#  für 

## Sicbenbiurgen．


str． 4.
§ermanuftadt，24．马anuar 1915.
XLill．\％athrgama．


 asteryaltenben Zeil beftimite 8 fifenbungen finb an



 bes seremes exhalten bas ：Beveinsorgan unentgeltria，umb witb basjelbe tumulatio an bie Drtsbeceine gefenbet，bie bte Gerteliung zu beforgen ظaben．－9ranunerationgs
 geloer fun ar bie







## 






## Whe fteht＇s mit anferer Smberintzumt？

## Bon Bis §erbert－Medaja）．

Der Prrieg übt auf bie Buめt aller unferer §austiere einen ©influs aus，nidt zulegt auf Die Buct und §artung ber ভळmeine
 Deş Militär§ benügt wirb，ift bie Bagt der ©d，weine feit Beginn bes Strieges fehr bebeutend zurüftgegangen und ift aud gegen＝ mărtig nod in ftetigem Sinten begriffen．Weldes find bie Mrjaden Deş Rüưganges in unjerem ভawoinebeftand？

Die Furcht vor bem §riege hat viele $\mathfrak{F i r t e}$ topflos gemadit；
 mertwürbigften Saळjen in biefer Beziebung fino im शögnerlano borgetommen．ভdpweine，ob fett ober mager，Fertel ober 马uctifau Fino um ©pottpreife beridfeubert worben．Die groken ভdpecines märtte in $\mathfrak{B u b}$ bapeft unt $\mathfrak{D B i e n}$ waren ftets überfüll．
 Irau băufig，um bie Sorgen tleiner $\mathfrak{z}^{4}$ madeen，ben ভおpeines beftand berringert，ober gar ganz vertauft．

Das Mrifitảr braubd viel Sped und Fett，beşbatb werben fette ভdmeeine in großer Bagt und zu guten §reifen aufgetauft． Maftidiveine erzieten jeģt auf bem Mrebiajcher Martt 1：30－1．36 K
 Yeiber find aber auch bie §reife deß̧ תörnerfutters fegr hod und ourfte ber，ber foldes taufen muß̄，trog bem idjönen ¿ebenoge， twidtpreife taum feine ॠecdnung finben．

Tatache ift，daß bie grone 刃adfrage naぁ Maftidmeinen unjeren Sфfweinebeftand auळ nod mefr verringern mirb．

थus ben überfecifden ®änbern，insbefonbere aů थmerita， Gat ber Gettimport aufgeborrt，aum bas sflanzenfett wiro immer rarer，ba ift e\＆nur natürlid，baÉ unjer eingeimiidぁes Sdmein atz $\mathfrak{F}$ ettlieferant in ergögtem Maße ظeŗalten muß．
§in §aupttonturrent unjerer fiebenbürgifanen Sdfveine auf

 Militãr baben ibm einen gründliden ©araus bereitet，benn felfit ऽ（dpeine werben im Sriege nidt geidont．尺für Jahre binaus Dürte ber थuftrieb von ভdwwinen aus（Gatizien labmgelegt fein， סiefe günfige थбjaßgeelegentgeit müffen wir jebenfaľ für unfere


So feben wix，baj eine ganze ॠeige von Urjaden，weldpe аuริ bem $\Omega$ riegăzuftand entipringen，einen tiefgegenben Einflue auf unjere Sdppeinegumt negmen werben，wir muffien baber
 bolle e $2 u f$ mertiamteit zu wiomen．
 barteit ber Suditiere，welde uns in den Stand fegt，grope थбgänge möglidfit balo wieber zu eriegen．WSie raicid fiid bas Schpein vermegrt，beveiien roogt beutlidg folgenbe Daten aub ber Statifitif Ungarms．§n ben §abren 1905－1912 ift die Bagt ber डळfweine bon $41 / 4$ auf $71 / 3$ spidionen gefitiegen，bas ift alfo in 7 §abren um $73 \%$ ，int §abre 1910 ftieg bie Sabl ber ©

Diefe Bablen foxen unş aber nun nidit bazu verleiten，bie
 wieber Yeidt eriegen tönne．§m Gegenteil follen bie Dabeims gebliebenen alles baran leegen，bie डdfweinezumt mindefitens in Dem Maße wie früber weiterzubetreiben，wenn nidit now zu vergrößern，benn סie ভdweinepreife werben niad fallen，fonbern now bebeuteno fteigen．
 Der ßriegsbauer teine Unterfitußungen zur ßefidaffung von ßaters tieren，unfere छsemeinbeämter werben aber trogbem beizeiten



 da geigt es zugreifen umo gelfen．

23o ber シ̉ann im §aule febit，wirb bie tüatige §ausfrau






 ftammen ber §anuaroctperiode und fallen in cine Beit，wo jungeß
 barnach traçten，bie थufju由t möglidfit bilfig zu 2Bege zu bringen， was mit Rüffidit auf bie boben sobrnerpreife nidt io einfaci ift．



 Stelle gefagt worben，baE ber Rotlauf megr Dpfer forbert ats

 wirb leiber nod，inamer biel zu felten vorgenommen．Sede ©bemeinbe
 einfidutig genug find，bornegmen lafien．Dgne ভdukimpfung gegen Motlauf gibt ezs beute teine rationelle डcmweinezuct．Die Durch＝ fâtrung ber © Deftens̊ ebenjo widtige थufgabe als die Bef币affung guter ßatertiere．

Die ऽabweinefeude und Sdweinepeft veruriachen in unferem

 gemorben fein．Sin ben meiten făllen haben mir eg̊ nidt mit Der ভafmeinefende ober speft zut tun，fondern mit Dem borerwägnten
 boltommen befeitigt werben tann．Begen Sdwoinefeucie und Sdrweinepeft faügen wir unfere Borfitigen am beften \｛0，bañ mir
 bem §ofe war，fie nidt belommen baben．Durdigefencte Tiere， ס．ந．Riere，סie bie §rantgeit überftanben haben，find niळt io gut zur Bucit als foldae，bie trog Seume biefe ferbft nidit befommen baben，Diefe leģteren Riere find von Natur aubz gegen סie Seude gefeit und vererben סiefe wiber［tanosfăbigteit auc


 beute fifon mit gutem Erforge geimpit．

थuş all biefem ift erfiidtlicid，Dás wir bei Beobacatung der
 gutem ©rfolge，bielleidit nod mit biel megr ©eminn als in Beiten Des̊ Oriebens betreiben tönen．₹afien mir baber neuen Mut und zü̆den toir nur water weiter．Du liebe Bauer§frau bift ieģt berufen，all baş zu tun，rås fonft bein braber Mann getan． Wenn（gott dir ign einft gefund wieber Geimtegren läpt，foll ex feine ${ }^{2}$ Britidaft in Dronung finben，bas bift bu nidit nur igm， ；onbern auci beinem lieben fäcififidern Boffe fautbig．Sei mutig， fleipig unb bertrau auf bott！

## Ülber die künflide Dermehrung Der Biement völker und ubber die fionigentuahme．

Bortrag，gebalten in ber 59．B8anderberjammlung beutider，Bfterreidificher unt ungarifder Sienenzüdter in Sreßburg bon 2balkert 乌rantay， ftaatL．Biemenzudtfaめlegrer．

[^0]zu bem gervüniatten Biele fübrten．Bon ben vielen extten ber tünfltiden Bermeநrung mödte id bier nur auf diejenigen bin＝
 Wei Biildung bes §unftidwarmes gilt ats §auptbebingung，baほ neuzubildenbe $\mathfrak{B o f f}$ ；o ägnlid jerzuftelen，mie einen natuirlidjen ভdwarm．Bei biefem berläßt befanntlidy bie §önigin mit den flugbaren Bienen ben ßiutterftoct，um eine neue Solonie zu bilben，
 beim §unitidyarm mäfien \＆önigin und flugbare Bienen bie neue Rotonie bitben und mū́ छier zwifden ignen basfelbe Bergăltnis fein als beim Naturiffoarm．Man nimmt ben ভtof auseinanber

 wabe zu，baş übrige füllt man mit joviet æるabenanfängen，nocぁ beffier aber mit foviel ganzen §unftwaben aus，ats bas æolt aus＝

 Stof．Da alle flugbienen wieber auf igre befannte Stelle zurüư＝
 noch ziemlid gut，io fann biejer wie ein natürlider Sdimarm

 werben，bamit die Bienen feine शot leiben und im Bauen nibt gefindert find．Die æaben vom Wabenbod tuảngt man famt ben batan fibgenden Bienen in berfelben Reigenforge in eine neue Wognung，wie fie aus der alten entnommen murben．

Der flug biefes Bolfes mirb in den forgenden Tagen ein matter fein，aber in 2 bis 3 Tagen wirb er wieber Iebjafter， benn unter biefer Beit Yaufen täglich biele taufend Bienen aus， modurd ber थbgang erfegt wirb．Da aber bie meiften jungen
 ben erfiten paar Tagen wsafier zu reiden．



