DEUTSChes EnNBEITS: FAMMIEN=STAMMBUCR

## famílienitammbuch der familie

hurbaschea.


Verlag für Standesamtsmefen G.m.b.H. Berlín SW 61, Gittchíner Straffe 109
por allem familien=, Orta= und Land̀dמaftabilder. Berondere mertoall für Síe felblt und lbre Nachnommen merden Dí Bílder der Wobnitäten Ihter Eltern fein, namentlíd Dann, menn lie zugleid Ihre Geburtoitatten gemelen fínd. Wo Háuler und Wohnungen nadj oorbanion und ím Belífe lhrer Elteen línd, da laflen Sie líd, aud eíníge Innenaufnabmen anfertígen. Das bleiben Andenken, díe mít Den Jabren immer mertooller fur Sie merden. Mandjer mưrò gern die Kolten dafür nufmenden, menn er líd Derartíge Biloer âberljaupt noch oet= \{djaffen könnte!

Daff Síe gegebenenfalle künitlerildfe, milfenldfaftlíde, politilde Nadläfle, die für fpátere Zeiten oft reat mertooll lind, in diete Urkundenfammlung ein= bezieben, braudjt nídjt befonders betont metden. Hínlídjtlíd der Príatbriefe mírd natürlídy das feíngefühl bei der Auemahl eín Wart mítzufpeecten haben.

Je mehr Sie líd mít dieler Aufgabe befailen, ouelto lebbafter mírò líd Ihr Interelfe an der Geldidte Ihere familie entwideln, und Sie merden diele lidh [elbft geltellte Aufgabe líeben lernen. Sie merden natürlíd num nod meiter in die Vergangenheít zurüdkgreifen und das Leben Ijrer Grof̄eltern und Ur= groģeltern nadj Möglidjkeit zu erfallen ludjen. Eine fdjon idjomerigere, bis= meilen redt mühedolle und mandmal aud kottipielígere Arbeit! Denn dann merden dir Urkunden [djon \{pärlíder, und man muff zur Erlangung derielben zumeitt die Staatsardíoe, Die Ardíve Der Städte und Der kleineren Gemein= Den, Die Der Kírden, Der Klöfter, Der Mílitárbehöròen, Der Innungen, Zünfte heranziehen. Und menn Síe lo langlam in díe Jahrhunderte zurüdggehen, hier= bín und oorthín im Geífe mandern, wo lhre Aljnen eínit ihren Wobnlitz batten, merden Sie plöjlít erkennen, dag aud alte Kupferttíde, farbíge Líthographíen, Holzídnítte uim., Die fíd Da und doct ín Antiquarínten, [djeínbar red)t nufjlog, non diéen Orten norfinden, für Sír ríne betondere Bedeutung erhalten, meíl díere Ihnen díe Stadt, das Dorf, díe Kirdje und anderes zeigen, aus der Zeit, da dielet oder jener Vorfabr oon Ihnen Dort lebte. Dann merien Sie lelblt den Wunfa haber, von Dem nod, jefft Beltehenden alles für Sie mertoalle - [elbit alte Grabltáten mit îhren Denkittínen - dutch photographíldes Aufnahmen fettzuhalten.

Mit Dem Zurüdgemínnen lhrer (gräferen) familienge[dfídte meròen Ibre Vorfahren gleídinam míroer lebendige Geltalten, aus deren Dafeín und Leben jn aud Síe heroorgegangen línd. Wenn diele audj längit ím Grabe ruben eine tattädlíde Lebengkette zu jenen hín beiteht für Sie Dodj und wíto fort=
 das nur infomeit rín Stammbud ílt, als es lyre Ebe ale Ien Beginn neuer Generationen nadj vormärts aufzrigt, tritt dann Doe gröf̧ere, ebenio middtige Stammbud, meldes die Gerdidte lhrer beínen Geldjlecteter nad rückoảrto enthält, \{omeit Síe díple pben fettitellen kannten.

Beí Der Niedertdurift lbeer Erínnerungen bedienen Sis lid aber eínes guten, onuerhaften Papieres und der haltbarlten Tínte. Bedenken Sie, Daß Sie für ferne Zeíten โdré́ben!
folgen Sie Diefen gutgemeinten Anregungen, to meroen Sie cinlt lhren Kindern und Kíndeokindern einen beíligen familienidáâ binterlaflen!

Vornamen und familienname des Mannes: ——nmain Kinbaschba Stand: Cumilmintur aus Dortmino gebaren am $\frac{1}{\sim}$ 2r ten Maninai 1902 in Silim Eumis Mlowshei in Poten. ——

Vornamen der frau:

geborene
 Gementrainn aus. Dortmano
 in Mjorà Onniśs Sinarinix in Polem. Eberctlieffung am $\qquad$
 in Dortmuso


Ehemann: Geburtaregíter Ne. $\qquad$
Des Standesamteg
Ehefrau: Geburteregilter Nr .
Des Standegamtes

Gemeintame leíblíde Kínder der Gheleute: Ertes Kind


Gemeinfame leiblíde Kínder der Gbeleute: Zmeites Kind


