

Sonitag to. Offober 1920, motm. 10 Ilfe:
Drdentilitit
Detruteroverfamming
 mardarecthenftafe 17:
open
Tagesordinme:

1. Bertof oes Doticandes uid des puffintenate.
 Uetrilung Oes Reingewians uind Entlaftung Dis Detfanides.

2. Duteling Hes Butifonaturime:





## $\mathfrak{B e r i c h t}$ Des $\mathfrak{B o r j t a n d e s . ~}$

 exjdeimutgen bex Wirtjdaftsfrife beeinfluft. Wenn aud bie §onjum= vereine, als Drgane ber neuen Bebarfebectungsirtidaft, nidft unter ben

 ¿eibtragenben ber Reinigung =, ber Mbjabfrife, bes Rationalifierung $=$ prozeffes, oder wie man jonjt bie wirtidaftliden $\mathcal{M r j a d e n}$ Der arbeits. lofigfeit bezeidnen will. Die תaujfraft unjerer Mitglieder ift nidat mur auf bas fdärfite purch bie ßreisüberfpannung, bie audi bie ßonjumbereine trob aller $\mathfrak{Y u f t r e n g u n g e n ~ n i d ) t ~ r e f t l o s ~ d u r d b b e c t e n ~ f o n n t e n , ~ f o n d e r n ~ b o r ~}$ allem aud burd bie ungebeure $\mathfrak{A r b e i t s l o f i g l e i t ~ b e b r o b t . ~ D i e ~ S e r j u t h e ~}$ sex Regiexutg, burct Steterabbaumajnabmen, bejonders burci) Serab= jebung der $\mathfrak{H m j a j j t e n e r , ~ c i n e n ~} \mathfrak{F r e i z a b b a u}$ zu bewirfen, find illuporifa gemadit worien burd die zu $\mathfrak{A n f a n g}$ dez Beridftajabrs eingefüfrten 2fgrarzölle, die widtige \&ebensmittel auja neue verteuerten. Die Ber= brauther und gerabe ifre unteriten Sabiden tragen auf igren Subulern
 Snoczablen. Die Ridutzafl für Grophambelspreije ift bon 118,4 im $\mathfrak{F}$ ebruar 1926 auf 127,4 im $\mathfrak{J u l i}$ te马jelben Jobres gejtiegen. Die
 Lebensbaltung toften exfabt wersen, hat ebenfall eine Steigerung bon 138,8 auf 142,4 in ber gleiden Beit erjabren. Die Steigerung ber $\mathfrak{F r e i j e}$ einiger $\mathfrak{Z e b e n s m i t t e l}$ foll ala Beipiel fier angefithyt wexden:
1 kg amerifanifdes Schmakz foftete in Brestau am 31. Dezember 1925 Durdfanittlict $1,80 \mathscr{R} \mathcal{M}$, am 30. $\mathfrak{J} u n i 19261,90 \mathscr{R} \mathcal{M}$.
1 kg gemöhnlides $\mathfrak{R o g}$ genmeht foftete in Bresfan am 31. Wezember 1925 burchichnttlich $0,34 \mathscr{R} \mathcal{M}$, am 30. $\mathfrak{J u n i} 1926$ 0,40 $\mathscr{R}$ Mt.
1 kg belles $\mathfrak{B r o t}$ fojtete am 31 . Dezember 1925 Durchdanitlich $0,25 \mathcal{R} \mathcal{M}$, $\mathfrak{a m}$ 30. Suni $19260,29 \mathscr{R} \mathcal{M}$.

Die ftärfite Berminderung ber $\mathfrak{\text { Sauffraft unferer Mitglieder wird }}$ jebod surd bie aud beute nodit in aller furditarfeit antaltense $\mathfrak{A r b e i t s . ~}$ lofigfeit bewirft. Gerabe unjer engeres Wixtijaftsgebiet, bie Stadt
 ben arberen §ndufriegebieten, etwa Æbeinlandsweftalen, nidy im geringiten nadfitegt. Fajt die Syäfte ber §nouftriearbeiter find feit Iangen Monaten ofne 2abeit; zaflloje 2ngeftelle uns Beamte baben in ber Beit
 ift in oiejem jabre bas sungergejpenft ber Mrbeitzlofigfeit über einen groben Teil $\mathfrak{z m j e r e r}$ Mitglieser bereingebrochen und hat fie bergindert, an oer trog aller Sdimierigfeiten exzielten $\mathfrak{u m j a b j t e i g e r u n g ~ m i t z u w i r f e n . ~}$ $\mathfrak{I n}$ ber Staft $\mathfrak{B r e s}$ laut gab es im Dftober 192526381 atrbeitjuthende
 aber 42307 \{irbeitjudfende und 23063 (Empfänger ber Crmerbsiojen, untertiüßung. $\mathfrak{Z}$ m 14. Suli 1926 war Sie Babl ber $\mathfrak{U r b e i t ̧ l o j e n ~ n o d ~}$ geftiegen: 27060 ßerjonen bezogen Crmerbsidjenunteritiutzung, mozu nod 18754 3uifilag3empfänger und 1728 Rotjtandaarbeiter tamen. Daふ Sdidial ber $\mathfrak{t u s g e f t e n e r t e n ~ i f t ~ a n ~ f u r d i b a r i t e n , ~ D e n n ~ f i e ~ f a l l e n , ~ w e n n ~}$
 im §afre 1925 bie 3 afl ber 2 Irmemunterftüzungzempfänger in ber Stabt Breşlau bon 5835 auf 7264, sie ber ©ozialrentner bon 8766 auf 9530
 negmen fönnen, wenn bie oben geldilberten $\mathfrak{H r j a d f e n}$ Ser Sauffraft: bermindering meggefallen find.

Wäfrend auf ber cinen Seite fial bas Prosuzententapital immer
 neut Sartelle bie ßreisbildung beeinfluffen, baben auj ber amberen Seite
 jation ifrer Sauffaft nod nidy genügend geiteigert. Rodift der \$anbel trogs aller "丹einigung3tonfurfe" $\{$ tart $\mathfrak{U n}_{\text {nternefmungen }}$ unter Benubzung amerifanifder $\mathfrak{R e f l a m e =}$ und $\mathfrak{B e r f a u f}$.
 bon pribatfapitalijtifder ©eite, wie bie neue CFinteitapreisbemegung, bie $\mathfrak{B e r f a u f s u n f o f t e n ~ b u r c y ~ b e f f e r e ~ B e r f a u f z o r g a n i f a t i o n ~ b e r a b z u b r i ̈ d e n , ~}$
 find, gelingen, Den $\mathfrak{n a z e n}$ werben aber nidyt die Berbraudjer, wie in der Genofienjøaft̄bemegung, jondern vie Seanoel3fapitalijten baben. Die grobe Maffe der ßerbrauder fat immer nod nidit den $\mathfrak{W e g}$ ertannt, ben fie geben mup. Der Grundjab: „Bereinzelt feibifrnidta, bereint alles", wird bobl bon den Sapitaliften befolgt, aber erft teilneije bon den ßerbraudern. Wäre es anbers, jo gätten mir nidut wieber mefrere taujenv genofienidaftantreue Mitglieder ausjaliegen müffen. Dieje $\mathfrak{T a t j a d y e}$ ift an und für fid betrübend, aber wir wollen Den $\mathfrak{A l u f b a u}$ lieber mit einer fleinen, innerlid jtarten Berbrauळfergruppe beginnen, als mit einer groben Mafle bon Mitgliedern, bie nur unjere
 feben laffen.

