# Atlarburuet Beitunta． <br> Der \＄reis besి Blattesి beträgt：Juir Marburg： <br> Cevideint ieben wiensitag，Wontersitag unb 




Gam8teg obetbs
Spredfunben bez Sdriftreiterz an aflen $\mathfrak{B o d}$ entagen von


Cinjidaltungen merben im Berlage bes Blattes unt yon allen größeren $\mathfrak{A n n t o n c e n}=$ Expeditionen entgegengenomment Wnjeratenpreis：Für bie 5mal geipaltene Jeile 12 h ，be


## aftersverforgung．

（Fndlid wirb auch bei uns baran gegangen， einen Tropfen bes berithmen Biamarct＇chen＂\｛ocial＝ politijめen Deles＂der inneren Solitif einzuträufefn Die थtterssund Jnoaliditätsocrior＝ $\mathfrak{g u n g}$ ber $\mathfrak{A r b e i t e r . ~ W i e ~ i n ~ f a f t ~ a l l e n ~ f a ̈ l l e n , ~ f i n t ~}$ wir auch in biejem Suntte wieber cinmal weit binter bem beutichen Reide zurüfgeblieben，Doch haben mix diessmal eine＂gute＂gusarede－die übrigen Staaten Europaş unib 2merifas haben ebenfalls nod feine MItersiveriorgung ber थrbeiter．
 fanzlers，mit ber थlterss and Jnvaliditätsoberjorgung Der Mrbeiter alz Erjter Den finanziell gemagten Sprung ins Dunfle unternommen zu haben；feine amtliden Naditreter gier und andermärta baben ${ }^{\text {es }}$ nut bequemer，fie baben im Deutidien Feidhe in bem dortigen ©sefege ein ßorbild，nach bem fie jix ridhten tönnen．Wobl ift biejes ©ejes „סrauken＂ nidbt fo gelungen，twie es̉ der groke märfifde Bauer haben wollte，benn menn Bismards uriprünglidje Borlage angenommen worben wäre，Dann brauchte

 voltagfeinolichen Mrädte，melde Defterreid in ibren Sirallen Galten－Der ©lericalisิmus und ber Man＝
 tage alle $\mathbb{P i n e n}$ fpringen，um ber wabrifaft voltas： freundichen Gejegentmurf bes Slanzlers in biejer $\mathfrak{F b r m}$ zu Falle zu bringen．

Srảdtig flimut es Giemit uberein，wenn nod nor furzer 8eit ein färntneriføer＂§od）würoiger＂ Offentlich ertlärte：＂Die Qrbeiter follen mur fparen（！）， bann werben fie fich aus bem eigenen Erpparten für baş $\mathfrak{H}$ ter eine $\Re$ ente fichern！＂Splde liebe volle und von bobem focialpolitifctem ほeritänoniffe
 Dürfen wobl feineæ̊ ©ommentareฐ̊．

## （ఇadbrud verboten．）

## ©jne さiebe！

Eine Movelle von Mrs．5ungerforb．
（5．శortifeģung．）
Der றriffionär begleitet bie Bilber mit er＝ läuternben $\mathfrak{R a}$ orten．
（5s）ift ein grober bagerer，traurig ausjegenber Menich，der wobl im Stampf des̉ Sebens feine Fröblidfleit verloren bat．Siemand gört ibm zu． Die Bilber nebmen alle 2ufmerfamfeit in $\operatorname{Mnjpruch}$ und wer nidtt auf bie Bilder achtet，findet es ganz angenebm，jich im Dunfeln mit feinem Nacbbar etroas in bas Dhr zu fluiftern．

Da auf einmal ftürmificher Beifall！Der $\mathfrak{B a =}$ itor hat ein Bild verfejrt bineingefdoben．Man fieht ein Sameel，weldes afle pier Beine in bie §uft frectt，Dazu einige Bebuinen，welche gar feine
 einige Domen regen fith orbentlich auf und fragen， maई für Thiere baફ̧ benn eigentlid fein jollen．शuch bie beiben Mlore＇jaen Sinaben find vor Bergnügen foum zu halten．

Fräulein ©̧abert fiebt fitb mifabilligeno um， ＂（oottiried lã̃ ben Speftafel！＂lagt fie faft［aut．
„भIIe andern lachen ebenio wie id！！＂lautet Gottfriebs，prompte Exwiberung．
${ }^{\text {„Sebreig }}$ fill，frebjer Sunge，wenn beine Borgeiesten ipreden＂und fie meiit auf ben Baftor， weldber feinen Šrtbum eeflärt．＂Sie reben ja aud＂ tann（sottfried natürlid nidt laffen zu ant＝ porten．

Qber aum bas Berbalten ber Socialdemotratic zu ber Frage ber Alterse und Snbaliditätesveriorgung
 im Deutichen Æieiche damals biejer Mntrag in $\mathfrak{B e r}=$ handlung ftand，da tobten bie focialdemporatifaen Mbgeorbneten bes Deutiden Feichstagez mic be fefien gegen oiefes dejes；fie verfludten und ber＝ lafterten es in allen Tonarten，madten bie＂See noffen＂gegen basjelbe mobit，und wenn es nad tifnen gegangen wäre，befäße bå Deuticce Feid beute nod feine थlters＝uno Snoafibitätīverjorgung Der $\mathfrak{A r b e i t e r . ~ D i e ~ Z e h r e ~ b e r ~ M a r r ~ u n d ~ Z a j j a l l e ~}$ verlangt eben bie gänzlibe Berproletarifierung und 3 ugrunderidtung aller Bolfgichicten， um aus bem Chor ber Berzweifelten die＂Männer Der That＂，Die jociale Æebolution erftehen zu Iafien． Qber ein foldes Gejez，weldhes bie Wobliagrt ber $\mathfrak{A}$ rbeiter bezwedt，muiz biejen beftructiven Tenbenzen naturgemäß entgegenvirten，und ba $\mathfrak{B}$ ber Er＝ ridtung Deß̉ nebulojen＂Sufunftsftaates＂bemmeno in ben $\mathfrak{W e g}$ tritt，mujiste es befampft werben． $\mathfrak{4 t}$ aber nach ben leften Feichsrathsmablen in Defter＝ reif bie Benofien allerorten－bejonoers in Bobjmen－aufz Tieffte beftitrzt maten，Da bachte Das führenbe Drgan ber Socialbemofraten baran eine anbere Mlufit argutimmen，um baz stlage gebeut über Die furdtbaren Sieberfagen zu über tönen．Und es marbe die Walze von ber ひlterss unb Snvalibitätżveriorgung aufgezogen．Mber ba entidulüpite ber＂2rbeiter＝8eitung＂cin toltbares Geftanonis．Sie vermies auf das betreffenbe reidys Deutide Bejes und ffagte bafs wir in Defterreid etwas berart ©utes wohl nidut betommen werben．Wo bleibt ba bie Qogit？Rach ber ，Mrb． 3tg．＂waren affo ibre ©efinnungeg genofien im §eiwe brauken §eudler und Spiegelfectiter，alz fie gegen Das Geies auftraten？！

Sci Dem，wie immer！Wir begrüß̄en bie $ß$ Bar＝ famentsperfanofung über bic elters＝und sinali＝
＂Sei rubig，ऊottfrieb＂fommt Earrie ber alten zu Sillfe．

Ges bedarf von ifr nux einesి Wortes．（Sott＝ fried idmeigt，aber er finnt auf そaçe．＂Mieine Damen und §oerren＂，fagt ber $\mathfrak{B a j t o r}$ gut gelaunt， ＂Diefess Slameel war bas leģte Bild，weldjeణి id oas Bergnügen hatte， $\mathfrak{F}$ gnen vorzufübren，e $\mathfrak{y}$ hat fich etwas balsitarrig gezeigt，Dow id boffe，nie＝ mand hat esె ibm übel genommen．＂

Run faliegt er，aber nur um als Fortje gung，noch einen fleinen Bortrag zu halten．

Ess ift ziemlid bunfel，ber Bortrag jegr unintereffant für Gottfried，jeģt ift bie 马eit zur ケacte！

Eine Dame hat igm eine Drange gefbenft， weldje er in ber Tajçe gat，Die foll ibm nüßer．

Er legnt fith wie zufallig vorn über，fo Daje er bidyt binter §räulein Gabert＇g Stubl if und
 an ben Bändern ber Soaube feiner Fendin，welcae lang über ben 凡ücten herabbingen．

Bufällig fieht Carrie ign an und bemertt， dajes er fith fo veroächtig nabe an bie alte Dame berammacht．Sie fennt die Eigenthümlichfeiten ibrer $\mathfrak{B r a ̈ b e r}$ uno ein plöblider 2 rgmotn erareift fie．Sie Yebnt fich auch vor und ftrecft bie 5．and aus．© Sottried bemertt ifice 2bfint und fieft voll Scumerz，Daje feine Soffnungen burch fie zeritort werben．Da gibt er，idnell wie der Blig，der Drange einen Stok und fegt fie in idjwingenbe $\mathfrak{B e w e g u n g , ~ w e l d e ~ f i d ~ n o t u ̈ r l i c h ~ a u c h ~ a u f ~ d i e ~ 乌 a u b e n = ~}$ bänder erjtrectt．
（Ein beftigese，wenn auci gebämpftes $\mathfrak{A u f}=1 \mathfrak{}$
itätşberforgung ber $\mathfrak{H}$（rbeiter auf Das §reubigite， mit Dem æunidfe，es möge ber $\mathfrak{I r}$ opfen iocialpoli＝ tifiden Deles in allen Elubs des＂，Nohen baujes＂
 Der Staatsbeamte hat ein Æedit auf ein jorgenlojes
 Bergwertsfäalfen，bebroft vom Wetteriflag uno ungeben von taulenderlei Befahren，fein Reben zu＝ bringt，um bie Erunblagen alfer mobernen Euttur， oie תoble und bas Eifien zutage zu bringen；Diefés Жecht hat auch ber अribatbeamte，hat jeber，Der iein Leben unter bem Dräbnen uno Safifln der §oammer und ber अäber berbringt，ber beim $\mathfrak{\Re m =}$ bone und bei ber Šobelbant fteht，benn fie alfe arbeiten，wie ber Staatảbeamte，für ben Staat， ift bie sefelfidaft und auch ber Staats＝ beamte arbeitet nidt aus ibealer Begeifterung fär den Staat unentgeltlich，fondern im moblberitandenen eigenen Snterefie．Möge ber fociale（Seift，ber einen $\mathfrak{B i}$ ismard jene $\mathfrak{I}$ hat bollfringen ließ．von ber einer ber größten italienijchen Staatg̊männer jaate，fie ei bie gewaltige That eines Syclopen，einer $\mathfrak{P}$ fingit＝ flamme gleid über ben §äuptern jener அbgeord＝ neten fumeben，bie ba eines guten $23 i l l e n$ s find！

Morbert Jahn．

## 

## ฐulatid．

－Während ber ßarlamentsverbandtungen－ über welde wir Diesmal wegen Raummangel reiber nidt beridten fonnen－tam es zu ciner orife．
 menge von Dringlidfeitsanträgeh，welde ber joge＝ nannten＂falten §oftructiou＂gleidiahen，bie Ber＝ Gandung über ben Staatsooranfdlag un＝ möglid maden．Da v．Roerber bem תaifer fein Wort verpfändet hatte，Den Staatsooranidlag bis zum 20．December Durdzubringen，io fam er in
freifchen ertïnt aus Æräulens §sabert＇g Munbe． Beibe §änbe greifen nad dem fahlen sloppe．Ein idrectlicher 2ugenblicf entjtyt，benn bie Bilder baben aufgegört zu feffeln．

Da ftürt ©arrie vor，ergreift סie §aube， eß̧t fie mit zitternben گ̌ingern auf §räulein ©a＝ berts Soaupt，reift bie Dranae ab und finft bann galb ohnmäctig auf ibren Siby zurüft．

Durch ibre（Seiftesgegenmart ift ber Welt dieß töitliche Jntermezzo entgangen．

Der ßajtor fpridit rufig fort．
Fräulein Gabert aber ichnaubt vor Born．
＂（Seb＇fojort nach Sauje，©sottfried＂jagt ©arrie＂rubig，aber jebr bejtimmt．
（Sottfried，in Ungnade gefallen，aber feines？ wegs brummend，rutidit joweit er fann auf ber ［onft leeren Banf binunter bis beinabe an bie Thür．Weiter führt er ibren Bejebl nimt auß．
 merfte fie inn nidit．

Sektt ift Die erfte Soalfte bes̉ Sortrageß be endet und Seerr Trefurt betritt Da马 झodium， mährend feine Freundin Seanny，bie ifn begleiten will，ein paar $\mathfrak{T}$ afte fipielt．

Und er beginnt！
Sein Bejang ift eine Heberrajaing für Sarrie．Sie ift febr empfänglid für Mafit und liebt biefe，ment auch felber nidt ausiubeno，leiben＝ daftlid．Share ganze Seele idneint aufzuleber，als eine ictinne ftarfe Stimme burw ben 凡aum gallt． Die Whorte Des Riebeß find beutlid zu verfteben no Earrie entgeft feines Derjelben．
cine arge 3 wifintifle．©r ertlärte，mit Demt befammt＝ minifterium demificonteren zu wollen，went bie Sindernifie nidft befoben werben．Nad langen Berbandungen mit ben Tjidecten gaben biefe ent＝ lidy nad．
 wirh Montag，ben 28．October bom sionnig feierlich eröffint．Das abgeoronetenbaus hält bereitz beute feine erfte Siķung ab．
－Bei Der æridủrathg＝Erjaţwahl im $\mathfrak{F}$ aht treife Sarolinentyal＝ $\operatorname{Brag}$ für ben ver＝ ftorbenen $\mathfrak{D r}$ ．Slaizl，Den ehemaligen Finanzminifter， wurbe ber Sungt｜ceche $\mathfrak{F}$ tedler gemäblt．

## むuรlanb．

$\mathfrak{F n}$ ber ひ̌rage eines allgemeinen Streif ber franzöif円en タergarbeiter ¢おeinen bie Seiter ber Streifbowegung unter ben legsteren noch immer zu feinem beftimmten Bejdlufie fommen zu tönnen．Won den fieben Deputierten Des Bergarbeiter＝Syndicate in St．Etieme find brei für ben fofortigen 24 йbruá beg ®eneralftreifs， brei für eine Bertagung desjelben，einer bat fith now nicht erflärt．Die Regierung bat bereity feit langer Bert alle entipredenden $\mathfrak{D l a n}$ nabmen für ben Fall eineş allgemeinen Mußftandes ber Bergarbeiter getroffen，Derart，Dajz jämmtliden ßolizei＝，©̧en＝ barmerie＝und Truppenaufgebote，jogar icjon bie Bunfte，an benen fie eventuefl verwendet werben follen，befarntgegeben morben find．
－Die an fich menig glaubmurbigen（berüdte oon einer zu erwartenden Jntervention ber Bereinigten Staaten zu Gumfen ber Buren＝ fade werben von unterridteter $\mathfrak{W a j b i n g t o n e r ~ S e i t e ~}$ aus als unbegründet begeidnnet，mit bem Sinn zufingen，Fräfibent Movievelt werbe bie ftrict neu＝ trale Sjaltung jeinez Borgänger M Mac Sinley gegenüber den fübafrifanifuen $\mathfrak{A}$ ngelegengeiten bei＝ bebalten．Nun，für biefe Reutralität hat fich ja auth England ben Yanfees joeben erfenntlity ge＝ zeigt，indem ess in leinem neuen Bertrage mit 2 merifa über ben Ricaragua：Ganal die amerifanifden Forberungen faft burcugängig angenommen bat！
 jollen burch bie columbif（ben Æegierungsitruppen abermals eine ifnere sieberlage erlitten baben in ber Mäge von Sanama．EEE vird numehr einer enticheibenden Sळladt zwifden ben beiben Sarteien entgegengeiehen．
－Die aufgetaudten ©ierüctle über ben an＝ gebliden $\mathfrak{Z}$ ob deg berübmiten Furenfübrers Derbet，welde allerbings impon in einer গeuter： Meloung aut Ratal balb und halb bementiert worden find，werden bon ber in $\mathfrak{5 a a g}$ weilenben Burendelegation bezweifelt，beren Mitglieber （d）enfen ben ermäbnten Gerüdten feinen ©lauben， find bielmegr ber Miemung，Daje bie linthätigfeit Demets eine ganz andere urjacje befitse．शuffällig ift es freilich，daje die Welt iction jeit geraumer
 Sereen wieder．

