

## Sieben Kirdten

Sieben תitrchen hier im Städtchen， Яeine linbert meine Dual， Dod ith lautid am geierabeno $\mathfrak{W h r e n}$ ©loden gern im $\mathfrak{L a l}$

Sieben תircfen hier im ভtädtctien， Seine gibt mir Siraft unb Ruh，
Dod am Malbaltar ber Suugfran


## Sieben תitrofen hier im Stäotchen，

 Stein und flach in 乌aj und פulo， Mur daş Matteryerz im Walde Sit io tief，wie meine ©cyuto．Otto Rennefels

## $\mathfrak{G}$ burtstay

## $\mathfrak{Y o n ~ L E L I a ~ W 0 e i s ~}$

3d）bin garz eingebüllt in Den betäubenden Duft ber Bhument，bie ict，nebjit vielen ant
 babe．Mein Mann hat mir ben Ring mit bem grojen Rubin gekauit，ben ich mir einmal ge＝ wïnjot babe，non meiner Wutter hab＇id biejen munderbaren Ramm bekommen und bann noch viele，viele Dinge，die midh fonft vielleidjt ge＝ freut bätten，mir aber beute ganz gleid）giiltig find．Wich freut pon all ben koitbaren（be ichenken nichts．Mur eines macht mir Frende： ber kleine Revolver，Den ich mir felbit gekauft und fum（Geburtstag geichenkt babe．N1s Rind fand idh：went alle Qeute einem etwas jchenken an oiefem Tag，warum joll ich，bie idf mir boch ficher näber ftebe und midy lieber habe， als all bie andern，mix nidat aud eine Freube machen？Und jo hab ich mir immer jelbit etroas zum Geburtstag gekauit und bieje $\mathfrak{G e} e^{*}$ mohnbeit ijt mir bis beute geblieben．Wenm ith weit zuriuck denke，erinnere itch mich an bie erjten Gejcjenke：buntes Seibertapier fürs Зeiduenteft oder „ed．te ${ }^{\prime \prime}$ Roh $=i=$ Roor $\mathfrak{B l e i f t i f t e ; ~}$ fpäter，als ich gröper murbe，mar es ein $\mathfrak{B i l o}$ ， ein Wuch ober ein Theaterfib．Da Iag bann mein（Gejbink mitten unter ben andern auf meinem（beburtstagstifch，imo ich erklärte inmer ganz ftolz：＂Das hab＇ich mir gejdenkt！＂Weine Bekannten Iädhelten meift dariiber unt namnten mid）iiberjpannt，－aber ich hab＇mir bas nicft abgemöhnen kömten． $\mathfrak{U}[5$ meine $\mathfrak{M u t t e r}$ beute bier mar，um mir $3 u$ gratulieren，Fragte fie midh， was icf）mix denn diesmal gefchenkt hätte．Jct Iächelte，wie über cint Rinberei，bie weit hinter einem liegt：＂Nichts，Mama，Das bat doch keinen Sim mehr in meinem 2fler！＂2lber als fie beg mar，hab＇idh meinen kleinen Revolver bervorgenommen und ibn gejtreidhelt：，Mein Bejchenk，das niemano fehn darf！＂Ulno als ich ibn in meinen Sänden bielt，ba find meine Gedanken zurückgejchoveift in meine אindbeit，
 mun Die EFrmmerungen．

33 （6eburtstage hab＇ida erlebt und immer， jeit tid）Denken kanm，mar Diejer Tag etruas ganz Bejonderes，Zujergewöhnliches，ftets ge＝ ichal an otefem Tag irgeno Etwas，bas－fïr eine 3eit mentigitens－in mein \＆eben bejtim mend eingriff．
 adjten Geburtstag zum erfen mal ins Theater gefübrt wurbe．Wan gab ein jebr rïbrendes Wärchenjtiuck umo ein paar Tage kam ich mir dant ganz idjlecht vor，weil idh jo viele jabone Spielfachen hatte，utb bas arme Rind int Stïck， das boch ficher viel braver und beffer war als ith，Sunger leiben mupte．

Drei Gabre jpäter börte idf）an meinem（ ${ }^{\text {a }}$－ burtstag bie erite groje Oper．Sa）jáb bamals im ßarkett，batte ein weibes תleio an unt

bachte，afle Seute fehen mur auf mich，und bie Sänger fpielten und fängen mur jo fcjön，metl $i d)$（Beburtstag hatte．Natürlic）verliebte id） mid）an jenem Ybend fterblid）in den Tenor und nun kam etne Зeit，die noll 2 ufregungen war und Eniotionen． Ob er fingen werde？－ ob er bet Stimme fein miurbe？－ob er mich bemerkte，went ich thn am $\mathfrak{B u}$ ifnenausgang er wartete？Damals ging mein ganzes Tajdens geld in Photographien auf，jede wurbe ihm natürltab zum Unterichreiben gejchidt unt mein 3 immer jah aus mie ein $\mathfrak{B i l d e r l a d e n . ~ W i e ~ o i t ~}$ babe idh feither an jene Beit gedacht，da es mir noct geniigte，Die Stimme des geltebten Mannes зи hören und ibn von der Ferne anjuidnnärmen！
$\mathfrak{2 l n}$ meinem Geburtstag war es auch，dáß ich）meine erfte，mirklicfje groje atebe kennen Iernte．Wir batten（Gejelljc）aft und mein $\mathfrak{B r u b e r}$ fübrte ifn bei unts ein．Er war Der erjte Menjoh， Der ernit mit ber 15 jährigen iprach und noch bazu ein Didater！Natïrlida mußte auch er in mein Bimmer kommen，auf bas id jehr ftols war，unt meine（Gejcjenke bemmorn．2lf ich）， auf ein kleines Bild zeigend，erklärte：＂bas hab＇ich mit jelbjt gejchenkt，＂ba Iädhelte er． 2fber fein Qächeln mar nityt überlegen－jpöttifch mie bas ber ひnbern，fonbern voll シerfänonis und Tadjficht．Jch glaube，um סiefes \＆ädjelns willent habe ich mich damals in tht verltebt
$\mathfrak{U}$ n meinem 17．（Beburtstag ging ich）auf meinen eriten $\mathfrak{B a l l}$ ，aufs Rünitlerfejt．Sch batte mix ein wunberbares Rojtïm ausgedadt und murbe bamals gefetert und begefrt mie vielleid）t nie mebr im Seben．Sum eritermal empiand id）it jener શacht bas（Giick，jutg und fajön孔u jein，und ben Ranjch bes Wegehrtmerbens
$\mathfrak{F e i}$ einer $\mathcal{S} d$ littenpartie an meinemt nädjiten $\mathfrak{B e b u r t s t a g}$ Iernte id）meinen $\mathfrak{M a n t} k e n t e n$, und ein Sabr baranf，an bemjelben Tage，bin id）jeine Jrau gemorden．Ja）hab＇ibn lieb gebabt，gewib，und es war der fefte Wille in mir，ifn glïcklich zu machen．2ber wir konnten ben $\mathfrak{B e g}$ zueinander nid）t finden．Uls bie Зärt＝ lidjkeiten ber erfen Wodhen vorbei waren，hatten wir uns nichts mehr zu jagen．Eer ift gut zut mir，er hat midh ja vielleidft auch lieb－aui feine $\mathfrak{U r t}$－aber wir kömen einander nidjts jeint．WBent er abenos milde vom Gejchäft nach Saule kommt，ba figen mir ftumm bei
 meine kleinen Sorgen interefieren ith nicht． Uno Rinber haben wir keine，werben nie meldie haben，hat ber $\mathfrak{U r} \mathrm{z}_{\mathrm{t}}$ gejagt．So befteht unjer ganzer Berkehr mur barin，daß icf Geld von ithm verlange und er es mir gibt．Sn ben eriten Sabren umjerer（Ebe，ba bab＇id）jo oft verfucht，
 ifm in meiner grenzenlojen Einjamkeit． $\mathcal{A}$ ber er mollte nichts als Rube und hat nid）t bes grififen，Dā́ eine Frau mehr braucht als Beld und jabine Rletider．Sch babe verjucht，auf andere $\mathfrak{Z r t}$ über bie Debe meines Lebens hins megzukommen：idh begann $z^{4}$ ftubieren，midh in Eprachen $\mathrm{z}^{\text {ut }}$ vertiefen，malen $z^{\mathbf{u}}$ lernen． aber mir feblt jebes Talent．उch kann mur bie funjt geniejen；felbit etwas zu ichaffen，ift mir verjagt．Sch bat meinen Wann，midh reifen zu（afien，er Gatte nid）ts bagegen．So hab＇idh mit meiner Wutter bie halbe Welt bereift und mebr gejebn als irgend eine Frau，die ich kente． $\mathfrak{J m}$ 2nfang freute es mich ja aud），das Reute und Seltjame－aber ichliejlid）murbe id aud）
bavon mübe und kehrte nach Wien zurück．Jid hatte gebofft，mein MRam wiirbe mith vielleid）t entbebrt baben unto mir mürben uns jegt näher kommen－aber es blieb alles beim Ulten．

Und noch eines（Geburtstages denke ich Geute， ber pielleidit Der jabörite meines Qebens mar： ber Tag，an dem idh mid dem Manue fdjenkte， ber mich Itebte．2tif einer Reife batte ich ibn kenten gelernt．Er war ein feiner，lieber $\mathfrak{W e n i c h}$ ，ein Mann，Der bie Frauen kannte unb mujte，mas fie brauchen an Berjtänonis und Bärtltafkeit．Er gefiel mir gut，es madfte mir Freube，mit ibm burd）bie Strajen frember Stäbte $3^{4}$ gehn und mit thm zu plaubern．Er folgte mir，mohin icf）reifte．Exr liebte mich）， meine $\mathfrak{U r t}$ mid ou kleiben，ben $\mathfrak{D u f t}$ meines Barfums，Den Ton meiner Stimme．Und mir tat es fo umenditit）mohl，nach diejen langen， traurigen Jabren rieder einmal begebrt，um－ morben zu werden，eingebüllt in taujend kleine Зärtlict）keiten． $\mathfrak{2}(15$ id）mieder nact $\mathfrak{W B i e n t}$ zurück kebrte，folgte er mir auch bieber．Jd）habe mich Iange gejträubt，feine $\mathfrak{B e l i e b t e} 3 \mathfrak{H}$ werden． Nitc）t aus Woral ober aus Rückicht für meinen $\mathfrak{M a n u}$－aber es war jo eine $\mathfrak{Z n g} \mathrm{t}$ in mir， enttäujat zu werben．Sein Werben，fein $\mathfrak{B e r}$ langen murbe immer bringender und da hab ict）ibm veriprochen，an meinem（Geburtstag eine Stunde bei inm out verbringen．Geit ba mals hab＇ich keinen fo ichönen megr verlebt

