt zu gebrauden．Bor allem Unterbrüdung ber §ruibjabraztofonien vor §noipenaufbrud．

## fiteratur．



 40 Seften，jebes mit A Bogen Jibalt，Grioboftavformat，zu 50 §eller

$\mathfrak{B o n} \mathfrak{Q}$ ．Sembergers mit io grobem $\mathfrak{B z i f a l l}$ aufgenommenen $\mathfrak{W e r t}$
 erjchienen，bie in bollem $\mathfrak{u m f a n g e}$ galten，was̉ mant fid bom erften sefte
 Ereignifie，Die erfte zuiammentảngende Daritellung Der ©dladten，unter

 feben wir ben Strieg ber $\mathfrak{B b i f e r ~ © u r o p a s ~ b o r ~ u n i e r e n ~} 2$ ugen fith ent－
 mit bejonderem §nterefie nadgegangen wirb，verfegt fid von felfft． Silare，Iebendige Darftellung，mōglidft hiftoriiche Ir vue und geifidte

 entiteht，ganz bejonberen und bauernben $\mathfrak{F z e r t}$ befibt．Die $2 u f f t a t t u n g$ ift Des Inhaltæ warbig．Sablreide erfte Puinftler find Durch wertmolie Driginalzeithnungen vertreten，erffllafiges sartenmatetial erleichtert $\mathrm{DaB}^{3}$
 bon bleibenbem 2 \％ert．

## Martitberidt．

Wermannfabt．Breife per §ettoliter：Weijen K 2876 bis 8207 Fioggen K 1846 his 2076 ，Gerfte $\mathbb{K} 1620$ bis $17^{\prime}$－，§afer K $9^{\circ}$－bis 1080，giats K 1480 bis 15．96，Erbappel K 5.60 bis 6.50 ，$\$ 7 t i 01 \mathrm{ten}$ K $45^{\circ}$－bis 4750 ，Erbjen K $56^{-}$－bis $66^{\circ}$－，§anfiamen K $15^{\circ}$－bis
 bis $236 \cdot-$ ，seu K $8^{\circ}$－bis $6^{\circ}$－，Eter 10 Stûd K $1^{\prime}$－bis 1.33 ．

Biehpreife：©as tofteten 100 Silogr．Qebenogewidt：Dajen 72 bis


 K $66^{\prime}$－bis 70 －－Erbjen K $688^{\circ}-$ bis 80 －－Qinfen K 100 －bis 120－ Sirfe K 23 －bis 27 －，§anffamen K 30 －bis 34 －，spiden K $42^{\circ}$－ bis 48 －，Fottlee K 168 －bis 188 －，\＆ugerne K 160 －bis 180 － ETparietté K 42 －bis̊ $52-$ ，ơutterrúben $\mathbb{K}-$ bis－－，Sped K 200 －bis 212 －，S Sqweinefett K 233 －bis 234－， $\mathfrak{j e n ~ K ~ - ~ - ~ b i s ~}$
 K $1 \cdot 10$ W8 $1 \cdot 20$ ．

# Zluterhaltender und delehrendes． 

©

D зеиф burø umfere ₹elber， Durø unfere Tamnentälber Und einige bas̊ Zand， Du Sturm，bon Gott gejanbt．

Mat ．Sbentendorf．

## 3um ©ridcinungsfept．

Der beutime むag．
Dies ift der 『ag，den der Kerr madht． Paalm 118， 24.
Exfüut find Stund und Beiten，
Der neue Tag briwt an；
Das ¿idt ber Crmigteiten
Tritt auf bie Siege $\begin{aligned} & \text { bahn．}\end{aligned}$
Sidiat mejr nur in ben Seelen einzelner Mrenidjen mirb bas̊ Simpt ber Cemigfeiten aufgeben，fonbern Yeuめten in ben Seeten ber $\mathfrak{B o ̈ l t e r}$ ．Das ift ber neue $\mathfrak{L} a g$ ，ber anbridat im \＆eben ber
 ber beutime tag jein．

Das ift verbrieft und befiegelt burw bie ภraft bes beutiden $\mathfrak{B o l f e s}$ ．Wer hat fie gefannt diefe Rraft bisger？ Seine $\mathfrak{F r e u n b e}$ ？ $\mathfrak{J a}$ ，hatte bas beutjcxe Bolt benn überbaupt unter ben Boblfern toabre aufridtige greunde？Stanben igm nidy aud die tügt bis ans §erz hinan gegenüber，bie jest，nacibem feine §raft an ben Tag getommen ift，fich feiner Freunofidaft rübmen？
 Sie bielten fim für gut unterriあtet．Bor allem tannten fie fīm felber und fagten fīi，baja，wenn fie ftart genug twăren，ibre Maゐbarn，ibren（begner nieberzuberfen，fie jofort（Exebraud）bon
 शambarn ungeidoren，ging in akter Ruge feiner धrbeit naぁ． Das if Sdmãabe，meinten bie そeinde．Das beutide Boit murbe＂gereizt，und fiehe，eछ blieb weiter rubig．©̧马 ift fid feiner Saboäde betougt，eß fefft igm ber Mint，triumphierten bie Ofeinoc．Und igr Mut idmoll．
 war nidt Swbảde，nidt Baghaftigteit，nidy gurcht，fonbern bie Rube bes Starten，der fix feiner Rraft betwuft ift，war bie
 Und man bat bem beutiden Bolf bass ভdmert in bie §ano
 fein ऽafmert gen §immel und fauft Gernieber zur ©rbe und tein §elm，tein Sbitb tann igm wiberfteben．Remnt igr mun bic Sraft סes̊ beutiajen $\mathfrak{B o l f e s}$ ，tennt ibr nun feinen Mut，ibr，feine Feinde？
 fabre？D martet nur zu．Das bat noch gute Weile．＂Man briutt
 Segen fübren werben，bis wir eß mit Ebren wieber in oie Sdjeibe fteden tönnen．＂

Sie Gatten eine feine Reçnung angeftellt über beßิ beutidjen
 Gatten fie eingezäglt．Uno immer now maren igre Bataillone oreimal und viermal färter．Da freuten fie fich und ipraden： （Fott ift－bort，mo die ftarten Bataillone find．Wir find bie Sieger． Weye oir，beutiぁes 彐olt！

D ibr Toren，Die ibr bie Maffe für Sraft haltet．Stict to bie Mraffe ift，ba ift gott，［onbern mo（sott ift，ba ift bie Sraft，
und too bie 尺raft ift，ba ift ber Sieg．©hott wollte ber Mrenidgeit
 armes，geringes Menfigentind wirb geboren．Die Maffe mãlzt fid
 ber Gaftiläer gefiegt．

