Im teimenden Vrai
Die Sugeno tanzte，bic Jitebeln extlangen， Die ßurfder jaudj）ter，bie Miabel fangen， Die Wtten aber faß̉en alleint
Uno tranten im Mronofdjein den jungen Wein， Erjäfilten einander aus alten $\mathfrak{X}$ agen $^{\text {and }}$
Sangatmige Märufen，furztweilige Sagen： Wुie fie am Seldje bez Sebens gefogen Hnt auf ben §tiggeln ber §offuutg geflogen， WSte fie Riebe gefiiftt imb Liebe gelogen Int feimenber Miat．
Dant aber faflwiegen fie filll und tranten， Und jeber yorchte dent eignen ©bebanten，
 Das Sdjöfte－mas ex ben andern
veridntiegen

## Die Geigen vexitummen；bo famen

 gefprumgen Zadjend umD fおäferno bie Mäbel umD Jungen Mit Inutem（Gelärm in bunten æeib＇n Erzäbltent citanoer von fïnftigen æagen ¿angatmige Miardent，furzmeilige Sagen， Ergöbsen fid）frol）an Sopfinuggflugen，
 Und fogen bas Seben in bollen Bügen §ot feimenden Mai．
Dann aber fifwiegen fie ftill umb tranfent Hub jeber hordfte Den eignen Gedaufen，
 Das Nejte－waj er ben anbern verichwiegen．

Forbert Lyntfe

## Der Dreibuno

## Cleo Mechthildis Knesemann 아 Ottheinrich Deppich $0^{7}$ <br> Isaak Petrowitsch Schlippowsky $\sigma^{7}$ laden zar Feier ihrer <br> freien Vereinigung in ehelicher Liebe <br> ein．Man erscheint nach Kräften festlich gekteidet．

Go ftand auf ber $\mathfrak{B u ̈ t t e n p a p i e r k a r t e ~ z u ~ โ e j e n , ~}$ Die mir an ber herbitfaubumkränzter Otelier： tiire im Sdjwabinger शorbviertel ein verjdmigt lädjelnder Sohndtener abrabim．

Sch trat cin．Dttheimich Deppidfs Otelier toar beute blajtila ausgeifflagen，（Birfanden von feuerfarbenem Serbftlaub zogen fich von
 in fifmerem（Soldralymen bas werk，an bem Dttheintidy feit fieben Sabren malte：ein griiner 2ffel auf einem fila §ifdtuch．Einige（bälte， Die Serren mit Langen，bie Damen mit kurzen Saaren，oder mit 3opitojetten über Den Dhren， ftanden feierlich Gerum．Fieine der $\mathfrak{D a m e n}$ trug ein Mieber，mandje fatte es aber fehr nötig． Die $\mathfrak{Z e r j i t f j e r u n g s n a b e l ~ e r j e g t e ~ i n ~ v i e l e n ~}$ §älfen Den Rmopi．Mandjmal fegite aud fit．
©leo，Die Materin，und Ditheimxidy，ber Waler，marent nidjt zu fehen．ひber Sjaak Wetromitidd liimmelte it jeiner pradtyollen erotijcjert Männlidjkeit auf einer Dttomane． Er war edelblab，wie immer，und hatte einen tadelfojen Fradk an；ba er veraefien hatte，ein fitbernes Safiliofjen mit ber Nummer 5 aus bem Rnopflod zu entfernen，erriet id leidft Den ©igentiimer bes Practititicks：es gehörte bem madkeren＂Dber＂von unjerem Stamm


Trostlied
Ludwig Presuhn
（Cafe．Mud）Sackiduhbe batte ber Moskomiter und ichratzietidene Socken－und wo nidit sufällig ein Soch im Schuh gerade auf ein Qodif im Strumpi traf，war feine Chaufiure Direkt vornefim． $2(\mathrm{~m}$ meiften mumberte id mid） über feine blühmeije Semobruit．Erit als idj）． näber trat，las idf auf biejer，tief im Weitens ausidnitt，Den Stempel＂Briftolpapier＂．ひd jo！Dacfite idh．Sfaak Wetromitict，Der Rilititler umb $\mathfrak{F}$ bilopoph，hatte fïr $\mathfrak{W a ̈ j} j$ die kein Drgan．
 und jdwwarze $\mathfrak{w i z k e l k r a v a t t e n ; ~ b i e j e ~ v e r f e r t i g t e ~}$ er fidh felber nach und nad）aus ben adht 3roidaeln eines verfloijenen balbjeidenen Regenfoirms， Dent einmal Jemano an thm abgeidlagen uno auf dem Rampfplatz zuriickezelafien batte．Seute， an feinem（Shrentage，ichmiudate ifn ein burchaus kavaliermäßiger（ $\mathfrak{m m m i k r a g e n ~ u n d ~ e i n e ~ g r i n t e ~}$ $\mathfrak{B i n} \mathbf{D e}$ ．
${ }^{2} \mathfrak{W B}_{0}$ find die beiden 2 nderen？${ }^{4}$ fragte idj ibn．
W2er？U（d）fo，meint Weib und ibr Mant？ थuf Dem Stanoesamt．（Es läß̂t fid）nidt anbers machen．Die Pbitiftergefelljduft bet Eud im W3eften traut mur paarveife．Babl Die eigents lich guiltige $\mathfrak{W e i h e}$ Des $\mathfrak{B u n d e s}$ findet gier ftatt．＂
（Et entließ midich mit einer Sandbemegung von grandofojer $\mathfrak{Z}$ ornefmbeit uno idj fah babei， Dáß er audf heute，wie immer，Die Æingernägel idfroarz gerändert trug．2us Trauer um bas geknednete Rublanto－hatte er einmal ers klärt．Einftweiten barg er iegt bie Traueto nägel mieder in feinem ounklen Saar und kragte fidd beftig．Jd，habe mur zmeimal nod） jo uippiges Saar gejeben：bei ßaberemski und bei einem Mantelpavian im 3oologifden（3arten зи Seipzig．

WBas ift das nun eigentlicif mit diefer triangu＝ Iären Wermäblung？＂fragte idd Den Maler Scjmitt ${ }^{\text {S Bnrib，}}$ ber mit Dttheintid）Deppid） befreundet，fonft aber durchaus dernuinftig war．
$\mathfrak{E r}$ fagte：＂Das ift eine tolle（Gejdidate． Sleo fat fich fichon lange mit Dttheinrid）ver Lobt，aber ibr Serz fowankte zrifiden ihm und bem Ruffen bin und her．Und ba ent： ［d）LDE fid Dttheintich，Der Schafskopi－will fagen，Der Mant ohne Worurteile， 34 cinter Ebge 3u Dreien，Die Siaak ausgebeckt gat．Wor ber $\mathfrak{B e}$ lt beiratet er allein beute feine Cleo ftandes＊
amtlid－hier aber mirb dann privatim ibre sweimämige Trauung abgeffalten．． Doch ba kommen fie！＂

Der £otndiener riß bie Titre auf．2m $\mathfrak{A r m e}$ Dttheintid）s，ber in cinem Fradkanjug erifer Dromung－ofne शummer！－erichien， rauid）te Cleo Meditbildis in einem uniduulos＊ weitben 2 rautkleioe herein．Widh，perfönlid ftörten an ibrer Toilette mur bie fatefges tretenen braumlebernen Sanbalen．Der Wimrtenkranz ftand ift fein und mäbdjens haft．Sie batte eine 3igarette angezindot und raudfte wie ein Gajlot．

Die Beiben griiften emit und traten mit Jjaak $\mathfrak{F}$ etromitijid zufammen vor einen altar－ artig gebedkten Tifdh，ben ein Gipsabguk Der 2 Hhrodite fallipngos，Dem ミieblings： kunjtwerk Ditfeeintids，iiberragte．2us bem Nebenzimmer kam，malerifid）vom f（f）warjen $\mathfrak{T}$ alar eines befreumbeten Rechtsanmaltes um－ wall，Emil，Der Didfter－legt ein ßriefter Der freen Riebe unt oreiedigen Ebe．

Shm folaten die $\mathfrak{3 r a u t j u n g f e r n . ~ D i e ~ c i n e ~}$ trug eine filberne $\mathfrak{F l}$ latte mit den vier ©he＝ ringen，bie andere einen Teller mit brei （Gläfern poll grïngelb fluoreszierenden $2 \mathfrak{Z b}$ finths．Dabinter kamen－fozufagen in 2fmtstracht，benn fie waren in midhts，als ihre Saut gefiuillt－zmei der iffonffen Scfuabinger थlktmobelfe：$\$ \mathrm{Bepi}$ Snirzinger， bie für 2 Gbunbantien und Rubensbamen Itant，inmbolifierte bie irdijdje，und Grete Stangel，Das Rieblingsmodell aller Tranizen－ Dentalen verfintbildsid）te in präraffaelitif）er Sajlankheit die geifitige Sieoe．Die erifere trug einen Reamz mit roten Rojen，bie zweite einent aus blauet $\mathfrak{B l u m e n}$ ．

Emil hub an zu reben．
${ }^{\prime 2}$ Wit meitjen hiter orei eole und vorurteils： Iofe $\mathfrak{M e n f j}$ ent sum Eintritt it einen Chebumb， Der Eurem ftumpfen Sint beute vielleid）t nod ungemölnnlicf fidetrren mag，in nałer Sukunit fitjer ber allgemein ïblicfe fein mirb．Die（Gins ehe if übermunben！Gie iit－＂
＂Sadbhaft！＂fagte bie Brout kurz und bes ftimmt．©er 3eremoniar fufte fort：

Jede Eimehe wird fa doch friiher oder fpäter burch bie פazmifdenkunft eines Dritten geftört und went unjere Freunbin（Cleo fich mit Ott＝ heinridg allein verbumben bätte，wer weib，ob nidft auch bier vielleiddt Das Unabänderlicfe eingetreten wäre ．．．．＂
${ }^{2}$ Iodicherl＂warf bie Jungirau kopfnickeno oazzitichen．
＂So gaben biefe freien Menidjen bejdilofien， bas，was uraltes，faft beiliges Maturgeies ift， yon porneferein 3u legitimieren．Wor bem Stanbesamte Der Spiefbirrger if Dttheintid） heute der $\mathfrak{G}$ atte diefes reinen Wiäbhens ge＝ worben．Seine $\mathfrak{W o b j l f}$ abenheit géfattet es ibm， ben toeaten Dreibund materiell ficjer und bes faglidi zu gejtalten．Unjern §reund Jjakk Betromitida aus Ddeffa，ben gentalen Mufiker， ziert Die 2 Irmut Des $\mathfrak{G e n t i e s}$－aber er tritt Darum bod mit gletdjen Recdten uno gleidjent $\mathfrak{Z F l i c h t e n}$, wie ber andere（Gatte，bem $\mathfrak{B u m b e}$ bei．Eleo，Die junge $\mathfrak{B r a u t , ~ l i e b t ~ B e i b e ~ m i t ~}$ ber nämlidicn（3lut，fie wito $\mathfrak{B e i b e}$ mit gletcher 3ärtlidd）keit begluidken．＂

Es jofl Reiner 3u kurz kommen！＂fliifterte bie＂Maio im Mrntenkranze．

Damit Die Welt Der $\mathfrak{B b}$ bilifter an dem ibealen $\mathfrak{B u n b e}$ kein lädherlidhes 2ergernis nehme，muظ Dttheintid vor Dem Gefege als der einzige Gatte gelten，wie ouch als ber $\mathfrak{Z a t e r}$ ber folben Rinber，weld́he biefe junge Frau ben $\mathfrak{B e i b e n}$ $3!$ ¡denken gedenkt．＂
，Id）bin Segteres meiner körperlicfien，wie meiner geifitigen Entwidhkug ichulotg！＂vero ficjerte mit fonorer Stimme bie $\mathfrak{B r a u t}$ ．
（Cleo Medjthildis Rnefemann－erkemit $\mathfrak{D u}$ Diefe beioen शämer als Deine（Batten an？＂ ＂ST1＂
＂Ditheintich Deppicf und Siaak Wetro mitíd Saflippomskn，nefmt Shr biefes Mäbdjen zur §rau？＂


Ein Dopperja erklang. Emil, Der $\mathfrak{F r i e f t e r , ~}$ ftechte nun Cleo zmei Ringe an, bie betoen Unberen tat er feierlid in einen 3 ylinberbut. Dann fagte er: "Die nunmehr vereinigte Dret. beit ift überein gekommen, burch bas Qos $^{3} \mathrm{u}$
entfdeiben, weldjer ber beiben Gatten bie Seligkeit des 50 onigmonos mit der jungen grau gentejen foll. Dttjeinrid berkt zu frei und grob, als bap er fein gefeglitjes Recit zu Ungumiten §jaak Betrowitjid)s gelteno macfen mödjte!"