Und was̉ fingt Şerr Trefurt？
Sch mill Dir＇s nimmer fagen，
Wie i我 fo lieb Dica hab＇！
Im Sgerzen will id＇s tragen．
Will ftumm fein，wie das Srab！
Stin £ied foll Dir＇s geitefen，
Soll fleben um mein ©sliuf ！
Du felber jolft eฐ fehen，
$\mathfrak{D u}$ jelbjt in meinem $\mathfrak{B l i f a}$ ！
Und fanmft $\mathfrak{D}$ u pả nidt Yejen，
Was bort io zärtlich ipridet－
So ift＇s ein $\mathfrak{z r a u m}$ gerwen！
－Dem Träumer zürne nidt！
Diefe reizenden Berie in jolde Wujif gejegst！
 nidyt ermacht ift，fint die Töne mefr，als bie Worte．

Sie ift einfaç bezaubert．
Sie lefnt fith zurüdt，fiegt ign träumerifa an und lauidt entzicift biejen Worten，welde ibr allein gelten．

Sie bat ja gar nibyt gemujat，daja er fo fingen fonnte！
gales andere um fie ber ift vergeffen，bie Meniden，ityre Blicfe，fogar Zorenz beachtet fie nicht，obgleich or dicht neben ihr ftegt und fie unbermand anftarrt．


Beit nidht mejr das Geringite über biefen zweifer＝ los fübniten und unternebmenditen aller Buren＝ commmandanten erfahren $\mathfrak{y a t}$ ． $\mathfrak{J m}$ Intereffe der Burenjache fann man aber nur lebhaft hoffen，dajz iich Demet moglauf befindet und bajs feine gegen＝ wärtige $\mathfrak{H n t b a ̈ t i g f e i t ~ v i e l l e i đ h t ~ m i t ~ i r g e n b m e l d a e n ~}$ neuen ßlänen gegen bie Englänber zujammenhängt．
－Sn ct ina foll mieder cinmal ein neuer Thronerbe ernant werben，nämlich ein bon Der Raiferin＝Witme beaünftigter शeffe besి berüch $=$ tigten ßrinzen Iuan，Nanuens \＆un §eize．Gegen＝ märtiger $\mathfrak{T h}$ ronfolger ift befontlich ber eigene 10jährige Sohn Tuans，झring ふu Egun．Die dimefiche گreformpartei befämpft bie Wahl \＆un Bei＝ge马 und reçnet giebei auf bie Unteritügung ber Mädate．

## Ein fiffater gefuifentafet！

（Heitragzur ${ }^{\text {Ligiguori＝Moral＂．）}}$
$\mathfrak{J m}$＂Chrétien Français＂Mr．95，ర．§． lejen wir：Nad bem fiegreimen Felozuge ber Æran＝ zojen gegen die Chinejen im Jabre 1860 wurbe Baron Groß bon Rapoleon III．mit ber Mufgabe betraut，bie $\mathfrak{F r i e b e n s ̊ b e r b a n d l u n g e n ~ m i t ~ b e m ~ " F e i d e ~}$ Der Mitte＂$z^{4}$ leiten．Der Bevollmäatigte über＝ brachte den in Paris ausgearbeiteten $\mathfrak{B l a n}$ der Friedensbedingungen，die den ©hinefen annebmbar ericuienen，zumal itynen als Befiegten feine andere Wabl übrig blieb，andererjeitg auch Baron Brof jo viel 马uvarfommenteit und $\mathfrak{T a c t ~ i n ~ d i e ~ B e r b a n d = ~}$ lungen brachte，Dafz man in fürzefter Beit mit der Regelung der Forberungen zuftande fam．－था马 ber enbgiltige Wortlaut bes Bertrages beitimmt war，mufist eine cinefifibe lleberjekung babon auşgearbeitet werben；eine $\mathcal{M}$ ufgabe，bie ebenfodiel （5emiffenbafigleit alる ฒiffen erforberte．Nad langem Suchen fiel íhließlich Die Babl auf Den Šefuiten＝ pater Delamare，einen febr gelehrten $\mathfrak{M i f f i o n a ̈ r}$ und
 Soyolas fühlte fíd aufa hädite geebrt burch bag ibm oon Seite ces Gefandten bewiejene Bertrauen， und madte fíd mit Eifer und Eile anz Wert．Ere überieţte alleş，waş man von ihm verlangte．Ebenio glücticid als ftolz，feiner Regierung einen Dienjt
 Tage bem（Gefandten bie Heberiegung，welde biejer， ba er bie cinefiiche Sprade felber nidt veritand， ausigezeidnet fand und als angenommen erflärte． Nitht gering war bald bage Eritaunen der franzo fitichen Gejanotidaft，alz bie Cbyinejen fich nidt nur bereit erflärten，bie burch den Gefandten geftellten Forberungen gu $^{4}$ erfüllen，fondern aud veriprachen， ben Jefuiten meitgegende Redte zu getäyren，diezu forberaber franzofi＝ ímen そegierung niemalz in ben Sinn gefommen ware！Was bedeutete bieje Freigebigteit ber Ebinejen？Wie untermürig auch ein bejtegtes Bolf fein mag，fo hatte man bis babin
zärtlid ipridt－－－－＂fingt $\mathfrak{T r e f u r t}$ und ©arrie fühlt，dafz er fie ernftbaft dabei anblictt．

Sie erichriaft ein wentig，boch ift bie Macht
 tiefen Blid nidt ausweiben fonnen．Selbft，als er fchen geendet，fieht fie inn immer now an，ein leifeణ̆，weideş ¿ädeln umipielt ibre §ippen．

Trefurt verftebt，bafs biefes \＆ächeln jeinem ©rejange gilt，nidht ibm felber und ift flug genug， fich noch von ibr fern zu halten．

Dod in feinem forzen erwadt eine grope

 neben ⿹\zh26灬annh zurürfebrt，＂Durch weldje befぁeibene习ufmunterung wädit ichon meine Riebe．＂
$\mathfrak{F r a ̈ u l e i n ~} \mathfrak{A n j o n ~ b e g r u ̈ p ̆ ~ t h n ~ m i t ~ l a u t e m ~} \mathfrak{B e i}=$ falletlatiden．Sie rafft ibr sileib zur Seite，um ibm，neben fich，झlats zu machen．Sie ift ein
 Raufe des Tages bat fie auch ichon bon ber neuen Berlobung reden bören，hält eฐ̆ aber für beffer， diefelbe nod nidt als Thatjac）e zu betrachten．

Sie felber mürbe fith fehr gern bon Trejurt wäblen lafien und lonnte baber auch nidat begreifen，
 Fräulein More den $\Re a n g$ abgelaufen baben follte．

Mber beim Singen batte fie $\mathfrak{T r e f u r t}$ beobadi＝ tet und ben Bliff verftanden，mit bem er zu Carrie gejproçen．Dazu biefe Worte！
$\mathfrak{l m}$ aber ganz fither zu geben，gatte fie auch nod leife Syanny gefragt und bon ibr bie Beftäti＝ gung threr Bermuthung erbalten．

nod nie gefeben，bajz ber Befiegte freimil lige Seiftungen aui fich nehme und fith tiefer Demüthigte alß ber Sieger verlangte！
$\mathfrak{W}$ ªbreno Diefer Beit lachte fich unjer Sefut Defamare ganz vergnüglía ins F్ulufaten und rieb fich befaglich ímunzelnd feine §änbe，wenn man in feiner ©segenwart bon bem gebeimnisbollen æalle iprac．M\＆ce mas einen Mrondjsrod trug，freute fich töniglich und mufste fich bor Bergnägen faum zu fafien．Bugleich verbreitete fich bas（serüमt， oajs ber gute झater lleberieger ben Ebinejen einert Streid gefpielt babe．Er felber leugnetenidt． Wenn er gut gelount war，erzäblte er mit reizenber $\mathfrak{R a v i t a ̈ t}$ feinen $\mathfrak{F r e u n b e n}$ und $\mathfrak{B e f u b e r n , ~ w i e ~ e r ~ e § ~}$ auf fitch genommen babe，aus eigenemt Untriebe geviffe Ausbruatie bes Bertrages zu milbern， andere zu beridärfen，ja ftellenmeife gewiffe ©laujeln einzufügen．Und diess alleş fei geicheben， wenn nidt gerabe zum Bortheil Gottes，fo ooc
 bar war－feiner Demütbigen Diener，ber $3 e=$ fuiten！

In ber ©ejendtichaft herrichte $2 u f r e g u n g$ und Beitürzuag．Man verglich ben urprünglichen Iext mit ber chineififden lleberiegung，wobei es fich her＝ ausftelle，bajs P．Delamare bas in itnge＝ fegteßertrauenaufzidmäglicれfemifss braubt gatte，um ben Friebengertrag zu Sunfen ber Jefuiten zu fäliden．Db＝ mogl Baron（5roE fich fehr befeibigt fühlte und beftig zürnte，mollte er bod bie Begebenbeit nidt an bie grof̃e cslocte bängen und befabl，baja officiell barïber feinerlei $\mathfrak{U n t e r j u c h u n g}$ und $\mathfrak{M i t t h e i}$ lung ftattfände．©r beidloizs，gute Miene zum bojien Spiel zu madhen und ben unterzeidnneten Bertrag befteben zu lafien，wie er eben burch den Fälider im Minncsrodt ben chineien untergeidoben war．Difie auf jo uneble Weife erlangten Be＝ günfigungen nugten bie fatbolifden Mififionsiorben in gebörigiter Weife auts．Wie eine Schar gieriger Raubvägel ftürzten fie fich auf ibre $\mathfrak{B e u t e}$
（Fs ift Durch bie Ereigniffe ber legten Jabre jedermann befannt，melde unbeilbollen Birfungen Derartige Borfommniffe bei ben Cbinejen gebabt Gaben．Wie erflärlich ift bemnad ber tiefe אajă derielben gegen bie tatholifben Miffitonäre und ijue Bejcuüger．

## Gagesueuigkeiten．

（Fine informatibe Fublication．） Die Onnoncenerpebition $\mathfrak{M R}$ ．Dufes Sadf．in Wien bat cine neue $\mathscr{A}$ uflage ibre§ grojen Seitungefatalog veranitaltet，bie joeben eridienen ift．Das umfang： reide Werf，bas mit größter Sorgfalt rebigiert purde，enţält bie verläfôlichiten 2ngaben uber Die アreizberbältniffe u．f．w．aller Beitungen der Welt， Die für $\mathfrak{M n t u ̈ n}$ Digungẻzwecte in Betradt tommen， ner namentica eine er cuoprende theberticht oer
Serr Trefurt fich neben ibr niedergefegt batte． Sein ganzes3 Şerz war now boll von Carrie und bem feltiamen fiußsen Qäcueln．
„Sie haben gebört？＂rief er erfreut．＂ぶa ©ie tönnen mir wirflich gratulieren．＂
＂ $\mathfrak{H}$ nd bas thue iक biemit＂antmortet $\mathfrak{F r a ̈ u s}$ fein 2 nnjon und fieht inn icharf an，＂fie ift fegr flug，finde id＂${ }^{\prime \prime}$
＂Wie meinen Sie Daş？＂fragt er rajळ． Seidt lëchetno wiebergolt fie：＂§un，wie fann it baš meinen．Sie ift febr flug！＂＂æeizenb！＂würbe Geffer für fie paffen．＂＂Ja，finden ©ie denn nidgt， oafs fie tiug ift？＂fragt fie erjtaunt mit goch emporgezogenen शugenbrauen．
„ฐ゙由 finde，fie ift beibes ！＂antmortet er Geftimmt．„ฐa，vielleicht ift fie bas！！und fräu＝ Lein $\mathfrak{H}$ nion zieht bie Sdultern ein wenig ipottif（） in bie Soble．Sie find mirflich fabu bieje Sぁut tern－weiz und rund－und fie ift fefr vortbeils
 carrie，weldye jo befdeiben ba binten fitbt，in ibrem ountlen einfachen §leibe，ber mageren گigur． $\mathbb{F}_{3}$ ift unmöglidh bieje beiben Damen mit einander za vergletwen．

Sagen Sie bod，was Sie eigentlich meinen， Fräulein ひnnon＂，fagt er ziemlich idjarf．＂Nun wenn Sie ess burchaus wiffen mollen？Sie müffen Doch einjeben，dafs die Welt ein Miädden，baş ceinen Wiennig befitgt und fith einen reiden MRann fängt，immer flug nennen wiro．＂
§g！＂ruft er geftig，，in diejem நäßlidjen Sinne b̧at fie mid wabrlid nidt gefangen ！＂
（ङ゙ottiegung forgt．）

Gadijuurnale bees sns und Yustanbes，mit meldden bie genannte ₹otirma，bie feit nafegun breifig Эabren
 enge gefidưfitilide Berbindungen untertắt．Der neue Satalog barif burch feinen，bas ganze © Gebiet ber

 unb einn burchaus berliaffliderer Yatthgeber fifir alle bie Bublicitat in थntiprud nemmenoen Sterife bezeeicidnet werben．Die Zusitatuung beş infurmierten §ucfees， melderes allen Snterefienten auf Berlangen gratitis übecmitteft mirb，if eine bibdift geifidmadoolle．
（Dbligatorifide eltazeiden fite ©be． männer．）§n शen：Serife gibt es ein Gefeb，in bem fitebt，esf fei ein $\bigotimes$ Bergeteren furr einen Moann， „eine anbere đrau als leine Gattin an lieben ober

 antrag 34 beratiten，Durcd ben perteitatete gRänner gegmungent merten follen，थ1bgeiden zu tragen，bie igreen berbeirateten 8 ufitand anseigen．
 geipannt．）Mufificicen Mlattern wirb aus our Bouvernementshauptiftabt Tomets beridtetet，bofis ber
 Dritidafit Sainst mit ben brei Sjierben niidt zufrieben mar，weldde in feinen $\mathfrak{Z}$ Bagen，eine fogenamnte 2 Iroita， eingefpantur murben．Bur Strafe bafier gab er 8 Befebtil． bais bie brei æautern，weldie bie ungentigenten Bfieroe beigeitellt batten，vor ben $\mathbb{E B a g e n}$ geipannt werben．Der Pefebl wurbe onfgefifibet und bie

