

## JUGEND


freqa
Alois Kolb（Ebersberg）

## Schickial

$\mathfrak{W o m}$ Pfluge ward mein－2rfer umgebrodien， Uno gute ভaat fiel in Dez erroreidfz Spalten， 2fuş Denen frifthe 2fferdifte mallten， Berbeifungexvoll fur finftige Erntewodit．

Sodiommer ward＇s，unt an den relfenjoden Die Sagelwolfen fturmgepeitiont zerprallten－ Siun hat ber reife Soalm mir nidhtz gebalten $\mathfrak{B o n}$ Dem，was mir der junge Sieim verfproden．

Dabingeidlagen liegt in breiten ©dmaben NaEggrinnez Stroh－mein liebez̉ Brodgetreioe Ward Maft fur \＆arven und fur efle Maden．

Dod，eine bunte reidfe 2fugenmeide， （ribeben ftarf fith wieder Mobn und Saben， Uno flar glánjt Dezs（bebirgeş Fietteridheide．

## bans－martin Eckert

## deber die Entstebung der Menschen

Ein japanifches phyfiologifdes Närchen

[^0]das Befiuht in fid：wir reden，um ebent $3^{11}$ redent．friiher hatte es fo mandie 2abwedslintg gegeben．Einer oder der andere hatte eine Joee， Siefe wurbe anch ausgefïhts und man unterhielt fith eine Jeit hindurd．So hatte Shinto zur 3eit der ewigen finfternié，als fith die Götter mit einer greulid ftinfenden＂Oelfurte＂bei ©ifde
 Galbgottes－die heflleudtende Sonne erfdaffen． Das gab wenigitens ein ordentlidpes ©hema jum Cercle und Ieudptete aud ganz nett．Die $\mathfrak{G e}$ lehrten unter den Gimmelsbewohnern beredneten alliogleid，wie viel „（Delfunzenitarfen＂dem nenent Sidte gleidjuhalten fei，debattirtent und polemi－ fierten．Die andern，nidy afabemifden あötter wollten wiffer，ob die Sonne ebenfo Ieudte，wenn fie am Kopfe ftuinde，drehten daher den gliihenden Ball $\mathfrak{u m}$ und verbrannten fith die finger－das gab aut $\mathfrak{U n t e r b a l t u n g . ~ B a l o ~ v e r f i e l e r ~ f i e ~ j e d o c б ~}$ wieder dem tödliden Stachel der Kantaweile，fanden das neue sidt banal，felbftperfänolida und $3^{14}$ primitio．－－

Wieder dadte man bin und her und das $\mathbb{E r}$ ． gebnī̂ war die Erfdafiung der Planteter．Man reihte felbige，fe naddem，weiter oder näher um die Sonne und freute fith an der finnigen Jus fammenftellung wit an dem Sidtrefler．2lis dies aud nidd meh̆r viel 30 g ，fam ein Sdlauberger unter den Simmlifthen auf die wahrhaft ，gott＝ Tithe Joee＂， $\mathfrak{E e b e n}$ in diefe Baflen $3^{31}$ britgent， indem er folgerte：gibt man jeder Kugel einten Funitgeredten fugtritt，fo werben fich Seftere drehent und da Fein Widerfand die Bewegurg hintert，Dafïr die 2lntiehungsfraft der Sonne in Betradyt fommt，wiro fith das ganye Jeng fo lange drehent，als es unts gefällt，－－－

Diefer Gedanfe fand rafendent Beifall．ZIItes ftürmte hin，um feinen göttliden oder halbgötto liden fuణ̄tritt artjubringen，fo dań felbit Shinto iiber die tolle Sdar ladte．Und gar die Fetje， als die Ballen und Bältien bald in arößerer bald Pleinterer Sonnennähe，bald auf einer bald der andern Seite belencttet，die groge §ampe－ die Sonne umfollerten．Wieder hatten die Ges
 die Mebrigen foledte witise madten and fid die finger zerquet $\ddagger$ diter．－－

2 and dies entbehrte aber bald des Reizes der Zeuhbeit．2nan verfertigte nene，phantafievolle Wirbelipfteme，während Shinto tene Sonten ［कıuf．Das war luftiger nutb－and praftifd， bent man hatte mehr Sibt．Das gange wahno
 weldhe anterfant die grōg̃e $\mathfrak{Z n z i e h u n g s f r a f t ~ b e - ~}$ faf．———

Doch felbft dies unterhörte Sđaufpiel der $\mathfrak{G r o f}=$ artigfeit，Ponnte das himmlifde Interefie nidqt auf die Daner feffelh，－Sdont dadte man wieder auf 27enes．Der Juftizminifter fotlug vor，fith mit dem Gedanfen $\mathfrak{u}$ befaffen，ob das unauf， そörlidhe Gerumtreibent eines Körpers $\mathfrak{u m}$ Den andern，ohnte defien fpesielle Etnwilligung，dem jus quaesitum der Ḡotter entiprädee，wurbe jeдod mit diefen Zuntrage abgewifien．Die Gentral－ ftabs＝あ̈̈tter，an ber Spite oer Kriegsminifter， foblugen vor，das garfe＂werfl＂mit Streitfólben зufammenzufdlagen，um die Percuffonswirfintg
 fand nidgt den erhoften Beifall．－－－

Es fam daher der Zugenblid nad dem an－ fangs erwähnten Souper，eint Zugenblid rofigiter Saune und hernach tödliditer sangweile．Mitan gähnte，raudde und－зwidfte einander 弓um ゐeito vertreib．
－－Sbinto \｛ah＇dies und gebadte baher der（Götterippidaft etwas won bleibendem Reiz $3^{n 1}$ fdaffert unt damit die Eangeweile aus dem
 daher drei ©age lang in ein＂Kosmosnebelwolfers Separée＂eitr，um ungeftört naḑenfer $\mathfrak{j u}$ fönter． Utho als er heraustrat，zeigte er den Unferb－ lidhen ein mifroflopifdes Dingerden，weldhes er in Ser Einfamfeit finnig Fonfruirt hatte，Und die Götter Iadぁten，Denn fte fornten nidt glauben， daß́ fold ein fleines Ding，das fo dumm in die welt fah，ihnen die sangeweile vertreiben follte．

Da fagte Shinto：＂Wartet nur，bis es deren mehrere gibt，was wir für ein ©heater haben
werden！＂Daranfhin fetste er das lleine Etwas auf ote Erbe，weil dies die buntefte Kugel war．Hnd סort vermehrte fich der fleite Kerl gar rafd，während die anderen Götter unterdes 3 um Beitvertreib nach dem Syfem Shintos（dentt damals gabs nod Pein Patentgefets）allerhand ähnlithe Dinger fonftruierten und fie aud anf die Erde fetgten．So entitanden Menfぁen und 『hiere．Sie Fiibten und fuhren fth gleidjeitig in die Faare，vergötterten und vernidtetent fidh it einem 2 them，hielten Butes fiir Böfes oder umgefehrt und echanfierten fith wegen jedes Staubforns，das anders fam，als es fommen follte；auferdem fritten und debattierten fie nod iiber ihre 2bffammung．－－－－
－Shinto aber und alle Uebrigen hielten fifd den Baud vor sadjen und die Ђimmlifden Räume waren für ewige るeiten oor der Sangweile gefthert．

## caunsch

Bum Bectuen baz ฏorn， 2m Stiefel ben ©porn， Guf furrigem Bferb， 3ut Seite bas Sdfuert， Dem Jeinbe bie §ieh，

Dem Maidlein die Rieb， Wagmuthig und jurng， Durci＇s 2eben im ©prung， §m Feutel ftets Gorb， Das ift，mas idf mollt．
beinrich von Reder

## Funger

## Don Carl 伊mald

Er fornte bas Felo nidyt beftellen，fonnte bie Thiere bes Waibes nidt tagen， Den Fifid int Waffer nidht fangen uno bas Boot nidgt iiber bie Wogen lenter． Er fornte bem Felfen fein Erz nidyt abgemimen，fonnte es nid）in ber Effe fdmieden und es niçt umfegen burd Sauf und $\mathfrak{B e r f a u f}$ ．
 bint zum Stubiren geboren．＂

Htno er fam auf bie bohe Sdfule，mo bie Gelebrten maren．
Da fonnte er fitib auf ben fobmierigen Bfaber Des Rechts nidat ourdifinden，
 Bebuld，nidht bes ¿efrers Selbitverlengumg，nidut des erfinders Scharffimt， nicht bes Stants̊nantes תlugbeit．
＂（Gott bat mich zum födjiten beftimmt，＂fagte er．＂§̛̣ bin zum ßriefter geboren．＂

Und er befan eine fleine $\mathfrak{B r a i l n}$ be．
Er predigte Selfftwerleugnung benen，bie fein Brot batten，aber er feufzte，
 Ђänden，es fei Yeidfter，dā̄ ein Sameel butch das Nabelöhr gebe，bern baß ein Reider ins Reid Gottes fomme，aber er flagte，báa fein Bentel leer fei．

 beute fehe．Emig fei er gepriefen，bā̃ idh feinen Willen vollende．＂

Da bemarb er fich unt bie Bfriimbe und befam fie．
（2lutorifierte Ueberfeßung aus dem Dảnifchen von S．Riy）

## Dide Sojarin

Эお山 habe nie ein herrlicheres Weib gefannt，ale Bina Romanesిcu，die Bojarint． $\mathfrak{U} \mathfrak{n}$（Sejtalt ein Leoparb－lauter Sebne und leine תnoden．Sd）ultern eine \＃leinen Jitngen，fie fïllten bie bünne Setbenbluje nid）t，und bem $\mathfrak{B u f e n ~ u n d ~ B e c f e n ~}$ nad－－eine oreizehniährige feujaheit．－Die §aut aber war hajelmußbraun．
 Sact und wirren，matten，ungeberbigen Scaaren．

Eines $\mathfrak{I}$ agee fameigten wir auf סer Terrafie bes Caffe della città unter blïhens ben §leandern，und（bina trant Sthotolabe；id）natürlid auth．Wix prachen



Da fam，da fam eine Wefpe geflogen．

 meiner Schotoladentafie ftiul．
（3sina，ber Reopard，auf der Zauter．
Da fiel bie Weipe zappelnd in meine Taffe and wollte erjaufen．
$\mathfrak{H}$ no－bie fajone（ 5 ina－zog mit liebenswuirdiger Selbjtocritänolideeit eine Šaarnabel att ifren flechten $\mathfrak{t n d}$ angelte bie Sefpe gefdict aut meiner Sdopolade．．．

Eint Mintute blieb ict）fitunt．
＂－－Fraut Bina，＂fagte idi bann，＂－－wie ift bas eigentlidu？－Seerridt
 ben Sdublt ibrer Dament trinten－？＂



Srieficifer R6mo
C. Tooby (Münctien)

Durd) Die Strafen wirft Du geben Durd tie Etrofen nint Da grken und at wire Did trincre femera Die mie Drin'd in Getaniudt brewnent Utho fकon neigen fíd vic ₹age, Edion miro Drine Erbufudt fria,
 Otto Könis

## Warum?





 sinderarmes fic lot tost.






 - chio van os bor side crib, namit es be ifemiamer nok srote

 Eo tommen bic letere zage vor Nem 9 Sobnumge refict brat Mubi bat fortar uneromurg rod

















 Mirncman wimi kume sow sintant


















 ism diudichig mit
gictitat wito. $-工$



 Eo lange kr Rourren mod hith, rttiatt or som









-     - Moi om woinomertlos fof' is on - sid

















 Fing \& - Solind -

 firge ir toven - - -









franistia Mann


## Uun de groten Böm

Van be groten 35 m
Sallt oc litten Drimm Wean be ZTadrwins wobt,
vabore firt und finnt, Husoer fitt uns fivinit Van be groten 25 sm
 Und bofreet van \&arim, Waro in etren Urm weboer gos oi fadt.
Van oe aroten 3 sim
falle of latten Dostion

 Srift oi fait oct Surr, bs maft altes pilit.

