



1 m stillen Parke

## 玉iefe \＄ิtgend！

In cinter Refidenjitadt exeignte fid folgendes wabres Gejकiकtकen：

Ein ©ymnafialprofefior hatte in fenter Klafie angeorònet，Dā́b fiir bent näbjfien ©ag Goethes Gedidte mitzubrittgen feicr．Sämtlide Sdifiler habert leiner Weifing folge gegeben，nut der Solnt des Kultusminifters nidt．Dom profeffor darob befragt，antwortet der Scdiiler：
＂Wir haben 亏ul Fainfe fetnen Gosthe！＂
Ein Redtsanwalt batte einen Projef geringen （Objeftes fo weit gefiihrt，dás bas Weridt ber Partei bes 2nwalte $\overline{\text { den }} \mathbb{E}$ Eib anvertraute，סurd Defien Seiflung fie ibr gutes Redt dartum und obliegent follte．Der Eio fantete：＂Jdh fø̧̧öre，万aÉ id Sen Brief vom 10．Januar 1908 nid t befommen habe．＂

Einen đag，vor dem zur Eidesfeiftung beo ftimmtert ©ermint erfdeint סie partei im Biiro des 2 Tnmaltes，um fith thut 3 ur Eidesleiftung 34 holen und ${ }^{3 n}$ betenerit，$\delta$ ańa fie den Eio Ieiften fönte．Gefefigt Durch die Ermahnungent des 2tumaltes，Der fetuer partet in לas Bewfifen ge－ redet hat，verläft diefe das Büro，fehrt jedod bald juriict mod fragt zögerno：＂Eyerr Redtsanmalt， war ber Brief and nidft eingel隹riebent＂

Onfel frity hatte untierer flement Elli auf feine Weife Zegen und Somenftheit enflärt． $\mathfrak{w}_{\text {eun }}$ ber liebe Gott weint，סami regnet es， wenn er ladt，fdeint die Somue．Zenlid fahre id mit Ellit an groben Wiefenflädjen voriiber． Dicte 2tebefidpleier liegen iiber den felbern．
＂Sieh＇mal，Hama，＂fagt Klein－©lit ge－ heimmisvolf，＂der liebe Gott rantidt！＂

Id ging mit KIein－Elli iuber die Wiefen and fie mälhte mit meinem Stod die 3 lumen um．
 tht den armen Blumen weh，denn das fint genau Foldhe Eebewefert wie $D u$ ，id und die Pferddien ba briiber．＂

Eine Weile farrt mid Elli naddenflid an． ${ }^{2}$ 2ld，Onffel，＂fagt fie dant，＂${ }^{\text {is }}$ fo nide walie， wo baben dern die Blumen ihren popo？＂

Der Feld eines fleiment Stabttheaters war an eine groß̉e Berliner Biihne engagiert worbent 2 Tad fenter 2 Ubdiedsporftelling fommt er frendi－ ftrablend in die Garderobe．＂Kaben Sie diefen Zeifall getzort？Sogar gerufen hat mant：hiter－ bleiben，Ђfierbleiben！nidgt nad Berlin gehen！＂ ＂Ja，＂fagt ein biffiger Kollege，＂wir haben gehört；aber wiffert Sie ant，wer gernfen hat， das waren amei kerliner！＂．

In einem Flemen Städtden werden $3^{n}$ den Balffefliddfeiten ber Gefellidifit＂frohfinm＂and die Schiller der erfitn Klaffe des bafelfft befind． lither Seminars eingeladen，da es an ©änzern fefitt．Die Polonaile hat begonnen，fdpweigent， obne einen 2ntmiipfungspunft $\hat{j}^{n}$ finden，fiihrt eit Seminarift feine Dame ourd den Saal．In feiner ${ }^{\text {Derlegertheit fieht ex madh der Mhar：es ift }}$ gerabe 9 ditic，bie Stunbe ies Solafengehens im Seminar．Da bridt das Eisl Er fagt 311 feinter Dame：„Ulm diefe ฮeit，mein gnädiges fränlein， miißters wir eigentlid［化品 im Bett liegen！＂

In der Refigionsftumbe fragt Der Sefirer： ，Warum lief Gerodes dent nidt aud Die Fleinen mädden tot maden，frity？＂
frits（nactif Iangem Bedenfen，prögliad）：＂Weil fie fo niedride find ！

## Dit รxiegervercinzrede

${ }_{n} W_{\text {Wenn }}$ meine Worte and nidts mit dem Geburtstagsfinde $3 u$ tun hatten，fo helt id es dod im Intereffe unferes Dereins fuir nötig，diefc
 fagten Exammel juriid $3 u$ fommen，bitte idy Sie， The Cblas $3^{4}$ erheben und mit mir 34 rafen： Das Geburtstagsfind，es Tebe：Eutrra，Ĕurra， Burral＂

Dätectbe
4. it mein Xbu cinf for̂ unt fromm
 Kuf ocurfies Pant geforungen. Dre 2 reffordt eter Wheiter fant If blieb itt 2rantienberger eant,
 tino ald ibm $X \mathrm{rm}$ ano gratt oetioert, Distro ert im Edwarr Een Groent, Dof neverflifite Bitelmort Zu wabren bit jum Etrelon. Fo bielt is Eebn umb ©nfefline sant allen, bie to fomen.

