# Pumbinutldduffliche filätter <br> für 

## Sicbenbürgen．

Qrgan des SieBenbürgifdd－fädfiffden Landwirffchaftsvereines und des zerßandes der ziaiffeifenfden Genoffenfdaffen a．（G．

9ir． 24.
 Guir ben fa由It由en Reil biffer Blatter befitimute Rufiabe unb gitteilungen finb an bie ©bevexewtaltutg，für ben unterbartenben getl beftimmte gufenbungen finb an
 Stanuftipte werben niøt zurüdgeftell．
sermanmitabt，6．Juti 1915.

 bes Bereines erbalten bas Bereinsiorgan untentgeltlíi，unb wirb başelbe tumulatio an bie Drtsbereine geienbet，bie
 gelber find an bie Dberberwartumg bet Giebenb．afäduffen 2anbivirtíhaftiverctues zu fenben．
$1 / 18$ ©．$(30 \square-\mathrm{cm}) 5 \mathrm{~K}, 1 / \mathrm{m}$ S．（ 15 ■－cm） 3 K ．

$\mathfrak{J} \pi j e r a t e$ unb $\mathfrak{\Im} \ddagger \mathfrak{j}$ ertionsgebutbren übernimmt ber Berleger


Zladforuck nur nadj porfer eingefofter Genefmigung und mit volter（\＄uellenangabe geffaftef．





## Was foll im furzenlani mit Den Büffelkälbern gefmetjen？

## Bon grib ©onnert．

Durc eine Minifterialveroronung iit die ভdjladtung bon
 tauglideen，in $\mathfrak{u}$ ngarn berboten worben．Der Bmed biefer Ber－ oronung ift bie mögfidffe Eryaltung uno Bermebrung ber weib＝

 bracht werben tann．§iezu find aber in erfter Sinie weibliche æiere nölig；bent biefe find futr bie ßermegrung ber ßefbeftatroe auto Ciflaggebeno．

Wenn nun bas ภattberfdTadtberbot für bie ©egenmart aum manche ungünftige $\mathfrak{B i r t u n g}$ gat，fo tann feine Berectitigung um
 nimbt mebr gerediffertigten Berringerung ber Biebbeftänbe tatfädlid bei uns beftegt．In ben lanowirtifiaftliden Betrieben bei uns，too

 allgemeinen laum ober auch gar nidt，augigenommen natïrlich Wistiddaften mit größerer Mildकerzeugung．Sum Teil anderß liegen bie 彐ergältnifie im ßurzentand．§ier ift bie $\mathfrak{B}$ äffelgaltung， namentliळ in einigen ©emeinben，noळ immer jegr verbreitet．Daß
 ${ }^{\text {Fätber．Infolge ber CEigenart ber ßerbaltnifie auf bem Gebiete }}$ ber $\mathfrak{B}$ ifferthattung im Burzentand berübrt diefes Berbot bie lanbo
 ber ßerjorgung ber ভtabt §ronftadt mit Mild anbererieits in lebr ftartem Mage．§n überwiegenber थnzabl befaxänten fich bie
 anberen ©egenben，bie fo lange gefatten werben，als fie in ber Miitぁteiftung entipreden，bann werben neue Tiere angefauft．Die

 Wildgerzeugung angefebgen merben，fei ess für ben Berbrauळ im eigenen §ausgalte，fei eఖ für ben ßerłauf．Der ßanbwirt im
 lognt，beşbalb befant er fixd im allgemeinen auct nidt damit uno

 toerben tōnnen，bie anberen aber aufgezogen werben müfien，taun

 folge ber berbăltnis̊mäfig geringen Miløleiftung ber Büffeltüge benötigen bie aufzuziebenben 』ätber ben grō̄ten Teil ber vom
 anbere 8 wecte nidit megr biel übrig bleibt．§eute ift bies um To megr ber frall，ats an bie §atber tein §raftiutter berabreidit werben fann，weil feins zur $\mathfrak{B e r f u ̈ g u n g ~ f t e g t . ~ \Re B e n n ~ i d i o n ~ u n t e r ~}$


 bebingt für bie landwirtificaftliden ßetriebe beß Burzenlande夕 infolgebefien eine ziemlid empfinolide wirtidifaftlide ভ Denn biefe tönnen nur wenig 8 Baffefmild erzeugen und bum Berfaufe bringen，unt find auß biefem Grunbe einer nidt uns weientliden Cinnagmiquelle zum grojen Teile beraubt．Damit aber nidft genug：थuci ipäter werben bie Geute aufgezogenen Buffertatber ben gogen थufwanb，ben igre 民ufzumt iegt ber＝ urjamt，nimt einbringen．Bei ben jegigen bogen Mxildpreifen ift
 für ben ßanbwirt．
 auc now mit anberen burab ben §rieg bedingten $\mathfrak{u m f t a ̈ n b e n , ~ G a t ~}$ fida in vielen Stäbten ein groker shildmangel eingeftellt． थuc）in Sxonftabt，bem Mrittelpuntt beş શurzenlanoes，berricit gegenwãrtig ein arger Mildmmangel．Befonbers iff die Einlieferung bon Büffelmild gegen bie früberen §agre fegr ftart zurüdgegangen， 4． 3 w ．ftärter als bie Einlieferung bon §ugmild．©es tommt eben நiebei bie Tatjacije zur ©̧eltung，bá̄ ber ßaffer bei ung nur ber Miidderzeugung twegen gegalten wiro，uno eint Majreget，
 bei ber Einlieferung ber Büffelmild ftärter zeigen，aļ bei ber Einlieferung ber תubmild；benn bei ber Rinberbaltung tommen
 zivede mefentlid in Betradt．Die geringe MRildeintieferung nad


 naw Mild auch feitens ber Bivilfevöfferung fegr gro 0 ，bemn
 mittel．


mangees in fronftabt babe idh auf bem Wege besి Bizegepaņa amtess ein ©efuch an bas goge tönigl．ung．थderbauminifterium
 Baffertälber für ben fronfäbter §omitat eingereimt． Db ex Erfolg baben wirb，tam id beute nidit mifien．Solte eg


 und es tönnte bann jeber jene Maßnagmen treffen，bie er für

 gangs erwäbnt murbe，im allgemeinen nur bie zuळtuntaugliden weiblidyen Rälber zum ভळlacten berfauft merben．（Bezüglid ber
 jemand bies tun will，beridafit er fiad bom semeinoes ober
 ungeeignet iff．थuf ©orund biefez Beugnifies fann er bann beim
 anjucten und biefe Bemilligung wirb aumb in allen zutreffenben faxilen exteilt．
 Minifterialberorbnumg entgält auc bie Beftimmung，baß́ ber $\mathfrak{B i z e g e f p a n ~ b e r e c t i g t ~ i f t , ~ f u ̈ r ~ f o r d e ~ æ i s i r t [ d a f i e n , ~ b i e ~ n a m g e r v i e f e n e r = ~}$ maken fiid mit ber Erzeugung bon Mild für ben Bertauf befafien，
 sälber zu geftatten．Soldge Wistidaften baben wir nun im Burzenlande biete，uno gegebenenfall\＄müpten fie von biefer Beftimmung ©ebrauci maぁien．

## Wirt［daftlidic ※ariegsmaßnahmen．

（Berwenbung ber Efingetweibe．－תriegs̊anteife．－Boridüfie auf bie Ernteeträge．）
Bizber musten bie ©ingetweibe ber in ben ©dlacht Gäufern geidiadteten ఇiere，auch wenn biefe gefund waren，vet：
 mutter，ভdeioe，§oben，ungeborene Tiere famt ©ebätsaut， ferner ber MRageningalt gefunber ভळโaめttiere zur foulterung bon Tieren，befonderฐ bon febervieg，verwenbet werben．Die ©rlaubni̊
 erfler §onjanz erteilen，jebod bló jolden §erfonen，bie in bem Drte，wo fiid bas̊ Sめladtyaus befinbet，felbft noognen und bei


Ariegsanleibe．Snfolge ber Axiegsertlărung Staliens Gaben zafireide תörperidaften，Banten und Einzelperionen ben bon ibnen bereits gezeidneten Betrag ber Ariegsanteibe erböbt und audy ber Bubrang bu ben Beidenftellen ift ein io grojer，
 feitgefegten ভळluĔtag der Beidnung biš zum 7．§uni binauszuo i申ieben． $\mathfrak{B i z}$ zu bifem Tage werben bager now Seiønungen ans genommen．Yeber treue Bürger beş Baterlanbes bat bie ßflidyt， feine nid．t zum＠ebensิunterbalt benötigten §pargelber bem ©taate zur $\mathfrak{B e r f u ̈ ̆ s u n g ~ z u ~ f t e l l e n . ~ छ e g e n m a ̈ r t i g ~ u ̈ b e r f l i f f i g e e s ~ B a r g e l o ~ i n ~}$ Der \＆abe zu galten ift töridt，ez bringt bort nidftg ein und ift bazu unfider．Beigen toir bem neuen feinbe，bás wir auth feiner no由 §err werben tönnen．

Boridüfie auf bie ©rnteerträge．Betanntiia bat bie $\Re$ Regierung ben ßorbertauif ber Ernteertăage berboten．Da nun
 Ernte Geldo braucden，if Boriorge bafüt getroffen worten，baß diefe auf benjenigen Teil ber Ernte，ben fie nibl für igre eigene

 vorbinein berflauft und werben baber aum beuer teinen $\mathfrak{B o r i d u \tilde { B }}$ negmen wollen．

# Die（bebirgsweide des fiermantaüdter Randm． Bezirksuereiues． 

Bon－थ．उroв．

（ธd）
Bweat $\mathfrak{Z n t e r j}[$ deioung boneinander und Renntlidquadung für
 im Sgr gezeidnet．Diefe gat fï，nebenbei bemertt，fegr gut beräagrt． थußुerbem werben fie gegen ఇaulidbranठ geimpft，bor bem थufo unठ
 einzelne \＆örpermañe feftgeftellt．Die Mage merben in ein WBeibes bud eingetragen，Damit auf ber Weibe erforgte Werănberungen feifgeftellt－werben tönnen．
 eine ভpanne 乌ुom ift，d．i．in ben erften Tagen bes §uni．ફier
 ゆeu gefüttert，um einen iltbergang von ber ভtaMfitterung zu bem

 einmal auf bie anftrengende $\wp$ ervegung zurüufzufügren，bon weldøex


 סaß́s סie $\mathfrak{Z u t t e r a u f n a b m e ~ i n ~ b e n ~ e r f t e n ~ T a g e n ~ f e g r ~ g e r i n g ~ i f t , ~ b a ~}$ bie Tiere fiid fortwăhreno gegenfeitig bereiten und ang §rififn taum benten．थuc baben fie iebenfalle in ben erften Tagen oas
 er größere MRengen Doft genieft．