Theador Tell

## Eine nackte table d＇bôte in Rarisbad

Sdjrecklider ©raum eines affthetif（b）en surgaftes
JWh fand am offenen Zenfter meines \＄otels zimmers und i由laute auf ben תurgarten binaus． Die langen bunten Blumenbeete gliden hodaufge $=$ סommerten Damenbiuten，und das runde Beffen beş Springbrunnens flimmerte in ber Mittagsiomne wie eine Gilberplatte，auf ber uth ber Obertellner die $\mathfrak{B i f i t t e n t a r t e ~ b o n ~} \mathfrak{B o b g m e n}$ überreiat． $\mathfrak{B o n}$ סrüben aber griībten，wie halbverträumt umø geblenbet bont Dem flimmernben（31ait，bie läctelnden ©eficdter bes ふiridbergぶ，Des Dreitreuzbergふె und der Jranz Soiephetbibe，bis ans simn，wie es mir fabien，in Damajtenc Servietten gehuillt．Sie hatten wohl ben
 nun，báß fie fith ben Sommer uiber ben תurgäjten io pplitternalt gezeigt hatten．

Da flingelte es．zur table d＇hôte．Э̛̣ ftieg bink unter in ben Speifefaal und fegte midi，bom Dber＝ fellner geteitet，an ben einzigen freien $\mathfrak{B l a k}$ fo zient
 tumidhate，veritand idf zum eriten mal int Seben
 ber Sintifit gefproden baben foll ，Die Menfichen
 ein andereß Wort，baß ein $\mathfrak{A n b e r e r , ~ b e r ~ n o c h ~ j u ̈ n g i t ~}$ unter $\mathfrak{u n s}$ geweilt $\mathfrak{h a t}$ ，bor fith bin gelächelt－ein
 pir an einer table d＇hôte fäßer，wir Meenidicn von Geute， $\mathfrak{u n d}$ fähen $\mathfrak{u s s}$ nit einent Mal alle nadt， lein $\mathfrak{m e n f i c h}$ tönnte mefr weiter efien！＂

D Sietifde，was hait $\mathfrak{D u}$ mir angethan！Mix er＝ ging es plöglich wie 2 （xam und Cba im ßarabiefe； ic）jah，baj fie alle nadt waren－diefe Ungeheuter bon Tuch und Seibe um midf her，bieje \＄silifte aut Wolle und Qeinmand，auf denen ein fettglänzender， behaglich fauender תopf jab！Hnd iad mugte fie mit meinen $2 \mathfrak{t u g e n}$ autziehen，id）modte mollen ober nidht；idif mugte fie autziefen，und fie ifrex groteß̉łen \＆eiblidfleit zuriutgeben，bis mit vor diejer （3xtähnlid）feit id）auberte．Der bite Banquier bort， ber einen halben Meter vont wifd wegiab， $\mathfrak{u m}$ feinem Bauth bent beiten Plak ammittelbar bor Sem Teller abzutreten，tut die ídiwikende ©ommerzien＝ rätbin neben ifnt，Derent ftöhnend auf＝and $a b=$ Stantpenter $\mathfrak{B u f e n t ~ b a l d ~ b i e ~ S u p p e r f f a i t f e l ~ u ̈ b e r = ~}$
 und zur Sinfen antippte，baß fie wie ein Siloctent＝ ibiel harmonií币 exflangen，indeß bie Elephantent ichenfer unter bem（iif）fiid）auseinanderfpreizten， als häte der eine 2 ngit bor bem andern ——idh babe fie wirtlid und leibfaftig nactt gefidaut，aber niddt eirmal mein Zobfeind with verlangen，dáß id ifm bieje 尹uitle ber Befeithte fatildere！Dies Ebbubilder Gotteş？Neint，neint，bas märe ja die foflinumite and ichatberhaftefte（Sopteslaiterung，bie
 ber foldie sutalen zu eroulben hat，wie id in jener furzen $\mathfrak{B i e n t e l}$ tunte．
，Selfner，einen Epgrac！2ber bringen Sie glei申̆ bie ganze תaraff！＂＂idrie idh laut；Dent eint mider＝ lidjer．©eidnmact wie von ranzigent Zett ftieg mir
 nadf dem andert bimuter und war erlöft．Die Whantaß̉magorie vont unförmliden Ffeifamill fen war verififuutben，und idf fáB wieber unter ge＝
 die fita uiber die תumit und sie lex Šeinge amd die Berect tigung bes $\Re$ actten unterbielten
，ささd bin ausgepproctienter Begner Des Madten，＂ iprach id）zu meinem Gegeniüber，demt dident Ban＝ quier，indem idi midy bon ber Tafel erhob．＂（ex ift mefr als bäßlid，e马 ift id）auberbaft，eร tam Den Menidjen wahnjinnig machen．Fd werbe nud Geute ben תölner Sittlidfeitảberein beitreten！＂

Der bide Banquier und die idflizende ©ommer＝ zienräthin fahen mir mitleidig läctelnt nach．，D2 ift ein §biot．Der berfeft nidita von ber Schün＝ heit des menfdiciden Reibes，＂mecterte ber Dicte． Cri－Cri．

## Der amerikanisch－deutsche Hustausch

2：u ben ausgefucten Sdmeideleien gegen ben Vantee ift eine neue gefommen：der $\mathfrak{F o r i d f l a g}$ eines $\mathfrak{A} \mathfrak{8 t a u f}$ ces deuticher und amerifanifder $\mathfrak{B r o}=$ fefforen．Auth badurd）foll bas beiberfeitige $\mathfrak{B e r}$ ftänoniß gefördert merben．Aber was fann ber illuftre Sebrer biel bom iungen Sdüler lernen，be jonders，went Beibe fich fineer oder gar nidt ver＝ \｛tehen？Wenn ithon baş beiberjeitige Beritänoniß zu wünichen übrig läpt，Dann liese fich dem Mebel $\mathfrak{H}$ nendich zwectmäßiger in anderer Weife und auf anderen Sebieten abhelfen．

Da ift zum Erempel die amerilanifde forruption die zweifellog in Deutid）land ein allgemeine $\mathfrak{U n}=$ berfiänoniß findet und baber zur Midtadtung bee $\mathfrak{2}$ merifaners fiibrt．Dáb man Alenter faufen lant， biz hinauf zum bödfiten Æidhter oder zum Senator in Wajbington，dás bohe Beante die fettejten $\Re \mathrm{He}$ gierung $=$ fontratte an ben berleiken，Der fie befticht， Dáb die Truft ganze Regişlaturen beitechen tönnett dás bie ふolizei eine vrganifiente Erprefier＝（sejellichaft in Dienite der Wirthe，Spieler und der Salbwelt
 biel zu wenig Berfänoniç．Da wäre eহ̆ nun bon ungeheurem 彐ortheil，went zunädit herborragende amertfantiche תorruptioniften bon nationalem 刃uf eingelaben wïrden， $\mathfrak{H m}$ ant ben dentichen Univer＝ fitüten oder jonftwo öffentlide Sorlejungen über den Segen und bie funt der formption zu halten．Ja еE märe fogar empfehlentwerth，went fogenannte תorruptionsichulen erridtet mürben，wo berufent $\mathfrak{A}$ meritaner $\mathfrak{R o r r u m p i e r}=1$ nterridt extheilten． $\mathfrak{A u c}$ Die Sduafing beణ్ Titel⿳⺈ D．C．（Doctor corruptionis） nad）gut bejtandenem Examen märe zut ermägen， Selbitberftänolid）müß̉te bie תorruption ntöglich） bald bom Sheoretifchen ins Srattidide übertragen werben．Da马 Ergebnî witrde ein hoderfreulidee fein：\｛obald AMe马 hübja mit תorruption Durdieudht ift，fobald ermiefen ift，wie diel Beld barin ftect， wäre bas 彐erftänonis ber Deutid）en für dieje fut＝ turelle amerifanifiche（Errungenfi）aft borkanden．Went
 Schmeichler nidhtinubigen deutichen Beitung $=$ Ror $=$ repondenten aus sem＝yorl über neue ungeheure תorruptions＝ভfandale beridften，müroen ibre joge＝ nannten＂elenten ફebereien＂und＂（biftmideleien＂ auf unirudutbaren Boben fallen．Der Deutidje wïrbe über ihre Beridhte nur nod）lädeln $\mathfrak{H z D}$ troden be＝ merfen：Tout comme chez nous

Na（d） $\mathfrak{A}$ merifa müßtent bafür Dentidje gejanst werbent，die über（Ehrlicheit int politif）en $\mathfrak{u n d}$ offent＝ liden Reben Worlejungen Kaltent．Atth Gier wäre ficherlid）ber（Frfolg ein $\mathfrak{H z b e r a n t}$ exfreulicher．Die 2 merifaner mürben die Sorlejungen als lomifche Sorträge auffafien und fith Daribber wälzen．Nicht erwectt aber jo rajch und nadibaltig Sbmpathien als Die Grregung der Saeiterteit，befonder马 beim 2 Heri＝ lanes，Der be弓halb sumbriften über alle andere $\mathrm{Q}=$ teraten ftell．Wie güntig bas die，sefïble der $\mathfrak{A}$ merifaner für Deutid）land beeinflufien würbe，liegt auf der sand．


Dant ift da das Gebiet der Temperenz，für das die groke Maffe in Deutidiland ebenfallo io wentig Berfitanonib hat．Sier tönte die grobe Temperenz＝ Tante（Sarrie Slation Durd）ein Baftpiel in Deutich＝ Iand aufflärend mirfent．Went Das Wolt fie feht und beobadtet，wie fie mit ibrem Beil eine $\mathfrak{W i x t h}=$ （d）aft nach ber andern zertrümmert，bann mird ber Deutiche begreifen，warum io Siele in 2 merifa Wafier trinten－mödten，aber Whißlet borziehen， Ungefehrt mieberum Fönten aus Dentidland bea rübmte Biertrintlüntler nad $\mathfrak{A t m e r i l a}$ Iommen und Die $\mathfrak{A m m e r i f a n e r}$ Yebren，daß das $\mathfrak{x}$ rinfent ein wirt＝

 etroa als Eintage in einemt Melobrama oder ala felbitändige ©pezialitätentummer．Der $\mathfrak{T}$ rintü̈nfler bertilgt ein Blas nach dem andern und bält dabei einen tieffinnigen Bortrag über Weltpolitit．Sack Dent fünizebnten（slas erbebt er fich und tanzt einen ©（buhplattler zum Betweig，baß er nod grade io ein nüchterner und liebenhwirdoiger Serr ift，wie zubor．Daß Dürfte bie Waifer＝2 alle Mn Mbere babon iiberzeutgent，Dás ein benticher Biertrinfer thatiämlidh zu ben Memidhen gerechnet werben lant．

Æerner bie Fratenfrage：Dent Deutichen gilt Der $\mathfrak{H}$ meritaner alz Frauthtitext，dent $2 \mathfrak{m e r i f a n e r}$ gilt bie bentiche Fraut als gelnedtete höhere robdin．
 nach Deutichland Fommen $\mathfrak{m b}$ der Deutichen Fraut zeigen，wie man Mianner fneçtet，biß alle deutidjen Frauen rebellif（h）geworben find．Bugleid）zeigt ein Deuticher in 2umerifa，wie man der Sattin gegen＝
 halt bleibt，bis alle ameritanifthen Ebhemänner re＝ bellifa）gewordent fitd．（ergebntig：gegenteitige $\mathfrak{B e r}=$ ftänoniß ber $\mathfrak{B e z i e h u t g e t t ~ z w i f c h e n ~ M i a n t ~ u n d ~ F r a u . ~}$

2ud bas sunchen bon Sdwarzen nimmt bie Dentichen gegen $\mathfrak{U n t e r i f a}$ ein．Da wäre eß am ein＝ fachiten，ein anteritantifber Manager fäme mit einter Truppe bewäbrter Syndjer，fowie mit einigen fatwar＝ zen Serbrechern nadh Deutiduland find zeigte，wie fict aut dem Rundien bon Sdiwarzen mit Qeiditig＝

