


## Selowade

von Konrad 《eicberger
Ein Trupp Solbaten，hal－ ten wir auf ber rollenden，er－ taltenten Erbe，in idwadjen Stelfurgen einvorgeid bobener Boiten，und ipäben in bie Fadt nad bemt Ireinbe．Wo ftebt er？（5ibt es iberbaupt einen freino？turäblige venter glänjent oriiben imt taltent bobentofen Ranbe．Sind es Badtifuer ber Gegner？Sint es Griike für uns？jit es nidtts und ein Gautelbilo ber Sime？

Da fommit ein feuriger Reiter gejogen，ben wir fonit niddt fabet．Der glithenbe Edroans feines Bicroes ídleppt und ídlägt weit bitt．
＂，Der §einb！3u ben Waffen！Srieg！＂ Getiummel und cilfertiger（Eifer．

Der Reiter reitet voribiber，ben Blif it bie Freme；er fiebt uns nidt mot reitet fort． Die Edjlafer ídlafen weiter，uno bie 2Badjen geben mit dem Ridgt rumb umt bas Sager berum．

Golbaten im orelbe，fern vomt Scer．2tme gebriudte Gemeine，umb grolie §erren 34 Bitrbe．Die Blöben feufsen unter ifrer Dunmfeit，unt bie Stuget unter ibrer nug lofen Stugheit．Wir wilien nidit，wer uns bierber fellfe，was wir bier follen，unto weldjes beeres wir futo．W3ir haben feinen General，und ber 2ugenblid gibt Befehle． ltriere Qanbtarte reidjt，to weit wir fehen imn Dunteln．Mit fïm ftumpfen Simen in einer Belt，$^{\text {bie wir mit taufeno jकjarfen nidit }}$ faifen formuter．
§inter un§ rauiden bie Bäume ber Walo． effe，$u m$ uns rafieln bie $\mathbb{B}$ afien，$u$ utb it uns flingt uno flappert bic Futrdt；nidit vor ber Edjladt，nidt vor bem Iob utib vor Wunben；סie そ̌urdt，baइ ber đ̌eino nie war uno nirgentos ift，dan miemamo mit ge－ iflifienem 2huge umfere freuer fudt，mit bemt Ohr am Boben auf unfere Edritte hordt，
mit bebenber Musfeln nad）Sampf mit uns vero langt．
＂Uno fört ibr nidjt brüben Bferbe wiebern uno leife Wefehle？＂

Die Grille zirpt und ber Wino weht über Die ईeibe． Ein 5auptnamin ver－ （prad）wobl cimmal：Зd） Fübre eud） 3 um Streit uni ${ }_{3} \mathrm{~mm}$ Siege！Er ging vor－ an，aber wir folaten ibm nid）t ins ungewiffe．Er ging wio fam nid）t wieber． Stiemano börte wieber was vort ibm．
Jebt fülitt uns Die 2fugt vor ber Butunit unt vor ber Gegenvart．Sie muffert uns alle Tage und ifft uns imt farten－mid $\mathfrak{W u t r i c l i p i e l , ~ f i e ~ l e b r t ~ u n s ~ b i c ~ Q u f t ~ a n t ~ Q a ̈ r m ~}$ uno ©ingen，fie reijt ums，Sie glatten（Slieber Des Weibes zu fühlen，wio ben 24， int foften，io lange wit nod）um die warmen J̌euer liegen．
Da fagen wir cine 马eit：Der శ̃eimo tummert unts nidht；ob er itt，ob er nidyt ift；umiere Maffen find bereit；wem er fommt，wollen wir fedfent ；icgt cilet wir uto trinten unt geben зu ben Mädden．
2ber bie grage wädjt wio fiebt burd bas Belto WBas freten fie uns jebt；was tümmern uns fleine Sdmeidider，mo ber geitaltlofe Riefe brobt：was fund uns weide ßangen，wäb－ reno aus ben ©den fijon haftige ఇaken bes Gdjattens nad unferm fladernben Yeuer langen．Beer weís，wie falt die Qänber Des 2tls finb，bie Qänber olne Boben wib Baiten．
Darumt wollen wir uns Gins unb Same－ raben fititlen；uns nidit veriolgen，fonbern citamber Scibensgenofien fein；Solbaten einer Sompanie ant bent（Grenzent bes unge－ taunten Zandes．
Ob ber đ̌eino oa liegt，of Bunbesgenofien， ob leere श3ifte fid ba dehnt mit trafien，geifto lofent Eelfen，bei uns bertiobt eine ßatole： Einftweilen ofreunbel

## Befud）

## Don 2Raout 2uternheimer

Dieぶ ift bie Stumbe，ba Du bei mix marjt． Es jant ber Tag，ber Mbeno buiterte， Int Bimmer war idjon Radjt－Da tratit Du ein： Bifternb，wie auf ber Sludt，Dein 9 them flog，
 „D Gott！＂und bamt＂Moad Sidit，id bitte Did）！
So finfter ift＇s ．．．Sidif fürdte mid）vor Dir．
 Itno fautlog jantit Dut mir in meinen 2 trm， Hnd wortloz bingit Du lang an meinem Mamo ．．．
（F）if bie Stumbe，ba Dut bei mix waxit． Wier faßeft Du，in meinem ভdreibjautenil， Mit überf（́）（ag＇nen Beinむen，wirbeboll， Die Bigarette in ber zarten §and． ぶd tollt＇midy näfern，bod Du riefit：„Burüd！ Drei Gdxitt vom Zeib！İd）bin bie Wufe，bitte．＂ Эd）fagte：＂Ebenorum！＂Du aber：＂Nein！ Dort ift Jir §laß！Dort bleiben Sie gefälligit！＂ Der Blay war gut gewäjlt，idj fah Did）an， Uno nie exjfjien mir meine Wuje f́jöner． Das mifbe Zampenfidt flō in Dein §aar， Das mie ein（Soldbefm Dir bie ভ́tine briult； Die शugen brunter，fanjt twie §erlen glänzend， Das fredje Majerl uni ber forize Mumb，

Der weidfe Purpurbecfer fï̈jer $\mathfrak{Q u f t}$ ：
Id）bielt＇s nid）aus berbannt．Sedod）bebor §す）midid eryoben，warit Du fifon bei mix §n meinem $\mathbb{N}$（rm，umidifangit unt tuigteft mid．
Yite bat bie Muje beiper mid）getüßt．

Daş iit bie Stumbe，da Dut bei mix waxit． §eut bin idi）cinfam，meine Sampe brennt Berories̃（fid），uno id）fibe Gier uno träume
 Lno idelte Did，meil Du nidjt fier bei mir， Uno rufe Didj julegt：${ }^{D}$ D fonm Dodj！Somm！＂ Still！MEk fill ．．Mie？DDer Doあ？Mix ift， Q1s 万ört＇id Deine Stimume，und fie fliftert： „（飞马 ift jo hell！Söfd erit dic Sampe aus！ Dant tomm idf．Ia．．．Dann fomm id）auf Befuct！＂ Ja，idj berftef＇Didj，S（j）ak，wie Dut es meinft！ Söld）aus，Dit trïbes Sidit．Sadit foll e3 fein， Wenn fern mein ভdjag，Sidjt nur，wemt fie bei mir． －Suut ift es शadt，ganz Dumtle Fadit in Bimmer， Dodi）biejes Dunfel fadjelt，es ift blont．
Esy hat Dein §aar，Hat Deine fanften Sugen， Die §ände，biefe warmen，meißen Blumen， Und beipe $\mathfrak{A r m e , ~ u n d ~ e s ~ t i i ̄ g ~ w i e ~ D u . ~}$


Circulus vitiosus
 Fnädigite; $3 \mathfrak{h x}$ Sitann läft abex auch iiberall was liegen!"


＂Du bätteit beifer getfan，Dito，ifr bas Billet nidit au geben，＂fagte meine \＆rau． Mifer warum bent nidt？$D_{14}$ bift at fireng．©bumf Du bem Mrabet biejes Bew
 Duteno theoretijtie 9 rtifel uiber bic tünits

 bitburg thum．＂

Sieber Mann，im Deutiden Theater wird fid）ifge Solfsjefe woht tam bilden tönen：Dort geräth fic bjbditens auf $26=$ mege whb fângt mit grämern an．lutb $\mathfrak{D u}$ weibt，Darin bin idf freng－das etuben＝ mä̀den unठ Die Siidin tönncı meinetwegen cinen ©đtaß baben；aber baş stinbermãb＝ djen，teith，bas laí id nidit su．＂

Stebife Elic，Deime ©rumbjate fitb ia aller ©firen werth：aber Dit tamit bodf von ber Unflat nidit abjolute Reutralität betlaugen，nur meil fie $\mathfrak{D}$ ein Sintbermäddent iit．Die bat oodi aud 5ers unt（Bemiitt） －umठ миझerbemt ift fie iefir hïbid．＂
 io oft betomit，basi wsine buibid it．＂
$\ldots$ ？ia，ia，fie it dod hübid？
．Stho，idd berbiete $\mathfrak{D i r}$ ，baş noḑ cimmal 3If fagen．＂
nelber，liebe Elic，bit Du eiferiüdtig？ Soll idi Dir fagen，ba§ Du idiön biit，baß̉ Dein reidjes，goldenes 5yar von duitenber TBeifflycit it，baỉ Deine zarte，iflumale Sand ．．．fo icbt lädfelft Dit wieder．Ind nun lof mid nodf cimut rutig und fadts lid）bie Bemerfung maden，bais bie unflat biibidid if．©ie ift buibid mor riedt－nein