Werben bie Stiere morgens $4 \mathfrak{u b r}^{\mathfrak{b}}$ aus bem Stalle frei－ gelafifen，fo beginnt erft ein §agen uno ねennen über bie ganze
 ift für ben §irten teine Teiळte थufgabe zu forgen，bā̄ ni申t ein


 थuzreißer mieder zur §erbe gebradt merben．

23er diefe §as auf bem ftart geneigten Terrain，bie ieben Morgen megr oder weniger lebbaft etwa eine ভtunbe andauert，
 unjere Tiere bie 天̛reibeit zu 仙ả̧en wiffen und bás ignen bie
 boll，im Durdidn itt jogar jegr plump find，will id noci befonbers Gerborbeben，und zwar aus bem（brunde，weil ber Befiber bcim $\mathfrak{Q}$（trieb eine biesbezü̆glide $\mathfrak{B e r b e f f e r u n g ~ m e i f f e n s ~ n i ळ t ~ n o t i e r t , ~ b a ~}$ man bierauf biel $\mathrm{z}^{4}$ wenig adftet．

Seiber fommt es bei biefen tollen צagben nidit felten bor， bá inforge bon gebltritten einige Tiere Iagm werben，bie bann 2－3 ßoden סem ßerittenverben burळ bie gefunden ausgefegt find，teine $\Re u b e$ finden und bierunter ftart leiben．Berfippinbet bas ubbel，fo ergoten fie fich fegr bald wieder．
$\mathfrak{Y i t}$ erfit bie Morgenarbeit，bies Qaufen uno §agen，vollenbet，
 ftunben febr lebbaft bor fím gegt．＇Bis bie find alle Tiere gefättigt und werben bann etroa 10 UGr in ben Stall getrieben，wo fie，ba für Bugluft geforgt wirb，ben थugriffen ber fliegen weniger augsejegst find wie im freien uno gut auso ruظen tönnen．Geiegen 4 Mgr tommen fie wieber beraus，too fie bis


 $\mathrm{z}^{2}$ merben，two teine ভtallung ift．

Die §offreite wirb anfang §uli bezogen．Sie liegt bon ber Borweibe etwa 5 Wegitunben weit in einer §bje bon 1500 mpetern und fällt auf etroa 1300 Mreter ab．Riefige Tannen begrenzen fie auf ciner Seite uno gewägren ben ভtieren ভduug bei ©efoittern
 gemittern ein थusreißen zu verbinbern，werben bie Stiere über Madit in cinen mit §olzzaun cingefriebigtern freien §アak gebradit， to fie auळ gegen ev．शaubanfăke burळ ßären，bie in biefer

Gregent iafarlid Sdaben berurfaden，bon benen wir aber gottlob bis iesty nod nidt getroffen murben，bom §irten befier geifidüt werbeen tönnen．

Der ßflangennuucas beginnt bier efit im §uni und io ift daş Grazz zur Beit ber Bepfiutung ber शseciee nod aukerorbentlich zart，
 aufgenommen．

 bie wenigen 2iere aufreefmen tönnen．श̂n eine anbere Berwertung als burf थtweiben if gier aber nidft zu benter unb fo lafien
 frei uber bie gange PBeibe geben．©es ift num nidft uninterefiant 34 Tefen，DoE bie Ziere bie ffarte ©tigung ber 2Beibe gerne ibber－
 friebigung geraubs ift，bie tieffite Rage ber शseibe auf uno grafif tangiam nad aufiwärts．Sift bas oberite Enbe erreidet，fo madt bie ©̧efellichaft Refgrt，gefty ziemfíd raidid wieber binunter，um bon borne angufangen．

Infang ©eptember，wenn bier bie falten Æegen untermiifit
 periobe fif auf orei $\sum_{20 n a t e}$ erfitredt．

EES ift num tiar，bak Ziere，bie biefe＂Rut＂burchgemadit

 Ein ভtier，ber bie folofifaren ؟teigungen tăglid mefrere झarle iuber－ tounben，ber ben witterungerunbitben bie gange Beit ginburrch ausb．



 betannte Izobificeleitbtyeit gier vergebens jucen．Dafiur findet man aber eine §ư̂tuatutur bon gerabegu நerborragenbem Gejprăge．

In ben beiben erfiten צabren bes Befitebens ber Einrriditung tourben bie Stiere bon ber ईodimeibe abermals fîr einte brei－ mobjdentlide Madwweibe auf bie ßerete gebraff．Da bie Ziere aber bier infolge deg fegr fetten Grafes jebeesmal Durdfad be tamen，wor burch fie fefre ftart zurrüdgingen，fo gaben wir fie im abgelaufenen Sagre nidit wieber bagin gebradt uno werben e§ auld tünftig io galten．

Die beiben erfien Эabte， 1912 unb 1913，müfien überbaupt

 Mage ber \％al．Die Jiere gatten unter ber ungünffigen 2sitterumg aukierorbentlid，gelitten．Bablenmägige Daten tobnnen bieruiber

 Tanttgemidit ber Ziere nad bem evotrieb ginter ienem bor bem थnffrieb weit zuruiuffano．



 biefmefrr mit थnertennung das lebbofte §nterefie bervorgetobben Toerben，fo begegnnet man iebt um io grobjerer थbgenciegtteit，um midift gerabe egiberviliten zu fagen．Uutb eş if jebesmal mit grojen Unifitengungen unb biel थirger berbunben，bie unbebingt erforber：


 fiiderung，Tierarzt，थuffididt u．bat．tann gar nidft nebadt werben．

Sefen wir ung nun bą̈ Ergeebnis ber regten ほBeibeperiobe an．©ez befömmerten im Sabre 1914 urfere ©ebir 8 Bweibe 29 Stiere （gegen 45 im Yabre 1912 unt 28 im Эabre 1913）im थfter boi $8-18$ Monater．©as Geiamtgevidift betruq 10.366 kg ．Der teififtefte ©tier woog 230 kg ，ber ifiberifie 502 kg ．Der थufitrieb
 ${ }^{5}$ ．Yuli beveibet wurbe．थm folgenben Tage wurbe bie §owpeibe


übernadtet．Da wir ani nädffen $\mathfrak{F R o r g e n ~ e r f f ~ b a s ~ B o r i ̈ b e r z i e f e n ~}$ einer §erte abwarten mujten，fonnten wir nur febgr fpàt auf： bredien und Iangten סajer，nad 4 2Begfunben，erfit gegen घittas in §eltau an，too bie ভtiere bon igren Befifigern wieber in $^{\text {m }}$ Empiang genommen ruurben．
 gemeine ©inorud zufrietenfitelend．थts aber bie eingelnen ₹iere
 ほßage zeigte nämlid，baÉ 11 §tiere máafrent ber 94 tágigen 2Beibegeit 3 ufammen 231 kg bon ibrem Bemidt berloren batten， 2 Stiere gatten weber zue now abgenommen．Die reffliciden 16 ©tưut wiefen eine 8 unagme bon 424 kg auf．Der gröjte ©ingelverfuft betrug 51 kg ，ber grō̈te ©bevinn 56 kg ．Meeønen mix bom ©befamtabtriebbgetvidit 10.559 kg bas थuftriebsgemiidt 10.366 kg ab，fo bleibt ein Mefry bon 193 kg ．Das ift run in ber Tat nidft gerabe erbebenb．
gBir müfien num aber nod，einen gans mefentliciden foattor


 Bewegung．§âtte bie 2rbwage auf der 2Bitie erfolgen tobnnen，io
 wir einen Berluift bon $7 \%$ an－b．i．im Durdifdnitt pro 1 Stü̆t mit 25 kg fíder niidt zu god gegriffen－io ergalten wir $725+193=918 \mathrm{~kg}$ ．

Die æ3ibe gat 29 Zieren burcm 94 Tage శ̛utter geliefert． Die Rebenbgevidiftyunabme pro 2Beibetagzeingeit．bereednet fiid Demnad mit 918：$(94 \times 29=) 2726=0.337 \mathrm{~kg}$ ．Dies ift aber
 weibliliden शindern begnïgen，fo mûflen wir für §̛ungfiere boci megr berlangen．

 ba in ben erfitn ఇagen eine थbnagme erfolgt，jeneş nad ettra
 in ©rmangelung einer $\mathfrak{F B a g e}$ nid t feffgefertt werben tamn，eine
 twollen wir bieffir teine Bablen angeberr，glaubten bies aber bocif Servorbeben zu finten，bamit ber 2 Beibe nidt ettra ber $\mathfrak{B o r r o u r f}$ ber Unprobuttibitatat gemadt werbe．

EEs fragt fild nun，of bie Xiere bura ben æBeitegang nidit an ibrem Wacistum gefitten baben．Darüber möge uns bie folgende Zabelle थufid！us geben：

| 号 |  |  |  |  | 흘 끈 |  |  | B |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Bentimeter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | $3 / \mathrm{v} 1$. | 118 | 116 | 122 | 41 | 42 | 39 | 60 | 128 | 406 | 16 |
|  | 7．／IX． | 121 | 121 | 124 | 43 | 43 | 44 | 60 | 133 | 355 | 19 |
|  | 3umadys | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | － | 5 | $\begin{gathered} 51 \\ \hline \text { Of } 5 \text { anna } \\ \hline \end{gathered}$ | － |
| 2 | $3 / \mathrm{VI}$ ． | 128 | 130 | 137 | 46 | 46 | 43 | 69 | 150 | 502 | $19^{1 / 2}$ |
|  | 7．／IX． | 128 | 130 | 137 | 48 | 46 | 47 | 71 | 153 | 502 | $221 / 2$ |
|  | 3umadig | － | － | － | 2 | － | 4 | 2 | 3 | － | － |
| 3 | 3．／VI | 107 | 106 | 114 | 33 | 31 | 31 | 50 | 115 | 230 | 8 |
|  | 7．／IX | 116 | 117 | 120 | 40 | 39 | 41 | 56 | 130 | 286 | 11 |
|  | Bumathg | 9 | 11 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 15 | 56 | － |
| 4 | 3．／VI． | 112 | 114 | 122 | 34 | 34 | 34 | 52 | 116 | 276 | 14 |
|  | 7．／1X | 118 | 118 | 125 | 36 | 36 | 37 | 56 | 122 | 300 | 17 |
|  | Buwadig | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 24 | － |





