

2lach einer Originalvabierung von Brude. §unfberlag โh. Lidfenberg ( $\mathfrak{I n \hbar}$, A. Foelf(h) Breslau

Don diejem NTujeum und der Promenade aus find nur wenige Schritte 万inüber zum Sclefifchen Mtufeum der bils denden fiunfte，das in klafififhem Stile auf dem Mafeum＝ plak errichtet ift und viele vortreffliche Meifter älterer und neuerer Jeit in（bemälden und Skulpturen birgt．（1Täheres Seite 44．）

Doch zurück zur Promenade，zum Sçlofplaz． $\mathfrak{Z n}$ ihm erhebt fich das Schloß，das Friedrich der（Irofe gebaut hat und pon dem Sriedrich Wilhelm III．im Jahre 1813，als pon Ereslau der grofe Sreiheitskampf ausging，den ，2Uufruf an mein ${ }^{2}$ olk erlaffen hat．Zhaf diejem Schlofplatz hat die Mufterung der firiegsfreimilligen für das grofe Kingen， das Dreuben und Europa die Sreiheit wiedergeben follte，ftatt－ gefunden．（ $\mathfrak{E i l d}$ Seite 9．）

Im Gedenken an diefe Jeit wandern wir weiter auf der promenade，am Schlofzplak entlang．Der 2lick fohmeift über den Stadtgraben Ђinuber zu dem fuppelbau der Synagoge， dann kommen wir in den lauljhigiten $\mathbb{C}$ eil，zu der Jominger： Promenade．Der Stadtgraben ift Ђier faft perdeckt pon den überhängenden 3 weigen der alten $\mathfrak{S a ̈ u m e}$ ． $2 \mathfrak{n}$ herrlichen $\mathfrak{B l u m e n}$ ： anlagen unt an dem Jwingergarten vorüber gebt man unter \｛chattigen Wäument unter denen fich ein sunftwerk neuerer Zeit－ Zmor auf dem Pegafus von Profefior von $\mathfrak{G}$ ofen－erbebt． Gegenüber fteft ein reizender Springbrumen in den Blument anlagen．

Uho dann tut fich plözlich an der 『ajchenftrafe ein ganz überrafchendes Zild auf，auf die $\mathbb{E}$ ebichshöhe． $\mathfrak{Z u f =}$ und ein＝ gebant in die Refte der alten Seftungswerke und Zaftionen， ftejt 万ier ein in feiner ganzen 2 UnIage aukerordentlich wirkungs： polles Zaudenkmal Zrestauer Surgerfinns．

Jwei Zrüder $\mathbb{L i e b i c h}$ haben es vor mehr als fünfzig Jahren errichtet und ihren Mitbürgern und der Staot gejchenkt．Es ift der fchönfte bauliche Schmuck der promenade，und es follte weit über Srestau in ganz Deutichland und darüber நinaus bekannt jein．

Unten an der Strafße das Zutrium．Über dem Zatrium der weite platz，umgeben pon hohen Säulenhallen，mit Springbrunnen und Shumenanlagen und oben über den 2trkaden der Säulent Ђallen die entzückende ©erraffe mit dem לlick auf die belebte

$\mathfrak{D i e}$ Gandinjel

2tact einem Gemälde bon Profelion (Günther-Maumburg

Tajhene und Jwingerifraße bis Ђinüber zu dem Stadttheater und über die Dromenade．Und darüber erhebt fich der 2lus： fithtsturn aus dem franze der didhten Wipfel der promenaden＝ băume．
 abgehalten werden，fohließt fich der fchönfte 『eil des Stadt＝ grabens．Im Sommer ziehen hier（5ondehn，abenos durch Lamptons beleuchtet，ourch die Sluten，im Winter ift diejer
 des Eislaufoereins．

Über die ，，Biergartenftraße＂der promenade，in der fith eint（Tartenlokal an das andere reijt，kommen wir zum lekten Ueil des Stadtgrabens mit den Schwänen＝und Entenhäufern und feinen gefiederten Bewohnerm．Und auch meiterhin breitet fith noch die promenade aus bis zur $\mathfrak{b l e r}$ ，bis zur folteihöhe， von der man den nicht zu übertreffenden mundervollen Slick über den breiten Strom 万inweg auf die Sand：und Dominfel und thre ehrwibroigen alten Sauten geminnt，und über die Sreiheitsbrűche hinweg bis nach Scheitnig．Entzűckende Slumentabatten begletten uns．Dant feben wix auf umjerem Spaziergang vor den gewaltigen Türmen der Sreiheitsbrücke． Pfeiterlos fpannt fich diefe Wrücke über die ganze Dreite des Stromes，nur gehalten ourch ihre gewaltigen Eifenbänder，die， über die beiden riefigen ©ürme geleitet，in der Erde tief ver： ankert find．

Don der Brücke bekommt man einen fchönen Bitck auf die （bder，auf das won Dampfern und fähnen fo überaus belebte Strombilo．Don hier aus wie auch vom siaijerin＝24uguta： Plak，gegemüber der Dominfel，verkehren die Dampfer ftromauf＝ wärts nach $\mathfrak{G d e r f c}$ なößchen，Piricham und milhelmshafen． Die Dampferfahrten exfrenen fich in Zreslau befonderer Seliebt heit，und zwar fehr mit Recht．

Denn die Sahrt zeigt uns in threm erften ©eile wom Waffer aus die fchon porhin bewunderten इaudenkmäler und（̄ärten der Sand：und Dominiel，den Schifisberkehr der $\mathfrak{G d e r}$ ，und \｛chlieflich enthüllit fie fehr fchöne Slicke auf die reizwollen mit Eichen beftandenen $\mathfrak{U l f e r}$ des Stromes，über feine meiten $\mathfrak{Z u e n}$ ， bunten Wiefen und über die Waldpartien，die ficth am Ufer hinziehen．


