

Münchner illustrierte Wochenschrift für Kunst und Leben. - G. Hirth's Verlag in München \& Leipzig.


## （2）tubentenveisheit

Vor ben blanfen labemfaciben Wie fo gern idf fille febl！ Willft $D$ immer fprise bleiben，见iebe FIeine Blumenfec？ Sdónbeit fübrt ein Wanberleben， Jugend if ein furz Gefdenf， Hind es foll ein ©prüdlein geben， Vimm＇s zu bergen unt beocnt：$^{2}$ Wariedfen，es fommen die Jabre， Wo Dir fein kadeln mebr gluatt， Und jeben Tag ift bie Babre Dir ein（2ndぁen näber gerưct．
beut als wir Grubenten zogen， Standit Du voin im Laben dein， U（木，und zwanzig tiofpfe flogen Rudt und zudt jum fenter bin． Rothe Mnifen，blave Mügen， Selbft ber wingolf zog vorbei， Und su willit Dein bery beføüten Vor ber ganjen 太umpanci？ inarieden，es fommen bie Jabre， Wo Dir fén Raddeln mebr gládtt， Uns jesent Tay ift Bie Babre Dir ein $\mathbb{E n}$ ndden náber geructt．
万aft den Deinen Du erforen， Kún ibn lang＇sum effen MaI， Demn gar balo faut um bie ©hern ELingens ibm mein gutee Stabl． Gieb，id gónn＇Did Feinem Kinaben， 1tno gelingt＇s mir felber nidit， Soll ein braver Burif）Did baben， 2 Lbev nidt ein Mildgeefidet．

Mavieden，es fommen bic Jabre， Wo bit fein Ràdeln mehr glúctit， Hind jeben Lag ift Bie Babre $^{2}$ Div cin Mnndacn näber gerưtt．

Rothe Mítren，blaue Müţen， Eeine madte（Did bellex glüb＇n，
 Willit Du ungeffást verbláb＇n？隹bft Du diefen，litbit ©u jenen，
 Giebt es 2 Ubfajicd，giebt es Theänen， （Dod）es gab vorber ein Glúdt． marieden，Conft fommen die Jabre， Wo Dit fein Radelit mebr glưth， Und jeben Tag ift Bie Bahre
Dir cin IRndぁen náber geradt．

Eraumend von verflungnen Siegen Stelff Du cinft im Raden orin， 21（1），und zwanzig Röpfe fliegen Wad）Ser bübiden Wadbavin！ Wie＇s die flotten Jungen treiben！ Und fie ladt unb weif warum－ Und $\mathbb{D u}$ Iehnit Did an die Sajeibent 2 Uber feiner fieht fifi）um：

Mariedfen，dann fommen sie Jabre， $\mathfrak{W}_{0}$ Dit fein（ảdeln melor glüdt Und jede Stunbe die Babue
 Carl Buffe．


## Ehrwürdiges Alter

$\mathrm{F}^{s}$gibt einen Spruch，der den Sinn enthält， dass das Alter ehrwürdig sei．Aber gestern überraschte ich mich dabei，dass ich aber einen greisen Mann laut lachen musste，so laut，wie ich selten aber einen jungen Menschen lache， denn bei den Jungen ist man an Thorheiten gewöhnt．Dazu war der greise Mann ein Ar－ beiter，und ich，der jeder Arbeit so aus tiefstem Herzen heraus ihre Ehre lasst，der so gern und bereitwillig vor weissem Haare den Hut abzieht，ich lachte mit so heiterem Hohne über diesen eigentlich doppelt ehrwürdigen Mann， dass ich mich kaum fassen konnte．

Was war denn da？Nun，der Mann hatte mit schwerer Mühe einen Schubkarren hoch beladen mit Unkraut und Wurzelzeug．Eine halbwuchsige Jungfrau stellte sich in die Schere und versuchte den Karren weiter zu schieben． Aber kaum hatte sie die beiden Lenkstangen in die Höhe gehoben，als der Karren sich auf die Seite neigte und sich frohlich seiner Last entlud．Das Mädchen machte ein Gesicht in die Wolken hinein，wie es einer macht，der sich das Lachen verbeissen und nicht zeigen will，dass er den geheimen Zauber kennt，der das Unglück hervorrief．

Als der Alte das nahende Schicksal sah， gerieth er in eine furchtbare Aufregung：„Hu－ Har－Hū－a－u－a！＂schrie er．„Kreuzsacra！ Kreuzsacra！Hü一ü－ü！＂

Es nützte nichts．Der Karren lag auf der Seite und neben ihm in wildem Chaos die so

Christian Wild（München）
sorgsam und mühsam aufgestapelte Bürde．Auf der Strasse aber ging ein ungefahr 12 Jahre alter Bengel auf und ab und klatschte mit einer Peitsche．Als er das Unglück sah，blieb er stehen und lachte höhnisch heraus．Das Lachen machte den Alten aufmerksam．Er sah den Flegel an，er sah nach seinem Karren und da －jetzt hatte er die Ursache entdeckt．„O－ du－erz－ver－dammtes－Menschen－vieh！${ }^{*}$ brülle er in gemüthlichster Langsamkeit her－ aus．＂Legt－mir－der－Laus－kerl－ oinen Stoin－dervor－oinen－Stoin－ vor＇s Rad！Da－soll－Dich doch gleich das Gewidder－ho－o－ole！－Oinen Stoin der－ vor！－Legt der mir oinen Stoin dervor！＂

Es war eine fürchterliche Stimmmasse，die da hervorbrach，so，wie wenn einer das Ge－ brüll eines Ochsen zum Donnerrollen gezogen hätte．Aber－der einschlagende Blitz fehlte，

Das Mädel guckte in die Wolken und hatte alle Mähe，nicht herauszuplatzen．Der Bub stand ruhig auf der Strasse，kaum drei Schritte von dem wüthenden Alten entfernt，Klatschte gelassen mit seiner Peitsche und lächelte， lächelte mit der ganzen jungföhlichen Nieder－ tracht，die nur solchen echten und unverfälsch－ ten Lausbuben eigen ist．Und der Alte stand neben seinem umgeworfenen Karren und wieder－ holte in gemessenen Abständen stets wieder seinen Spruch：„Legt－mir－der－oinen －Stoin－dervor！＂Bald betonte er den „der＂，bald den＂Stoin＂besonders kräftig． Aber weiter als zu dieser Brallkraft verstieg seine Wuth sich nicht． Zu einer Ohrfeige für den Bengel hătte sie selbst dann nicht gereicht， wenn dieser direkt in den Bereich seiner Hände getreten wäre．Auch dann würde er nur weiter empört geschrieen haben：„Legt mir der oinen Stoin dervor．－Oinen Stoin dervor！${ }^{\text {a }}$

Ich konnte mir nicht helfen，ich musste laut lachen．Als der Alte mein Lachen hörte， brälte er zu mir heräber：„Legt mir der oinen Stoin dervor！－Der da！＂－ich musste noch lauter lachen．Und da der Alte offenbar Freude daran empfand，eine so komische Figur zu sein，brülte er auch nur noch lauter：„Oinen Stoin dervor！＂

Lachend schritt ich weiter．Aber noch lange hörte ich den Wüthenden seinen Spruch wiederholen，der jedes Mal，wenn wieder einer vorüberging，um einige Nüancen lauter erscholl．

Ueber das freie Feld strebte ich hinweg， dem Waldrande $z u$ ，und als mich die ersten golddămmernden Schatten einfingen，hörte ich noch ein Mal，wie aus weiter Ferne：„Stoin！＂ Es war wie das letzte ohnmächtige Grollen eines fern abziehenden „Gewidders．＂－Ich lächelte．

Die Sonne war eben mit glühender Pracht hinter den letzten Taunushơhen versunken． Der Wald flammte noch einmal auf in der ganzen berauschenden Farbenherrlichkeit des Herbstes．Wie hell lodernde Lohe leuchteten die Eichen in den Abendhimmel，wie zitternder Feuerregen rieselte es von den langen schmeid－ igen Zweigen goldschimmernder Birken auf das moosige Waldgrün hinab．Mich berauschte der kräftige Duft frischwelkenden Laubes，das noch nach Leben und nicht nach Moder riecht． Da drüben aber，wo der Weg sich zum Ende des Waldes wand，schlich blăuliche Dämmer－ ung durch das träumende Unterholz，während hoch oben am Himmel der erste blitzende Stern aus dem tiefen Bronzeblau hervorsprang． lch sah den Stern，und meine Lippen mur－ melten：„Ehrwürdiges Alter！＂Und als ich den Ton vernahm，musste ich lächeln．
＂Was lachst Du äber das Alter？＂－kam die vorwurfsvolle Frage．