 Denfelben biş zur nädfiten Dortiflaft ziefenen，wo ber Sert Begirtstodef bie＂Rierbe＂weatielte．


 nach eque Rcabemy＂：©inifit war fie Sobitigir ber ©annibaten；fie woar von ber §anb bis zum \}uß tatopuiert und vielfeidt das gribbte ietst leberbe Speriterwert ber ఇaitovietturit：Bor einigen Sagren，
 war ifr Bein eine ber ভejenswuirtigteiten von Eaie O：fane．Ein fäupting nad bem anberen bat fie be
 bobbtem ©ibe gettront，wäbreño bie Exrommelí er＝ tobnten und bie §riefter bie blutigen $D$ pper gerum． trugen．Untb nun Diefer © ©dritt aus ber Bergangenbeit
 eine rubige，arbeitiame alte Dame gemorben，wie
 finben tbonte－vieflechat mit nitht ganz io guten Manieren．Sur trug §actebn gefiarbte feibene Qrms Hanti（thube；；einift batte man fie gezabit nictht mit Gelb，jonbern mit getoodtem Mrenicionfleifio．$\zeta \Phi$
 Denten mödte，und of fie fict in ibre barbariide
 meinen Begleiter．＂ $\mathrm{DG}^{4}$ ，lagte er，fie ift ganz $z^{3} \mathrm{~s}=$ frieben；fie if ift fromm gecrorbern und fiitt Den gangen Zag mit ben MRifiionsibidmefefern guiammen．＂



 getommen fein und fein Bemith idiwer beerialtt haben，benn bie Gau berweigerte nidft nur bie
 ionnern fie wurbe birect tobfüdtig．Der Peitiber gieng in ben Stall，um fie zu berubigen，jebocth madte fie einent wiuttenben शusufall gegen inn，bois
 biel befier ergieng es einem शacoblarn，ber fition gleicife
 Bufälitig tam ber ভdmieb Des Drtes an bem ভtad borbei．＂Stinnerss＂，meinte er，als ber Befiter itm
 Yit beff mal lefén，＇mabenni man bat madten íhañ． Gon Thier lett fit am beiten bobr Duufit un）© Eefing berubigen．＂Man gieng ouff ben Boritilag ein．Der Gobn，ein tuidtiger 5armonitafipieler，botte fein Yniftument jerbei und entloftet bemielfer bie ídobiniten 2beifen．Det Beiper und feine Żrau fangen trö́tig mit．Die 2gittung war eine munterfare．Die ©au


 berubigt，boas fie bie fertel rufig annafm，unb ieget iod fie gans ifreen Mputterpfifitten leben und diestieinen foliten träftig geveifen．－2Benn biefes Sblvein nur teine－Eite if！
（Grillparzers Mserte in billiget Ousgabel）Grillparjeer ${ }^{2}$ Befte verienen es in ber That，ebenio wie Die ©difiters und ©ooethee in iebem beuticiden ईaure geimitíd zu merten．Da＝

 bie befte Gelegenbeit．Die bortrefflitios ausgegeftuttete
 erídienen unb in bier Seinenbanboen zum ßreiie von nur 4 K 80 h zu taben．Gie enthält bie Yämutticten Dramen unid eine von einem beeẵotrten Senner ©rillpargers gettoffene Iuswabl feiner ©ie
 Orillpargers：„Das Mlofiter bei Senoomit＂und „Der arme ©pielmann＂，iovie eine थlusmabl feiner vermiid diten ভdxriften unio bie Eelfiftbiographie bes Didteres．Ca fieft zut gofien，bais burch bie $\mathfrak{B e r}$－ anfitatung biefer bilitigen शuqugabe bie unfiterblitifen Ediopfunger ©riluarjers immer mêt Bemeningut oess beuticien ßoltes werben unb bie ßerefrung Des Diduter8 in immer meitere Steife getragen
 tiide Budbanoluna ©tägelin unb Rauenfitein in 2Bien，I．，§ober Martt 5 ．

## Eigen－Zるeridfte．

Magrenberg，25．Dctober．（EEvange
 27．b．，nadmuittage um 2 uhr，findet bier evans gelifider Gुottesbienit fatt，Den §ert Bicar Mabynert abgateen wirt．

Eirtovés，24．Dctober．（Das ermor bete Sino：im ©dw winftalle．）Эm §erfite 1899 gebar bie Snvognezstodter Maria $\operatorname{Sr} \mathrm{rt}$ ichet
 ibre æutter Sattgarina Suttifict fofort nadf ber Gefurt angeelid nädift den Ediveinftalate im §ofe eingegrabent yabe；das stino auz ber 23 elt ви Thafifen haben bereitt bie beiben，Wultter uno． Eoduter，nod bor ber Seburt bees sindes bejaloffen；

 Gieliebten gatten，unb bie Mlutter bor nidet langer Beit ein Sind mitt biefem zur 23elt bradte，weldes nod teft．Die beiben find ibrer That geftitanoig unb wurben Dem f．t．Begirtsgeridfte in $\wp$ Bettau eingelieiert．
 24．Detober．（Den ©atten eridofien und
 Slafídina gat vor zawei צajuren ibren Ebegatten im Bereine mit ibyer Mutter und ibrem ftummen Buber baburcic aus ber शselt geidafft，baff ign ber Bruber in ber §adit im Bette eridiof ；bann murbe er irgenbovo im Selfer eingegraben，nact einiger Beit wieier auggegraben，zerfitidtt，get o o $t$ t unb ben © © weinen verfüttert；bie Shoctien wurben zeritampit und berfrannt，um iebe §pur

 Strieggeridteš Marburg befinben．
 －Ein Opferfitocidieb．）Bor turzer Beit if
 morben；biefe ₹alifictate，fovie jene bon §ưnt＝ Sronentitutuen ungar．Эruagung metren fiit und ift Borididt hiebei zu empecelen．－Эn ber biefigigen Staotppfartiticde hat ein unbefannter Dieb Den Opierftod，begieysmo．Defifen Sdiofis aufigebroden und bas borbanbene Gefb－ees bürten einige Bulben gerveien fein－gefitbjen．
${ }^{23}$ urmberg，25．Dctober．（Lu berfagren und bann in ben Bad getworfen．）Der
 Begiittsgeridte §ettau eingeliefert，weet er im $\mathfrak{B e r}=$ badte fitet，ben Bettler 9 ．Frelofanit im
 dann ben now，lebenden Preloídnit in ben ©raa ienabadad gevearien zu baben，mo Freeloidnit ben zweiten Taag toot aufgefunden murbe．Die Gattin bez̉ Dhgenannten wirb fiid aud bor dem t．t． Preciiggeriditt Marburg bafiir zu perantuporten faben
 Felbfríidte auf ben Felbern gefitoflen unio auf ibren थter gettagen gat．

## Maill darbutget Sidudthoft．

$\mathfrak{F m}$ Macjitegenden bringen mir bie haupt＝ iäcllicjiten Beitimmungen Des von Şerrn Seern ver－ ajsten $\mathfrak{y}$ mtenvortrages，Defien Berathung einen ©iegen＝ tand der Tagesoronuma ber leģten Siḳung bes （semeinderatjeg bilbete．Die Durch ben Gremeinderath beidloffenen Menberungen find bier bereits berüdf＝ idftigt． $\mathscr{U}^{2} \mathfrak{F}$ Perionale im neuerbauten Sdiadtbofe in Marburg merben notbmendig fein：1．ber Scblacht＝ hoformalter zugleid 9 mtathierarzt ber Stabt Mar＝ burg．Demjelben obliegt bor allem bie gejammte Qeitung ber Mnlage fowofyl in beterinär＝polizelificier als auch in abminiftrativer Beziegung．Im bejonderen allen in beffen Wirfungsifreis：1．Die §beraufficit
 befdau jomofl im Sdlaøthofe als auch beg zu： geführten und am Mlarttplaģe zu bejçauenden Fleiføes，mobei ftets auf eine genaue，babei aber auch auf eine ben Marft nidt bemmende ©urds $=$ fübrung berfelben zu tractiten jein mirb．2．Die Dber＝ auffidt fowoht ber ケinders als aud ber Schmeines märtte，mobei bie Berpflichtung beftegt，burci zwed entiprectiende Siunbmachungen，amtlidh zufammen＝ geftellte Marttberidte 2 c．jtets auf Die Sgebung biejer Märfte bebadyt zu fein．3．Eine Şauptaufgabe beß Shladthofoerwalters befteht in ber Einhebung ber Sdlachtgebüren im jtädtifaen Salachthofe und bie Abfubr biefer fomie aller übrigen Sebuiren an bie Stabtcaffe．Der Borgang bei ber Eingebung ber ©rebüren märe bann folgenber：Der Zleifder，ber 3．Y．einen Dajien zur Sdlachtung bringt，muls Die Sdlacktung diefer Thiere in der Berwaltung $=$ fanzlei bebufß Abaabe beş Biegpafies und Cin＝ tragung in Das Sdladtungsprotofoll anmelben． Bei diefer Belegenbeit wird aud bie Søladtung＝ gebuir erlegt．Nach Erlag der Sblachtgebur erbält ber $\mathfrak{F l}$ leif der $^{2}$ eine beriffiedenfärbige Juutabollete （für bie beridiedenen Tgiergattungen），Die ein Trenn＝ ftüdf enthält，meldjes beim Gintrieb in סie Salactt＝ ballen vom Sallenaufieber vor ber Sぁlactung ab： zunegmen ift．Dieje Irennitüfe bilben eine genaue Sontrole für bie am Mbend jeben Tages vom Sdlachthofverwalter zu berfafienden Tagesid，lact）＝
 Durch ben Gefraud von Surten erideint aud eine genaue Controle gegenüber ber Stabtbuchbaltung und Stabtcafie erreidt．Male 5 Tage gat bann bie Qbfubr ber eingefobenen（Sebüren mittelfit Con＝ fignation an bie Stabtcaffe zu geicheben，worüber Die Berwaltung eine $\mathfrak{A m t \&}$ quittung erbält．Bei mittel $\bar{j}$ t Eifenbabn anfommenden gefdlachteten $\mathfrak{T h i e r e n , ~ b i e ~}$ am Babngofe beidaut werben，hat bie Entridtung
 gofe zu geideben．4．Dem Salacthofverwalter obliegt ferner bie ©inbebung ber ©tall＝，耳futter $=$ und Waggebüren，bie für fí币 zu verbuçen find．Be＝ züglíh ber Fiftergebüren bat Derjetbe im Einver nebmen mit bem Śdladthauscomité und bem ftädt．
 für bie Futterrationen monatlid im vorbinein feft＝
 und Stallgebüren hat an den Stallauffeber zu ge ideben．5．Dem Sぁladtyofvermalter obliegt ferner Der beftmöglidjite Berfauf bez erzeugten Siunfteifez und er wird benfelben berart einzurichten baben um entweder burch Bufubr an ftändige Siunden oder im Sgandverfaufe die Æentabilität Diefeæ̉ Unter＝ nehmens zu fídern．6．Desggleidjen hat berielbe für bie beitmb̈glichite $\mathfrak{B}$ ermertung Des Düngers zu jorgen．7．Die Bermietung ber siüblzellen bejorgt der Berwalter．Der balbjăbrig im vorbinein zu ent richtenbe Mietsbetrag wird an bie Stabtcafie abge liefert．8．Die $\mathfrak{H E f u h r}$ ber Biegmarttgeburen hat um eine Menderung bess Buogets nidit eintreten zu Laffen，wie bisher zu geicheben．9．San！mtlide शus， gaben，welde bom Berwalter gemacht merben，find
 obliegt Dem ßermalter aud bie Bflidt，einen ge nauen Jabresberidy zur Borlage an den（bemeinde rath zu verfafien．10．Mis $\mathfrak{A m l s t g i e r a r a t ~ b e r ~ S t a b t ~}$ Marburg obliegen Dem Berwalter bie Durçfübrung aller burch die einidjlägigen ©ejeţe und Beroromungen bebingten veterinär＝polizeilichen Magregeln in Der vom Thierarzte biÆber geil̈bten Weife．11．Der Sdflactthofbermalter bat die Fleifdjbeida aupberleiturg und wird biebei vom II．Thierarzte und Şallen＝ aufieger unteritübt．Dhne Defien ausbrüctliche $\mathfrak{F B}=$ itätigung barf feine ©onfiscation borgenommen werben．Heber jebe berartige Confizcation ift dem Befitber eine bon ber Salađthbfbermaltung ge＝ fertigte $\mathfrak{B e f t a ̈ t i g u n g ~ e i n j u h a ̈ n b i g e n . ~ D e m ~ S d l a d i t h o f = ~}$

pratis midat geftattet．Bei Mbmefenkeit，Rranfgeit ober $\mathfrak{l r l a u b}$ wird derfelbe vom II．Thierarzte ver＝ treten．Dem Sjladthofoerwalter unteriteht Das ge＝ jammte Sdladthofperionale und hat basjelbe jeinen $\mathfrak{W e i f u n g e n ~ f e t z ~ u n w e i g e r l i d ~ n a ぁ z u t o m m e n . ~ D e r ~}$ Sめladthofvermalter unteritegt direct dem Bürger＝ meifter und dem gemählten S山ladthauscomité．Dem Sळlachthauscomité iind bie vom Bermalter ange＝ regten 2 bbänderungen，2nnträge，Reuanichaffungen $2 C$ ． zur Berathung und ebentuellen $\mathfrak{A n t r a g i t e l l i n g ~ a n ~}$ ben Gemenderath vorzulegen．Dem Saladthofper＝ malter obliegt ferner auch bie $\mathfrak{D b j o r g e}$ für bie gute $\mathfrak{J n}=$ fantobaltung jämmtlider Sdlachthausbaulidfeiten． Die Bezäge beg Sめlacthofverwalters befteben in 3600 K ©ebalt，freier Wohnung und $\mathfrak{B e g e i z u n g}$ ． $\mathfrak{D i e}$ Dbliegenheiten bes II．Thierarates find die ge－ jekgmäßige §anobabung der Fileifdbeidau in ben Schlact thalien im Bereine mit bem Sgallenaufieher， im Bereine mit dem Berwalter bie Beidau Deß Specaarent und von ausbärts zugeiübrten Fleiches und ionftigen Boriduriften．©r bezieht 1600 K ©es balt，freie $\mathfrak{W o g n u n g}$ und $\mathfrak{B e h e i z u n g . ~ D e m j e l b e n ~ i f t ~}$ Die れusüthung der thierärztlichen $\mathfrak{F r i v a t p r a c i z ~ g e s ~}$ ftattet．Der Sallenauffeger，unbedingt ein geprüfter Bieh＝und Fleifdbefdauer，hat im Bereine mit den beiden früber genannten Werionen bie Fleifdbeidau zu bejorgen jomobl im Schladthauie als aut am Martte．Er jorgt für bie $\Re$ Reinhaltung fämmtliçer Räumlidfeten und $\mathfrak{B l a ̆ b}$ ，wobei aud beffen $\mathfrak{A n}=$ pronungen ftetg zu befolgen find．Der Sallenauf＝ feber bezieft 1200 K Gebalt，freie Wohnung und Beheizung． 2 ußerdem wirb ein $\mathfrak{M a j}$ dinenmärter mit 1600 K Gefalt，freier $\mathfrak{W o g n u n g}$ und $\mathfrak{B e j e i z u n g ~ u n d ~}$ ein Seeizer mit 1200 K ©sebalt，freie $\mathfrak{B o h n u n g}$ uno Beheizung angeftellt．Mrit Dem für Mrbeiter in Fectnung geftellten Betrage von jäbrlid 2000 K dürfte das Muslangen gefunden werben．EFz ftellt fín Daher bab Erforderniz für dagz Sぁlaçthof＝ perionale wie folgt：Sđladithofbermalter，zugleid $\mathfrak{A m t g t h i e r a r z t ~ b e r ~ S t a d t ~ M a r b u r g ~ 3 6 0 0 , ~ I I . ~ T h i e r = ~}$ argt $_{8} 1600$ ，Maidinenmärter 1600 ，Seeizer 1200 ， Sallenaufjeger 1200，StaMaufieber 1000， 2 2trbeiter （à 1 K 80 h per Tag） 1200 K ，zufammen 11.400 K ．