 Gelfen，jo ift ess von groEem Borteil，wemn wir eine reife Weifee zelle einfügen tönnen，סamit סie Befrumtung früber erforgen tann．
$\mathfrak{B e i}$ ben jogenannten $\mathfrak{Q} b l e g e r n$, welde man aus reifen $\mathfrak{B r u t}=$ waben herftellt，bie mefreren ftarfen $\mathfrak{B o b l f e r n}$ entnommen murben， wirb meiftens ber groje gebler begangen，bā man zu biele alte Bienen mittegrt，teeşalb eß Găufig vortommt，baß bie meitten Bienen auf ibre alte Stelle zurüdffiegen und bie verlafienen Brutroaben hieourch febr leidf abtüblen．Deşafb if eg nötig，
 vorzunegmen，zu welder Beit bie meiften alten Bienen zur Tradt auggeflogen find，baber faft nur iunge Bienen in ben neuen Stod tommen．Solde §unificidmãrme tönnen aud mit reifen bedeetten Weiferzellen berfefen merben，bie man von einzelnen abgefibmärmten Stöcten zur ridftigen Seit entnimmt，aus welden mur prima Röniginnen entftammen．Befonber§ follte man überzăflige शad． ¡我marmföniginnen verwenben und fie nidft abftecfen lafien，benn ifre \＆eifungen fint grokartig．
（Fortieģung folgt．）

## Hodmals Die（Entfdädigutg Der fubrwerks－ befiter．

Daß unangenegme ভdywierigteiten in ber §rage ber ©nt．
 \％u $̂$ ӥbervinben waren，gegt au§ folgenbem vom 13．Januar batierten Briefe beq̊ Minifterprafionten © rafen ©tefan $\mathfrak{L i}$ ifa an einen โădififichen थbgeorbneten herbor：
 Energie סie थuzbezaglung der תaufpreife ber bom Militä̆r in



makgebenbe taiferlide Berorbnung if eridienen und ber $\Omega$ rieg ${ }^{2}$ ． minifiter gat veriproden，báß er biernach fofort bie ßezaŋlung anoronen wirb．S（d）werbe bie Sade aud weiter betreiben und wenn irgenbeine Stodung eintritt，wenbet ©uc）nur an mid．！＂

 iby gutes Efelo in ber Tajaje baben．

Dr．©．B．

## Drei midtige Regiernuggueroromungen．

§n biefen Tagen finb wieber brei ßerorbnungen beß uns garifden Miniftexiums berausgegeben worben，bie unfere ßands leute nabe angegen．

Die zuerit berausgetommene bejieft fich auf bie ettiengefehs Fimaften und © Cenofienidaften und gevährt ignen wegen bes

 papiere סürfen mit bem §urfe vom 25．§uli 1914 （Der Ieģ̧te Tag vor §riegs̊ausbrud）in Rednung geftellt werben．Die $\mathfrak{F r a g e}$
 \｛dräntúngen vorgeidxieben twerben follen，was bon bielen $\mathfrak{B a n t e}$ fadfleuten verlangt mirb，bamit bie ©eloinflitute nidit aus über＝ fluffiger ©róstuerei heuer etroa biefelbe Dibibenbe zagten，wie biゐ ieģt，wurbe vorlảufig in ভdfwebe gelafien．

Die sweite æerorbnung regeft bie amtlidfe Bereitftelfung （Requifition）bon（Setreibevorräten．Wuf ©rund deß
 jebermann auf bie unter Mitwirtung be§ Beboulmädtigten Deß थderbauminifters an ign zu ridtenbe 2 Uuforberung verpfliぁtet ift，den in feinem Befike befinolicien $\mathfrak{B o r r a t}$ an 2 Beizen，$\Re$ oggen， Berite und §afer anzugeben und jenes §uantum des＇Borrates，

 zu bem begördlid fefitgeftelten §ödfitpreis gegen 28 arzablung für bie mirtidaftlide Bandestommifion in Bubapeit $z^{4}$ utberlafien und entweber fofort ober imnerbalb bier Woden zu jenem Beits puntte，Den zu biefem Behufe ber थrferbauminifter ober fein $\mathfrak{B e}=$ bolkmädtigter anberaumt，zur bezeidneten nädfiten ©iifenbagn＝ober Sciifitation $\mathfrak{z u}$ tran§portieren．Der תaufpreis ift naci erforgtem Tran\＄port der Ware an die bezeiximete Station zu bezablen．

Die $\mathfrak{B e r w a l t u n g s b e f o ̈ r b e ~ f t e l t ~ u n t e r ~ g e n a u e r ~ B e r u ̈ ̆ f l i d i t i g u n g ~}$

 ber biş zur nädfiten Ernte ruiufftandigen Beit feft，wiebiel ber Befiger ber in diefer $\mathfrak{B e r o r b n u n g ~ e r w a ̈ b n t e n ~ R e b e n s b b e b a r f z a r t i f e t ~}$
 Darfes bort bem in feinem Befig befindliden Borrat zurüđfes Galten darf．

Gegen biefe §refifellung ift inneryatb breier Tage ber æeturß an ben ßizegeipan，gegen feine Enticicibung aber gleityfalla inner． balb breier Tage an ben थderbauminifter am §্ßlage．

2ber ben in feinem Befike befindliden ßorrat aus den in Der gegenmăttigen Berorbnung erwăhnten Sebensbebarfigartitetn über थufforberung ber $\mathfrak{B e}$ egorbe nidt anmelbet ober nidt beflariert， ober verbirgt，ober berbeimlicidt，\｛owie berjenige，ber ben burch bie Beförbe unter $\mathcal{S p e r r e}$ genommenen $\mathfrak{Q}$ nteil Deß $\mathfrak{B o r r a t e s ~ e n t f r e m b e t , ~}$ verbraumt ober über ign entgegen ber gegenwärtigen Beroromung
 und tann im Sinne bes § 9 bes ç．aथ．L： 1914 mit bis zu
 600 תronen beftraft merben．

Unfere Zanbwirte brauchen ficim bor biefem ©ingriff in bie Bribatwittidaft nidit zu eridicecten．Sie ift notwendig gemorben，
 weiter ipetulierten uno mit ibren $\mathfrak{B o r r a ̈ t e n ~ n i f t ~ a u f ~ b e n ~ M a r t t ~}$ hinausruíden wollten．Der זaft und ber warme ভinn unferer Bermaltungsbeğorben für bǎ Boft wivo uns bappr bemagren，ban
 terefien unjerer Ianowirtidaftliduen Beboliterung anzutaften．

Die britte Fegierungşmapnabme，oie id beute exmăfnen mobute，ift bie weitere Berlãngerung ber allgemeinen ভtunbung（bes Moratoriums）tiber ben 31．Januar binaus bis Efnde $\mathfrak{M}$ ärz 1915．Die Beftimmungen bewegen fik im
 gegangenen Berorbmung im Monate $\mathfrak{J a n u a r} 1915$ ，alfo gerabe jegt， eine হeilzablung von $10 \%$ naぁ bem §apital zu reiften ift，mus man im Jebruar unb Morãz teine entriळten，body tritt an biefe Stelle bie zebmprozentige Ratentilgung für alle $\mathfrak{W e c b j e l}$ ，die vom 1．Dttober 1914 bis einjळliefliळ 31．Januar 1915 fällig wurben oder fäđig werben．Die $10 \%$ ige Rate ift im Monat febfuar 1915 für bie Ditobers und Novembertvedfel，im Monat Märs für bie Dezember＝und §anuarwedjel zu erlegen，und zwar am entiprectjenden

 fint weiter auf bieferbe $\mathfrak{B}$ eife abzutragen，eben $\{0$ bie monatliden $10 \%$ igen Raten an Raufleute und §anbeltreibende．Eine tief einidneibenbe श्थिberung ift bie，ban berjenige，ber bie feit 1．थuguft 1914 făligen Bfandbriefbarlebens̊raten und oie 〔aufenben Sinfen von twas für Scjulben immer niळt pünttliab bezablt hat，wegen Deß ganzen alten Rüđitanbes geflagt werben fam．
 аиร Dem Mpratorium berausifommen．Db ess babei nidt idmerz． lide Erjiduitterungen geben tirb，wage id nimt zu verneinen．