Da trat ich jenseits des Waldes hinaus in＇s Freie．Der leichte，brenzliche Geruch ferner Kartoffelfeuer zog uber die nebelnde Fläche． Jugenderinnerungen tauchten auf，ferne liebe Erinnerungen aus der Kinderzeit，voll Freude und Heiterkeit und muthwilligem Scherz．Und trotzig，wie der richtige Flegel，sagte ich：${ }_{\text {nDas }}$ Alter ist nicht ehrwürdig．＂
„Was？＂fragte es lang gedehnt dagegen．
＂Nein！Das Alter nicht．Es giebt ein ehr－ würdiges Alter und auch ein lächerliches．Alter und Weisheit stehen in unserer Vorstellung zusammen；die Weisheit，welche ein langes Leben，eine grosse Summe von Erfahrungen hinter sich hat，die Weisheit，welche latchelnd Abschied nimmt vom Leben und sich von ihm
ohne Schmerz，aber auch ohne Groll löst，die still und selbstverstandlich dem Orte der Ruhe zuschreitet．Das Alter aber，das an keinen Abschied denkt，sich vor dem Grabe gar fürchtet， das，dem Leben zudrängend，uns die Ohnmacht und Gebrechlichkeit des Alters zeigt，das in Thorheit und Selbstgefalligkeit loskollert：„Das Gewidder soll Dich ho－o－le！＂，ein solches Alter ist nicht ehrwürdig，und mag es auch noch so verborgen hausen，die Buben werden es finden und ihren Spott damit treiben！＂
${ }_{\text {„Dann gehörst }} \mathrm{Du}$ ja auch noch zu den Buben，den rechten Lausbuben．Du hast doch auch Deinen Spott mit dem Greise getrieben．${ }^{\text {© }}$
„Meinetwegen rechne mich dazu！＂sagte ich laut，denn eben spürte ich wieder jenen brenz－ lichen Geruch，der einst schon in den Flegel－ jahren meine Nase weit angenehmer kitzelte， als die Weihrauchwolken in der Kirche．„Ge－ lacht habe ich．Ja，das ist wahr．Und ich lache noch jetzt，wenn ich an den Alten mit „soinem Stoin dervor ${ }^{\alpha}$ denke．Aber ich lege ihm keinen Stein vor＇s Rad．Verstanden？Dazu muss man ein wirklicher，fröhlich niederträchtiger Lausbub sein．Und ich habe zwar noch die Fröhlich－ keit und gedenke sie mir auch zu bewahren， aber die Niederträchtigkeit fehlt mir．Sie kam mir mit der Zeit ganz bedenklich abhanden．＂
＂Nun denn：absolvo te a peccatis tuis，${ }^{\text {N }}$ antwortete es wieder．„Aber etwas von der Weisheit des Alters hatte der Alte doch．Er prügelte den Lausbuben nicht dafür，dass er ein Lausbub war，sondern donnerte nur gegen ihn los．Ging seine Weisheit und Toleranz nicht doch so weit，anzuerkennen，dass ein Bub Bubenstreiche machte？Er prügelte doch nicht，sondern schimpfte nur！＂
na－ja－er schimpfte nur！${ }^{\text {a }}$
Und wieder musste ich lachen．Und zu den Sternen empor，den ewigen Leuchten des Weltalls，brüllte ich die herzbrechende Anklage des Alten：＂Legt mir der oinen Stoin dervor！＂

Aber da，von den Sternen herab erklang der niederschmetternde Ruf：„Das－Gewidder －soll Dich－ho－o－o－le！＂

Matthieu Schzwann．

## 4

## TReteinf

 W）elt Bimunter in die groken Sosbatten： Beug＇Bich ïber mich und Fieh noch eimmal， Sieß mir lang，idf Bitte Did，in＇s Fuge， DaFs der lieben Eude letstes $A$ ABBilo ©ines mir mit Deinem Antfits werbe． あanz，ia ganz allein mit Dir，mein 把cib， Wird dann，was nod in mir lebt，verweilen Hid nur Reben noch in Demen Zügen Hind nod einmal Glles，was die Sonne解良 gereifi von aff，wie reidem 历uten，
 Hnd wenn dann die kiiblen Sobatten｜teigen， So Dertrautes merb＇ich noch erkennen， Find wenn fief die Dunkel brüber Idowimmen， Dank Dir lädselnd 「ink＇i\＆in den \＄̌dlaf．
ferd．2lvenarius．


Fidus．



##  

2ellin ift die jumge，hübide Io ditter סes（futs＝ befikers und（डjenerals a．D．©hodatow Shr ganzegె ভimen und Traditen itt auf eine müglidift baldige Sgeirath geriçtet und iekt，in der Rentiafresnadit，fibt fie bor jem ©piegel wio wartet

 unto abgefpannt，ftart fie auf die ©piegeffläde； binter ifrem תuiuden befindet fiad nodi ein anberer Spiegel，unt num ideint es，alc ob aut einem endlojen תorribor ein bon einter Doppefreife brennender Serzen belentifitetes，lieffidijes $\mathfrak{A r t l i t}$ ify entgegenblidt．Won dem langen simitarten auf bie unbegrenste Ferne fieht fie idflieflid） alleas wie durd einen grautn Єわleier，uno dant iffeint alles wieder in ein wogendes，braulendes， von $\mathfrak{B l i t ̧ e n ~ d u r d j u d t e 马 ̊ ~ M e e r ~ z u ~ b e r i i n t e n . ~}$
Sieft man dieie ftarrblifenden 2 ugen mot dent halbgeïninteten Mimb，fo weiß man nidft，

 itheint，ift unverfennbar．Baubriid）e，berfiiftret＝ ifide Qugen lädheln thr entgegen，vom grauen， wogenben wintergruno heben fith bie Itmrifie cineş תopfeg，eines mämliden，bärtigen（be＝
 Beitimute，der ©egenfitano iffres Selfnens unt

 nidts al§ Fint terniz unt \＆eere fiir fie，wie auf jentem grauen §intergratide．§m 2nnblid biejer berrlident，fanit lädelnben Büge berfuntent， еmpfindet fie ein fïßes \％sonnegeiufl，ein unbe＝
 mit ifm unter einem Dadue，ihr ganzes bisheriges Dajein erlifidt，um fidi unauf（b）slid）mit ifm zu bereinigen．Deutlid und in allen Einzelheiten fieht Melln，wie bor ifren Simen die Monate wid Jabre dabineilen，wie fich ifre Suturit geitaltet．
（Sine Ihbürte riunt aus ifrem Quge；Dem （Sefiibl einter unfägliden $\xi_{3}$ onne folgt baß Em＝
 den fieft，Dajb Ginter bem lieblitifem Blendwert etwas Itngeheuerliffees，ein graufamer $\mathfrak{2 r u g}$ lauert．శ̛uinf bią jedza đaatre zieben bor bem graten §intergrumbe vorïber．©rx，ihr Manm，

 gewölnt．Skut went fie ibn zu berlieren fürd）＝ ten mug，empfinbet fie nod bas bliad，ihn $\mathfrak{z u}$ befiben．Silt er abmejend，jo ift fie ungliudlid， in feiner Begenwart fühlt fie fid zwar berubigt，
 meefr．Der graue §intergrutid offenbart ihr，סaß die Matur fie frech betrogent jabe，סā́，felbft went er ein Engel oder bie Weisheit felber märe，in ithm
 deş Blweitlang ${ }^{3}$ befriedigt fie nidit mefir，fie be＝ gefort nod）etruas 9 （nderes，bas twafre \＆ebent Das fidg von ifrc abwendet，fita mit ibrem Bwei bumb nidt bereinigen toill，fondern feine eigenen Wege gebt．Sie bat bag erfehnte jocal nidit in ifm gefundent，bess ¿ebens 凡eiz ift ihr berjagt geblieben，fie fuiblt nure nodi des \＆ebens lunge mad，Bitterteit und Bürbe．

Ein Bild nadh bem andern zieft bor bem grauten §intergrumb an ifr boriber．刃un fiebt fie fiid）it cinter talten MSsinternacht，twic fie an bas zeniter bes Bezirtsarztis Stepan §utititic
 ringgiumber herridit lautloje Stille，bie nur durd bas §eulen und Bellen eineß alten，לeijern Syundes unterbrodien wirb．

[^0]

B．Pankok（München），
 §ilfe！＂itobhnt Fellty．Enolidi frarrt bie Shür in ifren $\mathfrak{A}$ tgeln und be૬ Doltors Magd exjuent．
＂Sit ber $\mathfrak{U r}$ zt Daheim？
＂Er jalät－，＂fliffert bie Mago，als ob fie ibren §eernt att erweden fiurditet．＂Er ift joeben erfit von der fahit zuridutgefehrt ．．．man foll ign nidat ftorren！＂

Melly adhtet nidft auf bie Worte ber Magd；fie ftöbt fie zut Seite atno oringt wie wafniming in Die Wohnung．（Enolid），nadyoem fie mehrere $^{2}$ buntle Bimmer burcheilt hatte，erreid）fie bea Doltors Salafzimmer．©tepan \＆utitidj liegt an－ getleibet anf feinem Bette．Sur ben Roct hat er abgeworfen；er ift wadi und baufft in bie ex＝ itarten §ände．（Ein trübglimmendeद् Sadtlid）t berbreitet einen Dänmerid）ein．Melly fintt wort los auf einen Stuhl und weint．Sie faluthot bitterlide umb ifr ganzer förper bebt．
„MRein Mann！．．mein Mann ift Frant＂＂itöhnt fie enolid．Stepan $2 u f i t i d i f(d) w e i g t ;$ er riditet jitd langjam $\mathfrak{\alpha} \mathfrak{f}$ ，fiuibt Den תopf auf feime §and unt blidt Den Gajt mit jdilaftruntenen Qugen ftarr an
„Mein Mann ift frant！＂ächat gelly und juch ifyr ©dludzen zit unterbrïdent．＂IIm ©ottes rillen，tommen Sie mit mir ．．．ichnell，idjnell！

， ，hommen Sie \｛dnell！ $\mathfrak{H}$ if ber Stelle Somit．．．jonft．．．ess ift fürd）terlid）！

Die tobesbleidje，angitgequälte Relly jutat num athemlos uno ibre Thränent zurücorängeno bem Doltor baş plötlid）e Ertranten ibree Mannes und ifre eigene，unauspredflidf idrect liche Lage begreiflici）zut machen．Sie leidet uti＝ endlich－ber $\mathfrak{9}_{2} z_{z}$ aber fieft fie ftarr an，haud in feine §gänbe unt riilfit fid）nid）bon Der Stelle．
＂ņd）fomme morgen zu Jgnen，＂．．．bringt er endriab herbor
＂Itumöglidf）＂ruft Meffn boller $\mathfrak{A}$ ngit．＂Mein
 Sie müffen fofort mitfommen！＂
insd）Gin foeben erit nadd Sgaufe zuruifgefefit war brei Tage im Epionemiebezirt ．．．bin tobtmuibe und füble，baß id felbft idnoer trant bin．（5Ez ijt mix abjolut ummöglid）！．．．Bin felber infizitt－da fehen ©ie！＂
（Fr reight ifr ben Marimalthermometer Ђin．
，MPente Temperatur ift nake an bie 40 （srab
id lam jeßt leinenfall ausfabren ．． （Entiduldigen Sie mid ．．．iđ mut mid）wieder Ginlegent．＂（Ex fintt auf jein Pifien zuriut．
 berzmeiflutgego Gelfen Sie mix umt Gbttes willen！Nehmen Sie fitif zujammen utid fabren Sie mit mir ．．．Jd 3able，was Sie verlangen，Dottor！＂
，，Mein（5ott！Sie fehen Dod），סaß id）nid）fann！＂
Mellty foringt auf und idureitet it bödjter $\mathfrak{A}$ ufregutg im Bimmer umber．Sie twill bem $\mathfrak{H} \mathfrak{H}_{3}$ ertlären，tym begreifliç machen ．．．Mä̈ßte er mur，wie theuer ifr ber Gatte it，was es für eint Unglitaf twäre ．．．ex witroe gewid alle Er mitoung，feint eigene stantfeit bergeffen $\mathfrak{W}$ ber fie findet feine $\mathfrak{W o r t e}$ ．