Seizen wir unferen Spaziergang durch Zreslau auf der anderen Seite der Sreiheitsbrüde, längs der $\mathfrak{C D}$ er, in den prome: nadenanlagen fort, \{o genieణen wir ebenfails fchöne weite Blidie auf den (bderftrom. Und auf der anderen Seite erftent das ge=
 Renaiffance=-(Jemande. $2 \mathfrak{Z n}$ ihr vorüber gelangen wir zur alten (bder, die fith über das 5trauchmefrr tofend herabfitrzt. Und dann ftehen wir por dem Sheitniger Park, der hier jeinen $\mathfrak{Z n f a n g}$ nimmt. Jur Rechten liegt Der Joologifone $\mathfrak{G a r t e n}$, reid an ichönen park und Wafferpartien. Im Sommer wie im Winter finden in ihm täglich fronzerte fatt, und im Sommer fprüht abenos der genaltige Springbrumnen in allen möglichen Sarben auf.
$2 \mathfrak{n n}$ Ianojchaftlichen Reizen pereinigt der Scheitniger park alles, was man fich nur denken kann. Sreundiche lichte $2 \mathfrak{Z n}$ Lagen mit weiten Bliden und das geheimnisvolle Dunkel uralten didtten Eichenwaldes, dann prächtige Wafferpartien,
 umrahmung, Gewâfier, die fich ourch den ganzen park hins durchziehen und auf denen im $\mathfrak{m i n t e r}$ dem Eislaufe gefuldigt wird. Manche diejer Wafferläufe find im Sommer über und über befät von blühenden Wafferrojen aller 2 lvten und alfer Sarben. Unweit der Säule, die im alten Sheitniger Parke der 【rajans: fäule in Rom nachgebildet ift und ein Stanobild fönig Sriedrid wilhelms IV. trägt, erhebt fich der \{chmucke Sau der Schweizerei, ein beliebtes ziel des publikums.

In den neueren park ift eine alte fohlefifthe Dorfkirche eingebaut, wie man fie nod in $\mathfrak{b b e r}$ ichlefien findet, aus Schrothol ${ }_{3}$, grob und muchtig erridhtet und innen in myftifothes Dunkel gehfüllt.

Und in diefes Juwel der Parkkunft find für das $\mathfrak{E r}=$ $\mathfrak{i n n e r u n g s j a h r ~} 1913$ die gewaltigen Saudentmäler gefegt worden, die für immer an die grofe zeit mahnen follen, in der das prukfenvolk por mehr als hundert Jahren das Fremoe Joch abgefchüttelt hat.

Wenn wir von der Stadt, bom Joologifichen (Garten her: kommen, fteher wir unmittelbar vor der groळzügigen $2 \mathfrak{Z n t a g e}$, die im Jahre 1913 gefchafien und inzwifhen erweitert wordent ift. Juterit fält der Blick auf den Meffehof, der, im Jahre

Gabrbunderthalle mit Ausftellungsgetände

1924 erbant, ein grofartiges Derfi jüngiter Dautechnifinif. Das gemaltige $\mathfrak{G e b a ̈ l} \mathrm{D}_{\mathrm{d}}$ ift 140 Meter lang und 58 Meter breit. Es mölbt fich in freitragender folzhonftruktion (三nitem ©uchicherer) 14 Meter hoow. Die faft taghelle Balle umfant 11000 qm Inußfläche und prangt in bunten leuchtenden Sarben. Durdy das Eingangsportal, das fich neben dem Meffe: hofe 14 Meter hoch auf fchlanken Säulen erhebt, blicken wir auf den Riejenbau der Jabrhunderthalle, die, von der Stadt - Staotbautat $\mathfrak{E e r g}$ - für die Jahrhundertfeier der $\mathfrak{E e}$ : freiungskriege gebant, eins der grofzartigften Saumerke der Weit ift. Sie ift gefront mit der grobten Suppel der Welt, die mit ihrem Durchmeffer won 65 metern die Spannmeiten der bisherigen größten fiuppelbanten der fagia Sophia in fion= fantinopel und des pantheons in Rom weit Ђinter fich läßt. Wentr man in diejen Riejenbau von 10000 qin (brund: fläche cintritt, in diejes Wunderwerk der Sautechnik, fo wiro man won feinem gevaltigen Eindruck fchier übermältigt. Ein unendiches Staunen fafit einen, dafo der Mienfch imftande ift, folche kühnen Ricienbauten auszuführen. Und menn erft gar die $\mathfrak{G r g e l}$, die größ te der Welt, machtnoll einjeß̧t und die Sern= orgel füfuerfallend eintritt, fo nimmt uns das Eaumerk noch meht gefangen.

Teben der Jahrfunderthalle erhebt fich das Zusftelfungs: gebäude, getront von vier kleineren fuppeln. Es ift ein Sau: werk hehe und würdig, mit ernfter $\mathbb{L i n i e n}$, wie ein $\mathbb{C}$ empel mit feinen maffigen Safuen und pilaftern und den non Säulen ge= tragenen bunt nerglaften fiuppeln, ebenfalls erbaut zur Jahr=万undertfeier der Wefreiungshriege pon profeffor Pölzig: Es faf̧t 4000 qm Släclie und 56 Säle und Bimmer.

In diefen gerbaltigen Dauten finden 2 Husfellungen, Derjamm lungen, grone fionzerte, Maffenichauipiele, $\mathfrak{i p o r t l i c h e ~ D e r a n f a l : ~}$ tungen und vor allen Ditgen die Zreslauer Mefien ftatt. Es find Ritefen=MLeffehäufer, aber fte langen bei weitem für die Meffen und grofen Märkte nicht mehr aus, die in Zreslau Dreimal im Jahre ftattfinden. Man hat Motbauten erridhten müfen, die neuen groben Meffehäujern weidzen werden. 2luch
 merden, fo gervaltig ift ihr $\mathfrak{l l m f a n g}$. Zhßer den Nleffebauten fteht eint weites (ITlände als freier 2lusfelfungsplak zur Verfügung.

