# Imumumitfidyufllidy fillïtter für 

## Sicbenbintgent．


9ix． 15.
5ermanmitabt，4．9fpril 1915.
KLiII．Juthrgang．
 git ben faciliden §eil biejer Blătter befimmo 氏ufiăbe und PRitteilungen finb an bie ©brewternultatug，fix ben unterbaltenben 耳eil beftimmte 8ufenbungen finb an
 ERanuftripte werben niфt zuruidfgeftelt．

 bes Bereines erbalten bas Bereinzoorgan unentgeltlit，und toirb basifelbe fumulatio an bie Drtgsereine gefenbet，bie
 gelber find an bie Dberberwaltung bes Stebenb．afüdifiten ganbwirtíiftoberetues zu \｛enoen．
$1 / 18$ S．（ $30 \square-\mathrm{cm}$ ） $5 \mathrm{~K}, 1 / \mathrm{s}$ S．$(15 \square-\mathrm{cm}) 3 \mathrm{~K}$.
 §rierate unb §njertionågebü̆ren übernimmt ber Berleger


Zొacjoruck nur nack vorber eingefolfer（Genefmigung und mif volter ©uelfenangabe geffaftef．

 $\mathfrak{H}$



## Allaiserfat in der Sdmeinemaf．

Bon $\mathfrak{B}$ is §erbert，Mediaid．

Racibem ber Mais in ber leȩten Beit als menidificess शabrungs̊mitter fegr gejumt und autb bon ber Regierung requitiert
 faif nidt megr zut betommen．ひuf unjeren Dörfern werben burw Die Berwaltung $\ddagger$ beförbe alle Borräte aufgenommen und foweit fie




豸iiidb und Blutmegl gegriffen，num befaft man fiad aud bei ung
 für $\mathfrak{F}$ utterzwecte verwenbbar zu maden，mū er fteuerfrei und Denaturiert（fiur ben menfiकlifien ßerbrauch unvervenbbar）fein．

Bu biefem Enbe ظat ber ungarifde శुinanzminifter forgenbe
 ermädtigt，Den Sufterfabriten סie Erraubniz Dazu zu erteilen， baß̧ fie unter entipred由enber Beauffidtigung ourd oie Finanz＝ wadifeute auf Grund einer थnweifung beş zuftandigen תomitatæ̊＝
 Die Genofien idaft ber Buderfabriten übernimmt bie Berpflibtung，$^{2}$ Den bei ibr mit folden थnveifungen fibd melbenben §anowirten borläufig auş ben Buđterfabriten in Dió́ßeg uno शagujombat （Tyrnau）bis Enbe §uni beraturierten $\Re o b z u 4 t e r$ unter folgenben
 Buderfabrit ober Babnitation berfelben beträgt obne Sadt per 100 ภilogramm im März $27 \cdot-$ ，im थpril $27 \cdot 20$ ，im Maai 27.40 uns im Suni 27.60 ภronen．WBeniger al\＄ 6 Mieterzentner tönnen nidit beftellt werben．Der Beriano twirb gemöbnlid in


थuf §Bunid Des アăufers tann bie Buderfabrit auci ভăde beiftellen．§n biefem \％alle ift fie jebod bereditigt，als Eadprei̊ nad iebem ミeterzentner geliferten शobzuder 2 ภronen aufzu－
rectinen．
 muß fide eine 彐efitatigung betreffeno bie शunzabl ber zu futternbent Tiere und סie biefer entiprecienden Menge $\Re \circ$ ogzuder bom Ģes meinbeamt geber \affien．＂

So lautet bie ßeroronung beß §inanzminifters．
 worben，bagegen gaben viele unferer Buđerrü̆fenprobuzenten fabon ミRelafie verfüttert und babei beobacitet，bás biefe befonder§ beim Geipannvieg eine jegr gute 28 sitłung gat． $\mathfrak{u m}$ bie abfübrenbe Wirtung ber Melafie zu befeitigen，wioto immer etwas ভdlemm． treibe（ober જ̛utterfaft）bem శutter beigegeben，ähnlid ift aumb bei
 wittidaft haben wir angefirengt arbeitenbe Dajien mit Melafie fegr raid wieber bergeftelt．
刃Bafieritofi und Saueritoff zujammengeiegt．©EB fefit ibm oaß
 im söbtelet ben ₹utterwert deß Sulerß betreffieno folgendes an：


 tworben．Rellner hat bei mit ausgermadifenen Difien angefitellten
 گ̌ett bilber．Diefem gegenüber betrug bie گettbilbung von 1 kg berbauter ভโãrte 248 g ．


 reidffer $\mathfrak{F}$ utter $z^{u}$ vergleiden．

 fiib aus 1 kg §tărfe rund 250 g 马ett．Die 耳ettbiloung nach 100 kg Maiô ift alfo io gro ，wie bie bon $81^{\circ} 00 \mathrm{~kg}$ Gtärte， ober der Stärtewert bes Maifes ift，wie man zu fagen pflegt 81 kg ．शaci obigem wäre ber Stärtewert bon 100 kg reinem Buter $18.8 \times 4=75.2 \mathrm{~kg}$ ．Radbem aber ber $\Re 0 h$ zutur im Durcilidnitt nur $94 \%$ ig ift，bätte ein Quantum bon 100 kg nur 70.7 kg §tärtewert．थuf ©rumb ber §ornbiȩberfuçe berbält
 $100: 114: 5$ ．Sei biefer शă̧rtvertbefimmung ift jeboch ber
 Wenn wir bei ber Gelbbewertung aum biefen in Betradt zieben，
 ungünfitiger．

Bei ben Sdivenen，unb bies if für uns bor allem maps gebenb，ift bies weit gũnftiger，benn in ifrem Berbauungsapparat



ऽณbwein bon ben aufgefogenen Grunbbeftanbteiten bes \％utters $20-25 \%$ megr als ber $\mathfrak{B i e b}$ ertäuer．©E马 mürbe alfo bei ibm baş ßerbắtnis von $100: 114.5$ minbeftens ebenfalle gültig fein．

Raぁ Gerlaぁ fönnen verabreidt werben auf 100 kg Sebend＝ gevimid：

$$
\begin{aligned}
& \text { beim æind } \quad 2-3 \mathrm{~kg} \\
& \text { beim } \mathfrak{B j e r} \text {. } 2-3 \text { " } \\
& \text { beim ভळwein 4-5", }
\end{aligned}
$$

 Runbjあreiben an bie Zanobirte．＂Der Robyuder ift ein für bie

 ift zu bemerten，daß das æino ungefăgr um ein Drittel meniger verwertet als $\mathfrak{B j e r b}$ und Sdwein．Sdfwere Bugpferbe tönnen mit beftem Erfolg pro \｛opf und Tag 3 kg und reidfere $\mathfrak{B r e r b e}^{11 / 2}$ biz 2 kg Buder erbalten．

Befonders gut bezafit iid bie Berabreidung
 mendig $60-100 \mathrm{~kg}$ iwneren Tieren bei 8 uder $=$ füterung pro sopf und $\mathfrak{Z a g} 60-100 \mathrm{~g}$ Sめlemm． freibe zu geben．
 nur allmãblid zu biefer ffutterung übergegangen werben unb barf nidt auker aøjt bleiben，bak wir eben in igm nur Rogleghorat verabreiden．
$\mathscr{U n}$ eimeißfreiden $\mathfrak{F u t t e r m i t t e l n , ~ w e l d h e ~ i e g ̆ t ~ i n ~} \mathfrak{B e t r a c h t}$ tommen，gaben wir befonders Blutmegl und fleijmmegl an－ $z^{3}$ ufübren．Diefe ofuttermittel baben wir in ber ভळpeinemaft und ：guct ber थderbauidule in Meoiaid bereit außprobiert und befte Exfabrungen bamit gemadt．§m bergangenen $\mathfrak{F a g r}$ baben wir
 Die groke ऽ Gat biefe ₹̛uttermittel aum eingefübrt und mit gutem Exfolg ber＝ menbet．Sie find in hervorragenbem Majee geeignet，bie Eimeips
 leiber beuer nidst befommen．Blutmegl liefert die $\mathfrak{B u b a p e f t e r}$ थlbuminfabrit（Budapesti Albumingyár Buסapeft IX．Bágófió utca 10）zum झreife bon 40 h per 100 kg ab $\mathfrak{g}$（ubapeft． $8-10 \%$ bom $\mathfrak{B l u t m e g l}$ ，bem Rogzufer beigemilidt，gibt genau fo viel ©i－ meißgehalt wie ber Mais．Fleiidmeht liefern bie Bereinigten §rafffutterfabriten थ．$=$（8）．（Egyesült Erőtakarmánygyár r．－t．
 maglenen ভpeifereften der fiädtifden ©（Bafitböje bergeftellt ift，ent
 ber hobhere $\mathfrak{F B e r t}$ des legteren erbellt．Blutmeht miro burc Trodnen
 zeugt．WBie viel bon biefen थ6fäden gegt in unjeren ভduädtereien

 Qufmerfiamfeit ber Berwaltungen unjerer moder：
 zeugung bon Blutmegt ift wenig Eofitipielig und einfact und bon
 Gaus（ebenjo bie Dorfím｜äadterei）fteigert feine ©innabmen bieburc und ber \＆andmirt befommt eines ber mertbolfiten §raftuttermittel
 Mageningalt tönnen bier auc beftens auşgenügt werben．Unjere Rüridner berwerten alle effälle ibrer 』ảmmerfalacty beitens mit ben Єøfpeinen，warum werben im grōen in ben ऽळlädtereien bei uns biefe थ6fälle nidit dem थagementoogl gerettet und zu＝ gefübrt？

Der Robzuder wirb mit diefen cimeißreiden futtermitteln gemifidt（Beigabe bon Blutmegt 8－10 \％）berabreidt．Bur $\mathfrak{R o t}$ tönnen wir ign aum mit entftaubter ভpreu mifden，boct ift bie WBrtung ratürlid biel geringer，überbieฐ̊ briuti ber 8 uder bie
 batterien entziegt．Die Denaturierung bess Buters gefdiebt in

und 1 kg ভpodiummegt gegeben werben，bas Spobium wirtt


 gyárok Ügyvezető Bizottsága ©ubapejt V．§ozieftér 2）zu bee ziehen．


 für Mais̊ Blutmegt und Robjuđter antaufer tönnen，סie æecぁmung muß bet ridtiger ©inteilung \％и unjeren ©unften au§faßen．

## Die（Entenzumt if vorteillgaft！

Bon e．$\Re$ ．
In biefem Sabre werben niat wie jonfi abertaujend＠annje
 preußen fẵt bies̊mal aus．©es if beşmegen iegt notmendig，fatt

 die Entenzuat betrieb，tann oon einem Geeminn nidt geiprodien werben．Der Bauer lãß Bアafier．Dazu tommt noø，báß bie Enten im ভommer ein＝oft anch zweimal gerupft werben．§m §erbjt fomment bie ©nten bann auf ben Martt．Da er mit Geflüget itberidmemmt ift，erzieten Die Enten，סie bei diefer $2 x t$ foulterung iowiefo nidt fett werben，nur geringe $\mathfrak{B r e i j e}$ ，bie die Fouttertoften bei weitem nidid becfen．Die （Entenzuøt ift nur barn rentabel，wenn ভळladtenten，bie naळ）
 jungen ©nten müfien unbebingt bor ber Maufer，mit 10 biz 12 2Bocjen，geidladtet werben．

Welme ©ntenforte iftzuempfegren？Bei der Enteno

 Die eine Яreuzung zwiididen ber englijiden Beting mit ber befonders fleififzarien 2ylesbury ift．Die emeritaner recdnen mit cinem Ertrag bon 140 Stüd，twobon ein Teil bereitई im 刃inter gelegt wirb．Bei mir bradte eฐ biefe æafie bon Mãrz biæ̊ Enbe §uni auf 67 Eier per Emte．Die Borzüge diefer Ententafie beftegen in bent
 Wadjsum．Sdjon nad 10 Woden ift bie ameritaniidide ßetings
 §ändlern，Яöden uim．gerne getauft．Wer neben ber fleiid． probuttion auch nod Wert auf Eierertrag regt，ber Galte bie indifac saufente，biefe Ente ift febr aniprumstoz，legt 170 ©ier und bleibt zirta 4 Jabre lebmsfăbig．Sie ift at WBinterlegerin berborrageno．Da fie eine gute ভおäolingzbertilgerin ift，bürfte fie fic zum §alten in Dbitgärten emplebjlen．