## $\mathfrak{M i t g}$ iederbetwegutg.

Madibem bereits im borigen $\mathfrak{j a b r}$ eine $\Re$ einigung $\mathfrak{u n f e r e x ~} \mathfrak{M i t g}$ lieber= lijten bon jogenanten תrieg $=$ und $\mathfrak{J n f l a t i o n a m i t g l i e d e r n ~ b o r g e n o m m e n ~}$
 Teiles unferer Mitgliebjafit gejfritten werven, bie feit zwei $\mathfrak{J a g r e n}$ ibren genoijenjdaftliden sflidten nidt nadggetommen waren.

Meuaufnagmen 1221
18232 Mitglidder

" " $\mathfrak{\Omega u ̈ n b i g u n g ~ u . ~} \mathfrak{T}$ od $173 \quad, \quad 7758$
Wejtand am 30. Эuni 1926
10474 Mitglieder

## $\mathfrak{B e r u f s g l i e d e r u m g : ~}$

| Männl. Weibl. |  |
| :---: | :---: |
| \&ngejtellte . . . . . . . . . . . . . 352 | 28 |
| Bauarbeiter . . . . . . . . . . . 431 | - |
| Bäcfer uno Sonditoren . . 76 | - |
| Beante, Qehrer uip. . . . . 332 | 9 |
| Bilbhauer. . . . . . . . . . . . . . 16 |  |
| Bbttcher . . . . . . . . . . . . . . 17 | - |
| Bucbbinder . . . . . . . . . . . . 16 | 1 |
| Budhoruder u. §ilfzarbetter 112 | 1 |
| Dachoectex . . . . . . . . . . . . 20 |  |
| (5ijenbabner . . . . . . . . . . . . 651 | - |
| Fabrifarbeiter . . . . . . . . . . 1470 | 141 |
| F | - |
| Freie Berufe . . . . . . . . . . 47 | 3 |
| Frijeure . . . . . . . . . . . . . 22 | 2 |
| (5ärtner . . . . . . . . . . . . . 78 | 3 |
| (5aftmirtsangejtelfte . . . . . 22 | 1 |
| (Slasarbeiter . . . . . . . . . . 16 | - |
| $\mathfrak{S a n d j a u h m a d j e r ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~} 10$ | - |
| Wausangeptelute . . . . . . . . 55 | 37 |
| $\mathfrak{W o l z a r b e i t e r ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~} 573$ |  |
| $\mathfrak{W u t m a d}$ er . . . . . . . . . . . . 29 | 4 |
| Jngenieure $\mathbf{u}$. tedn. $\mathfrak{B e a m t e}$ Werfneifter uim. ...... |  |
| Jnvaliben, Wenfions: und Æentenempfänger ...... 82 | 18 |
| Rorporationer . . . . . . . . . 8 | - |
| תranfenpfleger. . . . . . . . . . 11 | 1 |
| Sürfdner . . . . . . . . . . . . . 14 |  |
| Landarbeiter . . . . . . . . . . . 420 | 101 |
| \&andmirte, Ianbmirtjchaftl. Beamte, Föriter uim. .. 180 | 18 |
| Qebens̉mittel: u. Getreibe: arbeiter.................. 97 | 1 |
| 5251 | 369 |


| Männt. Metbl. |  |
| :---: | :---: |
| Qithographen, Steindrucfer, |  |
| Photographen uim. | 311 |
| Maler und Lactierer . | 115 |
| Metallarbeiter . . . . . . . . . . . 1 | 1519 |
| Majchiniften uno Seeizex. | 64 |
| Muitifer. | 16 I |
| Porzellanarbeiter | 3 |
| Srivatbeante. | 924 |
| Sattler und Iapezierer | 73 |
| Selbitättige Semerbe. | 23816 |
| Schiffer. |  |
| Scuifibauer | 41 |
| Schneider und Mäherinnen | 17384 |
| Saubmadher umb Reber: arbeiter | 147 3 |
| Staatzi u. (3emeindearbeiter | 2153 |
| Steinarbeiter | 37 |
| Strabenbabner | 121 |
| Stutifateure H. Modellierer | 13 |
| Sabatarbeiter | 1811 |
| Zextilarbeiter. | 89 |
| Sopfer. | 57 |
| Transportarbeiter | 2524 |
| Wädter, अortiers uin ... | . 42 |
| Bimmerer. . . . . . . . . . . . . | 219 |
| Dhne Berufzangabe | 251060 |
| Bergarbeiter | 2 |
|  | 36671187 |
|  | 5251.369 |
|  | 89181556 |

ins̊gef. 10474
 unjere ©senofienjafy nur nod 10474 Mitglieder．Wir fint ein תind ber freien Sewerifidaften，langjam groj und fart gemorben．Seate zählen mix Mitglieser aus allen Berbrauderfreifen，und nur ein tleiner $\mathfrak{z e i l}$ der $\mathfrak{B r e s f a u t e r ~} \mathfrak{Z}$ rbeiteridfaft fins faufenbe Mitglieder in ifrer
 unjeren 彐eihen，babon ftammen allein 1926 aus umjeren Sandeezirfen， jo baje nur cin Befntel ber Breslauer Mrbeitexjhaft，foweit fie frei－ gewert（daftlid）organifiert ift，aud）genoflenf（d）aftlidy tätig ift．Seit §ayren bemühen wir uns，Gier eine gitneerung zu fáfien，aber es itt， al̉ ob wir mit unferen §unftionären gegen eine eiferne Wand anrennen．
 braudjeridaft endid die Waffen gebraudut，bie ihm zur $\mathfrak{B e r f u ̈ g u n g ~ f t e f e n . ~}$

## $\mathfrak{D e r} \mathfrak{U l m j a b}$ ．

$\mathfrak{T r o g}$ ber Notlage bieler unjerer Mitglieber fönnen mir eine $\mathfrak{H m j a b}=$ jteigerung fefftellen，ein 马eiffen，baja ver gute Stamm imferer Mitglied． idaft feinen genojienidaftliden $\mathfrak{P f f l i d t e n ~ n a d f o m m t . ~}$
Der $\mathfrak{H m j a k}$ betrug im $\mathfrak{B e r i d f t z j a b r e ~} 1925 / 26 \ldots 2889157,94 \mathscr{R} \mathcal{M}$
$\mathfrak{j m}$ Beríhtsjabyre 1924／25．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2493716，66
$\mathfrak{H f f o} \mathfrak{m e h r}$ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． $395441,28 \mathscr{R} \mathscr{M}$
Diefer Megrumfab bon $16 \%$ ijt nur zu einem fleinen Teil eine

 vorgenommen miro，fo ergibt fich ein $\mathfrak{A m j a g}$ 1924／25 1925／26



Went nur bie faufenden Mitglieber bexürfictitigt werben，fo ergibt （iid）јe アäufer im Sabre 1925／26 ein $\mathfrak{H m j a b}$ bon $318 \mathcal{R}$ A，ein ©rgebain， bas wobl febr beadytlid）ift，aber nod berbefiert merben tant．
 Waren erfordert geringere Warenbeftände，meniger תapitalinamppud．
 der $\mathfrak{B a r e n b e f t a n t ~ m u r b e ~} 6,9$ mal，gegen $4,3 \mathrm{mal}$ im $\mathfrak{B o r j a f r}$ ，umgefegt．