## Elfe ladite：，28as thut fie？${ }^{4}$

＂Eie filitt nad Sinbeln unt Tujpaidivaijer．＂ ．Wiui，Ditto，wie tamit io itber Wime foredjen： aber，fag mal，wober weipt $\mathfrak{D a}$ benu bas？＂
${ }^{2} 2 \mathrm{scit}$ mit ber ©erud）in Die Raje fteigt，ment fie inē Sinumer tritt．＂
，ISh glaube，id musi fie bod，cin bisidien mefr vou Dir ferthaten，damit Dit ourd id）ledte（beriid）e nidit $\mathrm{za}^{2}$ fefir belätigt virit．＂
 binaus uno סiment denn bic anbern beioct MRadjen idjafen idhon．＂
§（ $\$$ ibiittelte ben §opi．
Mit es nidt bollfonmen urweritänoliad，＂fagte id）su meiner Sigarre，ba forift giemano int Sinmer war，„tueine §rout iti bie হodter bes beriforbenct Sultusminiftess bon Reitmanu，Yrthur Sdjppen＝ hater war ibr biogontel；fie ift finf Sabre uno orei Monate mit mir berbeinathet uno fomm nod） immer middt verifelien，Dajis idh nidft nur midit ant ifrer ©cite äugerit 100与乌 befinde，fonbern DaE Elie， meine theure శ̃rau，mir aud volfomuen genifgt． Sie babe id geglaubt，oais cine צrau meine Geele
 hinbides，aber uibelricdienbes unb mit berben $\begin{gathered}\text { ouniten }\end{gathered}$ bebaifetes Banerumübel，Das obenbrein nod luflat beibt，mein Sers in Bibration vericken．Ees ift jum Sadien，nidt twatr，Satob？＂

Meine Bigarre bört auf ben Ranten §afob． Satob verfdeiente fein feuriges sluge mit grauer Qifice und wollte gerabe fagen：
－Die（Eferfudt Der gran it ber Grabmeficer fïr ifre＂Siebe，ba fout meine శुran fijon wieber buriid．

शidd，Glfe，bie llnilat ioll mir bod nod cine Slaide seein ants sem Seller bolen；idi mëdte not ctwaş arbeiten：Chateau Grillet aus bem orad lints unten．＂

## （life itberfīrte mid）：

 DaÉ fie mit guten 2 bend fagte．．Ma，fo a guater， guäbiger serr，＇fagte fice，fo was Sdfon＇s hab i me＇＇2ebtag no net g＇cicin＇．Denter＇s，grädige arau，
an．5unbecaunilic，too zu 9 andt gefien fat，affurat wia Sie，impan an io a＇m হijd，uno die ídünen Sänger von Iegernife und jo a auşg＇idjante इänzerint io a

 Bitostop mit ba Eifenbafu．＇Pber ber Edflangen＝ meníd idjeint fie ganz bejonders̊ anigeregt ju baben．＂
（5s flopite mo die thiflat trat ein．
Ein itattlides शrädden von volter figur in
 Den Slemeln faben berbe grobe fänite mit Millen it Den oingern heraus．Shr hiibides Gejidt war iefor geroithet und die blauen Sugen idnoanmen in Ecligteit．
＂（6ut＇n 9tGent，§err Gropicier．＂
Mim，baben Sie fid qut unterbalten，Eliwine？＂
＂D，ibant idjön，Sert Sroicier，es war in witt lidy fo vintoeridecen，uno i fabb io ladfa mitafien
 wo init סic ©uinaß bintern Ropflangt．．．＂ $\mathrm{E}_{8} \mathrm{er}=$ gois fif cin ungebencrer whortidmall aus ifrent סiden，hiibid gerumbeten Sippen．

Dam bradte fic ben Wein：unb es waro wiedrer Tutbig int Sauie．Sid fabs gebengt iber meine fille Gsefebrtenarbeit ，Iteber Dent Einifuk Enbomarolas nuif die Bunit ber Goloidmicoe in Jloren3＂；meine
 Ellen Sen ${ }^{3}$ ，Hleber \＆iebe uno Eble＂

Das Jeuter int ramin frititerte；bon ber Sunas firdie ber fidiug die Uhr elf－
 Simmern，Das inmer lanter umb，immer fanumers lider wutbe，batu in ein ©tabnen iiberging umb it cinent endofon，marteridiuttenten Geímrei enbete．

2a id fefir netraifitenijø bin，oadte id：cin Mors？Mts Batte，Bater umb Sausber Fat man Die Bilidt und Edfulbigteit，iebe stmvandimg von
 ftond id bemt auf，ergrifi bon meinem Sdjreifition Die RBafien，Die gerabe zur §ant lagen－cine Fapieridicete uto cine Sinbertrompete－und cilte－
a bieben．9\％un fing autd id att jut fdreien． Sid ladte，ladte aut vollem salic；id）tammelte及uriid vor exfdjitternben Buendfelfrämpien．Sie babe id in meinen Qeben io Iadjen mifien：und bie Erimernig an Diejen Finblid wird mid）in meiner Sterbefumbe nod erbeiterno trojten．Die llnifat aber idurie immer weiter．
§nıwidjen tant meine Jrau aud herbeigeeilt． 2（ud）fie fah ben brittenben Shumpen Fleijd；atth ibre शugent mubten fif）erit zuredt finben．Vis fie bam enblid）bie Situation begrifien batte，da fing nudf fie an 34 ladjen．So ftanden mir beibe mid
 ben wir von Gadffämbent bitt unto bergepeiffdt－ vor $u$ the aber Iag bie llnilat mit idarie，idirie，Dafj Die J̌eniterideiben tlirrten．

Enoltd）tomute（Elie nid）t mefr：Fie jah mid）an und erfamte mun ptbitidi das \＄sentide und bie Gefabir biefer Situation．Sie vurbe rubjig mo fagte itreng：
，Stto，geh in Dein Bimmer．Das ift fein 2 tn＝ blif fili Did）．＂§d）ging．

2lus meinem Bimmer tönte mir cin Sdludjen und Wimutert und cin eintöniges 6emurnel entgegen．

Jd ointete Die Shiir；bon neuem gerieth mein Biverdifeft in Eridititentig．

Bor dem grojen Phabomenbilde au3 ber Wents fint des Bufficelli－id）balte es fiir cin Bito bes Butticini－triete Mma Die Siodjit im Madtge twande wito betcte ben Rofenfrans：und vor ber 9Raboumenitatue হifmam Riemenidneibers，סic suifiden ben beiben Jentern itebt，bie auf bic Siar binants gefien，futete Mitna，bas Etubemmäbdien， ind betete Den Rofontranz；fie ivollten der Unflat ben Seufel im Madtgewanoe anstreiben．Sid ber－ judte bie beiben Mraiden au berubigen；aber es bali nidots；Der Mngitidnveis ftand ifnen atif ber Etirn und faum beritorte idf fie，oa fdriech fic： n§err Broicier，ber इeifi，ber Zeifi！＂

So blieb mir benn nidjts anberes itbrig als at meiter \＄8affe att greifen；idf fegte ble sinbertrome pete an bic Rupen und ficies ein paar Mal binein．


## Ein feftag in @orpswede



 lief bie शreppen binunter auf die Straje, Qerzte ju bolen, einen ofrauent und cinen \$3mbarat fiir bie Unflat, ie citten Rervenarzt für Söddin und ©tubens mä̀den und Den Sater Benedituß fiir bie Teufelßs austreifung. Diefe fünf 9 Mämuer baben mit meiner Fraut uno mir die ganze Madt binburd in Edmeeige ifres 2 ngefidtes gearbeitet, um bic Beine ber thiflat vieber cinzurenten, gödin unb Stubenüädden von iffrem religiöjen 28 abnfint зt erföen und um den Teufel aus meiner $280 b$ nung but $^{4}$ treiben.

Lum Kalb fieben lthr morgens fomten meine §rau uno id endidi bas Bett aufiuden.

9ts wir ume elf thbr aufitanben, war bie lunflat ans umferer 害ofyung; , weil i mi gar fo idaamen thu", hatte fie auf cinen Bettel geidrieben. Pber aud Södin unb Etubenmäddjen baten um iffre Entlajiung, „weil ber Reifi ja ned) a mal j'riid tomuren fornt!"
Yie, niemals werbe ím cinem meiner Dienits mädden wieber ein Billet für bos Deutide ఇheater geber.

## Jm Dorfe

Da lebt bercin in meine SBinterpradt! Die Flur unt id) Daju wie unterm Siegel Dod tảglid) bab' id nod bineingeladt, In fie uno mid, wie je cin §ulenfpiegel:

2fuf Den verfínneiten uno vereiften WBegen Watet die WBelt Dem neuen Sems entgegen, Uno unterm gBammá ruđt eng baß̉
§егз зиаамmen 3u búten feine 2fuferftebunggiflammen!

## 2phorismen

Dic Menfabyeit mu® bas Ffuden ver= lemen, aber aud bas Beten, und muß Dajü Denfen lemen.

Es ijt Das lungliid umferer §uftur, Dan bor dem Thore, das zur Dejientlidfeit fiifurt, Wittelmäßigteit Wadje balt, weldje fets bas
 Barole nicflt femut.

Wenn fitio) Tutoritäten mit Sügen Yeffen, beffen fie dabura) nidjt ibree शutoxität.
©F ift nid)t flug von ben Menidjen, Daß fie fidh gegen bie thjerifoje RUjtammung weh) ren. ©̌ur Sinter (Sotteß ift ifre $\mathscr{M}$ uffiif) $=$ ung fo idflecfit, Dañ mant cinen eigenen Teujel hat exfinbent mififen, ber fie berfirift bat, mäfrend fie als Qtiferabtömminge íhon redjt


Tidjt madjt uns in unfern eigenen 2 tugen jo jung, als jut feben, baj wix immer nod inter.
 Ungejogener Waget.

Das ift bas Bute am Memidjentefridjt,
 mant ungejtreift ant ijm voriiber fomment fann.