Die Borbebingungen ber Bu币t．Sur Entenzudt eignet fiid am beften ein（Grumbituid，Dbjtgarten uim．mit leidtem Boben，ber mit diaftem Rajen betbadjfen ift．Die Ente berlangt teinen befonbern Stafl．©̌z genügt ibr im Sommer und Winter ein Bretterveridlag，ber eben ben notwenbigen Sdulg gegen bie \＄3itterung bietet．Die Buattiere foll man fiim felbft beran－ zieben．Man wäblt fie auş ben §̧ungtieren，bie im थpril ober Mlai auğgeidutupft finb．Die Crpel müfien alle zwei §abre gemedjeft merben．©itindet nidat eine băufige Blutauffrijdung ftatt，io begeo nerieren bie ©nten．Bur Bucht barf man fiid nur mittelfdwere， bolftändig gefunbe und feglerfreie Tiere auşumen．Bei bem $\mathfrak{B a h}$ Der ©tallung ift，wie gefagt，ber §auptwert auf §elle unb gute Durdlüftung zu Yegen．Empfinolia find bie ©nten gegen feuds tigteit und Unreintidfteit．Da bie Ennten bie Untugent baben， bie Eier gerne $\mathrm{z}^{4}$ berlegen，io jollten bie Tiere bis morgens $10 \mathcal{U g r}^{2}$ in einem tleinen aber abgefperten थustauf bor bell Stallungen gebaften und erfit bann freigelafien werben．

Die Brut．Die Enten beginnen mit bem Brilten foon
 Eiern zufammen，io feß̧t man bie ©̧lucte．Die Bruteier bürfen niadt älter als 14 Tage merben．थuç müfien bie Eier fortiert werben．Bur ßebruitung eignen fich meber bie befonder§ grogen noç bie $\mathfrak{a} \mathscr{Z}_{\mathfrak{z}}$ fleinen．Die Eier müffen barum auģgemuftert werben．Die थufzuct ber §ungtiere fann entweber burcd © ঙlutien


 in bem fie zwei bis orei 230 oden bleiben．

Die शufzuct ber ©nten．Um 28．Doer 29．Tage ent＝
 bleiben bie アưiten unter ber ©flute．In ben erften 48 ভtunben brauden fie teine 刃abrung，ba fie nocf von bem §eft bes Dotter＝
 §ur 2 2ärme braucjen fie，bie fie unter ber ©flutie auth finben． Das erite Futter beitegt aus geriebenem，bartgetocitem ©it，ber－ mengt mit ber ooppelten Mrenge aufgequelltem 刃peidfrot．Seuer．
 Sanbleute geben eingerweidite Semmeln mit etwas ©̧erfenidgrot und zertleinertem Griünfutter，am Jeften Brennefieln．Diefeß̉ $\mathfrak{F} u$ tter gibt man fecbş Tage lang．彐on nun $\mathfrak{a b}$ tann man bas foutter
 an Stelle des §uidenfutter§ gibt man gefocite und zerorüdte §ar＝ toffeln．Die Enten lieben Gerunfutter über alfegs．Darum follte
 zugefegt werben．Befonbers gerne frefifen 10 Tage alte §üden
 mū́s täglid feçşmal gefüttert werben，bis zur 6．शुode viermar， bon oa ab oreimal．CEz bari nur fobiel 马̛utter gegeben werben， aļ̧ bie Enten innergalb einer balben Stunbe freffien．§n ber



 Teil ber Gefamtnabrung ausimaden．§m atbrigen füttert man
 toble． $\mathfrak{u}_{\mathrm{m}}$ bie Berbauung anzuregen，gebört unter baß 马ुutter ай ভant und §ies und viel §leie．Dazmifiden gebe man §alm＝ ferntuçens，Sojabobnens und Eronußtucdenmegt．Diefe Megle ${ }^{\text {Wenben Dem }}$ geroögnliden $\mathfrak{F u t t e r}$ beigemengt．Durd einen iold 5 ăufigen

 und biel ©ruiunfutter beigemengt merben．Befonbers Robwenzagn， Salat，Brennefieln，Graßß，Mrangold，Soght und ఇübenblätter fino Delitateffien．Magers，Butter＝uno Didmild wirb ebenfall gerne
 bie Entden obne æafier zum Saufen fein．Die Trintge．
 bineinftecten tönnen．Das ift nötig，Damit fith bie Enten Rugen

 men if ignen eger nadteilig als vorteilyaft，ba fie baburd abs negmen mürben．

Sollen die Tiere geidalactet merben，to betommen fie in oen legten 24 Stunben tein శutter，fonbern nur Txintwafier， bamit bie Gebärme reer finb．Beim（Einfangen und S円labten fei man borfictig，bamit teine blutunterfaufene §tellen entjetegen． Die §ebern finden at̊ Daunen Bervenoung．Da§ Rupfer muß ieboc io lange erforgen，al̊ bie Tiere noci warm finb．शach ber
 bann ibre ganze §Rabrung für bie Billoung neuer febern．Sie nebmen inforgedefiien ab unb bon einem ॠeinertrag tamn niضt megry die Rebe fein．Die Enten müfien Darum bor ber Maujer，etwa im


## Der Budhtitehmarkt in Atediafd．


थm 20．Mărz，bem f（山）on bor mefreven Jafren feftgefeģten

 auf bem Martiplag uno tüdtiger ॠegen．Den idmeren Seiten， bie wir burdfleben，Redinung tragend，waren von feiten bes

 reiden छseloprảmien abgefagt worben．Die fonfit ziemliwh auß̧gies bige §etlame für ben Mratt in beutiden und ungariiden Beitungen von feiten ber Stabt war geuer aum fait ganz auggeblieben．

थ（I）סiefe ungürfitigen ©inflüfie famen im jefr geringen
 8 马uătpferbe， 2 Büffelftiere und 4 Baagener ©ber und 1 Buctifau zu feben．
 tgater $\Re a f i e$ an， $\mathfrak{F}$ inzgauer $\mathfrak{B l u t}$ war gar niあt megr zu beobadten． Mit थus̊agme bon 9 Яüfen uno §uftälbern twacen nur Simmen＝
 थiter bon 6－14 Monaten waten weitaus in ber Meegraagl．

Die §altung ber थusffellungătiere war faft burabmeg fehr gut．®räftiger \＆noぁenbau，gutgeftelte Beine，geraber breiter

 waren fait burcmweg zu finden．Die Farbe mechfelte zwiidien femmelgelb und lidt，bie hellen 马arben waren iebow borgerridend． Betiber war aud beure bei einigen twenigen Stieren eine mangels Gafte $\mathfrak{B e}$ emegung als folge bes vielen im Stalfitefens bemertbar． Diefer übelftand tann，wenn er gotllob aum immer feltener wirb，nidit idari genug getabelt werben． 230 man nur füttert und nidit genug betoegt，ba werben bebauerns̊berte §rüppel erzogen，welde，io lange fie fteben，nod verbăltniåmäßig gut ausificuuen，fobalo fie fid aber bevegen，einen tlägliden ©inorud maden．Meeiftens find ©tiere mit wenig Betwegung auळ mutwillig， werben babei Yeidy fitorriifa und fangen an zu ftopen．Stalfitiere Gaben faft immer aum zu lange §lauen uno orefen inforgeoefien
 unt saußpuken ift beim Stiertalo unt Stier ebenio widtig wie bie vernünftige §ufpflege beim 尹oblen．Seiber haben aber biefür unfere Büあter now immer teinen Sinn und überfeben e\＄ats §teinigteit．$\ddagger \mathrm{m}$ Sommer gebjört baş Stiertalb auf eine möglidfit

 Ơuttergolen im 2binter bas Salb kinter ben Dajienwagen ange＝ Gängt，if ess einmal 14 Mronate alt getoefen，tommt ess neben
 ber Stier auci im æinter genügeno Bemegung umb bleibt fromm und gefügig．

 Diefe ভtiere ftammten faft auşidlieflich bon ben regten §mporten
 Yeiber infolge beş §riegeş vorläufig eingegangen ift，tann für biefe โiere aud ber entipredenbe Beifturg Wir Gaben auct jeģt trogs bess grofen Mangels an Sraftiutter


 in biefem Blatte in wenig idmeideltafter $\mathfrak{Y}$ rt unjer $\Im$ mport beurteilt，bie Gogen झreife für bie beitein＂Mrabamen＂（auछ ber
 wifte fiid in ber tommenben（1申peren Beit（תrieggahnung）bitter
 2Bir haben bie 1．§mportrate und bie zugefobrigen Binfen im Dezember 1914 trog Srieg afle pünttlíi begaglen tönnen und werben bie 1915 er und 1916 er Rate bant den geftiegenen $\mathfrak{B i e f}$ ． preifen und ber grudtbarteit ber gefauften \＆übe no由 vier Yeiøter
zajłen tönnen，ber fitiidqpreiz tommt Geute unferem feinerzeitigen
 tönnen－mit dem Beffern find wir aber zufriebener und mollen aud treitergin trog Srieg vertrauenspoll in bie Butunft blifen．

ภüufer auf ©tiere waren genügeno vorbanben，leiber tonnte baş थngebot ber geftellten शachfrage aum 耳euer nidt genügen， befonbers bie fertigen iprungiăkigen ©tiere betreffend．थum beuer Gaben viefe unferer ©tierzuíbter ibre iprungfäbigen Stiere bor bem Martt an bie WBirtíaftsinfpettorate verfauft．Die Bertäufer waren ogne ßief am Martt und haben ihre §andlung lebjaft
 ziefen toir gieraus alle bie Regre，dap Budtitiere am beften am Buctviegmartt vertauft merben tönnen．Die そus̆maht ber ভtiere ift am Mrarlt gelegentlid ber 2 Uu§fellung und $\mathfrak{\text { Brämiierung immer }}$ am Leidteften uno săufer und $\mathfrak{B e r t a n f e r}$ fommen am beften auf igre Reçnung．Beadten wir bieş，bann wiro unfer Budtviegmartt zu bem，was er fein folk，zu einem mirfliden Mrartt und nidt
 Geuriger Suめtbiegmartt ein gut Stüd mitgebolfen，was wir bes jonbers Gerborgeben roolen．

刃idet unbeadtet wollen wir hier laffen，baǵ fith ber Stier＝ zmildenbanbel aum bei uns bereits bemertbar madt．©in ©tier＝ bänoler hat 4 ভtierfăber auf Speturation zu guten ßreifen bier eingefauft．Ex ftellt bem ßäufer 8－10 Stiere bor $\mathfrak{Z u g e n ~ u n d ~}$ erreidf $\mathfrak{B o r t e i l e}$ im tleinen，bie wir burch bie थu§fellung im groken anftreben．Das beffiere छseidaft madit ber 乌ändter，too Dod ber Bübter ben Æabm abbeben follte．Dies niro bei ung anberg und befifer werben，wenn bas 刃ixtithaftsinipettorat，bie
 Banbwirtifaftsverein §and in §ano arbeiten und 2 ngebot und Sadfrage mit थufmertiamteit beobaciten und leiten．©es foll niat unerwãhnt bleiben，bás mir biefe gemeinfame थrbeit jímonge
 genommen haben，Yeiber hat ber §rieg heuer ein einträdtige ${ }^{\text {g }}$ Bujammengeben Der orei angefuthrten §attoren vereitelt．${ }_{23 i r}$ müfien aber biefes 8 ujammenmirten bei शuళbitbung unfere§ Budftbiegmarttes für alle Butunft ats oberfien Grrumbjag fefithaften．

Die Breife，twelde für Budftitiere gezagit murben，waren entípreçeno den jeşt ungeroögntich gogen ঞiefpreifen gut．Das̊
 zwifक्त $1000-1500 \mathrm{~K}$ ．
 blieben unverfauft，folle ein ober ber anbere geneigte gefer $\mathfrak{F}^{\text {nt }}$ terefie für biefe æiere gaben，bin id gerne bereit bie nötigen

©Semeinbeämtern，melde bor bem Stierfauf ftegen，wollen wir

 bie grojen（Güter $\quad$ zu fagren，um Stiere unter bebeutenben gofiten
 nügeno Simmentyater डtiere．Die $\mathfrak{B i e f b e r t a u f s b e r m i t t l u n g ~ b e s ~}$


 bermittelt．

## Bur heurigen Đeromofpora－nud Altbltau－ bekämpfutg．

Bon Jobann $\Re$ ifyrig jun．，乌eibendorf．
 סaß́，wenn wir ben §amen §eronoipora nur நören，e§ uns talt über ben æüden tảuft．Эa，bie ßeronoppora gat uns in ben Iegten Sabren，wie faft jeber auch felbft erfabren baben oürite，
 in unjeren WBeingărten angeridftet．Bu biefem von ber $\mathfrak{B e r o n o j p o r a ~}$

[^0]gemadten Swaben gat num in ben reģten Sagren in vielen
 Geipt ez mit Æeat，alle ॠegeln ber §unft anfubenben，um einer guten Extrag unferer æBeingărten zu ficidern．