„，lnmöglida！Er wobnt 25 GBerit weit bon Gier utto bie Beit orängt．21ud）find bie Breede nidut mefir im Stande，ben Weg zu madhent． $\mathfrak{B o n}$ unร aus bis hierber find bierzig Werf！ Rein，unntöglid）！lommen Sie Stepan £utitid； erbarmen Sie fich meiner！＂
，Sie wiffen nidjt，mase Sie bon mir berlangen！ （す）［iege felbit in Fieberbibe Mein תop gliitt！．．Begreifen Sie bemt bas nidt！§ెd fant nix）t！Berlaffen Sie mid！
＂Sie müffen mit mir lommen！Sie dürfen eş ntir nidt abidlagen！Das märe（Egviฐెmuş！Der $\mathfrak{A r z t}$ แut fid fïr feinen 刃äditen aufopfern und Sie．．． Sie meigern fida！Id werbe Sie bertlagen！
 fie unberantmortlich gandelt，aber um ibren


Das mabden aus oct frembe
Hermann Mœst
（München＊

Mann zu retten，ift fie zu allem fäbig．Was
 wort auf ihre Drohungen ergreift Der DoHtor ein ©hlas Waffer und trinlt cs gierig aus．

Wie eine Bettlerin beginnt mut Mefln ibn abermals anzuflegen，ite appelfirt an jein Mrit＝ leio．（Endlid）gibt Der Doltor nađ）．Er erbebt fid langiam，redt und freedt fidh umb fieft fich thad jeinem Fod unt．

 Sie，falrent wir！§d weroe Sie bezablen werbe Jhten ewig dantbar fein！＂

9（ber，weld）eine Sein！Samm hatte der 2 rezt ben Rod angezogen，da jant er mieber auf fein Bett zuriud．शelly mupte ihn aufridten und
 lvieder lange，bis er mit ifuer Soilfe 刃elz anto Ueberfduthe angezogen ظatte．S（j）ließlid）tonnte er oie Müze nid）t finben．（Endlid）（aßen Beibe im Wagen．Finiternī̄ berbüfle bie Erbe man fah bie Sand nidt bor ben 2tugen．Der Gsind bratite ignen eiakalt entgegen．Der wagen tomte auf ben unebenen，gefrorenen $\mathfrak{L a n b w e g e n t}$ nur Yangiant borwärt $\mathcal{P}$ Pmmen．Der §utid）er mupte öfters abjteigen，um ben 思eg zufinden． Rellt und der $2 x$ zt faben fatweigento $\mathrm{D} a$ ，fie fiithltent weder bie תälte，nodi die Stöge bes wagents．
＂So treibe bod bie Bjerbe an！Sdnell bor＝ märta！！＂ruit Rellt bem sutid）er zu．

Endlid，gegen fïnf Ulhr morgenş，Iommen die 34 Tobe abgehegten Sjerde ant den Sof．Dort ift der


Selly ift bakeim．
，Warten Cie cin wenig，Dottor，id）gebe borauล＂－fagt fie und［äß̆t Den Arzt im（bajt＝ zimmer auf＇s Supha nieberjitgen．＂Ermärmen Sie fich，idi）will nadjeben，was er madt．＂

Bon ibrem Mam zutüdfebreno，finbet fie Den Doltor aui bem Sopha liegent．Er lallt unberfïñolidje $\mathfrak{F o r t e}$ ．
„Bitte，fommen ©ic，Dottor ．．．Doltor！＂
$n \mathfrak{M a s}$ ？．．．Jragen Sie bie Miago
＂thm Gottes willen ．．．twas ift mit J̧nen？＂ mJit ber Sikung jagten fie ．．．刃心lafion meinte．．．Wer ift da？．．Was ift Yos？．．．＂

Mellu）ïtegt zu ihrem Schrecten，ba ber Dottor， ebenio wie ibr Mram，fiebert．

浆朗 foll fie nun thu？
$\ldots \mathrm{Blm}$ תreişarat！＂entjøied jie．
Die Fahrt gebt nutt wieder in bie finftere Macht finaus，abernale uiber bie gefrorene， Golprige $\mathcal{L}$ anditraje dem eisialten Sturmwint entgegen．Sie leibet an Seele und Reib und bie unbarmberzige $\mathfrak{N a t u r}$ hat mit igr weber Mitleid， noch gönnt jite ifr täuid）ende すflifionen．Rein，nein， taujenomal lieber ewig eine alte Jungier bleiben， als nod einmal eine joldee Radjt Durdjleben！．．．

Ein ander Bild．
Selly fieht mut auf bem grauen Sintergumbe， twie ibr Mann mit Gelojorgen kanupt．（Er joll für bie Schulben，bie auf ibrem ©ute Iaiten， Binjen bezahlen．Beide zermartern in fお）laflojen



Jegt fieht fie ibre Sinder．．．Sie ift int fteter $\mathfrak{y}$ Ingit bor Sdarlad．Dibhtherie und ant bent tobbringenden Stantheiten．Jedeginal，went

Fie fid bon ben תindern tremnen muß，fühit fie £utalet，jogar bor ben Sdulzeuguijien ängitigt fie fich）．Bei ber geringitent（ertaltung fürchtet fie，Daß̉ eine bon ibren תleinen iterben tinnte．

Quf bem grauen §intergrunde crblift fie mut den Tod．Sie ift barauf vorbereitet．©S ift ia begreiffich，baf bon den（ratten eintes zuerit fterben und bas Heberlebenbe die grauenbolle Brozedur ber Beerdigung des Saeimgegangenen Durdmadhen mub．Melly fieht int Geifte ifren Mant iterbert．Dies fürdterlidhe Ereigniß zieht mit allen qualbotien（Einzelbeiten an ibren P ngen boriiber．Den Sarg，Die bremenben Ferzen， Die（Seifllidfleit，jogar bas Rommen Des Sarg＝ madere－nidfts rito ibr erjpart．
 Sinn？＂fragt fie und blict verfäno niblos bem todten（5atten $\mathrm{in}^{\prime}$＇ 2 Untlitg．
 focheint igr nutn wie eine finnloje Stagifomöbie，twie


Blöblid）Gört fie cin（Seräuid）．（5E jit etwas auf ben Boben gefallen．Sie faridt zuammen， jpringt auf atmo öffuet Die Mtgent．Evin Spiegel liegt zit igren filigen，ber andere fefeft noch aut $f=$ recht bor igr．Sie blift kinein unt fiebt igr bleid）es，bermeinteฐె 2futliz．Der graut §inter＝ grund it berfatwonden．
${ }^{\text {BBas }}$ für ein gratenhajter $\mathfrak{T r a u m !}{ }^{\text {＂}}$ benft fie anto athmet tief ints erleidjtert auf．

Sie begibt fich zur æuthe．Das efrige Sinnen und Traditen nad bem erbjoften Ebegliid ift ibr gründlia bergangen．
（Dentid b．ほithetm §endel．）


Grobes inters und innernationales Faber
Iotreiben gegen die Jungfrau Germania


EMner, bee feinen (Guten raudt.
Julius Diez (München).

## Studienkopf <br> Von Ludwig Fulda

Was sitzt dort und gleisset von üppigem Cand, Mit perlenverzieretem Busen?
$\epsilon_{s}$ ist eine Dame von grossem Verstand, Gefeiert als Freundin der Musen.
Sie spricht uber das, und sie redet von dem, und lockige Jünglinge lauschen,
Jndessen nach wohlüberlegtem System
Die seid'nen Gewänder ihr rauschen.
Sie spricht yon dem pinselgewalligen Mann, Der gestern mit fröhlichem Muthe
Ein langes Menu, das sie selber ersann, Bei ihr zu verspeisen geruhte.
Sie spricht von dem Dichter, der beifallumtobt Des Felikons Gipfel erklommen,
Und zeigt ein Billetchen, worin er gelobt, Zum morgigen Frühstück zu kommen.
Sie redet sodann yon dem neuesten Stern, Den eben die Zeilungen buchen,
Und dass er geäussert zu mehreren नुerrn, Er werde sie nächstens besuchen.
So reiht sie und füget die glänzende Schnur; Es fehlt kein erlauchtester Name, Kein Perlchen, von dessen Zalent man erfuhr, Im Funkelgeschmeide der Dame.
Die Jünglinge schütteln das lockige দaupt Als höchster Bewunderung Zeichen;
Sie hätten es nimmer gedacht und geglaubt, Man könne so Grosses erreichen. Denn jeglicher Ђeros und jeder Gigant, Vor dem man in Ehrfurcht versteinert, $\mathrm{E}_{\mathrm{r}}$ zeigt sich in dieser geschmeidigen 万and Zum niedlichen Spielzeug verkleinert.
Die Jünglinge suchen in schlafloser Nacht Die Zaub'rin umsonst zu vergessen: Xch, hätten sie selber so weit es gebracht, Bei ihr sich unsterblich zu essen!
Sn wen die bedeutsame Ladung ergeht
Zu dieser geheiligten Stätte,
Der findet das amtliche Ruhmesdekret Gleich unter der weissen Serviette.