Otto Modersohn (Worpswede)

## Wabtes $\mathfrak{F e}$ fdiddtden

In der Sommerfrifde fremben fiid eint Intinifferialbeamter unt cin 2 rejt $_{3}$ ans 12 tiinḑen febr an.- 2lls nun im Eerbft der vielbefdäftigte Doftor in Mtündent an Dem, fagen wir Mintifterialrath, vorbeifäbrt, läst er byalten unt fteigt ans, um dent Beamten aus der Sommerfrifde fremb. liф̣ $3^{u}$ begrïgct.

MTerfwirbig Fiiḅl wir力 er aufgenommen, unठ nad. einigem Бin unt Eer crflart der hohe Eerr, niकtt obnc fid vorber wirbevoll in fente BurcauPratenbruft geworfen $3^{4}$ habent: "Ěerr Doftor, id habe imzwifden erfafren, ১ág Sie in gemifde ter Ehe leben. Mit folḑen Eeuten verfehre id nid,t." Sprads und verjdiwant mit hodqofíjiellem Gruß!

## Kindermund

papa folf morgens friib aus den federn, to fowwer es ibm fällt. ©r nimmt cinten 2 Intanf unto $\begin{aligned} & \text { äblt: "Eins . . . . jwei . . . . orei," da ero }\end{aligned}$ tönt ans dem Bett feines vierjäbrigen Söbudens, das fid im gleiden סimmer befindet, Die Stimume ocs hofiumgsvollen Sprȫflings: „Gfuffa!"

Dem ठrecijährigen friţ̧en wirð erjäblit, $\delta a \xi$ Onfel Karl fid verfobt hat, und dañ bie nene Cante $\mathfrak{G e n n ץ}$ heift. fritjden fragt daranf gan uniduulDsvoll: "Eiggt Die aud Eiter?"

## Im Rioduntervidt

Eebrerin: Das fleifd welder Eqammel if am beiten?

Die ఛ̆öhere © odqter: Der Einjäbrigen!

münchner Damen-Malschulen: I. Malschule des bildschönen berrn Rafael meeier


## Hus deut Ipriíden

## Eagefution Dos Scutnants b．8orifovilị：

## Rleift＇s Ivab

prins friedrid Eeopold bat bekanntlich das ibm gehörige ©errain mit \＆ieif＇s Grabftatte an eine Bank verkauft，mit oer $z_{2}$ oingung，o ${ }^{\prime} \beta$ die Brabftatte in keiner weife gefäbrdet werden dürfe．

War mal wieder cin bolles Jefderei！ 2 IIten 2 látteen 34 finben： ＂Eleiftens Jeabfart jefäbrbet！Serbei！ Soll von bev 作roe veridpwinden！＂

Didter 3 umal aus 2ians un 2 Band， Seftio sie 见evern jefdwwingen： ＂Sめănoung！＂＂Ereulofes Vaterlansl．．．＂ ztle phrafen evflungen．

Vid mitjefungen！さrogbem ja Rleit Wobl weif $3^{\text {u }}$ eftimicten． 3weifelte eben，saf wer fo oreift エobten $3^{4}$ epmittiten．

Baute srauf，saf Drinz Reopols－ Wic aud）nid）anders 34 benfien－ ふ̌ranbenburgs jröften Sänger hold， Riube ib）nid wärbe fränfen．

Jan3 fo jefommen wic jebady． beute in 2fller ITfunbel
Sei benn dem Drinzen oer Danf jebradit föt bie－erwartete Eiunbel

2 ber für Dreffe 217abnungswort：
 2ndermal warten ober fofort bobere Stelle fid wenden！

### 20.000 Thefoen！

Carnegie fliftete＇ten preis， Beftimmt bem größ ten 耳elden．
Da thaten fid，fo viel id weif $27 u r 20.000$ meldet．

23 ei Dicfer llienge formmt es ant Gewib nidit nod auf eittent， Drum melbe id mid gleidfalls at 2 Its Keiner vont den Fleiten．

Dent feht，id bin ein Ziedafteur，
 2Tub lefen was mir fdidfen her Dieltanjend Eebemejen．

Б̄ehn Sfizzen beinah jeben 『ag Jф 2termfier jun $^{n}$ mir neḅme， Lut jabilos find－mide trifft der Sdlag－ Dic lyrifden poëme．
 －（1）Gott meint armer MTagen－ Dic Witge Fönt＇Pein ©rampelthier
－Viel wen＇ger id－ertragen！
Es wirð mir falt，es wirð mir ظृeiई Bei ১icfert 27iederjø！ägen．
Drum mein idf：mir gebiihrt der preis， mitir und den Gerrn Kollegen． Karlchen

## Lebewob！！

Der Ean⿱丶万⿱⿰㇒一乂， von feinem Biidjof die politifde ©bátigkeit unterfagt murbe，riird für ben neuen Eandtag nidt mehr kandidiren．
Der im Reide ber Gebanfen
Unumídeänfter berrí申er war； Eiobl genóthigt abjubanfen！
Ift Dir，Baycernolf，bas Flar？
Stárzen feb＇n，ad，cinen Kónig， Weld cin føauerlider Sdmery！ 2fber cinen Geiftesfonig－ Wein，bas bridat bes volfes bers！

Wee wird nun bie Keyer fiblagen， Wenn beim Sögnerbrãu im Thal Wieber Centrumsmánner tagen Bis zum früben Morgenfrabl？
$\mathfrak{W}$ enn fie ibre Itraffrüg＇fawingen， Web）！Dann feblt Dein lied saju！ Judt mehr wirb baju ertlingen Deines Dideterthieres＂Mtub！＂
\＆endtet bennfein לoffnungsimimmer， Daf Du wiebcrfebrfit，o 太obl？－
„Lebe wobl！Und wenn fút immer，
2（d，fát immer－Iebe wobI！！＂

A．D．N．

Siebe Jugens：
folgendes Weididtdent Purfiert 3ur Deit in rul＝ fifiden Beantenfrefien：

2lls fürt mitirsfi das Portefenille des Intern fiir Euffland uibernehmen follte， weigerte er fid juerti，unt behauptete，Zuıfland jei nidht 3u regieren，fo lange die §ुu－$^{2}$ fitätre fich nidt gebefiert． －Keute fände mant in Ruf． land Feinen Popen，Der nidot trinfe，nidt einen Beamten， der nidt beitedplid fei und nidht eine ZTome，Die nod Juiggrau wäre．
Erjürnt סarob，proponiert Der ळ̄ar Dem miniffer cine Wette und fobidt mun im ganjen §ande herum．2tad langem 2tiiben wird der Pope，nad nod gröberen Sie jungfräulide 2 Tomue ge－ funden und beide nad dem Winterpalais gebradt，mur Der Beamte will fid nidt finden lafien．Endlid ge－ lingt es，aud den berbeizu－ fфaffen．Grenzenloier Ju＝ bel．Rufland i申wimmt in Womte，ber ठar bat die Wette gewortren．
2 uns frende dariiber be－ trinft fid der pope fuird． terlidy und in feinem Raníd verfiihrt er die 27omte！um aber סem бैaren Die frende nidd $3 u$ verocrben，erflärt fich der Beamte bereit，gegen eine Summe von 1000 Ritl－ belm iiber Den Dorfall ${ }^{3}$ u ${ }^{\text {d，meigen．}}$


## Huf dem Famecker Friedhof

A．Weisgerber



## Lidttideue Wabrs beiten

Die Grofoerfdileiger der „Sittlidpecit＂find fo emfig bei ibrem Geidäfte，১аБ ithen ihr Eandelsartifel febr oft ausgeht．

2 mm ínuelfifer gelangt man in Den Ruf eines ©ugend． belden，went man fleifig feigenblätter feilbält．

Dic Kerglofigfeit braudt aud Räntgenfrahlen nidit 3u fürdtert，went fie fids mur in Dent panger＂ITforal ${ }^{4}$ hiillt．

Welḍ grofer Didter wäre Woethe in wabrheit ge． wefen，went er © raftätleint geídricben bätte．

Wie idön Plingt סer Saţ： ＂Naturalia non sunt turpia＂， wie bäßlid aber find jerte „fittlid Blinden＂，Die ibren Sebenswandel nad diefem Sprud eimridtert．

Ernat Wirk

## 1Toberne Geridts： Grene

Zidpter：Baben Sie aus dringender 27 ot h geftoblen？
2lngeflagter：„2Tein， id fteble als moderter tlenidmur aus perverier Deranlagu\＃g．＂

## SRabralpas <br> <br> Feinste Cigarette! <br> <br> Feinste Cigarette! Ueberall käuflich. SULE/MAA DRESDEN. <br> Jährl. Production Uber 200 Millionen.

$\mathfrak{W}_{\mathfrak{a}}$ ift ein Gentleman?
In England bekommen ©entlemen hôbere Jeugengetübren als andere गencn(den. Country Court in Soutbend prorbe entídieden, Dak Sdjultebrer jurifitid) keine Bentemen find.
Wer wirb eint Bentleman genament? Sit es ein Mant mit ofiner 5ant? int's, Dee den ${ }^{2}$ rrmen millig gibt? 3it's, Der felbit feine yeinde liebt? O nein, o nein, o nein, o nein! Ein Gentlemant muß feiner fein.
Ber wird eint Sentleman gemamut? Sit e\& ein Mamt mit viel Berfand? Sit's, ber зum Selfen ftets bereit? Zit's, der daş Baterlano befreit? © nein, o nein, o neint, o nein! Ein Gentlemant muf feiner fein.
Der wiro ein Gentleman genament, Der täglíă manicurt bie §and Der in ber Woie bodjerfreut Die Biigelfalte ftets ernent,
 Der wirb als (Fentleman geebrt.
Der wiro ein Bentleman genamt, Der íine Saare trägt gebraunt, Der fiid) eint (3las ins Zuge flemmt, Der niemals färft fein Dberbemb, Der 2 uitern ift und idutbig bleibt, Unto der fein Bud, Dod Wedfiel farcibt: Ess ift ber edte, eble Mam, Der potern mo nidits 2nores fam, Der Morgens Irrömmigteit marfiert Lnt mit Ehoriftimnen ioupiert lub Seft trintt an ben 2 bemben. Das ift ber wabre Gentleman!

und saimtliche Bedarfartikel. Nur renommierte Fabrikate wie
Hattig, Gorz, Voigllander unter bequemsten Zahlungsbedingungen Illustrierter Katalog No. $33 \mathrm{i}^{\circ}$ ratis und frei auf Verlangen. Breslau II und Wien XIII,

Die Modenwelt; anerkannt beste deutsche Moden-Zeitung; nicht zu verwechseln mit „Kleine Modenwelt" und "Grosse Modenwelt". 1/4 Jahr $1 \mathrm{M} .25=1 \mathrm{Kro} .50$.