 Beftảubungsputber fübrt，getefer．Diefes Wulver murbe foroofl zur Betämpfung des̊ Mrefitaueş，als̊ auca der ßeronoppora emiv
 im tleinen aus uno ba es mir gelang，einen Erfolg zu exzietent io berfuøten wir im vorigen §abre ifon mefrere $\mathfrak{F s e n b a u t h ~}$
 wieber uno jo Gaben wir berauzbetommen，baß eæ gauptäaflid bei den §rauben nidft nur gegen ben Megitau，fonbern aud gegen die ßeronofpora wirtt．

थuş meinem ßerjuøe möøte i申 nun Folgenbes zur ßerv noipora und Megitaubetämpiung anraten：

1．Snapp bor ber Btiute ber Trauben und bor bem erffel
 ftäuben buraxzufïqren．

2．Mitte biă gegen ©Enbe Эuni wäre baş erite Eprizen mil unferer \＆upfertaftiojung $(1 \%)$ borzunegmen und nad etwa 10 bil 12 Tagen bas zweite Beftäuben．

3．©̈lei凶 nad Mritte $\mathfrak{J u l i}$ tăme bas zweite ভprizen $(11 / 9 \%$ und gegen ©nbe đuli baş britte Bejtäuben．

4．Witte थuguft wäre baß britte ভprigen $\left(1^{1} / 3\right)$ mit $B$ Bal

 ber थrbeit borgenomment werben．Beftüubt wirb morgens，well $\mathfrak{B l a ̆ t t e r , ~ T r i e b e ~ u n d ~ T r a u b e n ~ b o m ~ T a u ~ f e u b t ~ f i n d , ~ o b e r ~ a u d ~}$

 gebradt．©s tönnen fid einen folden mefrere $\Re_{B e i n b a u e r n ~ g e m e i f ~}^{\text {g }}$
 Leiḑte und tann gerabe beuer，too eß̧ an mänuliden §erfont mangeln mirb，auch bon grauen mit Reidकtigteit burdgefiith merben．शocぁ zu bemerten wäre，bá̄ bei ber Beftüubung gut geg bie Trauben gebalten wiro，bamit ber ভtaub auch zu ben ভtieldo ber Trauben tommt．

 $3^{3}$ betommen und toftet 1 kg etwa 52 h ．Der Bebarf 1000 St．Reben bei Dreimaligem Beftäuben if etwa $8-10 \mathrm{~kg}$

Siebe æseinbauern，viele werben nun，wemu fie meinen थufiol gelefen Gaben，benten：©irabe iegt，wo wir fo wenige थrbeiter gabe


§d glaube，wir wenige，die wir babeim finb，follen all
 $z^{3}$ tun uno folte es gleid megr fein，als bişber；wir wert unjerer शrbeit，Mübe uno unjeres S＇diveifes bergefien unb nädfiten §erbft fito foin und uns mit unferen Sieben im getb die fo chott milf，bis babin nady §auje fommen werben，freull wenn unfere auf bem ©bebiet ber Betämpiung ber §eronoipo


थlio，wenn bie Beit tommen wirb，liebe Weinbauern $^{2}$

 fingen．

## Reitratub fiur die Durdffithrutg Der frubjaflu arbeiten．

## Dr．M．Step $\mathfrak{M} \boldsymbol{n} i$ ，Marienburg．

Rod if baş Enbe besి Iriegeş gar niabt abzufeben．
 fonbern in நobem Maje auct bon ber Reiftungsfăbigteit Sanbmirticajaft ab．
 Robiftoffe，bie wir zur Exnãhrung und 刃effeibung brauden，fie ímafft unถ̆ bie widtigiten und unentbebrlidften 及ebens̊mittel．
Na Da bie Einfugr bon Yanobiettidaftlichen Erzeugniffien aus Dem そustand faft böllig unterbunben ift，find wir ganz auf die vorbandenen $\mathfrak{B o r r a ̈ t e ~ u n o ~ a u f ~ b i e ~ © r z e u g u n g ~ b u r c ~ b i e ~ e i n g e i m i l i d e ~}$ §anbwirtídaft angewiefen．

Die gefamte Beboblterung muß mit ben ieģt borbanbenen \＆ebenşmitteln io \｛pariam，wie nur irgenbpie möglid umgefen， bamit wir möglidffit biel babon für bie 彐erpflegung unjereş 乌eeres exib̈brigen．थuci bas tü̈dtigite §eer tann fonft gezwungen werben， einen verfrübten，ungünfigen ober gar idimpflicien forieben zu ¢由lit nidit in ber \＆age ift，feine errungenen ©erforge bis zum enbgüttigen Siege auşunnügen．Darum follen wir mit סen Rebens̊mitteln fehr iparjam fein und uns bor allem in ber Berwenbung von Brot＝ getreibe und MRefl bie allergrößte Ceinidyräntung auferlegen．

Trok ber außerorbentlíd yoben frubtpreife wiro now febr viel $\mathbb{Z B}_{3}$ izen berbraudt．Sotange wir in folden Mengen Mei ${ }^{\text {B }}$ ． gebăd berzefren，wie es vor alkem in ben ভtãoten，aber aud auf dem ßanbe now geidiegt，bürfen wir uns nidft einbilben in





Der थufruf Des Mrebaider ebang．Frauenbereines berbient anerlennend herborgefoben zu werben，weil er unfere $\oint$ bus $\$$ rauen in beferzigens̊perter $\mathfrak{B e i f e}$ auf bie $\mathfrak{B r o t}$ ，und תodmegfl \｛parenbe Berwenobarteit von Mais und Rartoffeln binmeif．
 \｛amteit mit ©etreibemefil bei allen छeergenfeiten gegenfeitig zu überbieten．

Sollt unfer ©aumen biel vermöbnter，unfere $\mathfrak{W a u s f r a u e n}$ im Soden weniger gefididtt oder weniger jelffito unt patriotiif）fein ？

Bu §aufe folien wir jegt gauptāablidy forme 刃abrungsmittel berwenben，bie fíd，zur ßerpflegung be§ §eeres̊ im 尹elbe weniger gut ober gar nidit eignen．
 Eridmininglide gönnen uno baburc unjeren Solbaten bas unents beforlide $\mathfrak{B r o t}$ idmälern oder entziefen．Sie Ieiften jeģt für un§ obas ভdmperfte，für fie foll uns jegt aucぁ tein Dpfer zu grog fein， am allervenigiten bie Gsenügjamteit uno ©parjamteit，Die für jeben eingeln bon uns in biefer teuren Seit nur febir heitfam
fein tann．
 иniere ภräfte aufzubieten，um in bernäぁften 氏rnte mögliథift grofe Mengen von §ebensmittelnzuerzeugen．

Die tommende Ernte ift für bie gefamte Beboblferung und inşbefonbere für bie weitere §riegführung von ungebeurer Wisidids $^{\text {tigteit．}}$ ．

Die \＆anbmirtichaft tann beşgalb in einem §rieg，wie ber
 Sandmirte betraゅtet merben．Bur Sifierung bes beborftefenben

 treibung ber lanbmixtidaftlididen $\mathfrak{Q r b e i t e n ~ z u r ~} \mathfrak{Z u f g a b e}$ gemandt wirb．

Bur Drganifierung ber lanowirticifaftliden थr beiten find in jeber © Semeinbe auf 2 norbnung unjeres §anbwirtifdaftsminifter§ laut Erláa 3．2800／1915 Iandwirtidaftlide थnbau， tommifiionen ing Seben gerufen worben，in benen fiich auser
 Die（Jeiftliden uno Sebrer mit igrem bođen Einfluß auf bie ße－ bölferung beteiligen follen．
 Berufspflidt für bie ऽ由affurg bon Qebenşmitteln für §eer uno
 für bie roeitere 』riegführung biš zum enogültigen Siege zu bieten．

 Snterefic jedes einzelnen \＆andwirten，afle $\Omega$ rafte branzufegen und alle erbentliden Mittel anzumenden，
 benn oie Ianowittidaftliden ほrzeugnifife merben fehr wahrideinlid

 mitteln verzegrt und burcm ben Яrieg aum fefr biel bernidtet miro．

थuछ ber näcfiten Ernte müfien überbies auळぁ bie ॠeferbe＝ beftänbe bes ईeeres uipo wieber beifafft merben．
 fündigen wir ni屯t nur an unjerem ßaterlanbe，ionbern maøぁen
 als in friebenşzeiten．
 wirte notwendig zwinger，mit tlarem Blict und größter Tattfaft an unjere $\mathfrak{U r b e i t e n t ~ z u ~ g e f e n , ~ i f t ~ e s ~ a n g e z e i g t , ~ u n j e r e ~ B a n d m i r t e ~}$


 lidjen જfibler entzogen find．

I．Der oberfte G̛runblag beipt jegt：Rein Flediden ßand barf geuer unbebaut bleiben；benn nur wenn wir alle


 unferem Siege burcjzubalten．

Die Regierung Gat bie Begörben beauftragt，mit ganz bee ionberem $\mathfrak{N a \omega b r u đ ̃ ~ a u f ~ b i e ~ E E i n g a l t u n g ~ b i e f e r ~ f o r b e r u n g ~ z u ~ a c h t e n . ~}$ Wenn jemano burcaus niat in ber ఇage ift，feine 耳eiber felfit

 §aut ©゙efegartitel 50／1914 fino bie Begörben நiezu mit weit－
 ausgefitattet．
 pädters fifi bie geltor felfft anzubauen ober anbauen zu rafien， weil ber bura bie Bebobrben angeorbnete Unbau weber billiger $^{2}$ now beffer fein mirb，als menn ibn jeber feelbjt burwführt doer einer beftimmten ßerion anbertraut．

II．æo nidit genügenbe ©fefpanne zur felobe ftelfung vorbanden find，follen in erfter Rinie bie Berwanden，und bann bie guten Freunde und
 now am beften beväyrt；boffentliad wiro bor allem bas Ber＝ manbtenblut auc in biefen शRoten feine burcm bie शiatur ges ínaffene 3 ujammengefobrigteit niad berleugnen．

III． $\mathfrak{u m}$ bie feglenden 3 ugtiere，bie iegt aud täuflid nur fegr idmer zu bef由affen find，zu er＝ gănzen，forfen möglidft balo bie ftärteren sü̆ge

 Baar，wenn man bavor gemöbnte Bugtiere anfpannt．§iezu foll man bifienigen Tage bervenben，an benen man wegen शafie auf Dem 耳elbe nidt arbeiten fann ober teine bringenden Bugtier＝
 redtzeitig zum Buge gervobnen，bamit wir fie fi申on bei ber §elobeftelung für leidtere 2 Irbeiten ober zur $\mathfrak{B e r f t a ̈ r t u n g ~ b e r ~ b o r = ~}$ hanbenen Bugtiere，befonbers̊ aber bei ber छetreibeo und gad－ frumternte auşgiebig benüzen tönnen．Die Milidfleifung ber quibe gegt bei mäßiger थnftrengung an ben $\mathscr{U}$ rbeitştagen nur um ein Sedftel zuruid．Diez̉ ift beridminbeno menig gegenüber ben 2Bert ber geeteifteten Yrbeit beim थnbau uno bei ber Ernte，
 megen ben hogen ofrumipreifen febr gut begablt machen．
 wir，fobalo fie genügend abgetrodnet find，fofort pflügen，und zwar nur io fla由，daf bie Stoppeln，『flanzenrüuftände ober ber Dünger gerabe nomzu＊
gededt merben，und folfen bas frifwgepflügte Rand mit Égge und Walze unmittelbar nad bem Fflügen， fo bald es nur gebt，gleid faatfertig maden．

 tief，fo bringt man bie feubte，Ilebrige，unzerjegte Erbe Ђerauf， die an ber meift überaus trodenen Orübjabre̊luft febr rajch zu feflen Schotten ober harten §rümeln und §ruften er弓ärtet．Das̉ flacge $\mathfrak{F}$ lügen im Forübjabr ift nidt nur für bie rafdere，Yeidtere und beffere §erriळtung bess ßodens zur Saat vorteilyafter，fonbern

 bejonbers in biefer \＆rieggzeit niemand fo töriat fein，ein im §erbft gepfliggteß \＆and im Fruäfjabr noळmats zu pflïgen，benn baburch mürbe man bie gute Strultur und ben ©atezuftand bes im ईerbjt gepflügten Bobens böllig verberben．

V．Die normal ober imbach entmidielte $\mathfrak{W i n t e r}=$ fruct mut im ofrüfiafr，fobald bas \＆and ober． flämlid abgetrodnet ift，mit ber glatten Walze ein．bis zweimal f（w）wermalztwerben．

Daburd wird ber aufgefrorene，Iofe，riffige $\mathfrak{B o b e n}$ an bie
 Bflänzぁen \＃önnen fich fräftiger ernäbren und viel rajळer und ftärler beftoden．
 muß סie $\mathfrak{B i n t e r f r u m b t ~ z u r ~ B e r t i l g u n g ~ D e ß ~ j u n g e n ~ U n t r a u t e ß ~ u n d ~}$ zur Berbinberung ber Rruftenbildung geeggt werben，und ztwar
 bas Eggen fogar empfindlia ift．