## Ueber die ärztlichen Zustände auf der Insel Humbugia <br> Fragment aus einer grősseren Reisebeschreibung Von Walter Wock.

Auf der im vorigen Kapitel beschriebenen Besteigung des höchsten Gipfels dieses merkwädigen Landes, des Berges „Gibtsnich" hatte ich mir eine Wunde am Ringfinger zu-
gezogen. Da der Finger immer mehr anschwoll, sah ich mich veranlasst, einen Arzt zu konsultiren. Dies gab mir Gelegenheit, auch in den Zustand der Heilkunde jenes seltsamen Landes, welches gewissermassen eine Verschmelzung höchster mitteleuropäischer Cultur mit feuerländischer Barbarei aufweist, ein wenig einzudringen.

Seit langer Zeit besteht in diesem fernen Lande ein Gesetz, welches die Aerzte unter die Gewerbetreibenden einreiht. Daher wird dort die Heilkunde nicht als Kunst, sondern als Geschäft betrieben, und da dies bei uns so ganz anders ist, war ich im höchsten Grade gespannt, einiges von diesen Gebräuchen kennen zu lernen. -

Schon die Inschrift auf dem Hause des Doktors war überraschend: „Magasin de chirurgie et d'epilepsie. English spoken. Man spricht deutsch."

In den Schaufenstern (denn was ich von weitem für den Laden eines Metzgers gehalten hatte, waren die Schaufenster des chirurgischen Magazins) hingen in reichlicher Auswahl amputirte Beine, Arme, Nasen und ahnliche Gegenstände. Jedes Stück trug einen Zettel mit dem Preise der Operation und dem Namen des Operirten.

Ein reizendes kleines Hühnerauge baumelte an einem blauen Bändchen von der Decke herunter und trug als Aufschrift: "Mademoiselle la princesse d'Himalaya!! - Prix de l'opération: 20 Pfg . - -

Der mitteleuropäische Culturmensch wird mir Dank wissen, wenn ich nicht näher auf die Details in diesen Schaufenstern eingehe, sondern in meiner Schilderung weiterfahre; als charakteristisch erwähne ich nur noch, dass die eingeborenen Insulaner und Insulanerinnen mit ebensogrosser Gleichgiltigkeit an diesen seltsamen Handelsartikeln vorbeigingen, wie an den übrigen Läden auch. Unter dem lange

wirkenden Einfluss jenes Gesetzes haben sie sich vollkommen daran gewöhnt, dass mit ihren Krankheiten Geschăfte gemacht werden. Merkwürdige Menschen, diese Insulaner! Ich trat also in das Innere des Magasin de chirurgie et d'epilepsie ein. Ein Ladentisch, mit allerlei Emblemen, Instrumenten und Papieren geschmückt, nahm die Mitte ein und dahinter stand ein weissbärtiger alter Herr in tadellosem schwarzem Gehrock. Er verneigte sich höflich und fragte: „Sie wünschen?"

Ich deutete mit schmerzerfallter Miene auf die Eiterbeule an meinem Finger.
„Schreiben Sie!" rief der ehrwürdige alte Herr einem hinter ihm sitzenden Schreiber zu : „Offerte cc. 2 gr. netto pus bonum et laudabile. Bezug ohne Verpackung direkt vom Produzenten." - „Es kostet mich selbst 30 Pfg.", meinte er sodann, zu mir gewendet; „allein Ihnen persönlich wärde ich 25 Pfg . berechnen. Sind Sie einverstanden ? " Ich bot nun 20 Pfg ., indem ich mich auf das Hühnerauge der princesse d'Himalaya bezog; nach langem Handeln einigten wir uns auf 21 Pfg. „Schreiben Sie," rief nun wieder der alte Herr, „cc. zwei Gramm pus bonum et laudabile à $10,5 \mathrm{Pfg}$., Summa 21. Pfg., zahlbar per Cassa oder in Raten. Haben Sie's? So, nun können wir's machen."

Ohne sich oder mir die Hände zu waschen, zog der ehrwürdige alte Herr eine rostige Lanzenspitze unter dem Ladentisch hervor und stach, ehe ich ihn daran hindern konnte, mit affenartiger Behendigkeit nach meiner Hand, traf aber zum Glück nur den kleinen Finger. Hierauf verneigte ich mich höflich, legte 21 Pfg . auf den Tisch und verliess das Lokal, ohne umzusehen. Draussen grüsste mich ein Herr, der die ganze Zeit durch die Schaufenster in den Laden gespäht hatte, sehr höflich und fragte, was ich für die Operation bezahlt hätte. Ich sagte: „21 Pfg. ${ }^{\text {" }}$ Darauf stellte er sich als Chirurg vor und sagte, dass er dieselbe Operation für nur 20 Pfg . machen würde. Ich dankte ihm bestens für diese Mittheilung und ging in mein Hotel, wo ich nun beide Finger selbst behandelte. Der Ringfinger heilte sehr bald, aber der kleine Finger, in den mich der alte Herr für 21 Pfg . gestochen hatte, heilte erst nach mehreren Monaten. -

Ich hatte mir schon nach diesem ersten Besuch bei einem eingeborenen Arzte die Ueberzeugung gebildet, dass die Ausübung der Heilkunde als Gewerbe zu allerlei Uebelständen führen müsse; indessen wollte ich doch noch einige weitere Erfahrungen sammeln, weil gerade in diesem Punkte die Gebräuche dieser Insulaner so sehr von den unsrigen abweichen. Von der Chirurgie glaubte ich mich aber fernhalten zu müssen; daher eignete ich mir Magenschmerzen an und suchte einen Arzt für innere Krankheiten auf, dessen Schaufenster mir in der Hauptstrasse schon aufgefallen war. Es enthielt einen mit Röntgenstrahlen durchleuchteten Hofopernsănger und eine Unzahl farbiger Gläschen.



Ein Bandwurm schlang sich in zierlichen Arabesken um das Ganze，mit anhăngendem Zettel：Monsieur le député Mayer．Prix fixe： 10 Pfg ．pro mètre．Deux mètres gratis．

Die innere Einrichtung des Ladens war ähnlich，wie bei dem Chirurgen．Ein jüngerer Herr in hellen karrirten Beinkleidern trat auf mich zu und machte eine elegante Verbeugung， wobei er eifrig die Handflächen an einander rieb．„Sie wünschen？＂

Ich deutete auf meinen Magen und sagte， dass es mir da weh thăte．Der Doktor be－ fühlte eine Zeit lang meine Westenknöple und rief dann seinem Schreiber zu：${ }^{\text {Conto }}$ No． 56. Wir importiren mit heutigem in Sie auf Ihre eigne Rechnung und Gefahr zwei Löffel brutto Ricinusol，a 10 Pfg ．Zahlbar per sofort praenumerando．Macht 20 Pfg．${ }^{\text {＊}}$ Ich legte also die Summe auf den Tisch und goss die Arznei in mein Taschentuch，während der Doktor die Quittung ausstellte．

Inzwischen hatte ein Geschaftsmann den Laden betreten，und offerirte dem Doktor Lanzenspitzen zum Verkauf；da sie derjenigen， womit mir der alte Herr meinen Finger heilen wollte，auf＇s Haar ahnlich sahen，so fragte ich neugierig，woher denn diese Spitzen eigentlich stammten．„Es sind aus Deutschland impor－ tirte alte Cavallerielanzen，＂erwiderte der Ge－ schäftsmann，und zog sich zurück，nachdem der Doktor ihm eine abgekauft hatte．－
„Wissen Sie，＂sagte der letztere dann zu mir，$n$ man kann nicht viel Geld in Instrumente stecken，wenn man nur einige Pfennige für die Consultation bekommt！Ja，wenn wir die Preise hătten，die Sie in Deutschland haben －－，namentlich die Honorare，welche bei thnen die Krankenkassen den Aerzten zahlen， －－ja dann！！＂Er schlug die Augen weh－ mutthig gen Himmel auf und sodann wieder seufzend zur Erde nieder．

Ich sagte ihm，um ihn einigermassen zu trösten，dass es in Deutschland Aerzte gäbe， welche mit den Honoraren der Krankenkassen noch nicht einmal zufrieden seien．
${ }_{n} \mathrm{O}$ die Verblendeten！＂rief der Doktor mit Emphase．„Was wissen Sie überhaupt vom Kassenwesen，in Europa！Dort gibt es doch wenigstens noch Leute，welche überhaupt nicht in Krankenkassen sind．Bei uns ist aber Jedermann in einer Krankenkasse！Mit den Arbeitern fing es an，dann kamen die Beamten， dann die Hausbesitzer，dann die Bankiers und gestern erst hat sich eine Krankenkasse der Millionäre gebildet，welche 10 Pfg ．für die ärzt－ liche Consultation bezahlt und äber welche die heutige Nummer der Börsenzeitung schreibt： Die Gründung dieser Kasse hilft einem längst gefühlten Uebelstand $a b$ und wird in den be－ theiligten Kreisen als eine grosse sociale Wohl－ that empfunden．＂