2ber er mußte roieber fort und id）mar pon nentem allein wie früber．Nur baj tid es jegt noch öder，noch troftlofer fand．Jch jtiurzte midy in einen Strubel mon Gbefelligkeit，ith ging auf $\mathfrak{B a ̈ l l e}$ ，in $\mathfrak{G e j e l l j d} \mathfrak{a j t e n t}$ arrangierte Feite．Sd） liejs mir fabelbafte soiletten machen umo jegte meinen Stol ${ }_{3}$ barein，Die elegantefte Jrau WBiens зи jein．Und idh betrog meinen Mann ．．． $\mathfrak{E r j t}$ aus Berlangen nach etwas Reuem，Reizvollen， bann jchon fajt aus（Gemohnbeit．Seit zwei Jahren betruige idh ibn mut nidht mehr． $\mathfrak{E}_{5}$ langreilte mich，immer diefelben（bebärben zu ¡ehn，diejelben $\supsetneqq$ grajen zu Ђören，סasjelbe Ende ou erleben ．．Jd finde aud）keine Freube mehr oaran，midh fohon anzuziehn und als Erjte die Warijer Mobelle $\mathfrak{z}^{u}$ tragen．Ess frent mid）nicht mebr zu reijen：man kommt mit ber 3eit bas rauf，daß auch bie Stäbte cinanoer ähnlich jehn

Cine große Mübigkeit ijt über mid）ges kommen und ein grenzenlofer EEkel vor der ganzen Romöbie des Rebens．Unt Doch ift noch immer bas $\mathfrak{B e r}(a n g e n$ in mir nad）einer neuen， unbekannten Senjation． $\mathfrak{B o}$ joll ich fie finden？ Jd）habe die Efe kemen gelernt und die Qtebe， tch habe bie balbe $\mathfrak{W e l t}$ bereift und die jcjönjten Rleider getragen．Jd）bab＇alles－id keme alles－mas foll mir denn das Qeben noct bieten？（Bibt es dem nod）etwas，was mix neu ift？
$\mathfrak{B o r}$ zwei $\mathfrak{V B o c h e n}$ fragte micf meine Freunbin， was id）mir benn heuer zum（6eburtstag münid）e． Jd）batte in meiner großen（Bleidhgültigkeit gegen alles noch gar nidht Daran gedacht．2Im nächiten Tag ging ith fuchend burch bie Strajen ber Stadt：id）hoffte irgend etwas zu finden，was mich reizen würde，etwas，das ich） mix －aus alter（Gewobnheit－felbit jcjenken könnte．Jc fand niddts．Was immer idh jah：märchenthaften Schmuk und ouftige Spigenmäjche，Bücher in munderbaren Qebereinbänden und feltjame，cro tifche Ghamls－es ließ mid）alles kalt．Sal hatte ja das alles－was follte itd dem damit？ Tein，zum（Beburtstag mub man fich boch etwas
 $\mathfrak{B a s}$ Demt mur，was？Sudhend ging tal weiter．

Da plöblich blieb id vor einem（Bejäaft itebn，wie feftgebannt．Eine WBaffenthanolung， an ber id．jonjt immer adjtlos vorbeigegangen toar． 5 m К $\downarrow$ aufeniter lag ein kleiner，zierlicher Revolver mit einem $ß$ erlmuttergriff：wie ein Rinderppielzeug fah er aus．2uf den waren meine 2 ugen gefallen und baften geblieben und in Demjelben Moment hatte mich der Gedanke burdhzuckt：das ijt das，was ich fuche．Etmas， bas idf nidgt habe，bas mir fonft niemand kaufen twïrbe als id）．গad）einer Weile rib idh mich



























Dic 2 arfe
Don enult varbacern
©s fitert. Die Yuiume, pans mit Maukreit whertelbet, Wandern its Pant mie lote Ethde MRonbecridcrit




 2beil itt cit Siug vor tig bas 2lubrtpant veflicelt.

Dh. nabt kem brit, hein engel, Der mith eituem Bdalage Oer hiver betlen pititn 2 2hituer kilhn jeridiăgt,


Dber fofl mig fie Dout fectin, in eis grkettot




2radiftaing zoll Btrfian 3wag


Amper-Ufer

## Gott lädelt

HIa mun mein $\mathfrak{U r m}$－eร twar ihm lang verwefyrt－ Didi）an midd zog，Dut fabjit zut mix empor Mit Siebeabbliden，gliucf＝und glanzberflärt： （Erjah idf burch ber grende Tränenfor §im §immel Deiner Mugen Grott ermacher． Exy lodjelte．Unm ben bodgeiligen Bart Qag ernit ein Zächefr．Da，uajäglict zart， Stang Dir cin Zadjen bon Der Sippen Fumb， （̌̌inそrendenglödflein；Dam \ag Mand an Mamo： （5btt Bater lädelt mb bie ©ngel Yactien ．．
bugo Salus

## Sinctien

## Wion borft Edsottler＊）

Man ipridft von Tränen ber Freube unb von Tränen Des Gdmuerzes．Selten iah idd fie；
 Des heiben imigiten witteids mit fich jelber．－

Jch entfiume mitch nur einer reinen，koftbaren Träne．Sie galt einem längit $\mathfrak{Z e r i t o r b e n e n . ~}$

Meime Todbter hatte zum eriten Male dte Oper＂3ar und 3 immermaun gebört，und id） erzählte ibr，Daj der Scyüpfer Diefer Melodien $\mathfrak{5 u n g e r}$ gelitten habe，dáß er bes $\mathfrak{F u n g e r t o d e s}$ geftorben fei．－

Da rollte eint faföne $\mathfrak{P}$ erle auf Sorging＇s Grab．－－

Bielleidgt war aber auch Diefe Träne nidht ganz frei von eigenem Mitleio．sönnte ich ihm boch zu efien geben，hätte tad boch bamals fchon gelebt，－wie bin idf） zu bedauern，$^{\text {daj }}$ mein $2 \mathcal{Z u m i d}$ ，oiefem lieben Sänger zu belfen， unerfïllbar ift！＂

Beadtet ja genau，wer leidft und oft weint． Die Tat，nicht die Träne，ift Der 2hspruck eines warmen mitfïhlenben Serjens．Die Träne ift meift nur der untrüglidje $\mathfrak{B e w e i s}$ egoiftijder Regungen．

Jaf acfte ber Menichen Schmerz，Rummer， Gorge．थber man bari von mir nidht perlangen， dáj ich an ïberirdifiche（GZ̈te unt Gelbitvergefiens heit glauben foll，wem tifl die mehtuende $2 \mathfrak{z u m b e}$ Deutlich fehe．
$\mathfrak{W e i n t}$ ，aber ebrlid），－ous grenzenlojem $\mathfrak{M i t l e t o}$ mit（Eud）jelbjut．
（Ein $\mathfrak{S e r r}$ erbat fich von mir unter $\mathfrak{W u t l i i f t e n}$ und Sadkenzufammenidlagen Jeuer 广ür feine 3igarre．Werbinolid）fer Dank folgte unter abermaligen tabellojen $\mathfrak{5}$ öflicf）keitsformen．

Ein woblerzogener Ravalier！－
$\mathfrak{2}$ no doch，baje er mich das Etreicfyolz halten fieß，ftatt es als pine Gabe anzunehmen，－ Das war eine Flegelei．Jd）bin nidjt fein \＆akai．
Seine Erjiehung war nur fo weit gedtehen， daj ibm eingepaukt mar，er buirfe meine $3 \mathrm{~S}^{\mathrm{i}}$ ． garre nidjt mit Den Eingern beriibren；bem Streichyolz ftand er verftanonislos gegeniiber．

Eine Rleinigkeit，－gewif；aber glaubt mir，an foldjen Sleinigkeiten erkent man ben


## Jeder kernt das $\mathfrak{3 i l l}$ ．

Ein bartlojer §uingling und ein kaum erwadjenes Mädchen haben fich mit Stricken zujammengebumben，fie wollen $\mathfrak{g e m e i n j a m}$ den $\mathfrak{I o d} \mathrm{im} \mathfrak{W a j j e r}$ judhen． Rod einmal fliiftert fit：${ }^{\text {IS }}$ J fürd）te mich ¡o，\＆iebjter；Galte mich ganz feít，Dás uns auth）nach bem Tobe nidyts treme．（Gott fei unjeren Geelen gnädig！＂－

Ein Fall und ein 2ufiprigen ber $\mathfrak{B e l l e n}$ ，dam find zwet Geelen im Jen－ jeits．－－

Sa，fterben beigt allein jein．Ohne $\mathfrak{F i l f e}$ bem Ungekannten gegeniibertreten．

[^0]Deshalb gehen naive，kindlidje Gemuiter ge meinfam in den Tob．Deshalb empfindet der Rriippel，der itets auf bie 5ilfe anderer ange－ wiejen ift，größere Tobesfurdht als ber Starke．
（ $\mathfrak{G a ̈ l t e}$ es mur，ben Freuben ber Welt zu entiagen，itände－mur bie bange Frage bevor： ＂Simmel oder $\mathfrak{F}$ ह̈lle＂，dann wäre vielen das Eterben niddt jabwer．

Uber allein jein！Das biunkt dem Menichen id）redklid，uni Der erbärmlididite $\mathfrak{Z e t t l e r}$ findet gefiitblvolle Seelent，bie ftill bei ibm figen，um ithm oie Sterbeftumbe zu erleidftern．
$\mathfrak{W}$ iinfoft ithr euch fanften，erlöfenden Tod？ Dann lernet bei 3eiten auf eigenen Fiiijen itehen， denn kurz find eure（Erbentage，und auf ber Legten，ifthmeriten Reife jeid ibr bod allein，－ mutterjeelenallein．－

## Wabre Gefthidtaten

Eine Eehrerin behandelte in der Dolfsidule die＂Kleidung＂．Es wurben Kleidungstriicfe aufo ge弓ähll für Kopf，Ł̌als，Rumpf．
„ZZun ein Kleidungsfuig for die Бände！＂
Der fleine frits in der hinterfitn Zant hebt die Fand und ruft laut，freubig erregt über fein wiffen：„Die 耳ofentafden！＂

Im zoer Kriege gab ein Eauptmann fort－ gefetyt fenter，als ihn fein feldwebel darauf auf－ merffam madite，סańb der ©ruppenteil，den er be－
 feien．„27a，no føbuell no a Kigele nei，＂gab raid ber hifige Stiodeutiche zuriict．

Eint Eadenfräuleit hat fith bei der 2usiibung threr ©ätigfeit eitren Zagel in die Eand gefoomen． Sie geht in die Klinif，um ihn entiernen 3 lafjen． Beim Sdncioen bittet der $\mathrm{Zr}_{3} \mathrm{t}$ den $2 \mathrm{Iffiffenten}$, ihm 2lifohol reider $3^{n}$ wollen；darauffin ent－ gegnet das fräulein：＂Ja，Kerr Doftor，was für welden baben＇s denn？Danille－siför ift mir ber Tiebjte！＂

In ber mäddenfonte fuct der عehrer den Kindern den ßegriff vom＂Begentei［＂flar jul $^{11}$ maden．Die ©Begenteile lang－fur3，gro ${ }^{\text {E }}$－ fleint，breit－fdmal find fidnell gefunden；nur anf סie frage：＂Was ift woht das Gegenteil von frei？＂entifeht allgemeines Stillidpweiger．End－ liक ein iकiiditerner finger．
＂27unt，Eertha？＂
＂${ }^{\text {Bejegst }}$ ！＂hauḑte errötenठ die Kleme．
Kanorier Woitfoach bittet feinen Banptmann um eiten Urlaub von 3 wei đagen，Damit er feine \｛థ，werfranfe Braut befuden famu．Der Kaupto
 und Bräute der Kerle immer franf fint，and fo
 Befdeinigutg，dant wollen wir feḩen．＂Da Woitidad fein Stillgeftanden aber in eine nidit abzufehende £änge jieht，meint der Gauptmann： ＂2Ta，was denn nody？＂Und der Kanonier ftottert： ＂（1）Қebamme wird fönnen fф̣reiben？－Қeb－ amme wird－nidt \｛dreiben fönter．＂