Nur menn bie 刃interfrudt im §rügjabr ou utppig ftegt und Sagern zu befürdeten ift，wirb fie zuerfit i山arfzägnig geeggt und erfi fpäter getalzt．Da wir ظeuer niळf alfzu biel Winter＝ frumt im Feeloe baben und jebr biel Brotgeireibe benötigen，סürfen bieje einfaden，aber überaus midtigen sflegearbeiten zur Sidjerung





 bie Miăujegefahr bann，menn fie idon im grübiahr beginnt．Eine
 jegr viel empfindlider treffen，als fonft．Darum müffen mir bie
 verbecten． $\mathfrak{U} \mathrm{m}$ beften betảmpt man fie in ber $\mathfrak{B i n t e r f r u c h t ~ n a d ) ~}$ Dem Walzen，im Rice uno auf 刃iefen naळぁ bem Eggen im
 balo barauf alfe betoognten \＆öder leidt zu erfennen find．

VII．Das Saatgut folfenmixuns mbgglimft felbft beforgen，weil eg fonft auf unfere soften oon ben landwirtifaftlicen $\mathfrak{A n b a u t o m m i f f i o n e n ~ b e f d a f f t ~}$ mirb．

Daş סurd bie $\mathfrak{A n b a u t o m m i f f i o n e n ~ r e q u i r i e r t e ~ S a a t g u t ~ w i r b ~}$ in ben meiften făluen niat beffer fein ober bejüglia ber Sprte beffer für unjeren grund paffen，alz wenn mir uns felbft aus einer zuberläfigen $B$ Bezugęquelle geeigneteß Saatgut bejorgen．

VIII．Für bie 民usfaatzeiten ber Sommerfrübte gelten folgenbe Fegein：סie frübefte $\mathcal{H} u$ jaat verlangt ber Sommer： weizen，bie थderbobne und Erbje，סann ber §afer und nadjger bie Gerfte，ber Rottlee tann auch gleidzeitig mit ©erjite ober §afer gejăt werben；etwas jpäter folgen bie 尺artoffeln，bie 丹üben und SRöbren，ber Mais und die Wirje．

IX．Die ひusiaatmengen folfen mir beuer beim Betreibe um 10－15 Brozent niebriger bemeffen， einesteils um orumt zu fparen，andernteilsum bem \＆agern bes © etreibes borzubeugen，weil mir Geuer aug Mangel an Mảbern und áberbaupt an थrbeitern biel mebr gezwungen finb，bie Ernte mit grafiminen borzuneymen．

Sim allgemeinen jät man bei uns nod viel zu bidy unl Gat bavon mejr शadyteile als Borteile．

Die Beftođungsfägigteit bes ©etreioes mirb faft gar nid
 Der Ertrag ift meift geringer，zumal meil bas didg gefäte（setreil biel eber lagert．

Se beffer ber Boben hergeri凶tet und je beffer unjer Saatgly ifi，defto bummer tönen wir iäen und an Saatgut iparen．

Dasి Sortieren und Sieben bem Saatgutes burd winblegt Bentrifuge，Trieur ober burd Werfen ift aum megen ber grobel Rnappheit an Rraftfutter Geuer bejonders ratiant ；wir törnen of
 futter refrenubgringend bermerten．
 gebaut merben，bie wix als menfळlide sabrung
 benenmiriestim 尺riegebefondersbiel notig habert

 uns am rajdefien ©etreibeforner，bie wir zur Broterzeugung vep menden tönten．Bom §afer find fegr groke Mengen zur §eere verpflegung notmendig．Auf bie Berteilung ber Grntearbeite müfien wir beim $\mathcal{U n b a u}^{\text {aud }}$ febr açten．

XI．Den 乌adfruळtbau und ofutterbau wirl man beuer im allgemeinen zugunften ber \＆örner

 gaben．

थber überall ba，too bie erforberliaen Bugtiere borbanben find und bie nötigen $\mathfrak{A r b e i t e r ~ b e i d a f f t ~ m e r b e n ~ t o ̈ n n e n , ~ f o l l ~ m a l ~}$
 in vielen Wirtidaften geidiebt，benen es an Bugbieh und Zrbeiter ober an ber gewognten £eitung fegit．Darum follten gerabe bil Wirtichaften，Die über 8 ugbieh und $\mathfrak{A r b e i t e r}$ verfügen，ben vor
 ber Mangel an biejen nidt zu gron wirb．

Dieß gilt aud für ben Buåerrübenbau，mit bem beuer viell
 थuฐfubr niめt möglich ift，noळ für ein ganzes J̌abr．Troß̧ber fteigen bie Bữerpreife fortwäbreno und notieren für neue $\mathfrak{B a r l}$ Roநzucter 33.50 K थuffig \＆andung iplak．

Laut unferem neuen Bertrag mit ber Brembörfer Bute fabrif erbalten bie Burzen\｛änber शübenproouzenten auf ben bis
 bon 30 h ；bie Buđerprãmie beginnt beuer bafür zwar erft bel
 aber für bie erfte und zreite §rone ie 9 h ，für alle weiterent 7 h ．Demnad wutrben wir bei gleidfleibenbem 8uderpreis voll 33.50 K über 3.30 K für bie Buferrübe erbalten．Sun ift bes Buđerpreisి aber trok beฐి थuæfuநrberboteฐి noळ immer im ©teigel begriffen．

Ein berartiger ßreis mixb bie Ronlurrenz mit ben Getreibe＂ preifen ber neuen Grnte mabridueinliah gut aufnegmen fönnen， Die（betreibepreife im gerbft in bem Maße finfen，als jeģt mebl （betreibe angebaut mirb und bie Cernte gut auछfällt．
 im Frügiagr wiebergolt fraftig geeggt werberly bamit mir barauf reat biel futter erzeugen ull bie $\mathcal{U}$ đ̈erlänber für ben $\mathfrak{U}$ nbau oon Brotgetreibl vermenden tonnen．
 egge febr gut，weil fie oie Wiejennarbe febr gut burdlifite थußerbem ift bölligeß ©benen ber Maulmurfigaufen mit be
 mäber Leidter arbeiten fỏnnen．

 jebem Scanitt．

XIII．थn \＆unftounger folfen wir geuer nid
fparen，bent er wird fid beuer fegr gut bezagit maden，weil feine झreife bei meitem nidt in bem Mafegeftegen find als bie झreife futr bie Ferb． frü f te．

XIV．ひ̈ber bie $\mathfrak{A}$ rbeiter，melde 尺riegsutnter ftügugen erbalten，folfen genaue $\mathfrak{A}$ rbeitgnad＝ weife gefügrtund oie vorbandenen $\mathfrak{U}$ rbeiter gleid $=$ mảßig auf bie einzelnen Wirtfめaften berteilt merben．
\＆aut MXinifterialberorbnung mup ben nadläfigen Qurbeitern biefe 今rieggiunterftüzung fofort entzogen merden．

Bur Sicherung ber Jelbarbeiten werben ben obemeinden ie

 geftelft，Damit סer Zrbeitermarft für bie mittleren und teinen Wirtfcaften entlaftet wirb．

XV．Durd bie landmirtfめaftlice ※nbautom．
 8ugtieren und für zagelogn＝und attorblognar beiten feftgefeßt merden，für melde bie bebörblide （8）enebmigungzu ermirfen ift．

 aufben Mangelan 彐rbeiternin jeder $\mathfrak{B}$ eifegefördert werden．

Redtzeitige Beftelfung ber MRajdinen und Criabsteile ift Geuer mit Rüdifict auf bie famierigen Trangిportveryătnifie febr geboten．

थlle ©eräte unb Maidinen müfien ifon lange bor igrem （Sebrauch nadgejeben und in Dronung gebracat merben．

Ganz beionoerz gilt dieß von סen tomplizierten Erntemaldinen； für biefe müffen wir uns aud bie erforberliden siaterialien namentliぁ Sぁmieröl，ঞejerbeteile unठ Bindegarn bejぁaffen．

 in igree §anobabung recbizeitig unterweifen laffen．

## Das Aloratorium wird beenidgt．

（Ein MRabnvort an bie ভdurbner．）
Soeben if bie fecdite Mioratorium－Berorbnung ber Megierung
 1915，alfo um brei Mponate，nod einmal berlängert worben ift； aber סie forberungen，bie nawber，vom 1．彐uguft 1915 weiter， fallig werben，die werben ichon fofort tlagbar fein．Seitbitver， itänblidy werben bezüglicぁ ber §めulben，bie zwifden bem 1．शuguft 1914 und bem 1．थuguft 1915 zu zablen gelvefen wăren，audg meiterbin die Teilzaglungen zu Leiften fein，bie die Regierung fefts gefegt tat，uno biefe Teil $f_{\text {ablungen merben naturrlid aul }}$ über Den
 §oft alle Gelbforberungen fallen nãmlid unter fordde Teit＝
 nod immer die MReinung berbreitet ift，Da今 wegen beछs 刃rieges Sめulben nidकt bezaflt werben müßten．Diies fühtt jegtt zu bieten uns nobtigen §lagen uno §fänbungen，weil die Seute nidt glauben woMen， baj̧ bas Bablen＝miffien geute ifon die Regel it，uno bie శriito erftredung nur megr bie थusnagme．

Binjen müfien unbebingt begliden merben．Bon Baren－ Sbulber müfien bon Ditober heriwärto monatlici $10 \%$ ，von §onorar－und ßerfiderungziduulben zweimonatliç $25 \%$ erlegt

 bie Æeldoforberungen，bie mit bem familiens und Crbbredt，mit einer छefefllidaft ober mit gemeinjamem ©igentum zufamment Hảngen，fino bom Juni 1915 an in ber §öbe bon $1 / 4$ tlagbar．

Die शPectiel fino in brei Gruppen eingeteilt．Die vor bem Srieg uno păhrent beg Rrieges bi̊ 30．September 1914 fălig getrefenen wsectiel bitben bie erfte ©ruppe．Diefe muften im


3ablenben Sinfen mit $10 \%$ Sapital3tilgung herbalten．Die zweite $10 \%$ Rate mú im Mai 1915 nadgebolt werben．Die z we eite （夭）ruppe bon 刃edifeln find bie im Dittober und Movember 1914
 1915 bie erften $10 \%$ erfattet werben．Die zweiten $10 \%$ find im J̛uni 1915 zu begleiden．Die oritte © $\mathfrak{c} u$ ppe fino bie für Den Dezember 1914 und Ganuar 1915 auşgeftelt gemefenen，bor Dem 1．Euguit 1914 batierten 28 ecafel（Die feitber batierten fä $m$ to
 torium）；ie 10\％finto im Mărz und im Suli 1915 zu entridten．

I由 bitte alfo alle beteiligten Refer jegramt zu geben，benm bie Beftimmungen find fegr berwidelt．

Dr．G．G．

## 期litteilutgen．

## abgabe vou Getreibemähmaíbiuen．

Die Dberverwaltung beş Siebenb．5i．Qanbwirticaaftsvereines
 ठаங̄ über थnoronung Deş थderbauminifteriums 15 Getreibemăh： maldinen mit थblagevorridtung，bie bem MRinifterium geb̉̉ren
 Barzablung bon 200 \＆ronen vertauft werben．Sie werben in erfiter शeibe an Gemofieniciaften uno DrtBbereine，Dann an fleinere £anowirte unt in oritter §eige an mittlere £anowirte abgegeben， mit ber Bebingung，bá bie Malidinen nidit weiter vertauft merben bürfen．Fouir bie MRajdinen übernimmt bas थderbau－ minifterium teine §afturg．§ierauf werben bie Drtsbereine und Mitglieber des Sanowirticiaftisbercines aufmertiam gemadit mit bem §emerten，bás §aufluftige fin birett an bie Direttion ber Geffütomixtififaft wenben mögen．

## Saatgutbeidaffung．


 Sager bie aften §reeife nidit einbalten tönnen，of alles teurer ge－ morben ift．

## 

## Dit ©eurfanbugen far beu fritjabteanban．

Die in थuşiidt genommene Beurlaubung bon Mannidaften
 Znfang M彐ärz berrídenbe winterlide ほBitterung auf ungemifie Beit
 hat，wurbe angeorbnet，bás bie mifitärití币en Sommanben mit ben $\mathfrak{B i z e g e f p a ̈ n e n ~ D e r ~ R o m i t a t e ~ e i n v e r n e b m l i d ~ f e f t z u i t e l l e n ~ b a b e n , ~ v o n ~}$ weldger Beit angefangen bie aus ber betreffenben ©iegend ftammenbe Mannímaft zu beurlauben fei；bie ßizegeipäne ber §omitate aber wurben angerviefen，fidid mit Den auf ibrem Gebiete befinoliden
 Boríilage mit Berüdfidtigung ber bon ben leggteren geäuserten 2Bünide zu erftatten．Ruf folde Qrt wirb ess am beiten erreidibar

 genben beurlaubt werben．Der Beginn ber Beurlaubung wirb auf bem


## शusjablung ber Sanfpreife füt bie requiriecteu Gefpaunc．）

 Gemeinber und Dberfuthfridterǎmter angeviefen，bort，wo bie



## Gallappel nub Gerberlobe gefunt．

WBer Gallapper und Berberlobe zu vertaufen bat，wenbe ficm an die 尹̌irma：„Mezőgazdasági forgalmi és értékesítő vállalat＂${ }^{4}$ Bubapeft，ひ̂uburfraje 55.