Etn $\mathfrak{B e i f a l l s g e m u r m e l ~ e r g o g ~ f i d j . ~ 2 u d d ~ b i e ~}$ funge Frau idjittelte Dttheinrid jur Unerkens nuing feines ©belmuts kräftig bie Sand. Und als Emil fie bann aufgeforbert batte, einent ber zmei, mit ben Namen ber beiben (Gatter vers

fehenen Ringe aus ibrem $\mathfrak{B e g a ̈ l t e r}$ zu ziefjen， griff fie flink in bie frifd）gebiigelte utme．乏aut ynto ruhtg verkimbete fie ben Namen bes Glitalituen：

Sfaak Эetromifia Scjlippomskn！＂und fank ibm errötend an bic Bruit．

Dttheintid）wurbe umt einen Scjatten bleidjer， aber grojberzig ofme Grenzen，mie er mun ffyon war，nickte er feinem Ehbegenofien einen（Glida wunfd）$z 4$ ．Dann leerten fie Die Sochzeitsbedjer mit Dem grilmen Trank，der Die Ærende，סie Jugeno und bie Solfnung bedeatete，Wepi תinir－ zinger reid）te Dem begliidateren（Gatten Den roten Branz Der $\mathfrak{W}$ onne，uno Grete Stangel kränzte Den guten Dittheimtich mit ben blauen Blumen des Joeals．

शuäfreno ber legten 3eremonic ließ Gamitts Wyrig finter mir ein mieberholtes，lautes und ver＝ nefmlidjes＂R2inovief！＂hören，Dem aud Die 1 Mm itehenden，midj eingeichlofien，nid）t wideriprachen．

Sm Sintergrumbe des 2tteliets war ote 50d $=$ zeitstafel gebeckt zut cinem Friibitiick，bas nidht mur opulent war，fonbern audil koloriftijid）－ nad）Ditheinrid＇s Entmurf．

Mit einem kräftigen Jarbenakkoro jegte die gaifrifule Symphonic ein，einem Riang in Feuet： gelb und Sdjarlachrot，auf dem Speifezettel itano：Riebesglut！Es waren Summern mit gelben uto roten Riiben．Ein Dreiklang in Moll folgte：Zartrofa Brager Edjinkert，bleid）＊ violettgekod）tes $\mathfrak{B l a u k r a u t ~ u n d ~ b a j u ~ f a n f t g r i i m e s ~}$ æiftajienteis．＂Sehnjudit＂itano auf dem Mentii． Dann ein heller Riang in Dur：\＆achs in Epinat， gamiert mit eingemachten Grobeeren，bie Das belle Iactisrot eine Dktave tiefer mit itärkerem 2kzent wieber aufnabmen．Berlangen und Soffinug＂Gief bie Epeife auf Der Tijdkarte． Bropartig in ibrem Jarbenklang，wie in ibrer Enmbotik mar bie＂Grosse pièce＂，bie als ＂W3ir Drei！＂auf Dem Зettel itano：eint Roaits beef von faftigem $\mathfrak{F}$ urpurrot lag in ciner elfen－ beimpeifen Maraschino＝Crême，und um bas （ Wanze ichi．DE fich ein Wall von fd）marzgrauem Raviar．Der Rintosbraten bebentete Dttbeinrid）， Der fübe $\mathfrak{B r e t}$ bie Braut und der Raviar feinent ounkeflockigen Qandsmant Jiaak $\mathfrak{P e t r o r v i t i f ( ) . ~}$
$\mathfrak{Z z e}$ biejem（Gang erlob fid）Cleo Deppids Gdjlippowskn，geborme תпnejemant unt iprach：
，Riebe Freumbe，Briiber und Schweftern！ $\mathfrak{W i r}$ haben uns hier 8 zu einter Feier vereinigt， Die leiber noch einsig baftelt．WBir aber，wir $\mathfrak{W}$ eitergefdyrittenen，wir wifien：es ift mur ein 2fnfang．Wielleicht jogar fïr uns Dreie mur cin 2 Infang．Sch füfle midi feelifid）und phyifid） ftark gemug，um Dereinit auch nod，einen Dritten ber auch einen $\mathfrak{B i e r t e n}$ it $\mathfrak{m j e r e n ~} \mathfrak{B u m b}$ auf：
．ebment，um meine Weibliffkeit immer voller auszuleben，umt immer freier und pflidittreuer Den heiligen Bebotert Der Natur zu genïgen． Id）trinke darauf，baj unjere（Gbe gefegnet jei mit bem Seger Der Mutter STis，Dáß wir fruchts bar feien und unts mefren！＂

Rad）thr iprad Gdlippomskn，［prach mit Dem idjuarrenben $\mathbb{N k}$ zent，der ifn io unmiders itehlich madjte，furact von fich，von ficif，won ficif． $23 i$ is tegt habe er mut ber Trauer umt 2xitterdjen Rublano gelebt，von mun ab meroe er feiner \＆iebe uno feiner Sumft leben．（Gleid） nad Der Sodjeitsreife molle er Die eriten Ritavier： ftumben netbmen unt baid darauf als $\mathfrak{Z i t t u o j e}$ die Welt mit feinem Rufy erfüllen．

Dttheintid，ber Rejervegatte，verjuble bies rouf eine Rede iiber die gremodidaft uno bas heute angeidnittene $\mathfrak{F r o b l e m}$ ber $\mathfrak{M e j r e h e} 34$ halter． $\mathfrak{Z}$ ber bie Gadje batte itire Gdivierig： keiter．Went ba war eritens die Eriduuitterung， zweitens ber viele Sekt，mit dem er feine mider－ itreitenden Empfindungen angejeudftet hatte－ uno brittens vielleid）t boch das bumple（Befiuh）， Oaß er ein 2Rbinozeros mon unerbörten Dimen fiomen fei．Das verwirrte ibn．Er gatte fid alf halsbrectierifche Jremboörter eingelafien，
 anorie und verthajpelte fidy unaufbörlich．Sajlie $\beta^{\circ}$ lidd fiel er auf feinen Stuti zuruick und trank weiter．Das war nidht gut fïr ibn．Đemm jegt bes kam er bas graue Eleno unt fing berzbredjend zu $^{2}$
iकfluchzen an．Er ftand wieder auf，um eine Rebe $z^{\text {Gulten }}$－Diejes Mal itber feine eigene Seelengrö̉be．Sie mar ungeheuer konfus，und als er jegt vont der Ethik Der Refignation iprechen wollte，ftolperte er iiber biefe ichöne Whraie jo griinditcty，oajs er，jozulagen，als Rebner auf bie raje fiel und mit gebrochener 3 unge liegen blieb．

Er lallte nur mehr，lädjelte wie ein $\mathfrak{Z e r}$ klärter unter Sränen uno trank－und trank．

Saut kam die Stumbe des 2Gicjieds．©leo und Jiank Gatter fich umgezogen umo molten auf bie Babn．Ditjeintid ftand fidmankent auf unb überreidate ben 5 gabjeitsreijember zmei Rumbreifebillets unt eine $\mathfrak{B r i e f t a j}$ de mit blauen ¿appen．Sfaak umarmte thn．2（ber Dttheimidid wollte Cleo umament und als ev ant igremt $\mathfrak{B u j e n t}$ lag，fie abjolut nidgt wieder los lafien． Sie aber fagte：
$\mathfrak{3}$ fui， $\mathfrak{D u}$ bijt unanftänbig！ 2 nt meinem 50 c 3 3eitstagel＂

Unt auf cirmal lag Ditheinutid），fifluchzentoer als je，auf einer Ditomane，und die gant3e Sodj）： zeitsgefellidaft－abgejeljen natiurliff von Den beiben fymbolifdien $\mathfrak{D a m e n t i n ~ b e r ~} \mathfrak{F a u t}$－futir mit dem jurgen $\mathfrak{P a a r}$ auf den 2ahnthof．

शacfioem die zarte Wraut nom Coupéfariter nod cinten kleinen Speect）gebalten und Der $\mathfrak{B e f r i e s t g u n g ~ 2 u s b r u c k ~ g e g e b e n ~ h a t t e , ~ D a j ~ f i e ~}$ mun enolid）ber Erfüllung ibres meiblidien Sajidkials，Der $\mathfrak{B e f r i e b i g u n g ~ o u m k l e r , ~ a b e r ~ b e i = ~}$ liger Triebe entgegenteife，wandelten wir $\mathrm{z}^{2}$ ： （ammert mieber norbwärts，um nad）Ditheintid） ${ }^{3} 4$ feher．

215 mir vor fetinem $5 \mathfrak{j a u f e}$ angelangt maren， trat eben Grete ©tangel mit Dem tranfzenbentalen 2kt－iegt natiirlith in＂3inil＂－aus ber
 finben fagte fie：
（Gebt＇s net auffi！Er is jo viel trauri－ beul＇n tuat er wia＇r a Gdjlobbund！Ind jeb＇ is die $\mathfrak{F e p t}$ bei eabmt blieb＇t uno tröf＇t－Die werD＇s fato ridet＇n！＂

Unto lächelte verftänonisinnig．
Fritz v．Ostini

## Tactutgebet

Der सbend fintt，hör＇auf zu beben， Die Yeßुte $\mathfrak{x}$ äucfictug ging zur ఇuth；
 Bejinne bid auf bid－fei bu！

Werfinte tief in bie $\mathfrak{B e r f u ̈ n d u n g , ~}$
Die bor bem Tor De乏 Traumes fteht． Sie füfut did an des నebens Mündung： Dorthin，wo groj bein Sdjicfial geht．

Giegfvied Ivebitid


## Siebe Jugeno

Bei einem sandpfarter befindet fid eine jurge Englänoerin in Denfion，um Dentid 31 Iernen． Der Diarrer，einft aud ein Iuftiger Student，hat Der MTif mun aud etwas vom Crinझfomment beigebradt，wie man fid auszudriiden pflege u．1．w．Eines ©ages ift er mun mit Der Eng． länderint bei eitrem Kollegen eingelader．Jum
 fie auch etwas vom Komment gelerit hat，proftet סie mtik der Kausfrau ju mit den Worten：
＂Proft，$D_{u}$ altes Saufhuht！＂

Der fiebenjahrige franz hat etwas von der menfoliden Seele getort und peinigt feine Mtutter um eint 区relärutg diefes Begriffes．Sie fuøt es ihm flar 34 madent，intrem fie ibm woll cinem
 ift，als hätteft Din in Dir nod einten zweiten Pleinen franz fertern．＂ztadbenflid hört der
 3 um Dienftmädjert ${ }^{\circ} \mathrm{Du}$ ，Jettherr id weik was， Du hajt ein fleines Jettden in Dirl＂

Ein Befannter voit mir，Korpsftudent，Der hodbegeifert im Derbindungswefen aufgebit，dient einjährig it einter fiib beutident Gavnifort．Jüngft begegnete er，während er ummilitärifक dent M̃antel iiber dem 2 trm trig，einem Offizier．
＂Der Einjährige！＂
Dienfeeifrig tritt er an ber ©filizer heran． Der，auf der Mrantel jeigend：＂Sie find wohl Burfde，Einjähriger ？＂
„Ju Befeht，Eere MTajor，＂fiqmettert der junge Zrieger frendeftrahleno，＂feit 3wei Semeftern！＂

Siegmund Meier，der neugebadente Reifende der Fonfeettionsfirma Gerbert Cohn \＆Co． $3^{11}$ Berlin， wird won feinem Chef 3 um erfent Mrale anf We－
 angefomment，bemertt er alsbald，daĒ die fromme， polnijd，Fatholifide Beöfferung teils auf deutich， teils anf polntifo ihn，den fremben，mit bem Dort iibliden Grruge：＂Gelobt fei Jefus ©hrifus！＂ begriíst．

Eve gerät darob in Derlegenheeit，סa er nidht weif̄，wie er den höfliぁhen \｛enten auf ihren from－ men（Fruk banfen foif．Sdllieğlid erwidert er die fortgejetten Griibe mit cintem freunoliden： ＂Danfer，gleidfalls！＂

Dem 3weijährigen Ferbert werden von סer Whutter heftige Dorwiirfe dariiber gemadt，DaE ihm in der Kofert was menidlides paffiert iff．Die Aleine fürfjährige Sdwafter，die der Sjene bei－ wobnt，fagt befdididfigent 3ur Mutter：

21ber，Muttel，der Berti hat doç hitten feine Zugen．${ }^{\text {＂}}$

Dorpoftenbefditigurg．Begreiflide 2ufregung， da Der Brigade－Kommandeur fein Erideinen an－ gefiindigt hat．Bei der 2．Kompagnie muß der Kaszmared，రer ©ppus eines Urpolen，＂verftectt＂ werben，alfo meit weg，an eine Wegegabel tief im walde als Poiten．Der felbwebel iiberjengt fid perfönlid，und fragt den eblen polen：${ }^{3}$ Jit der Brigadefommandeur ichon hier gewefen？＂
＂Zlein，耳errr feldwebbel，warr fidy nidpt hitr．＂
In Eaufe des Dormittags erfundigt fiob ber fellowebel nood zweimal bei kas3mared，von dem er jedesmal die 2ntwort befommt ：＂2teint，warr fidd nidtt hirr！＂

Da erfeeint der Gewaltige bei unjerm frembe， ber fiff um ibn nidt weiter 311 fiimmern－fapeint． ＂Mein Sobn，weifít Du nidft，wer id bin？＂ ＂2Tein，weíg i由 nix．＂
＂Jक bin Der Brigabefommandeur．＂
＂Dh，＂fagt treuhergig Kasjmarect，＂Du wirff friggett，felowebel hat \｛don dreimal nad Dir gefragt！


Ğrößenwabn


fa Siberatrice

## 2fuff broung

"(3eben Eie ©ebantenfreibeit!"
Brint tappte das Reben Sm Dumpfen mb $\mathfrak{\text { avitben }}$ (5)feid) Blis und Drfane ふeßt reiß̆t es und zuctt.