 Defien Šerz fo warnt für alle Sdimarzent idlägt，be＝ fondera went fie von Deutichen nod unnöthig an＝ geid）wärzt werbent，nad $\mathfrak{A m e r i f a}$ geben und alle Sdhwarzen zu Æothen machen．Damit wäre dann bie Negerirage it 2 merifa jomobl fehr einfach，ale aut bïdit genial gelöjt．Bum Cit dee columbus gejellte fith das（fi bew Bebel．Bu gleid）er Beit und in Serbindung hiemit＊önnten §efruten unter ほïh $=$
 Woritellungen im Solbatenmiffandelt zu beran＝ ftalten，weil סas mieder eine Erjcheinutg im Bffent＝ Yidjen Seben Deutid）lands ift，weldue die 2lmeritaner noch nidut beritehen．Sobald thnen Das borgefüh ht wird，werden fie finden，dás bie Metjode jalieflid） eine angenebhte $\mathfrak{Q}$（ehnliduleit mit bem Boren hat went autd in etwas einjeitiger Weife，ober mit der $\mathfrak{A l r t}$ ，wie amerifonifiche \＄oliziften und Strakenbabnt＝ S（h）affiter Eibil＝？efiruten behandeln．Noch mebr entzüclt werben fie aber feint，went fie feben，was fïr treffliche Spldaten bie Miethode heranbildet． Rovjebelt Dürfte nidht zatibert，bie Miethode fofort in bem amerifanijden Seer eintufithren，bejonders Da es ia ben bentichen seneralitab auth ichon hat．
 ein Solbat bor jeinem Sberjt nidat präjentierte， morauf ber Sberft bemerfte：，Wenn bas in Deutich land borfäme，flögit Dut in＇ß Rod！！＂Der Solbat ermiderte：${ }^{\text {In }}$ Deutiduland wärft Du Santeel aber aud nicht mein $\subseteq$ berit！＂Soldhen betrüblichen Ber hältnifien würbe bie benticul Shethode zmeifello ein Ende madfen

Bleibent nodi einige politijche Minberitänonifie子ut bejeitigent，als Da find：，Die maritimen æifitut＝ gen beiber Ränter und bie Mionroe＝Dottrin．＂DaE madje man fo：Deutidiland und bie Bereinigten Stanten bergribỉern bie Flotten io lange，biz fie die
 land feine Flotte gegen bie amtrifanijde ein $\mathfrak{t h d}$ anneltiert ©übsBrajilien．Begen Diefe Monroebeit



Menschliches, Hllzumenschliches!
17
A. v. Kubinyi
wirb $\mathfrak{N}$ merila $\mathfrak{R i d} \ddagger$ te cintwets Den, bent die efemalige amteri= faniifde Frlotte (jetgige beutidit) fann natiirlich nid)t gegen Die ieţige anterifanifde flotte (ehe mals beutiche) fämpien und umgefeyrt.

W̧ent baş M(fes noch niduta hilit, weí id thoch ein Mittel: Roviebelt regient immer eint Sahr in Berlin und der Siaifer immerein $\mathfrak{J a f r i n} \mathfrak{W a j G i n g t o r}$. Bei Den 2 meritanern ift ia der תaifer populär unt bei dent Deuticien $\Re$ odiebelt! Rodievelt Fönnte ale Deuticter §aijer
 und ber תaifer nad herzensluit amerifanificher $\mathfrak{y m p e r i a l i f t . ~} \mathfrak{I n}$ biejem $\mathfrak{F a l l e}$ wären alle polit= ifcten Mifizberitänonifife, bon Denen idf foeben (prad), noch einfadjer zu bejeitigen: © ©balo Der Saifer in Wafbington re= giert, annettiert er ganz ©iiib= Amerifa (benn er ift a mun $\mathfrak{2}$ meritaner) unt bevöllert еร mit Deutidfert. Жovjebelt in Berlin bleibt nidhta ibbrig, als eine (blititwumid)=Depeide zu ichicfer, die vom Siaijer fofort erwibert wirb.
Collte auth bả̉ 2ulez ber= geblid) fein, bann bleibt nur nod (Eins: ein griundlidher
 heiß̉t, fämmtlid)e Deutidfe wanbern nad) Mmerifa ans und fännutlidfe 2 tmerifaner naç Deutictlano. Dam müfien fie einatider verfithen lernen.

צotn Bull aber, ber inter= nationale ©tänterer und ©tio= renfrieb, fiurzt fidf vor Wsuth ins 刃icer umb erfäuft und aus England wird eine amexitan= ifichlodeutiche Srovinz.

Das Mciflemium ift ba.
-uempy ฐ. Mrban
(27ew-200r')

## Graufame Pbantafie

Uuteroffizier: „wift,
 en redet grofen Kopp, den volfer \{aunfe, en langert Kals und gant furje Ztrme, סamit ihr eíd nidt frater fönnt!"

## Gabweigen ift fols!

Eoflehrer: "Wie heift Siefer ©heil der afrifanifфен Kiilte?"
Print (íqweigt, da er es nid) wei ).

Koflehrer: „Bant ride tig, Eoheit, es iff die Gold. fiifte."

## Unfdulo

Eänschen Plopft ungeduldig an die ©hiir des Badejimmers, $\mathfrak{u m}$ feiner flemen Sdwefter eine gro $\mathfrak{E}$ e 27euigfeit $3 \mathfrak{l n}$ erjähler. „Du darffit nidt hereitr," ruft fie widtig, „id ftehe hier in 50 fer." "Dann zieh fie íquell "aus," ruft er zuriid.

## Einer im preuftaden Kuftus，

 der die fonfeftioneffe＠opagtchupe BearbeitetDaß nur bie fleinen थbcbucifdügen 2luf einer $\mathfrak{B a n f}$ nidft burdeinanber fiben！ ZaE．nitidt fo＇n Eeelden mit gefiliter Buir


 Sronide Beus，maş fagefit Du bazu？
Und $\mathfrak{D u}$ ，mein $\mathfrak{W e r m e s , ~ u n d ~ M i n e r v a , ~} \mathfrak{D u}$ ？ Unt idd，Des reinen Menidenthums 刃erefrer？ Was für cin Serl war id als Dberlebrer Und als Brofefior noth auf bem ßermal！ Der תirctenftrimstrams mar mir gans egal； Dodd bann－Dann fitieg idy auf Der ఖBirree Stufen， Lnd，Bratos ecruiter，ehrenvoll berufen Эns Schulfolleg，in＇s Minitterium， Mratht idf ben Butee wie die andern trumm． 2Bie batt＇ith foriit mit einter Seibenprebigt
 Ơn Das Gebirg fiilyt idh Des Sonutags friih Die frifden $\}$ ungen，in bie §iirde－nie． Unt mun－erväg idf）mandie $\mathfrak{B o d h e}$ idyon， Wie trent man תind von תint nad Sonfefion， Daß nur ber freie Geieit，wie unfereinen， Plidt autd einmar beriutr bie armen Rleinen，
 Der תatccijisurs reinfich unteridecib！ WBird Denn die WBelt nie befier，wabrer，f由øönet？
 lind bab idf erft die wobliverdiente $\Re$ Rub， Dann wert id midy－ber alten freibeit zu！

## \｛Rine balbe Grunbe fpâter．

Sober Gebuttrag iit．Mit leifem fluden


## $\mathfrak{W a b r e s} \mathfrak{G e}$（dhicbtaten

（1）berlentnant（ $\mathfrak{u m m}$ neu eingetretenen Re ferveleutnant）：＂Was find Sie סenn in Jhrer Eivilitellutg，Eerr Kamerad？＂
＂Sandridter，Eerr ©berleutnant！＂
So，fo，sandridter！Eaben Sie bent ichon mal jemand 3 nim Code verurtheilt？＂
＂2Tein，Eerr ©berlentnant！＂
＂Wiffen Sie，das finde id idlappl＂

## Cheater－Eexikon

Evitifus $=$ Der Eornodife
Direftor $=$ Sおuft，Bauter，aud Sdurfe und 2usbenter
Ziegilfeur＝Der Befferwiffer（fiehe and＂Kritifus＂） Taive $=$ vergl．Senilität
Soufflear＝Der Sebensretter
Zlaflifer＝Das freibillet
Ignorant $=$ Der Derfafier
Dremière $=$ Die 2 benobörfe
Erifot $=$ ppantender Stoff
beroine＝Die Ueberfradt
2pplaus＝Die Klauenfende
Cheatev paré＝Buiftententhiillung
Bentfice $=$ Gläubiger－Derfammlung
P．v．s．

## Sbuersfrage

${ }^{W}$ Warnm ift die ungliiclide 区he 3 wifden （Defterreid und Ungant nod nidt gelöft？＂
＂Weil fie naw fatholifdern Ritus gefdlofjen wurde，১aher naḑ § 111 a．b．5．－3．Jas 区he－ bant nur jurd den eod des einen Ehegatten getrenut werden famm．＂


Albert von Keller（München）

## Die akademilche Freiheit und die＂Füdíe＂

## $2 \mathfrak{A}$ ss bem Invididen <br> Tagebuds

## Die ทeue felouniform

Daf fich sodimmer terls vom Civil In unfre Sadhen mengen， Jeden jeringtien pappentiel 2un jrofe Jlodte bangen！
liegen fid jest wieder auf enorm， Weil，aus rein praftifiden Jrütben， Sangit finon jeplante felouniform VInnmel）foll 2nwending finder．

MIafeln oaran．Wesbalb aber blos？ E゙ant abfolut nid verfteben！ Reizent sies Irau bod！Kleibet famos！ baben an Mantel jefehen．．

Soll $\mathfrak{j a}$ aud nid fír immer fein！ Siebt ja nod andre Tuloren： SimmeIbIau，rofentotb－aud febr fein， Wo eben binjeboten ．．

Evaudt vom Civil fid，wem nid behagt， Ja nid banit 3 и befalfen．
Gollten bas Iieber－wie fidon jefagt－ Uns Militáve uberlaffen！

## Die auserwäblte Raffe

Seit ฐabrzefnten hat in immer weiteren ঞreijen
 twent auth ber Mrenid nidht mehr Mcittelpuntt ber Schöpiutg fei，bod inter Den Menjchen eine aug＝ er toảhite Raffe gäbe，bie allein berufen jei，allen
 Rajie bie（Sabe befibe，fith oie Fortichritte ber Tectint anzueignten，Släne zu faffent ato zut berrid）en． Diefer（Slaube，Defien moralija）und politifde 9ut Ftraflungen bem lebten Drittel DeE neunzebnten Jahrbunderts das eigentlicke ©olorit berlieben，ift auf ben Schladtfelbern ber Mantichurei griundlid zeritort worden．EF gibt feine anterwablte æajie mehr，io wentig es noch ein atBerwähltes $\mathfrak{F o l f}$ gibt．
 taujend Ioder itto Berwundeter bedurft batte， $\mathfrak{t m}$ Der fogenannten fulturmenidh hit flar zut mad）en， Dás hinter Demt Berge auth nod Qeute mohnen． Wer auß Der（seichidte ber §hilojophie，der Dich $=$ tung und ber bildenden תiütite auth pux Die ele $=$ mentariten תemntnifie hatte，muibte wiffent dan bie Selben in feiner Sinftht ala inferiore wejent ant zujehen feien，und gerabe in ben leßten $\mathfrak{J a h}=$ zehnten，fwährent fith die Sehre bon ber Serrent mififion der weigen $\Re a f f e$ immer fefter jeßte，Gat die feine japanija）תunit auf Die eutropäifobe Die jtärlite Wirfung auggeiibt．Sber Die Befenner der §erren＝ Doltrin wupten fich aud）mit diejer Thatjache abzut＝ findent．Jin ber Beit，Die Dent ，widen zur Madt zumt oberjten soltorintzip erbob，warbe unter ben geiftigen Föbigteiten ein wejentlidher Unter＝ id）ies gemadyt．Shilojophifthe unt tüntlerifde Befäbigung geitant mant zut 刃oth auth Den it＝
 Deres aber，als ein ßrivilegium ber ftäblernen Serrenjeelen，wurbe biestreg $\mathfrak{F} \neq \mathfrak{n}$ it angejehen，
 Deres imponirt，als bie friegerifche Macht． $\mathfrak{A}$ uch Der（segner bee silitarismuts mut freilid）zu＝ gejteben，Daß ein moderner Ærieg eine bollftändige §raftprobe nadh allen Æid）tungent für ein $\mathfrak{B o l}$
 wie feinter ftrategifd）en گntuition，feiner phyifithen wie feiner moraltichen Reifungsfähigleit，feiner
 $\mathfrak{B o l t}$ ，Das im Stande ift，einer modernen（bro $\mathrm{B}^{=}$ madit im Mafientampfe zut feehn，hat fitch nid）t nut alz ein in jeder Soinfidt ernit zut nebmentoer $\mathfrak{F}$ attor in Das Weltgetriebe eingefinthrt，eふ hat fit auth ein Beugnip feiner bolligen Ebenburtig＝ leit aumgefelit．Sicht bie Binfelfunit Der Japaner bat diejent Erfolg erwirtt．Die ber＝ eintgten ¿eiftungen ber japanijxen © e＝ meralentid deaiapanifchen̉olteshaben es gethan．Unio sas Beitbewnitifin ratifizity in biejem ß̉elang daw lirtheil der תanonen－ trok aller j̄hören Æeden dee（brafen Rebentlow， Der fürzlich nit $\mathfrak{B e z u g}$ auf Den Fiuriten Sakyeld im Reidstag ertärte，＂er finde es nid tan $\mathfrak{n}=$ gängig，Daß ein bewticuer Diplomat， ber indie mongolifde Rajfe bintinge＝