 20. Sehr uns Etreit zex Prafen! Od fuid' nir cingent in Frabrectideci

Ind ted- werne mictor ker ©dladrtruf brault Pans ithe in mein Berje fifuchen, Eanm bolf fifo nit mecirer tis Mriterfaun Feb alten Moutsustratera.

Cant jittrit unt ifount mir in jetem Colite Fas trobige Plut ter Matur,

 Et git nithe ter 3othithent Dircibit


Carl 3 ulfe

3abnfabrt
Binternorgen ©ingletee oer $\beta$ un oriber an waibrm, an fefbem
 Unt mitber voriber on foplom

Drri pofer benvumbert fiter ify Digr, Dir wodd ebea nadi Exuingety gegrabein mie ani Boben hinfattermb zvel ofaben
 Ein Sitidurn in Quiften fif piegens, Daranter bit ginnee, felis fouter wio tien
 Aat rubigna Eduald, feitab son ben Zurm © 6 that Mond mit §flamurngriber
 Sagredit iferti Deri bart ben qletjer. Boriber. Ebzee. Dan rin Yder betgonit, In bampienbern Dinger bergraben Darasif tyie cin jappthber ?meifentauf Sid batbert buagrige Maben
Lab wieker Ednce. Fu bea Morgen finein ifi ber eifermen equr in Das इogen -
 Ton Straft and ifben settaget.


Der tote Bauer

## Kin böberre Jwang

Sfizje aus bem ruffidaen Zeamtenteben von （5ljeb－Llspjensty

Der $\mathfrak{B e a n t e}$ Sinskin rat eben von Der $\mathfrak{B e}$ itatturg feines zwei Woocher alten Rindes heim gekehrt．Nachocenklich fafritt er in bem dunklen Binmer auf und $\mathfrak{a b}$ und griibelte iiber afferlet nad．Suwvilen näberte er fich auth Dem Feriter und wiffole veritoblen eine Träne fort，Da der $\mathfrak{W e}$ eibrauchouft，ber im 3immer zuriickgeblieben war，ith jeben $\mathfrak{Z}$ ugenblick an ben $\mathfrak{T o d}$ jeines Sindes erinnerte． $\mathcal{U}$ m meifiten peinigte und be urrubigte Ryskitt ein beftimmter Gedanke：Das $\mathfrak{W a c t j s t u m}$ feiter Familie．Das pärliche $\mathfrak{G e}$ e balt，Die vielen $\mathcal{A}$ usgaben für ben Sausitano Drängten ibn immer mehr baju den Regungen feines $\mathfrak{5 e r z e n s , ~ b i e ~ a l l e i n ~ n o d y ~ v o n ~} \operatorname{Diemitpflidbtent~}$ unabhängig waren，ein fïr allemal zu entjagen．

Uebrigens hatte fid biefer（Gedanke ifton lärgit in feinem Ropje feitgeiegt．Go redete er feit nefreren Sahren jedes phal bei der Taufe des einen mo anderen Rindes：， $\mathfrak{D i t e s}$ ift das legte！＂${ }^{4}$ ber Die（Gäfte glaubten ibm nid）t und knifien immer liftig ein duge zu，wemm er diefe und ähnlidte $\mathfrak{W e r f i t h e r u n g e n ~ g a b . ~ E s ~ b a l f ~}$ auch mirkftad nichts：nach einem $\mathfrak{J a h r}$ madhte er fich doch mieder auf die Guthe nad）einem Faten．
，Tunt aber ift Gablub！Genug！＂murmelte er，währeno er im 3 inner auf＝uno nièerging． Das entfernte Rindergefdrei，das ou igm ber－ überbrang，beitürkte ibn noch in Der Uebers jeugung，daje es＂fo＂nicflt meitergehen bürfe． Und je mefor er über den Tod des jüngítgebornen Sindes nacfload）te，Dejto gewiffer warbe ihm das $\mathfrak{W a l t e n}$ ciner göttlidfen $\mathfrak{Z o r f e h u t g , ~ b i e ~ f e i n e m ~}$ ＂，ausidweifenden＂Seben ein Biel fegen wolle．
，Man muß ieft etwas mebr $\mathrm{zu}^{(G)}$（Gtt beten und feine Silfe erflegen，＂badtute er，＂ba in $\mathfrak{B i r k l i c h}$ ）keit Dod）er allein für ben armen $\mathfrak{B e}$ amten bie einzige $\mathfrak{S}$ offimung bleibt．＂