Ernăarung fauulo if．Denn gerabefo wie burch eine gute ©ers
 $\mathfrak{u}$ berflū́ bez ©
 bei einer $\mathfrak{\xi}$ öbe bon 118 cm und einer＠änge bon 128 cm erzeugt man im Mrafte aber nidat im Suatifalle．Und baj ein berart ge
 abreidung bon Praftifutter taum famerer werben fann，ift tlar．

Das Waçstum fann für biefes elter mogt als entipredeno bezeidinet merben．

Der zweite Stier Gat weber zu＊nod abgenommen．©x war ber ímperfite und aud ber ältefte．Mit 19 Monaten tann man


 －bebingt burd bie biele Beroegung－zuzuldreiben find und סaß bei ©tallfattung die ßergrößerung gerabe diejer ßörperpartien nidy eingetreten mărre．
 unt zu zeigen，סás ein groges Rörpergewiøt an fif für einen eventuellen Migerforg nidit berantrootlid zu macfen ift，fobalo biefeg nur mit ben Größenveŗättniffen im Eintlange fitegt．Diefer
 ber vorige und babei nur um 96 kg 俩merer，mobei no由 子u be－ merten ift，rák，wie die Baglen für bie $\mathfrak{B r u f t i t i f e n ~ z e i g e n , ~ a u f ~ d i e ~}$ §öbe ber ßcine nur 1 cm ，bie reftliden 9 cm jebod auf ben $\Re$ иumpf entfallen．Der ভtier ift übrigens aum im §abre 1913 auf ber Weibe getwefer．Eine Mitffung ift bamals leiber nidit erfolgt，io

 zur ©̧enüge au\＆ben angegebenen Daten．©̌z fei benn，man ftelle fiib auf den ভtanopuntt，baf bie ©entwidfung bei Stallyaltung zum $\mathfrak{B e r g l e i \infty}$ nidxt herangezogen merben fann，bás biefe aber nod beffer getwefen mãre．

Der nädfifforgenbe stier $\mathfrak{R r}$ ． 3 war ber iüngite，ber Yeidgtefte und zugfeid berijenige，ber am meifien zugenommen bat．Wix finben Gier in allen $\Re$ Rubriten gute Butacagzablen．Dies ift aber aud
 ftärter ift，ie jünger bas betriffenbe 象ier ift und id glaube nidet，
 gang in feiner ©ntwidfung zurüdgeegarten wurbe．Stegt er סo由 im elter bon 11 Monaten bem 16 Monate alten Mr． 1 in ber乌öge nur 2 cm naç，in ber 』änge übertrifft or ibn fogar mit 2 cm ．थn Mafie gâlt er einen ßergleim alferbings niøt auş，
 jenen balo überflügeln wirb．
 erften 刃eibejagre ift unter ben Stierzü̆tern bie थnfigh vertreten， סав man ©tiere unter einem $\Im a b y$ nidt auf die Weibe bringen

Foule，weil fie fixid bort angeblid für igr ganges Beben ruinieren． $\mathfrak{W}$ Bie num unjer §eifpiel zeigt，gat un§ bas leģte §agr நierüber einez beffern belegrt．©es tann allerbing niat geleugnet werben，

 folmen $\mathfrak{U m}$ mfänben ein ๕rfolg mitlicic fraglicd wirb．Mit mas̊ fann


 ftellungsarbeiten vervidftet uno werben fie pflidtgemã́ß aucぁ weiter ausführen，trogbem wir nidit miffen，twie bie ©ernte ausfađ̃en wiro？ $\mathfrak{u}$ no wiedergolt fich diefes $\Re i$ ifito berbunben mit ber §offnung auf



WBir tönnen aber die oben angefühyte ©ூefahr baburw நerab， minbern，bzw．ganz befeitigen，inbem twir unjere Tiere［由on frïh： zeitig an ben थufentbalt im §reeien gemöbnen，moburć wir fie für bie 23 itterungzantilden Des Weibeganges borbereiten．

Der als str．4．angefübrte Stier ftegt im Dourdjidnittsalter mit
 ©゚r berbient bie Bezeidmung बtier nur aus bem ©runbe，weil er niadt taftriert iff．Dies ift zmar aus ben angegebenen．Bafien niat


 bent bei gut entridefelten §ungtieren erforberliden Berbälfni̊ von 100 zи minbeftens 110.
 partien ift bei allen angefübrten Tieren zu ertennen，baÉz zunäぁfit
 weniger überbaut erideinen und סá̄ ferner bie anfangg gefentte Жüdenlinie infolge ber bauerno mit geneigtem \＆opf erfolgte శ̂uttero aufnabme minbeftens in WBiberrifttobbe emporgebogen wurbe．

थuf bie alo goige bon vermefrter Bervegung unt bertiefter Otmung நerborgerufene $\mathfrak{B e r g r o ̈ ß e r u n g ~ D e r ~ B r u i t o ~ u n t ~} \mathfrak{B e c t e n m a j e ~}$ twurbe jimon bei Befprecturg bes Stieres $\mathfrak{R r}$ ． 2 bingerviefen，ber ظiefür injoferne ein guteฐ̊ Beifpiel bietet，al̊ alle anberen Bablent， auğgenommen bie Æumpflănge，teine Beridiebung aufweifen．
 Tieren bie Bedenbreite größer if ala bie ßreuzbreite．Bergteiden wit endidic Æumpflảnge mit 2Biberriftgobge，io finben vir，baß aud bie Baglen biefür fiad zugunften bess oben angegebenen $\mathfrak{B e}$ ts
 Tabelle erläutern，in ber alle Mañe auf bie mit 100 angenommene WBiberriittbabe umgereøfnet wurben．（Siege Tabelle．）

Cts ift ia tlar，baÉ fid nidit bei allen 29 ভtieren eine mufter＊ giltige ©ntroitfung zeigt，bodi ift bei allen eine Berbefierung for mogi ber Rüdentinie ats auct bes Bedens und ber Rumpflänge feitzuifellen．

 $\mathfrak{U}$ mfrage beantwortet wurbe，Die ©tiere mäbrenb fecjs̊monatlider Stallgattung eine Bunagme bon $200-300 \mathrm{~kg}$ aufreifen，mooburd
 gleiळe ©emiatyifufe gelangten，fo tönnen wir wogl rubig fagen，

 Geffartung ber 耳orm jebenfank in einzig günfigiger थrt eingemirtt gat．

Wie tommt ez̧ nun aber，baß biele bon biefen ©tieren，bie benen im Stalle aufgezogenen gegenüber fo manđes boraus baben，

 wirb mandem wunberlid erjdeinen，wie id jeģt zu biejer frage
 weibe und bager wogi wert，bier erwägnt zu werben．
 aum im Bebirge und ift bo由 nidits wert．Der $\mathfrak{\Re}$ ． $\mathfrak{N}$ ．Gat feinen zu §auje gefarten und bat joundjobiel bafür betommen．

Dass if aud alless ganz ridftig fo．2fer baE ber tegtere tat． iadflidg einen Stier bariteltt，wäfreno erfterer befier einen Defjen abgegeben gatte，wirb nimet in Betramt gezogen．

Wahrideinlidy ebenfallz atz §olge ber beiben erften Mifo
 DaÉ ber MBeibe im allgemeinen nur minberwertige Exemplare ans bertraut werben，an benen niat viel zu verlieren ift．So lange bas aber fo ift，bari man fiab aum teinen groken §offuungen bin． geben，benn aus einem §unb tann felfft ein 马auberer teinen Stier maden．

थtz ein Mangel muß iebenfallz herborgefoben werben，bã̃ To verijiebenaltrige ©tiere zulammengetrieben werben，was zur Ж̛ofge gat，bā́ bie tleineren bon ben größeren abgetrieben werben， tworunter biefe zu leiben haben．Wir find aber leiber gezwungen， um bie Eimriøtung überbaupt noळ aufredt zu ergałten，alleg

 To weit＂fein werben，bā́＂wir unter bem थngebotenen baß Ђes

 Wir wollens boffen．

## Aterkblatt für $\mathfrak{\text { Pferde－and Dielybeftiter．}}$

Bom t．t．थđerbauminifterium wurbe folgenbes Merfflatt auggegeben：Der gegentwätige Rriegģuftant hat סie §utter＝
 äuserfit ímierig geftaftet．Die Ernte widtiger Futterprobuttiong＝
 ungarns war eine niøt ganz befriebigenbe；befienungeadttet muß $^{\text {n }}$ Der erföbte 马ebarf ber §eereßberwaltung an Futtermitteln für Die תriegåpferbe in erfter Sinie befriebigt werben；ift bod bie binreidenbe Berforgung ber શrmee mit ibren wiøtigfiten Bebarfigo artiteln eine §auptbebingung für ben glüdliden धug̊gang beß ung aufsegroungenen Srieges．erd bife Umifänbe gaben eine Pnappgeit an natürricien Praftfuttermitteln mit fich gebracht． Wit Dem Exraķ alfer berzeit feglenben శ̛uttermittel tann ieboc由
 ber neuen Ernte in grṓeren MRengen zu baben feir wiro uno Vie Robjtoffe für mande tünfitliden 尺rafifuttermittel Derzeit ídwer Ober gar nidt zu beflaffen fint．Da aber bie Eerbaltung unferer Befitanbe fowogi an Bferben ats an Siinbern uno ভdwoeinen gerabe im gegenwärtigen Seitpuntte von befonberer $\mathfrak{F B i f}$ tigleit ift，muk mit allen Mitteln getraditet merben，bie §ütterung ben gegebernen ¡øpvierigen Berfătnififen anzupafien uno mit ben zur Berfügung ftebenben Erfagfuttermitteln bas 2ustangen zu finben．
$\mathfrak{J m}$ forgenben werben $\Re a t i d j$ läge erteilt，auf weldje $\mathfrak{R r t}$ und Freife bie 刃iftänbe an 刃ferben，æinbern und ভdiveinen unter Seranziegung bon Eriagfuttermitteln ogne empfinblide Beein＝

 berartigen §utterpafilierungen in erfier \＆inie darauf geadtet werben muß，baj mit ber neuen fätterung nidt ploglich begonnen，
 Ђerbeigefüfrt werbe．©ֻछ fann bajer nidft oringent genug empfoglen
 getwobnten zu beginnen und diefe fo zu fteigern，bã̃ naळu ungefăhr

 die neue ©̛itterung niat anftanbslos vertragen wirb，io wirb ber utbergant zu verlangiamen iein．
 folgenber §utterpafiierungen empfogien，wobei bas 民derbaus： minififterium bemertt，baE eis bie Mrogliaffeit ber Beidaffung ber
 in beiduăntten Mengen，fididergeftellt und bie allgemeine bifter－
 anlaĵ Gat，ben Banbwirten biefe © futtermittel in tulanter શbeife $z^{3}$ liefern．