Jllustrirte Frauen-Zeitung. Ausgabe der "Modenwelt" mit jährlich 48, bisher einzig dastehenden, farbigen Modenbildern usw. $1 / 4$ Jaht 2 M . $=2$ Kro. 40.

* Man abonnirt jederzeit bei allen Buchhandlungen und Postāmtern.


## Lohse ${ }^{\text {s }}$ Lilienmilch-Seife

unvergleichlich zur Pflege der Haut. Nur echt mit der vollen Firma St. M. 0,75-3 St. M. 2,


Koniglicher und Kaiserlicher Hoflleferant.
Käuflich in allen einschlagigen Geschäften. $=$


Weibliche Schönheit.
Studien abber die Schönheit des weiblichen Körpers von Prof. Dr. Br. Meyer mit einer Falle herrlicher Freilichtaufnahmen und maler. Aktstudien von Prof. L. von Jan. Ersatz für lebendes Modell! Stehende, sitzende, liegende Figuren und Gruppen in ruhiger und bewegter Stellung, Far Maler, Bildhauer, Ar chitekten, Kunstgewerbler, Zeichner etc, unentbehrlich. Preis 15 Mk. franko. Ich licfere nur gegen die Erklilirung, dass das Werk nur zu kinstlerischen Zwecken gebraucht wird.

Bevin W 5\%, IBülowstrasse $5 i$.I.


## Südfruchtkorb!

## gefullt mit 9 Pfund Smyma-Feigen.

 Datteln, Hasel- u. Wallnisse, Traubenrosinen, Krachmandeln, Apfelsinen u. Mandarinen, alles Ia. Qualit. Mk. 4. franco. Apfelsinen feinste Qualit. Kiste 200 Stack Mk. 7.50 , allerfeinste Qualit. Mk. 9.- ab hier. 10 Pfund-Korl Mk. 2.50 franco, frische Ananas, Bananen, Citronen u.s. w. billigst.Man verlange Preisliste gratis. August Kreth, Sudfrucht-|mport, Hamburg 25.

Heirate nicht völkerungsfrage 1. Deutschld. Pr. 30 Pfg . in Mk. eins. K18tzsch Verlag 10, Leipzig.


## Modezeichner

## für Damenmoden, kînstl. Kraft in

 dauernde angenehme Stellung baldigst gesucht. Ont. mit Probezeichnungen und Gehaltsanspruchen an Georg Lehmann, Dresden, Forststr. 37

Kasperle-Theateroo Kartoffel-Komödien von E. Sedouard.
$=$ Broschiert $4 \mathrm{Mark}_{1}=$
Gebunden 5 Mark

Karneval und 89 Maskenball
bestehend in Karnevals-Schwainken, Rittertragudien, Gespensterdramen, Festspielen, Maskenzigen, Lebenden Bildern, Puppen-u,Kartoffel-Kom®dien herausgegeben von Wallner.

Unter Bezug auf die in Nr. 50 dieser Zeitung erschienene Anzeige ,,Ausgereifter trockener Sekt't wird

# DEI 

als auf der Flasche ausgereifte Qualitaitsmarke feinster Champagnerart empfohlen.

## Das Geheimnis jung und schön zu sein

ist der Titel eines soeben erschienenen Buches, welches jedem Interessenten kostenlos und portofrei zugesandt wird.

Jede Frau, jedes Fräulein, ob alt, ob jung, sollte nicht versäumen, sich dieses hervorragende Buch kommen zu lassen.

Wer durch Schönheit glänzen und Eroberungen machen will, wer dem herannahenden Alter mit Erfolg Widerstand leisten will, und wer von allen anderen beneidet und bewundert werden will, lese unsers höchst bemerkenswerte Broschüre "Das Geheimnis, jung und schön zu sein". Dieselbe ist von einer der ersten Autoritäten in diesem Fach geschrieben und hat überall die größte Aufmerksamkeit erregt.

Jeder Interessent erhält diese Broschüre vollständig kostenlos und portofrei als Drucksache; eine Postkarte genügt und verpfilichtet zu nichts. Falls Zusendung in geschlossenem Kuvert gewünscht wird, sind für Porto und Spesen 25 Pf. in Brieimarken einzusenden. Die Auflage ist bald vergriifen; man schreibe daher sofort an
VERLAG JUNO, G. m. b. н., Berlin 186,


Stallschreiber-Straise 5.


## Oifene Anstalt tür Hervenkranke Haunhoo th.Leipzig

inmitten ausgedehnter Staatswaldungen.
Spezialabteilung fïr jugendliche Psychisch-Nervöse besserer Stände. Aller Komfort: Elektrische Beleuchtung, Warmwasserzentralheizung, vorzägliche Trinkwasserleitung; aill modernen Kurmittel.
Telegr.: Dr. Götze, Naunhof. Prospekte vom ärztlichen Leiter Dr. R. Götze.


## billige briermarken Proistis sendet AUGUST MARBES, Bromon. <br> e. 8 <br> Künfterifue <br> fefterfdenke <br> Dic Originale

## der

In diefer nummer ent. baltenen zeidnungen, fowte aud) jene der friiberen Jabrgänge, werden, foweit nod) vorbanden, käuflid) abgegeben.
verlag der , Jugend " münden farberoraben 24
originate der mündner, Jug. end' wurden vom Drestner Kupferftid)-Kabinet, von der Kgl. Preus. nationalgallerie In Berlin, vom Städt. mufeum magdeburg u. A. erworben.

## Zur gefl. Beachtung!

Das Titelblatt dieser Nummer ist von Leo Putz (München).

Sonderdrucke vom Titelblatt, sowlo ton den Obrigen farbigen Blättern sind durch dea Verlag der "Jugend" erhilttich.

Redaktion der sugends.
Nr. 9 der, , Fugend" (Datum 27. Februar 1905) erscheint als, ,ZuloagaNummer*.
Die Faschings-Nummev dev ..Jugenai, Ni. 10, (Datum 6. Mйrz (1305) erscheint unter dem Protektorate des Vereins gegen betriggerisehes Einschenken als Festnummex zur Hebung des Fremdenvelvehis in Bayem.

Humor des Auslandes
Deine Sdwwiegermutter bat ja cincen Polofiaten 3 udel
"Ja, umb midd bethantelf fic, als ob iक f申ulo darall wäre."
(Comic Cuts)

## Humor. Beiträge

in Wort u. Bild fur unsere Purim-Ausgabe gesucht. Man verlange Prospect. Israelitisches Familienblatt, Hamburg I.

## MEISTER-

## HOLZSCHNITTE

AUS VIER JAHRHUNDERTEN.
Herausgegeben von QEORG HIRTH und RICHARD MUTHER. - Complet in Cartonmappe Mk. 40,- in Halbfranzband mappe Mk. 50.-, Kann auf Wunsch gebunden Mk. 0. Lieferungen is M. 4.auch noch in 10 Lieferungen a M. 4 .bezogen werden. Eine franzosische Ausgabe erschien unter dem Titel:
Quatre siecles de gravure sur bois. Das Quatre siecles de gravure sur bois. Das
Werk umfasst 252 Blait (122 Tafeln in Werk umfasst 252 Blatt ( 122 Tafeln in einfachem und 65 Tafeln in Doppelformat) hoch 40, mit erlauterndem text. - Einausfurichesinhaisserzeichmiss zur Verfigung. zur Verrogung
G. HIRTH'S KUNSTVERLAG
in München und Leipzig


## Btüthentese der „Jugend"

Wajtor Sliejoth bielt ant 12. §amuar in Sduperin einen Bortrag über ,,Die grreube". Madifotgent cine tleine $\mathfrak{B r o b e}$ des $\mathfrak{S t h}$ atts, nadi bem Referat der ",Medtenburg. Beiturg" vom 13. צan. 1905:
, ixtrube an der fumit habent wir afle, vor allem an ber Malerei, bie verebelno auf ben Wiemiden wirten folf; allerbing b baben wir uiber eine ©flut fdfediter Gemälbe zu Hlagen, bie entittticheno wirter."
, शlưb bie Bilshauerei bietet ung §reude, wemu fie redter 9 trt iit; aber teine Ђeibuiiden (!) Oiguren andxiftliden Graboentmälern, abgebrodent ©äus ten auf bem zriebhof. Ebenfotls bictet die Mufit, bie Didfttumit, weldje cinen 8 ug nad oben borausjegt, die SSilienidait, wemilie i引re (brenze innehätt, チreube
Die ,Grenzen" beptimut natiorlid) ber Werr \$aftor!


Uneingeschränktes Lob wird der Aok-Methode (Reform der Schönheitspflege) von allen denjenigen zuteil, die sich wirklich eingehend mit derselben beschäftigt haben. Nur für einsichtige Leser sind diese Zeilen geschrieben. Man sollte vorurteilsfrei die Aok-Methode, (Reform der Schönheitspflege) prüfen, und man wird, wio viele Tausende, zu der Ueberzeugung gelangen, dass man es mit einer sehr ernsten und sehr gediegenen Methode zu tun hat. Die denkbar grossmöglichste Propaganda wäre für die Aok-Methode (Reform der Schönheitspflege) angebracht. Wollen unsere Freunde uns nicht helfen, in allen Kreisen über die Sache zu reden? Beschreibung kostenfrei. Wilh. Anhalt G. m. b. H., Ostseabind Kolbera.