## glarburger paddiriditen．

（3ur feter bes 80．（5eburtstages Des 凡．ロ．（Carneri）wird am Borabende ber fecer， am 2．November，Der Marburger Männergefangber＝ ein Dem Jubilar uno＂jüngiten＂Eb̧renbürger ber Stadt ein Ständden buingen．

 ber §eide＝©arten＝und Dbjtaukitelung in Wien， Die bom 2．bis 8．ס．M．Itattgefunben hat，den für bie mittlere und untere Steiermarf auggeftellten empfehlenswerten elepfel＝und Birnjorten，die aum in ber Randes̉obitbaumichule in Shleizoorf in arö＝ Beren Whaffen als Salb＝5ockitämme vermehrt wer＝ den，die biefür gerviomete göchite $\mathfrak{A u g z z}$（chnung， bas̉ Staat⿷egrendiplom vom f．f．Mdferbau＝ minifterium juerfannte．Dem Zandes．Wein＝und Sbitbau：©ommifiar Serrn $\mathfrak{A n t o n}$ Stiegler murbe auf genanter Mu®itellung für jeine außgeftellten Tafelmerfe，Æebengrün－und Solzoereblungen uno Febenictnitte，die bei der Serlagsbuchbandung Seyfam＂in ©raz im Dructe erichienen find，bie
 filberne Staatsmedaille，gewiomet bom f．f．Maferbauminifterium，zuerfannt．
（Tobeßfart．）Sn Rötfa ijt geitern bie〇berlehrersmitwe frat Johanna Marfo im 59. Rebensjafre geítorben．Das Reidenbegängnis findet morgen nadfittage $4 \mathfrak{u h r}$ ftatt．
（Freie Berfammiting ber Fant belsangeftelften．）Jm Raufe der nîaditen Wodie findet eine große freie Berfanmlung ber Sandetsangefteliten ftatt，in melder zu ben 2orgän＝ gen ber freitag itattgebabten（Sremial＝Bolfoerfamm＝ lung Stellung genommen werben wirb．
（Cfajino＝Berein．）Unt dem in jüngiter
 aud bei Den Cafino＝Beranftaltungen Eingang zu ver＝ idaffen，hat fid ber Bergnügungsausiduis mit bem berzeit in Marburg anmefenden afabemifiden $\mathfrak{Z}$ anz＝ meifter Serrn Ebuard Cithler in Berfindung gejegt， weldfer aut in liebenswirroigiter Wseife jeine geiduätte Sraft bem $\mathfrak{B e r e i n e}$ zur $\mathfrak{B e r f i ̈ g}$ gung jtellte． $\mathfrak{3 u}$ biejem 3mecte werben die $\mathfrak{F}$ ．T．Cafind $=$ Mitglieder höflidit eingelaben，fiif）Montag，den 4．November pünftlidf $\mathfrak{n t} 7$ Hgr abenos redft zaflreid in ben oberen Cafino：彐aumen einzuinden．Benterft wirb，Dafe nur an biefem Tage vom Cafino＝Bereine aus cine Unter＝
weifung in bem obgenanten Tanze fattfindet． Die nädite Cafinollunterbaltung ift für Montag，ben 11．November amberaumt
（ $(\mathbb{S} . \mathfrak{R a r t e n s} \mathfrak{R}$ inematograph）erfreute fith biahber recht guten Befuches．Die wechjelnden Bilder，Stäbteanfidten，Scenen aus bem Buren： friege und aus ©gina，fomijde Borführungen $\mathfrak{B i l d n i f f e ~ v e r i d i e d e n e r ~ M o n a r d e n , ~ M a ̈ r c h e n ~ u . ~ v . ~ a ~}$ verntagen mobl eine Stunde angenebm $z u$ unter galten und darüber ftaunen $\mathfrak{z u}$ maden，was alles beutzutage fi山on geboten werben tann．－Quch daw große ©arrouffel סeşjelben Befikers̉ mit der eleftrifaen Beleudutung fäfort bei gutem Wetter biele \＆eute in bie Šilariuล̧itraße，
 am 18．Rovember beginnende Lebtjährige Sdumur geridtstagung murben ausgelost：1．Sauptge ímorene：F．Baronig，Sausbefiker；Midael Burmann，Dbermüller；Jojef Berger，Souptman ．$\Re$ ．；Marl（seringer，Æittmeifter i．$\Re$ ．；Johann Ģrubitid，Sandelşmann；Wilthelm Slger，Uhr


 Sparcaffebeamter；Mnton \＆ettig，Қau\＆befizer； $\mathfrak{U n}$ oreas Mayer，\＆anbes̉productentảnoler und §ofe Mayer， $\mathfrak{U}$ brmacher，fämmtlide in Marburg． $\mathfrak{B o n}$ Der Bezirfshauptmannicaft Marburg：MRattbia Siropiunig，Stunftmüblenbeftiger it Dberfotitic ；Rug Söldanig，Solzbảnoler in St．Qorenzen ob Mar burg；Rarl Steinbauer，Fleifdyauer in $\mathfrak{y}$ ．Drei
 $\mathfrak{R a r l}$ Şermann，Šolzhänoler und Mnton 乌raftnif Lederermeifter in Dberpulsgat．Bon Der Stad Bettau：Kiarl Mdfermaun，Ubrmadjer；§ofef §ürft， Realitảtenbefitger；Maimund Sabnit，乌anbelzmann und $\mathfrak{L e o p o l d}$ Slamitid，Şandelsimann．Bon ber Bezirffhauptmannichaft $\mathfrak{B e t t a u : ~ W l o r i a n ~ S l u b a r i c , ~}$ Befikger und ©emeindeboriteher in Stucarovec uno Franz $\mathfrak{B r a z}$ ，Grameindedoriteger in Cerojeķ．Bon oer Bezirfsbauptmannidjaft Suttenbera：Bincen Steinbrenner，Wgrridaftzberwalter in Regau．Bon Der Bezirtabauptmannicaaft $\mathfrak{B i n}$ bifagraz： $\mathfrak{Y}$ nton Ralifdnig，Groparundbefiter und $\mathfrak{H}$ nd．Wefenig Wolzhändler in Frejen；Siarl Wrentidur，\＆eber fabrifant in Mabrenberg；Æranz Mux in $\Re$ Reifnig；Foief Soleznif，（Srunobeliger in $\mathfrak{B}$ rieß nig；Simon Mori，凡ealitätenbefitber in St．Daniel Beorg Laufo，Maufmann in Trofin；Joh．Siopper Grundbefiber in Jobannesber und（\＄．DEzajinit
 aef．morene；Jobann Welitan，Zucterbacter curift；Franz Sdofteritíक jum．，（5ajtwitt；©suftab Sdneiber，Wirt⿰习习ädter；Sojef Trutibl，（Sürtler Sohann Winfler，fausbeliker；Jafob Bollenitein Scuumader und Fubolf Eoler von Bergollern， Dberitlieutenant i． $\mathfrak{R}$ ．Gämmtliche in Marburg．
 tag，Den 3．November ift die conftituierenbe $\mathfrak{B e r}$ fammlung ber fït Marburg und $\mathfrak{H m g e b u n g}$ zu gründenden Stellereigenofienidaft angejest．Bonieite
 Baron Störcf zu intervenieren zugefagt．Das vor bereitende Gomité，beftegend auß ben Sjerren：Di rector 3 weifler， $\mathfrak{J n j p e c t o r ~ B i n d e r , ~ D i r e c t o r ~ S c h m i o ~}$ $\mathfrak{A r n o l d}$ Damian，Franz Birjtmayr，Siarl fluder， $\mathfrak{D r}$ ．凡odler und æitter von Æopmanit（〇bmann） hält am 29．Sctober nadmittags eine Borbeipre cung ab．
（Die Mognungsaothin Marburg．） Wir erthalter über bie＂Wohnunganoth in Mar burg＂eine 3 uidurift，Deren weientlidife Stellen lauten：Exa ift jeskt leider zur Thatjache geworben， was bie Bebblterung von Marburg fitjon bor wet Jahrrn gegenüber dem 5aušherrenberein
 melde die Wognparteien überbieg nod gegenübe den $\mathfrak{g}$ aushberren in eine feinesmegz beneidenswerte Situation bringt．Jnfolge biejer Wobnungenoth fann z．B．ber Šaußherr ber æartei gegenïber wenn fid bie legtere über etwas beidmert，Ieicht סie 彐euperung gebrauchen：„马iehen Sie halt aub ！＂，
 Bartei infolge diejer W3ohnung noth jozuiagen bie Sande qebunden ïnd．Sebr viele fleinere（Sejciäfte Leute，Dificiere，Beamte， $\mathfrak{F}$ rivatangeitellte； 2 rbeiter $2 c$ ． find burch die Wohnungs．noth in Mitteidenjchaft gezogen．Dit fann man bie Beobactung machen，
 der Näbe der Siajerne $\mathfrak{Z s o b n u n g e n ~ j u c h e n , ~ d i e ~ © ~}$ richtabeamten in ber Mäbe des neuen f．f．Sireis
 $\mathfrak{N a ̈ h e}$ ihrer $\mathfrak{U n t e r r i d t z a n i t a l t e n ~ u n d ~ S c h u l e n , ~ g a n z ~}$ abgefebeit，bon ben ionftigen 2 ngeftellten，welde rotg langen Wartens es boch nicht erteben tönnen，
 eitre Wohnuing zu befommen．In Der legten Beit
 Deren Oberfäupter nack Marburg verjeģt wurben， fonnten ibre Einrichtung nidat biegerfommen lafien weil fie feine paffende und entiprechende Wognuag anden．Entweder ift bie $\mathfrak{F s o f n u n t}$ eine halbe Stunde weit vom $\mathcal{A}$ mte，ber $\mathfrak{A r b e i t}$ 亿̂tätte $2 c$ ．entfernt der man muis，was fich nicht jebe Familie leiften ann，eine ubbergrofe und theuere Wohnuing mit 4 bis 6 Simmern mieten，wobei ber Mrietpreiz ber zu großet Woynung Dft in feinem Berbältnifie zu bem（sebalte，Dem ほerbienfte Deহి Mieterz fteht． $\mathfrak{B i e}$ nothwendig Daher bas Erbauen neuer §äufer it，liegt auf ber Sgand．In erfter Sinie oürite anfer loblicher gemeinderath bazu berufen fein， $\mathfrak{A}$ nregungent zu geben unb bie Erbauung neuer⿹äujer auf freien Baupläß̧en zu förbern，in eriter
 niffe bezz Mittelftandesి am geeignetften finb．
（ $\mathfrak{A a i f e r}=\mathfrak{B a n o r a m a}$ ）Bon morgen an Find bie $\mathfrak{A}$ tifidten： $\mathfrak{R o m}$, Dberitatien，Weneotg，Flo $=$ renz，Mailano n．f．w．ausgeitellt．Man bat num （Selegenteit，eint Reife dabin zu mawen，ohne 马eit unt ©eld opjern zu müfien．Witr tomnen ben Befuct iefes preisgeftönten Banoramas nur empfefien．
（Der Riebe $\mathfrak{U}$（tmadt．）（Ein neues Mittel，Den verbajsten＂Stajere＂wirffam zu be tämpen，bringt bas vom fath．Brejspereine bagegen herauggegebene Blatt＂Naš dom＂．（G3 wird bort namlid vorgejळlagen，fetn Madめen moge mit eitum lovenifidien Jüngling fpredien，von Dem es befannt ei，Dais er Den＂Stajerc＂lefe！
（Extra＝Beilage）Der beutigen Stadt auflage umjeres Blattez fiegt，jomeit der Borrath reidt，eine $\mathfrak{Y}$ nzeige ber beitbetannten Drogen－5and lung bes §errn mag．pharm．Rarl Wolf in Mar burg，Derrengafie 17，bei，welde wir ber geneigten Beadtung empieflen．
（ $3 \mathfrak{H} \mathfrak{A r m e n p l l e g e}$ ）Bonjette beş sant Desansiduffes if ben Gemeinden idint wiederfort mitgetheift worben，bajas sinder，welde fid）bei ben Eltern，beziefungsweife Mutter，in Pflege befinden und aus bem Titel ber offentliden Armenpflege nur als mitunterfiügt antulehen fint，in die Sutenver＝ theilung niøt einbezogen werben fonmen．（Quoten ind $\mathfrak{Y}$ ntheife aus bem \＆anbesarmenfonde für arme Bflege＝Stinber unter 14 Jahren．）Dafg polde arme Sinoer，weil fie fid bei ben armen Eltern oder ber armen Mutter in Brlege befinden，feine Quoten er balten，tit utts ganz unbegretfitid und muifien wit iess ats eine Mag̃regel bezeidnen，die von went Werz für bie $\mathfrak{A r m e n}$ zeugt．©EB wirb Dod won jebem bernünftig bentenden $\mathrm{menfi}_{\mathrm{d}} \mathrm{a}$ atgenommen werben， Dafz die eigenen EEtern oder die leiblide Mutter ifte sinder beffer pflegen tuto erziehen，als frembe Per onen，benten oft nur um Den Ergithungsbeitrag（Die Quote？）zu thun ift unto bic Rinder vernadiajfigen． Fine arme verwitwete Mutter，die täglid 50 bis 80 5elfer veroient und 5 bis 6 ®inder zu ernähren hat，von ber ફeimatsegemeinue monatlid 5 bis 6 sronen $\mathfrak{U n t e r f t u ̈ z u n g ~ e r b a ̈ l t , ~ b e t o m m t ~ n a d ~ d i e j e r ~}$ weifen Einfüfrung feine Quote aut bem Randes： onde！Sie joll tigre Sinder，bie fie ebenjo liebt wie
 Jit bies durittid？Majtatt Einfüthung Der Quoten hatte man lieber bie Waifenpirünoen vermehren iollen．©̧̧ wäre viel Sdreiberei eripart gebfieben tho die armen \＆eute Gätten jäfrlid zmeimal eine Unteritützung，nut befommen fie aber bie Suote ein Jabr nadginein！Das neue Mrmengefef bedarf vieter Bereinfadutugen，bevor es im praftioden Seben wiro gut genantit werbett fonten
（E）ine ibüne $\mathfrak{U}$ eberraf而ung）erlebte vergangenen Sonatag am jpäten شbende ber in Straf ftationierte 3 ugajüfrer Stbjal ber bor tigen（Sabettenidule．Er befand fidi um die ange gebene 3 eit mit feinem Fabrrabe auf ber Strecte Spielfeld－Egybi．Dfienbar ermüdet，lefinte er das Rad an einen Baum und ichlief ein．ひla er wieber ermadte－er íflief einige Stunden－war bas凡ad iveg，waş für Den etmas leidtfertigen ケad fabrer in Dunfler Mamt auf offener Strake gewif feine angenebme lleberraidung mar．Da马̧ geitohlene Rad ift ein älterez Styria＝Modell，idparz Latiert obne Bremfe，mit Gobem Kabmenbau．
（ein lebender Maifäfer）wurbe uns Diejer $\mathfrak{L a g e}$－Der zweite innerbalb furzer $\mathfrak{F r i f}$
 vafion bas，was fie nach bem Bolfamunbe ver＝

Tpridt：einen milteen 豸Binter，ber ben armen Seuten
 märe bas letetere，bern ounct ber Suffee foll burc nieberträdtuige $\mathfrak{B b r j e r i f i p e c u l a t i o n e n ~ w i e e r e r ~ t h e u r e e ~}$ werter．
（ $\mathfrak{B e r m a ̈ h l u n g . ) ~ B o r ~ e i n i g e n ~} \mathfrak{Z}$ agen fanb bie Wermäblung bes jrl．（bifela Miaierthafer mit Serrn $\mathfrak{X}$ nton Strablegg，Raufmann in Mar＝ Kurg，Itatt．
（ $\mathfrak{A}$ biperrung berfreigausgaffe．） 9m 28．unt 29．Detober bleibt bie ほreibausgafie infolge segung von ©basrighren für ben Berfety gänglid abgefperrt．
（ $\mathfrak{B o m}$ Theater．）Dientag，Den 29． D ． tritt $\mathfrak{F r l}$ ．Flora Müller，erfte naive Qiebgaberin vom Stadthbeater in St．Pölten zum eritenmale auf． ©regeben wirb Das Mreis＝\＆uitipiel＂Die berübmte Frau＂von ફ．p．Sめjonthan und（6）．Radelburg．
 vorgeftern vom Mellinger Baftmirte，Serrn ©fillt mann，in Der Drau unterbalb St．§eter mittelft eineş＂Traupers＂gefangen．Dag fattliche Eremplar， weldees über $1 / 2$ Meter lang war und 19 Sitilo mog，wurbe vom §errn Sauer（©afino）angefauft． $\mathfrak{A l m}$ ielben ひbend noch entwidelte fith im ©afino cin lebjaftes ફyuchenefien，wäbrend geftern abends eine ©ejellichaft von adht 马eerren eifria bamit be＝ mübt war，viribus unitis den，riefige Dimenfionen аufmeifenðen Siopi des Fifcaräubers，befien Größe unter ben Stammgäften deకె Cafinos ein gelindes $\mathfrak{T}$ uffegen erregte，ganz projaifa zu verzebren．Dem Sinodjengerüfte Deछ̆ fiopfes wiro aber nach beffen $\mathfrak{B r a ̈ p a r i e r u n g ~ e i n ~ i d e a l e r e s ̊ ~} Q_{0}$ za zutheil，indem Serr Sauer basiflbe ber hiefigen Fealidule überlajien mirb．Fei foldhem Fiicherglüct zablt fich ber $\mathfrak{P n}$ ： fauf einer fifcherfarte mohl auß，aber leiber ift auch ber 乌uchen nidt fo dumm wie er auşfieht， dajs er jebem ins शets ichmimmen oder auf bie Ungel beỉent mürbe．
（Weaen Eanditreiaerei）wurben ber： Gaftet Der 25jäbrige，in Dradjenburg geborene und wieberbolt abgeftrafte Wilfelm $\mathfrak{N a}$ alitich und bie 27jäbrige Miaria $\mathfrak{F i} a \mathrm{mmifa}$ auss Stein in Sirain．Beibe wurben dem（secidte eingeliefert．
 murbe in ⿹oidnit eın $\mathfrak{B e r b r e d}$ en verübt，weldes ben betreffenden Thäter al̊ vouftänbig reif für ben Perfer beclariert．Der Sieuidler Georg Ultidntigg fam an bieiem Tage abenbs betrunfen aus bem Gaithauje und gieng an ber fieufde beg 2nbreas Schnibar vorbei．Scfuibar hatte bem $\mathfrak{u l t j d}$ nigg idjon einmal mit bem Ericjießen georobt．Mis nun uttidnigg ben Scanidar jag，rief er ibm in ber Trunfenbeit zu，er，Sanibar，möge ign boca er＝
 nicht zreimal jagen ；er holte aus bem Sgauie einen Febolver und feuerte benfelben zweimal auf ben $\mathfrak{B e t r u n f e n e n ~ a b . ~ U l t i d j n i g g , ~ b e r ~ j o f o r t ~ z u l a m m e n = ~}$ brach，wurbe in idjwerverlegtem Buftande nact $\mathfrak{M}$ arburg in Das Malgemeine Siranfenbauß gebract， Der Thäter aber verbaftet．