Ein Raabmittag an der Jahrhunderthalle


Junengarten Des Ausftellungsgebäudes
Und hinter diejen gewaltigen Saudenkmälern an die Zeit por hundert Jahren dehnen fich herrliche 2tnlagen aus，die ebenfalls zur Iahrhundertfeier jener Jeit gefchaffen worden find und in denen fich wäbrend des Sommers ein auberordentlich reges Leben abipielt．Da jehen wir den $\mathbb{E}$ eich，umrahme won Slumen und Sträuchern．Im Srühjahr blühen Ђier 『aufende von Rho： dodentren，ein wiofettes Nleer，eingefaft pon dem entzückenden Säulengange，der weinumrankt fith der ehrmutroigen Bau： weife der Zusfellungshalle anpaft．Don der Terraffe der（Taft： wirtjchaft am匹eiche，in der regelmä̉ig fronzerte ftattinden，haben wir einen umfafienden Blick auf diefe Zntagen．Sinter ihnen liegen（Järten，die an frühere Jeiten erinnern，der $\mathfrak{5}$ arockgarten mit feinen munderlichen Sormen，der Sonnenuhr，den zu $\mathbb{C i e r}$ ： figuren geitukten Sträuchern und den barocken Skulpturen．Der Zenaifiance＝可arten mit dem Selpedere und die（Jarten aus dem Mittelalter bis zu dem Surggärtlein aus der fraro＝ lingerzeit，alles übermuchert von $\mathfrak{S l u m e n}$ und（5emächjen，die den $\mathfrak{b a ̈ r t e n}$ jener Jeiten eigentümlich waren．

2 Ulles diejes ift für die Seier der Erinnerung an die 3eit der Sefreiungsfriege angelegt worden．

Mit dem Scheitniger Parke，an deffen Rande liebliche $\mathfrak{D i l l e n =}$ pororte wie $\mathbb{E} e e^{2}$ beutel und der $\mathbb{E}$ eerbeuteler See mit feitem Samilienbade liegen，ift de（Fartenkunt in breslau noch bei meitem nicht erichöpft．Überall in den einzelnen Stadteilen und vor den Coren der Stadt find Parkanlagen gejchaffen worden， und durch das Inmere der Stadt zieht fich das（Truin allenthalben Ђindurch．So kann man beipielsweife vom Scheitniger Park über die Sreiheitsbrücke hinweg und am äuferen Stadtgraben entlang über den 『auenkienplakz und die saifer＝1 ithelmitrafe faft dauernd angefichts herrlicher 2anlagen oder unter Bäumen fahren oder wandern bis நinaus zum Subpark，der die Dillenworftadt fileint burg abichliefist．2luf diejem Mege begegnen wir jo manchem momumentalen Reubau，fo am entzűkenden，von Prachtbauten umichloffenen Reichspräfidenten＝ゆlaね，dem（1）ber＝Dergamt und der $\mathfrak{G b}$ br $\mathcal{P}$ oftoirektion．finter ihnen erhebt fich an der反ohenzollernftraße inmitten eines vornehmen Saupiertels die Johanneskirche，eine neue fitche，prächtig gegliedert und gekrönt mit einem fauptturm nnd mehreren kleinen 『űrmen．
 $\mathfrak{G}$ aroluskirche in der nahen $\mathfrak{b a b i z f t r a f z e . ~}$

DerSüðpark，eine prächtig gedtehene neve Zntage，umrahmt ein（̄emäfier，auf dem int Sommer die（bondeln hinziehen und im Dinter der Eisläufer feinem Sporte huldigt．In dem（farten＝ Reftaurant am See werden während des Sommers regelmäßig mehrmals in der Woche Snmphoniekonzerte abgehalten，und die Menge der Mufikitebhaber fitgt dann behaglich in dem lauen Sommerabend angefichts des grümumrahmen Maffers und laujcht fitill und andädhtig der erhabenen Mufiti．

Im Nordteil der Stadt，jenfeits ber boer und der Untiver： fitätsbrücke，dehnen fith der Matthiaspark und das Wäldchen aus，im Weften der Cofeler Walopark und der Eichenpark und por den ©oren der Stadt，draufen in $\mathfrak{V}$ swits，mit der eleftrifohen Бahn zu erreidhen，da ift einer der alten（llderwälder als Walopark hergeridtet worden，und er birgt eine porzeitliche Wallanlage，die Schwedenichanze， in der Germanen und Felten oder Inprier um den fohleitichen Soden geftritten haben．

Die Sunde，die dort bei 2lusgrabungen gemacht morden find， find in dem 2 lusfichtsturm zur Schau geitellt，der die alte por：
geichichtliche Stätte krönt．Don feiner föhe bietet fith ein ichöner
 eingehender anfehen werden．

Junach fit mollen mir noch der Stadt Zreslau felbit meiter gedenken．Wie ift das $\mathbb{L e b e n}$ in diefer gröften，bedentendften und jo jehenswerten deutjchen Staot des $\mathfrak{G j t e n s}$ ？Mun，es ift äuferft gemütich．Der Schlefter 万at ja einen Einjohlag füd＝ deutjoh：öfterreidhifonen Dejens．Sröŋlichkeit und（Jemütlichkeit paaren fith bei ihm mit norodeuticher（5ründlichkeit und nord＝ deutjchem Ernite．So ift er rafch zu geminnen und man füfit fich bet ihm bald heimijch．Das haben all die 『aufende er＝ fahren，die zu den grozen Seften nach Dreslau gekommen find， зum Deutichen ©urnfeit，ъum Deutichen Sängerfeft，зux Jahr＝ hundertfeier u．a．Wefonders die Südoutichen fühiten fich bei diejen Seften mit den Schleftern wejensverwand und es kam zu mancher jüd＝nordдeиtichen Derbrüderung．

Sür Unterfaltung aller 2lat，erniter und leichterer，ift in Breslau reich geforgt．Breslaus $\mathfrak{G p e r}$ ，das Stadtheater， fteht auf befonderer föhe．Es genieft mit Recht einen her＝ vorragenden Kuf weit über Zreslau hinaus．Zerühmte fintitler wirken an ihm oder find aus thm herborgegangen und fie entzücken heute mit ihrem（bejange und Spiel die alte und die neue Welt．Das Schaupielhaus führt vor ftets vollbefetztem fauje die neueften Operetten auf，und zwar in 2lusfattung wie in fchaupielerifcher und gefanglicher Darbietung，fo wie es einer falbmillionemitadt zukommt．Das Kobes und das
 heitere finmit．2luch diefe ©heater blicken auf eine reiche und gute ひ̈berfieferung zurück und bringen Meuheiten auf den ver： fchiedenften（bebteten．

Seichterer fröhlicher fiumft oienen das Diktoria＝©heater，
 fiumften ift der Jirtus Supd gemidmet，cin mächtiger Rund＝ bau，der über 3000 perjonen faft．2un $\mathfrak{L i c h t f p t e l b u ̈ ந n e n ~}$ ift natürlid）in Breslau kein Mangel．

Das Sreslauer Mufikleben ift bejonders rege．Der Bres： lauer（brchefterverein，der fich mit der Singarademie ver＝ einigt hat，führt alljährlich mit dem Schlefifhen Iandesorchefter eine grofze $2 \mathfrak{l n z a h t}$ von finzerten gediegenfter 2lat，meift unter