Die Sehruudit famoll, Mno ез braujen bie Scajmingen
Wefreiten Berlangent Gemaltig cinther. Bald werden mahrlidi Wix toollen's erringen -

## (Don Carlos)

Deß folternden Bangen3 Géefängnifīe leer.

Der J̌etifa der $\mathfrak{F u r d j t ,}$ Das Ridt ex uns fcjanbet, Sein Scfrectfilo mus fallent Dem fiärenben Strafl). Jூn mäftet bie §errf(d)uc) Der Ђhabgiex verpfänbet §u reineren §allen (rrbebt fid ber Menfa) aus
felbjteigener $\mathfrak{F a n t}$.
Earl bentell

## Sursum corda!

Wix mollen nie an Tod und Sentifleit denten: Was in uns Wext fat, Das gebört bem \&eben Wir wollen's inm und ber Gejunbleit geber Uno nicfta babon Dem Sachtoerfalfren fichenten!

Die Sunfen, die da fpriif'n in unfer'm Sime, Die §lut, Die fühlt mo mill it unfer'm Bhtte, Sie follen freubetreu mit ftolzem Mute Berfarifitert gritßen feuchtende Geftime!

Und wemn bie Jener in uns felfit bergliil)en, Dann gelt' es uns als ganzes Heberwinben,
 Sid)trobje neue Sebensiwuber blüfen!

## Rarneval

Fine fleine，taumelnbe（reffalt fanto am Fabrbamm．§om Šalfe bis zum ॠoctfaum bergiillte fie ein langer，faltiger Mantel． Sungrige，fabmarge 2ugen blidten aus Dem fafmalen，blaffen Geficftel，unt faymache， taftente Frilipe fidierten eine gebeimnisboll an＝ gemadjene $\mathfrak{F}$ fit faum tragen zu fönnen．Uhu＝ ertlartidge Begierbe hatte fie bierher getrieben， aus bem guten Sduts bes Mantes，ber leifen Sorge ber Mutter Kinmeg，－mitten in bie tolljte $\mathfrak{L u f t}$ ，ben rauidembitent ©puf des siamebais．
§aiding $=$ Dienstag auf ber Maximilian＝ ¡traß̃e！Seljr \｛döne ßferbe in buntem ßukg， jeibene，aufregenoe Berfletoungen，நuidenbe， Fliifternbe，Intgemokntes toagenbe Männex unb das roctende，über alles loctende（b）$=$ Geinntis ber Masfle！－Den pompöfen Bug fehen，fímere J̌ubrwerte mit farbigem Siunftler＝ bolf barauf，－bunte，riefelnde Wogen bon Corianooli，friiternoe，fdillernoe，idmeti＝
 Zacfen，frobe Burufe．．

Menfichenteer gähnten die ©affen，alles batte fich zu bem feftplakge berzogen，fein Wagen wat meyr zut fejen，weit uno breit． （Einen Augenblict zögerte fie．Sie Gatte bodif To feit verfprodjen，mur Droidfle zut fabren mo an biefem gefährlichen Tage bie $\mathfrak{x a m =}$ bayn nidyt zu benuzen．－Мber gerabe ratterte eine＂EEleftrifa）e＂Geran，uno Die junge Frau yob fidy langiam auf Die Slattform．

Sinter ifr ber fauite und braufte eint Trupp weiģicibenter Bierrot3，tofette Mar $=$ quiइhuite itanoen auf freiDigen，weipgepuberten Geficftern，Dunfel uno fect leudbteten bic Wugen Daraus berbor．Dffiziere Der Equi＝ tationsanftalt．Sacheno umfreiften fie bie ängitlid）Dreinfdauenoe mit fiilhnen תom＝ plimenten，poetijden $\mathfrak{Y}$ mipractien und zärt＝ lidjen 2 ufforberungen，al3 prößlid）eine groß̈e mirgenbe $\mathfrak{F r} u$ dft，verbunbert mit einem Meer von Selffoorwürfen ifr lätymend tiber Seib
und Seete fiel，wie ber hubfafite ber Ce＝ fellen fich Geiß́ß su ibr nieberbeugte，um ifren Muno zu futifen．
„Weipt Du nod，leßtes Jahr？§d） wornte Dir gegeniubber．WૂS marft Dut für ein feines，fólantes Mädel，uno Daş Şaar Floß̃ Dir famper üбer die §uiften，menn Du abenos auf ben Balton trateit．Woden＝ und monatelang habe id täglidy auf diefen Moment gemartet，herzflopjend，－beraufidt． －Du，－\｛o beraufdt！luno auf eimmal warit $\mathfrak{D u t}$ weg，－wie fortgeblajen，－unb die Mbendornne jucfte Did）mid Deinen Sodemmantel und wollte auf ben bumtlen Wellen ipielen＂．

Seine Sippen ragen auf ifrem Dfre．Da taute cine fettfame ©efrorentyeit auf，bie fie tagelang unter ibrem Bann gehalten hatte， iff ging es mie ein grofer，Yebendiger ©trom burd）ben Rörper，heißes，ungerwohntes \＆eben regte fich，beimlid）zuđfeno unter ihrem §erzen， und fie legte mit einer heilig rubigen Cobäro Die Sänbe auf Den ఇeib：

## ＂ごら）bin fabanger！＂

（Finen Ougenblid $^{\text {floh }}$ ber meisfieibene Sact jäh zurüct，－mit gefdlloffenent Nugent und berframpften fäuiten．Dann bitbete fid） eine ©affe um das junge Weib．ßejorgtes Sliiftern flog ernftraft bor Mumb zu Mumb und ehrfürdtige §änoe geleiteten fie behutfam $z_{1}$ einem freten ßlak．Die \＆tagange $b e=$ jegen Die ßierrots．Sien Unberufener burfte in Den geidüzten Wagen oringen．Die fecten Rufe twaren berftummt．Sdjeigfam und filll betwadjen zmölf jeltfame，meif̂feibene sitter eine mittterlictye $\mathfrak{F r a u} .-$

Dhne zu baltent，rollte bie Trantbabn auf Den Jeftplats．Mnoädftig murbe Die fleine Merfdemutter herauşgeboben，und mit ge＝ riifyten $B$ liden in eine leere $\mathfrak{D x}$ rofate gefegt．

3 wölf Sdjellengiite flogen flingend bon gejenttert Röpfert．．．

Bmölf gemarte（Sejictoter beugten fita griigeno zur Erbe．．．
frigga von Brodborff

## Silbouette

Bergilfte $\mathfrak{B t a ̈ t t e r , ~ e i n ~ f e i b e n e ふ ~} \mathfrak{B a n b}$ ，－ Eine tote Šugeno in meirex Sand！ §hre תnojpent uno $\Re o j e n$, fonmenrot， Gino bundert §abre berblifht und tot． Tamzende（Genien，Sdattenciffe， Rojenfetten，₹ränen tů Яiiffe， Tempel ber Jreunbidaft，Yaubgeidmiitit， Bhumen，nit feibenem Syaur geitidt， －Blonder Seide bon weidem Shein，－ Mäddenfdruiften，verblapt und fein，－ lud Namen，Namen，－toer fent fie nods？－ Hnto maren einjt jung lebendig dodit
\｛ber bazwifitien ein eilzi！ $\mathfrak{B l a t t}$,
Das feinen Dramen nod Deutung hat， Das keine（benien in reidjten æänzen Mit Glattexifuleifen itno Miofen fränzen！ （Fin zierlid）Söpfdert nur fein und numb， Jrei Die Stime，zärtlid ber Mumb，－ （Ein lieb（Seheimnis，berguillt in fich， Bier Worte brunter mit（eidjtem Stric）： Mon ombre te suit！
Jdj fchaut es an，mix fintt bie 乌̧and，－ Bergilthte Blätter，ein \｛eibeneふ̉ Band，－ Mit blithen aus sebel und Traum berauf Meine toten Tage wie Rojen auf，－ Und ein Sild Dazwifchen，ein lieb Geficdt， Fine Stimme，die fern，add fern mix \｛prid）t

Mon ombre te suit．．．

£ulu o．Straúb u．©orney

## （Gefpräd）mit ciner Dame

Sie（zweifunbertjwanzig Bfund Rebendo（ffemidat，
 תöpfen und zweimboreigig Sdiwänzent．Sie frahit，
 sälte geröteten $2 \mathrm{Bangen}(0,5 \mathrm{qm})$ into bem enorm f（bermijcjen B（tid．）

Id）（bith in（3ebanten in then Felf bitein＝ getannt）．

Sie：Ei，guden Dad，Gerr Dofter，no，wobhit， weibradtsgefifenfe faufe？Das is fdön，ad Gott，es gibt ja nir Poetifderes，wie das liebe


Weibnadtsfef mit feine daulend filife Erturte runge，un mein Mann fagt jeft immer：§eon－ tinde， Du fiehi：wieder ganz jugendlid ans，wenn De fo oräumerifo vor Did hinguctif，סannt här ith immer die Weibnadtsgloce filinge，wiffen $\mathrm{Se}_{\mathrm{e}}$ mein Mrann is ant fo e gefilihlooli＇2jabur，bas hat er von feiner verforbene Sdwefter，bie wav Didferin，haben Se nie was won ihr gelefe， Selma Sゅleifbeimer，ad，die hat ju fqך̈ne Sade gedibt＇，fie war fo redt e Didterint fiirs deutifie Geim，mei Manm hat ia and e poetild＇सber， aber wiffert $S_{e}$ ，ant bee Börl＇$\delta a$ hat er mer wertig Jeit firr fo was，aber er hat＇s immer gern， wemn id redft finnig bin，deswege is er and immer froh，went i屯 e bifde magerer werd， aber das is fo fdwer im Winter bei dent viele Gefellfdafte，oa ift mer immer e bifकe mehr， aber bin it dam mirflid fo dide，fehn Se felbit， Eerr Dofter，hinte bin id bod wieder gank flact， no und vorne，das maḍt der Pel3，aber in der Doibhadtsfitmmung oa nehm＇id immer e bigぁぁe $a b$ ，wemn id an das liebe Deihnadtsfeit dent＇， da farm id gar nidit redt effe，beut＇mittag zum ©ee hab＇idh and nur fieben gany fleine Kuthe gegeffe，das is boch $3 n$ wenig，meinen Se nidit，mer muह́ boch bei Kräfte bleibe und gerab＇ vor dem Weihnadtsfeft da hat mer ia mer ja ioviele 2 lufregunge，wifien Se ，mei 2 roelgund de verlobt fíd $3^{11}$ Weibmadte，es is aber nod geo heim，fagen 5 Se nidts，a ${ }^{6}$ © 6 oft，id bin ia 10 aufgeregt，aber es is ja to e gut＇partie，der iunge Shirlinger von der grofé Eederfirma，id fag＇Jhme，e feime familie un er is aud Referve offijier，ich glanb＇，beim ©rain，eme fehr vor－
 er hat 20000 Mrart jäbrlid wio fe wolle e fehr grofes Gaus made，mein Manm fagt，סie Mitgift bringt en um，aber Sie wiffer ja，wie die Männer find，der alt＇Mretovinger hat＇s arrangiert，wiffen $S_{e}$ ，auf den fann mer fido immer verlafie un die jurge £ent＇liebe fith fo，ad，id bin immer gan3 geriibrt，wenn ids feh＇un an weibnadjte giebt $^{2}$ er ihr en Brillantídmucd，fo was あoldiges haben Se nod nidt geeph＇n，no un id bin jeft oran， die Gefbenfe cintufaufe，Sie glauben nidt，was mer e Saft hat，i屯 fauf＇nur it dent feinfte Be． idaäfte，bas is mer boch feiner fogiafe Stellung iduloig，meinen $S_{e}$ nidt aud，ad un die junge Seut＇haben gefagt：Miama，haben Se gefagt， wir wollen e fitmmungsvolles Weibnadtsfeft un mein Mann hat geweint，wie fe bas gefagt habe unt hat gefagt：Seontindie，arrangier＇e ftimmungso volles Weibnaditsfeft，no un da bin id jetst Dran unt mein Mtorits hilft mix，wo er dod fo e 区alent hat，das hat er vont feiner Cante Sdleifbeimer und er wird e Gedidit vortrage，mit Mufif，e Thetronom nermt mer＇s，glanb＇id，es is gany moderr un das Jimmer wirb ounfel gemadit Dabei und am Baum habe mer lauter eleftrifide Kerge，foft＇e Geldipiel，un die werde auf einmal angebreht und unfer－Mä̈dhe madt hinte Blode－ geläut mit eme newe Patentapparat un dann filig＇id＂ftille 27adt，heilige 27adt＂un das iunge Paar friegt gratuliert un mein Mrann iiber＝ rei申t Dem Bräntigam e 2nnahlung auf die 2ntit－ gift，wanns nur mein mann net io angreift，er meint immer fo forectliक bei folde feierlidpleite， aber＇s wird ftimmungsvoll，Sie glaube gar nidft， was id nod alles $j^{11}$ beforge hab＇unt＇s is fकont fo fpät，aber haben Se ifion gehärt von ber frau Sewihh，fie will fith f为ioe lafie，aber Sie diurfen＇s nidt weiterer 3 ähle，fie bat mir＇s anver－ traut，ihe Mam bat ia e Mätre $\hat{\beta}^{\prime}$ gehabt und er hat ber Perforn en Kinderwage ididee wolle un hat en beftellt im Geidäft un das Бefdäft hat
 denfe 5 fitic，und die frau §ewiihn braudt bod＇ gar fein Kinderwage，Sie föme fi申 denfe，das ganze Weihnadtsfeft is der arme fran verborbe und es giebt bod nidhts poetifoperes wie das liebe weibnaditsfeft un id mus ia eile，fonft Pomm＇id，is nidit mehr zum Z7adtefie naøhaus un unfer Köळint hat ia gefiillte fleifdpaftetder gemadt un die eff＇io fo gern，mei mann fagt immer：Eeortindhe，oie pafetder fकадe Deinter Sdiönheit，aber das is dod nidyt wahk，gelt Eerr Dofter，fie føade nímt，aber id mug ia fort，