## Bedeutende Kunftanftalt Defterreidss

 weldje Erzeugung uno Derlag nur erfthlaffiger Pla= kate zu spezialifieren geDenkt, fucht DerbinDung mit erften Künftlern zwecks Befchaffung geeigneter Dor: lagen. fierren, weld)e intereffiert find, werben ge: beten, ibre Foreffe unter "Kunftplakate" in Der Der: fandftelle des Blattes zu binterlegen.
## 

Kraft zum boldigen Antritt gesucht. Gehalt bis Mk. 6000 p. A. Bewerb ungen schriftich unter Beffogung von Entwarfen u. Photogr. umgehend an
Gust. Dorén, Hambur. Atelier für moderne Malerel und Raumausstattung.


## 20] U®END

Inseraten-Annahme
durch alle Annoncen-Expeditionen sowie G. Hivth's Verlag in Mánehen u. Leipzig.

Insertions-Gebühren
ffer die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum Mk. 1.50 .
Die JUGEND" erscheint allwőchentallen Buch- Bestellungen werden von allen Buch- und Kunsthandlungen, sowie entgerengenommen. Prcis des Ouartals entgegengenommen. Prels des Quartals
( 13 Nummern) Mk, 350 , Oesterr. Wihrung 4 Kronen 60 Hell., bei Zusenduns ung 4 Kronen 60 Hell., bei Zusendung unter Kreuzband gebrochen Mk 4.80 , Mk. 5.- Oest. Währ 6 Kion Rolle dem Auslande: Quartal ( 13 Nummern) dem Auslande: Quartal (13 Nummern) in Rolle verpackt Mk. 5.50, Fres. 7,5 Shgs. 5 d ., 1 Doll. 35 C. Einzelne Nummera 30 Pig. exclus. Porto.
Publikations - Organ ersten Ranges. Auflage 6: (1)0 Exemplare. Internationale Verbreitung.

| Existenz. <br> Jedermann kann durch d. Fabrikation u. d. Verkauf lohnender Consumartikel reichlich Geld verdienen. Kcine Licenzen. Nebenerwerb f. Jedermann Schreihen Sie gef, sof. an Bureau zur Verwertung chem. techn. Neuheiten. Wien - Hernals Postfach A Selbstständigkeit. |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |




Wer sichere Heilung der
Nervenschwäche sucht, kaufe Dr. Norris: Der Spezialarzt ärztlicher Ratgeber.
Hochinteress., lehrreiches Buch 36 Aufl. 1904 mit vielen Unterweis Fír Mk. 2.- Briefmarken zu be ziehen durch Internat. Medical Institut Zürich Nr. 8 (Schweiz) $25 \mathrm{Cts}, 20 \mathrm{Pfg} 25$ Heller. 25 Cts., 20 Pfg ., 25 Heller.

Welbliche Gol ${ }^{\text {Whn }}$
 Nackarstellung des Photog in Malerci u. Porog. v. Dr. B, Meyer mit mal. Aktstud. V. Prof L. V. Jan, 62 herrl.
Freilicht-Aufnahm, Eleg -cb. Mk. 15.50 Reich ill. Cat. siamti. Ver lags-Artincl 20 Pfg . I. Ramlo, Kansiveriag, München. Rothmundstr. 8 .

## Geem

Kopfschmerz Jnfluenza cumatismus Rheumatismus Citrophen
Erhältlich in allen Apotheken. auch Tabletten in Origina/schachteln

Gesundes Blut ist die Kunstler bekannt. Namens, grossen lage der Lebenskraft, schlechtes Blut Erinolgen und gesicherter Position lage der Lebenskraft, schlechtes Blut wüncht mit 1d. gesinnter Dame aus der Trager aller Krankheitsstoffe, besseren Kreisen in Briefwechsel
die Ursache von Sichtum und Tod.
zu treten. Off. N. P. 601 Jugend" Blutreinigung ist daher nehmste Aufabe d Gincilspflege. das unfehlbare Mittel, dic Gesundheit des menschliohen Körpers zuerhalten und den Geschwächten ilire ursprängliche Kraft wieder zu geben. Wer sich nalher unterrichten wiil, lese die von Dr. Paczkowski verfasslen Bacher: 1. Reinigung, Auf. frischung, Veriüngung d. Blutes durch Kriuter (1.50), 2. Die chironische Darmschwäche, das Grundübel d. Kulturmenschen $(0.60), 8$. Wie erlangt man jesunden Schlaf, heitere Stimmung, Arbeitsfreude? $(0,60), 4$. Jeder sein cigener Kräuterarzt $i=25$, 5 , Die Selbstvergiftung, d. Grundursacheall Krankkeiten (2. (0)), 6 . Die Hämorrhoiden und ihre Heilung durch ein erprobtes Blatreinigungsverfahren (0.C0) u. Dr. Walser's Buch: ,,Die Nervosität und ihre Heilung durch ein erprobtes Blatreỉnigungsverfahren" (1 20).
Demme's Verlag, Leipzig, Arndtstr.

rlangen durch arzulich glänzend begurachtetes Verfahren. Anfrag. geg. Retourm. Baronin v. Dobrzansky, Halensee-Berlin. D.
 OBIEMTALISCHR PILLEN die einzigen, welche ohne der Gesundheit zuschaden Festigkeit der Formen der Binstebpider Frausichern.
RATIE, RATIE, apoth. S, pass.
Verdeau, Paris. Schachtel Verdeau, Paris.
motiz A. 5.30 franko.
Donothe DFrots: Berlin, HALRA, anoth, Spandauerate. $77,-$
München, Adler-Apothieke. Frankfurt: M Engel-Apoth Frankfurt a M En\&el-A

- Ereslau, Adiem, potheke


## Einbanddecken und sammelmappen

## fuir den Jabrgang 1905

nad) Entwurf von 7 d. Münzer find bereits fertiggestellt und zum Preife von à mk. 1.50 in allen Bud. und Kunftbandlungen fowie beim unterzeidneten Derlag erbältlid.
münden, färbergraben 24 . Derlag der ,Iugend'.

## Siebe Jugeno!

Keint und fidi treffer fid: „ $27 a$, 耳ृeini, warum fiift Du dent fo fwart ut?
„Ja, fioi, Jat feg mant, ide buin nämlidg Sdorntteinfeger wurden, dat is jefft io bequem!"
${ }^{\text {"Sdorufteinfeger, wo fo dat demu?" }}$
"Ja, weft Dit, wenn man m fo'n Sdjornftein rein mafen f(dall, dann Plettert man fir up dat Dad unt röppt von boben in den Sdornftein: Die Japanter Fommen! Und demi löppt all de Řuf' weg, wil de Sdormitein is rein!"

## Blüthentese der "Yugend

शuß bent in der Whimer...3 eit" erfdeinen= en Fioman "§djauptelerin"
,Miehrmals gab er Dodd bem Suang ifree unverivanden Flnbetung nad umb jaf hin. Sein Blid iclug durd fie findurd):
 meinte, der qiphaltunter ifremiifte oavort aufgerifien fein. giad ber Bors itclung dagegen modte fie hintedzen er idhlipite nur, leidt gebeugt, ein $\mathfrak{L u d}$ umt ben §ats, ein anberes feit vor ben Mhuro gedruidt, iliber Daş $\mathfrak{I r}$ ttoir.

## Briefmarken-Sammlung

v. 15000 versch. gar. echt, tadellos, so auch eine Ganzsachen-Sammlg. wird ausverkauft mit $50-70 \%$ unt Sent-Catal. Auf Wunsch Auswahi sendung. Einkauf von Sammingen.
A. Weisz, Berlin, Friedrichstr. 207.

Der Bär und die brummende Celegraphenleitung
$E_{s}$ baufte in Sibirien， 2 Illmo die Eente fricrien． Eint bramer ふottelbär im $\mathfrak{F}_{2} \mathrm{I}_{3}$ 2lls Ebreumant und Fageitoly．

Dod cinft zur lindent friiblingsjeit Sdlug ihm das 5 erg in fiïjem 区eio， Dieweil aud muterm rauben fell Der Mram ftop febput maḍ ber Mramfell．

Wie er fo trabt dell wald entlang， Stö́bt or auf cintt Sdictuenftrang， 2lno weitbin $\delta$ rabtumipomen fieht Er Stangen ftebn in Reih und Slied．

1hto rings－er orebt fid， idmadtend um－ Ertönt cin 弓ärtlides $\mathfrak{G} \mathrm{cbr} \boldsymbol{\mathrm { mm }}$ ； 2lno närrifd fudt das gute ©hier Don Stang jul $^{\text {Stange num nad ihr！}}$

So läuft und läuft er wie gebeyt Lhid fomint ans gelbe diter zuletyt， Dort thut er cincet leftent Sprung $^{2}$ Jus wailer ans Derjweifelung！－
（1）Mĩenfo ift Dir Dein Keben lieb， $\varsigma_{0}$ bändige dent böjeı đrieb！ 2ld wieviel Kofter，wieviel £cio Eripart mant fid durd

> Sitflidpeitl
f．Volker
Blüthenlese der＂Jugend＂
Das ${ }^{2}$ Strager Zageblatt＂vout 14． D ．Mitē （da）reibt in einem wheterberid）te wiortlid）： ，M2 it Dem Rüden gegen die（semalt Des Sturmes geitemmt，unteridied Das bou（Gisnabeln geblendete $q$ urge zunädit fur cine wogenoe todende weibe plafie $2 c .4$

Grand Prix Weltausntellung St．Louin 1904

$2 u$ haben in Apotheken，besseren Parfumerie－，Drogen－und Friseur－Geschaften．
Oberhof Kurhaus Marien－Bad，
Winterkuren für Nerven－，Herz－，Stoffwechsel－Leiden u．Erholungsbed．Sonnige geschn̄tzte Lage．Anreg．Höhen－u Waldslima．Prosp．Dr．med．C．Weidhaas


## Fiir Kïnstler！

Gute Abreisslialender－
Entwürfe gesucht von ErnstKaufmann，Kalenderverlag Lahr，（Baden）．

## Zucker－Masen，－Darm－ Kranke verlanéen Prospect <br>  Rademann＇s Nälrmiltela brik FrankturtM． <br> a Berlins．W，

 Repert． 30 Seit．Klavierbegleit，koloss．En folg selbst f ．Talentlose．Neueste Samml． fre．mun 1，20（Nachn．1，60）．Illustr Kataloge sportbill．Theaterstücke，Couplets，Requi－ siten，Perrūcken，Bärre，Schminke usw fro． Theat．Verlag E．Demuth，Dresden－A． 18.