Mitmirfung berühmter MTufitzînitler，auf．Die fronzertbüros der Stadt peranftalten ganze Serien pon Fintzerten aller Zurt．
 konzerte，finzzerte der grofzen（5ejangwereine perbollfändigen die mufitalifchen Darbietungen．Dolkstümliche fionzerte werden naturlich $\mathfrak{i n t}$ Sommer wie int Winter in Sreslau in grofer $\mathfrak{Z a h}$ abgehalten．

Die Difienfchaft ift in breslau vertreten mie kaum anderswo． ZUs Univerfitätsfadt befigt Zreslau die Sriedrich：Wilhelm Univerfitätmitgfeuropainfitutundandwirtfchaftlicher万ochichule，Stermmarte－in ihr berühme Stücke，fo der Repiolo＇iche Dertikalkreis，das Repfolo＇iche Paffagen＝ inftrument，der Repfold：©lark＇johe Refraftor一，die ©ed）＝
 worden ift，nummehr die einzige des deutichen（bitens geworden ift，die Zakademie für sunft und sunftgewerbe und nener： dings auch eine Dolkshochichule．Wiffemidhaftiche Dorträge
 einen veranftaltet，fo namentlich pon der Shleftichen $\mathfrak{t a e}$ ： jelljchaft für vaterländifकe sultur in ifrem űberaus prächtigen，mit gediegenftem（Jefchmack ausgeftatteten 夭auje an der Matthiaskunit．Der gumboldt＝1）erein für Dolks： biloung veranftaltet ebenfalls jährlich ganze Reihen von aka＝ demifchen Vorträgen und weiter Dorträge volkstümficher Zart für die breiteren Mafjen．Sür Belehrung und $\mathfrak{U n t e r h a l t u n g ~ d i e f e r ~}$
 birgs：，Wander：，Surger＝und andere Vereine．

Jahtreiche $\mathfrak{B i b l i o t h e k e n ~ b i l d e n ~ e i n e ~ S u n d g r u b e ~ f u ̈ r ~ d e n ~}$ Sreund alter und neuer Wifjenjchaft．Die Untperfitäts： Sibliothe E ，die rund 400000 Sảnde in ihrem Sefith hat birgt eine groze $2 \mathfrak{l n z a h l}$ auferordentlich mertnoller Stücke，fo ein 2 runcibuch in einer Dergamenthandichrift des 9．Jahrhunderts， die fedrigslegende vom Jahre 1451 mit 60 Sederzeichnungen， koftbare $\mathbb{L e d e r}$ chnittbände aus dem 15．Jahrfundert und vieles andere mehr．Im Stadtarchiv und in der Stadtbibliothek， die etwa 180000 bände befigen，finden wir i．a．eine（Originat： urkunde ferzog feinuths I．aus dem Jahre 1214，das Schle fitche $\mathbb{L}$ andespribileg von 1498，den Wappenbrief farls V．für Zreslau aus dent Iahre 1530，den Majeftätsbrief fatifer RubolfsII．
über Reltgionsfreiheit für Schleften aus dem Jahre 1609，den （Gnadenbrief Sriedrichs des（Grofen für Dreslau aus dem Jahre 1242，ferner lateinifche Evangelientanofohriften aus dem $7 ., 8$ ． und 13．Jahrbundert und franzöfifhe 夭andichriften aus dom． 15．Jahrbundert mit reichen bildochmuck， $\mathbb{E}$ efings $\mathfrak{C o l f e c t a n e a}$ in Uufchrift，Sammlungen von eigenhändigen $\mathfrak{E r i e f e n}$ und $\mathfrak{F a n d}$ ． ichriften 【uthers，Melandothons，Martin $\mathfrak{G p i z}$＇s uip．

Das Staatsarchiv birgt in feinen 90000 Urfunden mit die älteften fohlefifochen，die 2lkten der früheren fohlefifochen §ürfent： tumsregterungen und der Zehorden der（fegenwart．Die Dom： Sibliothet weift eine reiche Sammilug von 40000 Sanden uber die Wifientchaft der katholifchen firche auf．Der Dolks： bildung dienen eine groze Jahl won Dolksbibliotheken． Sünf fä̈dtifche $\mathbb{E}$ ejehallen mit einer Eejucherzahl von etra 100000 perjonen im Jahre legen Jeugnis von dem Intercffe des Zreslauers für die Ereignifie des Jages ab．

Die zahlreichen 11 ujpeen der alten ichlefifchen 反ouptitadt bieten dem Sreunde der Wiffenjchaft und der Bildung weiter Zanregung und Zelehrung．Das Schlefifche Mtupeum der bildenden fî̉nfte，das mehr als 1000 （下amälde und viele Skulpturen in feinen feiflichen Sälen birgt，befizt eine grofze
 foerakies，ひ̈berfall von Seeräubern，Dichtung und Malerei， Mandolinenipielerin），Eegas（Eriedrich der（Jrofe）， $\mathbb{L}$ nbach （Sürfi Bismarck），Menzel（fuldigung der \｛chlefifchen Stände， Begegnung Sriedrichs des（5ro反en mit Jojeph II．），Schwind （Des finaben Wunderhorn），【homa（Wädhter vor dem $\mathbb{L}$ iebes： garten），反alckreuth（Die Sabrt ins $\mathbb{E}$ bent），Scholz（Mtufterung der Sreimilligen von 1813），Uhde（Sकularbeiten），Stuck （Srühlingsreigen），alte Mtederländer，gute Zeproduftionen und eine Sammlung von（็ipsabgüfien berühmer alter Skulpturen．

Der Schlefifche sunftocrein，der sünflerbund Sあle fien，die funfgilde und andere Dereinigungen wie private funfthandlungen peranfalten ftändig Sonderkunfausftellun： gen anregenditer 2lrt．Im Schlefifchen $\mathfrak{M u p e u m}$ für finnit： gewerbe und 2ltertumer wird uns der Werdegang der Frultur der Menjohbeit in allen Einzelheiten por 2lugen gefühtt， von der Steinzeit bis zur（1Tegenwart，2us den gronen Samm： fungen defes $\mathbb{M u j u m m s}$ nenten wir nur den Sacrauer（5oldfund

aus der Dorzeit, die fchlefifchen Jinmannen des Mittelalters, das Reltquiar der heiligen Dorothea aus der Zreslauer Rathaus: kapelle, die farazenijch=ägnptijche Zubeit des fermigs=(Wlafes mit der Saffung des 15. Jahrfunderts, den prächtigen gotifchen Zarbara=2ltar, das fauptwert der Maleret in Schlefien im 15. Jahrthumert, die (Jruppe der jchlefifthen Renaiffance: Fieramik und die kunftoolfen fileinodien der Zreslauer Jominger und Schiefonerderfchüken.