## Tactutifd

Won Rioda zioda

Der Serr $\mathfrak{F r a ̈ i j i b e n t ~ m u i r b i g t e ~ m i d d ~ e i n i g e r ~}$ Ieutfeliger 2borte．＂Sint Cie motit $n$ S Sininfler？＂ ＂Samoghl，5err $\mathfrak{P r a ̈ i f i}$ ent ；Gdrifititeller．＂ ＂डo．Na－unb was idureibert Sie bern？？ „J̌ir die，̧ugend
， $\mathfrak{H}(\mathfrak{d})$－ne mänulicfe $\mathfrak{T b j e k l a}$ v．Jumbert？＂
Qis mein Better zu Gadjenbragonern eins geriickt mar，fragte ihn ber Scjpabroncfief：
＂Was finto Sie in 3ivil？＂
，（Germanift，Serr Rittmeiter．
（Einjähriger，＂iprach ber Rittmeifter mit mildem（Erzieheremit，，ith habe Ste mach Shrem $\mathfrak{B e r u f}$ gefragt umb nidjt nad）Sbrer शationalität．＂
$\mathfrak{\Im n} \mathfrak{W i e n}$ lernte idh ein munbernieblidues $\mathfrak{W a ̈ b e l}$ kemten．Wit verftanden uns im $\mathfrak{A u g e n t}$ blidk－und jo lang id）in Wien blieb－von Mittmod）friib bis Freitag abeno 9 Uht $30-$ waren wir beifammen．

 midid in gutem 2 Ingedenken！शie hab＇id vors Ger geliebt，nie werde id nadhber lieben．

Jab ftreidfelte ibr bereegt bas saar．
${ }^{2} \mathfrak{Z l n t}$ ，§erzif（fab，fei nib）t bös，went id） $\mathfrak{D i x}$ ein kleines $\mathfrak{U}$ ndenken anbiete．

Sie reid）te mir brei fitberbefolagene Spazier＝ ftöcke．
 Iagen für midy macfen？Uno gleid brei Stöcke！＂
，$D$ ，bie koften mid）nidfts－bie hat man in Der legten $\mathfrak{W o c h e}$ bei mir vergefien．

Ein（Gymmafiallehrer aus £eipzig mar bei uns zu Befuch．W3ir gingen in den See baben und forderten ifn auf，mitzubalten．

Er zierte fid．＂ゆas Gätte id）vorher wiffen miilifen，＂fagte er．
，2ter warum denn，5err Dberlefrer？＂
，Es fint to viele Meniden da ．．Ulud bas eritemal bade idf gern allein．＂
$\Im_{n}$ Sin $_{3}$ war ein Dberft Reinthol $z_{3}$ ，Der hatte in feiner ฏualifikationslifte fteher：＂Spricft und ichreibt perfekt perific）．＂

थ（s ber ভdjah von Эerfien nad）Defterreid） kam，kommandierte man ben Dberiten Reinholz sum Ehrenotenit beim Scjah．

Des Gtaunens war kein Ende，als er mitk： lid Berfifid komte．

## Winds Srautfahtr

Hud batte es beffer gethabt als die alfer meiftent derer von Sampe，סie überall Derfolgten， 3um Ieio Geborenen；dent er war fo vorfithtig gewefert，feine Eltern ans dem Gefolectht der Berghafen ju wäb̧fen，deren Dafein beneioens－ wert iff，verglidher mit dem Eos threr fladilands． vettern．Der Somutagsiäger verirtte fïd nie in diefe unmegfament wälder，den zinftigen 3 erg iäger locite edlere Beute，11no auф der Moilofdiitz hielt den fleinen Mtucf fets viel 3 nt gering，um fíd dutd einen Sめuf auf ithn bem Eodiwild oder dem förfer $3^{3}$ verrater．So hatte Mute fein junges seben in behaglidem Heberfū und vergniigter Befchauliकfeit verbradt，in die das Sptel mit den（Geiähuten ober aud eine luftige 耳at5 mit dem fuds willfommene 2ibwedfinteg bradte．

Da wirbelten eintes Morgens grofe lidte flocien ans den trïbgrauen Wolfen herab und hiillten die Erde in \｛dimmerndes，friich ouftendes Weif．Muct，der nod feinen winter crlebt hatte， freute fide uiber ben Sdmee und tollte darin mit ausgelafiement Spriingen umher．Er fah in dem unfفuldig blicfenden，friedlid，fitlent（5e eflen an－ fangs einten angencḥmen Spielgefährten und bald feinent treuen Derbündeten gegen $£$ ies，die fpröde Kafen\｛фötre，die fíb Muct＇s उärtlider 2nnnäh̨erung in leţter Jeit beharrlid entjog．Jetjt 3wang fie ber Scinee，beftimmie Wedfer einjubalten，fo baÊ MTuck nidgt mehr wie in den leften đagen mlihfam ihren liftigen Kreņ－und ©uergängen nadjunfpiten braudte ．．．Jefft fonnte ihm die fdeue Jugendgeipielint nidat mehr entrinuen and voll vergniigter Juverfitht folgte Mud ber jiet－ liden Spur die fteilen，weifent Gänge hinab，ourd den funfelnden Kodwald hinunter bis in ber Dörfer bedenflide zäabe．Wber bald fiefen die flocten wieder aus der bleigranen 5 böhe，fielen
 ohne Muterlaह́ und verwifdten jede Spur von ber Eeifbegehrten ．．．．Mude Pomite nidgt mehr 3uriid in den heimatliden Bergwald，wo er jeben Buid und jeden Sdleidweg Pannte．．．witb－ fremb war ihm die flache Gegend，die thn um－ gab und ठaju fam der nagenठe 5utger．．．fait oreigig Stumben lang batte er mun fonon gefaftet， jegt hoppelte er triibjelig und fdwad $3^{31}$ einem 3der，wo er währent feiner tollen Brantfahzt सefung gerwahrt hatte；aber ach！Die fehnflich erkoffte LDinterfaat lag unerreidbar veriçiittet unter der weifen \＆ait．．．

Enttäuldt und ermattet frebte Mrud meiter， סoめ balo verlién ihn die Zraft；da grub er fich eint in den Sdutee，um $3 u$ raften，bis beffere ©age ¥äment．Eint verfíimmertes ©anmenbäumden breitete，obfaton felbit frierent，feine verfriippelten 2rme uiber ihn，voll 2Titleio vergeffend，daß es einft von Mutls Briibern verfitimmelt worben war．So lag Mude in wobligitumpfer（Gleidg＝ giiltigleit gegen das Sdidfal．．．Da plötglida wadfle ihn eine rauhe Stimme．．．Jäger nahter．बur fludt war＇s $3^{u}$ fpät ．．．aber vielleidt wollten bie männer gar nidts pon ihm ．．wie die andern broben im Eodpwalo？．．Dod nein ．．fie famen näher und näher，gerabe auf dett Bufd 3 u，der Tuid verbarg ．．．Mind＇s Eer 3 frampfte fid 3 He fammert，ber 2item verfagte ihm，fobredgelahmt oucfte er fith in fein sager ．．vielleidt ziberlaben fie thn．．Da wurden die fकüţenden उweige auseinandergebogen ．．ein flintenlauf fenlte fiid langlam herab．＂pfui，in der Saf！！＂flant es verweifend ．．．„2ans Burfo，hopp！＂Ein derber Zagelfduh fö̆ft nad dem Regungslofen ．．．Da padt den armen thad der 2tut der Derjweifluntg： ein fäher Sabk，halb verfinft er im tiidfticimen Sdnee，doch er rappelt fith anf，ein $\begin{gathered}\text { weiter Sprung，}\end{gathered}$ wieder bridt er tief ein，aber mur weiter，weiter ．． Dort winlt der retteribe Walb：！Da trifft＇s iban wie ein whbtiger Sdlag，wifft ihn 3u 3odent， pridelndes Brennen riefelt durch feint £eib Doll ©odesangit rafft er fich auf，finft zuriick， ftrebt wieder empor ．．．umfonit ．．．ठa plobjfid iकaunert er 3 ulammen ．．．ein frampfhaftes zittern fकüttelt thr ．．．fein bredender Blide fieht cinten der Jager den Rudffad öfnen und barin liegt Sies，feine sies，die ih̨n anftartt aus verglaften 2 fugen．．

2（rtbur Sdubart


Auf Peary's Fährte!

Inseraten-Annahme
durch alle Annoncen-Expeditionon sowie durch den
Verlag der „Jugend", München.



Newere Literatur
F. Petersen
„§m affgemeinen bint idi) in ber neuen Siteratur ziemlidu berfiert. Nour zmei Seute berwedile id immer: Seitroá uno হolfitoá!"

这 BAUER GRÜMWALD

"Benefactor" verfolg das Schultern zurück, Brust heraus!
 sowirk durchis seine sinnreict
 Für Herren u. Knaben gleichzeitig Ersatz für Hosenträger. Prels Mk. 4.50 fir jede Grisse. Beisitzender Lebensweise unentbehrl. Massang.: Brustumf., măssig stramm, dicht unter den Armen gemessen. Für Damen ausserd. Taillenweite, Bei Nichtkonvienz Geld zur. Man verlange illustr. Broschüre, E. Schaefer Ncht., Hamburg No. 58

## Lachende Schönheit!

Eine Umwälzung auf dem Gebiete der Schönheitspflege!
Damen und Herren! Es gibt jetzt ein $\mid$ sphärischem Druck in das erschlaffte Geneues, natürliches Verfahren, Schönheit webe, er beseitigt bei denkbar einfachsier des Köpers zu gewinnen. Jeder Arzt sagt Ihnen, daß schlechter Teint, welke Haut, Falten, Runzeln und Plekel, schlaffe Formen entstehen, wenn das Unterhautzellengewebe nicht ge-
nügend von seinem Nährstoff dem Blut - durchströmt wird. Das Gewebe schrumpft dann und die Haut wird durch Verlust ihres Unterlagepolsters schlaff. Sie verliert ihre natürliche Frische. Wollen Sie Hautunrein-
lichkeiten, schlaffes Fleisch und welke Farbe beseitigen? Wünschen Sie sich rosigzartenTeint,
sammetweiche Haut, gesunde sammetweiche Haut, gesunde Festigkeit des Flelsches, und edle Form für Gesicht, Hals, Arm und Körper, so kleiner Apparat, der in allen Kulturstaten patentiert wird, überraschende Schönheit. Er saugt das Blut mittels atmo-
CENTRAL-LABORATORINM,
 reinlichkeiten Mitesser und andere Un wirkt, auf wissenschaftlicher Grundlage konstruiert, eine gesunde Hauternährung und bringt thnen auf natürlichem Wege dauernde Schönheit. Er ist ein Schutz gegen Spuren des Alters! Der Apparat ist glănzend erprobt und begutachtet, or ist klein, leicht anzuwenden und wis
sind des Erfolges so sicher daß wir sonst das Geld zu. rïckzahlen. Um auch weniger Bemittelten die Anschaffung zu ermöglichen, führen wir den Apparat in 2 Preislagen. Es kostet
unser Amo-Apparat nur $\mathbf{3}$ M. AmoretteApparat, feinste Ausstattung, 5 M . Diskreter Versand gegen Voreinsendung des Betrages (auch Briefmarken) oder Nachnahme. Hervorragende Anerkennungen. Abt. 149, Berlin, Ziegelstr. 3 .