## Moderne Thagie

Eine Sammlung magifder Splele o．F．A．Hügli． bēdst interess，u．amuis．Buc）oon 240 Selten．

Brold．Mh．5．Elegant geb．Mle． 0 ．
Durd Neukomm \＆Zimmermann，

## \section*{Die verlorene} <br> Nervenkraft

habe ich d．Apoth．E．Herrmann，Berlin， Noue Königstr． 7 schnell wied，crlangt B．Beamter in Wien．
Prospect diskret und franko．


Preis broch． 3 Mk．，geth． 4.50 Mk ．
Versand durch die Bermïhler＇sche Versandl－und Export－Buchhandlung Berlin S．W．61，Gitschinerstrasse 2／II．

Die intensive geistige Inanspruch－ nahme u．Unruhe in unserem heutigea Erwerbsleben bedingt bei vielen
然 Herren 解 sehr hãufig eine vorzeitige Abnahme der besten Kraft．Ausfahirl．Prospekt mit gerichtI．Urteil u．irztl．Gutachten Paul Giassen Köln a，Rhein Nr． 43.

E Waitenbausplats 4 in Bern od．Jede Bubbandig．


## Uon der Doggerbank－kommission

Sin ber Somutifion wurbe ber 2 ntrag geftelf， ben 2 it gen idiein bei Der 2 oggerbant einjunchmen． Die Sommiifion bat jebod beidlofien，itattocs 2atuen＝ fhemes sumadit die Dincre einzumehmen，औ demen fic eingelaben werben wird．

Die Thätigleit ber Sommiffonsentalieber if febr anfitrengend und grcift ifure（befundheit ermitlid）ant． Sie fint fait affe ftort magettetocto．Sint Sommer jolf dic Sommifion it Sarlebad tagen．

Man firidtet，DaE Dic Doggerbant in Yundert §abren vom Mlecre weggeipult jein wirb，wodurd ber হhätigteit Der sommifition cin jähes Enve bes reitet pöre．Sblr fiegen 3 wei Difierten vor，bic Die Biefabr befieitigen wollen：eint bont der Drespener Bant in Berlin，Die fidh mit der Doggerbant fuiio： nieren will，uno eine beā ふึiriten bon Monaco，ber bie Doggerbant batten witl．
 anipritide bon Jiid）ern，Die bon fremben Srieges． idfitien angeidiofien werben，in neunumbnembig
 it ertgaltent，will man in Englanto die Berjäfitungs： tiit alf 299 §atire verlängern．
－Der neue Minifterbräfibent Moubier wurbe ge
 Soniforoats itelle．（Er meinte lädelno：„Eo unbe＝
 imieben．

## Jon studentischen Religionsfrevlern

§n itubentifdjen ふareifent erregt es शufiehen，סaß Der ，शuछाd） $\mathfrak{B}$ ber Stubierenden＂au ber teduifiden §odj）dule zu §annover vom Meftor aufgeloit und fein Bermbgen confisciert wuroe．
 Die Dentiden Etubenten in sunsbrud cin Snmpatbietelegramu geiddift unt ob iolder anmabliden politiochen sumbgebung cinen Serweiz erbaten－ Mun twroen die ortoter，סie jiid）um ibre atademiidue orreibeit wethen wollten，vor Den وeetor citiert，allivo cin paar geitrenge §erten aus dem hoben Winifterio fie vernathen und Den Sufulpaten bedentet ward：，2lta＝ ocmifde freileit，das ift eitt Begrifi，bent wir gar nid）t fenten und ben Eic fid felbit gebildet haben．＂Darauf eriolgte bie ？Infifurg deß frafwiuvigen Ber＝ cines，ber erit niddt redit cinfefon woltte，was er ©rojes verbrodjen． Samen aber im Saufe Der Gerthand＝ lung idjon barauf：©elbige ©tubenten haben fĭh nüntiđ̆ untängit in einer Berfanmiung einer idiweren－© ent＝ tumsbeleibigung idulubig gez madit，ourd cine Refolution，in der fie ben §errn Fiettor und Eenat erfudten，Die confefiontellen Berbindungen att der §od $=$ idule um des lieben sriedens कֻille» aufzulbien！Difenbar ijt alio jebt die MRaEregelung De Stu＝ Dentenausijdufies eriolgt auj（srumb bes

Eaviar fuir＇s §off！


## Wer da hat，dem wird gegeben！

$\mathfrak{B o r}$ wenigen ${ }^{2}$ soden it ber ©rillparzen Sreis $^{2}$ ；um dritten Male ©cribart Soubtmant jucetant morben．Sd，bin gewif ber Sebte，ber ifm bem Gefronten miggonnt．Piber－aber－twarnm inmer wieber ber Sorbeer auf basjelfe Saupt？ Tid glaube ja bie Defireider Kreissridter au veritegn！ Gic ífielen nadi $\mathfrak{B e r l i n}$ binutber und jagen lädelnd： ，Eetht！Wisir Ditmärter finb Dod befiere Deutidhe． Berlins Qauit it nod lange nidt ber Şelt Qauf． lind wem ber Sropbet im Saterlanbe nidt gilt， io ．．．＂Mber bos wifien wir iegt afles sur ©jennge． Into falieglid ift eine Streisvertheilung niddt blos sum Demonifterent da．Sa，wemts nur ein $\mathcal{Q} 0 \mathrm{E}=$ beer twäre，ber pertfeitt vivir！！Dann tönute meinet－ wegen fïh §auptmomt cinent mad bem anbern auf Den Siopf Legen，bis er mitit dent Grajen Blaten ge：
 ©djäfen trieien．＂9ther wask follen bent reident §auptmann Dic lumpigen paar taufenb Miart？§ $1 / n$ madien fie nidt gliadlidd；einem armen Ieufel aber －und wie viel bidtenbe arme 「eufel babet wir in Deutidland！－Fönten fie Den Wseg zur Uniterb＝ lidifeit babnen！Warmut alio den \＄reis niddt lieber cinem ber vielen erit Fserbenben und Sämpienben zuertenten－einem，ber burd fein ©ritlingswert， mag es aud nod nidft etwas Bollendetes fein－ belviefen hat，bafß er etwaş fam？Doer foll eé mit bem（brillparzerpreife getien，wie mit bent Robets preife，ber mur ant literaridide shumelgreife ber liefen wirb？Dant if es cint wafires shfiid，DaEs
 Sonit bätte vort 1774 bis 1832 －ein balbes Sabt $=$ hubbert，ba Deutidlanto bon grojen Didtern vium melte－auber ber Siscimarer（Eractlens tein Menid） einen Piemig crialten！

Cri－Cri

## Blutteere Hbstraktionen

Der mationalfiberale Reidstages abgeorbnete，§ert Dr， $5 u g \mathrm{o}$ Bütt Qer，vergleidt bie ．．incqent＂wito SIndere，wedde feiner Meinung nod Den itreifenten Werglenten ant biel mb Dent armen Bedpenbeififertt zit wenig Qiebe entgegenbringen，mit ocm heiligen Eripinus．Diejer foll nämfia ben शamen Gilube gemadit babet ans Qeder，ons er nidft bes zahit bat．Into in Bezug ouf unjer Seobidt＂（8liidant＂meint Scrt Dr．Bottger betribibt，fiolde bluto lecren शbitraftionen icien zu lefen in ber fonit jo lebensinididen unt inut $=$ patbifiden，Jugend：

शa，wir bentitent unt mit uniercr Meinutg in cbenfo guter，alo zahls reider Geicllidaft：in Der bon 1 cmm ＝ bebit swantigitefit bes bent＝ id）en Solfes famm Dem 29 jährigen sifier 23 ithelm II．und beridies Denen Barteigenofien bes．gerrn Dr，Bottger，mit Jreiherrn p．Sen！ 34 Serrnsibem an ber Sbife！Sar io blateer miijien unfere शibirats tonen alfo bod）nidtt jein utto e fonut uns da jener Mationalliberalis． ums，ber foport bodtpniervativ wirb， went es ber Eelbitherrlidfeit bes Internehmerthums an Den sragen gehen finnte，idion bebenteno antis mifder bor！Ltto was mun die Braftifen bes beiligen Erifpimts ans gebt，io idfeint es zuts imiter nod befier，Don Itrmen Edubie 34 maden aus anderer Leutc Zeder，als nidyt einfeben zu wollen，daís die Grmentiter allen lutitäden © dithe baben mifien，ober gar， wie gewifie llaternebuer，icine Sđube auß ber Saut ber श／mmen zu idmeiben！ Samt man demt cinen Whandeiter： mom itberbamt noक＂llitedt thun＂，Der faltblitig ans（Coniuntur－ rüdiditen feine Bed）e fitillegt，Die ：Ir beiter auis Bilater ieft uno effärt： $\ldots 3$ d tatt mit meitem Sapital maden，was id will！＂－mo
 Der Lanbjricben bariber in bie Brithe gehen？！
nJugend＊