Ein Schutbeipiel für vornehme bürgerliche Dohnkultur offenbart das faus 2ubert und $\mathbb{L}$ oni Reifier im Scheitniger Fark, das der berühmte Dermatologe der Stadt vermacht hat, mit der Deftimmung, dafz eine 2 ret 11 unfeum daraus erridtet wird. Es ift auferordentlich gejchmacknoll und künftlerifoth ein gerichtet und birgt $\mathfrak{B i l d e r}$ pon Srik und Erich Erler, Samm= lungen modernen funftgewerbes und anderes mehr. Es Бehört zum fädtifthen sumftgewerbemujeum. 2atch oas
 der Stadt ijt dem fiunitgewerbemufeum überwiejen worden, da die reichen Sammlungen diejes Ntujeums in feinen bisherigen Räumen nid)t mehr untergebracht werden können. Die gefchicht= lich widtigen Rảume des Schlofies follen erhalten bleiben, ins: bejondere die 2lusftattuingen pon Sriedrich dem (Ixrofen unt Sriedrich Wilhelm III. (2utruf an mein Dolk).

Im 2lrchãologifchen $\mathfrak{H u p e u m t ~ a u f ~ d e r ~ S a n d m i e l ~ b e w u n d e r n ~}$ wir de reichen Sammlungen von (̄̆ipsabgüfien, antiken Dajen,
 der bildenden fiünfte. Das Sürftbifchöfliche Diözcfan=2Uchio und: గัupeum, oas am Dom in dem mittelalterlichensfapitelhaufe untergebracht ift, ergänzt fomohl die Dombibliother wie das 2llter: tums $\mathfrak{u n d}$ funftgeroerbemupeum. 2ute paramente, Stickereien, Leinen und Spizen, koftbare kirchliche (Jerätichaften aller 2rit, $\mathfrak{B i l d e r}$ und Silowerke, Schnizereien, Mintzen uiw. find dort зи fehen. Wejonders hervorgehoben feien die auf (5ologrund gemalte Madonna mit dem Jefuskinde aus der böhmifchen Malerfoule (14. Jahrfundert), Renaiffance Zlltarmerke mit foit= baren (femälden, eine Steinigung des heiligen Stephanus pon Willmann, dem fohlefifchen Raffael, die lebensgrofze Reiterftatue des heiligen (beorg aus Mtünfterberg, das bunte Stanobild der万eiligen fratharina, der prächtige Renaiffancekelch von Paul


Mitich，die wertwollen bunten 夭olzichnitte und das Mtadoment bild aus dem 15．Jahrfundert und der prädtige gotifche Uuchiw： fothank aus Eichenholz aus dem Iahre 1455.

Das fädtifche Schulmuicum，Paradiesftrafe 25／27，bringt in feinen 2lusftellungsgruppen Schulbau，Schufchmuck，Schul： ausfitatung，Schulhngiene，Schulftatiftik， $\mathfrak{L e h r}=$ und $\mathbb{E} e r m m i t t e l$ ， vieles Interefiante，namentlich für $\mathbb{L e}$ brperjonen．

Das Joologifche Mujpum bitoct eine Ergärzung des 3oologifhen（bartens．In peinen meiten，grofzen Sälen führt es die Tierwelt aller $\mathbb{E}$ äder in grofer Naturtrene por 2lugen． Eejonders widhtig ift die Sammtlung，die alle fchlefifchen brut＝ vögel und weiter die Säugetiere und Injeften，dieje in 2 lus： wahl，enthălt，ferner die biologifchen（5ruppen，die die ©iere in ibren natürlichen Derbältnififen darftellen，oann die Sammlung ausgeftorbener 2Uken，die forallenfammlung，die groze Zluswahl der Skelette won Walen und endich die interefiante $\mathfrak{A x s i t e l l} u n g$ ， die Schußfärbung und Mimikiry nor $\mathfrak{Z u g e n}$ führt．

In dem überaus laujchigen 50 anifchen $\ddagger a r t e n$ ipiegeln uns mädhtige Dalmen，mtujaceen，Wrchideen，fleifchfrefiende Pflanzen und andere ©ropenpfianzen die Dracht und die Eigenart ber Pflanzenwelt der 【ropentänder vor 2aigen．Im Sommer entzückt in erwärmtem $\mathfrak{D}_{\text {afferbecken }}$ die $\mathfrak{D i k t o r i a ~ r e g i a ~ m i t ~ i f r e r ~}^{\text {and }}$ Slütenpracht den Sepucher．MitteImeer＝und Jiappflanzen，
 vorweltliche Saumitảmme und oas（böppertiche froblenprofil， ausgedehnte Freilanofulturen，jiftematijche，pflanzensgeogras phifche，landwittichaftliche und pharmazeutijche Zbteilungen， alpine $2 \mathfrak{Z n l n g e n}$ und（Jruppen fubtropifocher（5emächie find weiter reiches und intereffantes 2 thichaunigsmaterial．Im Sota＝ $\mathfrak{n i f c h e n ~ M n l i f u m ~ f i n d e n ~ w i r ~ e i n ~ g r o f e s ~ f e r b a r i u m ~ ( e t w a ~}$ 800000 Wogen），it dem die cutopäijche aber auch andere Sloren， 3．2．diejentge Jndiens，vertreten find．Das Schaumtufeum führt u．a．eine reiche folziammilug，eine interefiante pilzausftellung， vorweltliche Dflanzentefte，子．W．Sermiteinftücke，eine fiftematifche， eine biologifoche，eine \tuzpflanzenabteilung vor $2 \mathfrak{Z u g e n}$ ．

Dergangene $\mathbb{L} i e r=$ und Pflanzenarten zeigt weiter das $\mathfrak{I b e o}$ logifh：palaontologifche Mujeum in reisher Mlannigfaltig： keit．Das Mineralogifche Mtuicum führt die funde von der Struktur unjerer Erde und ibre（befteinsarten auck jedem
$\mathbb{I}$ aien $\mathfrak{i n}$ anfchaulichfter $\mathfrak{w}_{\text {eife }}$ vor 2 Uugen．Das Znatomifche Mufeum belehrt den Бefucher über den Bau des Menfchen， das 2anthropologifhe Infitut über das Meminengejhlecht．