Eine neue Dromung foll unter ben ßoblfern merben，Cez ift （Bottes wille．शuch bie Bolfer follen feine anderen benn Botte


 wäglt und Gat ign gerüftet mit Sraft aus ber §öbe．Wo ift （6）otteß §raft？§in bem Bolf，bas bem Stahte gleiádt，der gebogen nur um fo fräftiger zurüđfádnel̂t und trifft；in bem $\mathfrak{B o f f e}$ ，bem Sämpfer geboren werben，wie Tau aus ber Morgenröte，beffen
 gebffnet werben müffen，bie zum Sampfe brängt fitr chotteß Dromung．Jm beutichen Bolf ift bottes תraft．Darum fein ift ber Sieg，und ber neue Tag wirb ber beutide Tag fein．
 $\mathfrak{B o l f e s}$ ．©ott braudat einen æảdter feiner Dromung．Wer fann Wächter ber Drbmung fein？Der feine תraft nidt miß̧braudt gegenüber bem schradjen，סem Wefriojen．Mngebeuer ift bazu
 wir ba，rein，leer，autigezogen bon allen fremben 乌üllen und
 zeigen，twas biefess Selbit ift ober niळht ift．＂Ja nun zeigt fich Das mabre Setfft ber Botlter，Die Masitn fino gefatten．Die Mn＝ fechtung Deß Sriegeฐ bat fie ignen bom 2ungefiate geriffen．Dem
 （Exefittung gründlid abgeftreift，unס eछื ftebt ein Tartar＝Barbar Da，סer raubt，plünbert，zericlăgt，zerftört，iđănoet，morbet．Das
 lidjite aub an mebrlojen Berwunbeten und © Gefangenen，an armen Greifen，Frauen und Rinbern，Uno too die ftreng altteftamentlide Sabbathfeier，to bie Berteilung von Mißlionen Bibeln criftlide ©efinmung verbürgen follten，ba ift ginter ber Maste bas grinjenbe

 ®ug und rrug und Berbeesung סer Bblfer blügt．

 mabreß đuge．Der 尺irieg hat an igm nidits verborben．＂Der beutidie Solbat ift uneridioden，tübn，babei freunolid，uno liebenss＝
 Derjerbe Mann，ber im Rampfe ein Sdrecten bes ©egners ift， teilt mit ben Gungernben §inbern und Frauen in feinbeğand fein Brot．Das ift nidjt Manneßz子ubt，erzmungen mit Drobung

 Iuftige friebliebend，menidenfreundid）gemadt bat，bas nur bann


Das ift feine Budt，bie vom थugenblida geboren unt eingeo
 und aud jeşt mitten im §riege Dromung Gält，Werte ichafft und arbeitet，al\＄ob $\mathfrak{F r i e b e}$ toäre im Sanbe．§n Ruß̧land bebroben die
 toften erbalten werben．§n England erbofft man bon ber Not und bem Elend ber unteren §taffen Megrung ber 今rieg§floner． Sux in ben Reigen beş beutiden Boltes gibt eß feine $\mathfrak{U}$ rbeitss Iojen．Wier tennt jeber feinen ßlaģ，jeber feine Wflidt：Der Starte wie ber Sdroade，ber Mrme und ber Reide，Mann und Weib．Und jeber tut feine Bffidt．Das ift beutiche Buøt im Geifte §efu ©grifti．

Mno in folder Bưbt wäduft beutidje Jungmannidjaft Geran，
 entbaltend，ber ben Ropf wiff und ben willen unfrei madt． Sie merben treue Wädter fein ber Gottesorbmung，wenn ber Deutide Tag lommt．

Uno er tommt，er bridt an，$\delta a ⿱$ ift verbrieft unb befiegelt



 großgezogen Gat，bis er igm bas eigene §aus in Brand ftecte．
 Seele fprifit：Seete nun baft bu einen grōen $\mathfrak{B o r r a t .}$ ．Sun ij und trint unt Gabe guten $\mathfrak{M u t}$－unt ber im fleipigen，rü̆hrigen §ađbarn einen ভtörenfrieb fieft，ber mit frember §iffe befeitigt
 trage und geniese．

Dass beutide $\mathfrak{B o l f}$ gofit，feine Geele aus diefem Sriege zu retten，fein reineş，wabreş，unverfâfidtęి Selfit，um feiner Scele $3^{3}$ Ieben．Das Bolt ber Denter und Didter bat mit feinem Trăumen und Sinnen，mäbrend bie anderen bie ねelt teilten，feine Seete entbectt．Und feine Seete ift ibm mefr wert als alle ভwăke biefer $\mathfrak{F s e l t}$ ．„Mas bülfe es bem Meniden，wenn er bie ganze ${ }^{2}$ Belt gevōnne und năfme Єおaben an feiner ভeele．＂Darum gibt eฐ fein थ氏fes baran uno gofft feine Seele zu retten．Die ভcele ift ibm teurer als baş Reben．Das seben leģt ees ein uno hofit feine Seete zu ergalten．„叉3er fein 及eben auf biefer 刃Belt Gafiet， ber twirb ess ergalten zum emigen ¿eben．＂Seine Seete wirb fein ein tofitlider Sdaty für die ganze Men［ぁjgeit，ein Ridit ber Welt， eine Stabt auf bem Berge．Das bofit bas̊ beutide Bolf．
©FB bat feine Seefe entbectt uno fiefet im थ̛derbeiligiten feiner Seete mit egrfürctigem ভळauber bie §errlidfeit Deg grojen Gottes und unjeres §eilandes Sefu Cgrifti．§eilig ift ihm feine
 Ob aumb alle §ircien uno Dome biefer ©rbe in biefem §riege in Trümmer fieten，biefess §eiligtum in ben fommenden Tag binein gerettet werbe，und baj bon biefen Tempel aus bie Seelen aller Bollter auf Erben gebeiligt werben folen，bann werben fie alle im ©̧eifte unb in ber 2 Wabrbeit anbeten．Dann wirb ber §eilano，
 aller $\mathfrak{B o l f t e r}$ werben．

Daş ift bie §offnung bes beutiden Boltex．§n biefer §offnung fterben feine ভögne auf bem ভdladitfeld． $\mathfrak{u}$ no im Sterben fegen fie ein grofees Ridit．