Damit beendigte er fein Gelbitgefpräch uno betrat das 3 inmer feiner $\begin{gathered}\text { raun．}\end{gathered}$
${ }^{, W} \mathfrak{B a s}$ haft $\mathfrak{T u}$ dem da eben geredet？＂fragte ifn Diefe und lädelte．，＂（Geht allein auf und $a b$ und murmelt etwas in ben $\mathfrak{B a r t}!^{\prime \prime}$
$\Re_{\mathrm{in}} \mathrm{skin}$ ericdrak，als er das Qächeln jeiner §rau gemabrte．Er hatte fonit darauf menig acfit gegeben，aber heute beriuthrte es ifin ganz ionderbar．Seine（battin mad）te nämlich heute einen redht lieblichen Eindruck．Sie batte fict vom Wodjenbett bereits erfjolt und jah；idjlank unt zierlid）aus．அ्Ules an ibr war reinlid）und orbentlid），und als Rrone aller $\mathfrak{W o u k o m m e n b e i t ~}$ bejá̉ fie ein $\mathfrak{y a a r}$ ，um bas fie alle $\mathfrak{B e a m t e n}$ ． frauen bencibeten．थuiperbem ftand fie noth in einem redft jugendicifen $\mathfrak{A l t e r}$ ．Sie war fechs：
 iagten Rinskin einen Sdured in Die（Glieder． Dod）er nabm fidd bis zum äuberften zufammen und jagte z̈̈gernb：„W્Beipt $\mathfrak{D u}$ was， $\mathfrak{M a j c h a ? ~}$ Th）benke legt fo：wir find won（Gott ．．ge mugjam ．．．gejegnet morben

Giskin wurbe verlegen und rieb fich mit jeinem Tafdentuch die Maje，ofne dabei zu be＝ merken，daj feine vermorrene Rede von der Frau verftanden worden war．Gie errötete und wandte，wäbrend fie ibr gelöttes Saar kämmte， bas（Geficht bem Femiter zu．Gie badjte dasjelbe wie thr Serr Gemahl，

IJa！＂fegte תyskin fort，＂wie denkit $\mathfrak{D u}$ dariiber？＂
＂Jd Denke genau fo！＂erwiderte bie Grau． „Sieh） $\mathfrak{D u !} \ldots$ Uno wir müffen $\mathfrak{G o t t}$ bitten， dақ or uns belfe．．．Etroas anderes wäre es
wem id）3ulage erbielte．গum，bann ．．．थber bei unjeren jegtigen fchmierigen $\mathfrak{Z e r b a ̈ l t n i f i e n . . . ~}$

Beide Ebhegatten jeufzten tief auf．
${ }^{\text {，2Was }}$ tun？＂begant Rinskit von neuem IJa，auterdem miifien wir an unjere Geele Denken，wenn es auth mar ein ganz kleit menig ijf．＂
＂Gelbftocritänolidd！＂fügte die Frau binzu．
＂Ja－woht！－－Das gehört fich fo！
$\mathfrak{W i r}$ miifien an umjer Geetentjeil benken．－Es
ift nícht alles irdif（c）uno vergänglich－
Und Darum werde id fortan im Saal foblafen und $\mathfrak{D u}$ Ђier！
＂Jd）bier．＂
＂Iund idd im Gaal ．．．＂
Die §rau jchmieg eine $\mathfrak{W e i l e}$ und jagte bam： ＂Es ijt fo beffer！＂