So ifit Sreslau reich an Biloungsfantten aller 2hrt，unt es blickt auch darin auf eine folze 匹radition zurück．Schon im Mittelalter waren die Wreslauer Schulen meit berühmt，fo dan fie won Schülern aus den fernften 【ändern，oft won taufenden， befucht waren．Dieje Überlieferung hat oie alte 反auptitaot Schlefiens futets hochgehalten．2lufer den fochichulen befizt fie cine groze 3ahl von höheren Schulen aller 2art．（Tymna＝ fien，Realgnmafien，Real＝uno Mittelfohulen，die höhere Ma＝ \｛chinenbaupchule，die Daugewerkichule，Ђöhcre fandelsfchule， mehrere Sionjervatorien für das Studium der MTufik，cine Sand： werker：und sunftgemerbeichule，foch：und faushatungsfonulen


Sür gejund heitliche Einrichtungen ift ebenfalls auf das beite geforgt．Wreslaus Sirankenanfalten und der hohe Stand feiner medizinifchen $W_{i f f i f i n c h a f t ~ e r f r e u e n ~ f i c h ~ d e s ~ v o r z u ̈ g l i c h i t e n ~}^{\text {and }}$ Rufes．Don weither fuchen siranke aller $\mathbb{Z}$ ander in Breslau Rat und filfe Zufer den zwanzig offentlichen frranken＝ häufern gibt es etwa oreifig privatkliniken，Sanatorien ијw．，ferner feilbadeanftalten，orthopädifche und gnmuaftifohe Inititute u．a．m．Der $(\mathfrak{5}$ efunde findet in den zablreichen $\mathfrak{B a}$ ade： anfalten，fo befonders in den Slupbädern und in dem präctig eingerichteten fallenfdwammbade，ausgedehnte Möglich： Keiten zur fiorperpflege，und die weiten pläze und（Grűnanlagen der Stadt wie die reizoolle，waldreiche Zlmgebung forgen für frifche $\mathbb{L u f t}$ und Erholungsmöglich keiten．

Die Pflege der $\mathbb{E}$ eibesübungen fteht in breslau auf grofer
 athleten，Suzballipieler，Ziadfahrer，Schwimmerficien imdentichen Sportleben eine führende Rolle．Sür den Pferderenniport find im Süden ausgedehnte Einrichtungen auf dem fartlieber Rennplatz gefchaffen worden，auf dem fith alljäfrlich die $\mathfrak{D e r}_{\text {en }}$ anftaltungen abiptelen，Pferderennen und Reiteripiele，die den hohen Stand der fchlefifchen Pierdezucht gegenüber ftarkem aus： wärtigen Wettbewerb zu Ehren bringen．2uf den zahtreichen Rajenfportpläzen werden alliä万rlich viele intereffante Wetts下ämpfe in $\mathbb{E}$ eichtathletik，Sujball，focken und 『ennis aus：
getragen. Die Radrennbahn in Scheitnig fieht Fiampfe be= rüநmer zadgrößen vor einem publikum, das nach vielen taujenden Jupchaurn zäbit. Den Eisfport, bejonders das fiunftlaufen, pflegt der Zreslauer Eislaufverein, der über kümit: liche Sprikeisbahnen in fleinburg und inmitten der Staot mie über eine Jatureisbahn auf dem Stadtgraben perfügt. Im übrigen fteben dem publikum die ausgedebnten Wäfjer des Stadtgrabens, des Südparks und des Scheitniger Parkes für die 2lusübung des Eislaufens zur Derfügung und die reizenden Waldeen in der Umgebung Ereslaus. Swi: und Rodel. fport werden in dem nahen Jobtengebirge und in dem ©rebnitz. (1)bernigker fügelgelände betrieben. Sdflifflidt ift aud das foct): gebirge Shlefiens von Sreslau leidht zu erreichen, und dort gibt es geradezu ideale Dinteriportnerbältniffe.

Das (bejdäftsleben Zreslaus, der größten umo bes deutenoften bandelsftaot des deutfonen ditens, ift auberordent: lict rege. Die faupt und die Kebenftrafen weifen eine Sülle von 2 uslagen aller 2 lat, meift in fehr gefthmackoller $3 \mathfrak{l}$ :
 Banten uiw. haben in Ereslau ihren Sikz oder thre Dertretung. Es wurde zu weit führen, das gejd äftliche $\mathfrak{L e b e n} \mathfrak{i m}$ einzelnen 3u behanocln. Es ift felbitperitandich, oan es in einer $\mathfrak{F r o b}$. ftaot von nahezu 600000 Einwohnern alles zu kaufen gibt, was man braucht. Sejonders entwickelt find in Sreslau die Zekteidungs= und die Mafchineninduftrie, die eine fübrende Zalle im deutichen (ITjchäftsleben einnehmen. Draußen im Weften und Sübmeften der Stadt, abjeits von dem melt ftädtifchen (betriebe, dem grünen $\mathfrak{u n d}$ dem alten Zreslau, erftehen die Sabriken, die Mafdinen aller 2lrt herftellen. Dort dehnt
 fabrik des sontinents in mädtigen Sabrikanlagen aus, ein $\mathfrak{U n t e r n e 万 m e n , ~ ১ a s ~ v i e l e ~ \mathbb { a u j e n d e }}$ non 2 lrbeitern und 2 Ungeftellten bejchäftigt und alliährlich funderte von Lokomotiven und mehrere taufend perfonen: und Güterwagen liefert.