##  utb bie Goutaggrute．

（Seftern fand im Eafino ene Bollberjamm＝ Iung beß Marburger J̧andelagremiums fatt，welche fehr zablreid bejucht war，und auf beren Tages： orbmung bas̊ ひnfuben ber Soandelsangeftellen ftand，efo möge eine theilmeife Sonntagsrube in
 werben．乌err Grremialobmann $\mathfrak{F l}$ 人ßer eröffnete bie Berjammlung unb las bie betreffenbe ßetition ber §anbelzangeftellten bor．Wierauf melbete fith Der Saufmann Serr（s）rubitfay zum Worte， welder \｛agte，daje tein §reund Marburgaz für bie Sonntagsirube eintreten bürfe．Die \＆eute bon Bellnik， $\mathfrak{F r a u b e i m}$ 2c．tommen nur Sonntag in die Stabt． Auch im Semeinderathe bürfte mobl niemand gegen bit Sonntagsirube auftreten，weil oas Sonntagss geichaft ©eib in bie Stabt bringe．Febner ermäbnt bie Sonjumberefte und betont，bajas Sonntag ein Drittheil beş ganzen Wodjengef（bäftezs gemacht wirb． §s feien $\mathfrak{6 l o j}$ bie ©omptoriften，weldge bie jungen F̌anbelsangeftellten aufbeken．Febner beantragt， bas bon ber Gemeinde abberlangte Gutachten $\{\mathrm{ei}$ in bem Sinne abzugeben，daja es bei ber jeegigen Einridtung－Scblufs an Senntagen um $12 \mathfrak{u t b r}$
${ }^{\text {z }}$ u bleiben babe．（Beifall．）Febner ftaune barïber， Duja im Gemeinderathe ein Serr jo bartberzig gegen bie flemen ©eichäftgleute fein und für die Somn＝ tage̊rube eintreten fonte．Šerr Stofofidinegg

放 ganze \＆and Geeltung habe．Der Berband alpen＝ ländifater §andelzangeitellter wolle aber für die Sonntagazube bie Städte ${ }^{2}$ zizerlweife＂geminnen． Benn um $8 \mathfrak{l d b r}$ aufgefpertt und um 10 lur $\mathfrak{z u t}$ gefpertt werben würbe，tönte gar fein（sefchäft gemadt werben．Sm Deutiden Æeidje jei bie Sonn＝ taggrube unbefannt．Das fei barauf zurücfefufühtren， Dais die Shandel\＆angeftellen＂brauken＂intelligenter jeien．Feoner babe in fenter Jugend etwas gelernt， oie＂heutigen＂Angejtellen wollen aber im Witts＝ hauje jitien．

Seer Soupmann Molfram ertärt，baja er im Cbemeinderathe für bie Sonntagarube einge treten fei．Wenn ber SJandelzangeitellte die ganze Wode angeftrengt fei，fonne er Sonntag einen －menigften $\mathfrak{z} \mathrm{m}$ größ̄eren $\mathfrak{T h p i l e}$－freien $\mathfrak{T} a \underline{1}$ beaniprudjen．Wenn fonit eine ssremialberjamm
 eg fich um eine unfreunoliche Šaltung gegenüber den fandelangeftellten bande，feien §erren an wejend，die er fonft noch nie gejeben habe．Redner finbet ese erftaunlid，menn man fi屯 barüber munbere， Dafse verlangt wirb，eş folle mit den verrotteten §been Der 马eit bor 1848 aufgeräumt merben．Der 马opi müffe meg！Wenn es im Jahre 1848 feine $\mathfrak{H m m a ̈ l z u n g ~}$ gegeben bätte，mären bie Bauern auch noch nidt frei und fie fornnten baber auch nidt unjere Siunben jein！Æeoner begrüß̧t bie fortichrittliche Forberung ber $\mathfrak{A}$ ngeftellten，bie genau to berehtigt fei，wie bie Forderung ber शrbeiter nach Dem Mdtftunden－Tag Der ©ebilfe jei auch ein Menia，nidt nur ber reide Weingartenbefitger，weldjer Darüber jammert， wenn ibm fein $\mathfrak{W i n z e r}$ Sonntag iein（beß Winzer̄） ©eld nicht ins Moufmanne̊gefdajt bringe．（lunuge．） Werr $\mathfrak{W o l f r a m}$ verwabrt fith dagegen，dajs er ein Feino bes Sanbelæftandes jei；im（begentheile，ar zeige fith als frrund deeselben，weil er haben mill dafs alle Theile bes Sanbelsitandes，alio aud die Gebilfen，zufrieben feien，bamit fie nicht in bie $\mathfrak{W}$ ände ber Socialbemotraten fallen．Fär eine focial politifide Strömung Gaben reide Weingartenbejiber
 erregt cinige Worte $^{\text {B }}$

Seerr（6）rubitic）bermayrt fich bagegen， bajo er ben 2 angeftellten unfreundlid gefinnt jei
 Itellte gegründet．W3ir treiben feinen $\Re 0 b o t$ ．Früber mar bie $\mathfrak{M r b e i t g z z e i t ~ n o d ~ l a ̈ n g e r . ~ D e r ~ M n g e i t e l l t e ~}$ jei nidht mit bem 2 rbeiter zu bergleimen，ber ídwe arbeiten müffe．Wenn bie Sonntagorube eingefübrt mirb，werben bie $\mathfrak{Z}$ ngeiftellten dem Bergnaigen nact laufen und igr ©seld in Wirtz̧ăufern verbrauden．
 Šaber（Bertreter ber 乌andelanangeftellen）betont， dafe die forberung nacy der Sonntagsrube burch nidts aufgebalten werben fann．Die SSebilfen ver＝ langen ja feine bolfitändige Sonntagsrube，fie miffen，Daja fich eine joldae Forberung nidyt תnte brechen läjat．Wir mifien，dajes das Wohl bes̉ $\mathfrak{M r b e i t g e b e r s ̉ ~ a u c h ~ u n j e r e \Xi ె ~ i f t . ~ D i e ~} \mathfrak{M r g u m e n t e , ~}$ weldue gegen bie Sonntagsirube vorgefracht werben， feien nidt ftichyältig．Der $\mathfrak{B a u e r}$ mufs auch feine Steter an Wodhentagen in Der Stabt zablen．Die Winzer fommen auch an Werftagen in bie Stadt， wo fie verfaufen，zugleid）einfaufen und menn vom Beld verjubeln gefproden murbe，io weife Febner darauf hin，bajş，went die ssefcäfte um $10 \mathfrak{u h r}$ gefpertt werben，ber W3inzer bann eben früger feine
 werbe，mägrend eş jeģt umgefehrt fei．

Serr $\mathfrak{F a b e r}$ wande fith weiterz gegen ben Borwurf，bre behilien moMen bie Stäbte nizerl＝
 Die $\mathfrak{Z n g e f t e l l t e n ~ f e i e n ~ b u r c h ~ J a b r e ~ b e m u ̈ b t ~ g e w e f e n , ~}$
 zubringen，wenn dieg aber im Sarlamente noch nicht möglid war，fo fönne bieraus meder den Saufleuten nock ben 2ingeitellten ein Borwurf gemacht weroen．

Smmer fei ein Feidsgefeg über סie Sonntagsi＝ rube eine Carbinalforderung ber Angeftellten ge＝ mefen，aber im §arlamente tonnten nidet eimmal nod widtigere Forberungen，wie bie be马 $\mathfrak{B e}=$ ähigungsinachweifes，burchgefeģt zoerdent．Seerr §るaber bermahrt fich meiters dagegen，dajs bie 乌andelas angejtenten in $\mathfrak{B e z u g}$ auf Qeiftung mit ben $\mathfrak{U r b e i t e r n}$ nicht berglichen merben tomnen．Der Sandelsange＝ tellte fei manuell und geiftig angeitrengt－bas werbe roobl fein Roufmann Leugnen．Mujeroem fonne er nidit io icjablonenbaft arbeiten wie ein Fabrifg＝ arbeiter．Reठner begrüßt eß，Dafs fich trok vieler （Begenrebner auch einer fanb，Der für Die $\mathfrak{Q}$ geftellten
intrat，Şerr Wolfram．Seerr Saber meizt ferners darauf bin，bajs in England vollitändige Sonntage． rube berriche，melche ichon am Samstag Mittag Geginne．Und trok Diejer Sonntaģrube wurbe Eng＝ land ber erfte S．andeleftat ber Welt．Febner meist ferners auf $\mathfrak{F r a n f r e i d}$ hin，auf Wien，auf $\mathfrak{R o r b}=$ böbmen，fomie barauf，Daís jía eine $\mathfrak{B e r f a m m l u n g ~}$
 geiprochen habe und idflieft mit ber $\mathfrak{B i t t e}$ ，das Sremium möge dem $\mathfrak{A n j u c h e n ~ b e r ~} \mathfrak{A n g}$ gitellten will $=$ fafren．

EF jpridt bierauf Seerr Rotoidinegg， welder fid nur mit einem Feidsgefege einver＝ Standen erflären fann，und jobann neueroings Serr Saber．Serr Wolfram gibt feiner Freude Darïber Яu®rorucf，baje der direct ablehnende Stand＝ punft bes Sberrn（Brabitich burch Die 2usfübrungen Des Serrn Rotofdainegg bereite verlaffen murde． Foz fei aber nidt Sache der Marburger Mngeitellten， eit Æeidjeßejek zu erzmingen．Sie mebrea fich eben in ibrem Sireife．Der ©razer Gemeinderath habe fid einitimmig für die Sonntaģrabe ausgeiprochen． Die dinefifiche Maver muiffe auch in Marburg fallen． Durch Die Sonntagbrube werbe nur eine Gerjchie＝ bund ber Raufzeit，aber nicht beణ Saufes felbit itattfinden．Die ミandbebölferung müfgte eben über die Beränderung unterrichtet weroen．Rebner jei ӥberzeugt，dajs man nach fünf Jabren über ibn nicht mehr gerfallen merbe．Beridtigungen trugen now bor bie ફerren 5aberer und（S）rubitich
 timmung ichreitet．Der $\mathfrak{2}$ ntrag Des $\mathfrak{G e r r n}$（8）rubitict）， e马 fei on ben Esemeinberath in Siachen der Eint＝ führung der Sonntagsrube ein ablebnen＝ oer Beideio zu übermitteln，wirb mit allen gegen oret Stimmen angenommen－bie Forberung nad Der Sonntagšrube ift baber bom Erremium abgelegnt．
 nod eine längere Debatte，mäfrend welcher viele Mnwefende bas §ocal verlafien，über bas Sুaufier＝ wefen und bie faufmäniface Æortbilbung §ichule．
 handelz Sdritte einleiten．

## duts demt geriditsfaafe． <br> Dic „1000 Sronef＂oct ，silatburger 3eitutig＂．

Montag，ben 11．n．M．findet bor bem（srazer Schrurgerichte bie bom お̌erausిgeber ber＂Marb． Sgt．＂Şerrn Eeopolb Rralif angeftrengte Ber＝ bandlung gegen ben berantmortlidjen Sariftleiter Deछ̉ Brazer＂Mrbeiterwille＂，Dr．Wridael ভぁaぁerl， tatt．Der＂פrbeiterwille＂hat am 23．Mai bebauptet，
 burger 3 eitung＂al！ein 1000 K eryalten habe（！）und dais fie baber bie Angelegenheit todts gefdmiegen（！）⿹abe．§̌err Æralif brachte wegen iefem $\mathfrak{A r t i f e l}$ jofort bie Schmurgerichtsflage ein．

## ©daubiifut．

Dienftag，ben 21．Dctober gelangte ain bief． Stabttbeater＂Die Socぁzeit bon Baleni＂，Sctaus iptel von \＆．（Sanghofer und M．Brociner，zur Auffubrung．Soer © rafielly（Jonel §ortunat） ließ uns anfangs ziemlich falt，im Berlaufe bee Stüctes gelang eß ibm jedoct zur ©eltung zut fommen，jo in ber §iebesicene mit Sia，wie aunch im Iezten Mcte．Megr Temperament ⿹ätte mogh auf teinen Fall gefandet．Frl．Sめl Sanba；volles warmes \＆eben puliferte in ifrem巨piel．In ber Scene mit Tidufu turbe Jorl．
 $\mathfrak{F r l}$ ．Toran bot als $\mathfrak{F i a}$ ein Bild reizender $\mathfrak{\Re a}=$ türlidgfeit，nur murbe ftellenmeife bie $\ddagger$ Mufion burch Die Syärte ibreş $D$ rgans beeinträdtigt．Man mirb mir verzeiben，wenn idh dem Darftelfer bes Bantaji Ifdufu eine eingebendere $\mathfrak{B e f p r e c t u n g ~ z u t h e i l ~}$ werben Iaffe．Tidufu wurbe bon Serrn Scmeider geipielt．Bortrefflich glüdte eả Demjelben，Die geiftigen Rualen und ben milloen Sijmerz Dess liebesourfigen Srüppelz，deffen fonnenlojes Dajein fich naбो dem （Slutfe jehnt，und der jomahl in jeiner \＆iebe als aut im Şaffe im Banne ber Zeibenfdaft handelt， glaubhaft zu maden．Serr Schneiber bewies，bafe aum ein junger ভchauipieler ©utes leiften fönne went dag Talent，burch fleīigez Stubiam und
 nur Figuren，fonbern（Sharaftere idafft．Fiei申her




 groben und ganzen war $\mathfrak{B e j e k ̨ u n g , ~ S p t e l ~ u n d ~} \mathfrak{J n =}$ ficenierung jehr befriedigend．

## Eingeiendet．

，Sduts Den Geidmorencar．＇
Sefr geebrte Sdriftleitung！©eftatten Sie mir $z^{3} \mathfrak{S h r e m}$ bortreffliden §eitartifel，weldher in ber গlummer 125 §夕re马 geichäb̧ten $\mathfrak{B l a t t e \Xi}$ unter Der Uleberfdrift＂Sdut ben Ssejaporenen＂eridien， einige $\mathfrak{M o r t e}$ ．©5s gandelt fich hiebei nur um tleine Mifueritänonifie，weldhe geeignet find，bte Mifjs： ftimmung unter den（seiduborenen gegen Sireife zu Yenfen，weldue nidgt bafür berantmortlich gemacht werben tönnen，menn die（beidworenen gegen ge meine Ongriffe feitens $\mathfrak{S e r u r t b e i l t e r ~ n i d f t ~ g e n u ̈ g e n o ~}^{\text {B }}$ aeidü̉t find；benn nidt ber 凡idter ift für ben Mangel an Schut verantwortlith，ionbern diejenigen find e马，bie e马 verabjäumt haben，im Wege be （3）ejegaebung für einen ausgiebigen Sdug zu


 efrenbeleibigung erfoben worben．Die 2tnflage lautet auf Ehrenbeleidigung im Sinne Des § 496 St．：（8）
 1862 und der あeridtatyof hat ber Mnflage nur Deabyalb nicht itattgegeben，weil nach feiner Mnifim die Staatanmalticuaft im Sime des obcitierten
 Der ©ieicfmorenen zu ber 2 nflnge bes̉ Staatミan＝ walteg einzuholen．©5 murbe in ben ©rünben $z^{4}$ Diefer Gntideioung ausbrüdflid betont，bais den be troffenen ©iefdmorenen das Æedit Der ßrivattlag nodh offen itehe．©だ fann alio nidt bon enner frei jprectung bie Fede jein，fonbern nur bon einer $\Re$ そuct $=$ weifung ber Anflage beß Statāanmaltes megen mangelnder Segitimation fur §lage．©̧z ift boher
werden，ein Sepes zu idaffen，weldees den æichtern aus dem $\mathfrak{B o l f e}$ bie ibnen gebürende Stellung ein＝ räumt uno einen ibree midtigiten Stellung im Redtaleben entiprechenoen Rebtichut berleiht．
$\mathfrak{M}$ it treudeatichem（s）rufe
$\mathfrak{S b r}$ eraebener $\mathfrak{D r}$
$\mathfrak{M a r b u r g}$ am 25．〇ctober．
＊）Der 彐ame bes Einjenderß ift Der ভdriftreitung befannt．