## $\mathfrak{U m}$ \｛at $1924 / 25$ and 1925／26．

|  | 1924／25 | 1925／26 |
| :---: | :---: | :---: |
| 2ebensimittel | 2296436,89 | 2692 408，42 |
| Ronjeftion． | 125889,28 | 123 738，81 |
| Sdubwaren | 34838,38 | 38 618，09 |
| 3 entrallager | 27 043，93 | 34392,62 |
| $\mathfrak{W i r t i j}$ ajtsartifel | 9508,18 | － |
| bufam | 2493 716，66 | 2889 157，94 |

Die ©tabtlager maren mit $53,7 \%$ ，gleid） $1552663,54 \mathcal{R}$ M，und sie ミanolager mit $39 \%$ ，gleid $1128322,83 \mathcal{R} \mathfrak{K}$ ，am ©rejamtumaag beteiligt．

Die einzelnen Sager waren wie folgt an $\mathfrak{H m j a t}$ beteiligt:

## $\mathfrak{U l m}\{\ddot{a ̈ b e}$ in Der ̉̉eit vom 1. Suli 1925 bis $30 . \mathfrak{J u n i} 1926$.

| $\begin{array}{l\|} \hline \stackrel{\rightharpoonup}{0} \\ \text { B } \end{array}$ | $\mathfrak{u m m a b}$ | 莍 | $\mathfrak{n m a n a z}$ | §ager | $\mathfrak{U m i a t}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $\mathscr{R H}$ |  | $\mathscr{R}$ |  | $\mathscr{R} \boldsymbol{R}$ |
| 1 | 78469,39 | 19 | 39 423,87 | 37 | 44 256,36 |
| 2 | 86 867,42 | 20 | 48605,17 | 38 | 29 683,48 |
| 3 | 59 708,73 | 21 | 71788,41 | 39 | 29 212,- |
| 4 | 67 252,25 | 22 | 49 140,18 | 40 | 36144,97 |
| 5 | 59 173,65 | ${ }^{2} 23$ | 24 715,26 | 41 | 36206,35 |
| 6 | 56 569,20 | 24 | 52 513,49 | 42 | 42 249,67 |
| 7 | 48 520,05 | 25 | 37602,47 | 43 | 35526,56 |
| 8 | 98383,32 | 26 | 49 937,59 | 44 | 86 483,68 |
| 9 | 66 517,07 | 27 | geidilofien | 45 | 32 879,63 |
| 10 | 74 471,84 | 28 | 38 002,27 | 46 | 91 737,86 |
| 11 | 63 053,87 | 29 | 31001,77 | 47 | 40 087,94 |
| 12 | 60 535,43 | 30 | 54 462,08 | 48 | 43 890,54 |
| 13 | 120000,15 | 31 | 95967,02 | 49 | 22 709,72 |
| 14 | 49700,26 | 32 | 64648,69 | Ronfeftion. . | 123 738,81 |
| ${ }^{1} 15$ | 29895,98 | 33 | 82 132,33 | Scuubmaren | 38 618,09 |
| 16 | 54 003,61 | 34 | 50 042,18 | Sentrallager. | 37565,77 |
| 17 | 86942,85 | 35 | 30 665,79 |  | 2889 157,94 |
| 18 | 67 306,33 | 36 | 68 146,54 |  |  |

${ }^{1}$ Qager 15 murde am 30 . Dftober 1925 eroffinet. ${ }^{2}$ \&ager 23 wurbe am 13. November 1925 eröffinet.

## $\mathfrak{D i e}$ Gejdjäftanteile.

 139 676,76 $\mathcal{R} \mathcal{K}$ ift nux zu cinem ganz fleinen æeil auf Meueinzablungen zurüdfufübren. かuf Grund ber ßejdlifile ber borjäbrigen Sextreter: verfammlung rourde bie fitcofoergîtung bom Jabre 1924/25 ben einzelnen $\mathfrak{H n t e i l f a r t e n}$ gutgejdrieben. (Eine meitere Bermebrumg um faft $50000 \mathcal{R} \mathcal{A}$ trat burd bie $\mathfrak{A l u f w e r t u n g ~ b e r ~ a l t e n ~ © e j w a ̈ f t z a n t e i l e ~ c i n . ~}$
 wir eine 25 prozentige Iufwertung vorgenommen. Bebingung ift aller=
 genofienfajatiden Mindejtberpflidtungen nadblommt. Diefe Berpflid): tungen jeien nocy eimmal zur תenntnis gebradit.

Cine 25prozentige $\mathfrak{A} \mathfrak{u} f \mathfrak{w e r f} \mathfrak{f} \mathfrak{n g}$ tritt $\mathfrak{n u x}$ in $\mathfrak{F r a f t}$ wen $\mathfrak{n}$

1. eine $\mathfrak{A u f f u ̈ n b i g u n g ~ d e r ~ M i t g l i e d j o f a f t ~ b i s ~ 3 0 . ~ S u n i ~} 1932$ nidit erfolgt;
2. ein jägrlider Mindeftumjab von

ergielt wirs $\mathfrak{t n d}$

3．Der Majang 1924 nenfeitgefegte Greidafitsanteil von $30 \mathcal{R}$ M burd jäbrlidfe Minbefteinzablungen von $5 \mathcal{R} \mathfrak{H}$ nad und nadf aufgefuilt wirb．
$\mathfrak{Z u f}$ סaş einzelne Mitglié entfält nur ein burdidanittlides Geidäftegutbaben bon $13,33 \mathcal{R} \boldsymbol{N}$ ，an Rejerben $3,17 \mathcal{R}$ K，an eigenen $\mathfrak{M i t t e l n}$ aljo 16，50 $\mathcal{R} \mathcal{K}$ ．Die $\mathfrak{B e t r i e b}$ berte betragen allein je Mitglied iffon $52,22 \mathcal{R}$ 凡．Die eigenen $\mathfrak{M i t t e l}$ genügen nur zu einem fleinen $\mathfrak{F e i l}$ ， den Betrieb aufrecftzuerbalten，fremde Mittel müffen alfo berangezogen
 $\mathfrak{h a t ~ f e i n e n ~} \mathfrak{U}$ nteil boll eingezaflt．Die folgenbe $\mathfrak{A u f f t e l l}$ ung gibt ein tlare $\mathfrak{B i l s}$ gierbon．

## Geidäftsanteile amt 30．Suni 1926.

| $\mathfrak{B i s} 10,-\mathscr{M} \mu$ | 7042 | Mitglieder |
| :---: | :---: | :---: |
| $\mathfrak{B o n 1 0 , 0 1 ~ b i z ~ 2 0 , - ~} \mathrm{M}^{\prime}$ | 2148 |  |
| 20，01 „29，99 RM $^{\text {，}}$ | 646 | ＂ |
| $30,-\mathscr{R} M$ voll | 638 | ＂ |
| $\mathfrak{D i}$ | 10474 | Mitglieber |