 Futtermeff；b）für ßferbe bon etwa 450 kg Rebenogetwidt （mittlere $\mathfrak{Q}$ rbeit）： 2 kg §afer 5 kg §eu， 1.5 kg 凡oђzuder，
 ßebenogenviøt： 2 kg §аfer， 4 kg §eu， $1 \mathrm{~kg} \Re 0$ 隹uter， 0.5 kg §iteie．（Der $\Re o g z u t e^{2}$ tann burd bie boppelte Menge Mretafie erfegt werben．©Es eridideint empfeglengivert，bem verwendeten
 odifen，möglidifit biel §eu，bei normaler anftrengenber erbeit， aukerbem $1-1.5 \mathrm{~kg}$ 凡iteie，ebentuell eime geringe 8 ugabe bon Riubenjanniketn；b）尺ithe uno §ungbieg：Die §fitterung ift in
 Fortzufeken．3．© vorjanbenen §uttermittel einzuridten．थußer §teie，nidit magls făbigem §intergetreibe unర थuảreut，ferner Mlagermild wären

 zuziȩen fein．

## Spenden firt nutere Soldaten．

$\mathfrak{B o m}$ 1．bi̊ 20．Mai find für ben obigen 8weat bei ber
 gelaufen und zum זeil au由 f申on an bie ভpităter abgeqeben tworben auß §ermannftabt bon Fraut ßfara Bogner $1 / \mathrm{kg}$ ©garpie；శrau Major §onit 100 §olfterüberzüge；ev．MäDdene

 Roth，Selder， 1 kg §peă；శrau MRarie Э̧an © ©jarpie，alte Reinwand；Ungenannt 7 §eberpōfferぁen， 10 überzüge， 4 §anb－

 tompott；Ungenannte 16 ভădぁden；zwei ©oufinen ©barpie；Ungenannt
 תrantenf（duby für bie blinden Solbaten 10 K ；马rau ßaride
 Der §allerviefe 27 K Baraelo；Ungenannt 15 Єäduden， 60 dg


 शiebermayer $1 / 2 \mathrm{~kg}$ ©garpie．©b．§rauenberein aus Thałbeim 727 Cier， 45 Biertel \＆artoffeln， 2 Biertel $\mathfrak{B o g n e n , ~} 261$ Dörr－ obfi， 56 K 10 h Bargelf；ev．§rauenverein aus Midelaberg 352 Eier ；Böglinge ber Grofauer $\mathfrak{B e w a b r a n f a l t ~} 4 \mathrm{~kg}$ © E arpie； Lanbiw．Drtsberein aus Mardí币 30 K Bargeto；§atobsborfer

 4 kg §prat， 230 Eier， 10 K für bie erbtimbeten Solbaten；eb．


 §ranenverein aus TaImejid Gat Sonntag ben 9．Mai Mild und Brot zu einer Saufe für 150 Rrante und Sonntag ben 16．Mai Mild unb Brot zu einer Gaule für 440 ＠rante，ferner 325 Eier gefpenbet und will feine Sonntagsfipenben noळ fortiegen．－Dem Roten §reuz in §ermannftabt bat ber eb．శrauenberein aus ${ }^{G}$ GroEpold einen Strobiad boll ©harpie，fomie 70 §ölfterぁen mit ebenjovielen überzügen birett zugeíqiatt．
 meinbe Refoftix feit Dltober b．§．ein §efervefipital für 75 trante und berwumbete Solbaten befitegt，סeffen ©inridftung und ©r＝ baltung burch freiwillige ভpenben an Einridfungẻgegenfínoben und Rebensimitteln ber Betrogner Refiditixs uno $\mathfrak{U T}$ mgebung er＝ möglidt murbe．©es find für biefen Broct eingetaufen aus entzen 8 』Taftern §olz， 3171 Mild， 1105 ©ier，©emuile，§artoffeln，
 uno 100 Eier；Marpoo 501 Mild̆， 300 Eier， 2 ভä́te MRyf；
 20 §laftern ईolz， 100 \＆rautföpfe， 90 kg \＆artoffetn， 2501 Mitid，
 300 ©ier，23äjue；ॠotgberg 5501 Mita， 500 ©ier und ©emuife． $\ddot{Z}$ ber bie Spenden ber romănifáden EEinnoogner bon Băgenborf，
 ©̧ejấs murbe in romãnifden Blăttern beribtet．

## 棿itteilungen．

## 

Quş ben Sreijen ber fiebenbürgiidden \＆anbwirte baben fid in legter Beit immer megr \＆eute an ben §errn 2derbauminifter mit Dem Eerfucien gervenbet，er möge bie ©infugr von 3udttidafen
 reg̨teren §abren סur币 \＆eberegel umgeftandenen Tiere erfeģt merben muilifen，ferner zum Eeriak bes burci ben Rrieg fegr berringerten
 Buatmateriales bat ber §err थderbauminifter，mit einer an bie
 Rumănien unter forgenben $\mathfrak{B e b i n g u n g e n ~ g e f t a t t e t : ~}$

Wer Sđafe importieren twid，mū̄ סie§bezüglid ein mit einem 2 K ．Stempet beriegenes ऊefuळ beim zuitånoigen Dberituht＝ rimberamte einreiぁden．Sn biefem ©refuce ift ber Beruf und ber
 melde Grenzftation wie viel Stüd Sdafe binnen 30 Tagen－ bom Tage ber Berwilligurg gerednet－об зи §uß ober per ©ifenbagn，man einzufübren beabfidtigt．थuci if anzugeben，ob

 Befits reip．Die sutweibe ift und in meldem §omitat，§ezirt und auf weldem Bemeinoegattert fi由 biefelbe befindet．
$\mathrm{F}^{\mathrm{n}}$ bem Gafle，wenn ber ©efucifteller ben §mport entweber ganz ober teilmeife für anbere beabfiidtigt，find $\mathfrak{\Re a m e}$ und $\mathfrak{W o b n o r t}$ ber \＆anbwirte ober ©fut？${ }^{\text {padater }}$ anjugeben，bon benen er mit ber Einfugr betraut murbe．Solde Beglaubigungşidreiben fint mit ber Unteridrift zweier Beugen in Driginar Dem（Ђefude beizulegen； fie müfien mit einem 2 K ：डtempel verjegen fein．Der थuftraggeber muß bier felbft feinen $\mathfrak{B e r u f}$ und $\mathfrak{W B o g n o r t , ~ f o r v i e ~ b i e ~ S t u ̈ d z a g l ~}$ ber Scapa angeben，mit beren §mportierung er ben（befuळfiteler
 gebraud，u． 3 m ．auf melder，wie gro ${ }^{2}$ en，in meldem somitat und Bemeinbehattert befinoliden Weibe biefelben zur Weiterbaltung gelangen follen．

Sळfiejflia foll ber Geefuđjteller eventuell ber थuftraggeber
 genannten Sdafe auf dem bezeidneten（but reip．Der æBeibe bauerno
weiterfalten und bieferben ogne zwingenben Ǧruno niăt berăufern werbe；baß er biefe Tiere，fobald fie bort antommen，bon anberent ©paltgufern 21 Tage lang getrennt balten und bie inforge biefes §ontumazberfabrens fiid ergebenben Roften für ben tontroliterenben f．ung．Tierarzt，ber bierüber ein befondereß̆ Berzeidgniz zu fübren
 Tierargt wirb die Begleidiug folder תoften in bem תoftenvers zeiøめnis auzbrüdfidid befiattigen．

## Cinziegen von Silber＝und Midelgelb．

Four bie Gelboerfecter tommen böfe Tage．Die æegierung
 ftiude mit dem Datum bor 1915 angeorbnet．Ebenfo werben aum Die 10 und 20 §ellerfiutute eingezogen．©Fz werben an ©telle ber eingezogenen Münzen neue auggegeben．Die ßronenfitücte，ferner bie 10 und 20 §ellerftü̆cte verlieren nad bent 25 ．Juni ibrent
 haben fie bas शadifegen．
＂Eagespofit＂§ermannfitabt．

## Ellotizen．

## $\mathfrak{A} \mathfrak{B}_{\mathfrak{s}}$ Mittel gegen $\mathfrak{J l i e g e n}$ in Stålen

Derwenbet ©．©ramer（Berlit），wie er in ber＂§̛uftrierten lande wirtidaffliden Beitung＂mitteilt，mit beftem＂Erfolge Bierrefte， Deren Geruc̆ die gfliegen anloatt．Er träntt mit bem ßier Biegel， bie er in Sduaffieln ftellt，worin fīd eine entipredienbe MRenge Wafier befindet，bamit bie Biegel feudt bleiben und bie in ber Bierreften entgaltenen §efepilze nidt abiterben．æenn ba§ 刃ajier verounftet ift，wirb neues zugeidiaittet und bie Biegel ieben Monat burcd neue，mit $\mathfrak{B i e r}$ geträntte erfeģt，weil fix biefeß̆ allmäblidy in （5fig verwandelt．Die bon ben fliegen aufgenommenen §efepize maden ibnen ftets ben ©araus．

## Die Befäupfung ber Blatiläufe

erfolgt am beften burch Befprib̧en ber โiere mit Quafiiabrühe．
 hotz 24 Stunben lang in 23 afifer cintmeidit，bann tuibdig todit uno alsibann burch ein Sieb ober Tu由 feigt．In ber warmen Brübe पợt man bann 2 kg ভळぁmierfeife auf uno veroünnt null
 redignet man alfo 2 Deta Quafiiabotz uno 2 Deta Sdmierjeife．

Die Quaffiabrithe ift，an cinem tühlen Drte（im §eller）aufo berwabrt，ben ganzen ভommer utber baltbar uno fann bon Seit zu Beit

 reife gruïdte baben，nidft gefpriģt werben，bemn bie angaftenbe
 abgewaidien merben，ba biefelbe zwar nidt giftig ift für ben MRenjaen，bem Dbfte aber einen fegr bitteren ©sefidmad verleigt．
 Mififerbacger，§ermannftaot）ober in Drogerien für etwa 70 bis 80 h pro Rillo ertättlia，unb Samierjeife befommt man in Seifengeídäften und Seifenfabriten getoö́ntida für 70 h bağ §itlo； Ieģtere foftet jeģt，inforge ber ergöbten ₹ettpreife pro silo 1 K 60 h ．