Bricflafte Der Sduriflleitutag．
 Sie ben gborud müniden，bann nenten Sie unt bod borher §hren Mamen，der naturtid \％edactionsgebeimnis bleibt．2nonbues fam nidft berüffictigt werben．


## deinen des gegenvartigen．

 S lad fentrdady．Sie ífreiben ung：„P．Segula möge nur wieber fommen；bie＂Sirrten＂finb ifion wieder „reif！＂Wix wifien nidit，ob er biefer Einlabung §olge reiften wirb．ફeit！\＃tarburger ©urnuerein．Wegen Raumangel
bas nädiftemal．5̧eil！w
 tillende，Mußtel und Rerben fräftigende Cinreibung beftbe fannte ，，Mold＇z Franzbrantwein unt Salz＂gelten，der bei Glieberrei $\mathfrak{B e r}$ und ben anberen $\mathfrak{F o l g e n ~ b o n ~ E r f a ̈ l t u n g e n ~ a l l ~}$ gemeinfie und erfolgreidfite 2ntwentung findet．Wreis einer Flajde K 1.80 ．Zäglider Berjandt gegen ßoft＝Radynabme
 auber 9．Yn den Depots ber Proving verlange man auß oriudlid．Mol＇s Bräparat mit befien Sđußmarte und $\mathfrak{u}$ uterififift．
（3um Efinlaifen von Barquetten） eignt fid vorjü̈glia תetl＇s Wadjpaita．Diefe Pafta wito mittels Tudlappens in ben Boden eingerieben und fiterauf leidt überbürtet．Die Parquetten er＝ Gaften hiedurd grofe ©Sfäte und bautergaften（slanz． Dojen $3 \mathfrak{L} 60 \mathrm{fr}$ ．fimb in ber Droguerie Max $\mathfrak{W o l f r a m ~ i n ~ M a r b u r g , ~ इ e r r e n g a f i e ~ 3 3 , ~ e r b a ̈ f t l i ぁ . ~}$
$\mathfrak{J n h}$ alt ber $\mathfrak{W i e n t e r} \mathfrak{F}$ außfrauen＝Beitung Mr．42．Sur Emancipationgiraac．Won Rud．Maria Sdubert．（Sutell Morgen！Bon ©lementine formanda． Dffener Sprechiaal．ヨereingnadrichten．Jragen und antworten．Correfondenz der Æebaction．（rupho＝
 und Rüche．Neubeiten．©peifezettel für cin Gürget＝
 Eiteratur． $\mathfrak{A l b u m}$ der Boefite：Dämmerung．Bon Jrma R゚rauidner．Sidt länger．Bon §om．〇．©bren＝ reund．Räthjel＝3eitung．Sdach $=$ Peitung．Fedigiert von Siarl Scblechter．Ropen．Nobelle von Fanz Surlfen．Freuilleton：Mein＂Wubi＂．Won M．von Blanfenberg．Sileine $\mathfrak{T}$ heaterplauberein．Bon Benjamin Sđier b．J．Jrierate．ßreī̧ halbjäbrig 5 K

Die ©injendung eittez Mufter $\Re o d e$ ge genuigt，unt
 convenierendes wirb bet Betrag rüderftattet．
 ，pula Couritten＂
Max Metzl，Craz，TIauptplatz 8 neben Manbelfelfer．

unentbehrliche Zahn－Crême erhält die Zähne rein，weiss und gesund．

## Curort Rohitsch－

Sauerbrunn．

Sûdbahnstation Pôltschach．
Prachtvoller Sommeraufenthalt．
Für Magen－，Leber－und Nieren－ leiden，Zuekerharnruhr，Gallen－ hăute．Prospecte durch Sehieim－

## Sefr ¡ぁänes unmöblierte马

上 5 5 5 $\mathfrak{2}$ unid zu jeber Tagesfeit Fahrunterridy ertheile wirb．


Fabriks－Niederlage von Iandwirt．Maschinen，Fahr－ pådern und Nåhmaschinen
Conrad Prosch，Marburg，Viktringhofgasse
 berbefierten 刃ähmaidinen für Familien und alfe gewerbliden 3wefe，ferner neutiten ©attungen すかhrrabern．
Breizcourante auf Berlangen gratis．
（cigene meduanifac sucrfitatte．

Deutscher Bote fuir Steiermark

## mo Tiärnten


 1902 in feinem unterfaltenben Theile intereffante Sxiginalbeiträge ans



 verjendung 70 secfler．

matt，politiert，lactiert，jeber $\mathscr{4}$ rt， Saitenbetten und Sinbergitter： betten fowie Drabtuatraken eigentes Grzeugnis，nut jolibe K3are，empieflt 1722
R．Makotter， Marburg，
2 Burggasse 2.


Specerei－Waren
 HANS SIRK
Hauptplatz，Rathhaus－fiebaiude．

## 1thtervidyt

 Solo－Gesang extheilt Tathantu zarfulferitrer （Belege zur Einfiidt．）
Särututeritrabe 19，1．St

Möbel
un vermiten． $\mathfrak{Z}$ eģetthofitrake 32. Qusfunt in Mublits $\mathfrak{B l u m e n t ~}$ Gandxung，Poftgafie 4． 2624
（4） 5 ）（e）（6） （5rünbliduct
3ithfer＝11．Streimpithtet＝

## Unterricht

nad befter，leidtfafglidicr Metbode ertfeeilt
Kathi Bratusiewioz， geprüfte Qeffrerin fuir 3ither uno
Streidzoither Streidfaither
Bürgerftrabe 7，3．Stucf， Tgur 12 ．
5apnatin


Främiirt mit goldener Mebaille Weltausstellung Paris 1900. $8 \mathfrak{b u}$ haben in allen burch slatate erferntlichen © Geifiăften．
Dojen à 10,16 und 30 §̧elfer．

# An die geehrten MKilch－Consumenten！ 




gerin Eiuboff Großer，Godanalferfabrifanfen in gxarburg，dpatfekrgafle 4

Gutaverwaltung＂©fyiithyo＂，im Setober 1901.

Dontersfag，den 24．©ctober Donnersfag，den 31．©ctober

## serben im $\mathfrak{y}$ ofraume circa 1000 Stück Schürzen

unt ben halben $\mathfrak{\beta x c i z}$ werfautt


Gust．Pirchan，Marburg．


Wir husten nicht mebr，feit（bebraudh ber jo max－ zïglidjet
K．WOLF＇s Fenchel－ Malzextract－Bonbons
Beftanerfanntes＞iätet．Gdunt


$\mathfrak{3 u} \mathfrak{h a b e n ~ K . ~} \overline{\mathbf{W o l}} \mathbf{f} \mathbf{f} \mathbf{s}$ Drogerie， Serrengaife 17，あitrk，Saupts


 itraje，をoutuna，Tegettyofitrake，
 （teinfidit，Mellingitraße．
$\overline{\text { Die }}$ idjunfen und bauerbafteften Grabaternen
ats Sdmuicocifen，baber aud bie bitligiten，zut haben bei Karl Pirch 3urggafic 28.
Dringender Aufruf an Ferionen jeden Standes，meld burch Mebernahme
einer Vertretung einen nambaften Nebenberdientt bon mindeften3 100 Sronen monatlidy，auti）mefgr erzielen mol＝ len．Anfragen find per sojt fu rid
 Mäh ren

## Zahnstiller

 （antd Liton genaunt）lindert io 80 h und K $1 \cdot 40$ bei $\mathfrak{y}$ errn． 28. ภั๋inig，2pothefer．Eckeri8Edelaute
Natur－Liqueur
aut $\begin{gathered}\text { Soddgebirgぶ } \\ \text { ケ̌rättern，}\end{gathered}$ Šräutern，
ocitifliert，wohl ifbmedfent，magen ftärfenb．अ14 Jagben ob．Touren
k．k．Versteigerungs－Amt
Wien，I．，Dorotheergasse 17
ӥbernimmt ginterlanicuidaften，Molyung ${ }^{3}=$ cintidtutgen，©ammiungen，תumitobiecte， ©pecialitảten，fovic Gegenfände jeder $2 \mathfrak{t r t}$ zur Berjteigerutg．

2714


## Georg Streck

 in Gösting Sekt－Kellereé beifrazFeinste Marken：
Gold－Seist．Eobilober－Selt．


（Empfegle midf meinen $\mathfrak{P}$ ． $\mathfrak{T}$ ．アunden aud）im beurigent Winter für bie Riferung Der vorziiglidicn
 5odadferio
Paul Rupnik，Franz Josefstrasse 15 （Gafé Miorbpol．）

Wrifthe
Bruch）Eier
4 Stücf 10 fr ．bei
 Anatburg，
$\mathfrak{B r i m e n g a f f e ~} \mathfrak{M r}$ ． 18.

Berláialitye
Personen
werben zum $\mathfrak{B e r f a u f e}$ patentierter
geutheiten fowie Erzeugnifier in $\mathrm{i}=$ Dem orbentliden waushalte unent＝ befyrlid，gefuct．Conourrenz ausgeschlossen．פohe Brovifion ebentuell fixer MiMonatsgehalt
bon $120-150 \mathrm{~K}$ zugesionert． Don 120－150 K zugesionert． Denverbienit betrieben werben orn benberdient tetriefen $\mathbf{k l i m e s t}$ \＆ Co．，Prag 1134／II． 2600

Clavipr．nud Harmoninam．
Niederlage u．Leihanstalt
Isabolla Hoynigg
Clavier－u．Zither－Lehrerin Marburg，

Eingang freihauggafic 2.


Groge Musbwagr in neuen ßianinos u．Clabieren in foblwar，nuis matt und muiz poliert，boy den girmen Moch \＆Sorielt，joiz \＆Seigmann，


51 liter wilum
จie bewährten $\mathfrak{u}$ ．femidamectenden
Taiser＇s
BRUST－BONBONS $2740{ }^{2} \mathrm{~m}$ Den jifferen Erfolg bei seutien， Seciferfit，siatareth unb 2erid）lcimung．Dafür 2nt＝ gebotenes weife zurüct．अafet 20 uno 40 h bei 2 ．Madurer＇s Nadjfolger $\mathfrak{F}$ ．ভlepecz mio $\mathfrak{F}$ ． $\mathfrak{W i n e c t i t i}$ i．

Fattinger＇s Hundefutter Tauben－，Goldfischfutter

Tomie alfe qreter
Inuglfatter，almeifencirtr zu haben bei
ช．Solajefte Nabiolger
EI．SIERE Hauptplatz．Rathhaus－Gebiaude．
$\overline{\text { Hélène Kühner }}$
ftaatlide gepriffte Lebrerin ber mo＝ Dernen Sprachen u．ehem．Refrerin im Jnftitute Der＂Englifd．ひ̈räulein＂

## Unterricht

frattönifiden，englifhent und italieniidjen ©pradje תärntneritraß̃e 19 1．Stod．

Berbetrateter

## 

gleidzeitig Bierfütrer，wiro jo＝



## eltrevello＇s

## China－Wein mit Eisen


 Brof．Dr．\＃deinlediner，
 Auszeichnungen：
11．Medicinifuer ©ongref Rom 1894；4．Congrejo für 『harmacie und Chamic Neapel 1894；－2usfellungen Venedig 1894，Kiel 1894 Amsterdam 1894，Berlin 1895，Paris 1895 Ouebec 1896，Ouebeo 1897，Turin 1898，Canea 1900，Neapel 1900，Paris 1900，क্ञabua 1900 H－Ueber 1000 ärztliche Gutachten．स）
Diejes auşgezeidnete wiederherftellende Mittel wird jeineş vortreffichen Gejumades megen befondera bon finbern und frauen febr gern genommen．

J．Serravallo，Apotheker，Triest．

Gesellschaft für Lebens－und Renten－Versicherungen in Wien，I．，Eoher Markt Nr． 11.

Der Versicherungsstand war am 31．December 1899：
Capitals－Versicherungen auf den Lebens－und Todesfall
mit festen Prämien ．．．．86．186 Verträge K 498，614．935．76 Capital K 297．231．56 Rente Zeichoungen zu den wechselseitigen

Zusammen 652

1，551．174：－
Activen am 31．December 1899：


Vertretung：A．Schweitzer，Marburg，Sohillerstrasse Nr． 12.
KLYTHIA
zur Pflege der Haut
Ver［dionerung unir Verffinerung
des Teints
Elegantester Toilette－，Ball－und Salonpuder
meis，roia ober gelb．Ebemifd analyfirt und begutabtet von Dr．J．J．Pohl，t．I．Brofeffor ir ßien．


## Gottlieb Taussig，

 Haupt－Nlederlage：WIEN，I．，Wollzeile Nr． 3.
 Versandt gegen Nachnahm ode

## Deuestes in Grabkrännzen <br>  geidmadeollit und billiger wic überall empfieflt für autrheiligen

Kleinschuster＇s Blumensalon Marburg，Postgasse 8.

## ZUلinmost－Licitation！

Dic $\Re$ ：Tuctubprith gibt heuer am 30．Ectober um $1 / 210$ ugr vormittags 65
 mit unt ofne Gebinde ab．


Zu verkaufen
fefr gutes billiges wenbe＝3it Iarb，unter ber §and．Y\｛zzufr． in ber $\mathfrak{B c r v e}$ ．©． $\mathfrak{B 1}$ ． 2598
Herbstpftanzung offeriext in befter Cultur ftegend Shithätute
aller Battungen uno §ormen auperbem Recerenobit，凡ojen Bierfträuder，〇bitwirblinge Spargelpflanzen $2 c$ ，zu billigiten Sreijen bie Gutzuermaltung iranidaficto．

## （6）cidjäfte＝6rifinuty．

 Matburg，Särutucritrafe 24 cine

## 三 Nöbethandlung

eröffncte unb empeffe mein reiducs Sager bont alfen 6at tutuget ©itutidtutigsitidren zu billigiten Breifen unter

$\mathfrak{u m z}$ zahtreide $\mathfrak{A u f t r a ̈ g e ~ b i t t e t ~ g o d a a d t u n g g w o l l ~}$
æranz がeteridjef．

## Gänzlicher Husuerkauf！


wirb mein gutjortiertes Sager in 2556
$\mathfrak{D a m e c t h j i t e n , ~ M o d e l l e , ~ M a ̈ d o d f e n = ~}$ unti §illberthiitell
zu bebcutent herabgefetten srefien ausverfatit． $\mathfrak{u m}$ redit zaflreiden 3ufpud bittet kodadtent 21una Tretyan，Schuigalfe．
Hinaus mit den gefährlichen Sohnellsiedern！
 $\mathfrak{A m i j}$ affung cineş
 Huntbebrlich für ieben פaußfalt． Gröbtes Erjpartisa an Brent material．Spiritusuerbrauch pe （ffinfadyex，（1）解inge hietu

3u beziefer：
2601
Johannes Heuer，Wien，IV．，Mayerhofgasse 4.