Wenn aber ein beträdtlidjer Iheil der unfere Beit beherridenden（sedanten und ఝufajutgen int ©lauben an ben abjoluten sperfifberuf ber
meiben Raffe wurzelt，fo fann ein Streid，ber dieje Wurzel tappt，nidit ohne bie weittragenditen ঔolgen fiir bas ganze（bewäds bleiben．Der Sujammentang zwifden Der Doctrin bon Der auserwäblen Kaje und allen übrigen reationären §oeen mierer Beit ift ohne meiters flar．Die（Srundvoratafekntg aller fortjcurittlidyen \＄olitil，jeber Demotratifdjen unto jozialen Drganifation Der（Sejellidaft ijt Der（Slaube an bie Entwidlung giähigfeit bee Menichen， went ifmt die Entwictungsmbglichteiten gegeben iind．Daほ（sundobogna ieder ariftotratijchen fefiel＝ $\mathfrak{u n g}$ ，jeber $\mathfrak{F r i b i l e g i e r u n g ~ e i n z e l n e r ~ \mathfrak { F e r }} \mathrm{fonent}$ oder Stäno ift סie $\mathfrak{Z n m a h m e ~ u n a b a ̈ n D e r l i c h e r ~ ( b e b u r t s = ~}$ $\mathfrak{u}$ teridiebe unter ben Menidien，geborener Serren $^{2}$ und geborenersjelotent．In Den Beiten，in benen ber（sllaube an eine wejentlide ©leichbeit unter ben Mremiden herridite，war eine reattionare Bolitit bom Beitbewußtjein bon bornherein berurtheilt．Der $\mathfrak{J} \mathrm{m}=$ perialismuz wiederum oder wie alle bie Spiel＝ arten Des Reojendalizimus heipen，lonnte fid unter Den（sebildetent erit Durdieken，als der（Slaube an die angeborene Heberlegenteit beftimmter Bölter und Rajifn mit feiner ganzen corrumpierenden Siligs leit bei den bom Sdictial Begünitigten gejiegt，hatte．

Sun erbält Der（Slaube an bie herrliden Iage， benten wir bon $\Re$ afie wegen entgegengefibibt meroen tomnten，eintit verniditendent Silag．Ein gelbe $\mathfrak{B o l t}$ zeigt，daß eฏ fein §autsreht zu üben bermag， und die Möglidifeit ift vorhanden，daß bie ganze gelbe 凡afie fid zuix Wehrgaftigteit aufrafft．Won einer gelben Sefahr zit redent，gegen die wir ritifen müßsten，ift freilió now recht unangebraçt．Int
 Seerrentajte－Ditrchate teiner（srund，Die Erftart＝ ung der（selben zu betlagen．Went europäifche Staaten，wie Æubland，aufbören ntüfjen，aus frem＝

 nehmere ¿ebene્રberbältniffe zu ichaffen．

Fur ben Serrentypua，der einen Selotentypus zur Entmidfelutg braudht，ift Dann freilich taum Faum meht borkanden，itto wohl oder übel wird ber Feubalitaat burch ben sulturitaat abgeloft werben müjien．Das ijt aber eben das，was alle fortich rittlich（sieridteten erboffen und erjehnen．

Drum fublt auth bas ganze realtiontare Europa Die Schläge jo furchtbar，bie jeinem ईtärtiten Munirten， Dem tofatifh：zarifichen Despotỉnuts berjest merden．
 eine neut Weltepoche inren $\mathfrak{A t f f a n g}$ gentomment haben． Seit Wolfram bon（fid）enbad ben salbbruber jeine ${ }^{3}$ Selben Warzibal alz farbigen Seloen Darftellte，ift De马（Sliedes einer frembent，nicht tautajifichen Rafie nidft mehr mit io ehrlicjem 凡efpett gebadt worden， wie nut ber Japantr．EEa waren aber immer Dié goldenen Beiten Der Sintanität umb Der Boblterfrei＝ heit，in Denen Der fiefpeft dem Meniden die $\mathfrak{A} \mathfrak{n}=$ mabung beftimmter תaften＝oder Raffentribilegien nicht auflommen ließ．

Hugo Ganz

## Sonderbar！

（In einem fchraảbifoben Städtchen bat der pfarrer aus Scbul－und Sittlicbkeitsgründen verboten，סaß Scbuljungen zum Gegelauffezen verwendet werden．Infolge deffen verfiebt diefen Dienft jebt der ebemalige flurfobüts．）

＂Sagen Sie，wer ift dentr das alte Weib，das uns immer hier beim Kegelfdteben $3 u f t e h t$ ？＂
＂Ja，סie fäntmet Se net Gerr Wfiffier？Dös ifcht ja＂＇m Kegelbiible fei fran．＂

## Febammen－Streik

太゙ennt Jbe Berent？＊）马ört סie tiunde Daf bort ftreifen，cinfidtsblind， Jene，sie in fatwerer Stund unfren feauen bilfecidifins！

Denn fie mulfen borten tragent 3u bet Taufe bin סas Rind， Wozu，wie fie ridatig fagen， Sic bod nidt vercioigt find．

Da verlorent die empörten II ànner Ieiber die Dernunft， Dent fie fitworen und ertarten Riade siefer edlen Junft：
，2 2 uf sie 马interbeine pflanzen Hónten wit uns aud vergnugt Desbalb freifen aud wir wannfen，


Sめฏ゙ท wär sies Jufammenhalten， Qanh id nidt betrabt voraus： Die verrudten 2 mmen balten Dicfen Streif weit Iánger aus

Bim
＊）Greisftadt in der Rảbe Danzig＇s．

## Moberne Kiomparation

đelegramm－©rden－Denfmal．

## 2us Sev Sdule

Eehrer：Was thaten die Jsraeliten，als fie ans ben goldenen Sめmuçfaden bas goldent Kalb gegoffer hatten？

Sぁiiler：Sie veranfalteten einen Ball！

## Streiflicht der＂Jugend＂

Der Sorfand ber tatholifot Matthiaş＝asmeinde in Breslau hatte，wie jeinerzeit gemeldet，gegen bie $\mathfrak{2 l u f i t l l u n g ~ D e 马 ~ n e u t n ~ J e d f t e r b r u m e n s ~ i n ~ b e r ~ \Re a ̈ b e ~}$ Der תirche protefitiert，weil Die nactte Brumnenfigut ituberechenbare શergernifie unt（sefahren，befonder， fur bie Schuljugens＂，berborvifen tome．Daraui hat ießt Der Breglaute Magiftat ermidert：„Die Brummenfigut fei ein ernftes תunitwerf，bas aui unbefangene Beiduater bie Schönheit ohne jeven Bug in（ Sejdlectliche wirten lajfe．Daß bie Figut gleid） wobl bei einzelnen genteinen Saturen gemeine（Sise banfen aublbije，fet felbitberjtändlid），aber gleid）＝ gïltig．＂

So ganz gleidgitltig，wie ber Brealaute Magiftrat uteint，ift bie Sache boch nidat．EFB wäre Folgende zat ergärzent，－ein Stanopuntt， ber bielleicht now nidut geniigento flar gelegt murbe：Die＊üntlerifde Darjtellutg menid）lidier Sacth eit fat einent unberedienbaren morali fouen Werth．Sie hilft bie lebten Sdileter bon Den Seelent geiviffer Mitbürger reiben，die fit fonit freimillig nientala fo weit bor une befolle＝ tirea mürDen．Mandimal find Siefe Sdhleier aud Sutten．Umjo befier！Denn Dutch Dieje biden Stoffgemebe zu jehen，wäre ja wo di） ialmoriger！Die nactten Seelen Der NuDitäten＝ idnü̈fler parabieren bant bor unt mit igrer ganzent tragifomijalan Entrüftutg．Wix Föntn all ifre jothußigent uts perverjen（sebanfen Iejen wie in einemt aufgeichlagenent $\mathfrak{B u c h}$ ．Sedantent Die f̈te $\mathfrak{t h z}$ ats freten Stücten niemals auch mut Gätten berratben lafien！Das ijt bas eoitlidjite an ber Sache：（Serabe ifre $\mathfrak{S}_{2}$ eud elet zwingt סieje Muder und Sbavifäer unbewnist und wiber igren Willen，ans ifre Seelen nact in ibrer vollen Jämmerliafeit 子ut entialkien！ฐn diejem Falle nitis bie fent elet bie wakrkeit a－1＇S Ridt ber Welt bringen！Da bie Wege Dea Seerrn wutberbar find，＊önnen joldje Be＝ burtent der Wahrkeit auch surch bie unid）ein＝ bar iten Dinge berborgenten werben．Reueiten it fogar ein „umifttlichees＂Miundurer ©igaret＝ terplatat zur Se bamme geworden：Der Dort＝ number－，Berein zur Befämpfung ber $\mathfrak{B f}=$ fentliden Unjittlidflett＂hat in corpore gliidelid）entbunben und befindet fitio ben $4 \mathrm{~m}=$ itänden angemefien woht！

Tell



Gottesfurcht und fromme Sitte
Der vorfitzende des 2ioalbero-Sird)enbau vereins in Wurrburg bedauert in einem Rechen fchaftsberid)t, oág Die Vortráge des Er-Jefuiten zioolf v . Berlidjingen 3 ufolge bifddöflidjen verbotes aufgehört baben und ermabnt die Be meinde, nun troljdem niddt - rie es den 2 fn (dhein habe - im Sirchenbefuch und ßaufonds fammeln $3 u$ freiken.
(1) ftreiket nid)t, of freiket nid)t, wenn aud ber 210olf nid)t mebr fprid)t Der liebe Bott kann nidts dafür, Sdjulo trägt atlein oer 3ifdoof nur!
(1) kommt nod) all, o kommt nod) mal, Derzeiht Dem lieben Bott nod)mal; Er gibts gervíß nid)t rieder 3 u . Uno aud) den Bifd)of lagt in Rubl
(1) zieht heraus, o zieht beraus Das Sdjerflein für das Botteshaus! Jidht Bottes megen, das ift klar, Nur meil der zoolforinnen war

Dann wenn Jbr todt, סann wenn Jhr todt, Dergitts gevía der liebe Bott. Dann braudt Jhrnidt bei ihm, o.nein, Dürfimmerfort beim roolf rein! A. D. N,

*'

## Bewă

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 $2 \mathrm{M} .=2$ Kro. 40.

* Man abonnirt jederzeit bei allen Buch handlungen und Postämtern.



## Das erste Moorbad der Welt

## ERANZENSBAD

besitzt die stärksten Stahlquellen, leichtverdauliche Elsensäuerlinge, alkalische Glaubersalzwasser, Lithionsauerlinge. SSive Natürliche kohlensäurereichste Stahl-, Mineral-, Sool-und Strombäder, heilkraftige Moorbader, Dampf-, Heissluft., elektrische Wannen- und Lichtbader, mediko-mechanisches Institut, Inhalatorium.