Dr．क．©

## Spenden fir nufere Soldaten．

Bom 20．Dezember 1914 biз zum 9．Januar 1915 fint bei ber Dberbervaltung eingelaufen und teils bireft an bie Spi＝
 ftabt von Frr．Mofa Beller 5 ßaar ßulsmărmer， 12 §aar


 hofe；Böglinge beß ev．Sindergartens in ber Unterftabt 10 felfit $=$
 そ̌elmerer 6 ßaar §nietwărmer， 2 §aar §ulåmärmer， 2 Sdnee＝ $\mathfrak{G a u b e n}$ ；Frau Dr．Segal 2 Biertel श̂pfel；eb．Jrauenverein WoMl für 31 Sdneebauben， 2 ßaar §iniewărmer， 24 ßaar §ulşwa̋rmer，weldje von ben grauen，ben fonfirmierten MRäbden
 bom eb．Fraumberein 27 K ． $\mathfrak{H u}$ Stolzenburg bom eb．
 Familienabend ber eb．（semeinbe 32 K 60 h ．थus গRagarei vom eb．Frauenverein 20 kg Sおarpie．Nus MRartin\＄oorf bon ber Bruberjafaft und Sidmefteriぁaft 10 K ．
 §ulåmärmer an bie Dberverwaltung eingefidiatt，eฐ wurben ibm jebod irrtümlid mur 10 Baar auşgetviejen；wir ftellen biejen Ofefler Giermit ridytig．
 in verjdiebene Spitäler ober jonftige zuftảndige Stellen abgefiefert worben：In Orbegen Baxide，Qebensimittel und Bargeld im $\mathfrak{F}$ Berte von 1500 K ．थuserbem ergielt bie §teintopifder Cififen bagnbrüdentade， 16 Mann farf，burd 2 Monate von fretmilligen


亿户pel．In \＆ibesborf 20 K 14 h Bargelb， 25 Brote， 12 Siter Bognen， $35^{\circ} 5$ Biertel \＆artoffein und（bemuife．Im Repier Befirt in Deutidtele B Bargeld 824 K 66 h ，Soll s und Silbers
 Saぁen， 52 kg Sぁarpie， 21 hl פeizen， 20 hl §artoffeln， 1 hl Oifolen， 1 hl Dörrobft， 100 ．（Eier， 3 glajaen Dumfobft， 55 kg Brombeerbiafter，Deиtids：2ei

 WoMfacyen， 6 Sadi Rartoffenn， 1 Sad Dörrpflaumen， 60 kg
 10 kg Brombeerblätter．§elmern ©elo zu\｛ammen 70 K 44 h ，
 9 hl Weizen， 1 hl Mrais， 601 §ifolen， 13 Sact §artoffein， 2 hl
 22 kg Speci，尺raut und 48 Efier．© alt ©ield zufammen 948 K 86 h ，
 C6ier， 180 kg Brot， 220 kg Specf， 5 kg Buter， 40 kg Mebl， 5 © Walmagy ©elo $633 \mathrm{~K}, 242$ Stüaf Wäicae， 69 Stüaf geftriatte Wollamen， 66 Stüt ₹ußlappen， 30 kg ভゅarpie， 5 kg ßelzmert．
 WoMfacjen， 10.8 m Bardent， 3001 Mtixd， 50 Brote，Mregt und Eier．囚agendorf ©elo $674 \mathrm{~K} 10 \mathrm{~h}, 372$ Stüa Wäfine，
 2241 Mild， 3021 Dörrobit， 6 （Hfas Marmeladen， 4.5 kg From＝ beerblătter．\＆eblang ©elo 322 K 61 h （36 Stüct ©olblachen
 192 kg Wolf $=$ und Belzwert， 16 Stüä Seife， 470 kg Dörrobit， Bognen und थppet．Fep；Spenden ber ©emeinde now nidit zufammengeftellt－Frauenverein $300 \mathrm{~K}, 357$ Stüff ©pitalms


 28 kg ßflaumenmuæ， 88 kg geoörrte झflaumen．S eiburg （Gelo 587 K 70 h （9（Joloringe）， 678 Stüct Spitalsmäfde，
 Brombeerblätter．Sommerburg ©oelo $253 \mathrm{~K} 50 \mathrm{~h}, 663$ Stüaf

 70 kg Sおarpie， 108 hl Beizen， 201 תuturuz， 251 Mild， 6 Brote， 201 Rartoffeln．Streitfort Љelb $131 \mathrm{~K}, 128$ Stü̈t Wäiche， 7.5 m Barchent， 400 Stüdf Bigaretten， 1 Sadf gebörtte Bflaumen，Milda，Brot und Eier zur \＆abejtation， 2 ©äcte
 25 Brote，einige Sad Weizenmebl， 600 Efier， 120 Wäicjeftüde， 25 K Bargelo und an fämtlide im felbe ftebenoen Solbaten ber（bes meinoe Sゅneebauben und \＆eibbinden；in Dunesoorf 126 K

 19 Untergojen．अeimendorf 217 Stüaf ¿einmanomäjaje， 15 ऽ $\ddagger n e$ bauben， 2 kg Spect， 145 Eier， 10 Brote， 1 ßlafter §olz，Brombeerbiätter und 26 K Bargeld．Die in Sir． 1 für马ejajenoorf auzgetwiejenen Spenoen fino für bas Waifenbaus in §ennoorf gefammelt und abgeliefert und nur irrtümlid unter ben Sriegßfpenden ausgemiejen worben．In（8xofalifa 203 K
 53 Sdneebauben， 357 ©ier， 104 ほrote， 1601 Mild．§m ¿ef fircber Bezirf in Mrarpod 128 K 84 h ，weldae Summe für bie ©briftbefderung der Berwundeten in den §ermannitädter ভpitälern
 in unertwartet reidem Maße zugefloffen，und zwar an Bars gelo 6538 K 28 h und eine grope MRenge bon Lebens̊mitteln und
 Durch oiefe gropartige Dpferwiひligfeit ift e§ ung im Berein mit dem Roten Æreuz ermögliat worben 3900 franfen uno vermuns beten Solbaten ben Weignadtछbaum zu iømüđen und jebem eine （6abe unter ben Baum zu legen．Jeber einzelne Mann erbielt in
 einen Bleiftift，zwei $\mathfrak{B a ̈ d d e n ~ B i g a r e t t e n p a p i e r , ~} 1$ §ädccen ఇabat，

 Den warmberzigen Spendera fei aud an biejer Stelle im Namen der beidentten Solbaten herzlider Dant gejagt．

## 鼣ttetilutget．

## §m Mediaider Roten Stenzipital

Iiefen an Spenden ein：Ћegine Stein（\＆ibesobry Mr．38） 2 K ， 5 Brote， 3 ßiter Bognen， 1 Biertel ßartoffeln， 1 Biertel ©rrün， zeug．－Wix brauぬen für unjere Sranten nod $\mathfrak{U n t e r 马 o f e n t ~}$ มno bitten unfere lieben Dorfidmeftern，ung folde überlaffen 子u
 jeber Tageszeit abgegeben werben．Rejerveipital bes Roten Rreuz＝


ค．Binder．

## 

Fiur bie eingereigten Lanofturmiente，bie bisber bie $\mathfrak{B e}$ egr＝ fteuer bezagit baben，entfălut nut natürli凶 die weitere Berpflidtung


## Riteratur．

 $\mathfrak{u n d}$ аuffidluвreidyer $\mathfrak{2}$ иfiaß ruferen und bor ein §riegß̈geridt geftellten §eerfuhter ber \％ufien in einem etwas günftigeren Lidte zeigt．©巨 heint darin：„Bon ben grau＊ jamen Bernichtungen ganzer Stảbte，Dobrfer und $\mathfrak{A n f i t e b l u n g e n ~ w u r b e ~}$ genug beridtet．थber eฐ ift nidft allgemtein belamt geworben，bás ein
 uno grojem Erfolge alfen unnôtigen Berförungen und §fïnberungen
 Menichenfreundiditeit，beutic）es §mpinden und gerechtigleitæinn，wie weit tühfe Berednumg，Blid in Die Butunft und Eigennus mitgerwirlt
 Beneral beim Riutzug ber Rufien aus Ditpreuben feinem Quartierwirt

 illuftrierter §riegsgeimidte＂Der $\mathbb{P}$ rieg 1914 in 23 ort und 98 ild＂
 heftes 80 §fg．），Deren 4．und 5．§eft ioeben erichienten find．Sm erften
 Leutnant Baron bon शrbenne bie Borgänge auf bem Sriegşidaupla引
 Tannenberg in feiner fachmảnnif（ ficheren und feffernden Darftellung weile．Der zweite Teil DeB̉ Werfes，Der Srieg in Einzelbarftellungen，
 Einzelfảmpfe und ¢aralteriftiifde ©richeinungen Dez̊ modernen Sriegeß̉ aufs auidaulidite wiebergebert．FEB fei bier nur auf bie Beiträge n
 ale 2ugrifftwaffe＂，＂（sefangennabme einer Sopatenpatrouille burd un－
 gang＂ufw．bingemiefen．थud die beiben neu eridienenen Sefte（ 4 unठ 5） bon＂Der Srieg 1914 in Bort und $^{2}$ Bild＂enthalten reidess und mert－