Der beutidic Tag bridit an．
§utius Drenbi．

## Aus Dem Rebeu fux das febeu．

## Die Gemeinbe Sdjweif ider

Gat ${ }^{\text {zu }}$ \＆riegåzmeden forgenbes gefammelt unb abgefüfrt： 161 K $42 \mathrm{~h}, 88 \mathrm{~kg}$ gebörtte 3 wetifiden， 281 Bwetidenmus， 86 ईemben，
 12 ßaar Bulĕmärmer， 7 §offterüberzüge， 1 ＇ßolfter， 39 ßaar ชัuןlappen uno 30 Reibbinben．

## 

$3 u$ unferer $\mathfrak{z r e u b e}$ erbietten wir ein बळbreiben，wornađ bas
 8．शobember 1914 bie §ebe war，סurdaus nidt ftimmt．
 gefloben war，hat im Gegenteil cinen tranten Sugsfübrer vor ben berfolgenben $\Re u f f i e n$ mit eigener ఇebenঞ̊gefagr gerettet unb ign grüdfiid über סie Theiß gebradt．Die zeriprengten Solbaten fanoen
 bier wourbe jener ভadife nad © Brojenyeb geididtt，weil er ertrantt war．©egenmãrtig befindet er fïm auf Brantenurlaub babeim mit bem Bervußtiein，nidft nur feine ßfliat getan，fonbern aumf einem Rameraben unter ífpvierigen umitatnoen bas \＆eben gerettet $z^{u}$
 verftänbnis io ioblver geträntten fádfifiden Srieger gute Befferung


 bie Mitteilung beften Dant！

 unter ber थufifurift：Daॄ $\mathfrak{B e r t}$ ，eß muß gelingen！Da wir megen
 liden twir einige begeidnnenbe Stropgen，allerbings nidt in ber üblidden જorm für gebunbene Darftellung：
 ieber auf bem $\Re_{B o f t e n . ~ Q n ~ S r i e g e r n ~ w a r ~ n i d i t ~}^{2}$ Rot！

Rumãnen und Magharen，fie feffen tabfer mit；bann


Durd ©inigteit im æingen ber feind ift balb veriagt．©fs


 gegeben in 耳orm cines Tufrufes：Vn meine sameraben：

थuf，igr $\mathfrak{B r u ̈ b e r , ~ j e g ̧ t ~ z u m ~ S t r e i t e ! ~ \Re u r ~ f r i i d ~ a u f ~ u n d ~}$ zaget nidft Geind auf Freinb bon ieber Seite－nun iegt gillt
 tragen ভdult．
 Der शeib；boch dieş tann nidt lănger wăhren，brum friíd auf unt in ben ©treit！Sdlaget aber tapjer brein：Mit bott，igr werbet Sieger fein！

 entgalten wolien：
©griftindぁen liebess，flieg，zum Bater in סen Rrieg．Und nimm igm mit biel Grūfe，fein liebes थntlig tüfic！



Der Mrutter in bem §aus belf id ftatt feiner aus，damit， wenn er einft tomme，bie $\Re u b)^{\prime}$ igm beffer fromme．
©briftindoden liebes̉，flieg，zum $\mathfrak{B a t e r}$ in סen תxieg！Uno

§obann §artmann unt 6 Genofien aus Marienburg bei Sauäßburg ftellen ber Semefterprüfung beฐ 84 Sahre alten Refreer§ Georg ऽ wobel，ber als Supplent unterriftet，ein fehr aner＝
 62 §ajre in ber ভdulle gevifientiaft unb erfolgreíक tätig war uno dak er im $\mathfrak{F}$ abre 19143 §ruifungen mit feinen Sindern gegeben Gat，eine mit ben תonfirmanben，eine ungariifde und Die ऽemefterprüfung． æ3er 62 Gabre Sebrerbienft leiftet，ift aus einem bejonberฐ̆ guten Wolz gefidnigt，ber fann bann in fíweren Seiten aum mit 84 §ahren einipringen，wenn Rot an Mann if！Bott fegne ben greifen §iffşebrer！


 im allgemeinen unb gorbamerita uno wir Sadifen im befonbern ieģt niøt beganbelt werben tann，weil anbere fragen widttiger finb．थber na由 bem \＆rieg wirb zweifellos belegengeit fein，alleß
 dern auf bem ફerzen liegt．

## Am familientifゆ．

2Bie es cinem Mrbegener auf ber Meife bou \％merita in bie §eimat gegaugen if．





 nach Breft in Frantreid gebract．Sier wurben bie Deuticuen， D็Fterreiwer und $\mathfrak{U n g}$ arn ausgeidifft und in bie Feftung ©ruzon überführt．§ier blieben wir orei Wochen uno murben bann auf
 Mit jebem tourbe ein Srotofoll aufgenommen und ba马（5eto
 beffer ale in ber Geftung，benn wir burften auf bem Dect fpazieren geben und uns unterbalten．Seitungen，außer franzöficmen，waren nidet zu befommen，und to twuften twir aud nidet，toas bei uns baheim geidah．Die תoft beftand in ber Früh aus fatwarzem §affee，zu Mittag aus §artoffelfuppe mit Fieiiø，zu ひbeno wieber aus Rartoffelfuppe，einigemal gabs auch Fifich．Jeber erbielt auferbem $1 / 2$ Brot proTag．2．2m11．शo vember wurben mir auf eine tleine $\mathfrak{F n i e l}$ gebrawt，to Ba＝ radten für uns er＝ ridgtet wurben，an Deren Bau wir mit＝ arbeiten mußten． Einmal buriten mir aub einen（5ottes． diemft abjalten．Ein evang．ছ阝aftor auş Deuticuland，ber аи円 mit uns in （3）fangenidaft ge＝ raten mar，bielt ign ab．Wir fangen： ＂Eine fefte $\mathfrak{B u r g}$ ift unfer（6）${ }^{\text {tt }}$＂，worauf der §err Waftor eine Rebe Gielt，in ber er augfübrte： Wir fint nidt twegen eineฐ Berbredjenร bier，fonbern blop， weil wir Dentide find und beutic reben．Deutidiano hat ben Rrieg nidat getwollt，mant hat itn uns aufgezoungen．அGer nun wirb Denticland zeigen，waß es an Wiffen und Sraft zu leiften imftanbe ift．Wix Deutide fürditen（bott，fonft feine Miact ber Welt．
 45 Jabre alt und bom Nrzt als Friegşuntauglid und frant bezeidet murben，naळ 乌aufe reifen ourften．Bu biefen gehp̈rte auch id．§๘ toar frob nun enolid body die Weimat wieber zu ieben．Ein zmeiter थrbegener durfte bielleidt aud bald nadjfommen． Brei \＆anosleute aber，Jojef und Midael §ellinger aus §eterゅborf
 fie frieg $\mathfrak{b}$ ienfipflichtig find， $\mathfrak{U}$ m 3．Dezember wurben wir mittelft çijenbabn über Syon naw Genf gebradt unt bier auf bas freundlidfte bervirtet．Bon－（Jenf ging es naw Bien－Bubapeft und endlid beim．