## dinterhaltendes uno delehrentes．

（Etwas fiir fier und（bemiit．

 Biza zum Biele burchgebrungen， Muf ex，bange Seele，fein！

## Dferu 1915.

$\mathfrak{U n j e r ~}^{\text {§err und }}$ §eiland bat feinen §̛ungern mehr atz einmal vertünbet，bā́ er leiben und fterben müfie und bann auferitefen werbe．Sie baben aber bie $\$_{30 r t e}$ bom Reiben und Sterben nidt gern gebört．Das einemal tritt ßetrus bor 马efus Gin und will ifm den beborftefenben ßafiionsweg auşreben．Da fiegt ign ber
 Borte：§ebe did weg bon mir Satan，bu meinft nidt，mas göttlid，fonbern mas menjकlich ift．Ein anbermal tritt bie SRutter zweier צünger bor ben §errn，alz er wieber auf feinen Tod und fein euferftegn bingetviefen，und bittet um die ©unft， dás ibre beiben Sögne zur Seite Sefu Cbrifti figen ourfen in
 Tobe in ber EEnfegang Deş heiligen शbenomafte jo feierlich und ernft fein natee enbe berbeipt，als er auf bem（bang naw Geetjfemane fo innig und mogl aum negmutboll diefe Berbeißung fortipinnt，ift wieber §etruş ba und der übrige §reiß ber §̛unger mit bem guten æiilen，Dem Mreifter beizuftegen und，menn es
 erfagren：„शocぁ efje ber §agn trăgt，wiryt ou mid breimal ber＝ leugnet gaben＂，bie Sünger aber，bie alle ßetri Gelöbnis bes trä́tigen，நaben ibren ईerrn menige ভtunden barauf im ভtiche gelafien，ats bie idfwerfte $\mathfrak{F r u ̈ f u n g ~ b e g a n n . ~ S o ~ i f t ~ b e r ~ § e i l a n o ~}$ feine Seibensiftrafe gegangen bis in ben Tob am §reuze，allein unt unverftanden．Die mit igm zufammengemejen brei $\mathfrak{J a b r e}$ 1ang，bie ben थtem feiner ßiebe aus nảdufter ఇăge geipürt hatten， bie mit ihm $\Re a u m$ und 8 eit，Brot und ßein geteilt batten，ber＝ ftanben nidt feine ßorte und ewigen Reben，bom Dpfertod，bom ©aattorn，baş．fterben mū̃， um neu aufzuteimen．§̧gre ©̧ebanten bingen am §roifden，Sicht＝ baren und $\mathfrak{B e r g a ̈ n g l i d i d e n . ~ D a r u m ~ b e r v i e t ~} \mathfrak{\Im u b a}$ §§ídarioth feinen §errn um 30 Sitberlinge，barum wurbe §etrus̊ zu einem ভatan， Darum ließen die 乌ünger alle igren Meifter allein in der ভtunde Der छbefabr．Darum aum trat die Mutter ber Bebedaiben berbor nađ einer \＆eibensbertündigung צefu mit bem Wunide，igre Sögne mödten ben ßorzug geniefen，in ber §errlidfeit beß̧
 raid über ben Tod binaus und blieben an bem Bilt bon ber verbeikenen §errliditeit baften，io dás fie und bie anderen fiid
 taufe ertauft merben tönne．©griftus exinnert an ben Relda，ben er trinten müffe，an bas 』reuz，bas er tragen müffe，an bas Qeben，baş er babin gebe！ $\mathfrak{u n o}$ alle um ign beripracien，daß fie ben Reld ber \＆eiben leeren wollten．
$\mathfrak{U}$ no als bie §tunde fommt，wo fie bie §robe beftegen follen， ba flieben bie 豸ünger，ba berleugnet §etruæ feinen ईerrn oreimal， ba nimmt 乌ubå̊ §Timariotg 30 Silberlinge an．

Beld ein Reibensweg if bas gervefen！Der eate，wabre
 feine Straße，unveritanden，berbobnt und gefiblagen dabin．Ex Gat fein $\mathfrak{B o l t}$ geliebt，batte es fammeln mollen，beipe Txănen $\mathfrak{u m}$ eg gerveint，fie aber jकाॅugen ign und jpotteten ign，oriätten igm die Dornentrone aufà §aupt und freuzigten ign．
 was es gibt，ben 他impflidifen Tod als Berbrecter und bittet nod am \＆reuz für bie，bie itn tobten．

KGemif gat ign megr als bie Dornen，megr als bie Geifelt
 Cine gefidmerzt，Dás bie Geinen ign berfannten uno berließen und berrieten．Soldde ©rfagrung Gat den Æuf exzwungen：Mein Gott，mein Gott，warum gaft bu mich berlafien？

EGbrifitus bat ben Reld der Reiben getrunten bizz zur 凡eige und feine \＆iebe babei am ergreifendften，am yelften und \｛djüften offenbart．
$\mathfrak{U n t r}_{\text {an }}$ am britten Tage ift er auferftanben und gat fix als Rebensfürt erwiefen！
$\mathfrak{U n d}$ bas tut er immer und überall，benn er teilt ßeben auş， er madit lebendig，bie an ign glauben． $\mathfrak{W B}_{0}$ er in ben §erzen
 Der Gefift bes Tobes，und Blaiten und Blumen munberfamer，uns
 Ofulle．So war＇z aum mit den Süngern naci bem erften Diter． feit！Die zuerft geflogen waren，bie ben §errn zuerfi berleugnet， bie ibn nibft berftanben batten，warfen auf einmal bie furcht аб und legten todeşmutig Beugnis für ben \＆ebensfürften ab．Uno mit diefem Seugniz find neue ßräfte in ber MRenj的beit aufgetaucht， Die fie burci §eio uno §ot，burc §ummer uno ఇod binauffüfren
 Wुunber eridjien，tritt zutage，bie §ingebung an bas unfiidtbare §eid Gottes unter bem Beidjen：Wer fein \＆eben berliert um meinetmillen，ber wirb eß befalten ewiglid．－

थuch unfer Bort geft iegt einen Reibensweg，ernfter und ges fafrooller ales jemalz borger！

Ofir bas ganze Deutidtum if bie Stunbe gefommen，wo bie ©ntidecioung fallen folf：zum ©terben ober zum 及eben？

Wir boffen unt münjiden und beten zum 』eben！
Das $\mathfrak{B o I f}$ eines Siegfried und ber 刃ibelungenbelben all，bas

 §reiferrn bon ভtein，eineß §arbenberg und æßartenburg，eineß



 und §umborot，eines Pant und §iimte，eines ©rimm und ©itens berg，eineş §aybn und Mozart，Bacc，§ănbel und Beetgoben， eineß Beppelin und §indenburg，ber $\mathfrak{u}$ nterfeebootbelben und ber Glauen Jungeng ber ©mben 1 unठ 区mben 2，ein Bolt ®aifer




Ruf bem Reibens̊meg，ben bas Deutidtum in biefem æelts frieg gefen muß̃，fallen ber §opfer biel，unfäglidy biel auf bem Witar De§ Baterlanbe§，ber Treue zur §eimat，ber §iebe zu ஞott． थber aus ben blutigen ßriifungen，aus ber reiden ఇränenfaat wirb ber Sebenşärfit neue munberfame Sräfte weden zu neuem Reben．F̧er fein \＆eben verliert um meinetwillen，ber wirb ę̆ beo Galten．－Der Rampf gegt im Wefen um bie gödiften unb beiligiten Ģüter，bie wir uns aufgebaut nibyt nur auf ber grünen ©erbe， fondern im beutidicn §erzen burw bie G̛nabe Gottes．Uno wer
 Orieben und ©̧enüge baben，ber forgt bem ईeiland nad im Tobe für bie anbern．Ditern 1915 will ung alle ganz anberछ̄ atz bisber
 befolgten！

## Aus Dem Reben fir Das Reber． <br> \＆us ber Sdxiftleiturgsfabe．

©feorg ভळneiber aus Marpod bat ein tleines gebiat eingefenbet，bas man noogl eine Bitte an ben frubling ober
 Ofrübling mieber，ziebe an bein $\mathfrak{F r u ̈ b l i n g z t l e i b . ~ N e u e ~ B l i t e n ~ f t r e u e ~}$
nieber auf bie รfluren，马eeto uno Zu．－Biege bin auch auf bas Sめlaめtfetb，auf bie blutgetrăntte Statt，bringe Orieben ung unt greube und mad alles wieber neu．ફilf，ob hilf，bu Gott in（3nnden，itege unfern ভtreitern bei，gib báa fie ben Sieg erringen unb ung beinen ভegen bringen．＂

थnoreas Tonti由，\＆anomann in Bremborf，wibmet in feines ظergens Drang dem ©beneraffelbmariball bon §indenburg einige Beilen unter dem Titet：Die ©dladt in ben Mafuren．Das ভळreiben ift burch ein Berfegen in Berftón geraten．

Ority §einz $\Re$ eimef五 gibt in einem flott geidxiebenen
 beutiden §änden bleiben und ber Trol ber dortigen ßeboblterung in turzer Beit gebroden wirb．Die Beit werbe bald tommen，tuo ай bie Betgier mitarbeiten＊önnen an ber groken germanifक्m
 weil wir einen ägnliden f（申）bor geraumer Beit berobffentlidten．

 artillerift Dient，$z^{u m}$ Geurmerfer beförbert，mit ber fitbernen Tapferteitamedaille 1．尺lafie auşgezeidnet unb für bie gotoene

 beförbert worben ift，hat die fitberne Tapferteitōmebaille am 15．Februar erbalten．Mixanel ভळuuler hat aus Dantbarteit zu Ghott 20 תronen für cinen $\mathfrak{z o n d}$ zum 2 Undenten an bie Mieeburger


Ə̌rau थ－ Stilue，bebt छedidte uno Betradtungen aus unjeren Brättern herbor，die ihr gefallen taben．Wbeil der $\mathfrak{F r i e b e}$ bon ausen now nidt tommen will，follen twir－jo fareibt fie mit §echt－uns
子и Dem Dbergaupt unferer Randestirche aus und igre §offrung，
 „Und ob idg auch gelitten babe und now leiben merbe，fo fuäre

 gefolfen，Gelfen woole er allen Beobrängten，allen，bie fiid zu igm tegren，ja er bifft，wie er gefolfen．＂
§ogann Mié aus alzen，Rorporal Des 31．§nfanteries
 zunädfit bes triegeriiden Treibens im 耳elbe gebentt，ber treuen beutiden Waffenbrüber，fobann ber beimatlidifen Grbe mit ben
 תind，wie auch ber ©̌tern und Gefidwifter im ভiebenbürgerland． Sゅlieflid wenbet er feine $\mathfrak{B l i f i f e}$ auf ben greifen §errifder，ber in feinen alten Tagen biefe iffrere Beit mitmadien muß̆，und



थnna æenrid aus Thatheim hat ein neues Gedidt eingefenbet，baß fie felffit unter bem Titel，₹furß 彐aterland ${ }^{i}$
 ibr tapfern Sirieger，解mpfet treu，mit §erz und §anb．Den
 Baterlanb． $\mathfrak{u x b}$ tommt euci dann ber feinb entgegen，ia，bentt
 euch reiro fein ber ভiegesftranz $\mathfrak{M}$ no gürt ihr bie Trompete iकalfen mit ihrem ichmetternben ©bejang，febt manぁen gameraben fallen，zagt niø̄t，er fäll fürs Baterlano．©o möget igr num bormärts jifreiten，rookt in das raube geinbestand，ber treue Gott wirb eud begreiten，bamit ihr fiegt für＇s $\mathfrak{B a t e r l a n b . " ~}$