 Sळmierfeife auf 1001 श马afier．Der Tabategtraft tann mit bee Görolider $\mathfrak{B e t v i l l i g u n g ~ b u r w ~ i e b e ~ T a b a t t r a f i t ~ b e z o g e n ~ m e r b e n . ~}$

Segr widftig ift eछ̄，Dás man bie Betâmpfung ber $B 1$ att．
 ibren Befall gefräufelt Gaben，ourcfübrt．Dant tönnen סie さiere mittelft der ßeronoiporaipribe ober $\wp$ aumipribe －in tleineren Berbắtnififen mittelft einem Blumenftăuber－direft mit ber Betämpfunĝ̣flăfigteit getroffen werben．§abent fich bie Bläter jebod gerollt，io müfien foldge Triebe in die Brübe eint getaunt merben，damit biefelbe zu ben æbattlăulen gelange．

3ob．Safmen，W8anderfegrer．

# dlaterhaltenties mix deleflemiers． 

（Etwas firt fiers mid（bemüt．

Sit besfalb Treue woty fo grob bor Gott， Dás ifr ßerbeipung warb von etw＇gem §ogne， Weil fie bier unten ftegt in §obn und Spott Uno nidgt mefr bentbar ofne Dornentrone？
§eltene đfräfin æalderjee．

## Sei getren！

Der ひ̛fall Jtariens vom Dreibund hat wie ein ver＝
 toas fint ©̧elöbniffe，was̊ ift $\mathfrak{x}$ reue，wenn ein ganzer Staat，fein Boft，feine Regierung，fein \＆önig bas gegebene Wort briatt？ Sian tann in biefen Tagen MReniden finden，bie mit trauernber
 aller innere £alt verloren gegangen ift．©ibt es einen ©
 begangen，möglich ifit？
 §interlift，چreubruc und Berrat bon jeger unter den Menjajen
 getötet？§at nidt §ubas feinen §errn uno Meifter um breißig Silberlinge berfauft？§aben nidt von jeger Böfter einander im Stide gelafien aus ভelbfiuat，auß §
 manentumß̉，ber Untergang ber Banbalen，ber ©otben，ber
 überreid an traurigen Beifpielen f申nober Selbiftuct？

Wo bie Meniden fid bon irdificen Gebanten gaben Ieiten Lafien，two fie bie gobttlīde ভtimme in ibrem ईerzen betãubten， um Mact und Rubm bor ben Meniden zu ernten，ba find fic bom 2Bege ber bimmlijden ©fbre，ber wabren Treue und $\mathfrak{Q u f o}$ rididtigteit abgewiden．

Stalien if im 8 mieppalt zwiliden edter $\mathfrak{F r e u n b e s t r e u e ~ u n b ~}$ unberbü̆ter MRa申tgier eine Beute beg＂geiligen 飞゙gois̊muffies＂ （Selfitiuøt）getworber．
 und einbringlid wie nie borber zu ben Menifiden prebigte bom

 fübrer uno Gefeffrte，bezajfite uno unbezafite itafienifide Bürger
 Selfitiumt，bie §talien gebiete，nur an feine $2 u f g a b e n$ und 8 iete 3u Denten und barum ben $\mathfrak{F r e u n d}$ im ©tide zu Tafien，ia nod megr，ign treulos anzugreifen und an ber Seite ber abermadt niederzuringen．

Da ift nidxts verwunberlidees babei．Die §abgier unt ber Neio Sat immer סiefe Sprade gerebet．

Die Treue，bie fíd bemägrt aud in ber \｛由bwerften §rüfung， it bon jebere，ein feltener Gaft auf Erben gevefin．Daber bie
 bem bie $\mathfrak{F e l t}$ lognt．

Wie jagte unjer Didter צojann ßaut Ridter？＂Das Ges lubbe ber
 man in aller श®elt．＂

Berabe foldie bittere ©erfabrung aber tettet uns noळ mefr
ats alles anbere an cbott，treibt uns bortbin，wo wir bem boblen

Darum fingt ber ßalmift：©́s ift gut auf ben §errn
bextrauen und fi由 ni申t berlaffen auf Menf由en．
 Des beutiden Boltes．WBir wollen fie nidt baran ginbern，aber unfern colauben erft redt nidft fallen lafien．Der Spott ber §feinbe foll ung eine ©gre fein！थuf wen trauen unfere geinbe？
 unferem baldigen 8 ufammenbruc groje Borte rebeten，und nut $^{\text {and }}$

 ©Seld und guten $\mathfrak{B o t t e n}$ gegen un $\mathfrak{a u f g e b o t e n . ~} \mathfrak{F} \mathfrak{G r}$ Bertrauen
 find，fie orängen，immer neue $\mathfrak{B u n b e g ̆ g e n o f i e n ~ z u ~ w e r b e n ! ~}$

Der grobe beutide §eerfübrer gelbmarichall §inbenburg Gat in einem ßriefe betanntgegeben，baf er bei feiner 2 rbeit recht beutlid gefühlt gabe，ob ign feines Boltes Gebete begreiten．WBir wollen zu unferem Gott bertrauens̊boll beten um §raft und Troft auæ̧ feiner §anb．§̊m 刃amen §eju，bes treulos verlafienen，am §reuze geftorbenen，am 1．Dftertag aber auferftanbenen §eilanbes̉ menden wir uns an ben Senter unferer trefidite und rufen inn in unferer Not an，Darein wir unş befinben，umringt bon ftarten， beutegierigen §einben．

Wir wifien：＂©ott fegnet im ©beben wie aum inn शefmen．＂
§atten wir an 乌talien einen treulojen $\mathfrak{F r e u m b ,}$ ，o mußte fiid bies früber ober fpäter offenbaren．Sun die Untreue beg Berbünbeten ans Biibt getommen ift，mag biefe ©riafrung alle
 unfer ßeģtes̀ Gingeben．Der Dornenweg，ten twir in סiefem Ariege gehen mífifen，ift now nidt zu ©noe．Sdfwere תảmpfe，Garte §rüfungen barren now unfer．WBir wollen ibnen entgegengeben mit gutem ©emifien unb tobesmutiger Begeiferung．Die ఇot ift unjere groke MReifterin，סie uns bie beften 』ráfte abberlangt．Wix wollen fie geben．Die Qutlen der Dpferbereit｜\＄aft und §ingebung werben unter bem neuen Drud nur no由 நöber uno lebendiger fließen．§n Tirol ift bas ganje $\mathfrak{B o l f}$ auf ben 彐errat §taliens aufgeftanben unt bat fïw freiwillig zum sampf für§ Baterland angeboten gegen bab falide æerlijland．

थuゅ bei uns wiro ber Ruf，ben ber §önig an uns ribtet， willige §erzen finden．©ott ber §err ipriあt：Sei getreu bi̊ in den Tod，［0．will im bir bie Prone beß̧ ewigen Rebens geben！
 unt rot bis in ben Tob！

## Aus Dem feben fuir Das $\mathfrak{L e b e n}$ ．

## કીirs＂Mote Sten ${ }_{3}^{\prime \prime}$

find in ben शadbaridaften ber Gemeinbe © rófiぁeuern vom
 Dberfuhfridteramt bem §eftimmungsorte abgefüfrt worben．

## タus ber ভdriftleiturgsftube．

Sanbiturmmann $\mathfrak{B e t e r}$ Betely auş §euftabt bei \＆ronitabt hat


 mus in fernem Fecinbestand für bie §eimat freiten．＇sif vielleidit

 mir in bie Seefe，beine Bufunft id jobann unjerm（bott befegle． Bliut und wabre Seligteit batten wir gefunben，bente in ber Eirfjamteit an bie vergangnen ©tunben．§inber，cinen Yeģten §ū̄
 Bangen．Breibet brab auç in ber शot，betet für uns alfe．§erz． Gaft ift ber §etbentob auf bem samplesswalle．Surt ginaus nach



 Den Drtichafien，bie bon ben Deutichen bejegt wurben，gefliditet find，waren groke Mengen unaugedroichenen Getreibes auf den Feldern geblieben． $\mathfrak{U m}$ diejeg mertbolle Material nidt ber－
 auşzubrejchen，wozu fie fidh ber Drefdmajdine bebienten．§en Einwobnern，bie nidt gefliditet find，wurbe jede $\mathfrak{u n t e r f t u ̈ b}$ ung zuteil， $\mathfrak{u m}$ ignen zu ermögliden，igre Ernte unter Dad zu be－
 einer Drtidaft didit ginter ber Jront．
gefn，brum ibr Rieben，Ђier bie §and：2uf ein Wieberiegn ！＂－
 merben wir alle bon Räufen gequălt．Saum ift eine ऽblact mit
 ভduppen，in Ställen，im freien，im Simmer überall நört man
 hier wird gerieben，bier wir久 getnadt．Die gropen 风äufe in
betennen：Damals twar id auळ babei！
feldmebel $\mathfrak{M}$ ．F．bom 31．§nfanterieregiment iøfeibt \＃̈ber ben §rieg orausen mit Yaunigen æorten：„刃ir fighen brinnent in ber Grbe um uniern Tifd berum und boffen，baß bald griebe werbe，bocぁ brauken geftg bum，bum．Wsir laulकen alle bem尺onzert im §reis um uns berum，es brōgnt unt bebt bie fefte ©fro＇bom bielen bum bum bum，Die erfte ভtimm＇bat＇r §nfart triit，bie zweit＇bie felbtanon，ben erften
 bum bum．©es fommt auch bor，baf́ bort bem æufi＇Ђerab vom §obium uns $\mathfrak{z}^{4}$ geididut wiro manç ein ©́rrus mit feinem bum bum bum．Dodi bfter，als es uns befiebt，grüßt er unŝ mit bum bum，boळ wie er fím aum MRühe gibt，es̊ nügt ifm nidtos fein ，bum＇．§err Bar，§err 8ar， um uns ftetag gut，trog deinem bum bum bum，mir jagen bid mit beiner Brut na（b） §auje mit bum bum．＂
 führer im 耳̌elobaubiģenregiment ær．12， beidureibt bas Dfterfeft auf bem Sdladifelb， bei bem ftatt ber crloden bie gefimitye Flingen und drbbnen．©er gibt ber §offuung थusbruct，סā̄ bie tuinftigen Diterfefte wieder
 werben，wie vor bem §riege．