Deues oon der Russidden Frmee：Uebungen im Salut－Schiessen

# Russisches Volksliedchen 

Wei waffermeiben $3 u$ fingen
2 Sartaitifierl tommt geflog＇r，
Bon mei＇m Wolt an idü̈n＇n © Gruabe， 2Rie lang＇s nodd ouf bie neve Kerfafiutg wart＇t muab？

Siab＇s תartätíder！\＆a巨̄ b＇r Beit，Bua！ Gag am Bolt aut id）$n$＇n（Fruab， Jै bin mir felba no net g＇idecit guta， Was i aufanga muná
Balo mödt i＇s gert befrei＇ı，ia， Hhto i bent＂，bös waar iduön， Balb fo thuat＇s mit wicon ret＇u，ja， luto i lás alles febn．

Siab＇s Sartätiduert，was mödtitit bem？ Thua nit gat io gadi）fein！ Bielleidt banu beim näditen Faflt mir eber was eitr．．

A．D．N．

## Fort mit dem Schmutz！

Der Euberintenoent ふteß zu इofum if an马 feiner（5）meinbe ansgerifien，weil er cine geridttidie Qbinoung feiner zablreiden－ 11 itudt \＆vergeben itt nädjiter 3 eit 3 ut gemärtigent batte．（Er polgte Damit ben erbauliden Beificl eines anberen ？Ints－ brubers in Ditriestano，Des Serri Siarrers Blod 311 §age，Der bor nidt langer Beit wegen ber gleidjen erbaulidjen（Beidid）ten oie Seerbe， bie er weibent foltte，bei gladit unto Mebel vertafien hat．－E1，ci！

Sier ein Gegenitüđ antz bem gemïf万liden fa＝ tholijden Euiben：

Das 9xindener Sdmurgeridt berutheilte ben Bitter sohann Simper I ants 2isbad bei Dactan． Der Ebrenmanm lebte ieit 8 Jahtren mit jeiner leib： lid）en হodter int（Concubinat unt ermorocte 3 wei vout drei sindern，die er mit ibr erzeugt hatte．Er erhicit 14 马abre Budthans，frok oes trefilidjen Bengntifieg，Das igm fein Butirgermeifer ansftelte．Sobant Sinwert war nänlid），wie oer Serr Bürgermeiter ausiagte，＂iehr relfgioss， ging iehr fletibig in oie sitide－Nilles war to weit in Drbmung．＂Und ob feiner
 eines $\kappa$ irdenpilegers！－
Qus bieficn छैällent fieht man twieber，wie bie uripringlidie gejunoe Sittlidteit Des 彐olfes anes （d）lieblid）Durdi Die Unmoral ber modernen תunit und sitteratur，zumal Die liberalen，glaubenalojent寝邫blatter vergititet wiro！

Bielleidt legt fid der Sittlidjteits－Seber Dber＝ lanbesgeridtsrath Roeren bie ひひ̈̆le al马 wertjovile Material in jeine MRappen！

Wie wir aus unzenfierter Duclle bören，foll ber 3ar anfangs gar nid）t abgeneigt getbejen foun，bas gittgeind） oer Qtrbeiter it（Enipfang zu nebmen． Erit afs ifm Grobifirit Wabimir bas Beipiel Der bentiden Soblenbarone，סie aud）nid）t mit ben $\mathfrak{M r}=$ beitern berbandeln，bor 4 agen bielt，wurbe er anderen Sinnes．＂डrcilid＂，meinte er jebod，＂byben＇s die Sroblenbarone leidter mie id．Die tömen fid）auf Das Militär verlaffen，id）nidjt！＂

## Der Ronfibzierte ©iderot <br> „Wzie bicitit bas Buap？＂＂Die Ronne，



 शluf den－＂＂Still Stifll＂，＂luive zmar nur cuis skafiert＂

 2sie beibib ber Seed nur，ber bas tonute ifdmieren ？＂

शllio gecidelin in murnberidönen Reivig， Der Bididertiact，3u ber gants Deutififlarit wallt． Tic Murie weint．Dod vor Bergnizen reibl fid Dic idfanter 5anbe ber 5err Etatatanumalt． Gritt fing＇s bem biien Zolitioc an ben Stragent，

 lito éeine zarte＂Ylomne＂einggitimpit．
 2a Miemmorb feine luridulo meler vertiert！
 Die ein geviliifer Edifier rebigiert．
 ilito ribhut an 2iberot गुom uno Gefalt， ，2en Edank von 2ablryeit unvo von
fimpler（Grö玉e＂＊）－

## Was jagen Sie baju，Ђerr Etantsanwalt？

Thud lebte bamals Grjeffens von Goethe， Gebeimer Rath uno nebenbei ein Mant： Der idfrieb an feimen groben greuno，er böte （Geidjaftlid）gern fid als 彐ermittler an， Tralls er＂Die शonne＂ibberietsen wollte． （Gewährimanm für ben Druđ ber＂Sdifveinterei＇n＂－

idmindia？－pollte

## Der ©onfiftorialrath Serder ien！

Einhunbertucummbininfiti Jabre fanfent Jis Mleer ber Emigteit，feit it Baris Der Etantsamvalt Serm Diverots＂（Bedanten＂en） Durd idnöbe Sentershand verbremmen lief． Dod Iendten beute fie nod wie bie Soune， Llno bie fanm nic fïr inmer untergeb＇n． So mirb aum）（Gure eingeitampite＂Mome＂， Serr Staatsamvalt，einit wieber auferitel＇$n$＇．

Cri－Cri
 beidluß 1746 berbramt．

Der fabue des Oldenburger Kriegervereins 2 fuguffebn－3ofel wurbe por cinem Jahre das von dem Eandesfiirften gefififtete Kriegervercius－Der＝ dienfffreuz wegen der tadellofen fuilbrung des alten verdienten Dercines zugeiprodert．Weil fid aber der Dereint nadträglid durd feine Stelling $3^{11}$ der beriihmten $\ddagger$ utabnehmen－2Ifaire die Oiden－
 Derdienfffrenz wieder zuriidfliefern．Stöliel foll bei der §eftiire Diefes Dorfalls in Den Kuf aus－ gebrodent fein：„Tlag fid herausftellen，was ða willl Ja geb＇meinell pour le mérite nidqt meh̆r herans！＂

 Schūler－2Luffäł̧e＊！

 trönen su laiien．彐en bort in die Stirde，bier muijijen

 idmmoufi．Bon her mit Siirafiferen nadh Berlin， ins Saiierlide \＄alais zuriidfeliren．Qmm nädifen Tage wïrbe gevibnete 马uftande im 刃eide fibafien， fogleid newe ©eficbe bilben．Sn ber folgenben 2sodie wiirbe id cine Miordlandsiaht antreten，uilt midh Evifbergen anjehen．Wisem zuruidtelire würde id einen 2 ruppenidnau halten．Sodam die abgeticneen bon Eüb－2seifajrita befidtigen．Daut wirbe id midd berbeirathen，Die Sodbseit follte dem mit grojel Bradtt gefeiert werben．Die gröbte Sapelle ber Exic müinte ben इoodseitgmaríक picten．§edes Sabr wïrbe id，meinen Eitern Eedsigtanjent Mart idiifen． Dam wiiroce id midd mit Stalien Deitreid）＝14gern verbinten．©odann gegen Tiugland Srieg fïhren．

## 2.

Tennt id ein Sinier wäre ging id）mit meinen Biidojien zut Sago，mit swansig \＄jerben und buns Dett $\$$ unten．WSir veriamucten aui cinen gropen Ftak，wir zagten das sirid，ivlange es nidt mehr tomte．2luf citter autbern Zag ging id in bas Eperettell Theater：

## 3.

 formen，ober id bätte mid cin §ous mit（sartert genoumen mid bent aud）ein（Eafiee umb cin（5ont Ditorei，ober eine（Saftuirtidalt．Sonit audd wit） cin Solonial \＄arrengeidajit．

Wenn idf Saifer wäre，gäbe es feine armen Seute．Sd wirbe weite Féient madien，umb mid） im Batitant tragen lajien．S（d）wirbe ieben $\mathfrak{Z}$ ag auf Jagd gehen，und wïrbe ieben Monat breimal in eint Ibeater gehen．Damn wiurbe id）immer bas beite Cfien．lhoròmura gäbe es garnidtt．Idd
 wiirbe jur Masterabe geben und mix ansfleion wie eine Dame．Sd wirbe mir eine treue Dogge fanien．Unt bann fuht idh inmer inm einer Equi＝ page．

## 5.

§d bätte jeben Iag midi auşabren lafien，Dent＝ mäler cingeweibt，und jonitige gefite gefiect．Damu wäre id） $\mathrm{su}^{2}$ Den Soldaten gegangen bätte mir bie Uebungen angeielen，Die Manober mit gemadht． Dam wäre id） 34 Dent（Srobeblersog bingcfatient $3 u m$ Beipiel ber（frojbergog von Medtenburg：Edhwerin， Siönig von Endifen umb antere Şinfen umb Sionige bäte id）auf neue mit den Qänbernt belebut．Sie mugten mir ben Fio ber さreue idmoören．Reue Sriegsidifie fätte id bauen Caiien．Majdinen－（5es wehre，Sanoten unt Futver getanit．
（Fortsetxung folgt）

## ＊）Dic Elufenbitug mar bou folgenten Beficn begreitet：

 „2tt Die surgend bou ber §ugent！Meime ©duter（selujatrige Sungen）baben am Eomu：
 ，Mas id thäte，wemm tibl ploblitd fatier wäre，seber Sunge muste bas vhema it oremiertel etmmoen bolls ftanbig frei bearbeiten，Son bem，was bernesgefommen
 enige simber eit mimbervares zatent baben smin－ Яеgicten．＂

## Es war nichts！

 wurbe ber Broffürf wladimir von ciner íflaffen Sugel an die Sand getroffen；er fteckte fie mit oen worten cin：＂E E 6 rar nidfto，＂

## 2lus Deinen eigenen $\mathfrak{B e}$ fdütsen

Drobt Dir fdon Sdrecken und Befabr？ Wird enolid diefe £ebre nüten，
Wiro fie Did reeken，weifer 3ar？
2d nein，Denn mit ersmungener $\Re$ ub）
flüftert Dir jeder Söfling zu：
Es rar nidts！
3u Deinem Sdloffe ratlen Sdjaaren． Die Salve kradt，fie trifft－ad－gut． Diel bundert Kuffen，treu dem Zaren， Die raatzen fid）in ibrem zlut． Dod）Dir fagt man：Xd Bott，Der fall war ein geroöbnlider Grawal．

Es war nicts！
Du fagit von Deines Dolkes Slagen：
＂Es ruar niddts．＂－web，das

> ift Dein f(ud).