## Der Raufajus nub Santafien．

Wie nidgt ander§ zu erwarten war，ift bie Türfei in ben Weltfrieg eingetreten，um ifren Fortbeftano mit der Bewalt ber Waffen zu berteibigen．©s ift das erfte Mal，סаß ber §albmono an ber Seite ber Fabnen Diterreid，llngarns und Deutichlands flattert，iene Jabne，oie in unjerem Baterlanee folange al\＆bie bes Erbfeinbe g galt，folange Ungarn nidet feine biftorifije（5）renze an ber Gave erreidy yatte．§eute aber baben fich bie Beryăitnifife


Die treuen Berbünbeten：Faijer æilfyelm II，und §aijer §ranz §ojef I．
 weffr ber gemeiniamen ofeinde，die uns mit Bernidtung broben，


Englano verftano es meifterbaft，סiejenigen $\mathscr{A}$ ugenblite zu erfafien，ba der Beftand bes türtifajen Reides bebrogt war， und unter bem ideinteiligen Borwande feiner Jreundidaft feinen Einflup in Sonftantinopel zu vermebren．Für feine guten Dienfte
 Yand barauf bebacht，bie Berwegungfreibeit ber Türfei foweit eins zuengen，alB es rollte．Die leksten Woden erft yaben bie ganze
 fampf in M̈gypten，ひ̛abien uno Mefopotamien veranIagt．

Biel älter ift ber đeegeniag zu Rustano，dem eigentliden Erbfeinbe ber Türten．Mejr alæ zwei Jabrbunderte bauert ber Rampf zwifiden beiben Staater，und ein Meer bon Blut trennt beibe 』änber vone einanber．Baren ooぁ Die $\Re u$ fien ftet diejenigen，weldje bie Wölfer ber Baltan： Galbinjel gegen bie Türfei aufmiegelten und auch bie Ieģten Balfanfriege ber＝ vorriefen．Blut， Srieg und Morb waren bie Mittel ruffiider Diploma－ tie zur $\mathscr{B}_{\text {efreiung ber，}}$ あriftlichen Baltan＝ bollter bon der §err idaft ber ¿保ten， um fie von Rublanb ab̧ängig maden zu fönten．

Noch cinmal ex＝ Gebt fith der §alb mond zum Crit＝
 ber Seite der beiben Bentralmäabte gegen Den übermãmtigen Erbfeino，um ibren Beftand nidt nur in Europa，fonbern aub in थfien zu getaăgr．
 Staaten auf bem Feftlande berübren，am Norbabjang beß ar＝ menifden §owtandes，in Rufiica－spaufafien．

תautafien nent man סaß छsebiet zwifden bem armenifaen §odlande und ber Manytídnieberung，beffen Mitte basి Raufajus＝ gebirge einnimmt，סas Jabrநunberte দinourd eine Böfferimeibe zwifaen Europa und $\mathcal{N} f$ ien bilbete．Erft ber Borftos ber Ruffen über bas debirge hat diefe Sdeibe burdbrodjen，aber teineßnegs vermifidt．

Der Raufajus erfüll bie ganze \＆anbenge zwifacen bem Samarzen und bem Rafpifaen Mreere in einer \＆ănge von 1000 km ． （E\＆ift ein Rettengebirge，Deffen Breite bon Often $(225 \mathrm{~km})$ nad Weften abnimmt uno aus zwei Teiten，auß bem（frojen und aus Dem Rteinen Rautajus beftegt．Der ganze Bug wirb von einem Goben，gefळlofienen 乌aupttamme burdzogen，über ben fix bie
 bas mädatige ©ebirge aus mebreren ßarallelfetten beftegt，fo feblen igm ooळ סie anbern Rettengebirgen eigentiumlidgen，tiefeingeidnnite tenen Sängstăler．Nur tilbe，oft faludtenartige Duertăler füflen $z^{3}$ bem ifber gangbaren §auptfamme empoc，ber zwar an mej． reren Stellen fiberidritten werben fann，beffen ridhtigiter Uber gang aber burd ben Darielpaß gebilbet mirb．

Die ©renze bes ewigen ©dinees


 （E）feglen ifm größere Seen und auch bie fluffe exreiden nur
 תura und Terel zum ®alpijden Meere．
 beftande bedecten，in eine mellige ©bbene über，die fich in ber शorb＝ fautafifiben Steppe verliert．§ier wohnen §almüden，Nogaier und Turfmenen teils als Bauern，teils alz Nomaben，ie nawbem die Sđparzerbe ober bie Sanofteppe überwiegt．
$\mathfrak{B i e l}$ frumtbarer ift bie füठlich be马 Rautajus gelegene ßion＝ §ura＝Senfe，bie mit frudtbarer §umuebecte bedectt ift．Wäbrend im Norben naç beipen Sommern eifigtalte Winde über bie ©bene
 fie ein verbăltnis̊mäßig mildes filima befitst． Reidje ఇiederidiange förbern bier now be＝ fonderz den Bflanzen＝ wuあs．Die ßflanzen＝ twelt ägnelt ber Siil $=$
 Baumbolle und ber． ictiebene $\equiv$ oftarten ge－ baut reerden． $\mathfrak{F n}$ ber Răbe des Schwarzen Reeress gebeigt ber ${ }^{3}$ Beinftoct．

Die Beböfferung Rautafiens betrug 1910 9，350．000 Seeten．Sie $\therefore$ sho bunt gemijibt， en §oぁtälern 9 veridjieberne me wognen， verjajiedene Spraden ipreden．Die midutigiten uno zabls reidjfen fino bie \＆es． gier，סie Tidjetjぁぁnzen， סie $\mathfrak{T}$ ajerteffer uno bie toegen ifrer Rörper＝ ¢ $\ddagger$ bonbeit befannten， tapperent unb geiftigregs
 Rufien，Tataren，aber aud Seutide eingrmanbert．Nur bie （beorgier haben eine eigene ©driftiprade und Biteratur entridelt．
 Deutichen 2derbau，æpeinbau und ફanbel．