## Marttberid．

Serwannfaod．Breife per §eftoliter：Weijen $\mathbb{K} 2986$ ots 3207 Sloggen K 21.34 his $21 \cdot 90$ ，Gerte K 16.20 bis 17－－，Sajer K 9.60 bis 11．－，givais K 1480 bis 15.96 ，Exbapiel K 5.60 bis 6.50 ，gitiolen K $45^{\circ}$－bis $50^{\circ}-$ ，Erbjen K $60^{\circ}-$ bisis $70^{\circ}$－，§anffamen K $15^{\circ}$－bis
 bis $240^{\circ}$－，§eu K 8.50 bis 7 －－，Eier 10 ©tuld K -80 bis 1 －．
 100 ，sitike 60 bis 90 ，Кdiveine 120 bis 150 ，fatber 80 bis 110 Stonen．


 K $58^{\circ}-$ bis $72^{\circ}-$ ，Erbfen K $75^{\circ}-$ bis $80^{\circ}-$－， ， $\operatorname{injen}$ K $110^{\circ}$－bis $120^{\circ}$－． Wirle K 24：bis $26^{\circ}$－，乌anffamen K $32^{\circ}$－bis $36^{\circ}$－，widen K $42^{\circ}$－
 Eiparjetté K $40^{\circ}$－bis $56^{\circ}-$ ，Ơutterrúben $K$－bis－－，Sped K 210－bis 212．－．Sdiweinefett K 231－bis 283－－．§en K 8－bis
 K－90 8is 1．10．

#  

©twas fiir fier wrix（6rmiit．

> Wenn id burch bie Feloer idureite，
> Durch bie Fluren，Durw die $2 \mathfrak{H}$ ，
> （Srüten midy bon jeber Seite
> Siebe Blumen rot und blau．
> \＆iebe rot und Treue blau！
> Wenn ia biefe Farben fa）
> Trag ia tillig alle গot：
> Blau und rot biz in ben Too！


## Sei getren bis in ben Iod！

Wix haben＇s babeim geternt，wix haben＇s in der Sdule ex： fabren，wir haben＇s in ber תirche vernommen，dán bie Treue beฐ Sebens \＃öptiafte Tugeno rei．
$\mathfrak{B i e}$ Gaben uns bie §eloentaten begeiftert，bie aus ber Treue zu Boit und Baterland，zum sslauben und ©semiffen geboren find．Wie Gaben wir als 尺inber bas＂Ried vom braven Mann＂ mit glähendem §erzen und gtänzenden ひひugen gelernt und aufs gefagt，bent eß war ein Lied ber Treue．

शein，סie Treue ift tein leerer Wabn．Sie hat unfere jungen Gemüter exfüll mit warmem，wonnigem Bauber，wir Gaben fie erlebt oon unieren eftern uno Erziebern，wix fegen fie twie ein Ђerrlides（Geidmeibe aus ber ©efaid）te unjeres Bolfes in alfe Belt ginausfunteln uno wix atmen tiefbemegt oie ©rfenntnis ein：


Und aud ber liebe Goott verlangt bon uns nidtts anberes ats Treue，Treue bis in ben Tod，dann will er uns einen ¿obn geben，Göber und reider ats menfoliches Denfen uno Simen ibn ermeffien tann．

Die Treue biş zum Tod bifinet bie Türe zum ewigen Seben！
$\mathfrak{J}$ vergangenen $\mathfrak{J a b r e}$ rief unfer ふönig alle feime Manmen unter bie ßriegsfagne．Daß̉ Baterlano war in Befahy，ftarte，
 nun eine §robe zu beftegen，ob ber bebrobten §eimat freeitbare Söbne，of das ganze ßoff unferes meiten Reidees treu fein und Gteiben trolle bis in ben Tob！

Bon manch rudlofer Tat haben wir §unbe erbalten．Ber－

 tapferen Siriegern biel Sdaben getan und biel junges Blut getoftet．थber bem buntlen $\mathfrak{B e r r a t}$ gegenüber glänzte Gerrlidje Treut，bie furcitlos in ben Tob geft．
$\mathfrak{T}$ rog ßerrates，trok ber ûberzabl bes feinbes，trog mander anberen ungünfigen $\mathfrak{u m f t a ̈ n b e}$ gaben bie Ə̌einbe un§ nidt über＝ mocht．

Und unfer fleines Bolt，won bem geute wogl jeber fünite


 зufammen．

Unjere adtbunbertiäarige Gefdidite，in ber wir $z^{u}$ unjerer थrt und Spradie uno zu unferem Bande inmitten frember Böfter， inmitten oft tofender ভtürme zäh unठ feft bielten，bat in diefem geroaltigen Sriege nidy aufgegorrt，fonbern fiab neu bemäbrt．
§immer wieber werben unbergältni\＆mäßig viele unferer
 für bewiefene Treue，bie ben হoo nimt fafeut．

Mnd wenn $\delta \mathfrak{j u}$ fragit：Wa§ wirb uns̊ bafür？Biele Goffen，

alte $\mathfrak{A}$（d）enbröbelgemant ablegen werbe und fidi im angeftamment Rönigatleibe entfalten burffe．Dow wix wollen nicht an irbifiden ふugn denfen．Wird er unjerem Bolf burd（Fotte © wollen banfbar，von §erzen danfbar fein．

Wir wollen uns beim Wort bon ber Treue an die Berbeipung bes emigen Rebens halten．

2uร ben Taten ber deutiden Berbütoeten，סie gegen erorüfende
 Die fingend in den ఇod für ibr ßaterland gefturmt find，oie in fernem Diten，auf dem $\mathfrak{W}_{3}$ fier und unter Dem $\mathfrak{W a f f e r , ~ i n ~ b e r ~}$
 führen，aus all biejen Taten leudtet etwas bervor，ba§ nidt bon diejer Erbe ift．

Der slanj des emigen Qebens rubt auf ignen und quiat

（sib barmberziger ©sott，Dán wir ben reften Weg ber Treue
 ©eifter，mit benen ou umier fleines Bolf gefegnet haft，in biefer
 bein Segen uns toerbe：Sei getreu bis in ben Tod，fo will id bir bie 尺rone bes ewigen ¿ebens geben．

## Aus dem feben fir Das $\mathfrak{P e b e n}$ ． Aus ber Sdrifticitungsifube．

 $\mathfrak{M}$ ．Sol． $1 / \mathrm{I}$ Felopoft 43，ifareibt im Sujammengang mit ber $\mathfrak{B e}$ ．
 angebe，unfern $\mathfrak{T}$ ruppen bie Serben als ßeifpiel für $\mathfrak{B}$ aterlandsłliebe und Tapferfeit ظinzuftellen，benn Baterlandstiebe und Tapferfeit feien bei einem §ulturbolf etwas andereß̉ als bei einem nieberen Wolf，bas ohne Biloung blob einen verzweifelten Dajeinşfampf tämpft．－Wenn ber 尺rieg vorbei ift，ergibt fid gemiß́（Jelegen＝ Geit，gerabe bie ferbiide §rage gemauer zu beleudten，für biesmal
 Galten war und nidit bie tapferen Solbaten im Felbe mit einem Bormurf treffen wollte，am twenigften unfere ßrieger，beren
 zeidnungen belobt mirb．Ffarrer Miartin Sdeiner，ber Ber＝ faffer ber betr．Betradftung，bat an סie Drüđeberger gedacat，bie natürlich aub in unierem Baterland hie und ba vorfommen，bon Denen unfere Solbaten oraufen im getoe aber meniger erfahren， als wir babeim．
 batiest ift，bringen wir einen Teil：${ }^{\text {NRaめbom }}$ id von früherber סie ভpalte，（Etwas für §erz und（3emüt fenne und uns vor bem §einbe ftebenden Solbaten gerabe jeģt etros für §erz und（semuit Dasfelbe ift，wie cinem Berbungerten ein Stüduen Brot，jo begann

 Minuten vermeitert．Wie f円ön baß ift，wie geiftreid！Uno wer tönte feinen böberen Bert，feinen Sinn beffer begreifen uno fixh $^{2}$
 Soloaten．§ゆ famn §̆gnen in ber Fifle leiber nidt erzäblen，toas wix im Berlaufe von beinabe vier Monaten erlebt und entbebrt Gaben，und wie oft wir bem Tode ins 民ingefiat laben．－Sie toirben es aud ats leere phitofopbifice Pbrajen betradten，follte id Sgnen mitteilen，was man in folden Spomenten empfindet

 Das obere Baterland ftegt offen bor ber，bebrängten，${ }_{2}$ aber uner＝ fabrocenen Seele und man bentt nid．t an baş füble Soldatengrab． $\mathfrak{W e r}$ bat Seit an ben $\mathfrak{D} 0$ b $z^{2}$ benten，wenn man ign fieft，wer an ein irbijwes（sut，went bie bimmlifde হür ficm offnet？Die Bariationen von $\mathfrak{D}$ obeşgrauen und ，i例erzlidem Deingebenten ${ }^{6}$ bebrüden mur bann bas（semūt bes Solbaten，wenn ex in ऽidhers