Ich musste zugeben，dass bei uns die Millionäre allerdings noch nicht in Kranken－ kassen seien．„Nun，da haben Sie＇s，＂ant－ wortete der Doktor．＂Ihre Aerzte wissen gar nicht，wie gut sie es haben，diese Undank－ baren！Vielleicht sind sie auch nicht zufrieden mit der freundlichen Fürsorge，womit bei Ihnen der Staat das Publikum und den ärztlichen Stand vor dem raubgierigen Gesindel der Kur－ pfuscher beschützt？？－Und dann ist bei Ihnen doch auch der gebildete Theil des Publi－ kums wenigstens frei von dem Köhlerglauben an die Heilkraft der unzähligen Pfuschermethoden． Ich sage Ihnen，bei uns ist das Alles ganz anders．Bei uns kann der erste beste Viehtreiber， der vielleicht wegen Idiotie militärfrei geworden ist，einen beliebigen Schmutz mit Brunnen－ wasser vermischt als Heilmittel annonciren， －nach kurzer Zeit rasseln Karossen mit Livreen vor seiner Hütte vor，Cylinder drängen

sich um den gottbegnadeten Heilkünstler und Hunderte erlangen für schweres Geld ihre Gesundheit wieder，ohne ihre Dummheit 24 verlieren．So gibt es zum Beispiel an der Nordspitze unserer Insel einen Kurpfuscher， welcher seine Diagnosen nach dem Aussehen von Haaren stellt，welche die Patienten einem Schafe zwischen 12 und 1 Uhr Mittags aus－ reissen müssen．Wenn die Patienten kein Schaf haben，so müssen sie demjenigen des năchsten Nachbars ein Haar ausreissen，oder auch sich selbst，was dann ebenso gut ist． Ich sage Ihnen，der Mann hat mehr Zulauf als der berühmteste Professor！So etwas wäre doch bei Ihnen，in Ihrem hochkultivirten Lande， gänzlich unmöglich．＂
＂Das versteht sich，＂erwiderte ich und ent－ fernte mich höflich grüssend．
－Noch stellte ich allerlei Betracht－ ungen an über den sogenannten Fortschritt der Cultur，welcher bekanntlich ein schrauben－ förmiger sein soll，als eine Inschrift an einem düsteren Gebảude meine Aufmerksamkeit fes－ selte．„Staatliches Asyl für obdachlose Aerzte ${ }^{\text {© }}$ hiess es über dem Eingang．－－

Leider reichte die Zeit bis zum Abgang meines Dampfers nicht mehr zur Besichtigung dieser merkwürdigen Anstalt；indessen be－ wunderte ich auch hier wieder die ausgleichende Gerechtigkeit jenes Inselstaates，welcher die Wunden，die er selbst geschlagen，hinwiederum mit linderndem Balsam zu bedecken versteht．


## $\mathfrak{M}$（it סem \＆iclstimbad <br> II．Sernaifothe $\mathfrak{p}$ feile Utopiftert





zappelt

## Elycoretiter

Wata fajuld fei an ies＊inues ©oor， 2）rob ftritter oie（Eltern fid）brive； nody，wäbrent fe zankter won Eifer rotly，

＂エag bex freibeit ${ }^{"}$
Fit jentent eng，for bär＇idj fideten， （bebt adyt ant jenent groken Cay！
－Jum ©eufel auct！for wixt es uie gedeiben；
 zut befveien！
升eut ift iner ©ag！

## Zegrünbete frage

，©fit Fpplats，－fotjiex wäten die fenflex geplabt！
－ 50, fo，．．mass bat ex tenn Dimmes
getchmaņt？

## Demagogenmantic

Wie kani man，beil＇ges $k l_{01 k}$ ，四idy anzutaften wagen！
 beint 堆dagen．

## Sutcaufratic


Marnm tilgen nidht fidy beitue？ －Meil in antlidfen flapiexen atody die Ropten differiren！

den Kopf herunter．Dann［äह̂t er fie in ihrem Blute liegen und febrt geradewegs zum lieben ©ott juriid． ＂Sie find getrennt？＂
＂Wie es fith gejiemt，Eerrl＂
＂Du haft fie verföbut？＂
${ }^{2}$ Wenigfterts juirnent fie niḍt mehrl＂$^{\prime 2}$
„Eaben fie Dir etwas ju Leide getban？was haft Du an der Eand？＂
，Ein bisden Blut！＂
＂Die Sade war alfo fकwierig？＂
＂Köre mid ant，Eerr！Die Sache war fo fomwierig， der grok̂e đenfel war fo unverfdämt，und das Weib reizte mid fo febrr，fie fdimpfter fo laut，סa巨́ id furdqt befam，unt ．．．betioen den Kopf abgeḩanen babe！＂
＂Du haft ithen dent Kopf abgehauen？Das ift ja entfetflid！$D_{u}$ follteft fite $3^{\text {ur }}$ Dernunft bringen und haft Did felbft hinreigen laffer ．．．Geh，Iauf， $\mathfrak{l n}$ glifedlider，mad＇alles wieder gutl Jdh glanbe，Du bift toll geworben？＂
＂Was foll id gut maden？区s ift nid！ts 34 madent

5er liebe ©ott ging eines $\mathbb{C}$ ages mit dem heifigen petrus fagieren und fprad unterwegs mit feinem goldenen Munde vor Eva， unjerer MTutter und dem Dater 2 2 dam．
$D_{a}$ fiehe，niфt weit von dem（Drte，wo fie wandelten，folugen fiid 3 wei Perfonen；ad！wie fdallten bie Sdläge！Man mugte fehen， wie fie fide gegenfeitig fdittelten！Da pprad ber liebe ©ott von Mritleio erfïlit fiir die beiden，die fid 330 öes jufiigtent $^{2}$ alfo：
＂Der eine if nidpt farf genug，ber andere with ihn tödten！\｛auf


Der brave St．Petrus erreidte fie mit einem Saty ．．．Befturzt fieht er eint fthöntes Weib und Satanas，wie fie fith heftig gegens feitig ins Befitht folagen．
${ }^{n}$ Was foll das heifen？Wie fommt es，סaf Zhyr uneinig feib und＂End fo heftig priigelt，ba Jhr bod forft fo groge frenute？＂
${ }^{\prime 2}$ Was will demt der 2 Ifte？In was fteift er feine 27afe？Was gebt＇s Did an，wernt es uns fo gefallt？＂erwiberte Satan．＂Geh＇ Deines Weges oder id bearbeite Did mit meinen $\mathfrak{G}$ örnern ！．．Seht＇s

unt was fagte die fran？27un，die pract fid äbutioh ans！
petrus，in dem der るorn anffieg，hielt fíd nidet länger，und 30 g feinen groछ́en Degen aus der Sdeeibe，der in der Somne funfelte．Und um der Sade ein Ende zu madifn，pref̆t er die 马ähne зufammen，fo
 alles，was mant aud verfuchert wollte，hätte wentg Jwed uno darum habe id fie fart und fteif auf die Erde geworfert．＂
＂Dn willit alfo immer fo unfolgfam bleiben？Wer befieglt bier， $D_{1}$ oder ich？$D_{n}$ mugt das thun，was Gott befieblt．Riddt fo viel Griunde，Petrus；Gehoriam verlange id und weiter nidts！＂
petrus gehordte alfo；er heifte das Mebel fo gut er fonnte；dod er beging folgenden Jrthum；er irrte fidh－es ift unvergeiblid！ －in den Köpfen und fette der frau den 『enfelsfopf und dem 『eufel den franenfopf auf．
$\mathfrak{U n d}$ darum haben die frauen feitocm cinen fo böfen Kopf．
2fad bem provençalificen des J．2roumantille von w．©h．


# Seiden－Damaste 

Mk． 1.35


fowic schwarze，weisse ut．farbige Henneberg－Seide v． 25 Pfg ．biş 27E．18．65p．Met．－ in ben mobernften Geveben，尹̛arben unb Defing．2tu private porto．und ftenerfrei in＇s To वu9！

Seiden－Damaste b．Mk．1．35－18．65 ${ }^{\text {Ball－Seide }}$
 Seiden－Foulards betruttio． 95 Pfge．$-5.85 \mid$ Seiden－Bengalines＂＂ $1.95-9.80$ per Meter．Seiben－Arm0res，Monopols，Cristalliques，Moire antique，Duchesse， Princesse，Moscovite，Marcellines，geftreifte unb tarrierte Seibe，feibene Stepp－ Decten－uno fahnenftoffe ctc．etc．－Pufter uno Ratalog umgebeno．－Doppette： Briefporto nadf ber ©dweiz．


# （5edäd？tnifo． 

Poehlmann＇s Gedächtnisslehre heilt Zerstreutheit，schärft die Beachtungs und auffassungsgabe und stärkt das natürliche Gedächtniss．
＂Die Kölnische Volkszeitung＂t schreibt in einem anderthalb Spalten langen Ar－ tikel in Nr． 862 vom 28．November 1897 unter anderm：${ }^{n}$ Das neue System der Gedächtnislehre von Poehlmann ist eigentlich nichts anderes als eine Art Leitfaden der Logik，aber gerade dies ist ein Vorzug gegenüber manchem anderen rein me－ chanischem System．Es lehrt nicht nur behalten，sondern auch selbständig denken ．．． Ueber den Massenkurs in Stuttgart，schreibt der，Schwäbische Merkur ${ }^{66}$ vom 27．No－ vember 1897：＂Der weisse Saal vermochte gestern kaum alle Besucher zu fassen， welche den Vortrag Pochlmann uber Gedächtnisslehre anhören wollten．．．．．Seine Methode ist vollstandig neu，er hat seine Theorie in ein wissenschaftliches System gebracht．．．${ }^{-}$－Der gleiehe Erfolg kann durch brieflichen Unterricht erzielt werden． Prospekt mit zahlreichen Zeugnissen und Zeitungsrecensionen gratis und franko durch

L．Poehlmann，Finkenstrasse 2．München A $\mathbf{6}$ ．

Walid inimirchen．
Reich illustriert von A．Weczerzick，mit
Goldschnitt Mk．1．50．Berlin W．57，Kirch－ bachstr．3．R．Eckstein Nachf．

## Einbanddecken

## Sammelmappen

zur ，，JUGEND＂
à Semester Mk． 1.50 sind durch alle Buch－und Kunst－ handlungen zu beziehen．

G．HIRTH＇s Verlag in
München \＆Leipzig．

## Humor des Auslandes

Ein Vater befindet sich mit seiner Tochter im Café. Es ist Abend Vor den grossen Spiegelscheiben geht draussen eine fein gekleidete Dame auf und $a b$.

Tochter: Papa, auf wen wartet denn die Dame da draussen?

Vater (verlegen): Die?.. hm, mein Kind, die wartet auf einen Herrn, sie weiss bloss noch nicht aup welchen.

Scene: ©roker §ausbafl.
Mr. Duquet: ©niödige ærau, id) mis mid) von §onen berabidiesen: id) babe joeben oie traurige $\Re$ acduridit
 Midje beide Beme bon einem Dmnibuる ïberfagren wirden.

