

Shas Getreide.


Weizen
Taggen Gerste Hater
Was Weizen - und das Roggenkoun sind biide nackt. Las Gersten-und das Haferkarn sind van einer zähen Killse, einer Spelze umgeben.


Qängsschnitt durch in Weizenkorn.

1. Stärke (Mhl)
2. Härchen
3. Haut (Mleie)
4. Meimling

Am 2 Kumi setyten mir einige Weigenkómer in die "Erde. Sie quallen in der Fruchtigkeit
auf, sie mrurden gröfser, und der Trnhalf murde weich. Nach znviv Tagen platzle die braune Haut über dem Keimling, und einige feine, neifse
Whrzeln nuchsen nach unter und ein gelbgrüner ゆtengel nach oben. Der Inhalt des Mornes diente dabei dem Meimling als Torratskam. mer und ernährte ihn, bis die Whurzeln. und das erste Blatt grofs genug nvaren. dafs die Iflanze selbständig leben kannte. Nun vor das Fam leer und schrumpplte ein.

Wie der Raver Meizen pllanst Ende Oklaber oder anfangs November
pilingt der Bauer den tcker. Srann sä́ er die Kómer auß die Firchen und fäht nachher mit der "egge darüber. Labeinverden die Nämer mit lackerer Erde gedeckt.

gepllightes Fild geeggtestield
Des Weizen keimt im Herbst nock und mird ennige Kentimeter hach Ton der Schneedecke geschuityt überdawert er den

Minter. In Suibhahr müssen die jungë Tllänglein in der "erde festgedrichat werden. tn einem schinen Märztag fabht darum der Baver mit der Kalje über den Whizenacker.


Whe in Weizenkorn aussieht.



Im Thani ist der Weigen ausgenachsen. Am "onde des Halmes ist eine thre ent. standen, die aus etrua 20 thrchen be $=$ steht. An jeden Ahrchen bilden die Quel-yen 2 bis 4 Kammern firr die Mäner. Muon blíht der Weizen, $\alpha$. h. Otaubgefäfse und Narben machsen aus den Hammee heraus. Die Qtaulegefäfse streven ihren Blitenstaub in den Wind (Hleuschnu-) pfen) und der trägt die Qtaubkämer

Auf, aup die Narben Dadurch nerden die Fruchtknoten in den FKammern befruchtet, und nun kónnen sie neachsen.

Gonde Tuli ist den Weizen reif; die Halme sund gelb und die Mämer: hart. Aus inem Karn, das im Herbst gesät vuude, sind einige hundert neue Mórner entstanden.

The Ebnte.


Fricher mrurde das Getreide mit der Gichel geschnitten, heute be = niogt der Baver die Sense oder die Mähmaschínte.

Llas Gebride nird ausgebreitet, und nemn es trocken ist yu Garben gebunden.

Thie Garben verden heimgefühut und in der Qcheune versorgt. Menn die grófste Cammerarbiet beendet ist, werden sie gedraschen?


Dreschplegel Ineschmaschine
Beim Dreschen entsteht Qtroh, Qpreu und Biom.

Qroh und Qpreu verden als Qpure fïr das Wich vervendet. Tas Karn bringl der Baver ge = legentlich indie Mïhle.


Gine Michle.

1. Mühleweiher 3. Kanalmenig Geldid
2. Bach priel Gefälle) 4. Wasserrad.

In der Mihle mird das Fiorm von den Mahlstinen zerriebe Habei entsteht aus der Ptärke Hehl und aus den braunen Háuten der Kórner Kleie (Grüsch)


tul dem Lande.
Als ich in den letzten Commerberien auf dem lande nar, erschien mir alles neu.
Ych mar in Whisslingen bei einem Pawern, din ich gut kannte. Or hatte sieben Hiche und zrei PPerde, dree alt Qchneine und Yichner Ych hall ihm bei der trbeit. Am Margen, nern sie zum

Grasmáhen gingen, war ich noch im Pett. EEs war acht Uhr wenn ich yu margen gegessen hatte. Um meun Uhr gabes "mini. Nachher fuhren nir aufs Theld Wir mufsien das Gras mähen Als nir fertig waren gingen mir nueder heim, dern nir mufsAen das Millagessen kochen. Wir hatten gezetAlt, dafs nar am Mitlag kehren kannten. Als der Rauer und der Frrecht
heimkamen, war das Mittagessen bereit. Nach dem ©ssen stellte der Bauer den Heurvagen bereit und prannte die Perde in \%s war sehr heifs. Lann stiegen mir aul den Hagen und fuhren ab Wir kamen mieder aul die Whese Ych safs innter einen Baum Due Bremsen maren vild, und die Pierde nrurden sehr geplagt van ihnen. Ych holle in Piitchen und stubbe sie fort Tie hatten
schan gekehrd, das Hew nar bald nuider gedárt. Als es gany dierr nar. mufsten nur es auf den Wagen laden. Ees shanden schnarge Holken am Hemmel Der Knecht stand auf dem Wagen und lud. Der Raver gab Heu hinauf Die Báuerin rechde zusammen Das Heufuder naar geladen, ich durfte aut den Wagen ins Hhu sitzen. Die Páuerin und der Hinecht safsen auch auf der

Pawer lief neben den Pierden und knalle mit der Peitsche. Sie rano sten und schnawbien. 19. August 1938


