Den fpäteren Sabren zum Nadtheil ber Mäner ober fu (Bunften ber grauen fpredjen, dber aud aus einer in entgegengejegter $\Re i d$ jung er= folgten, aber gleidzeitigen श्रb= und Sunabme ber Betbeiligung ber $\mathfrak{M a ̈ n t e r}$ und ber $\mathfrak{z r a u e n}$ bervorgegangen jein. $\mathfrak{I n} \mathfrak{F i r f l i d f f e i t ~ i f t e x ~}$
 tbeiligung ber Mảmer erfolgte Menberung verurfadt. Die Betbeiligung ber $\mathfrak{F r a u t n}$ in ben einjefnen عebenzaltern ift im Ganzen gleidmägiger geblieben, wie bie ber Manner, bie Ridtung ber Mbweidunt ift aber Dod diejelbe; in ben jügeren Sabren eine im ©anzen wie im Einzels nen wabrnefmbare $\mathfrak{N}$ (hnabme ber $\mathfrak{B e t b e i l i g u n g , ~ i n ~ d e n ~ p a z t e r e n ~ S a b r e n ~}$ eine $3 u n a b m e$, aber in beiben $\mathfrak{F a}$ allen nidyt in einem jo bedeutenben (Grabe wie bei ben Mannern. Die vorbin darafterifirte $\mathfrak{M e n d e r u n g ~ i n ~}$ ber $\mathfrak{B e t h e i l i g u n g ~ b e r ~ b e i b e n ~ 乌 a u p t a l t e r b ̊ c l a f f e n ~ a m ~} \mathfrak{B e r b r e d}$ en ift mithin bautiadlidy Durd bagి mänulide (befdledt bewirft worben. Doer mit anberen Worten, wäfrend die Betheiligung der frauen, aljo ibr ver= brederifiper §ang und ibre relative Cittlidfeit, im (banjen fid mur weni, aber bod ebenfalls etwas, und zwar in ber allgemeinen Midtung, veranbert hat, jo bajg die ältere csenteration ber grauen idjledter, die jüngere beffer, beibe jebod mur wenig anders̊ geworben find, ift offenbar ein ftarferer $\mathfrak{u m i d}$ mung zum Bbuten und $\mathfrak{B o b j e n}$ beim mannliden ©se
 Die neu in $\mathfrak{B i r f f a m l e i t}$ getretenent Einfluffe biz jeģt vorjuggimeife auf bie Mänter eimwirfen uto, wie immer, fo nud bier bie allgemeinen $3 u f t a n d e ~ b e r ~ 8 r a u e n v e l t ~ i n ~ j i t t l i d e r ~ u n d ~ g e i f t i g e r ~ \mathfrak{B e j i e b u n g ~ f a b i l e r , ~}$ neuen Cinfliffen nidt po leid) zuganglid find.

## Odalte Brefte eines $\mathfrak{G i j e n} \mid$ dintlzmerkes $\mathfrak{a m}$ dsüttenbergerdirzberg.

$\mathfrak{M} m$ 11. Suni 1864 wurben von mir in ber 3iegelgruben am Eragenmodie intereffante alte Denfmale ber Eifeninbuftrie auf unferem Erjberge entbectt.
 biefe folgt ein $6^{1}$ mädtigez \&ebmlager mit $\mathfrak{E r u m m m e r n ~ v o n ~ S d j u r l f e l s ̊ . ~}$ Unter bem eebmlager finben fid §odofenidlacten; unter welden bam $\mathfrak{B a u m j t o f f e ~ z u ~ f e b e n ~ f i n b . ~}$
$\mathfrak{S n}$ ber leşten Sdidjte mun fanten fidg Brudjitưfe von $\mathfrak{T h}$ onröbs ren, weldge glüdliderweife zu 3 ganzen $\mathfrak{R o ̈ g r e n ~ z u f a m m e n g e f u ̈ g t ~ w e r b e n ~}$
formten. Die Range einer folden angejdmolzenen Räbre beträgt $4^{4}$, Der lidfe Durdmeffer $11^{\prime \prime \prime}$ anto bie gleifdjtarle $6^{\prime \prime \prime}$. Das vortere Enbe jeigt fid angeidmoljent, baga bintere Enbe ift autgebreft. © nad evibent Dfenformen, burd) bie in grauer $\mathfrak{B o r g e i t}$ ber $\mathfrak{B i n d}$ zum Erge geteitet wurbe, um ex fu jamelzen. Dasి eine Enbe lag gegen Daถ̂ Dfeninnere und baణ̨ auşgedrebte Ende jdlog an bie Mindleitung an.

Ueber Dab bobe glter biejer Dienformen geben folgente zwei 9ymfte cinen Fingergeig.

1) Beigen fid) bie Sdladen io verwittert und zerreiblid, DaE man fie für $\mathfrak{B r a u n e r}{ }^{\mathfrak{j}} \mathrm{e}$ bielte, wenn bie Sertur fie nidt verrathen mirrde.
2) Weif́ jeder Greolege, wie lange eg im giunftigften falle braudt, Daf fid) ein Qebmlager von $1 / 2$ Sod) Flàde uno 6' ©duh Maddtigfeit, unt baríber ein $1^{\prime}$ bobeez $\mathfrak{Z o r f l a g e r ~ b i l d e . ~ D a ̊ ~ M a t e r i a l e ~ z u ~ b e m ~ E e f m = ~}$ lager funn bier augenfbeinlid aus bem in idmalen ©didten bem Blimmerfdiefer eingelagerten buntlen Thonidiefer. Sedenfallaz ift ein unb ein Galbeg §abrtanfend gering gerednet barubber verftriden, und eछ์ dưfte ber ©dhluj nidt gewagt fein, Daß bie Römer mit thönernen Formen bier Eijen idmolzen.
 maden, Dürften fid, nod wettere $\mathfrak{A t t e r t b u ̈ m e r ~ o b e r ~ D f e n g e m a ̃ u e r ~ v o r f i n b e n ~}$

Eölling, 19. Suni 1865.
\%. Seeland

## glofizen.

 wurbe feinergeit ein $¥$ reiß für ein $\mathfrak{B u n b e g} l i e d$ der teutiden Sdüsen auģejdrieben, welden §ermann Eings gewam. Dag jreiglied lautet:

| fi ift im Mord nut Eiten | W\% Wheeres̃ogen braufen, |
| :---: | :---: |
| Daek gand vem geince frei, | $\mathfrak{B v}$ itolje Strome geb'n |
| Dod) foll Darum nidot raiten | Und wo im Cturmeesauten |
| Der Stuken mid bad Blei. | Die Goten Tannen wek'n. - |
| Die Sduifie follen finallen | wisir batten blant bie Webre |
| $3 \mathrm{ur} \mathrm{recten} \mathrm{8reni'} \mathrm{mid} \mathrm{Ruit}$, | 3 n grieben umb Gefahr |
| Die Enft ioll wiederbatfen | und wabren Dentider ©byre |
| 3 n jeder Deutiden Bruit. | Und Sitten immerbar. |

[^0]
[^0]:    £ Waterland, und idallet Dein Ruf, wir finb bereit; .⿹勹d falăgt bad berz wo wallet, Dir bid zum Tod gemeibt. 3a Dentided Eand. Du Wiege Der Graft und Tuddtigleit, Der פpänner und ber Siege, Dein find wir allezeit.