## 3． 33529

## 


 Dobreng gelangt mit 20．Nobember 1901 auf bie Dauer von 10 Jahren um ben Mindejt＝Эahrespadt bon 368 sronen zur Wieberverpadtung． $\mathcal{Z u r}$ Realität gebören $\mathscr{4}$ effer，Wiejen unt Weingarten im Eifjammtflädenausmañe von 5 ha 91 ar $39 \mathrm{~m}^{2}$ ．

Baळtwerber wollen ibre $\mathfrak{A n b o t e}$ bis 31．Setober 1．J． bei ber $\mathfrak{B e z i r t æ h a u p t m a n n i d a j t ~ M a r b u r g ~ j a r i f t l i d ~ o d e r ~ m u ̈ n d l i d ~}$ （protofollarifa）cinbringen，wo and bie näberen Fadtbedingnifie eingejehen merden formen．

Bom Berwaltungs：enmite ber（Dr．（D）rajぁjథen Sdul und 11 nterridutsitiftung．

## Vorzïgliche Singer－Nähmaschinen <br> fl． 26 und fl． 30 tand

A1oi：EIequ，Färbergasse Nr． 6

$\overline{\text { Strangfafjziegef und Srainageröfren }}$
F＇alzziegelfabrik．
I．Premstätter Falzziegelfabrik．
Verretung u．Niederlage bei C．Pickel，

OriginalMünchnerSpaten－Bräu
ab jegt über ber winter täglidu erfï̆tltidy per \＆iter 36 fr．bei
Ferd．Scherbaum，
Herrengasse．
Tegetthoffistrasse．

## Osarin－Mundwasser

eit $\mathfrak{F a h r e n}$ verbreitet，conjerbiert bie ßähne，erfrijdt ben 9 ，unt，be timmt jofort jeden üblen seruch，iaut bie Sägne vor Fäulnis，ver Gutet und benmint ben 3 agnimmerz．
5 Tropfen genügen．
Dr．Wisingers Mundwasser ，Osarin＂ $1 / 1$ Flacon K $1 \cdot 40$ आux zu habent
Karl Wolf，Herrengasse Nr． 17.

## JDiener \＆\＆bens－u．Senten－－Verficherunggantifalt

 Joant eunting 11.

## Bolfeingezafltes 2etten＝Capital <br> 2 Mitlionen ภronen

 90 Berficferte ©apitalien Enbe 1899 90

 tiertem，bebentenbem（sewinnantheil；ferner äиEerf vortheilhafte affociationse＝Berficferungen，gutnftiaft geftellte Reib＝ renten＝Berfiderungen uno als fpecielle stenheiten bie

 verfidertent Capitales und bie Hntberial：Berifdic
 falt gewäfrt：Unanfedtbarteit，（Stiltigfeit im Selbitmorb＝uno Duelffalle，toftenfreic Rriegsberfiderung 2c．Billigite ßrämien， coulantejte Berifiderungs＝Bedingungen．

## WienerVersicherunngs－Gesellschaf

© eneral＝2gentififaft für Eteiermart，stärnten unb sirain ©way atpatummeing 11.
Coctoabrlcifutgefoub iber Stonett $8,000.000$ Be Leiftet Berifderungen gegen Brant－und erwawaputrdiapen zu bewähty coulanteften und billigiten Bedingungen．
 Haupt－Agentschaft für Marburg u．Umgebung：

Tegetthoffistrasse 9，bei Herrn Karl Kržižek．

## Z3illige böbmildje Zふetffedern！



5 stilo neure，gute，gefidififiene fitaubfrecie Sronen 9.60
5 sito befiere K $12 .-5$ sito weise


 baunen K 12．－＇K $14.40, \mathrm{~K} 18 .-{ }^{\prime}{ }^{\prime}$ s stilo idnnee
 iffneetveibe à K 6 ．－，K 6.60 per Gavbes stifo．Berfant franco per 刃aømabme． $\mathfrak{u}$ matauic umb Riudnabme gegen §ortobergǘ turtg geftattet．

2tbrefie
Benedickt Sachsel，Lobes 87，Post Pilsen，Böhmen

## Tagee $=$ Qgent＝Serfaut

it bis 6 uhr abenos bei Ferb．Sderbaum，Domplag 6 nad biejer Beit an ber 2（bemo＝Theatercaffe．

2484


## 12 hilipeffeustein＇s Venzuanarice ce labführende Pillen

velde feit 20 ₹afren bewährt unb von berborragenden थerzten
 ftören nifit bie Berbauntg，find bolfiommen unfdäblich．Der berzuferten gorm twegen werben biefe ßillen jeffit bon sindern gern genommen．
（Eine sdiaditel 15 zitifen enffaftend koffet $\mathbf{3 0} \mathrm{h}$ ，eine ziofle，
 Bei ßoreinjendung bes̊ Betrages bon K 2.45 erfolgt $\mathfrak{F r a n c o}$ zufen Dung einer $\Re$ Rolfe．


2aan verfatge
，\＃hilipy Menffein＇s abfuibr．ßitler．＂ $\mathfrak{\Re u r}$ edt，wemr jebe ভøadtet auf ber Яiut
 marfe＂ゆeif．Ecopold＂in roth＝idmarzem Druff berfeben ijt．Unjere regiftrirten Sおjadteln， ＊


## Philipp 玉veuatoin＂a

2pothefte
zum＂סecil．2copols＂，28ten，I．sitanfengafic 6. In Harburg zu haben bel den Herren Apothekern Ed．Taborsky，W．A．König und Valentin Koban．

Zither－Unterricht，

## PIimina Speyer

trattid）gepruifte 3itfer＝Sehterin retheilt in und auber bem sauie Unterrút gegen mábiges நonorar
Zegetthofitrabe 61.

## Filciidbhanf，

and für ein anberes Befiäjt gecignet，aud im Seauic ein Etzteller，\}u benitzen. Jopffi= ftraze 3. 1759
$\mathfrak{G}$ กủ 1 III $\mathfrak{B i l l a}$ nebit Barten， 8 rumen，für अen＝ io niff en＝2sognungen beionders ge＝ eignt，jährlidde 3in Berträgniả bon 737 unb von Milla $2461 \mathrm{~K}, \mathrm{ift} z^{3}$ ver faufen． 2 ustainfte ertbeill 2 2nton
 gafie 23. $\qquad$

## Bauplätze

parcelliert，find in Brumbor in ber neu erobfinteñ Sapiteritía－ 4．Quergafie，in nädfter शäh Der ®irde zu verfaufen．2 $\mathfrak{x} \mathfrak{z u}=$ fragen Müblgaffe 15．Der par cellierte Blan tann beim（Sajt＝
 borf angefeben werben．

## Reelle

Agenten
 c．werben gegen halye wravition on ber futt 30 3ahren beftehenden befrenommierten und hanbeleg ridhtlidy prototollierten firma A Luigard，æien，VIII／1，Pia Fistengasse 12 und 14 gepuct reidgaltige ©ollectionen mit ma Dernften Mufitern joeben pridienen．

in 8 runnoborf，in ber Mäbe be Yojefitirche，für＇ßribate u．aut ${ }^{11}$ jeoent Bei dafte geeignet，it zu ber
faufen．थbrefie in Der Berm． $\mathbf{D}$ ．$\$ \mathrm{Bl}$ ．

## Zuverkaufen

veriditedene Frauenfleiber，Facte Sjuite，Sduhe．2tnfrage $\mathfrak{F u r g}$ gafie 24，5offitiege linte，1．St 2．Thür reatas．

## Realität

$1 / 4$ St unde pon Marburg，nettes 5aus， 2 Bimmer， 1 תitithe，
 für einen Senfiwnifen geeignet， it jehr billig zu verfaufen． $\mathfrak{2} n=$ abhlung nur 700 fl． 2 nazufrag． bei goief Scnefobič， Seigergofgafie 5 von 2－3 $\mathfrak{u h t}$ nadmittags．

## （6ruinblid）en

Biffer－2（nferridit ertheilt gegen mäßiges Somorar in unb aufier Dem §aufe శh． Zidech，ftatitid geprüfter Qefreer，ふäntraerßrá̉e 39.
shar die bon
Ber gmann \＆Co．Teschen a．B abriciette Bexgmann＇s Rilienmilid）＝Ecife madyt eine zarte，weike 乌aut und rofigen Teint und ift zugleidy befte Seife gegen Sommeriprifien． Borrätbig à ভtüt 40 fr ．bei： 2 M ． W30ffram，Droguerie，Marburg．


Goldene Medaille Paris．Bestes diätetisches Mittel．

，FLORA
ient ars Futter＝孔йak für bas ge＝ ammte Stalloteh und wird verwen＝ bei welden $\mathfrak{m a}=$ gentiturug $\mathfrak{M a}=$ gentorungett eith＝
getreten ober wel＝ de überhaupt vom Se unfe auร jaflechte Firffer fino，fer＝ ner bei sưber， um einerjeita die $z^{2}$ verbeffern，andererfeitả bie Göditmöglidjte wildabjonberung zu erzielen，bann zur 9 Itffitterung bon Ddjen uno Sdboinen，fowie aud $\mathfrak{z u r}$ fräftigen 9 （tabiroung von sialbern und Schafen．EEberio zwed＂bienlid ift bie 9nmendung bon oflora＂＝3iegnäbrpulber bet
Ein grosses Paket I K 30 h ，kleine Pakete 70 h und 40 h.
Man berlange immer ausbrüdticy：Biebnabrputber „efora
 ift．Sach Drten，wo feine shiederlage，beriendet Driginallstifdert mit 4 groben（Satetent à 1 srone 30 פeller gegen saddnabme padiung nad allen Drten Defterreid）＝Ungarns unt Deutidlanbs
ber Қauptberfandst

马u haben in Marburg bei S．Movaf，凡om．刃achner＇s Madig．


## Brust－u．Halsleidende．

Qnerfannt wirfjames，von Erwadifenen unt Sindern gerne ge＝ nommene Seifmittel，nad ärztl．Sorjarift bereitet．

尺atarth ：und stuitpulver， 1 S风adtel 60 fr ．
Beibe gegen Sujten，Seiferfeit，Beridleimung und gegen affe fatarrbal．\＆eiben der Soles uno Bruitorgane．

Mit Sebraudsammeipug．Bet Ctufendutg von io．1．20 3uitelutg per goft fref．
2tpothefe Eev Eemiz，以Sien，Süttelonri．
Pramiiert Obstansstellung Marburg 1900，I．Preis，silb．Staats－Medaille．

Jos．Dangl，Eleisdorf
 befferte Eufterfduciomafdiuten，iu alfen ©rőben
 Crisura，gandjequmpen，Ohitmiihlen $\mathfrak{m i t}$
 mit pat．Driginal＝Differenzits und zurenquelfen
 parerutheile ； gereruthetie zu allen Mialdinent erbaltlid．猚d anf 3eit max（5arantie．
Benzin－MIOtore．



Stoff－Fabricate für Herren und Damen． Fertige Havelocks und Wettermäntel． Meterweiser Vermandt an Private．－Kataloge und Muster frei．

## Moll＇s Seillitz－Pilver

－Nur echt，wenn jede Schachtel und jedes Pulver A．Moll＇s Schutzmarke und Unterschrift trägt． Moll＇s Seldlitz－Pulver sind fur Magenlel－ pende ein unübertreffliches Mittel，von den Magen kräfti－ gender und die Verdauungsthätigkeit steigernder Wirkung und als mildes，auflobsendes Mittel bei Stuhlverstopfung， allen drastischen Purgativs，Pillen，Bitterwässern etc．vorzuziehen． Preim der Original－\＄ohachtel 2 K．
Falsifikate werden gerichtlich verfolgt．

## 

Nur echt，wenn jede Flasche A．Moll＇s Schutzmarke trägt und mit der Bleiplombe ，A．Moll ${ }^{\circ}$ versclossen ist． Moll＇s Franzbrantweln und Salz ist ein namentlich als sohmerzstiliende Einceibung bei Gliederreissen und den anderen Folgen von Erkaltungen best－ bekanntes Volksmittel von muskel－und nervenkräftigender Wirkung．

Preis der plombierten Originalfasohe EI 1－90．

## MOLL＇s KINDERSEIFE

Allerfeinste，nach ganz neuer Methode hergestellte Kinder－und Damenseife zur rationellen Hautpflege fur Kinder und Erwachsene．
Preis des Stückes 40 h．Fünf Stück K 1．80． Jedes Stuck Kinderseife ist mit MOLL＇S Schutzmarke versehen．

Haupi－Versande
a．Apotheker，k．u．k．Hoflieferant，Wion． Tuchlauben 9 ．
Das P．T．Publicam wird gebeten，ausdrücklich A．Moll＇n Präparat zu verlangen und nur solche anzunehmen，welche mit A．MOLL＇s Schutzmarke und Unterschrift versehen sind．
Depots Marburg：Al．Forinot，Apotheker，H．Weigerth． wersky，Apoth．Ludw．Schiuer．Apoth．，Knittelfeld：M．Za Max Leyrer，Apoth．


Conces．Installations－Geschăft


## Kauft schwarze Seide！

Verlangen Sie Muster unserer garantiert soliden Seidenstoffe von Kronen 1.15 bis 18．－per Meter．

Specialität：Neueste Seldenstoffe für Braut－，Ge－ sellschafts－u．Strassentoiletten，auch in an Wir verkaufen nach Oesterreich direct an Private u die Wohnung．
Schweizer \＆Co．，Luzern（Schweiz）
Seiclenstoff－卫xiport．
§n Maggonlabungen zu 100 Mtc．ab gkalis offeriert

## Brikets

per Maggon ca．22，000 Stitit um 140 Srvuen， Stückkohle
unt 32 sitpuet
für alle Stationen mit Susnabme jener auf ber Sinie Unterbrauburg－cilifi，ber 2382 Schallthaler Kohlenbergbau，Wöllan（Steierm．）．

## In allen Angelegenheiten betreffend

## Dampfcultur

und Dampiwalzung vonStrassen mit den neuesten

## Fowler＇schen Dampfpfiug－Apparaten

 und Dampistrassenwalzenertheilt Auskunft das Bureau von John Fowler \＆Co． ${ }_{1565}$ Wien，IV／2，Alleegasse 62.

## Grahkren7e



Grablaternen，
Oefen，Sparherde，Kohlenkübel，Ofenvorsetzer und complete Kücheneinriohtungen
jowie roben und gebramnten תaffce，efften ruff．u．dinefitiden Shec，Jamaifa：Rum，Cognac，fömmtliぁe Spezerci： warent billigit bei

## Rom．Padner＇s Vadili．F，Szlepecz \＆F，Vincetitsch

Marburg，Postgasse 5.