Fraut bes Sautes: $\bigcirc 6$, wie jdredlid. - er war ein jo guter かalzertänzer!
-
Ein gewissenhafter Zeuge Gerichts präsident (zueinem alten Hausirer) : Sind Sie mit dem Angeklagten verschwägert oder verwandt, Zeuge?

Hausierer (ängstlich): Ich weiss nicht . . . es kann schon sein.. ich . . . ich bin nämlich ein Findelkind.
(Tribuna)

Fehr'sche Kunst-Akademie BERLIN W.,
Getrennte Kurse fur Damen u. Herren. Lehrer: FurPortrat und Figurliches Conrad Fehr, fü Landschaft Willy Hamacher, fur Blumen P. Barthel, fur Illustrieren H. Hausmann. - Vorbereitungsklassen. - Aufnahme jederzeit. - Prospekte gratis.


## Statt Eisen

 Statt Leberthranvon Kindern und Erwachsenen bei allgemeinen Schwächezuständen, Bleichsucht, Herzschwäche, Nervenschwäche (Neurasthenie), Lungenleiden, geistiger u. körperl. Erschöpfung, Appetitlosigkeit, Magen- u. Darmkrankheiten, In-fluenza-Erkrankungen, bei welchen der Eisen-Mangangehalt des Blutes stets vermindert ist - ferner bei Rhachitis (sog. engl. Krankheit, Knochen-Erweichung), Scrophulose (sog. unrein. Blut, Drusen-Anschwellungen u. Entzundungen - Leiden, bei denen ausserdem noch die Blutsalze sta

Dr. Hommel's Haematogen ist $\mathbf{7 0 , 0}$ konzentrirtes, gereinigtes Haemoglobin (D. R. Pa verdaulichsten flüssigen Form. Geschmackszusatze: Glyc. puriss, 20,0. Vin.malac. 10,0. Haemoglobin ist die natürIche organische Eisen-Mangan-Salzverbindung der Nahrungsmittel, also keinspezialmittel gegen irgend eino bestimmte Df. med. Hommel's Nagmgfomen Krankheit, sondern ein aus Nahrungsmitteln gewonnenes Produkt, welches ais Kraftigungsmittel fur kränkliche und schwächliche Kinder, sowie Erwachsene, rein oder als Zusatz zu Getränken ständig genommen werden kann. Die ausserordentlichen Resultate, welche mit Dr. Hommel's Haematogen erzielt worden sind, beruhen auf seiner Eigenschaft, den Gehalt des Organismus an Bisen-Mangan, sowie an Blutsalzen automatisch zu reguliren resp, zur Norm zu ergänzen.
 Blutzusammensetzung in der Entwickelungsperiode von entscheidendem Einfluss fur das ganzeLeben ist, in letzteren, weil im Alter die blutbildenden Organe erschlafien und einer Anregung bedürfen, welche das Leben im wahren Sinne des Wortes zu verlängern im Stande ist. Preis per Flasche (250 gr) Mk. $3 .-$ In Oesterreich-Ungarn Fl. 2.- $\boldsymbol{0}$. W. Depots in den Apotheken.
Litteratur mit hunderten von äztlichen Gutachten gratis und franco.
Nicolay \& Co., $\begin{gathered}\text { chemisch-pharmaceut. } \\ \text { Laboratorium }\end{gathered}$ Hanau a/M.

## Weibliche und minnliche

 Aktstudiennach dem Leben Landschaftestudion, Tieratudien $2 c$ Grosate Koll. der Welt. Brillante Probecollection 100Mignons und 3 Cabinets Mk.5.- Katalog gegen 10 Pf. Marice.
Kunstverlag, Monachia"
München II (Postfach).


## Jnt. Patent- und Jechn. Bureau

 Franz BartelsBerlin S. W. 47, Yorkstrasse 19 I Besorgung und Verwerthung von Patenten in allen Ländern. Das mir zur Verwerthung der pat. Erfindungen gezahlte Vertreter-Honorar gebe zurŭck, wenn ich die pat. Erfindung nicht

## Beachtenswerth!

Einen neuen, sehr praktischen u. vielbegehrten Artikel bringt die Firma Jul. Schrader in Feuerbach-Stuttgart in den Handel, nämlich sog. Liqueurpatromen. Aus diesen Patronen lassen sich an der Hand der beigegebenen $A n$ weisung von Jedermann rasch und erstaunHoh oinfach die besten Sorten Tarelliqueure, wie Chartreuse, Benédietine, Curaçao, Cognacetc. (ca. 30erlei Sorten) selbst bereiten. Die fertig. Liqueure sind so vorzügl., dass solche den besten Marken entsprechen $u$. kommen zudem enorm billig, denn eine Patrone, die $21 / 2$ Liter des betreffenden Liqueurs gibt, kostet ie nach Sorte nur 60-90 Pfg. Man lasse sich von genannter Firma gratis u. franco Prospekte u. Anweisung kommen.

Antiquitäten $\begin{aligned} & \text { aller } \Delta \text { Art, franz. } \text { eng. } \\ & \text { eng. } \\ & \text { Farbstiohe, }\end{aligned}$ kauft stets zu angemess. Preisen u. erb. Offerte Siegfried Lämmle,

Antiquitaten- u. Kunsthandlung München, Karlstrasse 8.



## frit Boritells Sejegirfel

\&itcolatifhen Buchhandlutg in Berlin st.w. $\boldsymbol{z}$.

 (2) Sager ü6er 500000 Sände. Ber

 Bietteljătตร = \{bpmement
$10 \mathrm{k} \quad 13 \mathrm{k} \quad 15 \mathrm{~K} \quad 30 \mathrm{~K} \quad 50 \mathrm{k} \quad 90 \mathrm{~K}$
Wediefgeit befiefig. - Emballage frei. - 3roppecte gratis.

## DOPPEL-FERNROHRE

mit erhöhter Plastik D.R.-P. 26235 u. 22086.
11 I FELDSTECHER von comenendiser Form, , Fosesem


FELDSTECHER vor besonderg groser Lichtstatike, ater auch evvas Vecrubserewermentem Gewisht:
Vergrösserungen: $\quad 5$ fach $\quad 71 / 2$ fach 10 fach 12 fach
RELIFF.FFRNROHRE berechnet fü besondersstarkenstereo ELIEF=FERMROHRE; skopischen Effekt (Plastik) und Möglichkeit des Beobachtens aus gedeckter Stellung (binter Mauern,

 Erdwällen, Bäumen u. dergl.) | Vergrosserungen: |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 8 fach | 10 fach |  |
| M. 180.- | M. 210.- |  | Obige Preise verstehen sich per $B$ Stück netto, gegen Baar, inel. Stuck netto, gegen Baar, inel.

Winke zur Auswahl enthält unser
ausführliches Preisverzeichniss über welches gratis und franco abgegeben wird. - Lieferung durch jede gute in optisehen Artikeln oder direkt durch
CARL ZEISS, Optische Werkstaette, JENA. Berlin, Dorotheenstr. 29, II. Hondox, 29 Margaret-Street, Regent-Street W.


## Neue Gasbeleuchtung

ohne Gasanstalt! ohne Röhrenleitung! Huff's Gas selbst erzengende Lampen liefern ausser ordentlich helleuchtende Gasflammen!

Kein Cylinder! Kein Docht:
Torzügliche Beleuchtung fü das Haus, Fabriken, Huttenwerke, Brauereien, alle Gewerbe, Geschäftslokale u. s. w. Transportables Gasgliulicht!
= Beste Strassenbeleuchtung! = Sturmbrenner für Bauten and Arbeiten im Freion. Schnellkocher. - Löthlampen. - Bronc. Probelampe und Zubehör $6 \mathrm{Mk}, 50$ Pfg, gegen Nachnshme oder Vorausbezahlung. - Illustr. Preislisten gratis und frei.
Gebl. A. di O. Hilf, Berlin SW., Hoflieferanten Sr. Majestat des Kaisers und Konigs.

Humor des Auslandes
©harleg: Die bieten Beitungsartitel über bie Mnitectunges efatyr beim תitifien geben bodi reft子u Denten-meinen Sie nid) autd?
Dora: Saun ja, aber wir శrauth behumbern nidto jo fegrwie Eourage beim Marm. (Tit-Bits.)

Sie: Ich hőre, Miss Springuss hat in eine der altesten Familien des Landes geheirathe. Ist es so?
Er: Ja; ihrSchwiegervater ist 92 und dessen Frau 90 Jahre alt.
(Detroit Free Press.)

Rleine: . . . Mber eir refdt zäjeg ©tiictu, bitte?
 Galb baş?
RLeinte: Sisent Gie mir ein gutes, zarteß Fllifi() geben, ib̄t \$apa alleş allein. (Le Rire.)

(Cecdes a. Co.)
Aus „The Evergreen"


Dargeftelt von ben לödfter farbwerten in לödita a. tif. Das


## Künstlerpinsel, ,Zierlein ${ }^{65}$.

## ZIERLEIN ${ }^{3}$

Elastiseh wie Borstpinsel, Feinster JifilStlef Vorzaigl. u. ehrenvollste BeWallt nie varpinsel. Stiele gutachtungen seitens einer Fallt nievom Stiele yinsel amb Markte grossen Anzahl der heryorIn ges. gesch. Verparkug D R. G. M. No. 68844 . fessoren und Kunstmaler Garantie für jeden Pinsel. fut Jillstmaler. Prospecte gratis. $\rightarrow$ Zu habon in allon Mal-Utenallien-Handlungen. $3-$ Gebr. Zierlein, Pinselfabrik, Nürnberg.
Specialität: Haar- und Borstpinasi für alle Künstierzwecke.