Erhältlich in allen Apotheken.
auch Tablelten inOrigina/schachteln.

## 20]UGIENID

Inseraten-Annahme durch alle Annoncen-Expeditionen sowio durch
G. Hirth's Verlag in Mänchen a. Leipzig. Insertions-Gebahren
firdie viergespaltene Nonpareillezeile odet ergespaliene Nonpareillez
deren Raum Mk. 1.50
Die "JUGEND" erscheint allwöchentlich einmal. Bestellungen werden von allen Buch- und Kunsthandlungen, sowia von allen Postämtern u. Zeitungsexpedit. entgerengenommen. Preis des Quartals (13 Nummern) Mk, 350 , Oesterr. Währung 4 Kronen 60 Hell., bei Zusendung
unter Kreuzband pebrochen Mk. 4.80, unter Kreuzband gebrochen Mk. 4.80, Oest. Wahr. 5 Kr , 25 Hell., in Rolle Mk. 5-- Oest. Währ. 6 Kron, nach dem Auslande: Quartal (13 Nummern) in Rolle verpackt Mk. 5.50 , Fres. 7.-, 5 Shgs. 5 d., 1 Doll. 35 C. Einzelne Nummera 30 Pfg . exclus. Porto.

Publikations - Organ ersten Ranges. Auflage dieser Nummer:
DE 62000 Exemplare. 》 Internationale Verbreitung.
Balson Maibls September. Prospekte gratis.
Oesterreichs hervorragendstes Herzheilbad. Bewăhrt bei: Blutarmut, Bleichsucht, Rheumatismus, Gicht, Nervenkrankheiten, Frauenkrankheiten, Herzkrankheiten.




Künflterifthe fettiectimenke

## Dic <br> Originale

## der

In diefer nummer entbaltenen zeidnungen, [0wte aud jene der friiberen Jabrgänge, werden, foweit nod) vorbanden, käuflid) abgegeben.

Derlag der „Jugend " mínden farbergraben 24

Originale der mündner, Jug. end ${ }^{\text {b }}$ wurden vom Dresdner Kupferfildokabinet, von der Kgl. Preuß. nationalgatlerte fn Berlin, vom Stădt. mufeum magdeburg u. त. erworben.

Die intensive geistige Inanspruchnahme u. Unruhe in unserem heutigen Erwerbsleben bedingt bei vielen始 以 schr hãufig eine vorzcilige Abnahme der besten Kraft. Ausführl. Prospekt mit gerichtl. Urteil u. arztl. Gutachten gegen Mk. 0,20 fur Porto unter Couvert. Paul Gassea Köln a. Rhein Nr. 43.



## Lohse'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 Hoflieferant.
Käuflich in allen einschlägigen Geschâften.
Fïr Kïlistler! Maler, Blidhaucer, Archireken, Fach- und Die Schöncieit des menschilihen Körpers
Mit Beitrigen hervorragender Gelehrter und Kunstier alier
100 malerischen Hktstudien in Farbendruck
Kunstlerische Freilichtaufnahmen schöner Menschen in keuschester Nacktheit und von entzückender Schönheit. Prachtwerk in splendidester Ausstattung. Zu beziehen in 10 Lieferungen à Mk. 1,oder in Prachtband gebunden Mk. 12.50, Wir liefern: Leferung $1-3$ zur Probe fur Mk. 3.30 frc das ganze Werk fur Mk. 10.50 franko, gebund. fur Mk. 13,-
franco, geg. Voreinsendung des Betrages od. geg. Nachnahme, Kunstverlag Klemm \& Beckmann, Stuttgart I.


Erstklassig, handlich, leicht, f . Zeit-u. Momentaufnahmen (bis ${ }^{1 / 1000}$ Sek.) eingerichtet, gestattetm. Goerz-Tele-AnsatzFernaufnahmen. Zu beziehen durch alle photographischen Handlungen u. durch
opitscho Ansaat


Aktiengesellischaft
Berlin-Friedenau 26.

## London

Paris

New-York
3/6 Holborn Circus, E. C. 22 Rue de L'Entrepot 52 East Union Square
Katalog Z̈ber photogr. Artikel sowie Triëder-Binocles (Ferarohre) kostenfrel.

## Photographische Apparate

Photograph. Bedarisartikel 0 Ausführung aller photogra. phischen Amateurarbeiten. Wilhelm Hess
Fachgeschăft für Photograpble Cassel. 16
Rataloge mit praktidien RatldiIJgen koitentrai. Teilzahlungen gelfatiet.

## Zur gef. Beachtung!

Das Titelblatt dieser Nummer "Auf dem See" ist von Alfeo Argentieri (Massagno).

Sonderdrucke vom Titelblatt, sowie von sämtlichen farbigen Blättern sind durch den Verlag der ",Jugend" erhällich. Auch von Albert von Kellers Blatt ,Akademische Freiheit und die Füchse" (aufS. 237 dieser Nummer) wurden Sonderdrucke hergestellt. Das Original - ein Oelgemälde Albert v. Kellers - befindet sich im Besitze des Münchner Corps „Isaria".

Redaktion der ,"Jugend".

Nr. 14 der ..Jugend" (Datum 3. April) erscheint als.

## Tiroler Nummer

## und zugleich als

Fest-Nummer zu Franz v. Defreggers 70. Geburtstag
mit Titelblatt (Andreas Hofer) von Franz v. Defregger und Beitrĭgen von August Pezzey t, Leo Putz, R. M. Eichler, M. Bernuth. A. Schmidhammer, Ernst v. Wildenbruch, Ludwig Ganghofer, Hanns von Gumppenberg, Rud. Greinz, Fritz v. Ostin1 und vielen Anderen.


Bevor Sie eine photographische Camera kaufen, missen Sie sich unbedingt tuber Ernemann,-Cameras orientieren. Es sind Meisterwerke deutscher CameraBaukunst. Nur mit solchen werden Sic ein vollendeter Amateur-Photograph mit dauernder Lust und Liebe zur Sache. Ernemann. Cameras wurden vielfach pramilert und erhielten den
= ersten Staatspreis! $=$
Verlangen Sie kostenlos Katalog.
Heinr. Ernemann, A.-G., Dresden St.
Heliate niont ohne Dr. Books völkerungsfrage I. Deutschld. Pr. 30 Pfg . in Mk. eins. Klötzsch Verlag 10, Leipzig.

## Vertrauliche Auskininte <br> ober Geschäfts－，Familien－，Vermögens－u

 Privat－Verhăitnisse jegl．Artaufalle Plătze （auch Ausland u．aberseeisch）besorgen ganz discret，Eewissenhaft und billigst Dresden－A，Marienstrasse 44 d ． Wichtig vor Verheirathung u．bei Eingehung bedeutungsvoller Verbindungen！Blüthenlese der＂Jugend＂
Bor eimigen $\mathfrak{Z}$ agen erfidien im Berlag bon ：ug．Jrces，©roỉh．§of＝und llniverítīt budhbandung（ङießen），Die erite Zieferming
 munt vindenfen att ben bundertiten Iodes tag Jrricorid von ©（billers＂bon Stubenten ber（Siegener thtiverfität beransigegeben．Das an jid genif berbientitide unto interefiante Unternehmen weift neben cinigen gan；adtenss werthen Broben iugenolid）＝Inrifder（Didotfunit Dod aud）ein paar abionberlide 8 fiithen all 3 u afabemitid）＝ungebundener Medeweife auf．So gleidh Der Gat，mit Dem ba太（Seleitmort des §erausgeber® anthebt：„5unbert ふabre fino amt 9．Mai bicjes ふabres vergnnget，jeit Sditler gant（Seijt gemorben $\mathrm{it}^{t^{\prime \prime}}$ ．Qrmet Editler，fo mufteit bu bidh dein Reben Iang mit cintem Brudtheif diefer jo eblen uto autd ${ }_{6} \mathrm{~mm}$ Didten nöthigent Srait bebeffen！Sun beritehen bir erit voll Den Sim Deiner ingenotlage：＂8um Ecujel if Der Spiritus＂！
Jin bem Wiomungêgedidtt＂Edifler＂miro Der Didjter in ber viertent Strophe aljo ant geredet：
＂Des beutidien Blut⿱ beflügelteifer
D Sditier，fieh＇cin nomenlos Bertratent Das über Welten in ben Itether weift， Qäßt uns binauf zu Deinem Silde idauen＂ Ģir glauben uns fret bon WBitmantidjem Spradjuerfolgutgewabnt－abev felbit bei unvoreingenonmenfter Beurtbeifung fömen wir bies meder grammatifalifid ridftig nod） puetijd iđün finden．


Sommersprossen
entferat nur Crème Any in wenigen Tagen．Nach dem Sie alles Mögliche erfolal．angew．，machen sle einen letzien Versuch nift Crème Any；es wird Sie nicht reuen！Pr． 2 Mh Porto extra．Yerlangen Sie unsern vielen Dank－ grhreiben．Gold．Medaill．London，Berlin， Paris．Eeht nur allein durch Apothekez eisernen Mann，Strassburg 77，Els
 Billige Briefmarken Promitisto sendet AUQUST MARBES，Bromon．


Soeben erschien Heft IV von 1905：

## Hirth＇s Formenschatz

Jährlich erscheinen 12 Hefte à 1 Mark． Jeder Jahrgang ist abgeschlossen und apart käuffich．
Herr Rektor Dr．Cathiau in Karlsruhe berichtet in der Zeitschrift fïr gewerblichen Unterricht unter Anderem：，．．．Der Mirth＇sche Formen－ schatz erfreut sich heute noch der gleichen Beliebtheit wie im Jahre seiner Geburt und bietet mehr als je eine geradezu unerschöpfliche Fillle von känstlerischen Anregungen aus allen Zeiten und Stilperioden，für alle Geschmacksrichtungen und Kunstbestrebungen

Eiu Probeheft kann von Jeder Buchhandlung vorgelegt werden．
G．Hirth＇s Kunstverlag in München．

## Kios－Jacca－Dubec Beliebteste $2 \frac{1}{2}$ Pig．Cigarette $-\frac{1}{2}$ 2

Kunstreelag C．Tanselte ellie．Mlanten．


Der tote Liebling．
Karl Heilis pinx Farbiges Kunstblatt

Original－Reproduktion Bildgrösse $36 \times 40$ ．Preis 15 Mk ． Zu beziehen durch alle Kunsthandlungen oder vom Verlag


Charakter，Intime Zuge werden in einem tieferen Sinne aus der Handschrift erforscht． Durch den Entdecker der Psychographol verfasser der Seelen－Aristokratie．Urtelle ＂Die Zeit＂427，1903 „．．Er ist ein Ein samer u，wenn ich ihn in gewisser Hinsicht einen Maeterlinck der Philosophie nennen möchte ．．．＂＂W iener Rundschau $15,1901 \ldots$ ．Die Psychographologie ist im eigentlichen Sinne Experimental－W issen schaft．．．＂Die seit 1890 kilinstler．gefuhrte Praxis stützt sich auf die Korrespondenz mit einem vornehm denkenden Publikum． Prospekt frei auf briefliches Ersuchen an den Sehriftsteller P．P．Liebe in Augsburg．


Q．Hirth＇s Kunstverlag in Minchen und Leipzig．
fillurecht Direr＇s fiuf－ enthalt in Basel $\prod_{1}^{149294} 1$
Von Dr．Daniel BURCKHARDT， Konservator der offentlichen Kunst sammlung in Basel． 7 Bogen hoch 4 mit 15 Textillustrationen und 50 Dich drucktafeln．Ladenpreis eleg，broch Mark 20．－


[^1]

## Kuropatkins Robrs RückPauf＝がゃ个chütz

Fixtralo fatropatkin oder ein anterex（ibe＝ mexalifituts einent whuf abgefeuext bat，be＝
 （1） $\mathfrak{y}$ anta alle $\mathfrak{z t i t h e}$ bat，nadjzukommen．