$\mathfrak{U n j e r e}$ ©parfafie wirs bon unferen Mitgliedern in fteigendem Maje benubt．Die 3afl ter（Einfeger uno aud die Gumme ber Einlagen bat zugenommen．Die ©rjamtjumme
ber Eminablungen betrug ．．．．．．．．．． $690065,12 \mathscr{R} \mathscr{A}$
ber $\mathfrak{A l u} \mathfrak{z}$ ahtungen ．．．．．．．．．．．．．．． 500521,90 ．＂
fo $\mathfrak{b} \mathfrak{\beta}$ insgefamt ．．．．．．．．．．．．． $189543,22 \mathscr{M} \mathscr{M}$ neu zuflofien．
Die Gefamteinlagen baben fíd berboppelt，jie ftiegen bon
 bom borigen Safre murven wir berpflidtet，eine Æeuaufwertung bor－ zumehnen，dic allein $64800,89 \mathscr{R}$ H betrug．Wisägrend die ©parfaffen nur bis godfitens $121 / 2 \%$ aufzumerten brauden，baben wir mit $25 \%$ $\mathfrak{a u f g e w e r t e t ; ~ t r o g ~ b i e f e s ~} \mathfrak{B o t t e i l e}$ wird z． $\mathfrak{B}$ ．Die ©tädtijdje Sparfaffe Breß̉lau ftärfer umb eifriger benubt alz die unfrige．Mm 1．Jamuar
 am 30．Dezember 1925 aber bereits 17,07 Milfinnen $\mathfrak{F e i d} 3$ zmart．Wir gehen mit ber Bernutung nidft fehl，báb immer nod Mitglie凶er bon uns ifre（xriparnifie oort anlegen，wo fie nidjt in ifrem Sinne berwendet merben．
 $57,85 \mathcal{R}$ ． nod nidyt für sie 尺apitalinanfprudfayme burd bie Betriebs．und ©rund＝
 maden fönnen，eifriger benugt merben müffien．Sidfere，wertbeftändige Qnlage unter Wabrung boller Disfretion ift ja aut durd）bie Gräpe unferes Wetriebs fdon gegeben．Wsir wollen nidft berfeglen，an biejer Stellf barauf ginzumeifen，bā audy bic \＄auß uns Eigenprobutions． anteile eine $\mathfrak{R a d}$ aufmertung auf $25 \%$ exjafren baben．

## $\mathfrak{D i e} \mathfrak{B e r t e i f u n g s t e l l e n . ~}$

Das $\mathfrak{B e r t e i l u n g s i t e l f e n t e b ~ w u r b e ~ w e i t e r ~ a u s g e b a t t ~ b i e ~ B a b l ~ d e r ~}$ Berteilung fiellen ftieg gegenüber bem Sorjabr um brei auf 51 ．Die $\mathfrak{B e r t e i l u n g S t e l f e} 15$ wurbe in ber Sieslung ふlettenoorf am 30．Dftober 1925，bie ßerteifungsftelle 23 am 13．Robember 1925 neueröffinet．Sn Seuften furse ant 7．Mai 1926 eine $\mathfrak{H n t e r v e r t e i l u n g s j t e l l e ~ b o n ~ s b l e ~}$ gejafaffen．©inige fid in bißher unzulängliden ßäumen befinditye $\mathfrak{B e r t e i l u n g} \mathfrak{f t e l f e n}$ wuroen it günftiger gelegent verlegt ober einer Reno． bierung unterzogen；jo murie unjere ßerteilung ftelfe（Gräbjanener Gtraje Nr． 248 am 5．Suli 1926 nach Nr．194，die §unisfelber ßex＝ teilung fitlle von ber Breslauer Strape nad ben Marlt 2／3 verlegt．Sin Neutird）wurbe cin größerer Saben beid）afft und Sager 81 in Fleit＝ Ganbau gründlid renobiert．Für unjere Berteilungstelle in Lasfowib＝
 nad）exfolgtent Reubau mird bie Berlegutg exfolgen．

Das ©rumbitüd Tauentsienjtraße 127／133，auf bem fid unjere Ben＝ trale befinbet，wurbe burd Seinzufatf eine马 Gelänoctreipes bom Magiftrat Breslau vergrőpert．

Jin neuen Gejdaftsjafre find bereits zwei writere Berteihug fielfen eröfinet worden，und zwar Lager 27 am 16．Juli 1926 in ber $\mathfrak{R b e s i g e r}$ ． \｛traze und Lager 50 am 23 ．Suli 1926 in ber Sievlung ßopelwib．

Das Berteilungsitellennek ijt jeß̧t jo auggebaut，baf gut bie soppelte $\mathfrak{A n z a b l}$ bon Mitgliedern mit Waren verjorgt werben fonnte．Sin Sabre 1910／11 famen 754，1920／21523，1924／25 354 nnd 1925／26 nux nodf 204 Mitgliéer auf eine $\mathfrak{B e r t e i l u n g} \mathfrak{s i t u l l}$ ．

## $\mathfrak{D i e}$ Cigenproduktidn．

## Bäれerè．

$\mathfrak{S} \mathfrak{n}$ bex vont uns gemieteten fleinen Bäderei murbe nux Weipgebäd
 genötigt，bon ber £uabiz $\mathfrak{A} .=$（ 8 ．unter anberem für $309633,17 \mathcal{R} \mathcal{M} \mathfrak{B r o t}$ zu bezieben．

Mengenmäßig follte fíd ser $11 m j a b$ mic folgt：

|  | 1924／25 |  | 1925／26 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\mathfrak{W a f f e r f e m m e l n ~}$ | 1865510 | Stuff | 1852428 | Stüá |
|  | 487970 | ＂ | 313206 | ＂ |
| Stollen，fleine | 14081 | ＂ | 10325 | ＂ |
| ＂grope | 6842 | ＂ | 7597 | ＂ |
| Schnectien | 195063 | ＂ | 264449 | ＂ |
| Melonen | 70231 | ＂ | 107204 | ＂ |
| Mürbgebảcf un | 95029 | ＂ | 358625 | ＂ |
| $4=\mathfrak{P f u n d}=\mathfrak{B r o t e}$ | 685229 | ＂ | 542357 | ＂ |
| $3=\%$ | 47843 | ＂ | 55564 | ＂ |
| $2=$ | 9516 | ＂ | 46239 | ＂ |
| $\mathfrak{B o l f f o r n b r o t e ~}$ | －． |  | 25928 | ＂ |

GE马 murbe aljo ein besentenser Mefrumiat an Brot und Weipgebait $\mathfrak{e r z i e l t , ~ D e r ~ g o f f e n t l i d j ~ j e b t , ~ t o ~ u n j e r e ~ n e u e ~ B a f f e r e i ~ i n ~} \mathfrak{B e t r i e b}$ genommen morsen ift，eine weitere Steigerung erfabren mirb．

Mit ber Eroffinut ver neten $\mathfrak{F a ̈ f}$ erei am 16．Suguft 1926 auf unjerem eigenen ©rumbtiuid Tanenbienftrake 127／133 ift ein wejentlidfer Sdfritt borwärts in ber genofienidaftliden（Eigenprobuttion getan morben．
 näber auf jeine $\mathfrak{B o r g e j}$ idifle cintugeten．