Inseraten－Annahme durch alle Annoncen－Expeditionen sowie durch
G．Hirth＇s Verlag in München und Leipzig． entgegengenommen．Preis des Quartals（13 Nummern）Mk．3．－（bei direkter Zusendung unter Kreużband Mk，4．50），der einzelnen Nummer 30 Pfg． Preis der Liebhaber－Ausgabe pro Quartal Mk． 7.50 （direkt unter Kreuzband incl．Verpackung Mk．11．－），einzelne Nr． 75 Pfg．Der Bezug der Liebhaber－Ausgabe erfolgt der besonderen Verpackung wegen nur durch die Buchhandlungen oder direkt durch den Verlag．Postanstalten nehmen auf diese Ausgabe keine Bestellung an，

Humor des Auslandes
A：Eicly biefe Manuitripte Gier， Sie matt mit zuriitefgeidfidt bat！Der geeatteur ídeint nidet gu wifien，was $^{2}$ gut ift．
B：2feer er weís wabriducinlid）， was idfledt it！！ $\qquad$
Flitterwochen
Sie：Geliebter
Er：Geliebte．
Sie：Du denkst doch an das， was ich Dir in Betreff Deines Testa－ mentes gesagt habe？
（Le Rire．）
Qebrer：Samit Dut mix fagen， Tinuml，wer Mojes it？

Ti m mu：Das ift Der Mann，Der iest meines Batera uhr hat．
＿（Educational News．）
Betrunkener（an einen La－ ternenpfahl stossend）：Wollen Sie sich nicht ein wenig bücken，mein Herr，und mir etwas Feuer geben？ （Le Rire．）
Sie：Rergmen Sie fiof）in Matt Tism Eie nidd tuifien，idfreie id ！！

Ex：©s ift ia auber uns fein Menjici 34 gaus．
Sie：Das madt niidits，idy thu＇

（Modern Society．）


R．WOLF
Magdeburg－Buckau． $工$ Bedeutendste $=$ Locomobil－Fabrik Deutschlands．
 Locomobilen
von 4 bis 200 Pferdekraft， sparsamste Betriebsmaschinen für Industrie u．Landwirthschaft．

Die ersten Lieferungen der kürzlich angekündigten Publikation： DER STIL in den bildenden Künsten u．Gewerben aller Zeiten

Herausgegeben von GEORG HIRTH，
I．Serie：，＂Der schöne Mensch＂in der Kunst aller Zeiten， befinden sich im Druck und gelangen im Monat Januar 1898 zur Ausgabe．Preis der Lieferung von 12 Blatt $4^{\circ}$ Mark I．－． Bestellungen nehmen alle Buch－und Kunsthandlungen entgegen． G．HIRTH＇S Kunstverlag in München und Leipzig．

Für Kunstfreunde．
Unser neuer，vollständiger，reich illustrirter Katalog für 1898 über Tausende von Photo－
gravuren und Photographien nach hervor－ gravuren und Photographien nach hervor－
ragenden Werken classischer und moderner Kunst wird gegen 50 Pfennig in Postmarken Kunst wird gegen 50 Pfennig in
franco zugesandt

Photographische Gesellschaft， Kunstverlag，Berlin Stechbahn Nr． 1 （am Kaiser Wilhelm－Denkmal）．

Ein paar Eistbären Ein Panzerschiff
weiter nichts als vortrefliche Qualitäten erhalten die Käufer $=$ Cigarretten V．Dimitri $=$ Gencraldepôt Hamburg，Reichenhof Z． 11.置
年

Charakterurtheil etc．etc．
aus der Handschrift．Brochüre 40 Pfg ．


## Gebr．Senf， Leipzig． <br> Cassa voraus，Porto extra． Spottbillige Sătze ；alle ver． Spottbillige siatze ；

 Pf．
70 Franzdaisch

Kolonien nur | 6 | Costa R |
| :--- | :--- |
| 25 | Italica | 25 Italiea

7 Baden $\begin{array}{ll}\text { den } & 1851 / 7 \\ 1862 / 8\end{array}$
 20 Argenumien
12
X

Brpten 3）Brasilien | 1850 ab $\quad 150$ |
| :--- | $100_{\text {Kelon．}}^{\text {Versch．englische }}$


 Zu $L$ shenken empfehlen ferner
Senfs SenfsNpexialBriefm．－Pakefe
（kein Sckund，$\quad$ kk，Neine Neudr，ete．）

$$
\begin{aligned}
& \text { A 100verac } \\
& \text { B } 150 \text { n }
\end{aligned}
$$

$\qquad$ ${ }^{\mathrm{E}} \mathrm{m}$

Jedem Sammler empfehlen：
Gr．111．Postwertz．
Katalog，${ }^{3100 \text { Abb．}}$
mit $\frac{\text { III．Briefm．－Journal }}{\text { monatl．} 2 \text { Nrn．，jede }}$
$\frac{\text { Ill．Briefm．－Journal }}{\begin{array}{l}\text { monetl．} 2 \text { Nrn．，jede } \\ \text { mit wertv．Gratism．}\end{array}}$
42,800 Preisen，geb．monati． 2 Nri．，jede
42，800 Preisen，geb．
nur
Mk． 2.50 und
M． 1,50 p．Halbjahr．
Probe－Nr， 15 Pr


## LUNGENKRANKHEITEN

（chronische Katarrhe und Lungenschwindsucht）

## heilbar dureb <br> ，Glandulēn＂。＊

Das beste Mittel ist dasjenige，durch welches von der Natur im Körper selbst die Vernichtung der Schwindsucht erregenden Bacillen bewirkt wird． Dieser Stoff findet sich in den Lungen－（Bronchial－）Drüsen und aus diesen wird das neuentdeckte „Glandulen＂gewonnen，dessen hervorragende
wirksamkeit zur Ausheilung von Lungenkrankheiten viele Aerzte und Wirksamkeit zur Ausheilung von Lungenkrankheiten viele Aerzte und eine grosse Zahl von Kranken bestätigen． Apotheken erbältlich，auch direkt von dem allcinigen Fabrikanten Apotheken erbalttich，auch direkt von dem alleinigen Fabrikanten
Dr．Hofmann Nachf．Chem．Fabrik，Meerane in Sachsen． Ausführliche Broschüre und Krankenberichte gratis und franco．Vor minder－ wertigen Nachahmungen unter ähnlichen und anderen Namen wird gewarnt．
＝Man fordere ausdrücklich：，，Glandulēn Dr．Hofmann＂．＝

## Zur gefl．Beachtung！

Das Titelblatt dieser Nummer ist von Artur Halmi（Münehen）gezeichnet． Die Einsendungen unverlangter und vielfach rein dilettantischer Zeichnungen und Manuscripte häufen sich in letzter Zeit derart，dass wir alle die geehrten Einsender， die nicht schon Mitarbeiter der ${ }^{\text {，Jugend }}$ sind，bitten müssen，ihre Erstlinge mi genügendem Porto für eventuelle Rück sendung zu versehen．

Obwoh1 wir im Allgemeinen jeden nicht verwendbaren Beitrag an die ange－ gebene Adresse zurückgelangen lassen können wir doch irgend eine Garantie nicht übernchmen．
Zur Vermeidung von Unannehmlich keiten，die－ohne unsere Schuld－ent stehen können，rathen wir den verehr lichen Einsendern von Manuskripten，Ab－ schriften zurückzubehalten．

Da der tägliche Einlauf ein sehr grosser ist，nimmt die Erledigung immer längere Zeit in Anspruch，was wir gütigst $2 u$ be rücksichtigen bitten．

Redaktion der，，Jugend ${ }^{66}$ ．
Die in Nummer 42 auf Seite 714 abgebildete

## Becklin－Medaille

wurde im Auftrage des Herausgebers der „Jugend＂geprägt und zwar nach dem Modelle，welches der Münchner Bildhauer Hugo Kaufmann，in eigens von Boecklin gewährten Sitzungen， diesen Sommer in Florenz geschaffen hat．－Die Medaille kostet in Bronze Mk．20．－，in Silber Mk．40．－，und ist sowohl direkt vom Verlag der „Jugend＂wie durch alle Buch－und Kunsthandlungen des In－und Aus－ landes zu beziehen．

## Mïnchen

G．हुirth＇s Junstverlag．

|  |  |
| :---: | :---: |

## Vielseitigen Wünschen und Anregungen Folge leistend，haben wir uns entschlossen，vom 1．Januar 1898 ab eine

## LIEBHABER－AUSGABE DER „JUGEND＂

zu veranstalten．Diese Ausgabe wird nur nach Massgabe der einlaufenden Bestellungen in einer bestimmten Auflage， mit ganz besonderer Sorgfalt auf feinstes Kunstdruck－Papier gedruckt，und im Abonnement vierteljährig zum Preise von Mk． 7.50 abgegeben，Porto und Verpackung bei direkter Zusendung Mk． 3.50 pro Vierteljahr．Einzelne Nummern 75 Pf．－Bestellungen werden von allen Buch－u．Kunsthandlungen entgegen genommen，sowie bei

> München G. HIRTH's Kunstverlag.


Tischkarten-Zeichnung E. Ewerbeck (München).

## Eire freundin

fräulein EIIa: „Der $\mathfrak{Z}$ ryt bat mir gefagt, daf̂ id eint hohes 2 Iter erreitịn fönue."
fräulein minna: „zan ${ }^{3}$ weifeln Sie etroa nod ${ }^{\text {a }}$

## Q

## 2Tener Terminus

- "Der Dr. Sederle ift bod fo redft eine Säule unferes Gemeint wefens!"
- „2Ta ja - fagen wir: eitr Strebe. pfeifer."
$\infty$


## Jimmer ©hirurg

1. Ar $_{3}$ t: Den Sdụlye fiebt man ja jeft immer allein fpajieren. 200 hat er benn feine fran?
2. $\mathfrak{Z r}_{3} t$ : Gat er fid amputiren Iafier.
av

## Sein Standpunft

Parteifübrer (3u eimem „wil ben"): Sie ftehen mit $\mathfrak{J h r e r} \mathcal{Z} \mathbf{n}$. f(danung gänjlid alfein. 20arnm gehen Sie nidyt mit unfrer partei?
Wilder: Weil id eben anf einem anderen StanopunPt ftehe.
parteiführer: Standpunft Stanbpunft! Was nuitht mir der Stanbpunft, wemn er nidjt getbecilt wird!