Geit bor bem feinbe einige Beit allein ift unb ungeftort fotchen
 Wagidale in Berwegung．§n ber cinen ভdafe liegt all bas §roiide，
 toas io mandem Soldaten nidts anbereş ais ftummer ஞbegoriam ift．Bei ben anberen ift eßs bie bemugte §ingabe für $\mathfrak{F r e i f g e i t , ~}$ Rönig und Baterland！Mit einem §urra auf unfere Butunft
 verfímern，baß wir fiegen merben，menn aum nidt in 凡iefen＝

 gefüglen und Srieggzorn entftanden ift，teilen wir unjeren Refern mit， in ber ©rwartung，báj fie mit bem ftadligen Sriegeryumor，Der fith bier offenbart，all bas entiduuldigen merben，was an undrififtidifen
 ou fiegt in ßeter ${ }^{2} 6 u r g$ ，bertilgt teerbe bein Rame，bein Reid ver＝
 סiner ভpital allen feinen $\mathfrak{B o f t}$ gigenofien，befonber马 ben Benberfdern
 unferen tapferen \＆riegern und den berbündeten §eeren zum enolididen


 （Et feni un be färbangbert $23 i t t e n$ ōnen be 马egunen，uळ ōnen be Wirten！De §irten hängber be ©̛ärten，De Begunen än der शitber Båd．＂
 nadttrmüniche geifdift．Der Brief tam aud in bie ভdrifitleitungg－ ftube．Wir ervibern bie Wuinnide in ber §offnung，bā all bie Dpfer，bie auch unfer fleines Bolt in fo grojer Babf bringt， nidit bergebens fein merben．

Ratharina Biegler aus GroEpprobittorf hat ein Bebidit
 Gedidt ipridit bon ben Müttern，Die beuer Weifnaळt fo cinjam und tränenreiw feierten uno Elingt aus in ben Beilen：＂D Weignadtfriebe jente bidy auf biefe arme ©rbe，bamit bie 2 Belt пuム moll＇n mir gern bie Sünger fein，bie feinen શamen preifen，im ईauş besి §errn bann im Berein，in Taten uno in æseifen．＂
 gefommen，ber ergreifeno bon ber eigenartigen
马elbtanonier gebentt mit webmut ber iぁð̈nen ©grifffeier babeim und ber Exeigniffe braußen im Gelbe：„ß3ix，meine Sieben，werben ftatt
 baumliditer explobierenbe ভdrapnell feben uno fitatt ber Wredigt ßefegle gören，uno io wirb ung bier ber beilige ©brififtag audd vergeben． §offen wir，bielleidet wirb ja boch bald ein Enbe mit bem Rrieg fein．æir boffen ia aud $3^{3}$ fiegen mit brottes ほiife．，＂

## Am familientifa．

## Wie wir ben Rufieuring fprengten．

$\mathfrak{B}$ ．．．．，bei ©t．．．，27．November．
 unfer täglid Brot fitieft uns nidft mebr unt bezafle beine Schulben，סie ou biaber nidt bezablt Gaft．Foubre bie झRenimbeit
 bereitet நajt，Denn סir gebührt tein Reid，teine 尺raft uno §err＝ lidfteit，in ber §olle brate in Ervigteit！－ $\mathcal{H}$ Is Berfafier biefes

 Rame ift unteferlia．

Das ßauernmäbden थnua æenrich aus Tgarbeim $\Re x .26$ icrreibt：„Der tote Soldat．शuf ferner，frember थue，ba liegt ein toter＂Solbat，cin ungezähfter，bergefiener，wie brav er getämp ft auch Gat．©ezs reiten bie Offiziere mit \＆reuzen an ibm vorbei，
 ©Fz if um manden Gefallnen biel §ragen und צammern bort， allein bem armen Solbaten gilt weber Träne now \＃Bort．Doc由 ferne，wo er zu §auie，ba fajen beim थbenbbrot，feine Eftern mit
 blafies Mãocien，es war fein ভdprefterlein：，Nun bift bu boch geftorben，o treufter Bruber mein！＇Da giest auj＇s §aupt be§
 ferner，frember $\mathfrak{H u}$ ．Die 凡eujabreggloden idalten ing ferne \＆and לinaus，fie rufen ben ®riegern allen：Bringt bald ben ©ieg nach §（aū！！＂

Dás id bir beute einen（GruE fenben barf，be． tradte id als ein grobes briuid．§థ batte geftern，borgeitern und borborgeftern ji由on mebrac由 bife Stride unter meine Qeben\＄＝ rednung gejogen．Sun folf id，darf id wieber an einen neuen ¿ebensabidnnitt benten．－－W3ir yaben jefir aufregenbe，an Grauen und Sdreden reide Tage binter uns，Tage aber，bie
 Watte feine famere §and auf uns gelegt；unter bem Druct löften fiid alle ईüulen bon unferen Seeten，blón lagen bie תerne da． Da zeigte fiid，was ber einzelne תrieger galt：©ott fei Dant， סie Bafl der eadten Männer war größer als bie ber Baghaften， §Teinmütigen．Den Mutigen war Daş Glüd gold；wir haben über eine Übermadt gefiegt，beren ©bröße bie meiften wobl erft in ber Stunbe ber Entificeibung erfannten．－Die feinolide थrmee
 Gaben fôf，war von unŝ eirgefidfofien worben．§ätten wir genügeno Beit gebabt，io mãre es uns gelungen，bie ganze थrmee zu bernicdten；unjer Ring war zwar bünn，aber auछ bartem Metall． §n Ertenntnī̀ der Zage wurbe aus 2oDz ein flieger nady 2Baridau entfanot，um §ilfe für bie bebrăngten Rufien நerbeizulidaffen． Bei $\Re$ zonbome ging biejer Fflieger im Beereid unjerer æruppen
 Die Meloung，bie uns mit ibm in die §änbe fiel，fpornte uns


Wistitno，in unmittelfarer Nacabarimaft ber ভtabt 2obz．Wix laben bie ভdlote ber Stabt，bie wie थus̊rufungazeidign aus der

 tiirzlid angegalten baben，weil ibre entfernung aus der belagerten Stabt unjern ßerbadt erregten，bexidteten，Daß ganze ভtraẼens
 find zeritorrt；Taufende bon Soldaten unb frieblifiden ©inwobnern finb getötet worben．§̃n ibrer $\mathfrak{F}$ ut über unjere unbegreifficion Erfolge ftürzten fiid bie Rufien auf bie §̛bben uno töteten oreifig， vierzig vor ignen，weil fie in ibnen unfere greunbe und §elfer
 untergangeş büllte，beflectten bie aus $\mathrm{SODz}_{\text {a }}$ aufiteigenben ountlen
 io ourften die $\Re u f f e n$ an teine $\mathfrak{B e r b a n d}$ fungen mit uns benten，
 Shne §ilfe bon ausen trauten ficiob oie Beutdien aber nidt auæ ber §alle berau૬̆． Eine Beritänbigung mit æ3arichau war nötig．Ulॄ es bunter gemorden mar，\｛aben
 merfivüroig fiteite，breite uno immale \＆ibt－
 berweglid itanden fie über Yovernben Fenter＝ brănben，bie baş（Granatenfeuer entzänbet fu Gaben ictien．＂थber an einen gevöbn＝ liden Feureridein，unbeabfiadtigte ऽpiegelung uno ägnlides troulte feiner von uns glauber． Bir erinnerten un® beß merfwürbigen＂Ro－ meten＂，ben wir bor Barfi gefegen hatten． Sollten wir iegt fectus，fieben folder someten vor un，über unß gaben？Sein Broeifel， Die Belagerten berfitandigten fïd burch Sibts fignale mit ben anrü̈tenben ©riaģtruppen． －ibititicme，Sliterniemice ausgelaben，waren fibiriifae，blib̧blant auggerüftete Manns idaften，bie 29 Tage ourdy ©is und ভณゅnee in tooblgeegeizten EEijenbagnvagen und diden §erzen bierbergeifiafft worben waren，im Qtrmarif）auf ఇama im ভüben und friitger von uns pafiierte Drticbaften im siorben． $\mathrm{Y}_{\mathrm{m}}$ Sonntag trafen bei uns febr beunc $\begin{aligned} & \text { rubigenbe } \\ & \text { uniere } \mathfrak{Z e} \text { erpungen ein．} \\ & \text { Brzesiny，wo fid }\end{aligned}$ unfere $\mathfrak{B e r r w u n b e t e n ~ b e f a n b e n , ~ f e i ~ i m ~} \mathfrak{B e f i}$ ig
 wit wären eingetreift．．．．Bleidzzeitig blieben शaçridten bon תolonnen aus，Deren Grbaltung für uns eine Rebensfrage war．Ein थdjutant war 40 תilometer weit，－ভporen in bie
 fafverwiegenben，beunrubigenben Mieloungen vom 刃adbartorpg borzutragen．©ezellenz fagte：„WBix wollen fiegen，bente id．WBer
 iprecten．æるaz verloren ift，muß wiebergewonnen werben＂，io