Stion in Sen exfen Sabren nad ber Grünoung unicrex Benoifen＝ ffaft murien $\mathfrak{P r o j e f t e}$ aufgeftellt，bie ben itbergang bon ber reinen $\mathfrak{B e r}$－ teilungsorganifation in bie Sphäre ber Eigenprobuttion bezmectten．2ther erft in der §riegszeit，im Sabre 1915，gelang ez，brei fleinere Bädereien
 zunegmen．Seiser erwiefen fid diefe ftart sezentralifierten Betriebe nidt als rentabel und zwei bon ifnen mußten gefidiofien werben．In ben
 ttto bic tleite Bäderei it ber Deffauer ©trake genügte erft redft nidyt Den $\mathfrak{M}$ nforserungen．§nbbefonere maßte bie $\mathfrak{B r o t l i e f e r u n g ~ p r i b a t e n ~}$ $\mathfrak{B a ̈ f f e r e i e n ~ u ̈ b e r t r a g e n ~ w e r s e n . ~} 1919$ murbe ser Berfuth gemadyt，sie $\mathfrak{B r e s f a u e r}$（Sarnifonbätferei zu überneymen；бer Эerjut mißlang，ebenio
 merben ober einen fitifiegenten Teil feiner ßäferei fu padyten，niøłt burd unjere Sduld jdeiterten．Da fid aud die ßureaut uns Ragerräume all．
 Dem inzwiffen exworbenen ©rumbtüf Tauentiemitrabe zu bauen．Sn Srei Bautabjanitten jollte ber Blan zur $\mathfrak{H}$ teführung gelangen．Begonnen
 eines Teiles bes 马entrallagers und ser Qutogaragen．（Ebe mit dem Bau Der $\mathfrak{B a d e r e i}$ ，bie gleidfaliz vorgefeben mar，begonten wersen foutt，
 e弓，סie begonnenen $\mathfrak{F a u t e n}$ unter $\mathfrak{D a d}$ und $\mathfrak{F a d h}$ zu bringen．

Die ©frift＝Werfe $\mathscr{M}=\mathbb{O}$ ． burdf uns unt vernafläfigte uns，fo sajz wir genötigt waren，mit anseren
 Dex $\mathfrak{S}$ nflationzzeit geretteten $\mathfrak{b r e i}$ Doppelauzzugöfen beteiligten．

Wỉ in bex Madyt bom 13．zum 14．Wuguft 1925 einer umferer größ̉ten Speider abbrannte，murben nad erjolgter ভdabenerfabreglung bie $\mathfrak{B a u =}$ pläne wieber aufgenommen．Exin Teil ter ©diabenerjabjumme uns eine
 bie finanzielle $\mathfrak{B a j i z}$ ．Der alte Speiffer tourie abgeriffen，und im Laufe biejes Safres erjtand eine grope，modern angelegte Bäderei mit bier Doppelauzzugöfen，einem תonditorciofen und fämtlidjen Silfinmajdinen， Sie Den Stolz aller Mitglieser，bie fie bereita befidytigt baben，ermeatt yat．
 jo saj wir an eine Erweiterung benfen müffen．Möge sie Mitgliesfdaft bon ifrer（Einridtung einen weiteren guten Gebraud madfen．

## תaffeeröterei.

Jn ber תaffeeröfterei wurben 33362 ßfund Roftaffee, gegenüber
 ausgenubt, eine $\mathfrak{H a m j a b j t e i g e r u n g ~ b e s b a l b ~ l e i f t ~ m o ̈ g l i c t . ~}$

## Seringsräuđృerei.


 wurben natürlidy ergeblidee Mengen ßohware, Büctinge uns Marinaben bon ber Grobeinfaufiscefelfdaft bezogen und umgejegt.

## $\mathfrak{B u t t e r}$ neterei.

$\mathfrak{F m}$ Mai siefes $\mathfrak{J a h r e s ~ e r r i d f t e n ~ w i r ~ c i n e ~} \mathfrak{B u t t e r t n e t e r e i , ~ i n ~ b e r ~}$ Gaupt|ädulidy bäniidfe und fibirijde Butter zur Werarbeitung gelangte. Mäheres fann erft im folgenden Werifft gefagt merben.

## $\mathfrak{W e i n a b j u ̈ l f e r e i . ~}$

 einige taufens \&iter $\mathfrak{B e i n}$ abgezogen mor®en; Der §auptumfag in ©piri-


## Gdlofierei und Tifdleret.

Der vexftarfte 2utopart madfle sie Einjtellung neten tednifden Siliaperionala notmendig. MIl Reparaturen meroen jebt nadi) $\mathfrak{U n}=$
 murbe bei ber Renovierung berifiebener ßerteilungjtellen und burd die Mrubauten ginreident bejafftigt.

## $\mathfrak{D i c} \mathfrak{R e u b a u t e n . ~}$


 in ber Tauentienjtraje im 3entrallager ein Fabritubl eingebaut. Der
 Yutoparts auf zehn Wagen mit jeche annjängern notmendig tourwe, jowie Sie (Erriftung eines $\mathfrak{A r b e i t e r m o b l f a f n t s g e b a ̈ u d e z ~ m u r b e n ~ b e g o n n e n , ~ a b e r ~}$ erjt im neuen $\mathfrak{H e r i d t a j a b r i}$ bollendet.
 bem Grunbituit unjerer Bentrale bleiben.

## $\mathfrak{D i e}$ Rüđkvergïtung.

 im 凡obember cine ঞüufbergütung bon $5 \%$ auf bie eingereiften $\mathfrak{H m j a b}=$ farten zur $\mathfrak{A u s z a f l u n g ~ b r i n g e n . ~ D i e ~} \mathfrak{Z u z z}$ ablung erfolgt jebod mur an - Mitgliejer, sie ifrer $\mathfrak{B e r p f l i d t u n g , ~} 5 \mathcal{R} \mathcal{M}$ auf $\mathfrak{U n t e i l}$ einzuzablen, nad). gefommen find oder bie bereits bollen $\mathfrak{Q n t e i l}$ befigen. Bei anderen $\mathfrak{M i t =}$

 bitten wix in ifrem eigenen Sntereffe, bie æüfoergütung auf ein Spartonto bei unz anzulegen, von bem fie fie jeserzeit und in Rotfällen abheben
 oxitten $\mathfrak{l m}$ iddlagjeite.

## Sduftbbetradutung.

Bix baben unjeren Mitgliebern bon Exfolgen beridfen fönnen:
 $\mathfrak{R u ̈ d}$ bergütung uim. Wir jind cinen Sdritt bormärtるgefommen, wix haben das gejebte Biel, bie ssmeinmirtjajaf, aber nod nidyt erreidt.

Die genofieniduaftide Treue und uberzeugung unjerex Mitglieder gibt uns ben $\mathfrak{U n j p o r n}$, den begonnenen Weg weiterguidureiten.
 jind wäger (oxer Benofienjdaft!"


## $\mathfrak{B o r j} \boldsymbol{j} \mathfrak{l a g}$ Des $\mathfrak{B o r f t a n d e s}$ und bes $\mathfrak{Z u f f i c h t s r a t s}$ bur Werteilung des überjaujfes.

Wir beantragen, an ben
Æefervefonds. . . . . . . . . . . . . . . $4000,-\mathscr{M} \mathcal{M}$
Dispofitionsfonds
$\frac{747,77}{4747,77 \mathscr{R} \mathscr{M}}$
зи überweijen.