Sobann æaabt \｛ididt aus ber feutv linie cin längereş छ̧ebiat in bie £eimat， barin er failbert，was für cbebanten ignt am Difertag erfüllen：${ }^{3}$ §n

 weite ₹erne，o wie möळt id bei Euc fein To gerne！Ein Waafierfitrom fliept an umiern §äujern bagin，rau\｛的enb，tlagend，flâfternb
mit tiefem ভinn．©in faböner fiatenvald ragt in bie §uft empor， an bem bie geinbe freben näber vor．תanonenbonner ballt burch
 Priegern aber ift nidt bange，fie vertrauen auf Bott，fie batten auş und bitten ign um ein baroigeş，fiegreidies ende．Die $\mathfrak{M} n g e=$ börigen סabeem aber follen fotz fein，Dáa igr ßater，Bruber， Batte，Sogn dravjen auf ber æacht fteht im Sampf für bie


Ro由 eine Reige bon Bufariften bringt ägnliwen $\mathfrak{F n b a l t}$ ． （Eine，von 尹anonier ©feorg ड由neiber aus Marpod Mr．156， twirb bolfitäpdig miedergeaeben：„Diterjonntag Morgen．©̧z war im §agr 1915 am 4 ．थpril．©itn ganz befonderer friublingsmorgen． §a，eछ ift Der Diterfonntag！Wie einfam fely id in ber §rembe！ $\mathfrak{B i e l}$ Meiten weit von meiner §̧eimat，bon meinen ©Ittern，Ærau und 尺ino，von meinen greunben uno ©bejapiftern．SBie einjam ift bie ganze 2 Belt！Die $\mathfrak{B}$（iut＇，ber Stotz au＊allen Dörfern ftegt in ben（bräben vor bem feind，fo fteb＇auch id in weiter ferne und 解mple für mein BaterIand．Mno frant bin i由 noळ nie ges mefen，brum bant id（fott und bin vergnügt．民（bt Monat fino
 rie lange wiro§ nod bauern，bis id bie §eimat mieder feG，wer tweig，ob id fie hod merb＇fehn，bie traute §eimat meiner Rieben． Denn §rieg fit §rieg，niめt گriebenฐ̆zeit，beut ift man rot und morgen tot．Wie rufen Caut bie Difterglofen Der ganzen $W_{B-1 t}$ in Stabt uno Dorf，fo ruft aud mir im ईeimatsborfe der lieGen
 einjamen Duartier beten fu（sott，Dem §errn ber ほelt：§err faent mir Reben uno Befunogeit und führe mid einft wieber in Die §eimat zu meinen © Ettern，§rau und §ino． $8 u$ ．meinen Freunben und Greidgititern．Dess Meniden beift erbentt fich feinen
 der alles ädern tann，und was ou tuft，ift woblgetan．Xmen．＂

थus den Briefen bes ভぁönauer थrtiMeriften MRid．©almen， ber feit $\AA$ rieg $\$$ beginn orauken ift，obne iemals frant gemefert $\mathrm{z}^{4}$ fein，entnebmen wir die Stelle：wewn ich immer to geiund feim follte，wie jeţt，müdte ia crott banfer．＂Safmen ift mit ber
 fafiung über ben Too auf Dem Sdladifelte geht au\＆₹olgenbem herbor：„Solte id in biefem Sriege den Tod finben，io nidit meinet $u m$ mid，bentt daran，daß id im Sampfe fürs teure Baterland und für ©uer Wsoblergehen gefallen bin．Då foll ©uer
 iffreibt er bon bort fegr oft unt mandie Einzelfeiten，die fehr anziebeno find．U． 6 6．Mảrz 1．§．idreibt er feiner jungen frau：



 aus §ermannftadt die andern find alle frii申．Einer ift aus ber Wutomina，ein $\Re u \tilde{\beta}$ ，ber ift unfer Doimetíd，menn wir ein－ quartiert werden．＂－थm 10．März 1．§．仙reibt er：${ }^{\text {R }}$ Riebe
 id Dir öfter uno mehr \｛dxreiben．Denn，liebe grau，id bente

 Soloater maden？Die थrmen，bie！＇ $\mathcal{K}$ ber bas benfft bu nidt，

 braven §ungen！©eftern yaben wir uns mit igm 40 §letitten gebacten．Эक babe ben Teig gemadt，er gat gebaden，aber to

 Uber gut waren fie，Denn wir hatten feine $\begin{aligned} & \text { Mregh，Eier，Mild．}\end{aligned}$ Mit einem Wort，fie waren tabellos．
 bei einem शadtritt mit bem Tetepgon zu nage an den feind geran＝
 rourde．Die Beit，bie num forgte，war Gart uno bitter，Demn die Scomerzen peinigten，§unger uno Durf－quăften ben franten Sol＝

Daten． 2 Mronate ©pitalapflege befierten ben Buftanb，bann traten
 Reiben in die §eimat geifiatt．Daş 2Bieberfeben mit feinen Rieben hat igm folde freube bereitet，bañ igm die 2 §orte feglen，fie zu íciltoern．

 oraußen im Gelt und ieber fämplet tren als §elb，uno im，der
 Brauch．Wno jollt id aud fallen mit andern bon allen；fönten nur getreu unfere Pfflidten wir tun，io werben wir bann im
 §elbengeiftern mein Geift aum oort bereint aus ber ewigen §eimat von §immel§̧ögn auf unjere iefgige §eimat நernieberiegn und
 auch meiter diefe Feltor bebauen．Dow twolkte crott，io bann
 unvervunb＇t in die §eimat zuruid．Dann rufen mir alle mit


Beter $\Omega 1$ bid，耳euerverter aus §eltau，gibt feinem guten
 bod mandes ribiros now geben für alle，bte nod leben．Das Werf，eछ gebt fegr gut，wir treiben es mit frobem Mut，der 凡uघु， er mú̄ Gerauß，aus feinem 2Binterbaus．（Er tann ba nidit mehr bleiben，meil mir ign num vertreiben，er flefet zuruid，bavon，eş treibt
 zwingen．Die ভadje gegt fehr qut，wix baben froben \＄put．＂
$\mathfrak{N u s}$ der ゆeimat，aus̃ bem naben ofreat wirb in flingenben

 webr im §recter ©emeinbegafithaufe eine Borftellung zugunfien Des凡oten §reuzez beranftaltete，die einen Reingewinn von 160 K abwarf．Ein Bitb aus ber थrbeit，bie bageim im Gemande ber $\mathfrak{U}$ nterbaltung für die ßrieger brauken getan wirb，befonders gern auld bon unferer begeifterten §ugenb．

## Am familientifウ．

## Bfanzen in Stiegoglauben uй Brauci．

Bon Bauline S山ulterus． （Ə゙ortjegung．）
 Walbtraut erzäblen，nur febrt da der（Beliebte nidyt mehr zurüat， nidet weil er gefallen，fonbern weil er treulos getooroen：„W̧alotraut fiebt von ungefähr am 2seg ein blübeno Яraut beiぁeiben fteben．
 ibn bringen，auf den bu hoffit in Sonn＇und 2 Bind ？${ }^{\text {？}}$ Ind wieder fängt fie an zu fingen：，©® rwartet ein bleideß̉ §ungfräutein ben
 2Begemart！2Begetvart！• Sie ipridt：，und wenn i由 hier 23urzeln iflag und warten foll bizz zum jüngiten זag，i由 marte auf ign am 2Bege，Wegemart！Wegemart！＇Bergefien hat fie ber wilbe Snab＇und two fie gervartet，ba fand fie ity Grab ein Blümtein iprießet am 2Bege，2Begetvart！\％segervart！Der Sommer tommt
 Bliumtein wartet am 2Bege，EBegemart！EBegemart！＂
 biel weinte，fädfiiid mūnt，æindelnftrigel．Die Txeue，bie fie bem （Seliebten bis ans Enbe bewajut，belognte igr ©ott bamit，bañ
 gelfen．Durch biefe §räfte gat fie fium verí币iebene शamen er＝
 bas Saneiben mit ber Sidel gelworben，fannell beilt，Sonnes werbel，weil fie fiid immer naci ber Sonne menbet．Soll ein
 nimmt fitilfidiweigeno bon ber erfen，britten ufiv．ie eine Bluite，
bis er 9 bat，ftect fie in bie linfe Bruftpelztaiche uno ipridit： ${ }_{\text {„S }}$ Sannemerbel，Sannemerbel brē benje Bläd̉ uch fe mix zerädi und

 nehmes volffübren follen，tun dasjelbe，nur pflucfen fie bon jeder Diejer 9 Blüten ein Bianttぁen und ftecten fie unter bas §aar Ginter bab linte Dhr，Denielben Spru屯 fagend．Man mus bie Blüten bei Somnenaufgang idmeigend pflücten．

Wemm man fíh in bie §ano unter ben Daumen mit einem
 blauen Blättchen Gineinzmảngt und fie Dann berbeilen lẳ̉t，er马ălt man in ber §and eine folde Siraft，baf man nidet nux verfichoffene Türen，fonbern jogar bie Sattelburg bei ßeen bffinen tann．
$\mathfrak{J} \mathfrak{F}$ rübling geben bie jungen $\mathfrak{B l a ̆ t t e r}$ einen gefunden Salat， bie Wurzel ben betannten Sitoritaffee．Die Wurzel ift auch gut
 denft man fid einen Яobold，melder Berbiannem geipht．Mian iafabt bie Wurzel rein und gibt fie Dem 尺ranten zum Nagen， und ruft eine Frau＂סả et verfitit＂（סie eß verfteft），סiefe legt die linte ゆ̧and auf oen immerzenden æeil uno flaftert：${ }^{\text {Berbisnem！}}$
 Rranfen）．＂Woat joíte ba ajem Maio？＂＂E゙a fol em fe Blat läten en fol em feni ©sliber frāten！＂＂Berbiznem！Beŗišnem！Net ba båt，gong ãn be grăne $\mathfrak{W z a ̊ t o , ~ D o ~ a ̆ s ~ e ~} \mathfrak{B r a n n e}$ fatb，bohär folte