Da der Gauptmann jede ©uiidtigfeit anterPannte，



H．Kley（München）

## Das Dogelneft

Tief rubt im meißen Schweigen Des Sindenbaums Geäft； $\mathfrak{I n}$ den bereiften 3 weigen $\mathcal{S}$ ängt ein verlajines $\mathfrak{N e j}$ it．

## So wehrlos bingegeben

Sit es bem Schneegebraus， Unt war bod frohem Seben
Ein grïmmichattet saus．
War fomburchharften Jeriiben
$\mathfrak{M i t ~ s i e d ~ u n d ~ S i e b e ~ w a d h ~}$
Und barg in $\mathfrak{D u f t}$ und $\mathfrak{B}$（iih）
$\mathfrak{2}$（m 2 bend fitll fein $\mathfrak{D a c h}$ ．

Num blickt－es fo verlafien
In＇s Winterland binaus，
$\mathfrak{W i e}$ in die Syematgafien
$\mathfrak{M e i n}$ leeres $\mathfrak{B a t e r}$ haus．
franz Kangbinrid

## Splitter

Wit der Rultur ibres Bolkes prozen bie am allermeijten，die am menigiten Davon bejigen．

Erist Muller

## Siebe Jugens！

（1）Hfel Emil witd $\mathfrak{3}$ © Eerr，von defien einftiger Sodenpradt feine ミpur meht vorbandent ift．Karlden darf miteffert，aber die Mama，die fein vorlantes mänlden femm， ¢därft ibm wiederholt ein，er folle ja nidt etwas iiber Onfel Emils Eaare reden．Das Effet be gimut，und unverwandent 2nges farrt Karldent auf des OnPels Pahles Eaupt．Der wird nervö＝ und nervöjer；und endlid bält er es nidओ länger aus：．Du infamer Bengel，was fiebjt Du mid denn immer fo an＂
＂2ld，Gnfel，Mama hat gefagt，id foll nidt von＂Deinen Eaaren reden，aber Du haft ja gar Peine！＂

Э（d）wax bei Tante Mgatbe zu Befud． Sogierbepud）．
$\mathfrak{A}$ an abeno verlangte id）nod）ein（slas Wajfer und einen ¿offel．
 erflarte ith Der Tante，al马 fie mid）gar fo beforgt anfah，＂unto grabe beute fürchte id） it Dem fremben Bett ．．．nadd ber langen Babniafyt ．．．Daxum nehme id ein Beronal＝ pulber．＂

Tantchen fagte＂Gute Madit＂und ging．
§d überlegte：„Berfucf）＇s zumäd）t cinmal
 präd̆tig ein．Jelfenfeit．

Blöblidg höre idf Tantden neben mir：
„．2ieber Meffe！ミieber Reffe！！Sieber 9Reffe！！！＂
„ӊа－was gibt＇s bent？＂
＂Entictuldige，licber Reffe！ฐd நabc fehen mollen，ob Du nid）am Enbe wadjit－und febe eben：Du hait ret＝ geifer，Dein Sctifapmittel zut nefmen．＂

Roda Roda

## Der Strauk

## Unvergleidflidjes ほutziucten

$\mathfrak{B l i ̈ g t}$ mir auf aut buntem Strauß̌， Welde Jreube，ign zu pfluiden， Sommergfituff ans ફerz zu brïtfen！ Trag thn armeboll nad）ફaus．


## Blumen

Wäufe ign in fajöntem shafe, Retidgeidxliffnem Bergfriftall, Daß bie fprühende Efftafe, Satt umrahmt bon grimitem ©rafe, Glutet mie ein $\mathfrak{J a r b e n f a l l . ~}$

Werz und Seele rufn in Sdmeigen, $\mathfrak{U}$ no $\mathfrak{m u x}$ einzig für̃e $\mathfrak{L u j t ,}$ Wie Mufit aus bunbert ©beigen, Rlingt und idimingt ben bunten Reigen Tief in aufgefdilofiner Bruft.

Biş basి farbig wilbe Brühen Qöfend meinen Simt berauift, $\mathfrak{H n o}$ mix ift mie heigem frïhent תnabenjubel, Der ins Glifhen Seiner eignen Sinne laufot.

Gifela sizel


## Oin famifienvater

Paul Rieth (München)


## Die Christenverfolgung in Bayerm

 bradit bon A．De Nora，
unb berfinmbitblidet bont 2．Sdmidjammer
Wehe！Wehe！Dreimal wehe！
Went id hin rad Bayern fehe，
（1）wie friimmt fid oa vor Sdmery Das getretne Chriftenherg！


Jeder brave Katholife
fiihit es eisfalt im Eenide， Dá̉ oie Religionsgefäbrten fürdterlid verfolget werder！
Ja es fängt beinah fo an，
$\mathfrak{W}$ ie beim Diofletian！
§uar man fieht den Sandesfïrfter
2Tody nidt felbit nads Blute durften， 2ber feine 2 jojutanten
freffen ©hriftert wie oie 2 nnten，
27amentlich der Eutherif丸e
£ägt fervieren ftets bei © tiø Einen von der Keiftlidgeith－ Das ift feine Kleinigfeit！


Dod nod wiitender und wifter ©reiben es die Gerrn Münilifter： Ein gewiffer podewisl $\mathfrak{w a ̈ l}$ t fid nur in Blutgeriefel， Siebt es，unter SdnadahüpfIt Chriftenföpfe abzufdnipfeln Mit dem Kricter

unt $\partial a \mathfrak{z}$
Sdreit er Juh und plattlt Sduh．
Ein gewiffer Srettreid foindet Jedent Bauern，den er findet， Bis 3 um letgten ©ropfen Intif， Went er nur latholfíd ift！ Ein gemiffer Miltter fdidfet Sdeiterhanfent anf und ridtet Jedent hin mit Beil und Strid， Der ein guter Katholif．


EEin gemiffer frauendorfer Brandidaţt Städte，Itärfte，Dörfer， $\mathfrak{W}_{0}$ die Katholifert find， Bis man feine Spur mehr find＇t． Dow oer folimmite 3 weifelsohnt， －Selbit der 2lero war fo roh nie－ Ein gewiffer wehner ©oni Sduteidet Ęälf＇ab wie 2Taccroni，


Stutst geweikten profefforen
27afen，27ägef und sangohren， Drüdt ben Bifdëfent Den Daumen 2luf das．2luge，daf fie fanmen， Eilft den ärgftert Romrebell＇r：
Cremeln，Grandingern und Sめell＇n！

Wie die Eerm in mainder，haufen Selbftoerfanoflid סant heraugen Thre Diener：präfibenter， Räte und Bejirisamtmenter， Biirgermeifer und dergleider， Die mant nur mit ©hriftenleiden Jiehen fiebt durd Stadt und §and， Int ber Eqand bett fadelbrand．

## 4

Wehe！Wehe！Dreimal wehe， Wenn id aber Jene febe，
Denen afles dies gefdidt！


Mein getretres Eerje bridt！
Sieh，hier find die wen＇gen frommen， Die wo nod nidt umgefommen；


Siebe，Geift und ©ugend jpridt 2115 סem ed len 2lngefidht． Sieh，hier treibt man fie $3^{\text {un }}$ paaren， Die fit fromm unt gläubig idaren Bis $\mathrm{u}^{\mathrm{um}} \mathrm{Cod}_{\mathrm{o}}$ um ibren Piarr＇， Wemr＂סie Relïgüon in（G＇fab̧！！＂


Sieh，bier find bie gotterfiilltent Mänter，סie das＂すิentrum＂bilden；

（1），wenn fte nidt wären，wär＇ sängit lein Chrift im Sande mehr． 2 Zber wie fie dafiir leiben Beigt fit aud von allen Seiten：


2bbemagert $3^{11}$ Speletter miifjen fie das इeben fretten， Mandzal näぁtelang in oumpfen


Katafombent faft verfumpfent， Oft fid mur von Wurgelt mabrent


Und Getränfent，weldje gäbren！ zur des Dolfes sieb＇alleint， Cröftet fite in threr pein！
Dernod nimmt im ganzert rand Die Derfolgung iiberbatio：

## Intiert Seeienfdmerz verfpotten


frede Journaliftemrottent， Unfre fdönften Safrifteien Ebriftenfeinde fred entweihen，


Unfren frömmiten Profefioren Spiirt man mad，wie fie gefdworen－


Kurz，dem wahren ©hriften graut， Went er alles diefes 体ant！ Ueberall funt man den Glauben Und die Religion 34 rauben， Selbit die Wunder unters Itefier 27 immt eint aigner Sourdesprojefier，$^{2}$ Dor bem braven Sdulinfpefter Beigt Pein Sehrer fiton Reppeft mebr，


Zahllos wie der Sand am Meer Ift der siberalen Eeer－


Wehe！Wete！Dreimal wehe！ Heberall mohin id fehe，
Sdeint dem Ilntergang grweigt
Bayerts fromme ©hriftenheit．
Dod verjagt nidt，teure Briiber，
Bott bilft Seinent immer wieder！
Seht Jhr nidt，סaß́s Der Komet Warnend \｛めon am Eimmel fueht？ Bald fo wird die Sintflut fomment Und dem Dater Weith，dem fromment， Wird der Eerr es anvertraun： Geith， $\mathrm{Du}_{\mathrm{m}}$ mйt die Jrde baun！


Und der Geith wird fie erridten Und der Bott wird fie vernidten， Die nod nidt beim るentrum find， Und die andern Dieder alle Werden ficher fein im Stalle， Bis die grofe flut verrinnt． Juf dem Wendelfteit in Bayern Wird die $\mathcal{Z}$ lage Eandung feiern， Und aus ihrein Miaterial
$\mathfrak{W}$ ird ein neuer Staat entftehen－ －Dod wie diefer ans wird fehent， Sag id Eud ein andermal！



Um nicht minderwertige Nachahmungen zu erhalten, achte man auf den gesetzlich geschützten Namen "Laxlni。.