Die Untwort Darauf war ein Geufzer ibres （Gatten．Um irgenbwie bie unangenehme Stim mung $\mathrm{z}^{4}$ verijheuchen，wurbe das $\mathfrak{U}$ bendefien eingenommen，bas ziemlidh fitill verlief umb mur burch（Beppräche ïber igleid）guilttige Dinge， Borgejegte und Rollegen，bin unt mieder unter brochen wurbe．Uußerbem leerte Snskin einige Scjuapsgläfer，bie jedod nid）t zur Seiterkeit beitrugen，jondern nur bewirkten，Daß̉ er inmer
 Der $\mathfrak{M a b l z e t}$ erichien Das $\mathfrak{D i e m i t m a ̈ b c j e n ~} \mathfrak{U} k u l i t a$ uno ridhtete Das $\mathfrak{B e t t}$ her．Diejer Mmjtano regte Sinskin heftiger als alles andere auf．Ex erbebte förmlict）bei dem（Bedanken，dáß er fith mut nidht einmal Des 9 gachts mit ber Frau iiber feine und ibre Träume ausfpredjen kömue．3ugleid） erimerte er fidh an oie unichulbigften klemen （5eroobnheiten ibres $\mathfrak{E b j e l e b e n s , ~ b i e ~ e r ~ m u m ~ m i f i e n ~}$ wïrbe，umb bas $\mathfrak{B e m u p t j e i n ~ d i e j e s ~ k u ̈ n f t i g e n ~}$ Wangels bereitete ifmı unfäglidgen תummer．

Uber §inskin übermand fitd nod einmal und fagte zum Dienftmädbchen：
${ }^{2}$ Nkulina，madje mir bas Bett im Gaal $\boldsymbol{z}^{2}$ redjt，auf bem Gofa

2kulina，die gerade bas Federbett aufbaufchte， ftand wie vom $\mathfrak{B l i g}$ getroffen und blickte verwum： Dert erft ifren $\mathfrak{B r o d}$ jerrn，Damn ibre Serrin an－
，Ja！＂fubr ber $\mathfrak{B e a m t e}$ fort unt fenkte vor $\mathfrak{B e r}$ mirrung den $\mathfrak{Z i t i c k}$ ，jifa $\mathcal{U k u l i n a , ~ i m ~ S a a l . . . ~ W B a s ~}$ tun？！．．Wan múb autd an sic Geele denker ．．．．＂


Diefe orei Gäbe，obne 3 ufammentang ge： iprodjen，etrpeckten $\mathcal{A k u l i n a s ~} \mathfrak{N e u g i e r ~ n o d ) ~ m e b r . ~}$ ，Und bie gnädige Sran？＂fragte fie verwunbert．
，＂Weine Siebe！＂fagte תinskin etroas ver－ icaümt．＂Eie wirb bier fiblafen！－－ veritebjt aud）nidfts，rein garnid）ts－－
$\mathfrak{N}$ ber plöglidid）faf er die ganze $\mathfrak{Z e r w o r r e n t h e i t ~}$ Feiner Reden ein，blieb feten und prejte hervor： Wemn man $\mathfrak{D i r}$ fagt，daj $\mathfrak{D u}$ das $\mathfrak{B e t t}$ im Saal berridften follit，io haft $\mathfrak{D u}$ bie gnädige §rau nicft zu beumrubigen！Veritanben？＂

Okulina fabwieg unt befolgte die $\mathfrak{W e}$ eifung． Dodf aud）fie feuffte fdwer und tief．

Enblid war im Eaal auf bem Gofa bas $\mathfrak{B e t t}$ hergeridftet．§uskin zögerte jeboch noct mit dem Scjlafengejen．

Erjt als bie Frau，bie mit enmal einen anbren Sebenswanbel befdjlofien batte，fehr energiid） zu ibm fagte：${ }^{(E) s}$ ift 3 eit zum Schlafen！＂ermante fich Rnskin mod idflug ibr noch einen ßuß wor．„Zum legten Mat！－－ $\mathfrak{B e r f t e h i t} \mathfrak{D u}$ ！！＂Doch wie er feine Gattin ge－ küipt batte，komte fich Sinskin erjt recht nicht von ibr tremen，und er weinte beftändig，als ob ibm eine Iange Tremmang bevoritände．Uno es weinte autd feine $\mathfrak{F r a n}$.
, $\mathfrak{M u m}$, geh，geh！＂fagte fie idjlieflich uno rieb fich eilig bie Tränen aus den $\mathfrak{A l u g e n}$ ．
„Mafd）a！＂brachte der Gatte miibjam hervor．
，（Es ift Зeit！Sdjor zrölf Uhr！．．．Geh！ ほenug！＂

Sdjlieplid）mupte finskin feine nene Gdjlaf： itelle aufiud）en．2tber aud bort bielt er es nidbt aus mo ging rieber an bie Tuir．
${ }^{2} \mathfrak{B a s}$ meinit $\mathfrak{D u}$ ，＂fagte er，＂follen wir bie Tiir fdliegen oder－offen Iafien？＂

Man beidflós，fie ofien zu Lafien．
Dann kam abermals ein Yoridjlag：ob es nidyt befier wäre，wem man bas Sopha birekt por bie Tür feffe，damit man vieflecidy hin unto wieber miteinander plandern könte．Es wurbe beiddlofien，auf תuskins Wzunfd hin，bas Eopha vor bie Tür zu riiken．Damit war Die Gadje enolich forveit georonet．