Der 彐ertebr über bas̊ ภautajuæ̈gebirge ift סurch bas feblen
 tüfte im Diten und Weften．Sur eine Eifenbagnlinie am Weft，
 Stabt und ©eitung Blabitamtas in Cimzautafien．Batu febt bann סurw bie 乌auptfrecte atber Tiflis mit．Batum und \＄oti am ভおwarzen MReere in Berbindung．§ier treffen aud mejrere Reben＝ linien，bie aus frategifden ©riunden im leģten Jabrzegnt gebaut twarben und bis nake an bie türtifide uno perfifiche ©rrenze fübren，
 Sandelsorten entwidelt，mit benen bor bem תriege aum bie Donau－Dampfidiffabrtasgefelliぁaft rege $\mathfrak{B e z}$ iebungen unterbielt．

Die Stabt Batum liegt 30 km nobrotich ber türtifden ©renze
 mit bem günfigigten $\mathfrak{Q}$ nterplas an ber Wefttifte ת̂aufafienฐ．Sie
 Яonfuln und eines rufiifanen §ajentommanoos und ift im ©begenjas ${ }^{3} 4$ ben Beftimmungen beß Berliner Songreffeß，ber Batum für einen gireibafen erflarte，burch Mole und §uftenbatterien fowie

（5eneralfelbmariball $\mathfrak{v}$ ．§indenburg mit feinem Stab bor jeinem £uartier．］
burc Sandbefeftigungen gefaukt．Diefe Stabt verbantt ibr $\mathfrak{A u f =}$ blüben in erfter：Binie ber 2 亿ßfubr bon ßetroleum．Wefllich von ifr befnen fid bie ફetroleumlager ber §arifer §irma ©ebrüber Rotiditb aus，aus benten bas ßetroteum in bejonderen Sciffen verfübrt wirb．
§auptort Rautafiens aber ift Tiflis（ 160.000 ©inmohner），
 Der grufifajen Rirde und verjकiedener Bertoaltungふ̈be弓öroen． Die von den Türmen zablreider תirchen，Den Suppein bon Synagogen unt MRoideen überragte Stabt liegt zu beiben Seiten Des Ruraflusees in fegr malerifaer ©enend．©in Teil ber Strafen fteigt teraffenförmig an ben Bergabbängen empor bis an die reid，bemaldeten Bergfämme．§m शorben reiben fixb Weinberge und Dbitgãrten antinanber und umicdließen bie Stabt mit einem grinen ®ranz．Einft bie §auptftabt ber grufifiden תöntige ift Tifliz beute der mifu． tigite Drt Rautafien und Mittelpunft Des gejamten wirticuaft liden und ftaatliwen §ebens oiejer ruffijden ßrobinz．Jn ibrer Seähe liegen die grofen §upfermerfe ber Æirma Siemens．

Wägreno in ber Mitte Der Rurajente סie Nieberidulăge nod das（bedeigen grojer MRaulbeerplantagen er： möglicfen，nebmen fie ftromabroärts \｛o－fegr ab, ठав fíd bort mur Steppen und Salzieen ausbreiten．§ier liegt in öder uno unfruळt＝ barer $\mathfrak{U m g e b u n g ~ B a f u ~}$ （112．000 ©inmogner）． Die Stabt liegt an ber Silbtüfte ber §albinfer थpideron am Rajpi＝ ichen Mieere und zeigt mit थuรีทaநme Deฐ ncuen Stabtteitez am Wieere ourchauฐ afia＝
 （Eintoobner mit flacon थ\＆phaltoădern berfeben find und mux burch enge ©säfajen getrennt einen Bergabyang Gimanfteigen． शobrolid des §afens liegt bie＂Sdparze Stadt＂，der Mittel－
 Batum fliejt．§n ber शäbe Bafus finben fich zablreide Naphta＝ bulfane．

Franstautafien wirb burcm bie farte Feftung תaræ fomie



R．Os．

## Sriegsallerlei．

## Der Minenfampfim argonnentarb．

Dem §elopoitbriefe eineß̉ Mxitfãmpfers̊ bei ben Sprengungen ber franzöfifiden Sđüß̧engräben im meftliđjen $\mathfrak{A r g o n n e n w a l d ~ a m ~}$ 1．Dezember entnebmen bie ${ }_{n}$ §amburger शawridten＂folgendes：

Nun aber zur §auptfacfe！थm 1．Dezember Gatten wir unfer fünftes grojes（sefect．Unjere zovei redten flügelfompagnien Iagen feit fünf Tagen nur nod orei biß fünf MReter vom đ̌eind auf 170 Meter Qănge．Die linte fompagnie war now burch ein Tal getrennt，auf beffen jenjeitigem §ang bie §ranzojen brei
©たäben übereinanoer angelegt batten．Diefe orront galt ganz allgemein als＂unangreifbar＂．Wir liefen nun burw einen $\mathbb{B u g}$ uns zugeteilter preufifajer Sioniere bie fragliwen orei bis fünf Weter entfernten ©oảben an mebreren Steľen unterbreden，um fie zu iprengen．Die Sprengung jollte eigentlid am Tag bont ©gampignt（30．शobember 1870）ftattfinden，aber bie ßioniere
 brin Gätten！MRan mupte befürdten，baf́ die §ranzojen uns eben falla anbobrten，unt uns zuerft binauffiegen fießen．Enolid，am 1．Dezember，war allez fertig． $\mathfrak{A n}$ ．．．Stellen lagen ．．． Rilogramm Sprenglabung unter ben franzöfificen ©rä̆ben．
$\mathfrak{U m ~} 10^{1} / 2 \mathfrak{U g h}$ vormittags purben alle vorberen Gräben geräumt und bie Befeşung ber Gorãben nur marfiert． $\mathfrak{U T} 11^{11 / 4}$ $\mathfrak{H}$ br waren alle Mannidaften aus unjeren ©råben beraus．Um 11 Ubr 19 Mimuten feģte ber ßionierleutnant feinen Daumen auf ben eleftrijकen Drudfnopf，parat fum Druaf． $\mathfrak{H m} 11 \mathfrak{u g r}$ 21 Minuten gab es einen fürmterliden Rrach．Man glaubte，bie Welt falle ein．Bon meinem Stanbort aus fah id eine mobl 200 Meter bohe Drectwolfe in bie $\mathfrak{L u f t}$ fabren，in ber zwei Franzojen etroa 150 Mreter Ђoぁ Ђerumgonbelten．Naあ etwa einer Minute fam ein Stummind burch ben Wald；id muste erft gar nidt，tas bas auf cinmal fei，bis icm an meinem Sぁäbel merlte，סaf es ber niebergebenbe Drectuollenbaget war．Froft
 Ropf in meinem luterftandeingang．Wảbrendbeffen brangen unfere beioen frtügelfompagnien burch bie geiprengten Qöcher in bie fran＝ zöfiidgen Gräben ein．J̊m erften ©raben war alles boll toter unb veridütteter $\mathfrak{F r a n z o j e n . ~ \Im n ~ b e n ~ z w e i ~ b i z ̇ ~ b r e i ~ n a ̈ c j f t e n ~ w a r e n ~ f i e ~}$ io verbattert，do $\mathfrak{p}$ fie fita mühelos ergaben．Sn einer batben Stunde Gatten wit die Betoogner aller brei ©oräben gefangen genommen，foreeit fie now am Reben waren．Čz maren barunter unvertounbet actit franzöfifde Dffiziere und 378 MRann．Der Fift－ Darunter zwei franzöfifac Difiziere－war fot und in ben Gräben veriduättet．Erobert Gaben twir orei Minenmerfer（Böller）．Unfer ©ejamtberluit belief fich auf nur 3 Tote und 7 Bermunbete！