## Liebe Jugens！

Im Randjimmer des Grosventor－ Giotels in Eondon fagen vier Ęerren in einer ede und unterhielten fith． Der Jufall hatte fie zulammengefiibrit． Der Eine war ein weighaariger alter Engländer，סie orei 2 nnberen waren jiingere Ferrent，mit einter rubigen， internationalen ©legany gefleioet，gaņ̆ unauffällig，und fie fpradien ein Eng－
 gefommen，ठấ man fitd fकon längere万eit gemiutlid unterthalten hatte，ohne סak der alte Engländer herausgefunden hätte，welcher 2Tationalität Die orei netten Gerren cigentliḍ feien．Er bradte Denn aud die Rede darauf und meinte： „Es ift merfwiirdig，meine ظerren，jetbt verfuфe id fdont feit einer Stumbe， Thre 27ationalität $3^{n}$ erraten－es geht nidt．Sie fpreden ohne ieden 2ifjent，Sie fehen fo international aus， Thre Barttra¢̣t läß̉t nidts erraten， fo daÉ id nur wei Engländer fint；aber ob Sie aus Egolland，Dänemare，Ungearn oder forft－ wober ftammen，weís idh nidt．＂Da lädelten die Drei und eint Einver－ ftänonts bligte $3^{\text {wildiden ihnten anf．}}$ Der Eine lief ihm Worte：„Das ift ja merfwiirdig！Wir follten das 3 um Gegenftano einter Wette machen．I folage vor：wit gebert Jhnen eine Stunde．Kabert Sie intmerhalb סiefer Əुeit unfere 2tationalität erraten，fo 3ablen wir Jhnen fïnfiehn Pfund． Kaben Sie es nidt fertig gebradt，io jahlen Sit diefe Summe，die wir ia
 Ja，verrate Jhnen nur foviel，১a§́ wir Drei＂einer Ǩation angehören．＂＂＂Es

 id）zieb＇n fo weit wetg von 3 beclin？Jd bin fa 3ionift！＂
 bemiften fith die Drei num，den alten Kerrn mögliфft irre $3 \mathfrak{u}$ maфen．Der Eitte bradte die Rede auf paris und 3itierte einige Derfe vont Bandelaire mit dem Accent des Parisien de Paris， der Jweite erjählite einige berilibmte fifwedifde Kodrejepte und bedanerte， סáb man das nidpt in Kondon haben fönte．Der Dritte fprad von der un－ garif́巾en puణfa，von der るigeunermufit， von den Banert mit den weiten weifen Kofen und den fфwarjer Sdweinent Die Drei tranfen Lbbisfy mit Soda raudten furge Pfeifen unto trugen den 2lbendanjug mit vollenbeter Siderheit． Es verging eine halbe Stunde，es der： gingen oreiviertel Stumben－es fehlifen nur nod zefnn mtimuten an der Stunbe und now baftete des alten Engländers体arfer Blicf fuçent an den drei 14 － ergriindliø̄én fremolitngent，$\delta$ ie immer heiterer plaudertern．－Da fand aus either andern Ede ein Ejert auf，gith hin und öfnete das fenfter in der 2 tähe der $\mathfrak{D}$ ier．Die frifфe 2 lbenoluft frömte herein．In demfelben moment wurden die Gefititer der drei fröbliden Eerren fehr ermit und ein tiefes Eridreden rif fie halb von den Sizen．Wie aus cinem 2 tunde riefen fie entieft „es 3ieht！＂－Da lacite Der alte Eng－ länder auf，Flatfd̨te fröhlifd in die Ęände und rief：„Gewomen！Meine Eerten， Sie find Dent ${ }^{\text {Che！}}$＂－In diefem Uugen＝ blid \｛dlug Die Stunde．Drei Ķerreri $30 g e n$ je cinen Gundertmarfichein aus der Briefta\｛de und legten ihn vor den alten Gerren bin．Dann erhob fith Der Eine vont ihnern，ging hint und folog das ferfifer．
wiliy Rupper


Sort mit Der Privilegierung！
Gelten hat femand ber weelt auf einem klemen Stiitk ßapier io grope $\mathfrak{W e i s h e i t}$ geicjenkt，als dte Regierumg Dem $\mathfrak{B o L k}$ in Der $\mathfrak{B e g r i i n d}$ ung ber prent Bifideñ $\mathfrak{W a b l r e f o r m m o r l a g e . ~} \mathfrak{W a b r l t c d , ~}$ Die Qöfung Der Frage：Deffentlithe oder gebeime Wabl？war bisher ein gordificer Rnoter．Da kam bie Re： gierung und bieb Den Sinoter mit ibrer $\mathfrak{B e g r i i n d} \boldsymbol{n} \mathrm{ng}$, wie mit entem（Ei des Rolumbus entzmet． $\mathfrak{J n}$ biefer $\mathfrak{Z e}{ }^{\text {s }}$ griundoutg heißt es nämlidf： ba int kleinen $\mathfrak{B e z}$ irken fid）Das $\mathfrak{B a b I g e}$ ： heimnis fiir die erfte und zmeite תlafie doch nidht wahren laife，io muilife die Deffentlid）keit fuir alle brei RIafient eingefiitrt merben，denn bie britte RIafie Dïrfe nidgt privilegiert werben． $\mathfrak{W i e}$ einfach，wie f（b）lid）t uno Demmod） wie weije！
$\mathfrak{D a}$ in ben（ändtiduen $\mathfrak{B e z i t r k e n ~ f i t c t ) ~}$ die Kiphaltierung ber（Chaulieen boch nidgt ourcdfiithren läßt，jo tift fie auch für

＂Fungriges Volk＂
E．Wilke
„Vidt wabr，frau Kiommerzienvat，Sie fáttern aud bie bungrigen Vógel in Jbter Villa？Das ift sod reizens，nidt？？
＂Gewin，bas evinnert mid）immer an bie 隹inlabungen， Sie wir jungen 太unfitern und Didterngeben！＂

Die Stragen ber Stäbte absuidiaffien； Das 2 ［iphaltpilaiter muß herausgerifien und bie Stragen mifien djaufitert werben．Dent die fitädtifitien Strajen Dürfer nifft pribilegiert werber．
$\mathfrak{B e d e r}$ in Tiridftigel，noch in Me： jerik，noch in $\mathfrak{B o m i t}$ ，noch in $\mathfrak{W}$ ronke， noch in \＄illkallen，nod）in Silegne， noch in Skaisgiren gibt es einen Reichskanzler：er ift aljo auch）in $\mathfrak{B e r}=$ lin abzujctaffen．Demn ber wajier： kopf bari nidjt privilegiert werben．
$\mathfrak{W o}$ oas $\mathfrak{Z o l k}$ fich noch im gliick： Ticferen Naturzuitant befindet，8．B．in $\mathfrak{G r o ̈ n t a n d ~ u n b ~ a m ~ G i i b p o l , ~ g i b t ~ e s ~}$ kein $\mathfrak{W a b l r e f t}$ ，Darum muß es auch in $\mathfrak{P r r u b e n}$ abgeidafft merben．Demt bie 5 mperkultur barf nidft privilegiert werbent．

Frido

## Humor des Auslandes

## Cin Sitterbiem

1．Biette：Warum dent fo eilig Geute？ 2．Biene： $\mathcal{D}$ ，id babe ein Snterbiew mit einem Maturforider，ber eim Sud über unz içreibt．
（Life）

## Monumentale Drotestkundgebung Ulon Kassian Kluibenschädel，©uifelemaler



Gimmel，£andon，Eerrgoit，©eufel，耳öll und Saframent，סas
hat uns nod gefehlt，
Daf̃ der arme ErbenpiIger nidt mehr fluden folf＇anf der verflitten welt！ Kreuzmillionen！Eqagelסonnerwettec！ $\mathcal{D} \mathfrak{a}$ miīt＇ja eiter
bombenäbulid gleid zerfpringen，
 Wie follte fonder fräftig fluden man diejes Jammertales

Salbaberei ertragen，

Wie aff bie סummen Streine，bie unts 2 Iffen fets jun $^{11}$ unaufhörlidem Derorn
Derfetgt auf affen mögliden Bebieten der heilige Sanft Bureaufratius？！－ Das fluden ift bas Befte und Gejuindefte anf Erbent．．．es reinigt wie ein $\mathfrak{W}$ etter！
 Drum fludpt getroft tur weiter wie bisher，iher Menfdenfinder
alt und jung，
Eol＇s der đeufel，fiyferm，〔cpod Granatert，das ift denn dod．
die billigite Erleicfterning！


Abt．U：Silber－und Brillantschmuck，Glashütter und Schweizer－Taschenuhren，Grossuhren，silberplattierte Tafelgeräte，echte und ver－ silberte Bestecke（Katalog U 12）
Abt．K：Lederwaren，Plattenkoffer，Necessaires，Reiseartikel，echte Bronzen，Marmorskulpturen，Goldscheider－Terrakotten und Fayencen， kunstgewerbliche Gegenstände in Kupfer，Messing und Eisen，Nickelgeräte，Thermosgefässe，Tafelporzellane，Korbmäbel，Leder－ sitzmöbel（Katalog K 12）
Abt．S：Beleuchtungskërper fïr Gas und elektrisches Licht（Katalog S 12）
Abt．P：Photograph．und Optische Waren：Kameras，Vergrösserungs－und Projektions－Apparate，Feldstecher，Operngläser，Goerz－ Triëder－Binocles usw．（Katalog P 12）
gegen Barzahlung oder erleichterte Zahlung．
Kataloge je nach Artikel U，K，S oder P kostenfrei．


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

Insertions-Gebtihren
für die viergespaltene Nonpareille-Zeile oder deren Raum Mk. 1.50.

Abonnementsprels des Quartals ( 13 Nummern) Mk. 4. - Oesterr. Währung 4 Kronen 80 Heller, bel Zusendung unter Kreuzband gebrochen Mk. 4.80, Oesterr. Währung 5 Kron. 75 Hell., in Rolle Mk. 5.50, Oesterr. Währung 6 Kron. 60 Hell., nach dem Auslande: Ouartal ( 13 Nummern) in Rolle verpackt Mk. 6. Francs 7.50, 6 Shgs., $11 / 2$ Dollars. Einzelne Nummern 35 Pfg. ohne Porto. Bestellungen werden von allen Buch- und Kunsthandlungen, sowie von allea Postämtern und Zeitungsexpeditionen entgegengenommen.

Sitzen Sie viel? $\begin{aligned} & \text { Gressner's sitz-Ruf- } \\ & \text { lage a.Filz, D. R.G.M. }\end{aligned}$ verhütet Durchscheuern der Beinkleider. Preisl. frei. Heinr. Gressner, Steglitz-Bln. 8.

Eheschliessung! rechtsgültig, in 3 Tagen in M. Anke, Mü Klenzestrasse 28/o.
 Elektr.Kilingel-u.Lloht. aniagen. Lohrmittel. Damptmaschinen-
Kessel- u. Armaturen. Werkzeuge. Georg Schöbel, Leipzig, Retchstr. 29 (2) (8) (8)
den beruhmten. parentierten Bargeo"Kopiertichern Wunderoareliopien G GERG BARTSCH. HUTRNBERG \&


In schönster, ruhigster u. gesün-
 am Canal Grande.

## BAUER GRUNWALD

grand hôtel ditale

staurant.





Der frautharzt
,Die ganze $\mathfrak{W e}$ eiblictukeit ber Haute volée zäblt jegt zu $\mathfrak{J b r e n}$ ßatienten, Serr $\mathbb{C}$ ollega. $\mathfrak{Z e r o r o n e n}$ Sie dent $\mathfrak{Z B i n t e r i p o r t ? " ~}$
"Nein, gleid) - Ebeffjeibung!

IEPVEDSThWäthe der Manner. Aeusserst lehrreicher Ratgeber und Wegweiser von Spezialarzt Erechöpfung, Geschlechtsnerven-Zerríttung, Folgen nervenruinierendar Erachöpfung, Geschlechtsnerven - Zerrüttung. Folgen nervenruinierendar Leidenschaften u. Excesse u. aller sonstigen geheimen Leiden. Von geradezu beziehen von Dr. med. IUMLIELE Naehf., Genf $\mathbf{6 6}$, (Behweiz).