## Sekretariatsbericht.


 8215 Mitglieber mußten ふarten gefand merben, in denen ifnen megen



 mupten auf Grmm der Statuten auggefflofen werben. Diefer Mit= glieberberluft muß burd) neue $\mathfrak{F B e r b e t a ̈ t i g f e i t ~ w e t t g e m a d y t ~ w e r v e r : ~ D e r ~}$ $\mathfrak{B e g i n n}$ ift erfolgberjprectens. 1221 nut Mitglieber traten ein.
$\mathfrak{D u r d}$ biele Sibungen und ßerjammlungen murbe bie §üblung mit ben Mitgliesern aufrecterbalten. Jim Beridtejafre fanben allein zwei


 fitungen nabmen wir fouifling mit unjeren Fiunfionärent. In 15
 Referenten und führten [ecdj $\mathfrak{B e f i d}$ tigungen unferer Bentrale burdi. $\mathfrak{H n j e r}$ genopienjdaftlicher "Etoptrupp" arbeitete burch Scausagitation in fü̈f $\mathfrak{Z a g e r n}$ erfolgreid.
$\mathfrak{D e i}$ unjerer Werbetätigfeit madten wir uns aud sen filn nuţbar. Der ban ber Grokeinfaufzgejelf

 fübrungen erwedten nidft mur in ber Stadt, fondern autc) in unjeren Qanbbezirfen grobes $\mathfrak{F n t e r e f i f e}$. $2 \mathfrak{A n} 38$ 2tbensen murben in 36 §otalen 65 Quffïbrungen bor 20104 Bejudjern beranftaltet.
$\mathfrak{H n j e r e} \mathfrak{W e r j i c t e r u n g s a b t e i l u n g ~ m u x ~ b o n ~ b e n ~ M i t g l i e d e r n ~ r e g e r ~}$
 [daft "Eigenfilfe" surd) Gewertidaften und Genofienidaften jolte
 geielfinaften berfitifern zu lafien. Smmerbin batten wir am 30. Sutni 1926 1953 Berfiderte, gegen 1646 im ßoriafre. Dic Berfiderwg 3 jumme betrug $9106600 \mathscr{R} \mathfrak{N}$ für $\mathfrak{F e u e r}$ und $498250 \mathscr{R}$.M fïr (Finbrud), gegen. über $6853000 \mathcal{R} \mathcal{M}$ und $311000 \mathcal{R} \mathcal{M}$ im $\mathfrak{B o r j a h r}$. Einige fleinere Gajabenfäle wurben zur Bufrie๖enfeit umjerer Mitglieber exlesigt. Midt
 entitandene Gdjaber bon über $360000 \mathcal{R} \mathcal{M}$ prompt erjekt trurbe. Utnjer Gefretär, Genofje $\Re$ Regntann, ift leiber feit März $\mathfrak{z}$. $\mathfrak{F}$. fajber erfranft und nod nidt wiedergergeftelft. Wir gofien aber, baj jeine bemäfrte \{rbeits. $\mathfrak{f r a f t}$ uns balb wieber zur $\mathfrak{B e f f i ̈ g u n g ~ f t e g t . ~ S i n ~ j e b e n t ~ n e u e n ~ \Im a b r e ~}$ ertaadjen uns neue $\mathfrak{Z u f g a b e n , ~ s e n t e n ~ w i r ~ g e w a d j e n ~ f e i n ~ m i i f f e n . ~ D i e ~}$ Erfolge fpornen uns an und lajfen uns nidy rufen. Wir werben bie 2gitation mit unjeren bewährten Mitarbeitern forffegen und die Träger=


## $\mathfrak{B e r i c h t}$ Des $\mathfrak{A l u f f i c h t s r a t s . ~}$

Eine iiberaus idmere Wixtidafitrifif, melde, fidy bon Monat zu


 miñerte Sauffaft ber breiten Majien, jo Daj felbjt intenfive und flei igite Werbearbeit nur befdeivene (erfolge erreidjen fam.
 notwensig gemorbene Rationalifientug umierer $\mathfrak{P e t r i e b e ~ b a l l i g ~ d u r d g e f u ̈ h r t , ~}$


 $25 \%$ find tlare Bemeife für bie imere Яräftigutg unferes $\mathfrak{B e r e i n 马 ~ u n d ~}$
 Spareinridatungen. Mt weitere Beweife zufriebenftellender Entwidfing





Einem wie oringenden Bedürpiifie wir mit oer $\mathfrak{F}$ betriebjebung der Bäderei nadgefommen find, jeben wir am bejten surd) sie erfreulidfe
 Bäterei bie fifleunige frweiterwng berfelben um weitere mei Doppel. auszugöfen bejubließen mupte, ba bie bizferige $\mathfrak{F r o b u f t i o n ~ b e i ~ w e i t e m ~}$ nidyt aubreidyt.

Der an fix fegr bebauerlide $\mathfrak{Z u s j} \mathfrak{j} l u$ b bon 7585 Mitgliedern, welde trog nefrfader $\mathfrak{u m b}$ eindxinglidfter•Ermaynungen ifre Mitglieder= pfliften in feiner Weife erfïlten, bringt uns bar eine verfleinerte Mitgliederzabl, bebeutet aber bemod eine innere slärung wno feftigung unferez $\mathfrak{B e r e i n s , ~ w e i l ~ b e r a r t i g e ~ , " F a p i e r j o l b a t e n " ~ n u r ~} \mathfrak{F u r e a u a r b e i t ~}$ beruriadjen, sie Statiftif belajten und zu falfden ©djlüfien fübren und Dadurd auf bie Werbefraft umjerer (benojienjafaft bemmend einmirfen.

Die Eparfajfe ift bon unjerer Mitgliesjfaft in zunebmenven Maße aufgefuth morden und zeigt Desfalb eine redt erfreulide ©ntmidlung, melde hoffentlidy auch siejenigen, bie bizher bon biejer Einridtung noch


Die Serwaltungsarbeiten murben in der $\mathfrak{B e r i d} \mathrm{d}$ zeeit fowohl in ben einzelnen ®örperidaften (Borjtans, 2ufiidtzat uno 2tujiduifie) ats autd in ben gentinjamen Berwaltung jitgurgen, an benen aud ber Betriebzat burd eire Bertretung und in bejonderen foullen aud der Genoffenidjafts. rat teifnimmt, in bejtem Einbernefmen erlexigt. (5z waren bazu neum gentinfame Sişungen ber ©sefantberwaltung und 44 §ommiffions= umb Uubiduritbungen notmensig.

Der §orfans blieb in ber gleiffen Bujammenjekung wie im $\mathfrak{B o r}=$
 nommen werben.


#### Abstract

Sin sen \{uffiditsrat wurben in ber Bertreterfitung bom 8. Sobenber  gemäblt, die Genoffen 5 ofntann und Biet fdin neugewäblt. . Ha Erjab für ben megen Beitmangel auz feinem $\mathfrak{U m t}$ gejadiedenen ©enofen  gejodieden find bie Genofjen Drejfer und תrauje II, wenen wir für ibre


 Tätigfeit in bex $\mathfrak{B e r w a l t u n g ~ u n j e r e n ~ b e j t e n ~ D a n f ~ a u s j p r e d e n . ~}$(Fe fanben foci Bertretervexfommlungen fatt; in ber bom 8. Sox vember 1925 murben Dem Borjtans und der Gefamtbermaltung Entlajtung erteilt; bie Bilanz geneymigt und bie Berteilung bee Reingeminnz feit-
 31. Sanuar 1926 wurbe den Bertretern ber Sealbjabreßberidit exjtattet und ber Meubau ber Bäderei bejd!lofien.