 gung als mabr beraus，dañ fie uns an adft Stellen angegraben Gätten，aber mit bem \＆aben now niat fertig gemefen feien und uns erft um 6 Ubr abenos Ginaufgeblajen bätten！Diesimal jat＇s alfo geflappt！Das toar ber gröpte Sdlag，ber bisper in bent $\mathfrak{A}$ rgomen getan murbe．§ॅ凶 freue mid tolofial für unfer Regiment unb ins̊bejondere für unier Bataifion．Die $\mathfrak{O}$ nerfennung unjerer Tat böberen Drtş ift reftios．Setbit ber Sronprinz fanote uns fofort burci Outo pro Ropf einen Siter Wein und 200 toodene Deden als Dant zu．Solbatenberz，wase willft bu nody megr！ Das find Sapabenftreide！

## Die Bayern als Erzieber．

Ein von ber gront zurüdgefegrter Dffizier exzäblt：
 fturm，ber einen 8 ug mit gefangenen ©nglänbern zu betwaden batte．Da id now teine englijden Befangenen gefeben Gatte，trat id auf bie 刃lattform und warf einen Blid in ben Wagen．${ }^{\text {sa }}$ ，twie gebt＇s benn，＂fragte id ben \＆anbwebrmann，
 bie euer Bayerifぁ？＂
 Die＂ham wir f山on fein treffiert．＂
 webrmann：＂ธおaun＇s ber，§err \＆eutnant，Die（Sejellidaft tann仙on fein Deutic．＂

Und er faste in bie Manteltajde und bielt eine $\mathfrak{F o f t t a r t e ~}$ Ђow，eine Rarte mit bem Bilbe bes Deutimen Raifers，und wie auf Rommanoo fprangen alle englifden Solbaten bon ibren Sizzen auf und riefen laut breimal： „⿹勹龴ra！§urra！§urra！＂

Das war einfach übertaättigend；und grimjent jagte ber
bayeriide \＆anobebrmann ：„ভळaun＇s，§err \＆eutnant，סie verftegen eimen idjon，wemn man gut Baberijid mit ibnen rebt．＂Und er warf mix einen pfiffigen Blide zu und hob fein Cbemebr mit bem Bajonett：＂J̛ゅ braud bló jo zu maden．．

## Deutime und 子ranzofen．

Da brauken geft ein ßieplen，ein ©beraum，

 Biehn zur 尺ontrollverjammiung unjre 刃ieinen， Uno jebes hat für bie Entideioungsfd）ladt
 Denn rass ift ba now bielerlei zu fagen？ Der sirieg bri凶it aus，und flugs wirb logigeidiagen． $\mathfrak{U n d}$ einer i山かreit：＂Seio $\mathfrak{J b r}$ benn alle ba？＂ Unb twie aus einem Munbe fräbt em：„ざ！＂ „Dann，§ungen玉，teilt（Eu凶）mal in zwei §arteien！＂ Nun bas geidiegt mit Sduplen und mit Sdreien， Hno unter einem geltherrn bort wie bie Stejt efrliti abgezăfit bie sompagnie． „§̌eģ，Rameraben，müfien wir brum lofen： Wer find bie Deutiden und wer bie granzojen？＂
 Wir find bie Deuticmen！＂Und tein Dffizier，
 Wirb angegört．Die §nirple gegen raufen．
 Da faffen fix aum ianon bie erften Smei， $\mathfrak{U n}$ b wiftend mogt＇s wie Sturmmind in bem Sdilfe； Denn jeber bringt bem Rameraben §ilfe，
Den linten Celtenbogen borgeftrect，
Unb §uff auf
Sie Gauten fi申 mit Sibelungenmute，
$\mathfrak{U}$ no tleine säsben tröppeln icuon bon Blute
Darn plöstid：§alt！－Unb eins ift fomt
Das bei ben Snirpfen lein ofrangofe war．
Mbolf eg．

## flrfer Redtsfreumid．

 Anfragen lind an die Oberverwaltung zu ridhten！－Bei den Antworten wird die Richtio－keit des angegebenen Catbeltandes vorausgeletzt．－Anfragen obne Tamensunterichrift lowie von तidttmitgliedern werden nicht beantwortet．

K．H．in Martinsoborf．Ər rage：§由 gabe mid im Jabre 1875 ber＝ Geiratet auf ben §of meineฐ MRanneฐ，ber §of mar berzeit nidgt im bejten Buftande，im \＆aufe unjeres eghetebens durci 38 Jabre baben wix zufammen mit meinem Manne mebrere Seubauten auf bemielben §of gemeinidaftlid aus meinem jowie aus feinem Bermögen aufgebaut，fowie unfer beiber Bermögen zufamment bearbeitet und zujammen gemirticaflet．Unjere ©he ift finderlog geblieben．MRein Mrann ift plöflid geforben，fomit frage id an，
 Sof meine\＆verftorbenen MRannez ober nidt？
 §ดrem eigenen Bermögen auf bem §ofe §bres verftorbenen Mannez 刃eubauten erriあtet நaben，io ift §gnen ber $\mathfrak{B e r t}$ biefer શeubauten auzzufoigen－ber wert biejer geubauten gebört nidt zum sadylafie §bres berftorbenen Mannes unb ift als §hre Forberung gegen ben 刃adla