## Völkerfrüblings－Hbnung

wehte neulid im dentichen Reidsstag．In unferer

 anmendet，jeigte 2 bgeordmeter $\mathcal{M i i l l e r}=$ Sagan einen るug wahrbafter §umanität：er interpellierte de Regierutg iiber der Mlanen barbartiche sanzenfähnden，weldhelbe，went der feind vont ben Ulanen durd and durd geftochen wird， it die wunde fommen and otefe verun＝ reinigen fönnen！Zllfo weg mit den flat ternden sappen！Doder jedenfalls müffen fie jedes Wal vor der Sdladt in Carbollofing gewajhen werden－dann Fönten fie fogar zur Desinfeftion der Wunde beitragen！Wir erlauben uns auf ente Reihe ähnlidher Befahren hingumeifen：

Da find erfents anfere GeImfpiten－fie find fo geformt，daf $\mathfrak{b}$ der Solbat，welcher in der $W_{\text {uth }}$ des Kandgemenges fie dem Gegner in den Seib fobit，die furdtbare Waffe nidt glatt mieder зuriocłitehen fann，fondern beim Gerausreibent， wie mit einem Widerhafen die Wunde graufam erfetst！Dann die Säbelquaften，welde，went der Thann dem feinde den Kopf fpaltet，in deffent Gehirnmaffe eintoringent ant Entjüttontgent her＝ vorrufen fönten！Dant bie $S^{2} d \mathfrak{u}$ 亿ägel unt ferer Jufanterie！Sie fallen auf der ZTaridh frafe maffenwetfe herans，verletgen die Puen， matifs der feindliden $\mathcal{Z}$ adfabrerabtheif $\mathfrak{n g e n t}$ and geben fo die Deranlaffing $\mathfrak{n l}$ ge＊ fährlidhen Stiirjen，abgejehen von ben Reparatur＝ Foften！Und wie entfetjlidi ift das Bajonett！ Man fönnte סod，wie beim Bajonettfedtent im frieden feint Spitge durd eiten gepolfterten Knopf $\mathfrak{u n j} \hbar$ ädlid machen！U1to mant fönte følteflich and fatt mit Eartbleigefchoffen mit PIats．pa＝ tronen fditefen，die gerade fo fぁön frallen und fitd im Nanoover vorjuiglich bewähren！
 2niiller－Sagan endid ernft haft begonnen wird， den Greueln des Krieaes entgegenzuarbeiten！

## Etn Thefene Stocker

（zu ihrem in Mänduen gehaltenen Mortrag „Die Reform Der jeruellen（rthit＂）
Du fipradit bas Wort，nad bem wir 2lle ledisen． Die alte Kage ward von Dir geridtet， Die \＆üge，unter beren Jod wix abjsen， Die Kicbe webrt und feile Rafter jüdtet．

Die mit bem edelften ber $\mathbb{C r i c b e}$ redter， Die uns gelebrt，oas freie Weib зu hafien， Unt witilionen frauenleiber fnedtet Int eflen Odmuse ewigfinfter Gaffen．

Befreiend fauten Deine（Geifellicbe 2 fuf sie gebeiligte Mioral ber $\mathfrak{G} 0$ ifen． Und jubelnd flant das bohe Ried der Kiebe， Die felbit fich fegnet，ewigfeitsentiproffer．

Du Iehrtef uns erbobnen 马auptes fimeeiten， ErIOft vomt Jod，bem wir 34 lang uns beugen．
 Die freie Menfarn feb＇n und freie

Henfinen seutgen
Helios

## Glühendes Gifen！

Fein Fortichritt ohne 2 Hfftärung，feinte $\mathfrak{A l t f}$－ flarung obne belles $\mathfrak{x} a g e s l i d) t!2(u t h)$ bie furd）t＝ bare ©didfalsgeibel Der（Gefd）ledtsfranfbeiten ift mut burch Darlegungen in ber bretiteften Deffentlidffeit zu befämpen．Mebr now，als Der zweite Songres in Miänchen，bat Daber jeine fremuthige Bebanolung inder $\mathfrak{D a g e s p r e f l e}$ Die Soffrung ermeft，Dā jenem ichleichenoen Lebel down noch der Garaus gemacht werden fome
 aber erideint mir bie erit mun fidh cintellento Möglidffeit，ganz allgemein und international das Strafredt gegen Die Aftfeduthg mobil zu macken．

Denn mie fonnte man ant berlei benfen，fo lange die Geid）lechtafrantbeiten als＂fefrete＂be bandelt und jorgrältig $\mathfrak{A l l l e s}$ vermieden murbe， mas die Mentibheit und insbejondere die Jugend rücthaltlos itber ibre ichrectlichen Gefabren auf＝ flären fonnte，－fcheinheiliger Sittlichfeit，falichem Schangefühl zuliebe！Eine Direfte Folge Diejer

 （3onorrböe，biฌher faum auf bejonoerent 9xtrag ftrafrechtlide verfolgt waro．Die 2 tritectitg murbe bisher als ein＂Malbeur＂，nicht als eit verab fcheuttgsmüroiges litrecht angejeben．Das fann und mus mut doch anders merben，went bie öffentliche $\mathfrak{A} \mathfrak{u f f l} \mathfrak{a} \mathfrak{r} \mathfrak{n g}$ mit ibren fengenden Strablen in biefen Schmuß bineinlendetet，went Jung und $\mathfrak{U l}$ It Iernen，morin bie ichrecflichent Gefabren iener Srantheiten bejtehen und dás e ein Blödinn ift，ber fchambaften Bertuidung und Weimlichthuerei auf Roften der Bolfsgefutheit auct nut bie geringite תonzeffion zut madent．

Mein Borichlag gebt babit，Dem Strafge ies budb folgende $\mathfrak{B a r a g r a p h e n}$ einuberleiben， berent allgemeine Fafintg jede Ermeiterung ge＝ ftattet $\mathfrak{m b}$ jebes Doium ausfichließ́t：

1．Wer mit einer anftedenoen Suantbeit be＝ baftet ift und es unterläbt，die zur ⿹eilung ers forberliden Schritte 3 th thut oder biejenigen $\mathfrak{B e r}$ fonent，welde vont ber（Gefahr ber Atnitecfung bes Droht find，von Der Exiftenz Der תrantbeit zu anterridften，wirb mit ．．．．bejtraft．＂

2．„Mit Gefängnīß bis zut．．．wirb beftraft， wer nor Eingehen ber the mit einer anitecfenden mo für Die शachfommenidaft verbängnipuollen תranfbeit bebaftet war mo es unter． Yafien bat，burch äratliche Beideinigutg feine vollfomt mene §eilhng beftatigen 孔u lafien．＂

3．Wer 2（ndere burch Hebertragung einer anftecfen： Den Rranfbeit fobädigt，ohnt vor bem die \｛ntectutg ver－ mittelnoen Berfehr gewarnt zu haben，wirb wegen Яörper verleßung（event．fabrläfifiger Döbtung）zur Berantwortung gejogen und zu vollitändigem Schadentriag gegenüber dem （6）efcäbigten und beffen $\mathfrak{J a}=$ milie angebalten．＂

Die Einmände，bie man gegen Diefe Boridjläge ma＊ dien wiro，fente id genaut， aber fie milifien verichminden vor bent Thräntenftrom ber mit Sforpionen gepeitionten Menidhbeit．－vor ber Seelen． qual von Millionen weinent Der Eltern und dem idmerzo Yidifiten Bujammenbrutd 1 tho geäblter forniger ¿ebens． ermartungen！

Georg Firth

## An meine Jreumbe！

Ein alter Menich denft manden $\mathfrak{Z a g}$ ， Dá̃ શeuez̉ nidyt mehr fommen mag． Daż \＆ebent bab＇po viel beifheert－ શbab wax＇nut noch erlebens̉werth？ Sar auf mand neue शoth und Eaft Madyt er im Stillent fid）gefaft， Wie alterno 乌eder nod erfuhr， Und wimicht：erbalten bleib＇ibm nur Der alten Fremme＇fieb＇und Sreu＇， Dod Die Gjottlob！find nid）t mehr neu．

Unt beut erlebfit Du，Daf fich nie
 Die Did erfreun will fort unt fort Mit fimnigen ©baben，liebem $\mathfrak{F B r t}$ Uno guter SBilithe reidfem Sctwarm． Ga，wair＇mur nidt der Danf io arm， Da，wemt Daz Serz am wolfiten ift， Der Mund mur ftoténo iberflieǵt！

Sidxt wiel beredter bift $\mathfrak{D u}$ Dam， $2 \mathfrak{2 l}$ B jener Dinfitig alte siann， Der vor Der Rirdthifir fruith und poát $\mathfrak{G n}$ Some，Find und $\mathfrak{B e t t e r}$ feht Uno immer fonft fein fupfergelo， Seut aber blanfeş Gelo erbált． Bor freut＇gem Sdreefen wird er roth Und fammelt mur： $\mathfrak{B e r g e l t}$＇s（どud）（bott！ Gfarbone，15．Máz 1905.

Paul 5 eyse

## Zur gefl．Beachtung！

Auf vielfache Anfragen hin theilen wir mit， dass uns Zeichnung en auch von solchen Künstlern， die nicht zu unseren ständigen Mitarbeitern ge－ hören und deren Namen noch nicht bekannt sind， sowohl für den Haupttheil als auch für die aktuelle Beilage der ，，Jugend＂stets willkom－ men sind und mit dem grössten Wohlwollen geprüft werden．Letzter Einsendungstermin für aktuelle Zeichnungen ist Mittwoch Vormittag．Auf der Sendung bitten wir den Vermerk ．，aktuell＂an－ zubringen．

Redaktion der $\begin{gathered}\text { Jugend } \\ \text { ．}\end{gathered}$


Tas Räthlef der Műnçner Sphinx





A．Weisgerber

## südwestafrikanische Kolonial＝hational－ Бymue

Graf Reventlow（ 2 Reidgstag）will die ichmarz－weike Miifolingsraffe mit feuer und sdbwert vertilgen．
 Erweifen mid als edten Prenfen：Sohn， Und als wir unfre Eaute ©ouleur erwarben， Da ftieg ein Dantfgebet zum Gerriḑerthron． Wie gerne will id＇s fagen
Und auf bem 『amtam idtagen！
Selbit der 2uned，ftrahit bei uns idwwarzweig！ Jth will ein preuge iein und bleib＇ein preub
„Der Lehrer von Seefpib＂mollten Schlierfeer Baternichaufpieler zu Mrimdent im ，Deutidicen Theater＂auffiiuhren，murben aber polizeilidjerfeits baran verbindert． $\mathfrak{I n}$ Dem Stücte wird u． $\mathfrak{A}$ ． nämlid bie geiftliche Schulauficht befämpft， und darum，meint die ßolizei，fei bas Stuid，aud ment es unter Bauern fiele，Eeinte ridttige $\mathfrak{B a u e r n =}$ fomobie mebr．刃nur zu folchen aber fei bas Deitifiche $\mathfrak{I}$ beater，fonft Bariétébiibne，conteffioniert． 2HEeroem fei gerabe bei dem Sublifum biefes Theaters，went es in feinem religiofen Empfinben geffänft nitroe，eine Dromungsförung zu befürchten． Dies，nidut bie $\mathfrak{z e n d e n z ~ b e s ~ S t u i t e s ~ ( ! ) , ~}$ fei bei Dem 彐erbote majgebeno gemefen．
$\mathfrak{W e m}$ aber im $\mathfrak{B a u t r n i t u i c i ́ f ~ f i i r ~ b i e ~ g e i f t l i c h e ~}$ Schulaufitigt eingetreten mürbe？

P．S．Daß ßolizeiverbot wurbe inzmifchen bon ber Regierung wieber aufgehoben！Rta dies erithr serr $\mathfrak{D a l l e r}$ ，Dathat＇s＇ten großen sinaller！－