Mygienische Servietten-Hülse. Dieselbe hat sich vorzulgilich bowăhrt und infolgedessen überall in Hotels, Restaurants, Pensionen, Sanatorion, Familien etc. sofort bestens eingeführt.
Zu haben in den einschlägigen Geschafften event, werden Verkaufsstollen nachgewiesen durch Maschinen-Cartonnagen- und

Pappenfabrik Friedr. Chriatian, Wächtersbach.


Chemische Fabrik Helfenberg A. G., Helfenberg (Sa.)

Die nummebr veröffentlidte Derordnung fir die mandmer Derkebrspolizei foll， wie wir erfabren，noあ erweitert werden．Da fidh das ，Reden mit de händ＂nidt als ausreidend erwies，fo follen für komplizierte falle aud die Beine beniitt werden．für den fall z．B．，daß der Beamte an der Gike Kaufinger und Kofenfraße，
wäbrend er von riicmuărts um Ruskunft gebeten wird und gleid）zeitig eintm luftfabrer，der am marienplas landen wilt，abwinken muk，and nam redts einem falfofabrer die Ridtung zu weifen bat，kommt nadfolgendes Sdema zur Anwendung：


1）Seitwärtsheben des linken Armes （Rid）tung geo fragte Strafe）．2）hombeben des redten Beines，Be wegung der fukfitisen nad）redts und links in abs weifender form．3）hodbeben des redjten Frmes，rafthe Drebung im handgelenk（abwebrente form）．


Sebr einfad ift das verbalten des Sめutmanns da gegen bel erkennen eines lange gefudten Derbreders： Et bebt nur den redten Arm bis zur Sdulterböbe und wakelt mit dem Zeigefinger（winkende Gefte）．Der Der； breder hat dann nur mit dem Kopfe zu f申büteln！


Weitere Dorforiften find z．$\tau$ ．einfamer，Geht z．B．ein Pferd durd，fo iftes auf das tunfatthafte feiner handlung aufmerkfam zu maضten und zwar in diefer veife：Eins treten des Stpusmanns in die Laufbabn des Pferdes，Zus wenden des Kidiens und Ausbreiten der Arme，die hand fläden dem Gaule zugekebrt．Diefer ftebt tann fofortl


Endlid fei nod darauf bingewiefen，daf ein Paffant oder eine Pagtantin，die innerbalb des nädten merio dians in mandeen einen öffentliden Bbort fumen，den Zeigefinger bodizubeben haben，worauf der Stbutmann die entfprebende Bewegung madt．（0ft，went nötig， zu wiederbolen！）


Zur Zit der mobammedanit由on Rusttellung if bei Nahen des berrn von Orterer als Zeimen zum Derkebrs fillftand vom Sdubmann der Bodenkuf rafd und fめon auf groke Entfernung auszufiibren．


Man fieht：Die Anforderungen an die 5ヵubmannfかaft find nidt leidt und es wird bäufig vorkommen konnen， daf das Derbalten verwedfelt wird，befonders bei fall 2 und 3．ledes Polizei Organ ift desbalb befaut，feine zeimen durd）Zuruf entfpredend zu unterfutsen．


Fracen Sie Thren Apzt！
Echtes Purgen
Das ideale Abführmittel

## BENEDICTINE

| Preis das Gros <br> Mk. 3.00, <br> mitKugelspitze <br> Mk. 3.50. | Es sparet Zeit und Geld ein jeder, <br> Der schreibt mit Schagen's <br> Dauerfeder.Ueberall <br> UE21639 |
| :---: | :---: | :---: |

Nach d. System liefern wir auch: Dauer-Rundschrift., Eil- u. Zeichenfedern. Gegen Einsendung von Mk. 1.- liefern wir franko Muster-Sortiment aller Federn

## Frühlings-Reisen

 IV. und V. Fahrt - Mittelmeerfahrt.$\mathbf{W}$ er den herrlichsten Genuss der südlichen Frühlingspracht durchleben und gleichzeitig alle landschaftlich, völkerurkundlich und historisch hervorragendsten Stätten in Frankreich, Spanien, Nord-Afrika, Griechenland und Italien kennen lernen will, der mache eine der erstklassigen konkurenzlos zusammengestellten Reisen der „Freien Deutschen Reisevereinigung ${ }^{\text {© }}$ - auf der herrlichen, grossen Salonyacht ,Jle de France" vom 15. April bis 1. Mai oder 4. bis 21. Mai mit. Angelaufen werden: Marseille Barcelona, $\mathbf{P a l m a}$ Algier, Blida Tunis, Carthago Palermo, Messina, Taormina, Malta Piräus, Athen Corfu, Cattaro, Venedig Rom, Neapel Capri und Montecarlo. Preis der ganzen 17- oder 18 -tägigen Reise in bequemster 1-, 2- oder 3 -bettiger Aussenkabine, Betten nicht ubereinander, von 550 Mk . an einschliesslich voller Verpflegung mit Wein, allen $\mathbf{N}$ ebenausgaben der Landausflüge Führung, Wagenfahrten Sonderzüge, Hotels Trinkgelder usw. Nur teilweise Belegung des Dampfers keine Ueberfüllung! Für alleinreisende Damen Familien- und Gesellschaftsanschluss. Ausführlichen Reise- und Schiffsplan versendet kostenlos Redakteur Baumm in Duisburg 275.

## Tr 1 Co Ballenstedt-Harz Sanatorium

für Herzleiden, Adernverkalkung, Franenleiden, Verdauungs und Nierenkrankheiten, Fettsucht, Gicht, Zuckerruhr, Katarrhe, Rheuma, Asthma, Nervöse und Erholungsbedürftige. Diaitetische Anstalt Kurmittel-Haus ${ }^{\text {far }}$, alle physikal. mit neuerbautem höchster Vollendu
Winterkuren.
100 Betten, Zentralheizung, elektr 100 Betten, Zentralheizung, elektr
Licht, Fahrstuhl. Stets geöfrnet
Besuch aus den besten Kreisen

-ZAHN - PRÄPARATE.


Zu haben in Apotheken, Parfümerie-Drogen- u. Friseur-Geschăften.

Jationessante Brlefmarkenzeitung (n) ${ }^{3}$ in 3 Sperachen menatich 52 Seiten fog. Béa Snibehrlich fur philatelisten

[^1]
## Grammophone Phonographen <br>  Polyphone <br> Nuf allererste Original trzeugnisse. Bequemste Zahlungs. bedingungen  <br> o. itidrabergiun. <br> hannoveru.aicn.



Dí neue 2nündyer Deatebrspolizei „angiam fabren ! ! !"
,Salt's Maul, i hab' দoaße $\mathfrak{W e i p}$ wiirjt iur'it Sandtag.

## Siebe $\mathfrak{J u g e n s !}$

$\mathrm{In}^{\mathrm{n}}$ einer mitteloeutidien Staठt tagt ber Derein der frembinten junger mädden". Zuf der ©agesorbmung ftebt die Kellteritthen-
 aus verfdiedenen Griinden es den Wirten nidot iibeluehmen fönte, wenn fie Feine Kelfnerinner anftellten. Die mififitände der weibliden Bedientung liegen fidh vielleidet befeitigen, wenn man eine XItersgrente worl vierzig Jafren felfiefte, bis 3 w welder Mäoden nidit als Kellnerinuen perwandt werden diirfter. Diefer Dorfdlag mird disfutiert, und es er. hebt fith eint סurd den Itrangel aller weibliden Reije ausgejeidpetes Jiingferden 311 der Erflärung: „2Tein, id bin fiir 50 Jahtre; mit 40 Jaluen find wir dent dodi nod jul ver= fï harerifa!"


Haarfarbe
unter Garantie unschädlich färbt echt u. patürlich blond. braun. schwarz er.Mh.3.50ProbeMk 1.25 J. F. Schwarzlose Söhne Kgl. Hof Berlio Markgrafen Str 29.
Oberall erhaltrich.
riefinawifent $\begin{gathered}\text { Rn- und } \\ \text { gerhaut }\end{gathered}$
gr. Preisl. P. C. Jtanke, Hamburg 6.23.



Der Kilometerfreffer
＂Sollte es dodp eint fortbeftehen der Seele gebent，fo mödite id rach meinem Cobe in eintem Zuto－Prenmatif weiterleben．＂

## Siefe \＄ugeno！

Der（beridgtanouzieffer won Unter＝ grumbach ift tebentier ein gewaltiger Timurod．
＂Metine Ђ̧erren，＂erzählt or ant Stanntifof eines وtenos，${ }^{\text {mente }}$
 gefdufien．＂
＂ธeça glaube if），＂fagt ber 2tpo＝ thefer．

Darauf ber（5eridtabulluieber：
＂Sedjる zum erjten ．．子um zreiten
－Bictet niemand mefyr？．．．jecha
马ajen zum orittenmal．＂
Aaba



## Werden Sie Redner！

Lernen Sie gross und frei reden！ Gründliche Fernausbilduung durch unsern be－ wăhrten Ausbildungskursus für höhere Denk， freie Vortrags－und Relekknst． Einzig dastehende Methode！Erfolge über Ervarten！ Einzig dastehende Methode！Erfolge uber Erwarten！
Anerkennungen aus allen Kreisen．Prospekt frei durch R．Halbeck，Berlin 389，Friedriehstr． 243.

## probebände der Mündner ，JUGEND＂

orientieren Jene，weldhe unfere Mochenfihriff nodh nidh näher kennen，beffer，als es eine einzelne nummer vermag．Jeder probeband enfhälf eine Anzahl älferer hummern in eleganfem，farbigen Umfohlag und ift zum preife von 50 pfg，in allen Buthandlungen u．beimunterzeidnneten erhälflid．
Miundien，
Derlag der ，yugend＂＊
Leffingfrabag ).


[^2]
## Porzellanfabrik，

die feinste Geschirre erzeugt，such mit Künstlern in Verbindung zu treten behufs Beschaffung von aparten Formen und Dekoren in vornehmer，ge－ schmackvoller Ausführung．Gefl．An erbieten bittet man zu richten unter M．E． 8788 an Rudolf Mosse，München．

## （ind Aquarien <br> all．Art，Fische，PHlanzen etc． A．Glaschker，Leipzig N． 25. A．Glaschker，Leipzig N． 25. Katalog 250 Abb．gr，u．fr．

Echte Briefmarken． $\begin{gathered}\text { Prels－} \\ \text { liste }\end{gathered}$ gratis sendet August Marbes，Bremen．
Aaluere Schriftstellerin Dame，Propaganda，Geld benotigend wünscht g．Honorierung Briefweehse m．einsamen，noblen Persönlichkeiten． Thema＇s nach Wunsch．Zuschrift unt． ＂Sisyphus＂an d．Exped．d．，Jugend ${ }^{64}$

## Echte Briefmarken Lurop－Katoly ${ }^{-1 / 4}$

 Brotmartonhanduone．LEIP ZIG 12.
Thp sehliessungen，rechts－ giltige，in England．－
W．EVGSTHER，8，South W．EUEXTERE，8，South
Street，Finsbury，London，E．C．

## Idzale Büste

durch preisgekr．，garant． unschädl．äusserl．，Mittel ＂Sinulin＂in ganz kurzer Zeit．Gold，Med．Diskret． Auskunft geg．Rückporto． Spez．，Leipzig 4，Ecke Spez．，
Thomasring ui Barfussyasse，

Einheitspreis . . . . M. 12.50
Luxus-Ausführung M. 16.50


Salamander *-Verkautsstellen zu haben.
Sie haben gewiss schon die verschiedensten Stiefel getragen. Machen Sie einmal einen Versuch mit Salamanderstiefein. Fordern Sie Musterbuch J.