Midael Binber aus Baajen $\mathfrak{R r}$ ． 69 ［由freibt：„Teure
 in weite Gerne，unbeftimmt an welden Drt．Db zuruĭd id wieber
 rounde unb wie tut mein §erz fo mef．Rber gern will idi＇s extragen，weil e§ gilt für $\mathfrak{B a t e r l a n b , ~ w i l l ~ b a s ~ b l u t i g e ~ ভ d y w e r t ~}$ ergreifen，fübren eछ mit ftarter §anb．Will binauछziegn in bie
 fterben und ber ভieg now 仙mantt unt wogt．Will bem feind
bie Stirne zeigen，bieten fie als Biefpuntt an，bur nur ift ein tapferer §rieger，ber fein §eben opfern fann．Wenn wir einft ben Sieg erringen，freuet fiid bie Menfidgeit gleid，freun fiid Diftreith $=$ $\mathfrak{U}$ ngarn $\mathfrak{B o b l t e r}$ unt bas edle Deuticie Reic．Mie mirb Deutictano unterliegen，nie mird $\Re u \overline{\mathrm{E}}$ Iand auferftegn，nein，bie Deuticden werben fiegen und igr Rugm wirb erwig ftegn．Nah uno fern wirb man bann Goren über æ3atd und über Felt：Deutidiand， Deutiditano über alles，über alles in ber æelt．Deutidiands， Sifreidelunarnß Bünonis，fart an ßieb，an Treue glei申！§o由

 fenbet ung ein תriegggediat，in bem er idilbert，mie der Solbat binauşog und für fein ßaterland tämpfte und，fo es fein muß̆te， ftarb．„Die fanonen waren bie Gloden zur ©bre feiner Tat， er murbe bann begraben als tapferer Soldat．＂

थnoreas Difner bom 21．§onvebregiment aus 』fein． probftoorf teilt mit，baÉह er auch im 刃amen feiner §ameraben Den §errn थitrten bom Bürgeripital in Ungbar，wie aumb ben ভळfveftern und §rantenpflegerinnen und „Der $\mathfrak{B e b o b l f e r u n g ~ b e r ~}$ Bagnfitede Ungbar biz DDoenburg＂Gerzlididit banit．Dffner und ©isnofien find mit Riebeß̆gaben＂förmlid überíøüttet＂morben．
 Srieger bravßen pflidttreu uno fiegeggemiß ausbarcen，wie in
 zu linbern．Den Wbitmen und $\mathfrak{B a i f e n t i n b e r n ~ r u f t ~ e r ~ z u : ~ „ S e i o ~}$ getroft in Reio und Not，fur alle forgt der liebe Gott ！＂
 bei $\mathrm{EOD}_{\mathrm{z}}$ und faildert in einem zweiten Gebiat，wie die $\mathfrak{M n}=$
 ímwarzen Raffee in Wien now nidt trinten tomnte，wie Der ভerbe
 immer nocis nur in sebeanten befitg，und wie ber $\mathfrak{B r i t e}$ baß blüghenbe Deuticialand nod nidft zertrümmert gat．
 Dás fie auf unjeren Gemeinben nur ímper，oft gar nicht छ̉etreibe DDer תuturuş eintaufen tonnten，mäbreno iübiifac §änoter in benfelben Gfemeinben nidf ielten megr und logar weniger teuer eingetauft gătten．§offentlid bandelt e马̧ fid bier nur um immeŗin

 bem fädifiliden תaufmann borziefen．

## 

Die ev．©emeinoeglieber in Sdaal ipenbeten im Boriafre Für ben थuguftafond 28 K ．Der ev．frauenberein lieferte an ben
 waltung bez Roten Rreuzipitales in Mrebiaid 70 Brote uno 135 Efier．
 renobieren ließ，bie תoften aub eigener Яraft aber megen Der berricienben शot nidt aufbringen fonnte，ipenbeten zu biefem Brecte bie bortigen Bereine：Der Yanom．Detsberein 200 K ，ber శ̈rudtipeidferberein 500 K ，bie §utweibegefelfimaft 500 K und bie 耳euerwegr 235 K ，inğgefamt 1435 K ，io báß bant biefer仙önen Dpperwilligfeit bie 凡enobierung bes §farrgaufes ogne ieglicie $\mathfrak{B e l a f t u n g}$ ber Gsemeindeglieber סurdgeführt werben tonnte．

## Am familientifウ．

## Zum erften $\mathfrak{Y a b r y n b b e r t t a g ~ D i t o ~ v a n ~ B i s u m a x t i s . ~}$



 Pnaberiagren，nad ciner froben Bymnafial unt §odifidurzeit

סiente Dtto von Bixmarcf bei ben ©arbeidüßen in §otsoam， fubierte jobann furze Beit bie そechts＝und Staatふwiffenidaften

 berbramte er Gier eine Beit，in ber er fím bejonbers burd eifrige
 wohl borbereitete． 1847 trat er aไz Mbgeoroneter ber Rittericaaft Des תreifes Jeridjom in Den ${ }^{\mathfrak{B}}$ Bereinigten \＆anotag＂ein．Darauf gegörte er bem neuen verfafiungzaäßigen \＆anotag und bem $\mathfrak{U n i o n}$ Bparlament in Erfurt an．

Seit bem 27．Nuguft 1851 war er preupifder ofefander $x$ am Bundeştage．
 fowt er bald mit \＆aune，balo mit Safärfe die £ebeņfragen ßreußens．Dito von Bismará war ein $\mathfrak{B e r a ̈ b t e r}$ allen $\mathfrak{W o r t}=$ geflingels und ber landläufigen franzöjelnoen Sđmärmereien it Der Bolitiz．

Ein enger Buno mit Ø̄łter＝ rei凶 eriळjien igm ftet al aนร erftrebensmert und geboten， aber nur in ber Form，סа beioe Mäあte，ßreuร̃en und Silterr ich，als gleiwberechtigte ©Senofien in brüberlidem Ein＝ vernebmen ben Deutichen Bund とeiteten，wie nad 1815.

So feşte er ßreußenิ （Bemidy burch，to es nötig war，und wađte eiferfüळtig über bie 2 ufrectotyaltung De马 beutimen Bollvereins unter preupiider foübrung，be＝ fondere feit ign ber preupiide ®önig zum Staatsminifter ernannte und igm bie bor＝ Iäufige Seitung Des̉ Minifte＝ riums übertrug，

Damalả war ber §reusen＝ ＊önig nabe baran abzubanten， meil bas थbgeorbnetengauş bie
 im Sinne $\Re 00 n$ ả niat gutbei unb bie nötigen थtusigaben nimt $^{\text {and }}$ bewilligen mollte． $\mathfrak{I n}$ einer $\mathfrak{O e}=$ fpredung mit feinem \＆önig er＝
 in ßreufen niemats fommen
 Des Rönigs megen einer Mre： nungaber idiebenbeit mit ber Bolfibertretung）．Dine Staat $=$ haugbalt，ogne \＄rogramm，aber mit ber feften $\mathcal{A}^{(6 f i d a t, ~ a n ~ b e r ~}$ Neuregelung bes §eeres zu arbeiten，najm $\mathfrak{B i s a m a r a ̈ ́ ~ b e n ~ i g m ~}$ angebotenen Woften an．
＂Dann find Sie mein Mann＂fagte ber アönig und fiblog mit feinem treueften Diener und（Exfolgsmann einen Bund füre Zeben．
 Dás ber Blan einer Bereinigung ber beutichen Mlitteljtaaten unter ©iterreids foubrung iđeiterte．Dabei ift jegr bemerfenswert，ban Der als voltefeindlid veriduriene preupiide Staatmann miedergolt eine Bolfspertretung verlangte，bie auz ber unmittelbaren Beteis łigung der ganzen Mation ظerborgegangen jei，ba＂סie mabren Bedüriniffe uno §nterefien ber deutiden शation＂סurch bie थb＝ gejandten ber Einzellandtage nidt gemügend gemajrt feien．

Man traute folden शuserungen Bismardis nidyt，von beffen
 Bizmará batte als neuer Minifierprăjibent，indem er für bie §ొeereşreform eintrat，unter anderem ertlart：
 §ragen ber Beit entidieden－bas ift ber Jrrtum bon 1848／49 gewejen－jonoern סurw $\mathfrak{B l u t}$ und Eifen．＂

Uno Dito von Bizmaraf hatte gelegenbeiten genug gefunden， bie gerabe biefen bebeutfamen Sag bewahr马eiteten．
 Diterreiws im Jabre 1864 entiぁieben und Dänemart mit feinen


Durd ben furzen アrieg zmifden Diterrei凶，uno ßreusen im Jabre 1866 und ben rajden Frieben mit Eiferreid wurbe nach

 ungarifiche Donaumonardie bingetwiefen．

Otto bon Bişmardi ftand an ber Seite feines Fionigs im
 jabr 1870／71 und leitete oan mals mit einem Miltte und Roon zu\｛ammen－das beutiche Bolf auf feiner Siegeæbabn zum einigen oeutimen \＆aifer rei山．こ 囷
$\because$ Dtto bon ßişmaraf ，Deక్ Deutiden Reidewerîterßanz ler， Deङ Deuticen Reides Waffen： ixmied，bat bas junge Deutide Reid）burch gefăbrlide Stürme auf glänzende ફ゙ögen geleitet und es nad ausen und imnen gefeftigt．Waş DeuticmIano auf Dem（Sebiete jozialer © efeg． gebung gerabe auch burw Bismará geidaffen，fann mit einigen Worten niwt gezeiantet perben．©benjo mürbe e马 子u weit führen，wollte man bes̉ ＂Sulturtampfes̄＂gebenten und
 biel mag genügen， $\mathfrak{B i s m a r d}$ Watte einen gefunden Fortichritt und ein gefundes Fefthalten am guten $\mathscr{H}$ ten auf feine Fabne geidurieben，zum $\mathfrak{B e j t e n}$ De马 Deutiden Жeidjes．

Er und あraf Sulius $\mathfrak{A n}$ ． סráfī find bie Staate̊mãnner， benen das Buftanbefommen des Breibundes（Deuticaland und Diterreid．Ungarn）zu danten ift．
 megen der Sozialdemotratie feine Gobe Stelle aufgeben
 mollte gegen die Sozialbemofratie eine idärfere $\mathfrak{D}$ onart anidlagen im ©egenjak zum סeutiden \＆aijer，der ein weitereß Entgegen＝ fommen für angezeigt bielt．

Der innere ©fruno war aber ber（segen\｛ag zwidden ben beiben Charafteren，bie bier gegeneinanderftanden．Bismarf haite von Wilbetm I．borau\＄gefagt，dan er cinmal fein eigener Sanzler fein werbe． $\mathfrak{A}$（z ber iunge Raifer am 25．Juni 1888 glanzumflofien und von allen beutiden Furffen umgeben，im Beißen Saale beb Rönigふidlofies ben Reidstag eröffnete，betannte er fich zum
 erfter Diener fei．Uno bald offenbarte fich feine ganz frifde Tattraft und jein farles Selbjtbemußtjein in einer Weife，die $\mathfrak{F}$ Furf $\mathfrak{B i s m a r d}$ auf bie Dauer nidg vertragen tonnte．Smei \｛o veridiebene und סow wieber io ägnlide शaturen，zwei io ftahlyarte，unnaあgiebige $\mathfrak{M}$ änner am Steuer bes Deutichen Reidees waren zu viel．Der alte Bisamard，ber Träger ber rubmbol̂tn $\mathfrak{B e r g a n g e n g e i t , ~ m u s t e ~ a b n e g m e n . ~ N u x ~ u n g e r n ~ t r a t ~ e r ~ b o r ~} 25$ Jabrent

Don feinem Gogen झojten zurüaf uno grollte now lange aโz besె Reicues getreuer Cefart，ber fíd ein freieß Wort nie verbieten lies．Fez fam bann ipăter zu einer gemiffen Beriögnung zwifden Raifer $\mathfrak{B i l f g e l m}$ unb Bizmardf．

Wie eine felbfiantoige Mant wirften Bismarde worte in Deutiduand und Europa．Múrbings wurben fie，befonbers feit Dem Tode feiner（Gemablin am 27．November 1894 immer feltener， Ђiş bie §unbe bon ßis̊mardş さode am 30．Juni 1898 plöb̧lich
 Deutiden Reidez Sぁmied mit feiner Bemahlin im ßeifein beฐ faijers in ber ichlidten（shruftlapelle gegenüber feinem §erren＝ Gauje unter bem Schatten feiner geliebten ©idaen beigejegt．

Sein idgon Enbe 1898 erichienenes Wert＂（bedanten und Erimnerungen＂ift ein §eblingabuあ zabllofer Deutidjer gemorben und Gatte aud buchjändterifa einen unergörten Erfolg．Das Sebensmert ßismarde aber ift das Deutiche Reid，סas gerabe Teşt einen \＆ampi um Dajein gegen eine Welt bon Feinden führt －Sめulter an Sdulter mit unierer Monardie．©（serade in biefen Tagen empfindet bas beutiche $\mathfrak{F o l f}$ es mejr atz ie，dañ ohne Bismarat fein Deutides Rei凶 da ftünde！Dgne ign auch fein
 liden als Morgengabe zum 100．厄beburtミtage das neue ঞei凶

 rungen wirb，wird ganze $\mathfrak{A r b e i t}$ getan und bas Deutiche Æeid im feuter ber Mißlionenidlachten gefärtet zu bauernoem fieghaftem Bejtande．