## Ђilfe！ $\boldsymbol{F i l f e}$ ！

Sgilfe，Siilfe，weldger $\mathfrak{I r a u m}$ Gat Didf geäft！－ Dec：，2emps＂hatte ben unartigen ₹aurès ben artigen $\mathfrak{B e b e l}$ ala $\mathfrak{B e i p p i e l}$ vorgebaften，weil biefer alle Mitituturforberungen bemillige；und bie，，wille＂＂ （nömlich Sie Siaumann＇the）fah Bebel fdyn，＂wie er als Saupt ber nationaliozialbemotiatifitien \＄artei Die æregierung gegen bie £ppofition ser 2grarier unterifibt：23enn Die Regierung 99 Batterien ver＝ langt，bewilligt er 990 ，unto went fie 135 §ataillone fiir nöthig bält，mill er 1350 neue $\mathfrak{B a t a i l l o n e ~ f o r = ~}$ mieren．Bergebens łäntpft bie agrarifd）〇ppojition gegen Diejes Snitem Des Sullens an．Builow und Bebel baben Blutabriiterichait gemadt；；eber hatte fith citten $\Re$ 亿uthitaben feimes Ramens ausgerifien uno bem anderen eingeimplt；feitbem heizen fie $\mathfrak{B e l o w}$ und Bibel．Der תantler nannte ifin nummehr nidt anders als＂，mein §enzensbibel＂．Sat cin תum＝ mer quälte Den §anzler．W3ent fein 乌er弓ensbuibel
 forberft Du beun io wenig firi unfer इeer，Dut

Dafie？＂Dann beidflich ifn mandumal bie 2ngit，fein
 tund im Schlaf briutte ifn bant ber 2lp，Daj er idtwor ädbzte umb rief：，，silfe，Silfe！＂Uno Dann eilte תaumann berbei，weil er glaubte，Der תanzler nufe feine ，，silfe＂1uto trijtete ihn folgenbermaben：

 Dem in Ungarn und in Stalien und in Rußland und in Benezuela jei die 刃iachfrage nact）刃inifiter＝ präfidenten iehr groj．Wentr Bebel Reichafanzler werben follte，Dant werbe er，Maumantu，fein Mlthoff fein；aber er fühle mit Dent Reidǵantzler，Buitowa

 tlopfte e ${ }^{5}$ ，unt berein trat der $\mathfrak{S b}$ riefträger mit eintem blauen Brief in ber Sand．Der Sanzler eriduraf， aber fiebe ba，der blate $\mathfrak{B r i e f}$ war nicht für ifn， jonbern es war ein petit blen，ben Bebel an §aute gefdriebent hatte，und er Iantete：，Mas jartreibt der ，Iempa｀？§dt＇oll für Militärionderungen fein？ ঙawof！！Meine Mifitärforberungen Iauten：Miaul halten！Richt gemutfit！Ruthe im（5lied！©tilfge＝ ftanden！Motabent went idt fonmandiere．Dein 2tuguit．

## Canto della guerra <br> （Kriegsgefang）

Von Signore Domenico Eanclmader
Don der italienifchen אammer foll demnächft ein Rűftungskredit von 200 Nillionen zur ftrategifchen Stảrkung an der Kord－und $\mathfrak{O}$ ftgrense verlangt werden．

Ief madfent fon der Parlament Int Roma Kíriegsgeraffel－
Per Dio！went man endlif nähm＇ Das bestia teutonica
Bei feiner Ohrenwafiel！
Sum felding wild das Sabel fleift Der tutta Irredenta，
Er puffien der cannone blanf，
Der bajonetti，der Gewehr
Und das Kefifel per polenta！
Abasso Austria brutta！frei＇n
Son piccoli bambini－
Es riiften der Italia，
Der Kaifelmacter patria，
Su elfen den Trentini！
Andiamo fammelt mit das Buär，
Sei Keiner fmuffig，sporco！
Sal＇Jeder un centesimo
fuir der guerra Kofter gleidf－
Dant flacten wir der porcol
Tempelichänbung．Der antifemitiffhe $2 \mathfrak{H}=$ georonete Bidfler bebaterte int Reidistage，Daß Der
 von einer iüdifthen Firma geliefert iei．Der Febler Toll，piweit $\mathrm{e}_{\mathfrak{Z}}$ müglich ift wieber gutgemadtht werben． Der tekeriiche ఇeppich it ant den Bitdhof Benzler in Mets geidhict worben，Danit bieier ifn weihe uno Dadirct bie antersgláubigen $\mathfrak{B a t t e r i e n ~ t o ̈ t e . ~}$

2Tad alter Sitte wurben anf den Gräbern der Hämpfer bes 18．2Tärz 1848 im friedridsshain fdlleifengefdmmicfte Kränze niedergelegt．Eine diefer Kranzidileifen trug vier ${ }^{\text {Derfe }}$ aus Sdiflers＂wit－ helm ©ell＂，die Derfe：
2．eine Brenje hat 『prannenmadt．
$W_{\text {enn }}$ der Gedriictye nirgends Redt fann finden．．． Jum Ietgten Mittel，went feit and＇res mehr Derfangen will，ift ihm das Sdpwert gegeben．

Die Sctleife mit biefen Derfert wurbe von der polizei fonfissiert．Der Kran 3 fpender fidlug darauf， wie ein unbeftätigtes Geriid ${ }^{\text {deld }}$ met，folgende faffiung vor：
－Feine（Grenje hat ©prannermadat． Wenn der Gedriidte ntidt fein Redtt fann finden， $B$ Beibt dennod irgend ein Jutanjenweg， $\mathfrak{U}$ nd Geil dem Mannt，der dent Entfdeio crlebet．

Die Polizei erffärte jebod aud diefe faffung für untulãfifg mit der Begriindung：סak der Be． oriidte fein Redt nidgt finde，fäme in Dentfdiand niḍt vor．－Jeţt hat＇s der Sdifler：！

## ，＂Menschlich begreiflich！＂

Eerr Eimburg frach im parlament，


Und prügelt－wenn gereizt er ift．
Menfolid begreiflid ift es auch， Wenn irgendwer，in deffen Band Seit 『agen feine 2Tahrung Fam，
Sie fitb vom nächiten Beiten nab̧m．
Menfolid begreiffich ift＇s audd wohl， $\mathfrak{W e n n}$ eine $D_{0}$ fis $\mathfrak{D i t r i o l}$
Dem Mann in＇s 2ntlits fprift die frau，
Der＇s mit ber ©reu nidit nimmt genau．
Genau wie es begreiflíd wär，
Käm fo ein fぁlechter Merifd daher
Und fpräd＂：„以 as wird im Reidstag jeţt Dod mandamal fiir eit Jeng gefぁwätf！＂

Karlchen

## Ein newer Garcia

 des Befangsunterridhtes，סurd die es iba gelang die fownerigften Stimmbäther wieder gefdmeidig und flangooll ju madent．Er regulierte oie Zithem＝ führung und iibte die Nusfelt des Keblfopfs und der Bruit．Viun ift ein nener Gejangsmeifter aufgetreten， $\mathfrak{Z l a}$ ëfro $\mathfrak{V t a s c a g n t}$ ．Er verlegt feine 2 Tethode nur ein wenig tiefer．Shwierige Särger behandelt er nämlidd durch Tritte anf dett Banch und folf phänomenale Erfolge damit er－ gielen．＊）Der Sänger $\mathfrak{E e q u i e n t}$ 3．B̄．，Baritonift， der it der nenen（Dper des 2neifters＂2lmica＂ $3 \boldsymbol{1}$ fingen hat，bradte menlid auf eitten einjigen fubtritt das hohe C heraus．Infolge beffen foll der Meifter beabfidtigen，das Syjtem nod weiter ausjubilden．Er mird ben ganjen menfolidhen Körper vom Equls abmärts in Regionen eintheilert， foda $\mathfrak{B}$ durd entfprethend angeoronte fugtritte Sie ganje Conleiter ans eintem Sänger herans． gequetidnt werden fant．Don Berlit murde be reits angefragt，welder（brden fïr Siefe epodale Seifturg bereitgefellt werber foll．

[^2]
## Die Sammlung für die Gräfin Montignoso

hat bis jetst ergeben：
I． 63000 miatt in baar．
2． 87 Zioggenbrode
3． 6 Retourbillets floven；Dresben und
4．I2 3entnev gevanderte bartwurf（Drei Sentiter mit ber Wismunt：Damit fe den SdIufocs Projeffeserlabo！＂）

## RedaRtion＝© abrieffalten 

Clericus Lotharingensis．Sie haben redt ； bie Srotejtanten tönten fich alfe begraben lajien．－ Q（ber marum gerabe auf unjeren tatholifden すuied＝ höfen？

Sathl．Bernthigen ভie fith nur，liebe Fräuteint， unt regen Sie fitif iiber ben（brafen §eventlow
 Die（Entitehung einer ic）warzmeijent ঞajie mit なenter und Sabert verbindert werbent mifife， 1 mo ban icder Berfefy zmichen Schmarzent und Weiben be＝ itraft werden jolle，hat ex mut an die תolonien， nid）t aber an Deutichlant gebad）t．

## Räty）

Wie lange wird die öfterreichif $=$ ungarifhe Staatenverbindung nod beftehen？（3uflöfung folgt סemıädifi．）


Russland und frankreich（einst und jeeft）
A．Schmidhammer

Sebt die Marianne an，
（2）ie lie in den TCBönen Mann，

3n den＠uflen ift verfieBt，
（D）ie lie gibt und gibtund gibt！

Onock wie Bapd，ack，wie Bapp，Marianne－quelle rigueur！－ Schwindet Schönbeit und Beltalt．©iBt jetzt Reinen Centime mebr！

## Hn frankreich

In allen andern $\mathfrak{L a n d e n}$ ringsumber Liegt noch der Staat，der Riefe，feftgebunden 21 m Zoden，wie ein 3reiter $\mathfrak{B}$ ulliver Vom Liliput der Kirche überwunden．
Nit taufend fäden baben ibn im Schlaf Gefefielt die verfobmizten，ichroarzen 3 rwerge， Und geben ihm nur $\mathfrak{E u f t}$ ，damit er brav Und folgiam innen Dienfte thut als Sdjerge．．
Du aber，frankreid，haft 3 um erftenmal Did Deiner ftolzen Graft befonnen wieder， Und reckit nun endlich in den Sonnenftrabl Sum erftenmale wieder frei die Blieder！
Diel ©lűck dazu！Und reines feld gemacht！ $\mathfrak{L a} \mathfrak{B}$ Dich nidht mieder binden mehr
und flechten！
Und nimm vor ibren pfeilen Dich in 2 dht Und folafe nidt，dáb fie Did
beimlid knedsten！
Dann mirft Du mieder，aller Welt voran， Wie einft den Nenichen Lidht und
freibeit bringen！
———Der Kampf begann！Das
Eanzenipiel bebt an！ Allons enfants！Zuf glücklide es

Belingen！
A．D．N．

Minifteriturz．，Der গuftizminifter Schoenitedt แut von feinem かabe，＂rief Der Mbgeoronete Bebel

 berg．＂Der lebtere hat bewiejent，Daf er Die preuf $=$ iiche $\mathfrak{I u T i z}$ zu leiten weî̉，ber erftere，ba B er ru iche Interefien wahrzunhmen verfeyt．Wie wäre е弓 alio，wemt der ruififche（beneralionjul 气̌uitiz＝ minifter und Schoenitedt rujificher Sieneraltoniul in ת̈nigぶberg wiitoe？
$\mathfrak{N}$ Beter $\mathfrak{b b u r g}$ madat fidd eine Bewegung geltend， oie ben Baxen beranlafien will，ben ふrieg gegent ぶapan als heilig zu ertlärent．Daburch will mant die auberorbentlich retchen תlöter zur Sergabe ifrer Scfäke bewegent．－Die gejammte rujs
 nigiten チriebenลid！ux fein．