Bon bem Nadlaffe $\mathfrak{F g r e s}$ berftorbenen Mrannes，alfo aud bem §ofe，erben Sie，nadbem §bre Ebe tinberlos ift a）wenn Shr Mann bei feinem थbleben erbberedtigte Berwanbte batte－ ben vierten Teil，b）wenn tein erbberedtigter Bermanoter $\ddagger \mathfrak{j r e n}$ Mann überlebte，ben ganzen शaめlaß．

Dr．B．

## $W_{0}$ odenifanan．

Die תämpie in Rufiific＝ßolen beanjpruçen augenbliđflid） bie größte Teilnahme und $\mathfrak{K u f m e r f i a m f e i t , ~ b e n n ~ b a ~ w i r d ~ h e l b e n = ~}$ mütig um die Entjぉeioung gefämpft．Die Beri凶te Deふ beutiden

 maden．Ym 4．Januar beridetete ber Dragt，dás eş ben Deutiden
 feitigten Stügpunft der rufififin છauptftellung Borzymow zu nebmen，taujend orefangene zu maden und 6 Majchinengemefre zu erbeuten．Jn ben શadjtangriffen verfuøten סie Æuffen Borzømow zurüaf zu geminnen．Jbre 2ngriffe wurben unter groEen Berluften abgemiefen．D̈ftlid ber Æawta ift ber beutiche 2 थngriff langiam bormärts gefommen．

 Raum geminnen．

Dagegen haben fix bie Ruffen mit ibren ftacten Borftößen


Jgre von fier im Raume ber（forlice und norböjtlia bon Batifizun gegen æ马eften geridteten §eftigen $\mathfrak{A}$ ngriffe wurben unter ígmeren $\mathfrak{B e r l u f t e n ~ f u ̈ r ~ ס i e ~ \Re u f f e n ~ z u r u t a g e m i e f e n . ~}$

Wäbrend סiefer sämpfe murbe eine vielumftrittene §öge jüblidy ©sorlice bon unjeren Truppen im Sturm genommen．Cin feinolides BataiMon wurbe niebergemadjt，ein Stabふoffizier，vier Subalternoffiziere uno 850 Mann gefangen，zwei Majchinengewehre
 wurbe，gebört zur Siegeåbeute．Wäbreno der $\mathfrak{B e}$ eihnachtฐfeiertage fint in ©Salizien im ganzen 37 Dffiziere und $12.698 \mathfrak{M}$ Rann in unjere Briegझigefangenidaft geraten．

サus Dberungarn ift es gelungen bie feinoliden Maffen langiam an bie ©renze und zum Teil utber bie ©゙renze zu brảngen，
 Geind auf ungarifぁem Boden auf．Die Naぁricht war verfrübt， benn die Æuffen haben mit ifrer ulbermacht den ignen entriffenen
 idfritte gemadぁt．Diefes §in＝und §ermogen ber ßarpaţentämpfe


Sit ber Butowina katten unfere Truppen bie Stellungen am §zucsamafluffe，im oberen（sebiete ©zeremos．

Brzemysi bebauptet fid．（Ex joll bizber alleroings aud） nidgt zu ridtigen Sturmangriffen gefommen fein，im Begenteil，
 empfindlid geitort und einige Male jogar ©Sefangene eingebradt．

Die $\Re u f f e n$ berjuden bor $\mathfrak{\text { Wrzemyst mit Bift Erforge zu erringen．}}$ Sie ftecten naw ferbifぁem Mauter ibre Solbaten in ofterreidifid） ungarifde Uniformen uno mollen סaburd unfere Truppen tăuiden．
§n Serbien ift es vortäufig rubig．2ln ber bosnifiden
 bie Montenegriner zuriưdgebrängt murben．
 reiळ unb an ber elfañ－lotbringifaen ©renze ftattgefunden，in Denen bie ફ̧einbe nada aušlảnoifden Meloungen etwa 120.000 Mann berloren Kaben．2uf 492.000 Mann gibt bie franzöpiche Regies rung bie 8 Shl berjenigen Bermunbeten an，bie in franzöficiden
 franzöficden（Sejamtverlujte auf 1 Million 200.000 Mann．

Bei थ1gerauberge in 尹rantrei凶 ift eine franzofifide Stellung geiprengt worben，toobei eine ganze feinolide \＆ompagnie verloren ging．

Die Deutichen find mit ibren Ranonen bis bidat an bie
 befdiffien worben．Ende Dezember fielen in einer eimzigen Nacbt 1000 beutide（Granaten in bie Stabt．Rorbmeftlidy bon St． Menefoulo fanben ftarfe ひrtideriefämpfe ftatt．Die §ranzofen， bie grofe Berlufte erlitten，murben abgewiejen．Bei Sennbeim
 Golten थ̂ngriffen ebenfalles zurüã．

Somit ift bie grope Dffenfive，סie ber franzofifiaje Dberbe＝
febl $\$$ ghaber $\mathfrak{F}$ offre angefündigt batte und mit ber er bie Deutichent in furzer Seit aus §ranfreid छinauştreiben wollte，vorlăufig zu＝ jammengebroden．

Die Englänber Gaben auf bem Waffer ver［ăiedentriaje Ber fufte zu verzeidnen．Bei ibrem mifgliudten $\mathfrak{A} n g r i f f$ auf bie beutiche Bucht haben fie naw ifrem eigenen 8ugeftänonis aud brei $\mathfrak{B a f j e r}$ flugzeuge verloren．Seit Beibnadten find adt englifde Dampler Durch Minten und Torpedofauffe gejunten，aum ein englifぁes ミinienf由iff，ber ngormibable＂，ift am 1．Jamuar 3 ubr früb burch ein beutjajeß Unterjeeboot zugrunbe gegangen． 201 Miann ber Beja太gung wurben gerettet， 570 find ertrunfen．शu（）baฐ̊
 Unterfeeboot $\mathfrak{U}$ XII 2 ฐorpebo in ben Baum erbalten Katte，ift

 modernfte franzöficiae §rieg ३iwiff．

Die Dres ben foll fid－wie eæ beift－nad ber Scflacht bei ben Falflanbsinfeln burch ben atlantifden Dzean in einen beutiden §afen gerettet baben，eine §elbentat，die－
 Srieg gebradt bat．
 auf $b a \mathfrak{\infty} \mathfrak{B e f t e g e n ~ r e b o l u t i o n a ̉ r e r ~ S t r o ̈ m u n g e n ~} \mathfrak{b i n b e u t e n . ~}$