## Humor des Auslandes

A.: Wie, Doktor, Sie schreiben Verse? Sie sind also Dichter?

Arzt: Ich mache Verse, um die Zeit zu tödten.

B: Genügen Ihnen Ihre Patienten nicht?
(Cri-Kri.)

- Wapa, was ijt ein beborzugter BHäubiger?
- Giner, Der ruthig loartet, bies er fein Gelo befonmt.
(Modern Society.
- Und vergessen Sie ja meinen Aultrag nicht!
- Seien Sie unbesorgt, Fräulein; ich habe mir zwei Knoten in das Taschentuch gemacht.
- Warum denn zwei?
- Den zweiten für den Fall, dass ich vergessen sollte, was der erste bedeutet.
- (La Tribuna)
 einen jonberbaren Winter wix bod) beter babet.

Serr: Sa, aber wemt Sie fich befintent, Der winter int Jabre 50 war nod biel fonderbarer! -

Æräulcin: Meitt £err!! (Judy.)

Ein unglücklicher Mensch
A. (zu seinem Freunde B.): Ja, mein Lieber, ich habe in der Liebe immer Pech gehabt. Meine erste Verlobte starb, die zweite verliess mich, und die dritte . . . wurde meine Frau.
(La Farfalla Toscana.)

## 

In G. Hirth's Kunstverlag in München erschent und ist durch alle Buchhandlungen $2 u$ beziehen:

## finfgaben Der Kunstphysiologie

von Georg ந̄irth.

## Zweite Auflage in 10 Lieferungen à 60 Pf .

40 Bogen $8^{\circ}$ mit 17 Illustrationen

Um auch den Minderbemittelten, Kunsteleven, Studirenden, Kunstfreunden etc. die Erwerbung und Lektüre dieses Buches zu erleichtern, wird diese Ausgabe zunảchst in 10 vierzehntiagigen Lieferungen (a $6_{4}$ Seiten $8^{\circ}$ ) erscheinen.

[^1]Westormaun's Ill. D. Monatshefle. 7892 : ,Das ist ein Buch, an dem man seine Freude hat 1 Wie treflich hat es der von fasser verstanden, sich in den physiologischen Theil seiner Aufgabe hineinzuleben! Alles ruht bei Hirth auf eigenen Untersuchungen und genauer Kenntniss. Ein grosser Vorzag des Werkes besteht endlich in sciner Leichtlesbarkeit, obwohl nicht verschwiegen werden darf, dass der Ausdruck manchmal gesucht ist, - vor allem darin, dass eine volle, krăftige Individualitat aus jeder Zeile hervorleuchtet. Aus dem reichen lnhait, der für Philosophen wie Naturforscher, für Künstler wie Gelchrte gleichermassen belehrend ist, kann hier nur weniges hervorgehoben werden. Der Verfasser vertritt die Anschauung: es solle das Zeichnen nach der Natur vom ersten Beginne des Unterrichtes an herrschen und das übliche Zeichnen nach Vorlagen ver drängen.
$=$ Zweite Auflage. $=$

## KULTURGESCHICHTLICHES

 BILDERBUCH
## aus drei $\exists a h r h u n d e r t e n$ von Georg Hirth

Französische Ausgabe:

## „Les grands Illustrateurs

du 16, 17 et I8 siècle."
Folio. Preis à Lieferung Mk. 2.40, à Band compl. brosch. Mk. 30.-, geb. Mk. 35.-. (Liebhaber-Ausgabe [einseitig bedruckt, in losen Blättern] à Lieferung Mk. 5.-.)

Monatlich erscheint eine Lieferung.

Hirth's Kulturgeschichtliches Bilderbuch umfasst im Ganzen sechs Bände ( 72 Lieferungen), es sind darin gegen 360 darstellende Kiinstler vertreten und haben iiber 3500 interessante Blätter eine technisch vollendete Wiedergabe gefunden, die Publikation bildet eine in ihrer Art einzige Kunstsammlung - ein Kupferstichkabinet fïr den Hausgebrauch.

0 Um den Besitzern der ersteren Bände der früheren Auflage dieses Werkes das Abonnement auf die Fortsetzung zu ermöglichen, wird die Drucklegung der zweitent Auflage in derselben Weise und Ausstattung erfolgen, wie bei der ersten Auflage.
G. Hirth's Verlag in Mïnchen und Leipsig.


## 

IHoef bei flarem Sterngefunfel Des Iabres legte Stunbe folug， Durcbbrauf bes Guibens wogenountel Der Seutif）Zagonautenzug． Ђellfilbern blinft im Vionbenglafte Die furche，Sie Ser Gdbwarm fict pfligt－ Uno feves Sabif，wom Kiel 3um Miatte， It gut aus beutidem Gtabl gefugt．
位int Seutitbes $\mathfrak{S t e}$ ，mit ©blutl）gefungen， Sallt wieber won ser panzerwans， Uno jeder mifer blaten Jungen Gabiat fenen $\mathfrak{G r u f}$ bem $\mathfrak{D}$ aterlano． Go fpurter fie ber beimatly Gegen Hud）fern im Sis auf fowantem Boot $\mathfrak{H}$ tob lacben ber Gefaly entgegen， Dic hunbertaufenb fâtig orobt．
Dielleidyt，baff fie mit jenen Braven， ©ie fern im Oft ber Sturm begrub， Im fremben $\mathfrak{u f e r}$ ande foblafen， Bevor＇s nod an 3u lenzen bub！
 Der winberfamen Getube nicht， Denn fieghaft fuibyt bic Seloenveibe Kin gôttlicher Pilot－Die Pflidtt！

Hno Ibr sieweil im warmen Tiefte？ （Kut）ruttelt wilo fein Sturm am らans， Sby falirft 3um Iiebgewors＇nen Sefte Die bampfenben pofale aus． Im ben fuiftern troctue Gabeiter， Wie Cantruft welbe es Surch Sen Kaum， $\mathfrak{L l n}^{2} \mathfrak{w e i g n a d b t s f e r z e n ~ f l i m m e r n ~ b e i t e r , ~}$

 Die Sorgen follen，Stixt 1 mm Stuitt， $\mathfrak{U}_{\text {no }} \mathfrak{Y}$（eber winnidt 3um $\mathfrak{I}$（abresence Uno $\mathfrak{I}$ abresanfang 夕eil unb $\mathfrak{G l i ̌ a}-$ รัum だutư！！Saft bie alte phrafe
 Oct wetif 3 um frifd gefuillent Glafe Euch beut＇ein beffives Weilpewort：
 Kin fchallenbes „5urvaly＂gebracbt Den Tungens，bie ba braufen fowimmen （Dutch Wogenidmall unv wettertacbt， Der Slotte，sie surd ferte Wreeve Sinvaufldt，oen Seinoen fůln 3u Srob＇n， Zhuf baf fie rulbwooll wiebertelyre Brit wiferm blonden Raijerioln！
Groft an！－促 tônt wic Gbloctenláuten， So feftich－iebes 2fige frablt－ $\mathfrak{w i c}$ foll ide mir Sen 3auber benten， Der $\mathbb{E} u d)$ Die $\mathfrak{W}_{\text {angen }}$ rother malt？
 $\mathfrak{W i e}$ Kuter $\mathfrak{p u l s i c h l a g}$ beifer geht！ $\mathcal{D}$ erfipirt Jise jeft bas friblingsweben， Das mådtig surch sie seimath weht；

Das funten，bie nur matt geglommen， Su boben Slammen angefacht？
 $\mathfrak{W}_{0}$ Dentidhfein wieber eitel madt？
$\mathfrak{w w}_{0}$ nTichel，Den ber Dolter Glaube
Wit foblåfrigem Symbol gefommidt， Gid）fatt ber fanften sipfelfaube Den SEidentran in＇s 马aar gevruict？

Derpint $\mathfrak{I b r}$＇s，bat im alten Glanze Germania wieber，fathlumblitt， VTut enslich in ser Dolfer Zlame Jut Sáupten an ber 『afel fitst？－
Z7un bern－po leert 3 um andern Mate
In biefer Ialureswendenacht
Die Diftefawere Opferidate

©rintt aus！Und wer nicht clorlich handelt， Und wer nicht mit uns jauchat uns trinft， Dem fei in felyend Gift gewandelt Der ©runf，Der ibm im Becher blinft！ wem ל3uben uno philifter lacben， $\mathfrak{w e n i r}$ rings bie sdle fand
 Gouft baitt＇er FTothung nicht exprobt！


[^0]:    ${ }^{1}$ ） $5: 5$ berrfat in Rufland ble Citte，baÉ bfe fungen Mädonen it ber Menjahrshadit fī bor emen burw
     Mitternacktifunte Dententgen gin erbliden，Der fie im
    

[^1]:    Der verstorbene Physiologe Dr. Ernst Brücke sagt in der Beilage der ,,Allgemeinen Brücke sagt in der Bellage der ,,Algemennen Zeitung" vom 27 . November 1891 u. A.: "Das genaunte reichhaltige Buch erstreckt sich nur auf Malerei und Plastik, vorzuglich auf die liegt, zunächst auf den Verismus. . . Der Veriegt, zunächst auf den Verismus. . Der Verasser ist mit der Literatur der physiologischen
    Optik in grosser Ausdehnung vertraut und Optik in grosser Ausdehnung vertraut und
    licht nuch in seine Darstellung zahlreiche eigene Beobachtungen ein. ... Der zweite eigene Beobachtungen eim. .... Per zweite Er beginnt mit den Untersuchungen Ewald Hering's uber das Gedächtniss als allgemeine Hering's uber das Gedachtniss alsallgemene
    Funktion der organisirten Materie und mit denen Hermann Munk's und Siegmund Exner'süber dieVerbindungen derSelunervenfasern mit der Hirnrinde und klingt aus in eine Poiemik gegen Caesar Lombroso. Er ist esenswerth für Jedermani, der den Kämpfen aut diesem fiochinteressanten, aber noch dunklen und viel umstrittenenGebiete folgen will."