$\mathscr{A} \mathfrak{m}$ Wege，in ber Mảbe ber Wegmarte，madgien gerne Difteln， veriowiedene $\mathfrak{U r t e n}$ ，oie meiften laftige $\mathfrak{M n f r a ̈ a t e r . ~ C i n e ~} \mathfrak{A r t}$ ， Xanthium spinosum，foll bie Eigenart baben，ben תrieg anzu： tünoigen，ibre Sdmefter Xanthium strumarium Die Cgolera． Sie beridwinden jahrelang und fommen dann plöblich in groken
 Dăttel＂．Die æuffen gaben fie im 48 er §abre in ben Mazgnen und Sdmänzen igrer ßferde，bielleidt auळ im Fifter nach Siebenbürgen לereingeidfleppt．Wenn man eine fiegt und erfennt， wirb fie fanell bernidet，Denn fie bringt ben 今rieg．Sie murbe auछ̉ Sübrußlano bon Diten ger imon über einen gropen Teil bon Curopa verbreitef．थuch in bie Walachei bradten fie 1828 bie
 pferbe，melde voll ber ftaweligen Jrübte நingen． 1830 erimien diefes $\mathfrak{U n f r a u t}$ zugleid mit ber Cholera in ber Bufomina，mexbalf bas \＆anboolt biefelbe ©golerabiftel nannte．In luggarn ift fie feit 1839 überally in verbreitet，burch ungarifide Sdmeine und Sdafo
 Seit große Trangporte des genannten $\mathfrak{B i e h e s}$ durch bie Eijenbahn naw ben deutiden gafenorten ziehen，ift die ßflanze befonders in Böbmen und Scalefien und unbefändig auळ an anderen Drten， To bei salle unt Jena，beobactet morben．Jn Sübbeutichland Gălt man oas sraut für ein gutes sittel gegen die §unoswut． Bei uns gilt bas frraut für blutreinigend，bie Wurzel gilt als ¡めmeintreibend，auch foll man damit gelb färben fönnen－aber am beften ift，went man eine fiegt，fie fogteid zu vernideten， bamit man ben תrieg veryüte．

Troķbem bie Türfenfriege gar niemand bon ben jeģt \＆ebenden， bie Revolution $\mathfrak{u s}$ bem $\mathfrak{F a b r e} 1848$ aber bie menigften mits erlebt baben， 10 werben fie bow oft ermägnt．Şat ber Sturm im Mifider Weinberge bie Weinftöde burceinanbergemorfen，fagt man：
 ${ }^{\prime E}$（5t ảa，wä mon $\mathfrak{b a ̈}$ ber Tirfeträd gemoift moir＂，ebenjo in （SirelEan．Cfs ift ein elusbruti ber Bermiftung．
 entgegengeben und wenden uns lieber zur §ajel．Xnfangs yatten Die இäume und Străuぬer feine §eil uno Bauberfraft in fiథ， bie mupten fie fid erft berbienen．§iezu boten ignen ©ott，©frifuts
 iblummerte entweber Mitleio ober §ap．§eute noch erfennt man Den oon ignen gefegneten ober verflubten Baum．Die \＆ipe（3itter＝ pappet）feben wir aum bènte now über igre Sartberzigteit zut făt eridhroden zittern und io mus fie etoig zittern und alle ibre Nachfommen，felbft wenn fein Qufftben wegt；ber §ollunber wirb
nie mefr ein orbentlider $\mathfrak{B a u m}$ merben und bie $\mathfrak{F}$ eibe nie mehr Früchte bringen wie ieber andere Dbfibaitm，und wie fie felbit eظebem，was wir ja nidet erlebt gaben．Dod nun zum §ajelftraud．
（ぎortiesung folgt．）

## $\mathfrak{H}$ Infer Remtsfreumd．

Anfragen find an die Oberverwaltung zu richten！－Bei den Antworten wird die Richtige： seit des angegebenen Catbeitandes vorausgeietzt．－Anfragen obne Mamensunterichrift fowie von richtmitgliedern werden nidht beantwortet．
§errn J．T．in Z．以®ein §of und ber §of meines̊ शacybarß ift nach rüabärts anfteigend．Bor etma 10 Sabren fing mein Naあbar an，feinen §of abzugraben und zu planieren，mobei er
 er zwar $20-25 \mathrm{~cm}$ Erbe neben meiner Wुand，סow ift diefe Erbe im Laute ber Beit ebenfall veridmunden．Die Folge bavon war，Daß meine Seitenmaut fich bon ber Duermauer loslofte

 ftatten，auf meine Roften vier Stüßpfeiler an meine Mauer auf＝
 abtragen und bie Mauer neu untermauern，was mix aber mieber viele Roften berurfachen wirbe．Э็ frage nun：

1．Mús i山 סie झfeiler abtragen？Яann mid bie शawbarin zur 2 atragung geriatlich zwingen？

Qutmort：Nein，weil fie bie Crri凶tung ber Ffeiler ber bingung $\mathfrak{l l o s}$ geftattet bat．

2．Sann id megen bem $\mathfrak{M n t e r g r a b e n ~ m e i n e r ~} \mathfrak{M}$ Rauer geridatlid flagen？

थntwort：Solange bie in gegenfeitigem ©inbernegmen er＊ ridateten §feiler ftegen bleiben，fegit Jgnen bie recatlide ©runds
 nidyt auf bie Weife treffen，bak，menn die geftütgie Mrauer von （brund aus neugebaut mirb，סie Sfeiler abgetragen merben und bon §gnen nidgt mieder aufgefügrt merben bürfen？
§errn M．W．in K．－Sch．Die 2 ntmort，die Sie in einer Dreidmaidinenangelegenbeit oringend gemünicht baben，murbe briefli申 am 22．Mai an Jgre Moreffe abgeididt．

## Womenidan．

Die Exreigniffe brăngen fich und Lảufen fī auf ben vielen Sriegsidauplảzen．Sm weften haben bie granzojen und Engs Yänoer namentlid）子wifacn Bermelles und der Rorettoböbe und bei Betyune，©fibendy，Reube Cyapelle und $\mathfrak{Z b l a i n}$ immer erneute Durぁbrucぁverfuche mit ftarfen Rräften geroagt，סabei aber febr 1あbere Berlufte erlitten．Der Æubm ber beutiden und unferer §eere in Wseftgalizien hat die Fetinde im Weften niwt ruben laffen， bielmehr zu neuen und gemaltigen 2 nftrengungen angefpornt，bie －gottlob－ben beaffidtigten Eriolg nimt erreidten．Seit bem 9．Mat bis gegen Enbe des MRonats vertoren die Franzofen in Der Ungebung Der Sorettoböbe 14 Dffiziere und 1450 פlann in bie beutjche gefangenickaft，fowie etlide Majanengewebre．
 um fich zu bebaupten，baben fie neulid mieber beim Neubiller छ̈rieblyof betwiefen，mo fie fid febend veridanzten und zur Defung beutide 今rrieger verwendeten，bie fie in ben voranges gangenen sazmpfen gefangengenommen batten．Hno io was nennt Die Deutiden Barbaren uno beflagt fich über bie（fagbomben beg beutiden feindes！

Bei Ypern baben fid bie Deutiden ftellenmeife näger an Wooge Gerangearbeitet，indem fie einige Stellungen erfturmten，io Blamig－§oferne．Sonft bat es bei Soifions und befonbert im Brieftermalbe，aber aum in ben Bogejen Borftöße ber franzojen gegeben，bie aber faft alle gănzlia ideiterten．Jm §riefterwalde Golten fid bie granzofen ifmere §ieberlagen．

Der $\mathcal{Z}$ fitirieg ift aud biesmal iegr lebhaft gewefen－

18 feinolide Fglieger griffen \＆ubwigsqafen am Bodeniee an， mobei fie mefrere Bürger töteten und verleß̧ten．Fin gepanzerteß franzöfícoez Flugzeug wurbe öftlich von seuftabt zur \＆anoung geztoungen und ein Major，ber Befeblşbaber beß Manziger Suft＝ geidmader gefangengenommen．Deutiche Flieger brachten ein fran＝
 in Gerabmer in Brano．Sublich von Bens murbe ein feindliches
 Quftidiffe exidienen，ebenjo abermals über Southend an ber unteren Themie．
$\mathfrak{J} \mathfrak{\Re u r l a n d}$ gat es an ber Dubilia，billiwa bon Rofinie gegen शiragola zu，wiedergolte శämpfe gegeben，in denen rund 6000 ©Sefangene gemadit und etliche Miaidineagem hre erbeutet murben．

Die Ruffen ideinen einen Bormariah ber Deutimen auf $\Re \mathrm{ig} a$ zu befürcbten，menigiteņ laffen Meloungen über $\Re$ äumungen

 amtliden Beriळten nidt zu exfabren．

Jin csalizien bauerte bie Sdfadt am San an und ents wiatelte fím in ber segend Drobobyz－ভtryi zu einem immer Geftigeren $\Re$ ingen．
 brei Fort Der Feftuing im Sturm genommen， 1400 MRann gefangen und fonftige Beute gemadt．Damit ideint bas sぁidiat ber Eeftung entichieben．
 fow eingenommen und bie Æuffen zurưggemorfen，über 30.000 （Jefangente，Darunter etro $200^{\circ}$ Dffigiere，fiefen in die §ănde unferer berbündeten §eere，dazu 54 leichte und 10 idmere ©sejaüß̧e， 64 Majdinengetbebre und 14 Munitionsmagen． 2 m 31．Mai gelang es bem deutiden ©bereral Sinfingen unter Durchbrecbung der feinoliden Steflung Strij einzurebmen und now 8 km weiter naw Norben borzubringen，wobei 9000 Ћuffen gefangen murben． Die Beute ift noch nidt fu itberfeben．
 Geftige $\because$ Ingriffe，Die aber febliølugen． $\mathfrak{A} m$ öftichen Sanufer bebaupten fiø bie Berbünoten．Bloß bei Sientama find fatwache

 gebradt merben tornten．Der beutime 尺aifer befand fich bei Den erforgreiden sảmpfen um den Sanúbergang binter ber ভcblacbt linie und verfolgte ftumbenlang ben Werlauf dez̉ hattnäđigen Ringenş．Weiter oftli凶 am $\mathfrak{F}$ ruth icheint bie \＆age unver＝ ändert 子u fein．
 bebeutung ilofe Borpoftengefechte ereignet．

 Die §taliener ebenfalls an mebreren ßuntten bie（sfenze．

Ofeindlide 2 dbteilungen，die bis an uniere Stellungen bei
 Rarfreit ein italienifdes Batailfon zerfprengt．©Segen $\mathfrak{B e n e b i g}$ unternabmen unfere $\mathfrak{F l i e g e r}$ einen neuen 2 ngriff uno marfen unter

 eine（explofion in einem Fort（ $\mathfrak{\Re i f f o l}(\mathrm{D})$ waren der Erfolg．