# Salamander 

Schuhges. m. b. H.
Zentrale: Berlin W. 8, Friedrich - Strasse 182
Basel - Wien I — Zürich



## CACAO

garantiert rein, im Geschmack pikfein. $1 / 2 \mathrm{Killo}$ v. M 1,20 an $8 / 2,{ }^{1}$ M 6 .- portofr. Cacao-Walther, Halle-S., Milliweego

## Grinde Fernunferijeht

Deutsch, Yranzōsisch, Englisch, Latein, Griechisch, Mathematik, Geographie, Geschichte, Literaturges $\mathrm{h}_{\mathrm{h}}$., Handelskorrespondenz, Handelslehre, Bank- und Bōrsenwesen, Kpntokorrentlehre,Buchf Philosophie, Physk, Chemie, Naturgesch., Evang, und Kath. Religion, Pagagogik, gesamte Musiktheorie, Steno graph. Glänz. Erfolge. Anerkennurgsschr. u. Ansichtssend. bereit 1 . Gine Kaufzw.
Rustinsches Tehrinstitut Potsdam N. 9.

## Zur gefl. Beachtung!

Das Titelblatt dieser Nummer (Meister Schmied) ist von Anders Zorn (Mora-Schweden).

Sonderdrucke vom Titelblatt, sowie von sảmtlichen ubrigen Blättern sind durch alle Buch- und Kunsthandlungen, sowie durch den "Verlag der Jugend" zum Preise von 1 Mark für ganz- und doppelseitige und 50 Pfg . für halbseitige, erhältlich.-Bel jeder Sendung werden für Porto und Verpackung $\$ 5$ Pfennig extra berechnet.

## Rurzfithtig

Datin: Was macht bem ber ßrofefior bei den Ropen im Garten? Sudft er $\mathfrak{B l a t t l a ̈ u f e ? ~}$
Dolly: D nein. Er ift fehr kurzitafig. $\mathfrak{E r}$ fieht fid) uur die Gegend ant. (Life)

|  |  |
| :---: | :---: |
| - Schönheits-Mitrel ersten Ranges. |  |
| - Fertrrei! | Malattine-Hautcrême Glycerin und Hori-GGelee Von wunderbarer Wirkung gegen spröde und aufgesprungene Haut, Hilft sofort und macht die Haut Unentbehrlich auf Gebirgs- und <br>  |
|  | Malattine-Seife <br>  - |
|  | Malattine-Puder mit Glycerin und Honig Gembarach |
|  | Malattine-Rasierseife mit glycerin und Honig <br>  |

[^3]
#  CHARIES HEIDSIECK REMM NETTDR GIANACLIS EAIRD -. IMPERIAL GOÚt AMÉRICAIN 

Zur gefl. Beachtung!
Nummer 10 der „Jugend" bringt im literarischen Teil nuw Beiträge zeitgenössischer Schriftstellerinnen,

Frigga von Brockdorff, Lulu v. Strauss u. Torney, Josefa Metz, Margarete Beutler, Erna Heinemann.Grautoff, Frida Schanz, Helene Raff, Irma Goeringer, Gisela Etzel, Anna Breitenfeld, Grete Massé u. A. werden mit Lyrik u. Prosacrzählungen vertreten sein.

Nummer 11 erscheint in bedeutend verstärktem Umfang als

## Festnummer

## zum

80. Geburtstag Paul Heyse's
mit einem bisher noch nicht reproduzierten Bildnis Paul Heyse's von Franz v. Lenbach als Titelblatt.

Eine Doppelseite der Nummer bringt eine Vierfarben-Reproduktion von Arnold Böcklins "Triton und Nerëide" (aus der Schackgalerie zu München).

Ausserdem haben sich die hervorragendsten Künstler und literarischen Mitarbeiter der „Jugend" verbunden, um dem Munchner Altmeister eine würdige Huldigung darzubringen.

Blitrentefe ber „Iugeno Werslein von einer Görfaal- $\mathrm{Bant}^{\text {B }}$ Bum Studio fprach ganz fovial Scin lebensluftger Bater:
Stubiere (roh), Dodj) haidhe auth $\mathfrak{M a c h}$ den $\mathfrak{Z r i i f t e n}$ ber Alma mater!
$\mathfrak{E r}$ ging nad) Marburg, lebte bon; 2uf $\mathfrak{J u b e l}$ folgt ber Rater:
(Ein Jafy verging, ba mar burff thn
Die fđöne थlma - mater!

## Humor des Auslandes

 2uterhaltensPapa, wir habert ein nettes Spiel! Wir fpieten Sparfafie! Baby ift die Sparfafie. Wir babert tbmi f申on 25 Cents eingegebent


Ferd. Jacob in Köln 36, Neumarkt 23.


P $\sqrt{1}$ Sanatorimm SHLVANA Meruen- Emifif6 (byduwiz) Einrichtungen. Vorzügliche Erfolge selbst in schweren Fällen. Das ganze Jahr geöffnet. Man verlange den Prospekt $n^{4} \mathrm{~A}^{4}$ des Sanatoriums gratis und franko. Von dem ärztlichen Leiter des Sanatoriums ist ferner elne Broschure ,"Die Nervenschwache und ihre Behandung erschienen. Das werk gibt eingeh inde und sach gemässe Aufklärung über die Ursachen und verschiedenen Formen der allgemeinen und auf einzeine Organe konzentrierten Nervenzerruttung und uber die Aussichten auf Heilung oder Besserung in Briefmarken franko durch genanntes Sanatorium.




Teenach berühmtem Lo gegen vorzeitig. Altern. Guter Appetit. Rosige Farbe. Gute Funktion. Paket M. 2.geg. Nachnah-
me, nur durch me, nur durch
Apotheken. Apotheken. -
Ausreich. für Ausreich. fur
lāncere
Zeit
 dem SchlafenLaborator. PERLS \& Coe, BerlinCharlottenburg 5. Haupt - Niederlage: Caecilien-Apoth., Charlottenburg 26.


Ueppige Büste, schone volle korperformen durch Busennahrpuiver 9, Grazinolic. Vollständ. unschädlich, in kurzer Zeit geradezu aberraschende Erfolge, len.Garantiescheinliegt bei. Machen Sie einen letztenVersuch, es wird Ihnen nichtleid tun. Kart. M. 2.-, 3 Kart. zur Kur erf. 5 M. Porto extra; diskr. Vers. Apotheker R. Möller, Berlin 3. Frankfurter Allee 136.

## par Zuckerkranke und Nierenleidende Dr J. Schäfer's physiol. Nährsalze ohne Diätzwang, ärztlich empfohl., Preis M.3. -u. 4.50. Zu hab. in Apotheken, wenn Zu hab. in Apotheken, wen Dr. J. Schäfer, Barmen 20 Wertherstrasse 91 Belehr. Broschüre gratis



Briefmarken-Zeitung $\underset{\substack{\text { sennote } \\ \text { gratis }}}{\substack{ \\\hline}}$ Philipp Kosack, Berlin, am Kgl. sohloss.


## Alkoholentwöhnung

 zwanglos. Rittergut Nimbsch b. Sagan, Schlesien. Arzt. Prsp, fr.Glänz. Gutachten: Kein Reissen mehr!
 Zajio Konservierungsmittel v. Vecsey 1 Tropfen spart 4 Saiten. Fritz Kripke, G. m. b. H., Berlin S. 59 h.

Hervorragende Novitat! Der Sexual-Verbrecher
Ein Handbuch für Juristen, Aerzte, Pâdagogen. Lex.-Format, 750 Seiten mit vielen Ilustrationen Preis 18 Mark, in Prachtband 20 Mark.
Schildert das gewaltige Gebiet des Sexuallebens und Sexualverbrechens in verständlicher, fesselnder Form. Ein von ersten Kriminalbehörden und Autoritäten
zur Verfügung gestelltes Bildermaterial über Sadismus, Masochismus, Homosexualität, Fetischismus etc. vervollständigen den hochinteressant. Inhalt. Zu bezieh. von 0. Schladitz \& Co., Berlin W. 57, Bülowstrasse 54 Ju .



Kuranstalt Bad Thalkirehen,
[1 20 Minuten vom Mittelpunkt Münchens entfernt, im Isartal gelegen. Alle © -in Einrichtungen für den Winterbetrieb, Zentralheizung etc. Geeignet fur



Sanatorium Dr. Hauffe Ebenhause Physikalisch-diaitetische Behandiung
f. Kranke (auch bettläqerige) Rekonvalescent. u. Erholungsbedürft. Beschrănkte Krankenzahl

(Der Bifainof von Samoa batte, wie Gtaatss efretär Dernburg int 凡eiḑstag mitteilte, bon Der Sanzel berab bet ©ttafe der ©xfommunifation ben fatholifaen Яinbern ben $\mathfrak{B e}$ fuci ber paritätijden Regierung ̧idule berbotent.)

„Der grobe, fomarże 5 äuptling in R om ift viel, viel mädhtiger als ber, wo ei Be $\mathfrak{S a ̈ u p t l i n g}$ in $\mathfrak{B e r l i n}$, Der © Euf fiber baupt garnidits fu fagen hat!"


Sie vor den wertlosen Nache ahmungen des


Füllbleistiftes!
Da die durch Patente gee schützte genialekonstruktion des, "Penkala" nicht nachgemacht werden darf, kommen in letzter Zeit gee wöhnliche Drehstifte heraus, die in der äusseren Form den , Penkala* imitieren, um Täuschungen hervorzurufen. - Man achte daher auf die jedem Original-,.Penkala" eingeprägte inschrift:


Iffas
 (Gleidf) Ranallje ridftig beim Sentak fefaßt! શeh - Qeh - Straße dient nur zu $\mathfrak{z e r k e h r}$ $\mathcal{F i i t r}$ - felbitredent - Sduugmanicjaft utd $\mathfrak{M i t i t a ̈ r}$ !
2eb- 2efl-wenn Ranallie nid pariert, Gäbel raus und bisken brin herumjeriehrt! $\mathfrak{H e h}$ - $\mathfrak{H e h}$ - Яerle follen mäblent: was?
 $\mathfrak{Y e h}$ - $\mathfrak{Y e h}$ - oben andrer $\mathfrak{W i n b}$ legt dodf: Freußifぁer Beamtenteiftmal wieder hoom! $\mathfrak{O e h}$ - $\mathfrak{Q}$ eh - gleid) mal kleene $\mathfrak{P r o b e}$ fo, Ob nod wirkt! Ranallje fei jerwarnt!
jagow

## Ein Brieftuechiel

Uns fint folgende Briefe anf unjern Re: daktionstific) gefiogen:
Der Reich $=\mathfrak{F a n s l e r ~} \mathfrak{B e r l i n}$ W. $8, \mathfrak{W i t h}$ elmitr. 77,
Э. $\mathfrak{i r}$. 1910. Den 11. శebruar 1910.