Der Genoffenfajatsrat benötigte fieben Sibungen zur Erledigung feiner $\mathfrak{x a}$ tigteit.
(G) bejtansen folgenbe bier $\mathfrak{A l t s j d u ̈ f j e : ~}$
 Genofien $\mathfrak{B a u n a n n , ~ B e r n g a r d t , ~ © s o m a n n , ~ S e i d e l . ~}$
 $\mathfrak{B o g t}$ ferner bic Benofien $\mathfrak{B a n n a n n}, \mathfrak{B e r n f a r b t}$, ふxauje, Seibel.
 Senf, ferner bie Benofien Bernharbt, \&ifler, \&ro= mann, $\mathfrak{\Re} \boldsymbol{r a n j e}$.

 Die $\mathfrak{B e}$ ditwerbetommifion batte nur eine Sibung abzubalten, in ber


- heit Dex dabei Betciligten erledigt murde.

Dex Bau: und Finanzaujiduß hatte zefn Gitungen. Dex Tarif und $\mathfrak{U n}$ tellungsausjduf batte zmölf Sibungen und die Rebifionsfonmiffion zeநn Sib̧ungen zur $\mathfrak{P e m a ̈ l t i g u n g ~ i h r e r ~} \mathfrak{U r b e i t e n}$ nötig. $\mathfrak{B e i}$ den $\mathfrak{R e b i}=$
 und Belege eingehend geprüft. Die Srototolle jtellen feft, bap bie
 gegen ben Borjtand lagen in ber ganzen Beridtazeit nidy bor.
 ratzborfizensen vorgenomntene orbentlidje Rebijion surd) den Berbanos. rebijor Genojien Şübnex Gat teinerlei \{nftände ergeben. Wie ber $\mathfrak{B e r b a n ธ s a r e v i j o r ~ i n ~ b e x ~ a m ~ 2 0 . ~ M u g u f t ~ a b e n b s , ~ a b g e b a l t e n e n ~ g e m e i n = ~}$ jomen Sibung ber Gejamtverwaltung mitteilte, ift bie Gejajaftaithrang in guter Dronung befunden morben.

Neben ben Jahresinbenturen, wie in ber legten Woche des ab: gelaufenen ©ejdaftejabre ftatgefunden baben, wurben vom Sorftand, in Ergänting biejer, tubermutete Fontrollinbenturen borgenommen, eine かeueinridtung, bie fidy biÆher für ben Berein gut betoährt bat.

verbanbes baben bon unjerem aufictisuate bie ©senojien $\mathfrak{B a u m a n n}$, $\mathfrak{B e r a g a r b t u n d ~ S e i d e l ~ t e i l g e n o m m e n . ~}$

 Genofien Şofmann, æietjduns Sent teifgenommen.

 $\mathfrak{B} \mathfrak{a} \mathfrak{m} \mathfrak{a} \mathfrak{n} \mathfrak{n}$ bertreten.
 einen weiteren beadflenswerten $\mathfrak{F o r t j a x i t t}$ berzeidnen fomten, io ift es in erfter Sinie ber vorbildiden Strbeit aller unjerer Sumftionäre, Des Borftandes unt allen bei ung und für uns tâtigen zu Danfen. Wir nefgen gern Gelegenfeit, ignen allen ben gergliden Danf ber ©sejamt. berwaltung zum $2 \mathfrak{L u} \mathfrak{s i n t u t}$ zu bringen.

Scoffen mix, Daße es unferen exneuten $\mathfrak{A l p t r e n g u n g e n ~ g e l i n g e n ~ w i r b , ~}$ in dem laufenben Sabre unferer Genofienfdaft die Gejamtheit ber organi-

$\mathfrak{D e r} \mathfrak{O u f f i c h t s r a t .}$
§. M.: Max Toctub.

## $\mathfrak{U} \mathfrak{u s}$ Der gentifienichaftitchen Welt.

$\mathfrak{D i e} \sqsupseteq \mathrm{rganijationen} ,\mathrm{benen} \mathrm{wir} \mathrm{angeifilofien} \mathrm{finb}$, gut entwifelt.

Dem 3entralberbanbe bentider Sonjumbereine find 1110 תonjum= genofienifarten mit 3382011 Mitgliebern angejfloficn, bie 616 Mil lionen $\Re$ eidjbmarf $\mathfrak{H m j a g}$ erziełten. Sn dex Eigenprobuftion wurven Waren im Werte bon 160 Millionen $\Re$ eid ßerjonen murben beidäftigt.

Der. Berband jdleifider Monjumbercite zählte 68 ©enofienjidaften mit 287183 Mitgliesern im Jafre 1925. $303 / 4$ Millionen $\Re$ eid ${ }^{\text {Bimart }}$ betrug ber Wext ber umgejegten Waren, je Mitglied 107,10 $\mathcal{R}$ K, in $\mathfrak{u n j e r e r}$ ©fenofiemidaft aber je תäufer $318 \mathscr{R}$ 凡.

Die Grobeinfauiz-Gejelffait Deutider $\mathfrak{M o n i u n t b e r c i n e ~ m . ~ b . ~ S e . ~ j e b t e ~}$ 1925 für 228 Millionen Reidjmart, gegen 154 Millionen $\Re$ Reidjanart im Sahre 1913, um. Der $\mathfrak{B e r t}$ Der Eigenprobuftion, bie in 28 Fabrifen Gergeftellt wurbe, betrug $1925351 / 2$ Millionen Fidigmart, gegen 10 Mil. lidnen Mart im Jafre 1913.
 Wapierwarenfabrit fowie cine Drudferei, probuzierte für $73 / 4$ Millionen Reidsmart $\mathfrak{B a r e n}$ mit $600 \mathfrak{W e j} \ddagger$ aftigten.

$$
\mathfrak{M} \mathfrak{a n b e r g l e q} \mathfrak{f e} \text { : }
$$

Der Snternationale ©enojienjaaftzธund zäblt fait 50 Millionen $\mathfrak{M i t g l i e d e r , ~ b a b o n ~ i n ~ D e u t j a f l a n d ~} 3,4$ Millionen, Englans 4,6 Millionen, $\mathfrak{R u p l a n d} 10 \mathfrak{M i l l i d n e n . ~ D e r ~} \mathfrak{H z m}\{a \mathfrak{b}$ betrug in Deutjfland 616 Millionen Teidgmarf, Mupland $71 / 2$ Milliarben $\mathfrak{R e i d j}$ marf.