Die Zunctitierungsgelufte Deutidjanos in ITaroffo fitt durd dent Befud des Kaijers offen， fundig gewordent．Wie die＂Simes＂erfahrent， traute fith jedod Dentidland nidht，alleitr vorju－ gehen und hat fth deshalb mit dem Kaifer der Sahara verbiindet，der thm fofort ein Barde regiment ruffifher Juben 3 ur Derfiigung ftellte． Diffe platent unter fïhrung des Grafen won Klein＝$f d i r n e$ ，eintes befannten Eeerfïbrers， eine 2lusrottung aller franzofen in 2Taroffonnd Ent＊ tbromutg des Sultans，dem als Entjकädigung eine sehrerftelle in ©rafehnen angeboten werden witd．Das eroberte sand $\mathfrak{N a r o f f o}$ foll alsdant dem Kronpringen als Eeirathsgut überwiefen werder．


 if（Oxaf Zementlom in feinem fentolen Labora＝ torinm emfig oamit befruaftigt，ant xtemilchent $\mathfrak{Z}$ ege einen ，homunculus germanicus＂ $\mathfrak{z t ~} \mathfrak{e x}=$ zelgen．©es kommt aber immex－mabxfacin＝ lidy bat ex zut wiel，wilbexs genommen－die


## Ad notam！

Ein Berliner Rűnfter fchreibt uns：„Die Nachricht， Əaß̉ סie Z（usfübrung des von der 刃runchener Bildhauer－ idjaft feit Jabren mit Sehnfucht ermarteten Rőnig Eubroig－Denkmals in der Sauptfache nun kurzer fand ohne Wettberwerb dem Serrn Reichsrath Profeffor von Niller übertragen murde，hat midh 30 folgenden Derfen＂begeiftert＂．Werden Sie objektiv genug fein， fie abzudrucken？＂－© ja！Die Redaktion．

Wenn der Serr Eberlein und der Serr Begas zndern Collegen das 2 rod bier mal regaß， So man ein Nonumentalmerk gemadnt－ Serrgott，Jhr Nư̆nd）ner，wie babt Jhr geladet！

Immer den Bleiden mird 3 u dort gefd oben， Siés es，der Zuftrag nach willkûr
von oben－
So ras ift ooch in Bertin blos 34 reh＇n， 2（ber in Núnchen kőnnt＇s nimmer gefcheb＇n！
Ei，ei，ei，ei！Jhr bocbunfeblbaren， Kunituberlegenen Serrn Zajuparen， Kebrt lieber búbich vor der eigenen Tbûr－ Wie id）da lefe，gibt＇s Brűnde dafűr！

Soll mal auch Nünchen ein
Denkmal bekommen， Wird ja von oben kein Einfluk genommen， Zuber den Zuftrag－man gibt ibn halt dem Jmmer von unten，der oben genehm！

Was aud die Jungen mit
Sebnfudt erftreben，
was fie aud kőnnen，mie dürftig fie leben－ Bibt＇s eine zrbeit，die fchőn ift und gro B ， fäut fle nur groben Serrn in den Scooob：

## Nőgen die Jungen fich fobinden

und bungern，
Nőgen fie thatlos die Cage verlungern－ $\mathfrak{K a t z b}$ ckelnd fohiebt man gefcháftig im $\mathfrak{x u}$ Ebre und Nammon den Nädtigen $3 \mathbf{u}$ ！

## Jimmer befcobnigen und übertűnchen

Eábt fich＇s：die Rúcken find krumm
Dort in Nűnçen，
Beugen fich fleifig nach Dortheil und Bunft，
Eang ift oer 3opf－und 3 u kur3
kommt die Kunft！


## „Hffen Hsiens，wabrt Eure beiligsten Güter！＂

Paul Rieth
（Profefior ̉eiffer ift mit mebreren affiftenten nach Sumatra abgereift，um an dortigen affen Derfuche mit feinem auntifyphilisferum anzuftellen：）

Das if ber Dant yon ber Descenben $3_{3}$ Dâ wix fie fíd liefen entwidteln： Sie madit uns 弓um Kioffen－Rieagens， $\mathfrak{3 u}$ Seudjen Derfudstarnifeln！

Kinf wurben sie Günden ber Vater geraldt 2 m Leibe der $\mathbb{E}$ nfelfinder－ Jeft follen büfen wir Datergefoledt Die Günbeit bee 促felfunder？

Wein！webrt（Rud）Thlieft einen Volfsverein！隹inen 2 ffenfittenfautbuns！ Und tretet corporativ gleib ein In ben preufifder 2utif币mugbuns！

Enterbt die ganye Bande und legt
（D）Menfぁbeits：Gtammoaterfaaft niederl


## Russland und frankrech）（einst und jebt）

## A．Schmidhammer

Seft dic Marianne an，
＠oic fic in den fabönen＠lann，

3n den＠ulfen ift verfiebt，
＠ic fic gibtund gibtund gibat

Dock wic Bafo，ack，wic Bafo， Scbrindet Scbonbeit und Geftaft．Gibt jetzt \＆einen ECentime mebr！

## Hn frankreich

In atlen andern Eanden ringoumber Eiegt nod der Staat，der Riefe，fefteebunden 2 mm 3oden，rie ein zreeitr $\mathfrak{B}$ ulliver， Vom Eiliput der ふirde überrounden．
Mit taufend fäden haben ibn im Sdjlaf Befeffelt Dic verid）mibten，idwar3： 3 werge， Und geben ibm nur £uft．Damit er brav Uno folgfam ibnen Dienfte thut als Sdjerge．．
Du aber，frankreid，haft sum erftenmal Did Deiner flolzen Graft befonnen rizder， uno reckft nun endifd in den Sonnenftrabi Sum erftenmale rieder frei die Blieder！
Viel elück dazu！Uno reines felo gemadt！ Laß Did nid）t rieder binden mehr
uno fledten！ Uno nimm oor ibren pfeiten Didj in $2(d)$ t！ und folafe nidt，oaß̉ fie Did）
beimlid knedjten！
Dann rirft Du rieder，aller welt voran， Wie einft den Jenfden Sidt und
freibeit bringen！ ———Der Kampf begann！Das Eanzenfipiel hebt anl Allons enfants！Xuf glüdklides Belingen！ A． $\mathbf{D} . \mathbf{N}$ ．

Miniferiturz，Der §uitizminiter ©dionifebt mul won fentem Blabe，＂riei ber \＃bgcoronete Bebel im Meidjstag．，llmo nidt nur ber Suitizuinifter， jorbern nud）der ruifidie（seneraltomul in תömass berg．＂Ser lettere hat bewieient，Daje er die preup＝ iidje suiviti， 3 u leiten weib，Der eritcre，Dais er ruifits idde intereiien wabramethuen veriteht．©sie waire
 min iter unt Edpoeniteot ruifiidere（Seneralfonlut in תöugs̄berg wurve？

[^3]Dic 2fnreftierungsgrlafte Deutfolanos in Inaroffo find burd Den Zeind Des Kaifers offen fumeig geworber．Wic die＂巴imes＂erfabrent， traute fid jedod Dentidland nidt，allein vorjn－ gehen und hat fich Deshalb mit Dem Kaifer Der Sahara verbiintect，der ibm fofort ein Garbe． regiment ruffifider Juben jur Deriiigung fellte． Diefe planen unter fiibrung des Grafen von Klein－®idirne，eines befantent Eeerfiihrers， cine Zusroitung alfer fransofen in ITaroffo und Ent－ thromutg Des Sultans，dem als Entidadigntg cine Eebrerftelle int ©rafebnen angeboten werdent wird．Das eroberte Eand Itraroffo foll
 iiberwiefen werder．

 punkte völlig einmand frete ziaffe zuerziclent， it Graf keventlow in feirem fenðalen fabora＝ torium emfig damit berdjäftigt，auf djemildjem引ege cinth＂，homunculus germanicus＂$\xi \mathrm{fl} \mathrm{et}=$ zengen．Ess komut aber immer－wabr／djeins lid lyat er ju viel „Silbere genomment－Die alte＂U्Cうicrgarten＝3llifdung＂beraus！

## Ad notam！

Ein Berliner Sünfler fddreibt uns：„Die そaddriddt， Dakg die z（usfübrung Des von Der Mündjener $\mathfrak{Z}$ Bldhauer－ Idjaft feit Jabren mit Sebnfudtt erroarteten Rönig Eubroig Denkmals in der Sauptiadje nun kurjer Sand obne Wettberverb Dem Syerrn Reidgsrath profeflor von Miller übertragen rwurbe，bat mid） $3 u$ folgenden verfen＂begeiftert＂．weroen Sie objektiv genug fein， fie abzuorucken $7^{\prime \prime}$－© ja！Die 刃edaktion．
wenn der ferr ©berlein und der Serr 3egas 2 znoern Collegen das 3 rod bier mal reegaß， So man ein Эरonumentalverk gemadt－ Serrgott，Jhr Ж（ünd）ner，wie habt Jhr geladt！
Jmmer den Bleidjen wird 3 boort gefdjoben， Siéß es，der 2uftrag nad）willkür

> von oben -

So mas ift doch in Berlin blos 34 reb＇n， Zber in Жünden könnt＇s nimmer

> gefdeb'n!

Ei，ei，ei，ei！Jhr hodjunfeblbaren， Sunftuberlegenen Serrn Bajuvaren，
Kebrt lieb（r hüb（d）vor der eigenen © $\mathfrak{H}$ ar－ wie id da lefe，gibt＇s Bründe dafür！

Soll mal aud Nunden ein
Denkmal bekommen，
wird ja von oben kein Einfluß genommen， 2iber Den 2（uftrag－man gibt ibn halt dem Jmmer von unten，der oben genebm！
was aud die Jungen mit
Sehnfudt erftreben， was fie aud kōnnen，roie dürftig fie leben－ Bibt＇s eine 2 rrbeit，oie fdön if uno groß， fält fie nur groben Serrn in den Saoob！ गōgen Die Jungen nad（d）inden
und bungern，
Nögen fie thatlos oie ©age verlungern－
 Ebre uno गammon oen アädtigen $3 u$ ！
Jimmer befdoonnigen und übertünden £ăßt へ̂め＇s：סie Xücken find krumm

Dort in Ründen，
Beugen fid fleifig nad Dortheil uno Bunft， Eang ift oer 30pf－uno 3 u kur 3
kommt oie Sunft

，Hffen Hsiens，wabrt Eure beiligsten Guiter ！＂
Paul Rieth

 Daf wir fie fid liefen entwideln： Sic madit uns zum Roffen－Zieagens， 3u Seuden VecfudisFavnifeIn！

Jegt follen buiken wir Vätergefbledt Die Günben ser 促felfünber？

VTein！wehet 思ud！他lefte cinen Volfsverein！ EXinen 2 （fenfittenfdugbuns！ Und tretet corporativ gleid ein In ben preufifiden 2fntifdmugbuns！

界nterbt bie ganze Bande und Iegt



[^0]:    aller nange．Shinto，der oberte der $\mathfrak{G o z t e r}$ ， $\mathfrak{a}$ einft mit feinen Miniftern und dem Eofftaat beim＂Eosmosnebelumwölften＂Mittagstifdę．Es hatte 11．a．Reispubding gegebert und daher waren alle ganjen und Ealbgötter gufer $\mathfrak{E a n t e}$ ．Das heift nad dem Souper waren fie fets gut ge－ Iaunt－nad Reispubding aber gant befonders． 2Tac ©ifhe wurde Cercle gehalten und edte ＂Kosmos＂＝©igarren gerandt．Seit einiger Jeit他fiぁ fím－langfam aber ficher－jentes 2 th
     gegeniiber felbit Eetftere madtlos waren－die Eangweile．Man planderte，unterhielt fith fo weit es eben ging－aber feder der hoben Gerrn hatte

[^1]:    $\overline{" B e i ~ e t w a i g e n ~ b e s t e h u n g e n ~ b i t t e t ~ m a n ~ a u f ~ d i e ~ h i t n c h n e r, ~, J U G E N D .6 ~ B e a u g ~ z u n e h m e n, ~}$

[^2]:    ＊）Nascagni traktierte thatiächlich in Nonte Carlo bei der probe einen Sänger，mit dem er unzufrieden war，mit fußtritten！

[^3]:    Sin Betersbura mantt fiid cine Bemegung geltent， bie ben Baren veranlaiien will，ben sirieg gegen Sapan als beilig zu ertlären．Sndurd wíl man die auberoldenttid）reidien slöter zur Sergabe ibrer Edabe bewegen．－Die grianmote ruiz
     nigiten friedenøiめ！