थm Eingang zum（b）olfe oon Ix ieft ift ein groser fremoer Dampfer auf eine Mine geftoßen uno gefunfen．

 fich als eine glänzende und äuserft fübne unternegmung unferer Blotte berausgeftalt．Bon Benedig bis Barletta binunter betam stalien unjere Sdiffigeidü̆ze zu ipüren．Die italienifden Beitungen bemüben fid naturrlid ben angerimbteten Sぁaben ars möglichft unideinbar zu idilbern．－Da etwas über 70 Qbgeorbnete in ben gefeggebenden ภörperidaften §talien玉 $n i \omega t$ für ben 尺rieg maren，miro gegen biefe Mãnner eine niebrige 乌ege eingeleitet． Sie foMen mit Gefangenimajt bebroht werben．Sn Silbitalien find beutfidfreundlide §unbgebungen veranftaltet worben．Yuf ben

Babnen hat eæ unfiebfame Störungen gegeben． 60 itafienijde Erzbilidüfe proteftierten bei Salanda gegen ben Rrieg．
$\mathfrak{F}$ unferem थbgeoronetenbauie bat $\mathfrak{Z} i \tilde{\beta} a$ in bentbar icaärfiter Weife ben Berrat unfereæె Dreibunogenofien gebranomarft．

Der beutime æeimbzanzler bat furz barauf im Deutican Æeidstage in jeiner ruhigeren，aber momöglid now wirfungeolleren $\mathfrak{2}$ at ben italienifden Treubrud zur Spradje gebraळt．
 nagme ben Exintritt unjere Bundeछ̈genofien in ben Sirieg gegen uns in rüctifixtsiojer Entrüftung．

Bom türficmen \＆riegsifanplak ift zu bemerten， ban bort Deutiaje Unterfeeboote ibre gefagrbringende थrbeit be＝ gommen gaben．
 erfährt bie Welt bon der $\mathfrak{B e r j e n t u n g ~ e i n e ~}$ zweiten §anzerfreuzer

 torpebiert morben．baz jebow nod fortgeimleppt werben tonnte．
 19.000 Tonney．
 תanone fübrte，wurbe unter türlifdies feuer genommen，io oan
 beutet uno etlide MRann gefangengenommen．
§m Sぁmarzen Meere ift ber RuffensRreuzer＂ßanteteimon＂ （früher＂Botemtin＂）gefunten．

Wenn now beridtet mird，bán bei sherné an ber eng＝
 6000 Tonnen，in bie \＆uft geflogen ift，io find bas nambafte Berlufte unjerer（beaner zu Waffer．

Die beutiden Unterfeeboote halten，was fie beripraden．Nun find fie zu unjer aller ©rftaunen bon Deutidlano an Selgiens und Franfrei凶s und Spanien §ufte vorbeigefabren，burch bie aufs frrengite betwadte Strafe von（stibraltar binourch irs Mittels Iänoifde EVieer uno bebroben bie feinblide Darbanellenflotte，wie man erfägrt，mit Erfolg．Dazu fommt，Daß סie さürfei jeţt， nadbem alle గüđfiat auf Stalien fatten fann，ben Suezfanal für $\AA$ rieg gigebiet erlfärt hat．Die §talienter hatten fich biæger für bie थufrechterbaltung bes §anbels burch den Suezanal be＝ müht．Die Türfei nabm weitgebende Rüufidit，io lange eฐ ging．


Der griectifぁe $\Re o ̈ n i g$ ift an einer Rippenfellentzundoung icmer erfrantt．Wenn bie Erimnerung niळgt trügt，war in ben Beitungen vor feiner Erfranfung am शippenfell bon einem Morb＝ anjiblag auf ibn zu lejen．Db da nidt ber Dereiberband mieder feine rublofe §and im Spiele bat？
$\mathfrak{F n}$ England ift baş Minifterium burw ben Eintritt bon Unioniften（Ronierbativen）umgeftaltet worben．Die Miiduung bes bishberigen，fogenannten Iiberalen Minifteriums mit feinen fonfervativen（begnern läf̆t auf vieles fomliefen．

Die borläufig fidjtbarjte Folge ber Feugeftaltung bes englitiden Rabinetts ift Die Befeitigung ©ちurあills aus dem Marine＝



 §eld bon $\mathfrak{2}$ ntwerpen，bat nun シluke，bon feinem gerubiamen Soften bie Entwidurng ber Dinge zu verfolgen．Bloyo ©eorge hat bas Sdaktanzleramt verlafien und bas neugeidaffene einzige artige ${ }_{n} 9$ 亿inifferium für 尺iriegฐ̀munition＂übernommen．
 bebaupten werbe．

Die herborragenoften Unioniftert bie bem ermeiterten \＆abinett beitraten，find Sord Sandmowne，Bonar \＆aw，Balfour und ber Outhrer ber Ulfterrevolution Sir Ebtwarb ©arjon．Die einzige uno
 fiegung Deutichlandes．

## gauf und æెerkauf．

Diele Abtellung trebt nur mitgliedern zur Verfügung． 2 Druckzeilen（zirka 16 worte） xolten für eme einmalige Anzeige 50 Бeller，jede weitere Zeile（zirka 8 toorte） 25 5eller melf．Betrag in Briefmarken mit dem 月uftrag an w．Krafft，Бermannitadt，einfenden，

Ein idöner， 3 §abre alter Büfelftier ift preišm．zu verfaufen bei Georg Groß in थttsborf $\mathfrak{F r}$ ． 117 （I．æ．Bürkös）．

サic）．शumbolzer in תeuftabt（Keresztényfalva）Mr． 328 Gat einen


## KXiegs－EXanten

## gegen Italien：

Grenzländer Oesterreich－Ungarn und Italien
Oesterreichisch－Italienisches Grenzgebiet
Italien und die Balkanstaaten

Preis m．Porto
（weitere Karten treffen in den nächsten Tagen ein）． gegen Russland：
Karten zum Kriege gegen Russland（m．Namensverz．） 1.75 2．－
Übersichtskarte des russischen Kriegsschauplatzes， $281.5 .-1.20$
Übersichtskarte d．Oesterr．－Ung．u．Russ．Kriegsschaupl． $2.50 \quad 2.60$
Spezialkarte des Kriegsschauplatzes in Polen
Karte der Bukowina


Russisches Kriegsgebiet zwisch．Ostsee u．Schwarz．Meer
Schwarzes Meer，Kaukasus und Südrussland
1.40

Sibirien mit Angabe der Kriegsgefangenen－Lager
1．－
Der Orient（mit Namensverzeichnis）
Dardanellen，Bosporus und Europäische Türkei
Türkischer Kriegsschauplatz
Generalkarte des türkischen Kriegsschauplatzes
Türkisches Reich
gegen Serbien und Montenegro：
Oesterreich－Ungarn und Serbien
Serbien
Balkanländer
Balkanhalbinsel

## gegen Frankreich，Belgien und England：

Karten d．franz．－belgisch．Kriegsschaupl．（m．Namensverz．） 1.75
Übersichtskarte des deutsch－französ．Kriegsschauplatzes 0.50
England und die französisch－belgischen Kanalküsten
Die Nordsee und ihre Küsten
1.40

Die Nordsee und inre Kusten • ．．．．
Grossbritannien und Irland（Blockade－
gegen alle unsere Feinde：
Karte des Weltkrieges
1．－$\quad 110$
$1.40 \quad 1.50$
Karte des Europäischen Weltkrieges 1915 ．．．．．． $1.60 \quad 1.70$
Kriegsatlas（Brockhaus）
Atlas zum Kriegsschauplatz 1914／15 ．．．．．．．．． $2.10 \quad 2.30$
Kriegskarten（Münchener）wöchentlich eine Nr．à－． 40 －． 45
Auswärtige wollen ihre Bestellung auf der Postanweisung angeben． Buchhandlung W．KRAFFT，Hermannstadt．

## Veredelte Reben

sortenrein，reichbewarzelt and krättig，auf allen Unter－ lagen in den besten wein－und Tafeltranbensorten liefert die Rebschule
FRONIUS \＆THEISS，Mediasch－Medgyes．

## leder Sandmirt

tiag lein 8 ieh pflegea．git Băufex be riftetes Bieh if miaberwertig．刃an ver

Tiohwaschsoifo ，Purator
L swewhung etnfat，bolier Exfolg garaattern

1．2ampibreidmaininen＝ Gcjeliøait in ভzápuorfáuy $\mathfrak{R r}$ ． 153 bet Sronftaot judit

auf zirfa 3 शronate，vom guguft 3003 Dttober．$\quad 2-2$ Belognung naw ulbereintunft．

## Hausgarne

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

## Webwaren

prompt erhältlich．
Man versäume nicht franko Offerte oder Mustersendung zu verlangen von

2797 27－52
Goery Iigiger：Wetiabrik，
Nagyenyed（Siebenbirgen）．

## Verlangen Sie

umsonst und portofrei meinen Haupt－ katalog mit 4000 Ab － bildungen von Uhren， Gold－u．Silberwaren， Musikinstrumenten， Waffen etc． Erste Uhrenfabrik Hanns Konrad
k．u．k．Hoflieferant in $\mathbf{B R U X}$ Nr． 882 （Böhmen）
Nlokel－Ankeruhren K 3．80，In besserer Qualitalt K 4．20，In Altsilber－Metall－ Rokoko－Gehảuse K 4．80，mit Sohweizer Ankerwerk K 5．－，Krlegs－Erinnerungs－ Uhr K 5.50 ，Radumtaschenuhr K 8.50 ， 2886 Nlokelweoker K 2.90 Versand＇per Nachnahme．Kein Risiko！ Umtausoh gestattet oder Geld retour．


## Das einzige heimisohe Versicherungs－Institut：

## 

Hemmanistadt，Heltauergasse Nio． 5 （gegrundet Im Jahre 1868）
übernimmt zu den kulantesten Bedingungen jede Versicherung gegen Feuersgefahr． Den linitgliedern des Sieb．ssächs．Candwirtscháfts＝Vereines werden besondere Begünstigungen eingeräumt． Anträge，sowohl auf Versicherung gegen Feuersgefahr als für Versicherung auf den Todesfall oder Erlebens－ fall，Ausstattungs－und Militärdienstversichernng，sowie Rentenversiohernng，ferner Begräbniskostenver－ sicherung können bei der Direktion，sowie bei der in jeder Ortschaft befindlichen Agentschaft eingereicht werden，

Die Bezirks－Vertretung für Hermannstadt befindet sich in der Verkaufshalle des Siebenb．－sächs．landw．
Bezirksvereines，Sporergasse Nr．2；für Bistritz bei dem Bezirksverein des Siebenb．－sächs．Landwirtschaftsvereines，
Holzgasse Nr． 52.
49107