Mag der $\mathfrak{B e}$ ettfrieg mit feinem $\mathfrak{B e r l a u f e}$ Bimmarás $\mathfrak{W e r f}$ trönen und den 8 weibund now inniger，now fefter gervorgeben lafien aus diefen blutigen und eifernen झrüfungen，die mebr bebeuten als alle Worte und Reben．Die $\mathfrak{E}$ at，bie fieghafte Deutidje Mranneştat ebre in unvergänglider und erbebendjter $\mathfrak{A r t}$


## §4 bin ein Siebenbürger Sadzs．

Bor §grer Wajeftät bem ®aifer Da ftanden viele tapj＇re ßrieger， Bon ভwtweís und Staub now ganz bebect．
Der Raijer grüft bie jungen Sieger
Uno bejtet jedem an bie Bruft

$\mathfrak{U n o}$ freundlia jpridt er jeben an：


थuळ fürberbin io gut nur maø＇s！
Wober iebod bift bu mein Sobn？＂
„Эૅゆ bin ein Siebenbürger Saぁぶ．＂
Ein wad＇rer Saçie，ia bei（sott！
Wat unjer Bolf der §elben biele，
Dann wird der Streit ein Jaucben fein，
Der תampf wirb bann zum תampfeæ̧piele，
Dann jagen wir bas Bagen fort，
Das Bmaifeln，Bangen，findifa Trauern，
Dann Galten ⿹elbenjögne Wadt
2uf unj＇rer Burgen goben Miauern；
Dann mús ein neuer Whorgen tagen，

Dann wollen wix mit Reçt ung rügmen：
＂§็ bin ein Siebenbürger ऽaぁふ．＂
H：B．

## Srieģ̂allerlet．

Der Nadruf einer Mutter．
Ein iđjönes̉ uno rübrenbes̊ Seugnis̊ für bie §raft uno ©sröße Der Cempfinoung，mit ber beutide stätter in biefem Sriege bem Baterland igr Liebjteß Gingeben，bietet ein（bebidt，bả in bem
neueiten §riegsigedidtsßano ber bon Eugen Diederidふ in §ena Geraugegegenen Tat，Bücher für Gelopoft＂Sieg oder Tod＂ver－ Dffentliat miro．M 彐erfafferin biefer Berfe，Die in Der Reinheit
 Beifpiel naiver volfstümliaer Diattunft bieten，wirb Orau Dber＝
 ifrem Sogne תurt תraufe，ber al\＄Soldat deß 3．©farberegiment子u すuß am 17．Januar in Frantrei両 gefalken if：

> Mein Suunge fiel in ber Sdjaぁt
> §n jeiner Jugend Reingeit und ßrawt．
> Die Rugel hat igm bie Stirn zerimnitten，
> Dann hat er nod brei WRinuten gelitten，
> Bis fie ign haben
> $\mathfrak{S n}$ frember Erbe begraben．
> Sein $B$ fut ift jo topibar，fo gut und jo treu，
> Das maぁt gemía Deutidlano von Feinoen frei，
> Das mus bem Siege zugute tommen，
> Qber mix bat＇s meinen einzigen Sungen genommen．
> Warte，mein Sunge，i乘 fomme bald
> Su bir，in den beiligen Tobesmalo，
> Wo æinde um そabnentü円er vebn，
> $\mathfrak{W O}_{0}$ Eidben zu euren §ăupten ftegn．
> Dort leg ic mix Gin，
> Weil id，mein Яino，Deine Mrutter bin．
> Dann erzäglit bu Iefie von beiner Sぁlaぁt，
> Und wie tapfer bu beine Sade gemadyt．

## $\mathfrak{H} \mathfrak{n t e r}$ Redtgfreund．

Anfragen lind an die Oberverwaltung zu richten！－Bei den Antworten wird die Richtig＝ keit des angegebenen Catbeitandes vorausgeietzt．－Anfragen obne Tlamensunterichrift fowie von Michtmitgliedern werden nicht beantwortet．
Serrn G．Bl．in G．P．Frage：MRüfien bei ber Buerten－
 Betracit gezogen werben？

Ontmort：\＆ 25 ber §inanzminifterial＝Beroronung Bagl
 ऽおulben überlajteten Bermögens ein berfamindend tleiner ift， bie betreffenbe Familie ober einzefne Mitglieber berjefben mit ftattider $\mathfrak{u n t e r i t u ̈ ̈} u n g$ beteiligt merben tönnen．Die §inberzagt ber familie muß jelbftberfänoliá mit in Betraft gezogen werben， wenn man gereft beurteilen wiul，ob ba̧̧ Eintommen ber §amilie zum இebenşunterbalte berielfen auşreiad poer nidit．
§errn．M．W．in St．： $\mathfrak{F B e n n}$ es fiid um ben natürliden Жбflus eines Dueltwafierbrumnens hanbelt，ber feit Mreniden＝ gebenten beftegt，io müfien ©ie biefen श6flus aum weiterbin bulben ober um beförolide Berviligung zur Regelung bez थb＝ flufies anfuあen，§andelt eş fiid bagegen um einen $\mathfrak{B r u m e n , ~ b e n ~}$ Der शadbar nur in neuerer Beit angelegt gat，io müfien Sie ben für ভie idäabliden ßafierabfluE nidt burben．Эm reģteren Falle gefört $\mathfrak{F g r e}$ Befammerbe bor ben Dberffufiridete．

H． $\mathrm{S}-\mathrm{p}$ ．

## Womenf（dar．

Die amtliden शngaben über bie Bejaḳung uno Bejtütung von $\mathfrak{B r z e m y s i}$ find am 27．Mara beroffentlidit worben．Dars nađ betrug ber Stand ber Bejag̣ung in ber leģten Wooche ber Belagerung 44.000 Mann an $\mathfrak{F u}$ §joldaten und 2 rtiliferie，wobon zwei Drittel Randfturmtruppen waren．थußerbem waren in ber Feftung 45.000 Mann，bie nad bem Rriegsbienfiteiftungëgeiek als erbeiter，Sutiあer，彐ferbemädter eirgeftellt waren，fowie
 unb Bervunbete．
 Der §auptteif war veraltet unt ftamme aus ben §abren 1861
 werfen gefprengt．

Die 凡uffen நaben eฐ auf ber ganzen über 1000 ภifometer Langen \＆inte von Mremel bis̃ Ezernomith an 2 ngriffen nimt feglen Cafien，am Geftigiten orücten fie auf bie תarpatgenpäffe，bie fie mit aחer Madt zu erobern traぁten．

Ous Memel murben die Ruffen vertrieben und entiabieben
 3000 Deutide，bon bem feino veridieppte Einmohner von MRemel und aus ber $\mathfrak{U m g e b u n g}$ Memels zu befreien und viel geraubtes （3）ut bem flüdtenben Rufien abzujagen．

Bei Folangen gerieten 500 Feinde in bie ©efangenidaft


Bom MRere aus halfen deutide Strieg


Die æuffen verfuchten äbnlid mie nad Miemel，fo aud nad Tiffit vorzuftosen und zu plünbern，babei murben fie aber bei Saugfargen gefaflagen und zogen fith unter ftarten Berfuften über Jezitorupa binter bie Juralinie zurüã．Tauroggen wurbe bon Den Deuticajen geftürmt，wobei fíd 1300 §uffen ergaben．

2ub bei Mariampol erlitten bie Rufien mieberholt jamere
 4000 छ゙pfangene und 2000 Tote，ebenjo exfotglos griffen fie öftriw von $\mathfrak{A} \mathfrak{g u f t o w}$ an und füblich bavon entlang ber oftpreusifichen
 manden Stellen Tag unb Nawt．

Bei §frolenta verlor ber Jfeind 20 Dffiziere und 2500 Mann atz befangent und 5 sliajdinengemebre．
 Ungriffe，ebenfo bei ©ie屯 anoto，too Die Deutiden 420 （fefangene madten，an ber Stra wurben 600 ©efangene gemacht．

Rad ben amiliden $\ddagger$ öferberidten hatten unfere Truppen
 babei rufifide angriffe abgefolagen，ebenio in $W_{3}$ eftgalizien．
 zerftört．Bei Banyabilgy und Saborzfalva im Dutlagebiet íbei－ terten rufficio 2mgriffe，fubtid bon \＆aborzreb bauerten bie blutigen尺ämpfe länger an，bi̊̂ fie am 28．März etwas abflauten．

Bom $\mathfrak{H z o t e r ~}_{\text {fon }} \mathfrak{\Re a}$ bis zum Sattel von Sioniezna tobte ber §ampf mit befonderer §eftigteit，babei fielen bas einemal 3300， bas anderemal 1500 ケufien in unjere ©sefangenidaft．
 8 Dffiziere und 685 Mann gefangen zu nebmen．Mm 28．Miärz tourben abermals 1230 ruffifide csefangene aus ben siarpatben gemeldet．
 wina murbe ber Jeind aus einigen Drten vertrieben．


 grenze zuriat und eroberten mebrere ruifilase Drtichaften，wobei fie 1000 ©efangent macten und 2 Gefaüze erbeuteten．

Jm Beften marfen bie Englănber Bomben auf Ditenbe， ogne militảrijकen Sdyaben anzuridten．Die Ungriffe auf bie Sorettogö be murben abgefdlagen，ebenio bie miebergolten stadt． angriffe bei（Carency norbmeftlich bon $\mathcal{Y}$ rras．




 acterfopf，ben סie Deutiden Gielten，fowie um ben §artmannzz meilertopf，beffen Suppe die Eranzojen befegsten，wäbrend die Deutiden ben Rano bebaupteten．

Die Tätigteit ber §fieger war befonbers rege．Jranzöfifae Fflieger bewarfen Deæpaufe unt Starburg im Effan．§n Bapaume töteten ofliegerbomben einen Exanzojen．©in franzöfifiber Fflieger murbe norbweftlich von शrras zum \＆anden gezmungen，ebenio ein Fflieger norbtoejtli屯 von Berbun und einer bei Freiburg in Breizgau．

Die Deutiden bemarfen（e）lais mit einigen Bomben．Sad
©dpeizer Beitungsimeldungen gab es in ber શảge von Belfort eine groñe Fliegeridlaぁt，in ber die Franzojen fím eilig zurüăzogen．
－Beppeline baben fid miederbolt über §aris und Um gebung gezeigt und 8 omben abgemorfen．
 an ber Donau und Sabe gegeben．
ßom deutiぁ－englifぁen Seefrieg meloen tăglide Berimte ben Untergang englifder Dampfer burch beutiae Tauめ：
 bei den faltlandxinfeln glüđlich gerettet Gatte，ift in neutralem ©Semäffer bon ©̌gile bon megreren englifden תrieg§fdiffen anc gegriffen morben，trog des Einipruckes bes beutichen sapitäns． Die＂Dreß̉ben＂Gatte faft feine Mrunition und auserbem MRafininens idjaben．Sie wehrte fich，io gut fie tonnte，und fant，bon ber eigenen Mannidaft geiprengt，mit webenter Flagge ins Meer，ein Dpfer engli）der Rüdfichtslofigfteit，bie fidh um Bölferrecht feinent ßfifferling fümmert，wenn eß ben Englăndern gerabe fo papt．

In einem amerifanifden §afen liegt ber fübne beutide
 ichaffen gemacht hat．Er legte 30.000 Mreilen zurüafe，ogne von bem meerbeberridenden Feind gefaßt merben zu fönnen．Einmal allerbings，ba măre er beinabe in bie englifde ©bewalt geraten， aber er wußte fich zu gelfen．§atte er zubor bem englifden Feinde Die fめwarze Seite gezeigt，fo tam er naw einiger Beit mit ber anderen weifen Seite frifasfröblia und unbegefligt ant Feinde borüber，ber ein anbereß Sdjff bor fia zu Gaben glaubte．Die Amerifaner unterbalten fía föniglich über bies gelungene Sees mannsftüdfein und bringen ber Mrannidaft De§ ほrinz Friebrid ©itel ausgefprodere §ulbigungen bar．

Bom türtifcoen srieg
 erlitten，atş fie fetbft zugibt．Mädatige ©rjakjidiffe eilen heran，um


Die türtifden $\mathfrak{U}$ nternebmungen gegen ben Sueztanal nebmen trog ber Ereigniffe bei ben Darbanellen ihren ofortgang．In ber Rabe der Surzitation Mabame wurbe eine englifae Polonne aufgerieben und zwei englifde Eransporticiffe befádfen．Bei Baffora batten bie Englănoer 300 Tote uno $\mathfrak{B e r w u n b e t e ~ u n d ~}$ berloren eine Menge Waffen und Sdiefbedarf．