Eintge Minuter mäfrte bas hartnäckigite Sapmeigen．Weibe Ebhegatten füblten bie $\mathfrak{W e r}$ änderumg der Situation umb konten deswegen nidft ichneff einfoflafent boct um eitander keinen Berdadtsgruno zu geben，als feien die neuen Sdjlajitellen unbequem，ftellten beide fiaj）（idjla： jeno und japiegen．
，Majcha！＂fagte ićfliejplitd zaghaft ber（Gatte ，5m？＂
，Sれไăfit $\mathfrak{D u ? " ~}$
Meint ．．．idd finde keinen ©çlaf
， 2 Ind idd，Eiebling，aud）keinen
，Tie neue Sdlafitille wirb faylo fein．＂
，Das benk＇idd audd．
＂Jamodf．Gdjlaf＂aber！＂
Witeder begartut Das Schroeigen．Diesmal wäbrte es länger als vorber，weil in תuskins $\mathfrak{S i m}$ Der Gedanke aufbligte：„W3ie aber，wern mant mir 3 ulage gibt？＂Luto darum grïbelte er fo lange bariuber nad，bis fojlieplid，in dem Scjlafzimer ber Frau ein Fliiftern eriøjolf：
§roan 2bramtitid！＂
＂§ier，Serzensweibdyen！＂
＂ভわläfit Du？＂
，Mein，Liebling，ich weiß nidgt，aber ich kann nidft fchlafen．．．idj glaube beftimunt，es rübrt von ber meuen Gdjlafitelle ber，mas？＂－ ＂Ja，natïrlid）．Ungewohut．＂
＂Das wirb mobl io jeint，mein Gdfak．．．＂
Was mag jegt bie $\mathfrak{H h r}$ fein？＂
＂Die 21 br？Sch glaube，fie gebt auf cits ．．＂ „WBie fpät！Ess ift Edjlajenszeit．Scblaf！＂

Sroan $\mathfrak{Z b r a m n t i d h}$ jeufjte auf，unb es entitand wiedet eint Edjweigen．Er ipuirte，Daß er und feine Fraut eine und Diefelbe Sebnjudt bätten，und Das quälte thn．Dam idfoirte wieber bie §rage burct feinen תopi：„Werm ber liebe（Gott mir aber 3ulage fajickt？＂Und mun jtellte er fich bas Bild in feiner $\mathfrak{F a m i l f e}$ vor，wenn er 3 ulage erhalten hätte．Diejes $\mathfrak{B i l d}$ zeigte itm in eriter Linie，rie alle fith frenten 2 Lus


，Wem（Gott bas bloß täte，＂murmelte er bam plöglidí） vor fiif）gitr．
${ }^{\prime 2} \mathfrak{W a s}$ machit $\mathfrak{D u}$ ？${ }^{\mu}$ ertönte es im Schlajimmer．
＂Midhts ．．．mur fo！－－Jd finde keinen Gdjlaf．＂
＂Schlaf，foflaf！＂fagte jeine Eraut und brebte fiidf） Dabei um．
„Jd）weik nidat，irgend etmas ift nidbt im Sote brummte Æinskin und kefrte fein Geficht ber Gofalegne zu． „Db es mur bie Flöhe fino
＂Sdjfaf！Da gibt＇s keint Flöge．＂
 Gerkommen！＂
 pobnte $2 a g e .{ }^{"}$
（Das miro＇s mogl jein．$-\quad$ Und bod．．．＂
＂Schlaf！＂－
 gleidh wieder ber $\mathfrak{G e}$ edanke ein：„W3enn Gott das bloj täte！＂ und dant durdwanderte er wieder fein ganzes vergangenes Seben und malte fich bie Зukumft aus，bie freublos und graut oor that eridjien，went er fich befiegen unt an＂feine Seele＂ Denken wïrbe．

D Gott，o Gott！＂itöhnte or und wälste fidf auf feinem \＆ager bit unb ber．Dam nady einer
 Dachte er．2ber fie ichfief nod lange nidjt．Sie Gatte ben Ropi unter bie Decke geiteckt und verfuchte krampfbaft an nid）ts als an Salaf ju benken．Wie frob wär＇fie gervefen，went fith tibr Ropf jegt in einten Gtein verwandelt bätte． $\mathfrak{H b e r}$
 mannte fie umb plöglich