Dies böfe wort mird eingetragen Dereinft von Klio in ibr Bud． Wenn fle von Deinen ©haten \｛pridt， Dann lautet alfo ibr Berid）：
$\mathbb{E}_{s}$ war nidfts！
Frido
Daş Branbenburger Soniiitorium dementiert Die Seitung Mnadridt，ofá es bei feinem Beidpcioc an ben 58 jäbrigen Saitor zilider bon ber ©t．Martuse Sirde in Berlin，bent es alş unentwidelt bejeidnet hat，biefen mit feinem etwa 30 jährigen Eolnne ber $=$ wediclt fiabe，Der Saitor an Der §ermalemer sirde ift．

Dagegen ideint bem Sonifitorium ein anderer Intthum pafiirt $\mathrm{ju}^{\prime}$ fein．Sin eingeweibten Sreifen muntelt man idjon icit einigen Tagen，baḱ es den Baitor fiidier mit Siegirieo Sacobiohn verwedjelt babe．Das ging io $\mathrm{z}^{2}$ ．Es verwedifielte zumädit Den
 oräulen gildeer mit der fleinen gitiderin，Dam Die
 tfeinen ©ohn＂und emoliad bent tienent Eohn mit bent jungen Sacobjobn．Datier entifanto ber 彐or 1viri ber Untreife．－Wisie peinlid）！
 Greupen I breibig Gefangene unter polizeilider Slufiidt beim Solsberfaben beidäitigt worben fein． Die Eosiafoemofraten halten fid baribiber auf．Yum， benen fann es bie Megierung aber niemals redt maden．2scut Bagnoiträflinge und fibirifide $\mathcal{B}$ wangs arbeiter mit Stcinbreden beidä̈tigt werben，io idirecth Die ©enofien uiber Barbarei unt（Sraufams teit；wemu aber unjere 9 iegierung in ibrer §umani tät die Befangenen mit Dem viel leidteren Strite bredien beidätight，bamu idreien fie aud！！Ma， wie foll es bie 刃iegierung benn madert？

## Schauderbar！

Eroenbaff，erjitt＇re in dent fugen， Some，lofide ans am firmament， Gibt es Peufde Sitte nod und ©ugend （V）er was mant fonft fo àbulid nemti？
27ein，Die gibt es leiber niddt，meint Befter． Wie it felber aus Erfabrung weif． Eief dod fürjfid mit der eignen Sdwefter Eill Ildaffenburger anf dem Eis．$_{\text {E }}$
Seine cigne thenre Sowefter fafte
 Und fo lief er fed，der Gymmafiafte， ＇rum mit ibr beim bellem ©ageslidt．
Gott fei Danf，Der frevel ward geroden， Der Direltor hatte fie erfpäht
Utro cin IThdtwort hat der Mhant gefproden，
Daǵ fein Itenf meher mit der
Sdwefter geff．
ungeniigend facint mir，Daf́ ber 3 rave 27 ur bie Sduiler faĝte fo beim Ohr． 2 ziḍt allein den Jungens drohe Strafe， 2̌ein，er nehme audd סie Eftern vor．
Diefer tridt＇re or es in dic Sdqädels， Diefen gebe frenta er Den Erlaf：
Kriegt entweder 2 uben，oder Mädels， 2lber nidit von jeder Sorte was．

Karlchen

## Itr Brraunalu mid feiur suntrens

§a，Эungens，fefitl Das it nur einmal io． WBeib（Gott，id）war mein Qebtan heiligirob， Sonut＇id Die Edididt verfabren in Dee Grubc： ©̧ir ums ift ia bass Epittel nur bic Etube． Daş fiedt io drin，dás maut nidit anders fam 2Bas mein Grobvater war，ber fubt idfon an， Und demt fein Water it，io fiteft＇s geidrieben §m Sirdjembud，wie cr ，im €dadtt verblieben－ Da briblen war＇s，bent iti＇s cin altes 2od－ 2rots allebem bin id cin Bergmam boct）． ss ift turios，mir wirto es idfon su enge 3 m （ $a u s$ ．2hir fehit was，feblt das

Sunftgeftänge，
Das frart unb arieltidtt of unten in ber Madf．
 bem Sぁaぁt
lung ging＇am lieffent mit bem Sameraben 23or Drt，mein Eprenglod in ben ₹fōz zu laben． Dic Sausbrambtoblen．Seilfabrt，lange Edididt， Das RBagenmullen，all bas ift ia nimt； Da bätten wir ums faon vertragen tônnen； Dodh Dá̇ Die＇Serren ums dic ©hr＇niddt göment， Dás fie nod）innmer thum nad）altem Medt Hno ipreden：З由 bin §err，uno Du bift Rnewt！
 2Bie Ruif amich＇t uno bodmiithig veraditen， Das，Зumgerss，wurmt！Da fecigt lierauif Der Grrollf und baml auf cinmal iit＇s geidmectert voll．．． ghun lam idd meine gänbe nidft meflor riibren， unt $\mathfrak{j h r}$ ， $\mathfrak{J b r}$ müßt ben Kiemen
enger iकnüren；
З我 hab＇geidworen，wie die andern aud， Lnt $\mathfrak{D}$ reut halten，bas ift Mänterbraud． $\mathbf{x}$


## Marschall Oyama

$2 H$ ifo an einem eimzigen $\mathcal{J a g}_{\text {ag }}$ bat bee fricoensjar einige Jaufend 3 ur Etredte gebradt！Da wird ex balo sas Jubilaum ber 50000 ffen Zecatur feieen FOnnen．＂

## Die todten Kinder von Petersburg

## zugenjeugen oes Ceme；els，Das im ziterander．

 garten nabe ber 21 miralitát von bem preobra－ （deenskopiden Xegiment angeridtet ruaroe，bekunden， Dak Die Mebrsabit der Dort Befallenen frauen und Rinder waren，die，vom Stragentärm erfdreckt，in ben Barten flüdttten．Qus（Exdemadit sum ．jinmelsfidit Die tobten Sinber jielien，
Tuf ifree Stirn，auf ifrer Bruit Biel blutige Mojen glititen．
（53 д̈finet fid）Das golDene Thor In feiuen Stugeln Ieife，
Eint Engel mit Jfligeln meij wie Sdjnee Tritt aus bem ßarabrife．
（Ex jurid）t bie Steinen liebreid）an Uno frägt mit janitem Mumbe： ．＂Sas fommt ibr zarte Menfdenbliit） So friil）und jo todesivatoe？＂
Mifflug ein stino zum Erngel fagt： ．．Wait Du＇z nodj nidjt erfafren， Bas̉ uns ber Fope ftet⿳⺈⿴囗十一𧰨丶 geleljxt： Das Zeben für ben Baren！

913 Dpier mit mierm jurgen Bfut Mup̧t＇umier ¿eben verrimen－

## WBir baffen bez 3 aren geid）lagenem §eer

 Die erite Edjlad）t gewinuer．＂
## Rudolf Greiny

Den liberalen 9 arglern farm es aber wirts lid）Yiemano redtht maden．Wibie oit haben fic fid） ifiber die Ultramontanen Initig gemadt，bie on
 vedere umb ant bundert und aber bundert modernen Daritellumgen ocs mänuliden umo weibliden sors pers ein jittlides Yergernik nabuent．Hno ieft ficben fie uber die arnen © orubenbejiber ber，
 Gruben nadt arbeiten miffen．Suf cimmal nefmen fie an ber शadtheit bes menf $\mathrm{C}=$ liden Sörpers shitob！Mno das wolten \＆i， berale fein！

## KPein＝RuFIRand

（Siche oie lette Reidjstageverb）anotung über Die verfaffungsfrage in Meedtenburg！）
（6s gibt ein Sant int Deutí̄́n Reiā， Bon ber Sultur nod）unbeledt， Da bört man nidftos von＂frei＂unb＂gleide＂， lind was nad Sansculotten fdmedt．

Mit angeitamnter \＆iebe bäugt 2tm（Grobbersog Dort Mentid）utb Thier， Uno jviíden Diolt umo Giiriten orängt
Sid）nod fein lumpiger $23 i(d)$ Bapier．
Des Redtes umo ber Beiebe Sauf unb，was bent Bau＇r unt＇Burger frommt， Grötect swiidien Édrucintlauf
Det 3 unter，Der zur §auptiaot fommt．
Da feiliden fie un Gut und Qeb＇r Uno Odes und Bfero nad Baterbraud）． luto weil bie Serren Dabei fieb＇n， So nemten fic ficd Stänbe aud．
lund ift ber Ganbel abgentadjt．
So geht ein Jeber froh nads Saus Hno miniddt bem 2 tribern＂（5ute शadt＂， und bamit ift der Sandtag ans．
und ob ber Reidsstag idimmit und brobt， शibts ftort bem 3unter feint 3onll． ₹n $\Re$ uflanb ítlagen fie fid tobt， ぶ Mledtenburg ift 2tles filf！


Deues aus dem Rubrrevier
Paul Rieth



Das शuffert werben bafür bie शrbeiter beforgen.