2luch in der Möbel: Jigarrent und Jigarettenfabri= fation, in $\mathbb{L}$ ebensmitteln aller 2art und nicht zuletgt in der ferfelfung von Sier und des berïfmen Sreslauer fionns fteht Zreslau auf grozer föhe, ZUls Bierftadt ift ja Wreslau weit bekannt. Unterkünfte und Derkehrsmittel find in

2uberblidz über das 2lej)e und $\mathfrak{D l u s f t e l l u n g s g e l a ̈ n d e ~ ( b o m ~ G l u g z e u g ) ~}$
der Sauptitadt Sehlefiens aufs befte worhanden．Die Der＝ pflegung ift in den altbekannten Deint，Sierhäufern und Gafés wie in ben volkstümliohen firetichmercien gut und ver＝ Ђăltıismäßig billig．

So ift breslau in jeder Қeziehung zu längerem wie kürzerem Uufenthalt geeignet．Dor allem auch als Dohnftadt und als Siedlungsfadt für Induftrie und fandel．Sür Int duftrie und fandel ift die alte fauptitadt Schlefiens ein Selo bejonderer Entwicklungsmöglichkeiten．Wie bereits cingangs herworgehoben，ift Breslau die einzige deutiche（aroffadt des Gftens，die nach dem Sriedenswertrage in ummittelbarem $\mathcal{J u f a m m e n t h a n g e}$ mit Deutichland geblieben ift．ZUls joldye wie als die größte und bedeutendite fandels＝und Induftrieftadt des（Gitens und als ebenjolche der Wifienjchaft und der fiumit wächit die Stellung Dreslaus im Reiche wie nach aufen noch weit über die $\mathfrak{E e d e u t u n g}$ ，die die alte fohlefifche faupiftadt bis＝ her gehabt hat．

Das ergibt fict auch aus ihrer $\mathbb{E}$ age an dem beften umd nähften Wege von Morddeutpchland himunter nach dem Zalkan， an dem mächtigen（loderitrom，deffen Schiffsverkehr den anderer grofer deuticher Sluffe zum deil überfteigt，und endlich aus der güfitigen $\mathbb{E}$ age zwifchen Polen und ©ichechten，zwifchen 10 arichau und prag，nahe den polnifchen und tichechifichen（Irrenzen und auf der natürlichen Derbindungslinie zwifchen den fauptitädten der neugefchaffenen Dolen：und 『fchechenreiche．So ift Zreslau mit Schlefien gewiffermanen ein Senfer des Reiches，das nach allen Ridchtungen hinausfohaut，und das als Durchgangsland fűr Waren aller 2lat uno für die 反andelsbeziehungen nach dem $\mathfrak{G j t e n}$ ，Süboften und Süden vor allem in Detracht Fommt．

Don bejonderem Werte für dieje künftige Stellung Breslaus als fandels：und Induftrieftadt ift die Breslauer Meffe，die alljährlich oraußen int Scheitniger parke veranfaltet wiro． Dreimal im Jafre finden in Zreslau Meffen ftatt．Im Marz und September find die allgememen Meffen für
 geräte，（Iflas，Dorzellan，furz＝，Sport＝und Spielmaren， Bijouterien，（Jold＝und Silberwaren，papier und papier＝ waren，Möbel，chemifch＝technifche Zatikel， $\mathbb{G}$ ebens＝und （Tanubmittel，funftewerbe．Im Mai findet die 『ed＝
nifche， $\mathfrak{Z a u}$ ，紝artenfach ： meinfchaft mit dem grofzen landwirtichaftlichen Mas fohinenmarkt fatt，der fchon über 50 Jahre befteft．Die Meffen，die in den Morumtentalbanten im Scheitniger Parke， in den ITotbauten und zum ©eil auch im Joologifchen Jarten abgehalten werben，bringen eine Slut pon fialufern aus allen Teilen des Retches und aus dem Zuslande，namentlich aus dem Giten und Südoften Europas bis aus den fernen Dalkanländern， aber autco aus dem Weiten，Süden und Itorden，felbit aus Z̈berfee nach Sreslau．Die Dorteile diejer Mefien fallen den in Sreslan anjafitigen Induftrien und 反andelshäufern in eriter Linie zu．

Zuch andere grofe 2lusftellungen werden mehr und mehr in Sreslau veranfaltet in der Erkemtnis，daf hier dor beite Plak dafür im（bften Deutichlands ift．Dreslau mird auch inmer mefr 『agungsfadt．Ju 『aupenden unt 2tbertaupenden kommen die Sremben im Jahte nach Zreslau zu den Taquagen der verfotiedenften Berufe und find entjücht über die fchöne und erimerungsvolfe Stadt．

Sür Teufiedlung aller 2let bietet die Stadt Zreslau in ihrer Ulmgebung Raum．Sejonders kommt das Eitlände an den Sciffahrtsmegen für Induftriefiedhungen in Betracht， on fie dort Eifenba万n＝und Dafferanichlüfie erbalten．

Das filima Zreslaus ift günfig．Wreslau liegt auf dem l̈lbergang zum fiontinentalfilima und befibt infolgedeffen einen fohönen Srühling，Sommer und ferbft und gefunde，mäß̧ig kalte Winter．

Das gefundheitliche Moment wird meiter durch die nielen
 bietet．In nächiter Mähe der Stadt，mit der Strafenbahn zu erreichen，dehnen fith der weite Eichentwald des Wswiker $\mathfrak{W a l o p a r k e s}$ aus und die grünen 2 Hen der $\mathfrak{H}$ oer： $\mathfrak{O b l e}=$ Miederung mit ihrem üppigen Dachstum und ihren ver＝ trảumten und veripomenen Kandjchaftsbildern．2tn der（10der entlang，oder von der sinopfmühle，die mit der Eleftrifchen Wahn alf der Strecke nach 反kein＝©fhanjch zu erretchen ift， fühten herrliche Dege，teils amt breiten fohiffsreichen（bderftrome， teils über die Whlewtefen und durch das（fewirre der bufch＝



Tungiernjee
Schaffgotfon:(1)arten, Wilhelmshafen, das find die Jiele folwher Wanderungen, die an einemt Tachmittag, auch mit einer Damplerfahrt, bequem zu machen find 2łuch die Dảmme an dem Umgehungskanal und Erobichiffahrtskanal bieten fchöne viele fitilometer lange Spaziergänge, fo pon der Rathenaus brücke zur Sürftenbrücke und pon dem Dillenvorort $\mathbb{S e}$ erbeutel bis mach Dithelmshafen. Ebenio find an der Umigehungs: bahn zwifhen (Gräbichen und fileitburg hiibjche Spazierwege gefchaffen worden, won denen man an klaren Tagen einen Elick auf den nahen 3obten und das fchlefifiche Gebirge gewinnt.