Der ভuban ift bon der §erridaft der Engländer－wie eả facint－burd．bie Semufit befreit morben．
 hat ben Belagerungězuftano über baş ganze inoifae Reid beryangt．

Die Japaner mollen mit（5bina nod einige（sebuld baben， denn fie baben－wie es beipt－das am 27．MRăr abgelaufene ${ }^{\text {＂Ultimatum＂（legte }}$ Uufforberung）um 14 Tage verlängert． Jnzmifden haben fie ibre oflote mokilifirt und ogne $\mathfrak{U}$ nterbredfung Truppen an der afiatidaen Fefitanosfüfte getandet．
 feiner Begleitung abgereift．Жuf ber §eimfabrt ift er in ©ofia bom bulgarifden \＆önig empfangen morben．Die Dereiverbanosamädte bemüben fich fortgefegst um ben 民niduis ber Baltanftaaten，
 febr günftige ©timmung zu fiegen．

## Bürmerfanak fïr das 「ümfifiche Dorf．

3ehn Srieg iblenen im 彐erlag von Ir．Stolzenberg zut Biftrig．Wreis 1 K 20 h ．

Die §rebigten find beftimmt，ben ภtriegern im zelbe brauken nado gejenbet zu werben und ben stindesglauben und bas §eimatgefubl zil ftarten，bie Berbinbung zwijden ben ভdladtfelbern und ber §eimat3r
 Sranłentăufern gerabe ernfte，religī̄fe Betradtungen mit $\mathfrak{B o r l i t e b e}$ lefert，

 unfere Dorfbeboflerung，bie an erbauliden 2ufiaken viel mety greube hat als man gemeiniglid annimmt，mag an ben imliditen strieggr predigten nidit borübergeben．

Schr．

## siaut und 2iserkauf．

Siele Abteilung itebt nur Mritgliedern zur Verfügung． 2 Druckzeilen（zirka 16 Worte） kolten für eine einmalige Anzeige 50 Бeller，jede weitere Zeile（zirka 8 worte） 25 Бeller mebr．Betras in Briefmarken mit dem Auftrag an $w$ ．Krafft，Бermannitadt，einienden．

隻．Cめenfer in M．men（Szászalmáa）1．防．Muzsna bat tine gaapener Sau mit 5 Jerfetn zu verfuиfen．

2937
 făbigen 未buggauer Stier preismert zu verfaufen．

2988 2－2

 Saathafer，૬eu und Stroh fu vertaufen in Meuborf 9x． 13 und Mr． 28. Binggauer Stiere mit Bertifitat fu verfaufen bei Johann Mergler in ©topident Mr． 203.

2945
Ein 6 Bodjen altesె Stierfalb von einer importierten Simmentbater Sub ift zu derfaufen bei SRidael Sdat\％in Meppendorf $\mathfrak{R r} .69$ ． 2946 1－2 Samuel Rarl §ebrid，\＆anbwirt in Mefden，hat einen febr íbönen， zertifizleten Berffire＝Eber， 125 kg \＆ebenogewid）t，und ein jebr Њぁōnes Simmentyater Stiertalb， 10 Mionate alt， 300 kg Lebenogemiぁt， preiฒิwert zu verfaufen．

SRidael Walmen in $\mathscr{U l z}_{\text {gen }}$ verlauft auf Ratenzahlung 2 ßinzgauer Stiere（ 145 und 151 cm ）von ber Sebirgşweioc．§rets 2600 K .2948
 faufen bei §ohann §erbert in §eltau $\mathfrak{R r} .87$.

2949
Schlusstermin für Fufnahme von Anzeigen：Dienstag mittag．
Zlexzefintitat über die in der
 erbăltliden

## 

Revidierter §uthertert．Leeue Rechtfdreibung．

a）Bibeln mit apofruphen：
Rleinottan，\＆einenbano mit ©olborud ． K $\quad 1.80$
Diefelbe als ఇraubibel 1.90

SRittelottav，乌albleberbano mit Solbtitel $29 t$
¿eberband mit Csolbtreuz，Zraubibel 4.30
§eberband fein，Dedenvergolbung，（50lDidnitt ．．．．＂ 7.90
Safianleber，reidje Dedenvergolbung，Bolbidnitt ．．．＂ 10.70
（8）roboztav，Zeinenband mit ©olbtreus，Zraubibel
， 3.50
\＆eberband mit ©olbfdnitt
＂ 8.60
Safianleber，reide Dedenvergolbung，（Soldimnitt ．．．＂ 16.50
Steinquart，Sおmeinsileber，reide Dedenvergolo．，Bolbidnitt ， 24.30
Kajdenbibel in \＆einenbano K 1.45 ，in \＆eber 3.70

## ほervorragende Movitüt：

ชัubifäumsbibel mit ©rtäuterungen．
૬erausgegeben von P．\＆angbein．

ずluftrerte ærau＝und §auøbibel mit 200 bilbern don ऽ（bnorr von Earolxfelb：
In Zeinenband K 4．30，in §albleberband 7．20，in \＆eberband 9．30．
b）Ment Zeftamente：
 Zeberband K 1．45， 2.15 ．
Rleinoltav，Leinenband K 1.45 ，Leberbanb．
K 2.15
 \＆eberpapier $\mathrm{K}-.40$ ，\＆einenbanb $\mathrm{K}-.60$ ，\＆eber K 2.15 ．

## 

aus der 乌ી
 beiläufig 250.000 Stücf Ia Riparia Portalis und 2922 3－3 ＂ 20.000 ＂Ia Riparia X Berlandieri Teleki．
Dr．Gustav Iirasser，Reehtsanwalt，IThïblbadh＝Szászsebes．

# Fillef Puluier IITanilla＝ 

von Embnet Riciengänjen find bei
 Sodergafie 19，子u h ：ber．

Aufträge übernimmt freibleibend
Carl F．Jickeli 2944 ：：Hermannstadt．：：


## Żiefocrkaf．

 itiere，mehrere Siühe，Sialbinnen，Jungodien，als audf größere 2919 und fleinere Rälber（zum Жbgeben）zu verfaufen．4－5


Die schönsten und besten $28668-9$ Veredelte Rebent auf Riparia Portalis，Solonis $\times$ Riparia（diese， für kalte und feuchte Bōden sehr geeignet），Ru－ pestris $\times$ Aramon G．Nr．I，Rupestris $\times$ Mourvedre u．Berlandieri× Riparia，sowie auch Wurzel－ u．Schnittreben，von diesen Amerikanern sind za bekommen bei

## Samuel Schöppner

k．ung．Weinbauinspektor i．P．
－：－Dicsőszentmárton．


> Gleditíhien emjäbr．乌oupruma K 2．－K 12．－K 100．－ Fkazien einjãbr．＂，＂ $2 .-\quad$＂ $10 . \quad$＂ 80. －zmeijäb


Uerexlele Reben amerikanische Schnitt－und WurzeIreben In verschiedenen Sorten liefert，garan－ tiert sortenrein in reichster Auswanl， die schon seit Jahren als erste und solideste Firma bekannte：
Kokeltaler Erste Rebenveredlungs－Anlage
Eigentilmer：$\quad 2759.16$
Fr．Caspari
Mediasch（Siebenbürgen）． Bitte Preisliste zu verlangen．

## Hausgarne

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

## Webwaren

prompt erhältlich．
Man versäume nicht franko Offerte oder Mustersendung zu verlangen von 2797 18－52 Goomg Linguer，Weffatrik， Nagyenyed（Siebenbürgen）．
đuer hat Anipruch auf Zunterituilzung？
Die Aniprǘche der Soldaten und ibrer Ginterbliebenen． 2uf Grund ber ©s？fçe und Berorbnungen bon Dr．©ugen Bongracz
Prels 20 Feller，mit Porto 23 Feller． betrag in Briefmarten einlenben．


## Jeder Sanowirl

 baftetes Bieh tit minoermertig． 9 Ran ber 3813 Iange susty 穓elfer＇s
Viehwaschselife＂Purator
基wenbung eiafad，voller Exfolg gaxantieri

Die erste Grosspolder REBSCHULE des

## Martin Rieger

liefert auch in diesem Jah e hochprima Veredlungen verschiedener Sorten，meistens Gotmisch，auf alien Unteriagen， Weil mein Mann im Kriege weilt，bin ich gezwungen die Reben um einen Spottpreis abzageben． 29362

## Veredelte Reben！



Gut verwachsen，reich bewurzelt，garantiert sortenrein，schön ge－ wachsen und gut aus－ gereift，auf allen Unter－ lagen，sind $z u$ haben bei den Rebschulbesitzern Brüder Roth －Mediasch． Prelsverzelohnlsse werden auf Wunsoh zugesendet． 280316

8．Geschäftsjahr．Vorrst 250.000.

## Rebonveredlungen．

Amerik．und europ．Schnitt－und Wurzelreben，hagel－u．peronospora－ frei，gut ausgereift u．reich bewurzelt， aufs strengste unter eigener．Auf－ sicht sortiert，selbst erzeugt in jeder Wein－und Tafelsorteanfallen Unter－ lagen zu sehr billigen Prelsen or－ hältlich bei

## Joh．Hantig

Nr．416，Rebschule
Tekendorf（Teke）Kolozsm． Meine Reben sind bez．der günstigen Wifterung u．frisch rig．Boden sehr schön gewachsen，und karn sich ein jeder mit vollstem Vertrauen an 2 $\checkmark 49$ mich wenden． $5-0$ Muster geg．Nachnahme，Preisbl．Pranko．

## Schaiwolle

kauft jedes Quantum zu höchsten Preisen．
Angebote an die Firma Julius Wermescher 2929 Hermannstadt．

## Eing Greislerei

$\frac{\text { mit Gafzberjduleing }}{2934}$ bei zu vergeben．
2111ta 11tt（t），2（6t9001\％

！Sinutnuut！

## ふutterritben：

©denborfer，weife Ranfer unb நoct wertige Sưterwalze， 100 kg 70 K
Wrobftionfer（5olimais
 20 \＆iter 6 K
乌erborragenbe Meuteit！

## liefert

M．Ambrosi sen．
${ }^{29} 9^{4}$ Mediasch．3－3

## 5 HELLER <br> kostet eine Postkarte，mittelst wel cher Sie über Ver langen meinen Hauptkatalog mit 4000 Abbildungen umsonst u．portofre erhalten． <br> Erste Unrenfabrik <br> Hanss Konad

Nr． 883 （Böhmen）
Nickel－Ankeruhren K 3．80，in besserer Qualität K 4.20 ，in Altsilber－Metall－ Rokoko－Behäuse K 4．80，mit Schweizer Ankerwerk K 5．－，Kriegs－Erinnerungs－
uhr K 5.50 ，Radium－ uhr K 5.50 ，Radium－Taschenuhr K 8.50 ： 830 Nickelwecker K 2.90 ．3－26 Versand per Nachnahme．Kein Risikol Umtausch gestattet oder Geld retour．

# Sind Lungenleiden beilbar？ <br> Diese äusserst wichtige Frage beschäftigt wohl alle，die an Asthma，Langen－，Kehlkopftaberkulose，Schwindsucht， 

 Langenspitzenkatarrh，veraltetem Husten，Versehlolmang，lange bewtehonder Helserkeit loiden und bisher keine Heilung fanden．Alle derartig Kranken erhalten von uns vollotinndig umsonet oln Buch mit Abbildungen aunay aus der Feder des Herrn Dr．med．Guttmann，Chefarst der Finsenkuranstalt abor da Thema：„Sind Langenleidon heilbar 2＂6 nebst einer Probe unseres bewährton diätetischen Tees．Tansende，die denselbon bisher gebrancht habon，preisen ihn．Praktische Årzte haben diesen Tes als hervorragendes Diätetikum bei Lungentuberkulose（Sehwindeacht），Asthma，chronisehom Bronchial－und Kehlkopl－ katarrh gebraucht und gelobt．Der Tee ist keln Goholmaittel，or besteht ans den Mebersehen Kräntern，welche lani kaiserlicher Verordnung dem freien Verkehr äberlassen sind．Der Preis ist so billig，dass or auch von weniger Bemittelten ange－ wandt werden kann．Um jedem Kranken ohne jedew Risilto selnerselt Gelegenheit za geben，den Tee zu versuchen und ihm Auf－ klärung äber die Art seines Leidens su verschaffon，haben wir uns ontachlosson，jodem Kranken ein Buch äber ，Slind Langenleiden hellbar pec nebat einer Probe unseres Tees vollatindig nmmomat und portotrwi sce aborsenden．Man mohraibe nur eine Postkarte mit genauer Adresse an Puhlmann＊Co．．Borlin 423．Miliggolmtrasae 2s．2860 8－


[^0]:     feøŋlerbrud，Mikeszásza（チ̛ăgenborf．）