## $\mathfrak{B e r b r a u t}$ ）statititik in den $\mathfrak{S a u p t a r t i k e l n . ~}$



Вӓđ̌ereineubau．

$\mathfrak{G e w i n n}=\mathfrak{u n d}$

|  | $\mathscr{M}$ | $\mathscr{R} K$ |
| :---: | :---: | :---: |
| $\mathfrak{A} \mathfrak{B}$ Bertualtungsunloften: |  |  |
| Gebalt und Qubnefonto | 78072,29 |  |
| Berituerungifonto | 6713,85 |  |
| תonto Diberjer Hifojten | 10906,34 | 95 692,48 |
|  |  |  |
| (6)hart | 195 858,39 |  |
| Berficherung ifonto | 18045,84 |  |
|  | 44 348,59 |  |
| Sonto biverjer $\mathfrak{H n f o f t e n}$ | 20803,42 | 279 056,24 |
| \% Wrobuftionsuntoiten: |  |  |
| Sehalt | 32520,04 |  |
| Berfitherungsfonto . . . . | 2 405,58 |  |
| Micterfonto..... | 1640,12 |  |
| Sionto diverfer Untoften | 1876,96 | 38442,70 |
| " $\mathfrak{T}$ (fgemeine lufoiten: |  |  |
| Fapier $=$ und Tüterfonto | 15 873,81 |  |
|  | 4944,60 |  |
| ©HIeisanjblubfonto . . . . . . . . . . | 1309,25 |  |
| Fraftwagenunterhaltungsfonto. | 39 075,48 |  |
| Steuerntonto | 45389,16 |  |
| $\mathfrak{A} \mathrm{E}$ itationstonto | 4640,93 |  |
| Binfenfonto ... | 24 428,15 |  |
| Sonto Diverfer $\mathfrak{U}$ Stiofter | 14909,99 |  |
| ©runditư̧ertragsfonto II | 6703,94 299,39 |  |
| " IV | 1300,43 | 158875,13 |
| " $\mathfrak{A}$ ¢j¢reifutgen: |  |  |
| Inventarfonto. | 1016,15 |  |
| תraftwagentonto. | 7412,37 |  |
| $\mathfrak{M a j d}$ inens und $\mathfrak{B r a f z e u g e f o n t o ~}$ | 2625, |  |
| §austonto II.. | 248,94 |  |
| " III | 500,-- |  |
| " IV | 652,80 |  |
| $\mathfrak{B e r f a u m j t e l l e n e i n r i c h t u n g 3 f o n t o ~}$ | 9053,46 | 21508,72 |
| * Eriflitigutg. |  | 4747,77 |
|  |  | 598323,04 |

Breslau, den 5. September 1926.
Der Boxftanb.

$\mathfrak{B e r f a j t h o n t o .}$
Rredit.

$\mathfrak{B o r i t e h e n b e ~} \mathfrak{B i l a n z}$ nebjt Gewint= $\mathfrak{u n d}$ ßerluftrechnme haben wir geprüft und nit ben oromungsmäpig gefüfrten Büchern übereinftimmend gefunden.

Brestau, סen 8. September 1926.
Die Mevifionzfommifion bek Mufiatarates.
$\mathfrak{M a x}$ Ioctus. ©. (bxobmann. श. Seiber. (1.) Berubaxd. F. Senf.
Bäckeretabiafū̆.

ひ̈beritut $\mathfrak{i b}$ er bie Cutwithlung unierer Genofientiuaft von 1909 bis 1926.

| $\mathfrak{F a h r}$ | Mitghteber | $\mathfrak{u m i a k}$ | $\left\lvert\, \begin{gathered} \text { Berteilung } \\ \text { FteMen } \end{gathered}\right.$ | (5ribrigung | Gparrafatt | ケüđgarmägr | mitgiteder $=$ guthaben | Feferoen | ©pareitlagen |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | .H |  | A | 4 | \% | $\mu$ | $\mu$ | 4 |
| 1909/10. | 4122 | 36936,85 | 3 |  |  | - | 40585 , - | 2063,80 | 15301,82 |
| 1910/11. | 6035 | 614 334,40 | 8 | 16955,15 | - | $2^{1 / 2}$ | 94249,70 | 3 184,30 | 30559,01 |
| 1911/12. | 6304 | 725 667,70 | 12 | 27540,84 | - | $3^{1 / 2}$ | 115410,45 | 6118,88 | 39133,86 |
| 1912/13. | 7673 | 806247,62 | 15 | 3 111,52 | - |  | 91262,63 | 9071,27 | 67 360,48 |
| 1913/14. | 7705 | 787 924,07 | 14 | 23 987,65 | - | 3 | 84 804,02 | 9555,83 | 105012,21 |
| 1914/15. | 8537 | 1015989,96 | 14 | 45 947,69 | - | 5 | 71790,85 | 12 701,38 | 112 703,67 |
| 1915/16. | 12954 | 1709328,24 | 13 | 53 886,26 | - | 5 | 71 707,61 | 19 219,38 | 133 316,81 |
| 1916/17. | 15127 | 2294361,97 | 13 | 50 085,21 | - | 5 | 94 406,87 | 23 605,24 | 291152,99 |
| 1917/18. | 15226 | 2251 209,12 | 13 | 53 119,67 | - | 5 | 156820,90 | 30248,20 | 753 634,82 |
| 1918/19. | 13472 | 3130092,39 | 14 | 16 446,69 | 64 227,85 | 5 | 235 574,79 | 48 544,10 | 1713153,87 |
| 1919/20. | 17373 | 10678634,22 | 26 | 35975,01 | 370 554,90 | 5 | 506539,46 | 76494,10 | 2451 734,42 |
| 1920/21. | 21455 | 25365 693,22 | 41 | 107021,23 | 825 a 17,45 | 5 | 1245400,52 | 145933,10 | 3967 736,16 |
| 1921/22. | 24491 | 76166 212,30 | 46 | 429865,78 | 2313336,05 | 5 | 2624552,29 | 515 241,60 | 6499740,29 |
| 1922/23. | 19521 | 5561381722,41 | 50 | 105767 257,- |  | $5{ }^{1}$ | 393952624 ,- | 54963 012,- | 184365 628,- |
|  |  | 234479350005 | 52 | 2604042184 |  |  | 1273475957 | 288490327 | 2581110263 |
| 1923/24 ${ }^{2}$ | 21718 | 897146,90 | 52 | 6 969,63 | 43 707,78 | 5 | 9659,27 | 12 226,22 | 179 996,91 |
| 1924/25. | 17011 | 2493 716,66 | 48 | 3 063,64 | 52 500,- | 3 | 44 211,52 | 29 061,55 | 317080,88 |
| 1925/26. | 10474 | 2889 157,94 | ¢1 | 4747,77 | 112000 - | 5 | 139 676,76 | 33 737,28 | 605853,54 |
|  |  |  | abentonto 9 | adt. | ¢abbabr $\mathfrak{t a}$ | onen, | $\mathfrak{y a b j a b r ~ t m ~}$ | lomart. |  |

# Die fussaduing ou Rifitumpitini 

 beginnt inf 15. Itotember 1926.De Auszablung etfolgh fatiots in obr Zit wom Itrantag zum Donimetstay nue geget Dortage dee Itifylifedsuifige.
 wif unferatit 3utbungen.

Husgezablit witro von 15.6is 18 . Hoveinber ant taget $1,11,14,23,28,39,34,35$; voim 22 . bis 25 . Hogember
am Lager 2, 10, 24, 3, 31, 50, bofi 29. Mipoembet bis 2 . Dejenter ani Lager $5,8,9,16,17,19,27,45$, vom 6. Wis 9. Deyember an Lagee $4,7,33,44,43,44,46$.
Jn den nidf aufgeffthten Lagem wieg ab 15. Aovember an denfee bet wodentogen auspizablit


 Sef Cefrem Sonto gutgetradt mitd.

## 

Mntglieder!

## Unterttutst

mit euren wenigen Opargrofden.

## nídt das Drívateapítal,

das eud mit eutem Gelde dann beí Eohntämpfen unterdedidt!

## Eegt eute Gelder nur ín dex (Genolen)daftsppartalfe an,

100 fie euad bei Kámpfen, Ausfpercungen und fonftigen slotfallen fofoct zue Dexfüguing fetben. Jhe unterfiutst eute eigene ©rganifation dadural und

## dient eudg felbft damit am beften.

Reine Privatpartafie hat mit 25 Drozent aufgewertet, cure Gpartafle hat es aber getan.

Volfte Distretion und Gidgerfett der Beldee if gemäbrleiftet.

## gobufte Derzinfung!