Exter Exzellenz haben in ber Sigung des
 Das geltenoe Reidjstagswablrecht in abfälliger $\mathfrak{W}$ eife kritifiert. Wemgleich idfl weit bavont entfernt bin, in bie bortjetige sompetenz eingreifen zu wollent, fo kamt id Dodh die $\mathfrak{B e}=$ merkung nidit unterbriicken, Dаß eint Derartige Ruitik von einzefnen $\mathfrak{B u n b e s}$ itaaten unangenehm empfunden werden könnte und deshalb ben Reicflsinterefien abträglich ift. Eure ©xzellenz mirrben mid $\} \mathfrak{W}$ Danke verpflichten, went Sie fiid vor einter Rede, Deren Jnthalt bas Reidhy= interefie beriifrt, mit mir in $\mathfrak{Z e r b i n d u n g}$ fegen mollten.

Unteridurifi.
$\mathfrak{2}$ Den preub. Serrn $\mathfrak{M i n i j i t e r p r a ̈ j i b e n t e n , ~ b i e r . ~}$
Königl.-prentr. Staats -
$\mathfrak{B e r l i n} \mathfrak{W 3}$. 8 , minifter $\mathfrak{n m}$.
$\mathfrak{W i t h}$ eimitr. 63 ,
Der $\mathfrak{F r i n i f t e r p r a ̈ f i t i d e n t . ~ D e n ~} 12 . \mathcal{F e b r} 1910$. I. Mr. 1517.

Eurer Exzellenz beehre idd midf) auf bas ge= fällige Gdjreiben vom 11. D. M. - J. Mr. 1910 ergebenit zu erwidern, daj idf $\mathrm{z}^{3}$ meinem $\mathfrak{B e b a u e r n}$ nid)t in ber Rage bin, Eurer Exzellenz in ipezifiich preufiic)en Ungelegenbeiten ein be= ifliefendes oder auth mur ein beratendes 230 . tum cinzuräumen. Someit meine 2 Umtshand
 itaaten beriihren, halte ich es fiir polfkommen ausreichend, ber Rat des preupijichen $\mathfrak{S e r m}$ $\mathfrak{M i n i f t e r s}$ Der auswärtigen $\mathfrak{G}$ ngelegenbeiten ein: unholen.

Unteridurift.
$\mathfrak{2}$ (n den 5errn Reidjskanzler fier.

## Te\& Buitgerz ©liicf

$\mathfrak{B a s}$ bringt bem Untertanen ©fiirk $\mathfrak{B e i}$ Serren und bei Damen? Was madht dem unbekamten Mann Erft cinen grojen शamen? $\mathfrak{W a s}$ preifit jein $\mathfrak{B}$ efen, feinen Stant Go leuchtend wie Makamen? Was gibt bem foflidften $\mathfrak{B u ̈ r g e r s m a n t ~}$ Erit euren ridtigen Rabmen? Was fellt Dem wilben Qöwen gleid) Dett Jiingling, ach), ben zabmten? $\mathfrak{W a s}$ fagt zu feinem Gtubtengang 2 m Scjlufie fegnend थmen?
$\mathfrak{W a s}$ jegt den $\mathfrak{M i t l f i o n a ̈ r e n ~ g l e i d ) ~}$ Den $\mathfrak{P r o t e t a r i e r}$ Samen?
$\mathfrak{W a s}$ hebt zur eriten תlafie ibn? - Das ift bas Staatseramen.

Frido

## ภafianbra=彐af

"Wer'n \&' febgn, berr buaber, es Himmt

no fo weit, daj ma 'n Salvator in berlin trinfa muafin!"


Der Symbolismus im "Cbantecler"
Schlopsnies


## Ziferifi!

3wei Säbne gibt es, ady berrieg, 3wei felbjtberwufte 5 äfite.
Wer eime kollert an ber Spree, Der anbre an ber Geine.
Ste dünken alle beide fich
Den Mittelpunkt ber $\mathfrak{W e l t e n t}$
Sie krähen beioe fürchterlich und jchimpfent laut und ichelten. Und keiner ift wie fie fo klug, So meinen fie, und mibig. Und nemnt dies einer Selbitbetrug, So werben fie gleid) hisig. Sie benken, von $\mathfrak{B e b}$ eutung jobrer, $\mathfrak{B o n}$ fich Durchaus nid)t niedrig.
Der eine $5 a h n$ heibt Chantecler, Der andreaber Diebrid.

Frido

## Zusfunfteftelle Der "Iugenv"

pbilofopb 3. 5. in 3erlin. Sie mödten wiffen, ob eiut philooph fith ärgern barf, wem man ihm-fagt, fein Dorjug fei, dafy er im Riicho zug fei? Eigentlidg: nein! Die wahre philo-

Oophie ift das nidt. Ein alter griedifther Kollege
 про́s ঠ́pyry!" „27ur nie feinen Sdleim nidt!" Dielleidt haben Sie jedod ein anderes Syitem. Damt fönnert, Sie ja alleroings and cinem folden Padnideel an die Gurgel ipringen. Dit wirben Thnen aber raten, zuvor nod furz das Biidblein von (Otto Ernft jut lefent, das betitelt ift: „Die Briiber vom gerubigen $\mathfrak{E}$ eber." Dielleidt finden Sie etwas pafferdes darith. Zud die Eisblafe foll von vorjïglider Wirfung fein, wern mant fie auf den Sity bes philofophifden Syfems bindet.

## Der neue Plutarch

"Ocien Sie ảberzeugt," verfidecte allen


an meinem prinzip des Dorwártsfobreitens feftbalten werbe!"

## Der neue D̂lutarch

Rine Junfer．Deputation erfoien beim VeidstanjIev：


In 2 nubetradt $\mathfrak{I}$ bres fleifes uns $\mathfrak{G c}$－ boriams verleiben wie Jbnen，obwobl Sie exf fo furs in unfetem Dienft feben，beute foron sie filberte Dienfbestenmedaille！＂

## Kine frage

2 IIs enslid）vor bald vierzig Jabren Das fawer geprifte beutione lans Wad beiken 太ámpfon und（Frfabten Dic langeriebnte Minbeit fand， Solsat uns fátiten in Dettrauer， Die baben lid bas wort netteben： Kg foll in allen beutiden $\mathfrak{G a}$ ane Das Dolf in gleider freibeit leben．
Was man auf fampfesbrífem Z3oben Deripead ber tapfren Wadt ant zibein， Kin Sduldbrief if es auf sie Eoten， wann Ioft manibn in preusencin？－ Lint feis ibe att cimmal beime fraten． So fragt aud siefes 立ine gleid， $\mathfrak{O b}$ samals in sen idweven 区agen Was volf im beut＇gen sentíden Reid Wobl aud fo teidlid bat erwogen， Wie man jegt wiegt an feinen Riediten？ ga fragt nur，wie man fortgesogen，


Eritz Sänger

## Reid）stagswabltects

2us der，alferbings jehr befremblichen Tat jad）e，dabe ein preußifder Miniferpräfibent， Der im rebenamte Jugleid Reidfoskanfer ift， im preubijden Eandtag eine Whilippika gegen Das Reidjstagswablredft gehalten hat， folite man doch keine weitgebendent $\mathfrak{B e}$ efïrct）： tungen megen bieies Riedtes faböpert．

Eine Berfdledhterning Des Reidstagswahl
 ernfter $\mathfrak{Z e r f u c h}$ ber $\mathfrak{B u t b e s r e g i e r u n g e n , ~ b i e ~}$ Gorumbpfeiler biejes Recftes zu eridjuittern，wïrbe Das Reid）it grobe（Befahr bringen．Qlts foldhe $\mathfrak{G r u m b p f e i l e r ~ e r i c t j e i n e n ~ z u m a ̈ c h f t ~ d i e ~ ( G l e t a ) ~ h e t t ~}$ und $\mathfrak{A l t g e m e i n h e i t , ~ o h n e ~ t r g e n b w e f t h e n ~} 3$ ent
 2 6 ftimmuitg．
$\mathfrak{W o l l e n}$ bte einzelnen $\mathfrak{B u m b e s t e g i e r u n g e n ~}$ etroas tun，um die angeblidjen（Gebrechen des Reids）swablredtes zu lindern，fo mögen fie die $\mathfrak{Z o r a u s i e g u n g ~ b e s j e l b e r t ~}$ $\qquad$ näm（tid）eine ttefgehenbe Gdjul：mod $\mathfrak{B o l k s b i l d u a t g ~ m i t ~ i t a a t s s ~}$ redbtlichem，bygienif（chem unto volksvirtictiaft＝ litfjemt Unterricht－veritärken．＊）
$\mathfrak{K}$ ber vont irgend einer $\mathfrak{B e}$ efaneibung ber $\mathfrak{B l e i d h e i t}$ des $\mathfrak{W a b l r e c h t e s}$ kam fhon mit Ruiickficht anf oie allgemeine $\mathfrak{W e}$ efrpfificht keine Rebe fein，und mas bas（abetminis ber Qbitimmung anbelangt，io kömute von Der $\mathfrak{B e f e i t i g u n g ~ d e s f e l b e n ~ e t w a ~ e r f t ~ d a n t ~ g e j p r o c f e n t ~}$ merben，wemt aller $\mathfrak{F r i v a t b e f i b , ~ a f l e ~ m i r t i c h a i t s ~}$ lidhe $\mathfrak{Q b}$ bängigkeit uno alle ftatlidhe $\mathfrak{Z}$ utorität aufgehoben wären，－ein 3uftand，den gerade
 beivümiden．Fïr ben $\mathfrak{Z r m e n}$ und Sdpwadjen， Den irgendoie 2 Ghängigen bedentet סie Deffent＝ lid）keit der Stimmabgabe einfach Unteroriiks kung，Terrorismus，Raub．Er mürbe baburd） Der（5nabe oder Ungnade gerabe ⿹erjenigen aus： geliefert，vor deren Wbilfkiir ihn zu fchügen der Staat bie heiligite $\mathfrak{B e r p f i f i c f t u n g ~ h a t . ~}$

Georg Firtb

[^4]

A．Schmidhammer

## Der öfterteimifde Deutiche

Die gefamten Dölker Oefterteids ärgern sid）über den dummen Dentidnen fortgefett fo febr，dak fie ibn wobl lănga binausgeworfen bätten，wenn fie einen andern hătten，der alles zahlt．

## Dreussische Cbaraktergymnastik

 Das，Leute，tabelt mur ein $\mathfrak{B e r t r a d k t e r , ~}$ $\mathfrak{W}$ eil felbiger Modus ganz ideal it： Er ftärkt ben politifichen ©farakter！
$\mathfrak{J a}$ ，wor ber heimlitden wahl，ba fteht man Bolitifid）unfrei und fawer bedrobt fie Die fdwö̈cheren（Geifter，fagt $\mathfrak{F e r r}$ v．Betgmann， Nittlänfer merben fie bei ben Sozt！
Dod）wer ba zifientlicf Farbe bekannt hat， Der gebt won der Wabl aller Eften noll weg Unt nitift beiriickt von ber heimlichen Schanotat Staatsfeindlicher शeigung－fagt