Das Ergebniz ber grofen Sめlaぁtenin $\Re u f f i f \Phi=$ ßolen ift in ben folgenden Bablen betannt gemadjt worben：Bei

 gemefre erbeutet．Die ©rejamtbeute in ber am 11．Nobember ein＝
 und über 300 Majainengerwebre geftiegen．Jn beuticien（sefan＝ genenlagern befanden fix zu $\mathfrak{B}$ eibnaぁten im ganzen 8138 Dffiziere unt 577.875 Mann als firieggigefangene，u． 3 10． 219.364 Franzofen， 309.869 Ruffen， 37.464 Belgier， 19.316 Englảnoer，fowie 20 历ூenerăle．Die Жuffen bebaupten 136.000 Deutide und
 Gaben．Das beutide §auptquartier ertiärt סieje Bebauptung， forveit fie Deutidlano betrifft，für ummabr；ந̄obftens $15 \%$ ；eien wabr．Dffenbar redynen bie 凡ufien zu ben ßriegsigefangenen aud Die bei ßeginn bes \＆riegeß bon ignen in Rußland verbafteten Dort fegbaften $\mathfrak{l n t e r t a n e n ~ d e r ~ f e i m b l i d e n ~ S t a a t e n . ~ \Im n ~ D e u t i d i a n o ~}$
 artiger §ulturarbeiten，fo zur Trodenlegung uno $\mathfrak{H r b a r m a}$ ． von Mooren vermendet，Urbeiten，Die fonft wegen Mangel an billigen $\mathfrak{U r b e i t s f r a ̄ f t e n ~ n u r ~ l a n g i a m ~ f o r t i d r i t t e n ~ u n d ~ n u n ~ u m ~ e i n ~}$ getwaltigess Stüd vorwärts fommen．

Die Türfen find im Raufajus bis Sarifamijø borgebrungen． Seit Dem 25．Dezember baben fie 2000 马sefangene gemadt， 3 §anonen und 13 Majdinengetvebre，groje Mengen an Waffen und ภrieģ． material erbeutet und fixif zweier MRilitärzüge mit Babung be
 Bataillon zeriprengt．Efz gab 400 Gefangent und 200 tote Ruffen．थrbagan wurbe eingenommen．

 befdlagnafmt worben finb，toas allet dings bezweifelt werben darf．

Thronfolger Rarl Oranz Jofef befidtigte bor Weignadten Die Truppen in ber Butomina．Nuf ber Rüffabrt Gielt er fich furze Beit in $\mathfrak{B i f t} \mathrm{ris}$ auf，wo er bas $\mathfrak{M r i t t a g e f f e n ~ i m ~ ( s a f t h o f ~}$
 zur $\mathfrak{B a g n}$ fubr，wurbe er bon ber rafid zufammengeftrömten Bebölferung ftürmiid und berzfid begruipt．

Die Bereinigten Staaten bon Morbamerifa haben mit Englano wieder ein ernftes $\mathfrak{B o r t}$ geredet und bas freibeu． terijकe Qlfion eriudt，bie neutrale §ळiffajrt niat weiter unnötig
 nidt beadten molle，fo mulrbe Morbamerifa geeignte Mansregeln treffen，o．ந．e wird wobl getvifie Waren nidt auführen，die für England unbedingt nōtig finb．

## Gauf tind Dెerkauf．

Diele Abteilung itebt nur Mittoliedern zur Verfügung． 2 Druckzeilen（zirka 16 Worte） kolten für eine einmalige Anzeige 50 Feller，jede weitere Zeile（zirka 8 （worte） 25 Feller mebr．Betrag in Briefmarken mit dem Auftrag an WU．Krafft，Бermannitadt，einienden．
 f円ŏn gezeiळnet，zu vertaufen．

28162－2



 Schlusstermin fuir fufnahme von Anzeigen：Dienstag mittag．

## 



## 

1915．26． $\mathfrak{J a h r g a n g . ~}$
gitit Griegskarfen and siriegsbildern．





Borrätig in affen Buctuandumgen und lätoliden Berfaufoftelfo．

# Die Advokaturskanzlei des Dr．Julius Ziegler 

befindet sich jetzt in der
2819

## Heltauergasse Nr． 18

（frühere Dr．Schuller＇sche Kanzlei）．

## Kaufe <br> Pferdehaare u．Rücken－ <br> schweinsborsten． <br> Gute Pferdebürsten und Tueissbürsten

 sowie andere Bürstenwaren R．KLIMPEL \＆SOHN Bürstenerzeuger
Pempflingergasse 2 （bei der Sagstiege） Hermannstadt．
 nit $\mathfrak{Z h i u r p i l}$

## jefy るufrieben

bin．Seit Dem（bebraud）Des Thürpil Gabe iff feinen Berluit mebr bet meinen Sälbern zu beffagen．Man fann es einemt Banomirte nid）t genug empfeblen．Bei cidt）tiger 2 Unwenoung bes Thurpil ift ein Singeten ber Realtber gänzlict ausges id）！ofien＂．（5．St．Brautet in $\Re$ ．
Thutrpil foitet nadf wie vor： $1 / 1$ Doje ภr． $2,50,1 / 2$ Dofe ศr． 1,35 bet Tier＝ ärzten， 2 tpotyefern，in allen eint ichlägigen（beidäften ober bireft von der Tabrit．Die Brojchure：„शüblide $\mathfrak{W B i n f e}$ für ₹iterzüあter＂veriendet foiten $=$ und portofrei





## Reben！

 Gut verwachsen，reich bewurzelt，garantiert sortenrein，schön ge－ wachson und gut aus－ gereift，auf allen Unter－ lagen，sind zu haben bei den Rebschulbesitzern Brüder Roth －Mediasch．Prelsverzelchnisse werden auf Wunsch

## Hausgarne

werden tadellos and billigst im Lohne gewebt in der königl． Landesstrafanstalt．Ebenso sind die dort erzeugten，danerhaftesten und billigsten Handtücher，Lein－ tücher，Tischzeug，fertige Schürzen， Bettdecken，Vorhänge u．dgl．farb－ and waschechte

## Webwaren

prompt erhältlich．
Man versäume nicht franko Offerte oder Mustersendung zu verlangen von Georg Lingner，Wehfabilk， Nagyenyed（Siebenbürgen）．

## ฟुeder Sandmirt

ang fein 8 ie saftetes Bieb ta minberwertig．Bran bet． 2813 Lange way spelfer＇s
Flehwaschselfo „Purator＂ Invenbung einfa由，volier Eriolg garantiert．

## Reinwollene

## Militärdecken，

lange Wollstrïmpfe，Hand－ schuhe，Flanellifusslappen liefert preiswert

## Michael Schuster

 Kaufmann in Agnetheln．