Wer ift da？＂fchrie fie eridfreckt auf．
，Es zieft wom Fenfter fo ．．．mein ganzer Rü̈ken ift erkältet！＂murmelte Jroan $\mathfrak{Z}$（bramutid），Der neben ifrem $\mathfrak{B e t t e}$ ftanb und in ben zitternben Sänden ein fifien bielt．
 beim 2benbefien und fam barïber nach－wen er wobl als $\mathfrak{B a t e n}$ bitten jolle．Beibe Ebhegatten blickten ernjt und vers ictiofien vor fith bin．Das Gopha ftand lärgit wieder ant der alten Stelle，aber feine Sulage fatte man תinskin bis beute nod niddt geväbrt．

Tact $\mathfrak{B e e n d i g u n g ~ b e r ~ M a b l z e i t ~ j e u f z t e ~ \Im r v a n ~} \mathfrak{A b r a m y t i d j}$ tief arf umb jagte：
，Mun，Majcija，fegt miiffen wir aber wirklidf einmal an unjer Geelenteil Denken．Gemug！WZas meinjt $\mathfrak{D u}$ ？＂－－ Und jeine Frau japmieg．
（frei übertragen von Dalerian ©ornius）

## Städtden in SüDtirol

Das ift ein Stäbtchen nach meinem Sinn： Rebent ranken am Ritchyof hith， Stege amd Stragen mit kraufer ほracht Eder Rajtanien überdacht．
Und（blocken im Rirdturm－keine $\mathfrak{u g r}$ ． Stäbtchen，rie zählit bu bie 马eiten mur？ ニm Raufcjen Des $\mathfrak{B a c f j s}$ ，Der quillt und idumillt Und mit jebem Steinthen im Bette fafilt？ Zam Reifen des Rorns umb ber Reben vielleidyt？ $\mathfrak{A m}$ Brunt nplätichern，Das niemals fdmeigt？ （Dir rollen bie wonbe fo leidyt einher， Du rechneft von Ernte zu Ernte，nidht mehr． Lito bift noch immer fo folz und weid） Wie por taufent Gabren im alten Reida， Und bliebit unter wälfanem Simmelsbrand Getreu unfer beutiches Somentand．

Waltber Unus

＂Grüss Gott，Grossmutter！＂
Alois Wierer


Entschluss
J. Gose (Paris)


## Slittbrevier

Bon Earty Zradyogel
Man fei kein WRannmeib unt aud) kein Weibchen. Bemre "befiegte Rebellin" ift am empfehlenswerteiten. Wan beweife dem Manne (c)lagend, jebod icheinbar gegen umjeren W3illen, baß er uns iiberlegen ift. Man melfe fid) 子. B. mit ifm im Gport uto ermiilde fonon nach kurzer 3eit. Dber mant veriteife fich Darauf, umweroau: liches Зeug ou Iejen, Qatein 3 Lernen, "wie ein Mann", finde aber alles bald langweilig. Fupperitauchen, ins $\mathfrak{B a j f e r}$ follen u. if w. find alte Sriks, oie nifjt mebr amburater finb. $2(m$ bejten gefällt immer fie, bie ein SNamn fein
mödjte und unberwist WBeib bleibt. Bor altem wiederbole mant immer, daj man gefallen mill. Diefe Difenbeit ijt von erprobter Wirkung.
*
Selbituerftändidf gebt jeder mur jo meit, wie mant thr geben heift. Eine erfabrene Frau kann auf die Mimute voraus beredhen, wann Der un: jittlicje 2 Intrag kommit.

SJat man (brumb gehabt, fict) in einer (Bejell fohaft ïber itn zu ärgern, io mache man feinen (Befïblen nie \&uft, Man begebe fich vielmehr zeitig nad) Saulie und rechile das Rleib. (Man glaubt gar nicht, mieviel ひerger in Toiletten
kriectit mob mas für gemütlich) (Gebanken im Scjlafrod mobnen!) (Dant lege man fich auf Die Dttomane, bleibe lange anf Demielben Fleck fiegen. Das kalmiert! Sebr empfeblenswert ifi noct, por bem 3u Bett geben ein neues Rileio zu probieren. WBent wir hilbja ausjeben, ge: winnt umjer Selbjtbemubtiein; er wiro mehr und mehr Epijobe.

Sat man Werbrieplichkeiten mit ibm gebabt und ijt künjtlerija) begabt, jo verfube man bas peinlidje Erlebnis zut geftalten; ganz von felbit kommt man babei meift auf bie komifche Seite. Lnd jobald er "ausgejdlad)tet ${ }^{4}$ wirb, verliert er vor uns felbit an WBert.