Betymann 5ollmeg．
Doch mürben bie preufijchen，göchit famojen $\mathfrak{B e h}$ örben fich nie in ben $\mathfrak{B a b l a k t}$ mijdjen， Ward einft veriprodien－im Sande $\mathfrak{B o j e n}$ Jit＇s aber mebrfach paifiert inzwijfhert：
Dem Serr p．Moltke ，majb proteftieren， Daj $\mathfrak{E e n t e}$ mit amtlidjem Titel es magen， Fiir Randibatert $z^{4}$ agitteren，
Die ber Regierung nidht mohlbehagen．＂
 Da waten fold＇liberale $\mathfrak{B e a m t e}$ ， Die magten fich auf bie politijthe $\mathfrak{S}_{z e n e}$ $\mathfrak{W o r a u f}$ man fie zur $\mathfrak{B e r j e ß u n g ~ v e r b a m m a t e ! ~}$
Das mag ibnen wohl ein $\mathfrak{B e r o r u j}$ und Werluit jein，
Dent leibigen liberaten Ralfakters
Tndefilen：es tröjtet fie das $\mathfrak{Z e r v u}$ btiein Geftärkten politijchen Charakters！Pips


Die hodfentmidelte preuniifte Selbftoermaltung

## Der neue Dlutard

具in Keutnant batte gerabe sie prete fifde Wabluedtsvorlatte outdfuitert．

＂Papa，＂fagte ev $\mathbf{3}$ и feinem $\mathbf{D a t e r}$ ，einem Groffanfmann，＂wenn（Du ood wenigftens
 wir faum nod miteinanber verfebten！＂

## Der béfe Mithel

2）Midjel，ewiges Rarnikel－ （Er beffert fich）balt ewig nid）t！ Fein Tag，an dem der tolle 3rvickel Sitat irgendwo den frieden bricft！

Jegt Gat ein altes $\mathfrak{W e i b}$ in Solland Đie ichnöben Ränke aufgedeckt， Die，tückij（h），wie ber Junker $\mathfrak{B o l a n t}$ ， Sidd Raifer Withelm ausgeheckt．

Ban Seekeren，fo heipt bie Tante，
Enthüllte was von einem Brief，
Wen $\mathfrak{W i l h}$ efm $\mathfrak{W B i l f e l m i n e n ~ j a n d t e , ~}$ $\mathfrak{V}$ rutal und äuferjt offenfiv．

Bwar war＇s won $\mathfrak{A}-3$ ein Schmindel， Fein תörnlein WBabrbeit，₹ratjc uno תiatjch， Jebod）das Jingos 3 reb－（Gejindel
（6rifi luitig auf ben öden פuatja）！
Und jegt： $\mathcal{F}$ aris febt unter $\mathfrak{W a}$ affer Uno richtig fand jitc）auch，gottlob， Im P＇tit Journal ein Deutichentafier，
Der＇s Mitcheln in die Schuthe fajob：
Die Scfuld liegt an ben beutidaen S゙ändlern
Die §rankreid）s $\mathfrak{B}$ äum e aufgekauft， Es kommt non biejen WBalbverjdjänbern， $\mathfrak{W e m t ~ j e g t ~ D i e ~ S e i n e f t a b t ~ e x j a u f t ! " ~}$

Und went Demnächit bie Weet vergiftet
Wit jeiner（baje foflimmem 5auch
Der Serr Romet－ad）：angeitiftet
Sat das der bentiche Wichel auch！
Er jtiftet jede böje Tat an，
Er ift ein ićbrecklid）er Batront
Rein，er tit mehr！Er ijt der Gatant
Jn icheuplitcjiter Jnkarnation！

## Die Entrechtung des Hdels in der Armee

Der 2bgeoronete Ebler zu Futlib hat im Reidjstag feftgeitell，daj von einer Bevorдugung Des UDels in ber 2rmtee nicht bie Rede fein könt und im Zweifelsfalle meift ber $\mathfrak{B}$ ürger： Itde vorgejogen mürbe．

Was ffimmt．Won hundert Beneralmajors it Der 2rmee finto nur 70，7，von bett Genteral leutnants mur 86,2 ，von ben hödjten Stellen mur 94，1 abelig．

थlfo hat die Roture über 13 Wrozent der （beneralftellen an fith）gerifien，währeno ber ltebe （Gott boch hunbert ほrozent für ben $\mathfrak{H D e l}$ be ftimmt hatte！

Die $\mathfrak{F r o l e t a r i f i e r u n g ~ d e s ~ S e e r e s ~ f a j r e i t e t ~ m i t ~}$ Stebermeilempiefeln fort！

## Exempla trahunt

$\mathfrak{S n}$ ber rufiiifden $\mathfrak{D u m a}$ hat ein פeputierter Der außerfen Redten feine $\mathfrak{B e r w u n d e r u n g ~ f u ̈ r ~}$
 orbneten Dibenburg ausgeprochen，，ber betont habe，ber \＆aijer braud）nur einen Seut＝ nant mit zehn Mam，um Den Reidhstag aus： einanberjujagen＂uno bat feine $\mathfrak{F r a k t i o n ~ u n b ~}$
 ähulichen Taten angeregt．

Zielleidgt organtifiert iegt ber hervorragenbe $\mathfrak{Z b g e o r b n e t e ~ v o n ~ J a m i d i a u ~ e i n e n ~ „ \mathfrak { B e r b a n d ~ }}$ ed） $\begin{gathered}\text { oftelbifder } \mathrm{Junker}^{\prime \prime} \text { und veranfaltet }\end{gathered}$ gelegentlid）einen kleinen $\mathfrak{Q}$ ogrom gegen bie Qinke？

## Die preutiode $\mathfrak{L D a b l e f o t h}$

flebt aud $\mathfrak{w a b l a b j e i d e n ~ v o r , ~ b i e ~ w i r ~ f a o n ~ j e g t ~ v e r o f f e n t i d i d e n ~ f i o n n e n : ~}$


Der wähler I．KIaffe
befommt eine breite $\{$ eibbinse，samit Ser Baud）nidet plats．

Der wäblex II．Klaffe
cinen $\mathfrak{Z r m t r a n e r f l o r}$ ，weil er nidt in ber I．太laffe wadblen sarf．

## Dex Wähler III．RIaffe

cine Vadstmíte und cimen rinsg． Iedernen לoienbodeneinfan zux Htilocrung sev Ititte von oben．$_{\text {It }}$
 im Werte von 20 millionen Marf nod lagern bat．$\quad$（Zeichn．v．A．Weisgerber）

## Dev

 frante 作rtronprins von SerbienEin Rämpe，immer kübn unb forid）， $\mathfrak{B l e i b t}$ ber beriühnte Gerben－Gchoridj； Won igm wirb feber angepöbelt， Und wemn die fraft reid）t，aud）vermöbelt ．．．
$\mathfrak{D a}$ er mut jüngit in feinem ${ }^{\text {Brand }}{ }^{\prime}$ Nitcht gleid）die 5 undepeitiche fand， Werpriligelte im 3orn ber תnote Den Gegner mit der blogen $\mathfrak{P}$ fote．

Und jchlug in ungeftiimer $\mathfrak{W u t}$ Dabei bie redde sand kaput， $\mathfrak{W e s h a l b}$ ber $\mathfrak{W a t e x}$ ，Der kulante， $\mathfrak{D e m}$ Sofne jeinen \＆eibarzt fandte．

Da fobrie ber Sohn：„Raßt midf in Rub＇！ Sch hau＇mit den $\mathfrak{F e d}$ alen $\mathfrak{z u}$ ， Solang＇zum æreiticthenftielgefechte Untauglid）fich erveift bie Rechte！＂ Beda

## 2us bem さagebud）eines Pbilofopben

Unjer ganzes Seben fegt fich aus $\mathfrak{\text { tbbängig }}$ keiten zufammen．Die Erbe ift abfängig von Der Sonne，ber ßellner ift abfängig vom $\mathfrak{W i r t}$ ， überall ift Der Gdfwädjere vom Stärkeren ab bängig．Sur eine 2tusnabme gibt es：ich bin nicht won den תonjervativen abbängig．
$\mathfrak{W e s h a l b}$ foll ein $\mathfrak{U r b e i t e r}$ gebeim wählen diurfen？Darf idh etwa heimlidid reben？

Breuben foll keine $\mathfrak{Z}$ orzugsitellung haben vor anderen $\mathfrak{B u m b e s j t a a t e n . ~ D e s h a l b ~ m u ß ~ b a s ~ R e i d a s - ~}$
tagswabirecht io lange gebefiert werbent，bis es io gut ift wie bas preubifche Randtagswagitecht．

In diejer ungerechten $\mathfrak{W e l t}$ nuf inmer ber Unjiduldige leiden．彐emn der preubifde $\mathfrak{M i}$
 deutiche Reicf）skanzler als Reaktionär．

Mrant muß unpartetifid jein，keiner $\mathfrak{P}$ artei зи Qiebe und keiner zu Leibe．Wenm idf 3 ． $\mathfrak{B}$ ． Der Rechten einen תul gebe und der \＆itken eine Dhrfeige，io geiditeht das keinent Demo kraten $\mathrm{on}^{2}$ \＆iebe und keinem Reaktionär $\mathrm{zu}^{\mathrm{u}}$ SeiDe．（ 3 ergleiche $\mathfrak{Z r i f i t o t e l e s , ~} \mathcal{E}$ ogik．）

Ein Wablrecht muE，wie jchon Der शame jagt，io beifdaffen iein，dá möglidjit wentige $\mathfrak{M e n j c h e n z}$ zur $\mathfrak{W B a h t}$ und 34 ibrem Redt kommen． Karlchen


Kant und Fäckel bei Betbmann=Rückweg



Herausgeb.: Dr. GEORG HIRTH; Redakt.: F, v. OSTINI, Dr, S. SINZHEIMER, A. MATTHÄI, F. LANGHEINRICH, K. ETTLINGER. Far die Redaktion verantwortlich Dr. S. SINZHEIMER, für den Inseratenteil: G. POSSELT, sămtlich in Mânchen. Verlag: G. HIR'H's Kunstverlag, Manchen. Druck von KNORR \& HIRTH, G. m. b. H., Mänchen. - Geschäflsstelle für Oesterreich-Ungarn: MORITZ PERLES, Verlagsbuchhandlung Vien 1, Seilergasse 4. - Für Oesterreich-Ungara verantwortlich. JOSEP MAUTNER. - ALLE RECHTE VORBEHALTEN.


[^0]:    ＊）Die fritberent ，\＆̛intfien＂erføienten unter
     fer ift ber mirtilige शame des eutors．

[^1]:    an Aktuell: Der Fall Hofrichter. Z经
    200 S. Umfang. Mit Facsimile des „Gift briefes" von Max Winter. - In Oesterreich verboten. Bezug franko in geschloss, Brief geg. Elnsendung von M. 2.70 oder Kr. 3.25 in Briefm. durch Buchhandlung H. W. Sehilsslex, Berlin N. W. 87.

[^2]:    Schütz Prismen．Feldstecher
    sind in allen Kulturstaaten patentiert aup Grund erböhter optisch．Leistung．Zahireiche glănzende Anerkennungen．Neue Modelle Vergr． 5 －bis 18 fach M． $85 .-$ bis M． 250 ．－ Optische Werke Cassel Carl Schütz \＆Co．

[^3]:    
    

[^4]:     भitidung mandes beroffentidit－teiber ofne Ev＝ fotg．Ggh，meine ficinerent ©chiften，ingbefonbere wege zut §reimat．