Römen Sie plambert?
झisen Sie remen molfen, tote man auf eine pafienbe, ambiebertbe it. interejiante RReife eive ituterbolmo antribibt, wie man fith oe bifloct it arcenehm ausbridt, morizer man in ore boraber man in ber Befens idaft, mit oem anoeren reoct, Schmeitbeleten fagt, furs ein banu fefur Eie Dos Sint lefen Eie bas bud boit Di. Sarther: © Te Rumit ber terfaltumg. apreis, M1, 80 .
spoipeft gratis. Bruno süss Köln a/Rh. 186.



Tor Mank Van 20 ghran $\begin{aligned} & \text { der den Welimann mit dem Philosophen eint, } \\ & \text { und die fecinsinnige gemüivolle Dame haben } \\ & \text { längst die eminente Tragweite der Bücher u. }\end{aligned}$ , langst die eminente Tragweite der Bücher u. enkende Menschen korrespondieren ja in seelischen Fragen mit dem Meister schon seit 1890 ! Ihr Charakter, ithre intimen Züge etc. werden in tieferer Bedeutung nach Ihrer Handschrift beurteilt. Prospekt mit bedeutsamen Erfolgberichten gratis. Mit landesüblicher „Schriftenerklärung" oder gar Zukunftspielerei haben diese intuitiven Urteile nach der Handschrift etc. Keine Gemeinschaft.
P. Paul Iiebe, Psychologe, Augsburg I, B.-Fach.

## Harburger

## Gummi-Schuhe <br> Aelreste Deursche Marke

sind jetzz unerreichl in Qualitat und Auswahl der Formen



[^0]
## Elsässische Geld-Lotterie

 70000 Lose Ziehung 7. Februar Elsässische Geldlose à 3 M .(Porto und Liste 30 Pfennig.)
In allen durch Plakate kenntlich. Verkaufsstellen zu haben.

## $=30000,20000$ 10000 2580 Gewinne etrage von Mark <br> 

 J, Stürmer, Sirasshurg i, Elsuy Langestr. 107. R. Pradarutili, München, Sebastiansplatz 9. Genehmigt f. Elsass-Lothringen u. Bayern. In Oesterreich-Ungarn nicht gestattet,Zur gefl. Beachtung!
Das Titelblatt dieser Nummer, das wir aus dem Besitze der Frau Dr. Eiser, Frankfurt a/M. mit Genehmigung der Deutschen Verlags-anstalt-Stuttgart abdrucken, ist von Hans Thoma (Karlsruhe).

Sonderdrueke vom Titelblatt, sowie ron sämtlichen ubrigen Blättern sind durch alle Buch- und Kunsthandlungen, sowie durel den "Verlag der Jugend" zum Preise von 1 Mark fir ganz- und doppelseitige und 50 Pfg . für halbseitige, erhältlich. - Bei jeder Sendung werden für Porto und Verpackung 45 Pfennig extra berechuel.

No. 5 des Jahrgangs 1910 erscheint als

## Faschings-Nummer

unter dem Titel „Kinder des Dionysos". Kentauren und Nixen, Götter. Helden und Heldinnen werden sich in der Nummer ein bunt bewegtes Stelldichein geben. Das Titelblatt, sowie sämtliche auderen Zeichnungen der Nummer sind yon Heinrich Kley (München).

Vorausbestellungen bitten wir möglichst bald an uns gelangen zu lassen, damit wir die Lieferung garautieren können.

Verlag der ,Jugend", München, Lessingstrasse 1.


Seit 22 Jahren bestens bewährt.

Ein rationelles Zahnreinigungsmittel, wie
Kalodont,
verhindert gefährlicho
Infektionskrankheiten.

Bei Kopfschmerz. Intiuenza. Rheumatismus Cime ©itrophen

Erialtlich in allon Apothokon; auch Tabletten in Orig. Schachteln zuM.1.-


Studenten-
Utensilien-Fabrik
alteste und grösste Fabrik dieser Branche Emil Lildke, vorm. C. Hahn \& Sohn, 6. m. b. . ., Jena in Th. 58. Man verh, gr. Katalog gratle.

## Jede Dame

## erzielt eine ideale, feste

durch unseren .,Afro" (gesctzl. geschützt). Keine nutzlose Einreibung. Kein Nahrpraparat, vor dem Behorden warnen. Jeder Arzi muß zugeben, daß Hyperämie das Einzige ist, das Erfolg zeitigt. Wir liefern zur Pubey
also kein Risiko. Brustumfang angeben! Auskunft umsonst. 20 (Verschlossen gegen 20 is Porto) durch: Sanitäts-Zentrale Regensburg m 5.
Grosse Tube Mk. $1.00=$ Kr. 1.50 0̈. W.

$$
\begin{aligned}
& \text { 12: aCO } \\
& \text { ZABNPASHA }
\end{aligned}
$$

wird seit 16 Jahren ständig von Aerzten und Zahnärzten empfohlen.


Wir setzen unsern Stolz darein，im Salamander－Stielel nur das Beste zu bringen．Geschulte Arbeiter，beste Rohstoffe， neueste Formen haben den Ruf unserer Marke begrundet Fordern Sie Musterbuch J． Einheitspreis ．．．M． 12.50 Luxus Ausführung M． 16.50


# Salamander 

Schuhges．m．b．H．

Zentrale：
Berlin W．8，Friedrichstr． 182
Wien I Zürich
Neu eröffnet：Stuttgart，Rothebälistrasse 4.

## Kotillon＝$u$ ． arneval－Artikel．

 Kotillontouren：
：Maskenkostüme．：：Ulkkostüme． Unerreichte Auswahl．Kostümpreisliste frei． E．Neumann \＆Cou，Hotieferanation：

## Kein Geheimnis！

Ideale，volle Büste u．präch－ viele Damen durels

Dx．Schäffer＇a Dx．Schant ，MEGA－BUSOI． Zahlreiche Anerkennun－ gen bev．uberraschende schrift！Unschảdlich chrift Unschadich s．
Garantieschein．Buchse ezt－s
M．， 3 Büchsen（m．erforderl．） 5 M
Diskrete Zusondung nur durch

 heilt mittelstHyp－ nose die Anstal von Robert Ernst， Berlin，Yookstr． 20 30 jährige Praxis

Bleiche Damen und Herren sollten，，Schollenberas Rosenton＂gebrauchen．Gibt sofort rosiges，vollständig natürlich frisches Aussehen．Selbst von Kennern nich zu sehen．Flasche $1,25 ~$
blüffend．auswärts 50 \＆Porto．Unschädlich．Erfolg ver－
berm．Schellenberg，Düsseldorf a．，Schadowstr． 79.


## Dr．Wigger＇s（Sanatorium） Kurheim <br> Partenkirchen <br> Oberbayern

 für Innere－，Nervenkranke u．Erholungsbedürftige．Geschützleste Südlage，grosser Park，modernste Einrichtungen， Geschützteste Sudlage，grosser Park，modernste Einrichtungen
jegl．Komfort．Lift．Wintersport．Das ganze Jahr geoffnet．Prosp． 3 Aerzte．


## nicolailctie Bucthandlung

 Boritell \＆Reimarus


## Hbteilung ：

## Frit3 Boritells

 Gröbtes deutiftes Büderarseifininifitut．LSeiezirkel， Gründungsjahr 1864.Alle nambaften Erscheinungen von Unterhaltungssehriften und Werken wissenschaftlicher Richtung in deutscher，französischer，englischer und italienischer Sprache stehen unseren Abonnenten stets in sauberen，zum großen Teil neuen Exemplaren leihweise zur Verfügung．－Auswärtige Leser erhalten als Entschadigung für die Portokosten doppelte Bändezahl． Umtausch beliebig．－Für Reise－Abonnements besondere Bedingungen． Prospekt und Lesebedingungen unberechnet und portofrei．

Die Doidhenftellerin
Practit war＇s，wno feine Steme fajienen， Der Weeir cryellt des mentifer ईerz－ Sd）ging mit gliitfuertlarten Mienen luro etivas idjumitemo beimatwärts． T（j）Daलte，was to Biele berten， 2Semn nädettidy fie alle ine gef＇n： 2nitatt ben ©dritt nad ईaus zu Yeriten， Blieb id）an mander Efde ftef＇n． Da fant cin Mäadden auş der 2seite Mit griunem Rod unt 20 bengut； Tof bot ifr freumblidy bas seleite， Sie Yädfecte fo janft uno gut． Die Mradt twac duntel，wie id）fagte， Mein ©im berwirtt bom bielen Wsein－ Э（d）meiß nidft mefr，was idy fite fragte， Э（4）meiß nur（Ein＇s：Sd）luto fie ein． Da lädfefte fie nidt mefry milde，
 Man fpaft nidyt mit ber Irambafntefiloe， Fich bin Die \＄3seidemitellferin！ Sie fafimang cin Eifien in ber 乌tedtern， Unid fagte：＂Was ber Radel glaubt－＂
 அach ฏaus mit einem Efel马faupt． HIS bant der Tag bert Einut erfeclte， Wax id fehr frob，baỉ in ber Macht Ein Mä̈difen，das die wscidfen fellte，


あermam Jaques

## Lästige Haare <br> im Gesicht und am Körper entfernen Sie

 mit meinem Enthaarangs－Mittel schmerz－los in wenig Minuten durch gänzliche Be－ los in wenig Minuten durch gänzliche Be－ seitigung der Haare
mitderWurzel． Letztere sterben $a b$ und kommen dann die Haarenie wieder． KeineReizung d．Hant． Nachweisbar ist mein Enthaarungsmittel heute das beste der Welt，besser selbst als die elektrolytische Behandlung．
Preis M．5．50． Erfolg und Unschädltchkeit garantiert． Präniiert Paris，London，Gold．Medaillen． Versand diskret geg．Nachn．od．Briefmarken． Institut fuir Schönheitspflege
Frau G．H．Schröder－Schenke Berlin W．，Potsdamerstr． 26 b．

Auskunft über alle Reise－ A ngelegenheiten u．rechtsgültige Eherstilessum in England Reisebureau Arnheim $\rightarrow$ Hamburg $W$ ．Hohe Bleichen 15

Sitzen Sie viel? fresarars sitr-Arrverhütet Durchscheuern der Beinkleider.

## Briefmarken - Katalog <br> Philipp Kosack, Berlin, am Kgl. Schloss.



כ̀weifel
E. Wilke
"Der Baron bat gefagt, i¢̣ wäre \{ \{đ̈̈n wie Diana. Jetbt weik id nidt, hat er bei dem Dergleid ant fein Reitpferd gedadt ober ant papas Jago hunnd?"

 aribenben, Dite Ebenfo (Geitidterrite wie
 feitigt. Sidjeres unt miditolidee tanifenbiad) befülutes Spesialmittel. Sole nebit Seife gh. ©, 80 franfo.
Otto Reichel, Berlin 7 , (Effenbabifitr. 4. $10 \begin{aligned} & \text { seltene Briefmarken } \\ & \text { von China, Haiti, Kongo, } \\ & \text { KaNkover } \\ & \text { Korea, Kreta, Siam, Sudan } \\ & \text { etc.etc.-alle versch, - }\end{aligned}$ Garant, echt - Nur 2 Mk. Preisl. [1/2Groschen gratis. E. Hayn, Naumburg (Saale) 36 Echte Briefmarken. Prois-
liste gratis sendet August Marbes, Bremen.
sămtl. Dedikat-Gegentañde, Parade-, Fecht Bänder Marausstattungen Bänder, Mâtzen, Cere fertigt als Speaialitapiol Studenten-Utensilisn Studenten-Utensilien- und
Couleurband-Fabrik Carl Roth

Würzburg M.