Die Gauptsache!
Erich Wilke (München)
${ }^{2}$ Bevor's nich 'n Kiaiferliden Getiflub jibt, bat Der janze Rummel jar feenen Oimu"

## （1） $\mathfrak{C}$ ©affe

Won Rmile Verbacten
，Madjt auf，ifx \＆eut＇，tut auf gefidumb， （3d）podi）ant Seflos mio Sdivelte ant， Iut auf，ify $\mathfrak{s e n t}$ ，idy bin Der SSimb， Mit falbem Blatmert angetan！＂
，Tretet eint $\mathfrak{z t}$ mbs，tretet ein，நerr Wint， Sebst end bier tranfich ant Siamint Sn den gepidten Wintel bin，
Tretet ein zut ans，tretet ein，与̧err Winto！＂
＂Madt anf，ifr Reut＇，Der Fegenfrau， ich bin ein＇ $\mathfrak{B i t t i b}$ in $\mathfrak{z a t e r g e l v a n d , ~}$ Meine Sdjlepp＇zieft faflapp uno feibengran Durd）Raj umb Rebel bin ins Zanb．＂
„Tretet cin， $\mathfrak{o r a u} \mathfrak{W}$ wittib，tretet cint amfjer， Sir Rafte mid Mite，mollt nieberfiben！ Die Moderwant mit Mim＇und Riben Bent geme eud）ein gut Dutartier！＂
＂Tut auf，iftr Zeut＇，Dent Riegel ant Wioit， Tut auf，ifut Seut＇，ber Schntee podit ant， Mein meî̧＇Rleid lyan id umgetan， Das früntelt hin ant Wegcefroft！＂
，Tvitt ein，Du Schmurfer，tritt herein Mit denem Gebrätter von Silienfdein， Stren fin auf $\mathfrak{D a d f}$ und Diefen bort Biz an Dell ફerb，too Die Flanmue famort！ Demt eint feltfam Bolf find twix，bie bie jitillen Ђeiden bes 刃orbens zur 乌eimat ermähft． Wir lieben entif um dea nugemad）wilfen， Mit bem ifhr uns feit Jahurtaufenben quält．＂

Racfibicftung vont Stefan 3weity

## Der bolsoiebjtabl

${ }^{(3)}$ enib，ein Unredyt war es；boch fie tat＇s． Die arme §rau，fie wugte figh nidht Rats． Den Sinbern klapperten vor Froft die Зäbute， Und wenge Scfritt da lagertert die Späne $\mathfrak{W}$ oht bergehoct und תlöge Stoj an Gtok． Des reiden Sändlers Solzhof war jo grob！ Gie batte nie gebettelt nwd geftoblen． 5eut ging fie aus，bie Gdjürze voll zu holen． Dezember war＇s．Der Scfunee gab matten Schein． Im 3aun war eine £uidke．Da bitein 3rvängt fidh das Weib auf durd）getretnen Gocken．
Im Serrentaus an bem famine bocken Des reidjen Manmes $\mathfrak{T}$ ödjer weíß unb blono． Bon ifrer Jugend ift ber Raum ourchiont． Dies Ridfern！$D$ bies mollige $\mathfrak{Z e b a g e n !}$ Die feinen Röpfiden in den Epizenkragen Gebn it das Feuter，wie es knackt uno loht， Uno ifhe zarten Wangen gliiben rot．
Da tappt es an ber Tiur．Mit hellem Lacjent （Beht eine bin，dem $\mathfrak{P h n l a r}$ aujaumachen． Der $\mathfrak{B o l f s h}$ und itapit，fich reibeno an Den Sntien Des Mäठdjens，náj vom Sctnee，bis zum תamin； Dort gägnt er，ftreckt die muskulöjen Blieder 1 Ind legt fich auf bem Gmurnateppid）nieber．
Da krauen ibm die §räuleir in bent Saar， Sidf an ihn jidmiegeno，eine kiilpt jogar Die nage Gdynauze $\mathfrak{i f m}$ mit rofgent Munbe．
2 m andern $\mathfrak{M o r g e n t}$ fand 34 friifer Gtumbe Ein $5^{5} \boldsymbol{l}_{\text {knnedbt }}$ auf bent 50 fe in ber शäh
 Da fochalt er auf das diebifiche（Bejinbel， Dann traf er auf ein תleiberlumpenbündel． $\mathfrak{J n}$ ftarrer $\mathfrak{S}$ and bielt nocf bas $\mathfrak{W e i b}$ ben Span， $\mathfrak{D e r} \mathfrak{W}$ olfshund batte feine $\mathfrak{P f l i d g t}$ getan．

## Bon bovit Gdoottler

 beim Staate $z 11$ beantragen，daj mein Sebren， $\mathfrak{Z B u ̈ n} i d j e n$ uno $\mathfrak{T r u ̈ u m e n ~ a m t l i c t ) ~ r e g i i f t r i e r t ~ w e r b e . ~}$ Man wird midf ins Jtrenthaus itecken，－bie Joee ift ja auch verriickt！