 ${ }^{3} \mathbf{u n}$ tun batte－mit betannten und unbefannten Rameraben Geipräde über §eimat uno §aus，Bergangenbeit unt Bufunft antnüpfte．
 fid Betannte unb Berwanbte wiederiahen，bie einanber niemal§ Gier vermutet gätten．Die ermäbnten Geipprảde Gatten meinen Gebanten eine willtommene ケidbtung gegeben，wăfreno unjere Solonne in Ertoartung eines Befebls in ber Wintertăte auf offenem Gelbe partierte．Bon Stunbe $\mathfrak{z}^{4}$ Stumbe warteten wir auf den ßefegi，un in ber §idtung，auฐ ber wir tag§ zuvor gefommen waren，in Bewegung zu fegen．थm qbeno ergielten wir，naぁdom wir uns bie frierenden Beine in ben Seib geftanben

zurüdzumari䄧ieren．Dort angelangt，gatten wir uns auf ber Straje zu geoulben，bis fiid die in bem Dorf befinoliden，mit neuen ßefeglen berfegenen โ̌ruppenteile aneinander vorbeigervunben und wieber in Maricic gefegt batten，§ai ftellte mid mit orei תameraben unter bas Dac einer wärmenben ভ๙umiebe．§inter Der §äuferreife bes Dorfes trepierter die sranaten．Sino die
 brecten？Ein Wirbeln，Duieten，Saufen，Donnern，Rafieln，－
 Wirrwart um mi由．Yid bin ouf ben §nien．§d bente，bas §аuş ftürzt unb begrăbt midid unter fiam．Sefunbenfang，mix


 meine ©stieber zu betafite，bie von Dadjparren und Biegefn


getroffen worben finb，wante Ginaus aus ber Samiebe．Drauken ein entieflidues Bild ber Berwirrung；alles bajtet，jagt burd． einanber；brei tote Bferbe vor ber Sdmiebe；im ©raben umge ftürzte Wagen；toas fix betoegen farn，flutet zuriuat，robjer es gefommen ift；bie folonne mirb zerrifien．Jdi erfenne einen §ameraben，er ift von ber in ber Sdmiebe frepierten ©ranate vermumbet worben，nod gegt er，ieģt fintt er；zwei meitere Sameraben gefellen fich $\mathrm{b}^{\mathrm{L}} \mathrm{ibm}$ ，er twirb auf einen $\mathfrak{B r a g e n}$ ，ben exften beften geboben．Durw ben $2 u f e n t$ galt finb mir vollends von unjerer babongeeilten fiolonne abgefommen．Sおrapnell werben uns bon ben Ruffen nadgeididt．（bott iei Danf，nad） einer Galben Stunde batten wir toieber ziemliay alles beifammen． Freilid einer war vermunbet von uns，ein Familienbater，ber erfte aus bem תreife，in bem id，mich Tag für $\mathfrak{T a g}$ betwege．
 hat，habe i由 erft naळ Stunben erfabren，ba mein（sebjor infolge ber ftarfen Ericuuitterung zeitrveilig abgefidmädt war und id felfft mid）now balb im §uftande bes זaumels befand．－ $\mathfrak{I n}$ W．．．verbradten wir nod，eine Madt，trog beş（Sejळebenen im aften Quartier neben ber Scumiebe．Bon eigentlider æube mar
 viele sitometer langen $\mathfrak{B a g e n f o l o m e ~ a n , ~ b i e ~ f i c h ~ f u ̈ b o ̈ j t l i d ) ~ f o r t = ~}$ bemegte．Wir gaben es auf，bie Rufien in $\Omega_{00}$ feftzubalten；wir berju屯ten unjererjeits，ben Ring ber अufjen zu burwbrewen．



 6000 ©befangene mit uns führen．Die größ̉eren Sorgen madten un $\mathfrak{\$}$ bie $\mathfrak{B e r w u n d e t e n , ~ b i e , ~ n o t o u ̈ r f i t g ~ a u f ~} \mathfrak{W a g e n}$ untergebracti， beim §olteroiepolter über bie Gartgefrorenen Feltowe uno थdere furden fibgnten und idrien．Einige ftarben untervegs und wurben am Mege begraben． $\mathfrak{u m}$ die Mittagz̧zeit hatten wir den §tab erreibt，ber fia in unmittelfarer शäge bes neuen ভdladtfeldes aufbieft．Das befect mar in bollem（bange．2uf einem 2bbang an einem $\mathfrak{B a I b e ฐ} \mathfrak{j}$ aum fugren unfere $\mathfrak{B a g e n}$ auf，wunberte－
 Deß §rieges megen now immer einfam in feiner Sommermognung haufte，nagm in feinem §auje auf，wen es irgend fafien fonnte． 2ug einer erbeuteten rufifidmen Felbtüde Golten wir unfer ©ffien und ließ̄en ȩ uņ iømeđten．．．．Da fnatterten im Wralbe

 Gin，feuert，ipringt auf，eilt vor，wirft fich wieber Gin，eine neue Sduüsentette bridft berbor ．．．Was nun forgte，läft fid idimer beidreiben．Die §underte von Wagen maden tegrt，raffeln ben Berg birauf，Geidrei，Gelaufe．Endlidy miro ein yunbertfaches ＂§alt！＂laut．Die æagen lafifen fix erit nađぁ einer längeren ${ }_{2 B e i l e}$ zum $^{\text {Stegen bringen．©iner，Der bie Befinnung hat，tomo }}$



 formiert，ein $\Omega_{\text {eutnant }}$ übernimmt bie $\mathfrak{F u}$ Grung． $2(2 n$ fieben toten \＆anonieren borbei eilen mir bem Waldoşaum zu．Die §uffen fliegen．शuggefimärmt fuden twir ben Walb ab．WBir find auf

 gefallen wäre， 60 bis 70 ॠufien gefangen．
§n der Gereinbrechenben Dämmerung gatte id nidit gefeben，
 hatten，um nacm erlebigter 2 Uugabe $z^{3}$ ber verteioigten Bagage

 liden Sçrapnelle zu Dungenden plaģten．§ier ftiegen mir auf mefreere Sompagnien סes Maifăfers mo סes ．．．．．凡egiments．
 ber Dunfelfeit ging＇s nun lautlos weiter．Bald ging ber Mono
 vorbei，begegnen an zatwi Sdnneifen von uns aufgeftelten Waidijinen＝ gerwegren ．．．．Der feind hat fīd weiter und weiter zuruilfges
 ruffifiden תompagnie auşgeführt worben；jeģt nägern wir uns
 \＄alt befoblen；wir fino mefrere Silometer naw §orboften wors： gebrungen．©anz unerwartet für midd peifen oa mit einem Male
 renen alten Rnaben，mit benen im maridiert bin，legen fiid ogne weitere $\mathfrak{Z u f f o r b e r u n g ~ g l a t t ~ a u f ~ b e n ~ B o b e n , ~ b a s ~ ( b e f i c h t ~ i n ~ b a s ~}$ ［ $\ddagger$ nneebebedte $\mathbb{M R O}^{2}$ gebettet．In einiger Entfernung bon unferer Sompagnie ift eine anbere थbteilung borgegangen；bie ervibert
 Minuten bridft bag feruer ab，nada weiteren fünf Minuten ertönt weit bor uns balb rects ein vielftimmiges ほurra：Die unnfes rigen fiutrmen．Rein ©్nbe nimmt baş §urra．©in §ुornfignal und wieber ein Signal gebieten §alt．Daş §urra aber will nidgt berfummen．शis ess filll wirb，erbeben wir uns uno maridieren，Seitengewebr aufgepflanzt，weiter．₹n gleidmmäßiger Eolge wiederboten fid bie beidxriebenen $\mathfrak{B o r g a ̈ n g e , ~ b i z s ~ w i r ~ b i e ~}$
 Stabes vieber．Der Seutnant，mit dem id unterwegs in anree
 freundidmem Gruße．Das छbefedt war für biefen Tag erledigt． 2Bir batten ben $\mathfrak{A b}$ bergang über ben Bagnbamm，Den Durcmaaria
 Stabes zur Stelle；man jatte mid idon verloren gegeben und ertundigte fid nun teilnagmevoll nad meinem 彐erbleib．刃idit ogne Bejorgnis görte id nad einer Stunbe weiteren Maride binter uns Majdinengetvehts und §nfanteriefeuer．Der feeino bebrängte wieder unjere große $\mathfrak{B a g a g e . ~ - ~ D e r ~ D u n f e l f y e i t ~ w e g e n ~}$
 in einem Dorfe am 2 2Bege．§n ben buntlen §auufern lagen nod etlide vertounbete uno unvervioubete शufien．शuss bem nagen Warbe fprengten mitten in ber Macat brei Rofaten ins Dorf，bie niebergetnallt murben．Dex feind twar alfo in ber গäge．In talten，engen æäumen warteten wir beş $\mathfrak{B e f e g}$ โ̧ zum $\mathfrak{q u f f r u c , ~}$ ber inbefien erft nad sonnenaufgang erfolgte．WBir erfugren burd einen Melbereiter，báß e§s einer Brigabe unjerer Dibifion gelungen war，nadits bie ভtadt $\mathfrak{B} \ldots$ ₹u erreiden unb $\mathfrak{z}^{4}$ erfiürmen．Damit war in ber 乌auptiacte oas ভळjidfar unferer

 ber Geind war gefiflagen，bir Gatten Taufenbe bon Gefangenen gemadit
${ }^{\text {Tag．＂}}$