## He minno fur das =infamilenhaus dive ed bi: <br>  Schwarzhaupt,Spiecker \& C: Nachi. GmbM. Frankfurtem.

## Gesund

## an Leib und Seele.

Es ist die Pllicht jedes Einzehen, sich selbst, seiner Familie und seinem Volke gegenüber sich gesund zu erhalten an Leib und Seele bezw, eine solche Gesundung nach Kräften anzustreben. Für die Gesundung, Gesunderhaltung und Entwicklung des Leibes ist heute in reichlichem Masse gesorgt
durch die verschiedensten Kuren und Systeme for körperliche Entwicklung durch die verschiedensten Kuren und Systeme für körperliche Entwicklung und krăftigung. Anders steht es um die Gesundung und Entwicklung des Geistes. Tausende sehen heute noch nicht ein, dass für unsere Geistesfahigkeiten und unsere Sinne ein sachgemässes Training ebenso unerlăslich ist als für den Körper, ja noch mehr, dass ein zerfahrener Geist auch den Körper in Mitleidenschaft zieht, während ein wohlgeordneter Geist auch auf den gesamten Körper günstig einwirkt, besonders aber die Macht und Schōnheit des Auges und der Gesichtszïge erhőht. Die beste Anleitung zur Ausbildung der Sinne und a ler geistigen Fähigkeiten bietet Ihnen Poehlmanns preisgekrōnte Gedảchtnislehre. Hier nur ein paar Auszäge aus Zeugnissen: ,.... Und welche Fülle von Anregungen schöpft man aus Ibrem Werke fürs Leben. Sie könten Ihr System eine Anleitung zur Lebenskunst nennen. Wer Ihre Lehre einmal kennen gelernt hat, wird Ihr Werk als einen Schatz betrachten und immer wieder darnach greifen. Dr. M. E. ${ }^{6}$,Ich habe richtig denken, sehen, hören und fühlen gelernt, was im täglichen Lebon für jedermann vom grössten Nutzen ist ...R. W. W." „... Der grösste Gewinn, den mir Thre Gedachtnislehre gebracht hat, ist, dass ich aus meinem tratumerischen Pessimismus erwacht und von meiner Nervosität geheilt bin... P, R. $\because$.. Jetzt ist mir auch erst klar geworden, wie man sich in jedem Fache tiefes Wissen verschaffen kann und wie man fremde Sprachen zu lernen hat . . A. P." ,... Durch den Erfolg, den man sichtlich jeden Tag an sich selbst konstatieren kann, wird die Arbeitslust und Arbeitskraft ausserdentlich gehoben... S. N." Verlangen Sie heute noch Prospekt (kostenlos) vo L. Polimani, Prannerstrasse 13 , München A GO. Poehimanns Gedachinishehre wurde ausgezeichnet mit: LEhremkreuz
Chamanar

> Kgl. Bayer.sWürttemb. Hoflieferanten
> EPERNAY (hampagne)
> Der Zoll-Ersparnishal$\begin{aligned} & \text { ber in Deutschland auf } \\ & \text { Flaschen gefuillt. }\end{aligned}$ ziehen durch den Weinhandel.

## Cichorien-

Darren und Cichorienfabriken bauen: Ernst Förster \& Co., Magdeburg-Neustadt.

## Probebünale der Míndmer ,yUaEnD"

orientieren Jene, weldhe unfere Momenfohrift nom nibht näher kennen, beffer, als es eine einzelne Nummer vermag. Jeder Probeband enthälf eine Anzahl älferer nummern in eleganfem, farbigen Umfohlag und ift zum Preife von 50 Pfg. in allen Buchhanalungen u, beim Unferzeichnefen erhälflich.

## münchen,

Leffingitcafe 7

$-$Korpulenz

## Fettleibigkeit

bito befett. Dutc D.Tonnola-Zehrkur. Breig. gefröntm. goto. Miebaifl. u. (5brenbibr, Fcin fart, \&eif, feime fart siften mebr, forit jugendl, schlanke, elegante Figur, it. arasibit Jugendl, schlanke, elegante Figur, it. 日rasiofie
Saiffe. Kein Heilmittelk. Geheimmittel cirt Entfettungsmittel f. Geroimmittel, ledigh, cir Entfettungsmittel f. forputente aefunde
 Rentocr. D. Rebensmeile. Borzitgt. Wirfung.
 Derlin 104 , Königgrätzer Str. 66 .
Berlinex

## Die wunderbaren, preisgekronten

## Strümpfe Ersataruse Strickgarno

 laufen nieht ein. Berland an Bribate iehr bilfig Bretsitite franto umionit Garnfabrik Georg Koch, Hoflieferant in Gefurt F. 382.
## Autoren

verlangen vor Drucklegung ihrer Werke im eigensten Interesse die Konditionen des alten bewahrten
Buchverlags sub B. P. 230 be Haasenstein \& Vogler, A. B., Leipzig.


## Ideale Büste

(Entwicklung, Festigung u. Wiederherstellung) durch preisgekröntes, garant, unschädl., äusserl. Mittel: Sinulin ${ }^{\text {at }}$ in ganz kurzer Zeit. Höcbste Auszeichnung; gold. Med. Diskrete Ausk. m. Urt. ub. "Sinulin" g. Rückporto. Else Biedermann, Diplom. Spezialistin, Leipzig 4, Ecke Thomasring und Barfussgasse.

r. Preisl. p. C. Hanhe, Hamburg 6.23.


## - Damenbart ${ }^{-1}$

Methode, arztl. empf., verschwindet sofort jeglicher anct. empf., verschwindet sofort und schmerzlos durch Absterben der Wurzeln für immer. Sicherer als Elettrolyse! Selbstanwendung Kein Risiko drolyse Erfols garantiert, sonst Geld 2uriok. da Erfolg garantiert, sonst Geld 2uruck. Merm. Wagnex, Köln-Riehl 82.

## Fidele Herrene

verlangen sofort reich illustr. Preisliste uber neueste Ulk- u. Soherz-
artikel, Zauber-, Carneval-, Vereinsgegenstände. Billigste Preise, Händler hohe Rabatto. Berliner Scherzartikel-Fabril Borlin 38, Markgrafenstr, 99 .

（2） 8
SMEM mil den beriuhmten，patentierten Bargeo＂Koperiticichen wundervarciopien Fur Schreitmaschinerbestitergeaderw uren iovehot GEORG BAFISCHH NUPNBERG
Chemisches L Loboraiorium囚

## yon Victor Hardung，

 dem den Lesern der wugend wohlbe－ krauten Dichter，ist bei Huber \＆Co，in stautt（P）Roman＂M．）erschienen， cen J．v Wreid geb．imn „Bund ${ }^{\text {E }}$ ein wunderschobnes Buch nennt，das dereinst einen ähnlich goldenen Fund darstellen könne wie Mörikes „Maler Nolten＂；wun－ dervoll geratene waibliche Gestalten er－ Gottiried Kellers Dichtungen；die Erzäh－ lung sei ganz durchdrungen von der Süßig－ keit echter lyrischer Poesie und dazu von liefen und reifen Lebensgedanken erfüllt， Frau Dr．E，von Szczepanska－Giessen．
Diese allseitig glănz，besproch．Bucher müssten in jed．Familie wo Töchter sind u．bei Neuvermahten sein．Es sind segensreiche gute Ratgeber，denen durch alle Buchh．oder v．Verlag Hans Hedewig＇s Nachf．，Leipzig 6 ．


Wer probt，der lobt Walthers echte extra milde Lilienmilchseife

Laborat．E．Walther，Halle a．S．，Molwen 20

## K゙indermuno

Eugodjen，der adtiährige Sothn eines Mathematifprofefiors und felbit eitl vorjiig， lider Redner，will zur ஞeburtstagsfeier ${ }^{31}$ feinem freund frits gehen，Dorber ermahnt ihn（eine Mutter，nidht $3^{11}$ viel Kuden зиm Zraffee зи efien，fonbern ben anderent Kindern aud nod was iibrig $3 \mathbf{n}$ โafien． Beim Kaffee ift Fugohen mit einem Blide dariiber orientiert，DaÉ fogenannte ＂Sedfierftiidite＂vorhanten find，und daf̆ auf jeden Gaft orei Stiid fommen．211s er beteits drei Stiid verzehrt hat，wird er freunolidit genötigt，juzugreifen．©r danft．2lls er aber vort fritadens tutter immer wieder aufgefordert wirठ， 3 u314greifen， antwortet er，mit ©ränen in bell žugen： Danfe fehr，『ante；id habe fфon fuir 15 Pfennig gegefien！＂

Blütentefe Der＂Jugeno＂
Der felowebel initruiert iiber Dorgeietste und Gradabzeidert．＂lnid סös fag i Enc， ＇s Portepee milht Jhr griiken und wemn＇s a Katy im Mtant＇rum jieht！＂

Humor des Auslandes Bordgefpräch
„21ber，Maud，wie fanmit $D_{n}$ denn bem Eierrn fibon io offenfidtlid entgegens Pommen？Du fenitit the dody fanm vier－ undzwanzig Stunden．Ju meiner 万eit．．
„Zd ja，ठamals fuhr man aud nad Europa nod drei，vier Wodfen！＂
（Chicago Post）


> Gereselte Verdauund D＇R Roos＇Flatulin－Pillen
> vorzzigl．bei Blähungyen，Säurebildunng，Sadbrennen．
> Beshi Dopks．Naht．Rhab．kiMaa，is 4 Fenchel－Ffeflerm．Kümmeläl ie 3 Tr

[^1]
 englisclier Colonien 2.00 50 franzäsch. Golonien 1.50 25 deutsche Golonien 2.50

WELT-DETEKTIV TR WS BERLN 81 Leipzigerste 107 Gp BEOBACHTUNGEN, ERMITTLUNG in allen orkummniss. u. Privalisachen UBERALL万jeirats-Auskiünifte viverem Tebenswise Kuf, Gzapakier, Vermogen Einkommen, Gesun oner Erde: DISKRET! GRÖSSTE STG̈MOIGE JMANSTRUCHNEFME HOHER BEHOROEN UNO ERSTER GESETESCHEFTSKREISE! ATEERBESTE BEDIENUMG BEI SOLIDEM HONORAREM!


Dilemma Henry Bing
"Drei 2ltarf bab id im Sfat gewomen, mun weif id nidt, foll id mit in Eaar. wubsmittel faufen ober meine Stiefer lohlen laffen?"


Kinstliche Brunnensalze und medizinische Brausesalze. Man achte auf meine Firmal Nachahmungen meinerSalze sind oft minderwertig u. dabei nicht billiger.

## Selbisladepistole Schwarzlose

Modell 19:9. * Patentiert in allen Industriestaaten. * Kaliber 7,65.
 Automatische Sicherung durch Entspannung der Schlagfeder. Bestes Material, Gewicht $0,530 \mathrm{k}$. Grösste Einfachheit in der Konstraktion. 7 Patronen i. Magazin. Vorwärts gehender
Lanf. In allen Teilen maschinell auswechselhar hergestellt.
Länge der Waffe
140 mm .
Lange des Laufe age des Lau
105 mm .
Bei einem Kaliber von 7,65 hat die Pistole erheblich kleinere Form als die anderen Modelle mit gleichen Patronen. Sie steht somit zwischen den sonst üblichen Pistolen mit den Kalibern 6,35 und $7,65$.


> General-Vertrieb für Deutschland:
G. G. Dornheim, G. m. b. H., Berinin, Kiln ar Rh. Leer. Ostrices Erhältlich in allen Waffenhandlungen und Büchsonmachereigeschäften. ::

## Junger תunfimaler,

 der in rafdter Fefllegung gegebent Reklame-Ideen belvandert u. mbgItchif tielfeitig ift, not berieutenaer Iifhoge. ऊunffanflalf zum möglidif baldigen Rntrilt gefudit. Fusfilhrlithe Angebote mit mufterarbetfen unf.M. C.B. a. al. Dertag d. ,Jugend .Kennen Sie schon Ihr Familien1. Wappen? In alter Zeit führte fast jede Familie ein solches. Ausk. d. d. Dresiner Heraldische lastitat C. Schüssler Nachf. Dresden A. 16.