In der meiteren $\mathfrak{U}$ Ungebung der Stadt erftrecken fich Wälder aller 2lrt, an der $\mathfrak{G d e r}$ und an der Weiftriz alte Eichenmälder poll laujchiger 5chönheiten und üppigften 1Wachstums. In den $\mathfrak{b}$ dernäldern ztehen fith Seen in langer frette hin, und die mäḑtigen Salume fpiegeln fich in thren Sluten. Dieje \{chönen Dalopartion find mit dei Eifenbahn leicht zu erreichen. Nach dfchechnik und 后ottwitg fährt man vom fauptbahnhof mur wenige Minuten und ift dort mitten in den (bdernäldern, in


Wafjer\{chlof Wobnwit
denen fich dicht bei der Eijenbahnhalteftelle frottwiz der fagen: ummobene Jungferniee befindet. Wenige Stunden genügen, um diefen landjchaftlich hervorragenden See zu bejuchen und ihn tind die anderen Seen, die fith auf $\mathbb{C}$ कhechnik Ђinziehen, zu ummandern. 2luch die weiteren Eijenbahnhalteftellen an diejer Wahnftreche, $\mathbb{I}$ \{chirne, $\mathbb{L}$ askomity= Seckern, Melejch:
 rungen, teils auf den ausfichtsteiden hohen Ufern der (ldeer, oder zu deren Wäldern, zu der alten Ruine der Wafjerburg Jeltich auf einer ehemaligen (bderinjel (am beften pon Melefch: mik aus), zum 3 innoberiee, dem grönten oberhalb Sreslaus (von Melej́chwiz oder $\mathbb{L}$ askowibe Secken aus) und zur Smor:
 (bdermäldern (von Mtinken oder von ( $\mathfrak{H}$ lau aus, mehritundiga manderung).
 von Iififa, Sadewił, Canth, Mtettlau und Ingramsdorf aus. Das ift fo recht ein Wander= und Waldflus. Kaubwälder und Parke ziehen fich an diejem Mebenfluf der (boer umuterbrochen hin, und unter den Wipfeln der alten Eithen erblüfine die weiten Waldmiejen im Srüŋjahr von ©aufenden von Schneeglöchchen, Dergifmeinnidts und anderen Shumen, 2uch Schioffer uno Surgen gibt es dort. Der Böhepunkt ift Schlof Domanze (von Ingramsoorf zu erreichen), ein Schloß, das auf felfiger的öhe liegt, die im Srühjabr über und über im Sonnucke der Sliederblute fteht.

Don dem Diflenworort Deutich = Kifia ober von der nächiten Sabnfitation Nippern befucht man die denkwürdige Stätte des
 Srefa dehnt fith wieder ein weiter Wald, der Muckerauer Sorft mit dem Sirfdberg und der Mipperner Wald hin. Int
 wik, eine wohlerhaltene Surg aus dem 16. Jahrhmodert, in einfitudiger bequemer Wanderung von fileit: Brefa und in now kürzerer Jeit von Mippern zu erreiden.

2 tuch unterhalb $\mathfrak{E r e s l a u s ~ z i e h e n ~ f i c h ~ w e i t e ~ E i c h e m w a l o e r ~ a n ~}$ der $\mathfrak{D b}$ er 万in, und in ibuen finden wir alte fileine Städte mit vielen Erimerungen, fo 2 turas mit einer alten Wafferburg, Dyhernfurth mit einem prächtigen vielturmigen Schlofie an der $\mathfrak{b d e r}$, demt alten Parke mit dem NTaufoleum und dem $^{\text {man }}$ kleinen Schlößchen in ihm. Don Dphernfurth wie won den Dahnthalteftellen Mimkau, Zruch Sifchdorf und Meumarkt er: offnen fitw Wanderungen durch die Neumarkter 10älder durch
 und nach (ITrủntal, zur ichnarzen Schäferei, zur Sörfterei Dogel=


Schloß $\mathfrak{D y b e v a f u r t b ~}$
herd, zum Sreitenaucr See und zur (ockelsmü万le, die fich auf hohem fteilen llfer über der (lloer erhebt und cinen überaus prächtigen 2usblick über die (boernälder bis zum ichlefifonen (6ebirge bietet. Mit der alten Stadt Meumarkt perbindet fith manthe Sage und $\sqrt{5}$ ejobichte.

Der föheputht der (oderwäder unterhatb Ereslaus ift der $\mathbb{L}$ eubujper $\mathfrak{D}$ ald (pon Maltich zu erreichen) mit feinemt mächtigen
 Diflmannt, entzücken. Dom nahen Meinberg gentefit man einen herrlichen 2 Uusblick auf die (bderwälder und auf oas fothlefifone (1) birge.


Grabmal der Seiligen Sedwig - Siloter $\mathfrak{T r e b n i t y}$
Im Norden Sreslaus fpiegelt der Weideflut mit feinen Walopartien die Schönheiten des Spreenaloes por. So be: fonders bei der Mildichüter Müble, die man von Scheitnig oder Withelmshafen erreicht Drächtig ift auch die Deiter: wanderung von diejer Mtüfle nact Schleibik und zur ein= famen Walomühle (ganztägige Wandernng). In Weidenhof, das Wahniftation ift, nimmt ein alter Park den Sejucher an den fillffiefenden (̄ewaffiern der Weide auf.

Über dem Weidetal baut fich ein 反ügelland auf, gejchmückt mit Kadel= und Buchenwäldern. In diejes kleine (Jebirge find der ionllifche Wadeort $\mathbb{E}$ rebnits und der $\mathbb{L}$ ufthurort $\mathfrak{G b}$ bernigh gebettet, beide reizeno gelegen, ©rebnił, die Wadeftadt, mit ifrem Barockiklofter ( $(\mathbb{G r a b m a l}$ der heiligen §edmig) im 【alkefiel am Wuchenmald, Gbernigk mit feinem Sade, die Sitten, vergraben in Kadelnald. Die etwa dreiftündige Wanderung zwifchen den beiden orten ift befonders im Srühjahr, wenn die wielen $\mathfrak{G b i t}$.



Flofter £eubus
das mächtige Walogebiet zwifchen Obernigh und Dinernfurth ladet zu fchonen Wanderungen ein.

Schlieflich ift hier noch Schlof und park Sibullenort zu gedenken, die diejem fügelland vorgelagert find, ebenjalls ein reizvolles $2 \mathfrak{Z u s f l u g s j i e l , ~ e n t w e d e r ~ v o n ~ d e r ~} 5$ alteftelle Sacrau oder von der falteftefle Sibnllenort aus. Don diejer bieten fith? auch Walowanderungen nach Zohrau, nach der TOaldmühle an der Weide und nach dem früheren $\mathfrak{E a d e o r t}$ Skarfine und feinem Zuchenwalde.