## modenfdan．

§n Ditpreusen wurben füblid bon ©umbinnen und
 Wunbert ©efangene gemad．t．
 werben，ba noळ immer ein hुödfit ungünfigeछ 2ßetter mit Regen und Rebel alle größeren Unternebgungen bebinberte，ja unmögli申 madte．Troģoem gaben bie Deutidjen Langiam wefitid won ber Weidjel Borteile errungen．Bei ber ©roberung eineß Stü norböfticid bon $\Re a t a$ trurben 500 Rufien gefangen und brei Milaidinengemefre erbeutet．

Der Feino gat fith nidft untätig verbalten，fonbern immer wieber beftige थngriffe angeefegt，bie iebod unter ímwerften Berluftent für ign zuriulg efflagen morben finb．

थngeblidy wir久 $\mathfrak{B a r i d a u ~ f u ̈ r ~ e i n e ~} \mathfrak{B e l a g e r u n g ~ e i n g e r i d t e t , ~}$
 und an andere Drte unentgettlid abgefülft twirb，wägreno unaus．

$\mathfrak{H}$ iere §eere gatten in ßolen，balizien und in ben Sarpatgen meift beftige Nutillerietämpfe zu befteben，mobei

 feinolide，gut verbette iffwere ßatterie zum ভdweigen．

Un ber $\Re$ iba und am Dunajec fegite es aud in biefer Beit nidt an erbitterten $\mathfrak{U n g r i f f e n , ~ b i e ~ a b e r ~ j e b e s ̧ m a l ~ a n ~ u n j e r e r ~}$ feftgefiugten gront zufammenbradien．
 nädfit ber §ita und an ber \＆inie Dunajec－Siala jeit Mitte Desember auf über 30.000 Tote und $\mathfrak{B e r w u n d e t e . ~}$

Sn den Rarpathen find Gepläntel an ber Tagesoronung．
Der rufiifide $\mathfrak{B o r f t o E}$ in ber $\mathfrak{B u f o w i n a}$ if zum Steben getommen．
$\mathfrak{Q u ฐ ̆ ~ b e m ~ S u ̈ b e n ~ b r i n g e n ~ t e n e r l e i ~ \Re a d r i d i t e n ~ i n ~ b i e ~}$
 wir dürfen uns aber bei bem（bebanten berubigen，bág na由 ber
 ais Dberbefeblsbaber bie Unternebmungen teitet，ber getviß alle nötigen $\mathfrak{B o r b e r e i t u n g e n ~ m i t ~ l u m i d a t ~ t r i f f t . ~ D i e ~ \Re a d r i d t , ~ d a ́ n ~ b i e ~}$
 hat，tlingt fïr unछ nidt gerabe nieberoriüdenb．
§m Weften baben bie Deutidicn eine grobe Rrübrigteit entwideft als थntwort auf den allgemeinen franz̈̈fiiden Borito ber überall zujammengebrodjen ift．

Bei $\mathfrak{N i e u p o r t ~ g a b ~ e ̨ ~ w i e b e r ~ e i n e n ~ g e t v a l t i g e n ~} \mathfrak{Q r t i l i f e r i e s}$
 brug，einem Borort Sieuport̄，gerāumt twurben．

2．m Ranal \＆abaffee wurben bie 2xngriffe ber meifa und סuntelbäutigen Eangänder und $\mathfrak{F r a n z o j e n ~ g r u ̈ n d l i d ~ a b g e t w i e j e n . ~}$
 eine völlige 刃ieberlage der Franzojen herbei．

Die §ögen norobittia von（f）ffie und nörblia bon（frouy murben gejäubert，fämtlide frang̈fiidaen Stellungen bajelbjt ges nommen， 1700 franzöficide ©̧efangené gemadt，bier ©sefíüß̧e und mehrere Majainengervebre erbeutet．
§urz darauf wurbe der Feind von ben §öben bon $\mathfrak{B r e g n t}$ bis an ben Rand der §ocfläde vertrieben mit dem ほrgebnis：
 getwebre und ein Sdeinwerfer erbeutet．

Rorobitlich des \＆agers © geles orangen die franzojen bis in סie beutiden Scuüß̧engrãben，auঞ benen fie aber unter ફुinter． laffiung von 160 Mann ats（efefangenen uno mit grosen Berluften an Toten uno Berwumbeten meiden mupten．
 nörolid uno noroöftlid bon Soifions bas nöroliade Ufer ber थisue von den Franzofen gefäubert wurbe und bie Deutionen die Drte ©uffie，©rouy，Bucgtemong und Mriffy und die ©segöfte Baurrot und Barrerie eroberten．

Die ©ejamtbeute bes breitãgigen Stürmens bei Soiffons ergab： 5200 （Sefangene， 35 （seiduỉ̉e， 6 Majcjinengewebre uno
 תampffetoe gefunden．Jeinolıあe 2 angriffe nörðlich von $\mathfrak{B e r b u n}$ ideiterten，ebenjo mebrere Boritöße bei $\mathfrak{K i l l y}$ ．

In den Bogefen wurben bie §öben nobrolia und norbojitid von Nomeny genommen．

Bei $2 x r a s$ berloren bie Deutidgen einen Sautzengraben， nabmen סajür aber im ©egenangriff brei feinolide Sduüß̧engrāben jamt beren Bejaß̧ung．Später fprengten fie ein ₹jabrifggebäube in Die Ruft，

Die befeftigte feinolide §öge norböptlia von $\mathfrak{A l b e r t ~ \& a ~}$ Boiffelle wurbe ganz zerfitort und bon ben Franzojen gejăubert．

Der beutide sriegsberiat bom 18．Januar metoet zujammen faffeno：Die vor ungefäbr 4 Boden in einem Befebl be $\$$ Ober fommandierenden ber franzöfiichen Ormee angezeigte und furz barauf aud begonnene Dffenfive unferer（segner fonnte bisber nidt dea geringiten Erfolg verzeidynen，wăhrend uniere Truppen nörblid von ミa Baffee，am ミaufe ber $\mathfrak{N i g n e ~ u n d ~ i n ~ b e n ~} \mathfrak{A}$ r， gonnen febr befriedigende Fortichritte aufzuweifen hatten．

Die Berlufte unjerec ©segner wäbreno diefer Beit waren： $\mathscr{U}_{n}$ Toten zählten wir 26．000，unverwundete（sefangene 17.860 ； die ©Sejamtberlufte umerer ©fegner tönnen סaber，abgefegen bon den Яranfen，Bermiften und jenen Toten，die mir nidt zäblen tonnten，auf mindeftens 150.000 Miann gefdaảzt werben， $\mathfrak{U}$ njere Berlufte mäbrend oiefer Beit erreiden nidit emmal ben vierten Teil biefer Babl．

Die Engländer baben bafür Weftende beidgofien und faft ganz zetfort．Und Weftende ift feinesfalls beffer befeftigt afs etwa §carborough ober §artlepool，über beren æefajießung burch die Deutiden die meibbäutigen Briten Beter und Moroio ge idarieen haben，trogbem die Deutichen aud nach bem englicajen Beugnizs nur bie militärifden Beidenvorrid）tungen，סie §üften． batterien und bie $\mathfrak{U r t i A l e r i e m a g a z i n e ~ z u ~ b e f i d i f ~ B e n ~ b e m u ̈ g t ~ w a r e n . ~}$ Weftende ift eine belgifdye Stabt，ein Boden，ber burch das englijas＝belgijaje Bünonis opppelt geweiht fein folfte．Daß binbert die Englănder aber nidt daran，bie frieblidje Stabt in einen Trümmerbaufen zu verwanbetn，wenn nur oie Deutichen an ber gefägrliden Süfte irgendwie geitört uno bebelligt werben．

Die Deutiden bringen Den Sögnen albions nảmlida immen Deutlider bei，סa§ ber 今rieg auch für fie mefr afs ein Sおauipiel ift，bas man aus fiderer \＆ntfermung mit 『efütlen ber ©itriffung oder Begeifterung－wie＇s trifft－geniept．