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



## FÜR DIE JAGD

ZEISS－ ＂SILVAMAR＂

## u．ZIELFERNROHRE

Hohe Lichtstärke
Sicherer Schuß in der Dämmerung Prospekte T 10 gratis und franko． Zu beziehen d．optische Handlungen sowie vo
CARL ZEISS，JENA
Berlin－Frankfurt a．M．－Hamburg London ．St．Petersburg ．Wien．

## Federleichte Pelerine „Ideal＂

ist der praktischste Wettermantel
f．Kerrenu．Damen，speziell geeignet für Alpinisten，Radfahrer，Jäger， iiberhaupt für jeden Sportsfreund Aus seidenweichen federleichten wasserdichiten Himalaya－Hoden ce． 600 Gramm schwer， 115 cm lan？ i．d．Farben schwarzgrau，mittel grau，schwarz，blau，braun，drap y steingrion．Als Mass genügt dio Angabe der Hemdkragenwelte oll－u．portofrei 18－－Fr． Verlangen Sie Preisperzeichnis u． Master v．Lodenstoffen für Anzügs， Damen－Costüme etc．franco． Karl Kasper， Lodenstoff－Versandhaus Innsbruck（Tirol）



## Des Cidmters flud

（In der Arno holz $/$ Weif） Int gebt das Jabr zur kub／ nocturna／däkk es zu／
Mit bundret Sめlenern／fduwark und tidt Uembbiill fena runzlidt Angeflidt！
porümb biftu in Fldt？ Wer bat Did）fめläbt gemadt？ Daß dhat in fepnem obntwertand Der dordauß klevne neydebrand！
Das Pfaffgen blibß für Zorn Ins gleyde Cubte horn Und fomunzelte verzukikt darbey／ Der Kukkuk bol fie alle zwey！
ou Zokket－fuß̉e meg／ Derbalt Didh im Der［fäkk］ ErzBerger／foleuß Deyn lippentaaar／ Sonft graut mir für dem newen－Jabr！
Drümb evle／Jabr／zur Rub／ Hocturna däkk Díd zu／ Du räudift／eb Du geftorben bift！ Bereit naゅ Faß und faulem mift！

Heda


## Dors，1tm：und 2luffidt

Der Selrer von Redefin（ITfedfenburg）wird oon folgenden Juftangen beanffibtigt： 1 ．vont dem erffet，2．vort bem zweiten Schulanffeher（eitter von ben Sdulauffebern if ein ehemaliger ntilitär－ anwärter），3．vont dem prediger，4．von dem Superintendenten，5．von dem Geftiitsdireftor， 6．won der Regternug．
mit Reddt tadelt man diele Fäufung vont 2uffidtsinftanzen；eire vort ibnent verläbt fith סabei auf die andere，und fo fommt es，ठág ge－ rade bei der grofent పెaff von 2 ひuffebern bo末 die redfte fudtel fehlit，unter der allein der sehrer gedethen fann．Es gentigt ein 2hffeher， aber er muß fid um fein Zmt fïmmern．2ud die £owin wirft mux eitt Jutges，aber einent \＆öwen！

21 m beften eigntet fiあ 3 um 2 Unffeher ein ehenaliger $\mathfrak{U}$ uteroffizier，der an die fad． gemäbe Behanolung wioerfpenfiger Untergebener gewöhnt ift．Da aber andererfeits dem sehrer Oie frente an feinem Beruf nidyt verleibet weroen darf，to folf die 2hiffidpt nidgt eine $3^{u}$ indisfrete fein；es wird vollauf geniigen，wemn der sebrer fid bei feitrem 2 luffeher täglid，oreimal，nämlid um 2 libr frïh，um 12 LJhr mitfags und 11 m 9 Uhr abents meldet．ふ̄u Spaziergängen，סie nidt länger als einte Stunde dauern，bedarf ex feites Urlanbs；einen Uurlaubidein muj er immer bei fid führen，wem er einet Iängeren Spajiers gang unternimmt，verreift，eine Kneipe befudt， oder endlid augerhalb oder innerbalb feines Gaujes länger als bis um 10 Uhr aufbleiben wifl．

Um etwaige Jurtiimer bes 2luffehers $3^{11}$ forrt． gieren，milfte cine zweite Jnftanz geidaffen werben；bierzu witrde fid，wegen feiner Sad． funde der Geftits ireft or am beften eignen．


Szeremley

## Zus Der Řuabenitube

＂Du，Wfres，was ift Sas，ein Decolleté？＂ ＂Weir aud）nidt red）t；sie cine Sdwwefter von mix friegt Savon immer cinen 33 radutigant， bie andere einen－ZZatarvb！＂

## Wann＇s den stanee fiegte auf faffen ．．

（Wie atte Iprifde（5rundftimmutg verdurben werben faut סurd $\dagger \dagger \dagger$ Daitfde）

Wam＇s ben Sthnce liegte auf Bafien， Bin＇s id imme＇faun Poët， Dem Das tut＇s mix riefig paffen und id）mu $\mathfrak{B}$ dant ginauşafien Siedel，was but Serzent geljt．
©it zum Bleifpiel grabe baite： Weignadjtajtimmung liegt＇z in Stabt， Die nebit biele nette Saite Zeibe＇ane Scjattempeite， Mämlid）aud）paar（Datidje bat．

Silbern blinfte Miono hemiebe， Whie（Solatichen，in icjeen rumb， Hno idj fühe＇s in Bufen wiede＇： Briede $(x)$ fan＇$\xi$ mix alle，Briede $(x)$ ！ $\mathfrak{B i}$ auf Daitjdue，den fan＇s－Şumb！

Uno mic geff＇id）uto wic g＇für iff， Dã̃ mid Miufe beiñ umidlingt， （－Drudte feft und ungebiel）rlid）， （5anz natrieflid）mur figirrlid）－） §our id），das a Daitide fingt．

Singte leis bon ane Gumbe， Wo＇s orin gefte Meïflemrao， Bruillte laut－fut fan＇s Die ફumbe－ 2Heg＇redurt in Diefe Stumbe， Wo mid）Mule＇biffen hat！

Hno fit ife fummen leibe＇ Wudbereforte Redaltion，
 Bin＇s it Syrif，unt nidit weite＇， HIS bei－Expojition．

Jevemias


## （Eith herrlidher $280 b$ blblbagen

empfindet man nadit ciner תopfwaidung mit Sizabort．（5\％ ift bies eine mildse，flüfilige תopftwaidteerfeife，ber man mittele eines befonderen patentierten $\mathfrak{B e r f a f r e n s}$ den $i i f f e n t$ Teergenu（f）genommen hat．（5z burfte alfgemein befanut feir，dás ber Teer als geradezu jouveränes Mittel зur Bflege De马 Ђ̧ane马 und ber תopfgaut angefejen wirb．Die bedeutenditen Demmatologen halten die Syaarpflege mittels Teerjeife für bie witffamite．2tuct it ber weitbefanutert Zafiar＇iden saarpflege Methode pielt bie 2nwenbuig ber Teerieife an Sopfraaidumgen eine wefentlide Rolle．Bizabon reinigt das same nidft mur，fontoent wirft burd）feinell Teergefoft biveft auregend auf den 5amboden．Die regel＝ mäßige Sixavons 5anvpflege it bie tatiäblidid befte Methode
 iita）aus bert modernen（Frfafungen ergibt．Wixawou gibt
 den Sganen herminteripiifen．（65 hat cinen feft inm＝ pathifden（berud ，umo infolge feines reergehartes wirlt es paraitärent Saanausfall entgegen．S（f）on nad） wentigen Bizabonwajdungen wiro jeber bie pobjitätige Wirfurg verjpirtet，und mat faun baher wogl das अtiavon als das jocalmittel fuir §aarpflege autprecter．

## Wiţavon wito bell（farbloze und dunfel bergetfellt．

Teuerbings wito befonders 马ixavon，＂hell＂（farblos）vorgefogen，bei Dem Durd）ein befonderes Werfaften Dem Teer auch）



Dem Geriditsaffefior von Stettersdorf wiro eröfnet，daf er wegen feines Dreiers im Staats－ fonfurs anf eine 2 inftellung im bayrioden Ridकter＝ dienft nidt zu rednen habe．

2 Iffefifor von Stettersborf wendet fich an bie Redtsanmaltichaft．2ber and hier erthält der 2lermfte unter bem 2usbruci des lebbafteften

## Der bayrifbe＂Dreier＂：Jurift



Bedanerns eine 2blehnung，oa wegen Heber－ fiillung bes Berufs fogar fifon die Jweier aus－ gefdaltet werber muißsten．

Der in feiner Exiftertz nabegu vernidtete 2ffefior fudt in feiner Derjweifling durd 27ot－ ftandsarbeiten fein Dajein ju friften，famn aber auf dem 2rbeitsamt fein Gefud nidpt vorbringen，


Georg Ganss（München）
da bie beiden SePretäre ehemalige Unteroffigiere des Regiments find，in Oem von Stettersoorf Referveofizier ift，und frammfithend mur nad， feinen Befehlen fragen．Don Stettersborf be－
 werten，irgendroo als 2 ng geflagter ein 2 nter－ fommer gu finden．$^{\text {fin }}$

## Das fonfeffionelle Nilitär

Sn ber banerijden Dunkel＝Rammer wurbe unlängit die Jrage ber konfefitonellen Rrankenpflege beim Mititär leiben： idaftlich erörtert．Die §orberung einer Scdei－ Dung ber Garnijonen，Der Fejtungen in katholijche und proteftantifche，ift idhon früber erfoben worden．Jegt hat Die Rammermebrbeit folgendes $\mathfrak{B a y e r i f}$ कe Militär＝（Beles eingebracht， non bejfen 2 nnafme fie bie $\mathfrak{B e m i l l i g u n g}$ ber Etats für Funit，Wifiemidjaft unt 2rmee ab＝ bängig madjt．Seine Sauptgrumbjäbe find：
§ 1．Ratfolitide Sruppen buirfer mir wont katholifiden Worgejegten befegligt werben．Wro： teftantijche auch．Suiibijche bitto．
§ 2．Ueber jebem Rorpskommandeur fteht ein $\mathfrak{B e n c r a l i n j p e k t e n t ~ a u s ~ b e r ~}$彐ayerifcten Rammermebryeit，Der bas Gebalt und bie ßferberationer eines（Beneral： felomaridhalls bezieht．Fiir bie brei banerifiden 2rmeekorps find zunädjit Die Serren v．Drterer， Diel und $\mathfrak{G r a f}$ ßeftalozza vorgejeben．

S 3．थtle Eieferungen fïr sie katho－ liiden Truppen werben non katholifaifen \＆ies feranten bezogen；fïr bie proteftantifden und iiibiijhen $\mathfrak{I r u p p e n t a u c h . ~ T a s ~ g a n 3 e ~ S i e f e r u n g s : ~}$ mejen kontrolliert Der תgl．Univerfaldirektor Dr．Seim．
§4．Die Difizitere ber brei $2 r m e e k o r p s ~ b i s ~$ $z^{3}$ Den Stabsoffibieren berunter werben von Den
 Regensburg und $2 \mathcal{B i}$ ir ${ }^{\text {buturg }}$ ernannt；Die Stabss offiziere von ben $\mathfrak{D}$ omkapiteln，die Saupt leute und Subalternoffiziere von ben Stadtpfarvern，die unteroffiziere von Den Militärkaplänen，won denen kuinftig jeber Rorporalidiaft roenigitens ein Stuick bei－ zugeben itt．
$\$ 5$ ．Die von Den $\mathfrak{M i l i t a ̈ r k a p l a ̈ n e n ~ m o r g e n s , ~}$ mittags，nacfimittags und abends angeorbiteten kirdlidjen Uebungen birfen ourd ben （Dient nidht geitört werben．
§6．Bferde aus katholitiden（Gegenben Diuffentidit von $\mathfrak{B r o t e f t a n t e n , ~ p r o t e f t a n = ~}$ tifide WFerbe nid）t vor ßatholiken geritten werben．
§ 7．Sm Sriegsfalle if mit bem Feinde
 katholifde Sruppen wiederum nur Ra＝ tholiken fobiegen oürien．2uf proteftan－ tifde $\mathfrak{I}$ rupper barf alles ichiegen，bauen，fte＝ chen，Stinkbomben merfen u． $\bar{j}$ ．w．
§ 8．Wird ein katholifder Golbat burd） eine proteitantiode Fugel getroffen，fo gilt Diefent n t．
§9．Ein katholifder $\mathfrak{Z}$ ermundeter barf meber von einem ketgerifdien $\mathfrak{Y r z t}$ nod） von einer freimaurerifb）en 2iote－תreuz＝Gd，weiter beriifyt werben．（Gebt er baburd）zugrunde，io mirb er im Jenfeits bafiur angemefien entichädigt．
$\$ 10$ ．Ein kegerificher Bermumbeter Darf von katholifden ${ }^{2}$ erbten und ßrankenichreftern nur gepflegt werden，went er fid vorber bekehrt， oder wentigitens 20 Mark für den Зentrums： $\mathfrak{W}$ ahlverein geitiftet hat．
§ 11．Das 3entrum tit keine konfefionelle ßartei！
－oho－
Dorffellung beim bajprifften Juftizminiffer：
＂Rechtsammalt Meier， $\mathfrak{B r u d}$ zweier！＂

## Kwílecki＝Prozeß

Derpolnifめe Stord：，sollte id mid

dod geirrt und den Jungen bei meyers abgegeben baben！＂

## Uniere $\mathfrak{S u r e a n f r a t e n ~}^{\text {and }}$ <br> Sehnúcht

＂Eerr Kollege，watum haben Sie fid eigentlid an Stelle Ihres friiheren Referates iiber Pferde－弓udt das Referat über Genofienfdaftswefen gebent laffen？＂
＂İक fehnte mid aus meinem frïheren Referat hinaus．Es war ju $^{\prime \prime}$ felfftandig！＂