\section*{Garantiert cater} Blititen－uISchleuder－ Honig aus heimifdjer Bienenzüdterei ift in luftoidt berfollofienen seajern $\begin{array}{ll}34 & 1 / 2 \text { Rilo und } 1 \text { setiv，als aud）} \\ \text { ausgemogen }\end{array}$ ausgemogen zu baben im ©emiidyt＝ | marengejbäft beg Aug．Stampf |
| :--- |
| in SBrumborf 111． |
| 2639 |

Möhl．Simucr Iheatergafie 19 ，ebeneroig．
3uII ：\｛uştraget cines Conjumartifels in bie Эூäujer Marburgs miro eine nette ₹rau voer Buride gefucit geger 3 rovifiin．ఇäberes in ber $\mathfrak{2 B e r w . ~ b . ~} \mathfrak{B t}$ ．

Sictuc soinheraugen mehr！

## Wunùer Der Itureit！

 berlieren will，taufe fid bertrauenspoll bas von william Endersjon
erfunbene afunbene
amerikanische Eühneraugen－Extraot．
 III．，Salefianergafie 14．Depot in Marburg bei झrn．श®．尺ifnig，थppotb） Unibertreffid）in feiner 9 givtung．

Brudyand ohnt deder－ 1901－3 goldene Meedaillen unto
 Berbienfte．
Keinen Bruch mehr： 2000 Svonen $\$$ Stohuииg Demieniget，ber beim Gebrauch meines Brudbandes ohne geber－ nidft von feinem \＄rrudjleiben volt ftändig geheilt wirb．Man büte： fith vor mindermertigen Rada̧： mungen．2luf $\mathfrak{U n f r a g e} \mathfrak{B r p i d i n i r e}-$ gratio und franco．Mhan abrefifere：－ Bharma ceutifi申e Bureau，Balfenberg Foilland Mr．158．Da थustand，er＝ forbern Brife 25 ， Boftarten 10 ほeller $\mathfrak{P}$ orto．

## Magerkeit．

Sdjut bolle siörperformen burd； unier orientalifices siraftpulver， preisggefrönt gold．Mebaille Maris． 1900 ；in 6－8 Wodjen bis 30 将． Bunafye garantiert．Mertride BJor＝ idrift．Streng reell，tein Sdavinbel． Biele Dantidureiben．Freis Eartor： 2 K 50 h ．刃oftanmeifung ob．Rach＝ nabme mit ©ebraudbanatweifung． §hgien．Jnftitut
D．Franz Steiner \＆Co． Berlit 80 ，ァơntiggräł̧eritrape 69.
Stuentbefirflid
Kinder－u．Hautplege．
Universal－8treupulver

## aus ber

Mariahilf＝Mpothele Eoscher \＆ Ottorepetz in 2sienev－skeuftabt Mr 1 （tied．weftert．）
$\mathfrak{g x .}$ 1． $\mathfrak{A l}_{18}$ Cinftrenpulber fiit Sinber und für bie bet Denjelben bortommenden sauttrantheiten．Bon biefen 月ers $_{8}$ ten emtpfoblen．－Eine Streubüdjie 30 tr ．
9r．2． $\mathfrak{M 1 B}$ Damen＝2pilettepuber－ twein，roja，gelb，faftet unitbtbar－ auf ber §aut，enthält teinterlei føäb＝ lidje Beftanbtheile．Bei aufgeiprune getten ゆänben，zum Trodnen ber以aare．Eine Strenbüdic 40 Fr ．
 Einte Streubübjie 50 fr ．
筑 $\mathfrak{M a r b i r g}$ erbătlid）：W． Kơnig，Mariabilf＝？lpotbete，Tegett＝ hofifirabe，A．Horinek，Moler＝ Droguerie ferrengafie 1355. Kaufe
altea csolb，Sitber，Miunzen，edifte－ Berten，fowic Ebelfteine jeber $\mathfrak{U r t}$ ， ferner antilien ©dmud，Miniaturen， alte semalde，stuperitide，eamees， arterthumer und sorzellan，idvie Altertbüter jeber 2 art zu ben beften
Jos．Trutschl，
Mlarbutg，Batggafic． Gold unb Gitberwaren＝\＆ager．

## P．Herrmann＇s


ift ber berilifmt getworbent 马aar－ geift，welder bas $\mathfrak{A u s f a l l e n ~ b e r - ~}$以aare fither be弓ebt，Sduppen ent＝ fernt und in Stitrze bre Entwidelung eines uppigen פaarwudjes bewirlt．
 Эflaide 3 fronte．
Bu haben in Marbutg bei Josef Martinz，M，Wolfram und Gust．Pirchan．
sauptoerjanot
7．Gerruanur，Ober：3nlggan．
5 stilo＝Yoitpafet franco Hamburger Domingo－ Bruch－Kaffee，gebrannt und gemahien fl． 4 ． Perl gebrannt fl． 7.20

Josef Passl＇s
Baffec $=\mathfrak{G r o k}=$ R品terei Wien，XX．，Klosterneu－ burgerstrasse 21 M ．

# Concess．Pfandleihanstailt in Marburg． 

Am 7．November 1901 vormitfags $\mathfrak{u m} 9$ อ（fir beginut die Wfälloer＝Qicitatiou

<br>und tommen von<br>－



 oder ausgel̈st wurben．

## $\mathfrak{A} m$ 5．und 6．November 6leibt die $\mathfrak{A n s t a l t}$ für jeden Sarteienverkefir geschlossen．

## Friste <br> 

 FRANZ ${ }^{-1}$ NEGER
## Burggasse 29. <br> Niederlage Herrengasse 12.



Die neususten Futterbereitungs－Maschinen zur Winter－Frutterung．


 Sämpfer，Exansportable Spar＝\＆illel．©efen mit emailliexten od．unemaillierten Einiagtefifern，ftegent ober fafrbar，
 und hauswirtifidaftlide Broefe 2c．，ferter


 현effen，für ફanbbetrieb，ftabil u．fagrbar．

Bxelchmafçinent，G3pel，Staçlpflïge，zxafzen，Sggent
Die besten Säemaschinen，AGRICOLA＂＂（suntranfspitem）



fabricieren und liefern unter Garantie in neuefter，anertannt beiter Confiruction
PHI MAYFARTE \＆C kaiserı．königl．aussch1．priv．
Fabriken landwirt．Maschinen，Eisengiessereien und Dampfhammerwerke WIEN，II／1，Taborstrasse Nr． 71.


## Kundmachung．

Brttellungen auf amerihauifde．Bethen nuth ien verciuten Staatsa

$\mathfrak{B o m}$ \＆ante Steiermarf tommen im Friitjabre 1902 fot＝ genbe Miengen amerifanifder æeben unter nadbenannten $\mathfrak{B e}=$ Dingungen zur entgeftlidjen abgabe，uno zwar：

1． 500.000 Stüa $\mathfrak{B e r e d f u n g e n ~ ( g r o ̈ ß ~}$ gelb，Wälfariesting，Burgumber weip，（Butedel roth und meis． Sylvaner grün，エraminer roth）auf riparii Portalis，vitis Solonis und rupestris Monticola．

2． 500.000 Stüd $\mathfrak{W u r g e f r e b e n ~ v o n ~ r i p a r i i ~ P o r t a l i s , ~}$ vitis Solonis und rupestris Monticola．

3．Cine größere $2 \mathfrak{n z a f l}$ von ভぁnittreben von ben bor＝ genanntert bret ©orten．

Die $⿰ 丬 ⿳$ Breife ber Æeben per 1000 Stüf find folgenbe
itr alfe übrigen Befither für wobllabende Befiter 240 §r． art alle übrigen Befiger 160 Br ．

II．2tmerifaniithe Wurzefreben für moblyabende Bejitger 20 Mr．，für alle übrigen Befiger 10 ®r．

III．Sønittrebin 6 §r．
Bei Beitellungen von mefr als 1500 Beredlungen， 5000
 Gatten wir uns vor，Die angeiprodene Menge entipredeno bem alfgemeinen Stanoe Der $\mathfrak{A}$ melbungen $\mathfrak{z u}$ reducieren．Die Bejtel＝ lungen auf defe æeben find directe beim \＆andess＝2uझiaufie ober burch sie ©bemeindeämter，bei welden zu biejem Behufe eigene $\mathfrak{B e}$ eitelfddeite aufliegen，einzubringen．Die ©semeindedor＝ Itehungen haben bie ausgcfüllten Beitelfidecine fofort bem
 1．December 1901 zu mader，ba pä̈ter eimlangende nidt be＝ rüdficatigt werben fiomen．Die Beftellungen werben ber ঞeife nad，wie fie einlangen，erleotigt und betommt jeber Beftelfer Die gemünjøten Sorten，jolange Der Borrath reidt，zugefidert． atle diefe Яeben werben nur an fteitijide Beifger abge＝
 unmittelbar beim Ranbes＝2uэiduffe bejtelfen，cine gemeinoc＝ äntlide Beftätigutg Dariiter，Dafs fie cinen Weingarten in ber Bemeinde befitsen，beizubringen．Rebentiandler find vom $\mathfrak{B e}$ ezuge obiyen Materiales auggeidlofien．

Die ßreife veriteben fidt ab antage und ift ber entfal＝ lende Betrag bei Uebernabme ber $\mathfrak{F e b e n}$ zu erlegen，bezm．， wean fie mit ber Bahn beförbert werten，wirb Derfelbe nadige＝ nommen werben．Werpafunge und Bufutrefoiten werben zam Selbiftoitenpreife berecturt．

Bei jeber Beftellung ift genau anzugeben：1．Der Same， Wofnort und Etano bes Beitellers；2．Die Steucrgemembe，in welder ber $\mathfrak{B 3}$ eingarten fiegt；3．Die gewinnidte शebjorte； 4 Die letge Babn＝over Poititation，wobin Die æeben gejendet merben follen．
$\mathfrak{W e m}$ Die gewünidte Sorte bereits vergriffen ober niat in genügenber Menge vorfanien fein follte，wird biejelfe burd eine andere äfntidye eriegt．

2582
（6） $\mathrm{ra}_{3}$ im Sctober 1901.
 Comumb graf ottems．
Clavier－Niederlage und Leihanstatlt

## Berta Volckmar staatlioh geprufte Musikiehrerin

Marburg，obere Herrengasse 56，\＃urferre：\＆ocaCitäten （gegenüber Dem t．t．Staataigymmafium）
empfieglt in grösster Auswahl neue
Mignon－，Stutz－u．Salon－
fligel，Concert－Pianino
in stufynolz politiert，ameritanific matt nuis，gold graviert，idmarz imit．Ebent $\mathrm{hol}_{3}$ fowie
포도ำスiuma

 auร̆ ben herborragenditen $\mathfrak{F a b r i t e n ~ z u ~ O r i g i n a l - F a b r i k s p r e i s e n . ~}$

## 三 Neukeiten in Enrbar－Clavieren．$\overline{\text { I }}$

Sduriftiche Garantie．Ratenzahlung．（intauid und Berfouf überfpielter Snitrumente．Billigste Miete．


# Kokoschinegg－Allee． Bioskop，verbesserter Riesen－Kinematograph． Sein tleinces beridumpmatress Bild． 

 Burenkriege，Land－und Seegefechte in China，Fisenbahnzïge 1．2c．fowie die neueften humbriftifden silder．

Eintrittspreise<br>Whentritspreise<br>1．Platz $30 \mathrm{kro} M.$, Platz $20 \mathrm{kr} \cdot$, Stehplatz 10 kr ． Breidgzeitig ampfehle id bas nenefte eleftrif́de Obaloppaben＝Carvoufiel（500 Gilitlampen， 6 Bogenlampen）mit idywingenten Bjerden，Oreligontelt mis Sdjifien zur gefälligen Benüffung．

 um refft zaffreiden Зufprud．

## Gegen Katarrhe

 anderen $\mathfrak{y a l s a f f e c t i o n e n ~ w i r d ~ a ̈ z t l i \phi e r j e i t s ~}$

## MATTorvi GIESSHUBLE SAUERERUNK

für fitd allein oder mit parmer Milda vermifidt mit Exrfolg angewenbet．Derfelbe übt eine milolojfende，erfrifaende und be＝ rubigende wirfung aus，bejördert סie Sdleimabjonderung und ift in folden fallen beftens erprobt．

Kaiser－曹 Panorama 4 Burggasse 4.
Rom und Oberitalien，
Bentoig，Mailand，Flotenz ic．
©beofinet von 2－9 Hix abends．Gonn＝und Feicrtage von $10-12 \mathfrak{H h r}$ mittags and $9 \mathfrak{u b r}^{\text {früh }}$ biz 9 uhr abends， －Cutréc： 20 fr ．Sinder，Stubierende und Militär 10 fr $\mathfrak{B l o d t s} 34 \Omega$ תarten 50 fr ．，zu 7 Rarten 1 fl． （Brößte Sehensiwürbigfeit（preiggefrönt）Marburgs．Unerreibt in ßlaftif und ßeripective．Fenoezoous für Jung u． $\mathfrak{A l t}$ ，§ovd und ఇiebrig，Æciø und $\mathfrak{2 r m}$ ．


 Truuerfiiten，formen，Befterefen，feefern，马raut＝ faffeiern，Befifitssfifieiern，Brautfrainzen eft． nn
ROSA LEYRER Herrengasse 22.

## $\mathfrak{B e f a n u t g a b e}$ ．

Die 1 nterfertigten geben auf bie æarnung deß $\Im 0 g a n m$ und Maria Baff vom 24．Dctober betannt， Dajz biefe Farnung fie niddt berührt， ba fie teine Edulber baben uno madent 2laria 3afi＇s Erben． CFin תofiftubent witb zu cinem Collegen auige－ nommen．शuø iit gute Privat＝ fojt．zu Gaben．Anfrage in ber $\mathfrak{B e r w}$ ．D．Bl．
$\chi^{\text {Grofece }}{ }^{2700}$
ZXNMMER mit oder ohne Miabel jogleía zu vermieten．尺ärntnerjtrafe 10.

Cin Ctod
Dorlking，
15 Sagn und 2 Fübner，prits＝ wirroig zu verfaufen．Anfrage תaijeritraz̃e 4.
Muf zur Rinde！

## CWder sidexer

Weinmost
gute Weine，Sausimutite $2 c$ ． 2 ． emplieflt $\mathfrak{y}$ ．Laufict． 2700 30rsinglid）
Weine（Bacherer） Jabry．1900，fowie bie heurige Grnte ift abzugeben．Bippenberg， $\mathfrak{W i n d}$ ． $\mathfrak{F e c i f t r i b .}$
Verkäuflich．
jefr íjöner groker stciber： faiten．Bizmardfraße 11，2． Stod limts．


Allerheiligen！ empeeffe mein reidhaltiges sagcr in

zu ben billigiten greifen． 2ud werden（sxabraternetu $\mathfrak{a u}$ ®gefichen．

## M．Zeni，

3 uxggafie 8.


mit gutem Sdulzeugnte wirb in Der Semijatwarenthandlung Des 9xnton Exetifunth in 2ntured aufgenommen． 2709 Möbl．Zimmer mit jeparatem ©ingang，aud mit ganzer Berpflegung，biĘ 1．शovem＝ | ber |  |
| :--- | :--- |
| gaffe 2，parterre linter | 2708 | （5eiduäftareifentic für झrivatfunben zu befuden，fud）t Fobritanieberlage．Reifeipefenber：

autung，firent ©ehalt us Srovifion
 ＂（Gefdäftảreifenber 1901．＂ 2710

eventitell fammt Berpflegung zu vermieten．－Mariengafif 10 ， 2．Stod redts． 2626 Siliper siderer
$\mathfrak{W c i n m o j t}$


Zuverkaufen
ein lidtes neuts Scibentleid， 1 Foularotcio， 1 תnabemvinter＝ mantel， 2 Mäbdenmäntel． $\mathfrak{2 b r}$ ． in Der $\mathfrak{B e r w}$ D． $\mathfrak{B l} .2702$
Zu verkaufen
cinige gut erfaltene 23cin： ринрен，grefict иия
 $\mathfrak{P i r} \ddagger$ ，Burggafie 28.

## 200 Gulden

ficherer 刃ebenberbienit monatlid） 34 erreidjen burd）Den Berfauf opn
 Faczi utcza 37.

Sicheren Erfolg
fringem bica allgemenif fend ifreat Kaiser＇s Iffiferwiint：Enramellen gegen 2lupectitoniafteit， Magenwely
 in $\operatorname{Pafetent}$ à 20 u． 40 5eller bei Minu．Maduner＇s ఇadf． ج．Slepecz und $\mathfrak{F}$ ．Rinectitít．

## Fräulein

im Berfaufen verfiert，wird auf＝ genvmmen．－ 2 fiträğe unter „Tüdtig $23^{"}$ Marburg，Kaupt＝ poittagerno． 2718
mibliertes
Zimmer
3น vermieten．Sdilleritraß̃e 8 ， parterre lints． 2717

## （5eidinitulocal

in ber inneren Stabt mirb $\mathfrak{j o s}$ fort zu padtent gejudt ；gecignet
 an bie Berw．ठ．Bi． 2716

## Glanzziiglerin

geht aux ins รูaus．そeifer＝ trañe 13，Dadwobnung． 2694

## Batplä̉̉c

jüblide und weftidide Rage in Der Rärntneroorftaivt，fino unter fefn günftigen Baflungzbebin＝ gungen billitg zu verfaufen． $\mathfrak{A n}=$ zufragen bei Der Eigenthümerin
 Theatergaffe 11，Marburg． 778

Näheres uber ein neuer fundenes

## Aufsehen

erregendes Präparat mit geradezu augenschein－ lichem Erfolge bei Mit－ essern，Sommersprossen， Leberflecken，Gesichts－ röthe，rothen Armen und Händen，bei schwieligen Händen und Kopfschup－ pen theilt unentgeltlich mit Johann Grolich， k．k．Privilegiumsinhaber in Brünn（Mähren）． Proben 40 kr ．in Brief－ marken．Originaldosen à
fl． 1.25 ．