थm 11．Januar erjajien ein beutides Suftgefdmaber mit 17 oflugzeugen in ber Näbe ber Themjemünoung und flog bie englifice seifte entlang bis Dober，wo einige Somben abge： morfen murben．§iexauf nabm ex bie Fidjtung uiber ben §anal nad Düntixden，wo bie von ben Englänbern bewognten Stabt．
teile mit $40-50$ Bomben beftig aus ber Zuft beidiofien murben， modurd）erbeblider Sdjaben für bie fart befeftigte Stabt entftanb．
 Jn Deutidland verlangt bie öffentlide Wheinang immer ent＝

 Unterfeebote angetündigt，getvíß zunäあft ats eine ernfte Drohung an थlfion．Da aber bie Englänoer fortfahren，Deutidjland bon Der Warenzufubr über See abzuidntionen，oa סie Engländer ben neutraten §anbel wegen Deuticiland ogne Ende belaftigen und
 mããig auf bie Serftörung ber englifden §andelßflotte geribtet wirb．Deutide Unterieeboote find fürzlid im §afen bon Dover gevefen uno baben bie englifden Wadjen alarmiert．Seitung ${ }^{2}=$ nadridten meloen，bak in England bas ©serüdt verbreitet fei bom Untergang zweier britifder ©roइtampfidiffe，סeren शamen ${ }^{\text {²joč }}$ und＂Thunderer＂аиळ genannt merben．Die थठmiralität halte ben Berluft gebeim．

Bom türfijdsengfiic）en und türfiids＝rufiifden
 fidfeit．Darnad geben סie Rufien felbjt zu，סás סie Turten Erfolge
 und Selmas befinbet fix im Befis ber Tarten．Damit ift bie perfiide झrovinz थjerbeiojidan，סie Die Rufjen idon feit megreren Jabren bejegt Gieften，biefen entriffen．Bor ber Darbanellenftraße if bas franzöfidide Unterfeeboot＂Saphir＂bon ben Türfen be＝ i¢）

 Q
 igr viel છुonig für fid zu faugen，Da mir aber miffen，ban（oraf

 aus̉mãtigen gragen immer mebr gerborgetreten ift，fo brauden wir uns teine bejonbern（sebanten über bas jedenfalls bemertens． merte Ereignis deß Miniftermedjels in io ernfter Beit zu madjen．
 Stefan Tifa＇s Gat Baron Burian，Der bisherige Minifter am tönigliden §ofe，den ßoften des Minifterz beß शैusern bezogen． Burian bat die Berwaltung Bogniens und ber §erzegomina jeinerzeit geleitet und fennt bie jübllamididen fragen bejonders gut．Da er ein Bertrauengann $\mathfrak{i} 1 a^{\prime} a^{\prime} \dot{z}$ ift，gilt er als Bertreter ciner iめärferen Riめtung，afs fie Berdtolo innegefalten bat． まranfreid bat aub wäbrend bess תrieges feinen Wechfel im 1）ninifterium bes $\mathbb{A} u$ gern gebabt，indem an Stelle Bivianis Delcaffé trat，aum ein Bertreter einer idărferen Ridjtung．Somit
 frieden jein．－
 ¡申mung bemertbar．Das Bufarefter Blatt XDeverul，baß̉ bībber leibenfdaftlíd beif uno ergrimmt gegen uns gearbeitet hat，bringt eine ©rtlärung feines §auptieiters §onftantin $\mathfrak{M}$ ifle， rootin Diejer jeine bisberige §altung bebauert und bie berviefene Bolitif der fübrenben Staatg̊männer $\Re u m a ̃ n i e n s$ auf Grbaltung ber
 mineatea＂，bie ebenfafls ungemein rufienfreundlia war，wirb mit igrer biabjerigen æidtung breden．

थuch in Jtalien，two es früber fapmer fiel，uns freundliad gefinnte Stimmen aufzuinben，mebren fix bie－allerbings now immer fpärliden－Beiden einer freunolideren Beurteilung urferer Sade．Stalien if übrigens von einem ichweren ほrbbeben beimgefucht worben，bas ungemein großen Sळaben auch an Memidenteben angeridtet bat．Die Stadt 民eezzanoz．B．ift in einen Ixummerbaufen berwandelt morben，ebenjo zahlreide． anbere in ben $\mathcal{U}$ bruzzen gelegene Drtidaften．Die（Sejamtzagl ber


## Gauf tind ฐైrkauf.

Diele Abteilung fteht nur Mititgliedern zur Verfügung. 2 Druckzeilen (zirka 16 Worte) kolten für eine cinmalige Anzeige 50 Бeller, jede weitere Zeile (zirka 8 đuorte) 25 Feller mebr. Betrag in Briefmarken mit dem 月uftrag an $\mathbb{W}$. Krafft, Бermannitadt, einienden.

Die \&anomittjfaftlicje Zebranftalt in Mediajc bat zwei iprungs fäbige ®aaßener Eber preiŝwert zu verf̆aufen.

Ein 21 Monate alter Simmentfaler Stier ift ou vertaufen bei Stefan §axtmann in Eibesborf Mr. 207 (I. श. शediaf(̆)). 2839

 $\mathfrak{M}$. थ. ऽdufer in Seligftabt (I. श. Nagysink).

Schlusstermin für Hufnabme von Hnzeigen: Dienstag mittag.

# $7{ }^{1 / l k s}$ swew aterlands. 

 Clecerer IITaricicheTEXT UND NOTEN
$\mathrm{K}-65$, mit Porto K-70 oder
K r.30, mit
Porto K I 40

Zu beziehen von der
Buchbandlung てu. Krafft, Fermannitadt, Gr. Ring 14.

## Hausgarne <br> werden tadellos und billigst im

 Lohne gewebt in der königl. Landesstrafanstalt. Ebenso sind die dort erzengten, dauerhaftesten und billigsten Handtücher, Leintücher, Tischzeug, fertige Schürzen, Bettdecken, Vorhänge u. dgl. farband waschechte
## Webwaren

prompt erhältlich.
Man versaāume nicht franko Offerte oder Mustersendung zu verlangen von 2797 8-62 Groory Iignerer, Weidarik, Nagyenyed(Siebenbürgen).

## Kaufe

Pferdehaare ${ }^{\text {u }}$ Rücken-

## schweinsborsten.

Gute Pierdebuirsten und तelissbürsten sowie andere Bürstenwaren
zu haben bei $\quad 810$ 3-4
R. KLIMPEL \& SOHN

Bürstenerzeuger
Pempflingergasse 2 (bei der Sagstiege) Hermannstadt.

## Intridele Uematien

für meine Gutswirtschaft zu sofortigem Eintritt gesucht. Friedrich Binder Mediasch, Steingasse 6.

## frecielte renen

gut berwadjjen, reidjbewurzelt, gut auğgereift uno fräftig, ga= rantiert fortenrein, liefert in beridjiedenen Sorten auf allen Unterlagen die
BKiterefdtafer Zieben-peredtungs-Anfage 2228 छigentämer: ${ }^{1-2}$ 12. Bustar Publ 8 Camm. Abtur-7petele




[^0]:    
    
     $z_{\text {troungen find }}$ auca gegen סie böfien £aunen ber $\mathfrak{\Re a t u r}$ zu tämpen． Daş ऽ $\ddagger$ wărmen ift bie natürlide Bermefrung ber Bienens boblter uno gleidzeitig für jeben §mter auch bas reizbolfte $\mathfrak{B e r}$ ， gnügen．Wenn bie ऽおmärme fíd zur redten Seit und in ber
     Ofrübseitige ভdpoärme find am wertbolften；Yeiber tommt es aber aum bei ber תorbbienenzucit，bon too eigentlid bie meiften
     modentang in grojen §aufen borliegen unb vor bem fluglod
     23irtungatreife Siebenbürgens fegen bie（bebirgstorbzü̆ぁter ifr
     Sdfoärme fallen aber meiftens biel zu ipăt unt find baber nidit megr imftanbe ibre Winterborräte einzutragen．शuf manden ভtänden in $\mathfrak{R o b i l r m o g n u n g e n ~ i d f o a ̈ r m e n ~ a b e r ~ d i e ~ © t o ̈ c t e ~ g a r ~ n i d f t , ~}$ ober man fuaft bas̊ ভdpärmen im §nterefie bes §onigertrages 3u verbinbern；bann ift oft bie tiunftlide Bermegrung bem ভณjwärmen borzuziegen．

    Dan bie tünftliade Bermegrung in ber fegten Beit auch biele ©egner দ̆at，liegt barin，báß bie meiften Eingriffe nidt mit ge＝ Gobriger $\mathfrak{F}$ adfenntnis borgenommen murben und beğafb auti nidf