## Werwaltungsreform

${ }^{2}$ Die diesfeits reffortierenden Behöden werden 3med＇s Dereinfacfung int Befdlentigung des amt＝ liden Geidäftsganges angewiefen，fíd ber nenent Orthographie ju bedienell，fowie die Sapnörpel unter Den Unterfdriften megzulaffen．＂

Kakadu

## Das adte Gebot

（厅̄u סen Wiirsburger Quertreibereien）
Ja，bie zehn Gebote，mikt， Sind viel fifferer，als man bachte， Ganz bejonders fogmierig ift
$3 u$ befolgert oft bas achte．
Denn tarum？Man begt ja gern 2nomym und beimlidif gegen Seint lieben $\mathfrak{Z r n b e r}$ im Serrn，
Teuren Gönner uno Rollegen－
थber äuஙerit unbequem
Sit＇s，wemin num vor dem（Geridfte
©ieferthalb und aukerbem
$\mathfrak{2 r n}$ ben Tag kommt bie（Geidicfle．
（1）wie hat der fromme Chrift
$\mathfrak{E}_{5}$ Da fduver und kriummt fid kläglid），
Sidu mit Frechbeit oder Rift
$\mathfrak{W e}$ eguficumindeln，wem es möglida！
2ber leiber leiber－Nidjts
－（ひuқer fdmperen 5erдпеurojen）
Schuigt vor biefer liebelofen
$\mathfrak{B l}$ bDen Meugier des Gertctets－
Uno zum Sajlufle leiber ift
Man blamierter，als man Dachte！
Ja，Die zebn Gebote，Chrijt！
Und bejonoers biejes－－adtel！
A．De Nora

## Dis Gegner der Hgrarier

oder：Die Folgen des denaturierten Spiritus und der Eosingerste

„Sieb mal，miv vetfánfern fie ben f币ónen Sdmaps unt siv die Gerfdte uns da follen wit nid）fozialocm ofratifd weeden！＂

## Kine 【anse für oie Colerant

Dberbofpresiger D．©rate it Meitingen in
 §erzen unb von ganzem ©emute，Dañ ber Teufer enotidi cinmat affes sfaffentum in affen sirdien unto it affen Sduten boten wolfe：Den Dumment Unfegtbarfeitsouintel alfo unt die damit berbündete乌erviafuめt atto Sおeelfucht！＂

Ein feltenes $\mathfrak{W o r t}$ aus $\mathfrak{W r e d i g e r s ~} \mathfrak{W u n b}$ ． Es madht dem Tapferen Ebre．
In feiner Derbheit erquickeno gefunt！ Es murbe im ganzen Sande kund
Uno jeber befolgte bie Refre．
Der Gdjrifititller A．，ber pries fie beredt： ，$D$, mödhte Die $\mathfrak{W o r t e}$ fich merken Der Scturiftiteller B，Diefer Unalphabet， Diejer traurige Rerl，Der gar nidjts verfteht， $\mathfrak{M i t}$ jeinen blödjinnigen W3erken！＂
Uno der Maler C ．rief begeiftrungsentbrannt： ， $\mathfrak{D}$ ，oränge fein Wort in bie Dhren Dem Maler D．，diefem $\operatorname{Dilettant,~}$
Diejem $\mathfrak{T}$ rottel，biefem Ritichlieferant，
Der auf 2 Badklin nodif eingefathoren！＂ Uno der Rritiker．E．，ber jauch 3 te unt farie： ，Wie falab＇，Daj bies Wort nidjt bekamt ift Dem sritiker F．，biejem albermen $\mathfrak{B i e h}$ ， Diejem Ignoranten boll Werfidie，
Der nidyt，wie idf，tolerant ift！＂
Uucd tab vernabm das trefflidye Wort，

Uno leufate leife：，$D$ könnt man binfort
Dod joldue Töne im Süben und शoro
2（ud）bei 2 ntrittsprebigten görn！＂

## Karlchen

## Ratlaan，ber Weife Roms

Befanntliđ it der fapitolinifae ælats in 16．₹abr＝ Gubert surd einen 4 rditetten Namens Middel＝ angelo Bumarrofi verídarbelt worben．©®S war
 gabe einem skam anzubertrauen，Der io nidht obue হalent war，ber aber bie ßaumeifterei bodj nur im Sebenberuf betrieb．

 Bauten eine linmenge（3elo verputberte；io baute er $\mathfrak{z}$ ．$B$ ．imumer it editem Miatevial，Das bes farnutlid fehr tener itit．Audh trieb er mit bem Terrain，Dos bock in ber sauptitadt einent entorment WSert Gat，eine grensenloje Berfdwendung；ber Ћaum des fabitofiniiditen sslages rourbe lange nidit io ausernubt，als bies gatte geidjefien tönen und müfifen．

Fioms tüdtiqer uno energifder Bïrgermeitter
 34 verbejiern，foveit Dieş nod möglid）ijt．（Fx will zwifdent ben drei MonumentaIpalaifen Des Blakes Bauten ervidten，bie die grojen，bon Buonarrofi
 audi dieje（Belo，aber fie werben müglidift billig auß falfdem Trabertin hergeifellt werben．Rußer＝ Dem tönte der eime Smididenbat an ein Warentans bermietet werben；ber 9hietpreis wirbe Die Bimjen reidjlid）becten．

Das bantbare $\Re$ om will feinem $\Re$ athan auf bem Sapitol ein Dentmal erriditent．Ob mant eS rad） Dem modell ber tapitolinifichen ßenuछ，Der fapito：－
 foll，itefig nod nidt feit．Sn lezterem Falle muirbe
 be § 刃apitols．

## Der neve Dlutard

keopols II．wat ein betffeber．यfs feine Eodtet douife feds Jabe alt wav，be ftelfe ev fút fie einen bauslebeev．Dev


Hzann Fam，uns bev 太太ónig fagte：＂ちeve Cobn，Sie follen meiner Codter nut Eines Iebten，aber bas grindilid：wedjelvedjt．＂

## Liebe Jugeno！

Eint＂hoher 耳err＂wollte gerabe bas Eand－ tagshaus in mainden verIaffer．Da trat ihm ein Mann mit tiefabgejogenem $\mathfrak{F u t}$ in demütigfter Galtung entgegen mit den Worten：＂Wぁ，Eerr präftocnt，diirft＇i bitt＇r？＂

Dod ungnädig fubtr ihn der 2ingefprodiente ant：＂Was woll＇n S＇denn fdjo wieda？Jetj＇ hab it Poa बerit fiur Sie！＂
，21d，Eerr Präfibent，＂murmelte der Mann， ＂Kerr präfident hab＇n mi dod herb＇fellt weg＇n mein＇m ©＇juळ！！＂
＂24め 10，＂ladte da סer，＂hohe Eerr＂，＂Sie fino＇s？Ja，warum fell＇n S＇Eahina סent סann fo her，ठá ma moant，es wär oanter voll unfere Minifter？

## $\mathfrak{W e}$ ibuadten

＂Manmeleben，wacum balten be Cbriften nidt aud be andernjubifden feiertag？＂


Corian，Damian mo Sebaftian！ Drei fand ftirfa，als oana alloan．
 Uno fámeipt＇s a＇s oba，do Suitbagaidi！ A Straf＇muã fei＇，Yaut＇s a＇s um d＇（ero＇ Huf daß da Simmel ins mieda g＇yört．

Ђilf insิ，beuliga گrorian！
§ilf inş，heuliga Damian！
Gilf ins，Geuliga Sebaftian！
乌elft＇s ins alle brei und g＇langa


Jeremias

## Eiebe มิugeno！

Uus eigener 2Inidaanung fann id Dir be riḑten，daf die aeitungsberiḍte ii ber fyftes matifde Entredtung der finnländer iibertrieben find．Erft Fürjlid Iernte id in Egel fingfors einetr finten Pennem，dem ein Kofafe die Ifinfe abgefólagen hatte！


## Sylvester 1910 in Ostelbien

E．Wilke
 Wablutne sentien，uns sann wits mix fdledtl＂

## Hus dem lyrifiden <br> Cagebuch des £eutnants v．Veríewib： <br> Sabeltaft！

 Raum，toobet der faifer mit fetnem Bariton alle übertönt．（Beituggberid）t itber＂Die wetguac）ts＝ befinerung it ber faiferliden §ramifte．＂）

Baviton！－马abe jans furdtbar jeladt， Wie 2utifel jelefen！
Preffemenfd，set Fiotic jebradt，
Sbwerlids sabei jewefen
nIajeftát＇s Stimme bel̉anntlid（d）atf Sbmetternd，auf Mieilen fenntlid，
Dolffer Sopran，wenn fo fagen Savf， Reutnantston－felbitverffánslid）！

Rommt outd beftánoige Lebung סas，
Zierls ewig anjunicien
Bariton！Wesbalb nid Ifeber jleid 3 a $\mathfrak{E}$ ！－ Prefterls bod wirtidd zum Sめiefen！

## Rebre 3urüct，Cook！

，5ab＇n Sie nicft ben kleinen Cook gejebn？ Sahn Sie ifn nidft eine शaje brebn！
§m Beweis＝（Gebränge
Eeriet er it bie Enge，
Geriet er in ben Dreck！
Der kleine Codk ift meg！＂
So bört man jegt in ganz Europa und Qmerika rufen．Cook ift veridmounden，als wemt der $\mathfrak{F o l}$ ith verfaluakt hätte！－ $\mathfrak{B o}_{0}$ iit Cook？

Sollte er ficf pielleifift an demielfen ort auf： halten，wie bas $\wp$ rivatvermögen bes ver： ftorbenen Rönigs Reopold II．？\＆uct biefes kant ja nifft aufgefunden werben．－

Doer hat er fith ganz einfach umo ofne ein $\mathfrak{W}$ ort $\mathfrak{\text { out jagen，mieder auf ben } \mathfrak { W e g } \text { nad bem }}$ Rordpol aufgemadt？（Er will vielleid）t，um allen feinen תritikern mo allen feinen Reibern Den Mumb zu ftopfen，bie Fahne holen，bie er feiner 3eit auf bem शoropol aufgepflanzt hat．Rommt er mit einem $\mathfrak{B a n n e r}$ ber $\mathfrak{W e r}$ einigten Staaten mieber，bas nidht gefrorem， fonbern aufgetaut ift，Dam bat er feinen $\mathfrak{B e w e i s}$ glänzenठ gefïhtrt．
（Es ift aber aud möglidy），baj er fita auf ber Sudje nadi ben wirklicher unt wafrljaftigen Eftern bes angeblicfen（3rafen Soief Wolf Stanislaus Rovilecki befindet．Er galt fich bant verftedt，umt beffer beobadjten зu könten．D， er wird die Eltern des jungen §olen fither herauskriegen．Sm EntDedken won $\mathfrak{B}$ olen ift er fa grob！

Frido

## Cook，das Entdekergenie，

war um die Deibnabtszeit herum nibt aufzufinden． Jett ift bei der Berliner Sternwarte folgende Robrpott karte eingelaufen：


Bin dem halley＇fden Kometen entgegengereif． Komme mit diefem márz 1910．Bis dabin bitte छeduld wegen nordpolsSaぁe．

## TDer alte offelbifde Raitter an den Sorufenfobn

 im＂Bertiner $\mathfrak{Z}$ ageblatt＂．
Sie mucken auf，die Eerten Profefforen！ Mein Jung，ich fag Dir，nur wer mit ben Sporent， Der Reitpeiffd＇nno Kandare rumhantiert， Jit＇s aud，der Prenken und das Reid regiert． Die oreiden leeres Stroh auf ihter ©erme． §̌iegt erf mal hinter uns bie muff＇ge penme Mit dem gelehaten alter Bänfeflein， fährt der oftelb＇\｛de Burld naф Bonn am Rhein， Und fünf Semefter Iäß̃t סen Brägenfaften Er mit dem Jus nur minimal belaiten． Mrein Junge，hiit Di申 vor dem Wiffensfram！ Das Wilfen madet den willen lendenlabm． So ein Bebrillter feḅt gleid alle Seiten． Wir feh＇n nut eitte，feh＇ı die Ma dat；wir reiten Gerad brauf los und fabren hod vom（baul Den freden mit ber Owutfde đbers Maul． Wir find $\mathrm{daja}^{\prime} \mathrm{b}$ beftelft von 2lubeginne． Setz das proletenvolf nur in die Rintre！ forich auf Nieniur und raus зum Cermisfiel； Dod Iern um（5otteswillen niあt $3^{4}$ viel！

J．Adolf

## Rัönigeraifen

Orme תinder bes Rönigs！Wie febr
fie jammern und klagen！ Senes beforgen fie felbit；
diejes jebocd ber Jurijt．
Schnidibumpfel


[^0]:    $\overline{\overline{-}}$ Rei etwaigen Bestellungen bittet man akí c

[^1]:    