Den Spaß kam idh bequemer baben．Jd） brauctje nur mit einem lieben $\mathfrak{M a ̈ b e} \mathscr{I}_{z}$ um Etandes： amte zu geben und mid）nach ©rfüllung aller Formalitäten trautert $\overline{3}$ lafien．Wan wiro mid） bamn fogar fehr zuvorkommeno behandeln，und nach）vollzogener Regiffrerung miro mir ber Etaat burd feinen Beamten gratulieren laifen．

Somifid，－unb bod）ein verzweifelt ernifer Gpap！
$\mathfrak{V B e m n}$ ein luitiges，unerfabrenes $\mathfrak{M a ̈ b}$ cjen feine 1 nterfidrift mit bazu hergibt，dant wirt meine $\mathfrak{A}$ bneigung gegen（Garçontogis umb Wäicthe redymugen，mein Sebmen nad eintem keufjen $\mathfrak{F r}$ menleibe，mein $\mathfrak{I}$ raum von berrlichen Etunden geiftiger（Gemeinijdaft，－unter jtaatlicjes Grejeß geftellt．Eint Giebzebniäbrige braudht mur ähn liche $\mathfrak{B i}$ infiche und Sräume wie idh $\mathfrak{z u}$ bekemen， Danut gibt ans ber Gtaat jeinen Segen；beläftige id）Den Staat allein mit meiner Gebnjudt，bant erklärt er mich für vervïckt！

Somifid，－und boch ein verzmeifelt erniter Spaj！Shr guten Scelen meint，idh fei auf Demt Solzmege；der Staat regiitriere ja meine Siebe＂．WBem fabon，aber סam budht er aud） nidhts anderes，als dá̉ idh himmlijichere 2 Hgen， nunbere Formen，tiefere Serzensgiite noch bet keinem anderen Mädden gefunden habe．－ C＇est la même chose！Э3ofitive Unterlagen「eblen，－mub nur Duvertirrenfitimmugen werbent regiftriert．
$\mathfrak{B e n n t}$ id aber nady Jabresfrift bem Gtaate jage，daj id midh geirrt habe，－daje mein Sehnen fafich war，umo daj meine wziunfde nidft erfüllt wurben，－bann zeigt er kalttächelno meine Lateridgrift vor und podht auf niid）terne， harte Gejege．©r macht es mir ifbyer，einten $\mathfrak{B u n b}$ зи $\mathrm{l} \mathbf{0} \mathrm{fen}$ ，ben er unter cimärenbaften $\mathfrak{Z o r a u s j e g u n g e n ~ j a n k t i o n i e r t ~ b a t . ~ - ~}$
und min glaubt Jhr，idh werbe jegt bas Sobelied ber freten Riebe anjtimmen．Fehis geraten！Drbmung muj fein，und wemm wir ofne Riückicht auf den Staat，－auf bas（be meimvefen－Iosleben，Dann treiben wir in Den Sumpf，wo jeder uur das eigene Sch retten will．Das ift meine 2 （mificfit．
 turtg gegen Den Staat übernebmen，－aber mur die Werpflicftung：ihrem Sinde，Dem neuen Statsbiirger，ein jorgendes EIternpaar zu fein． 14 anderes bat fich Der Staat nicht $\quad$ un kiimmen； fïr anberes braucht er niff）t bie Unterfdrift freier Menidgen！

Shr kënt nidjt im Ermit befaupten，baj ictoon heute＂Das תind＂bei Der Ebeichliefung cine Rolle pipiele．Sajt taufeno $\mathfrak{B r a u t p a a r e}$ ant Eutem 2hge voriiberzieben－jeht $3 \mathfrak{}$ ba bie heilige 2ufugabe alles Mebeniädbliche iiber： ftrablen？（Ein＂MBetterlend）ten＂will idf）in


Glückskinder Szeremiay
${ }^{\text {Tebjuff }}$ Du aud folon cinen Devein an， KIEenter？＂

Ia，wit fan ber Decein $^{\text {sutdgefommenev }}$ Eoftinber！＂
eingelnen §ällen sugeben；medr aber nidgt． Neigungen，stäume，Siebe pflaitert iebt den $\mathfrak{W e g}$ zum Standesamte．

Das Etandesamt iit eine ïberbaitet getrofiene EFintichturg．Ess galt die Befugnifie Der Ritdhe auf ben Staat 84 iibertragen，und man iiber－ nabm Den Sormelkram，io wie er von jeher beitano．

Einjt muß auch in biejer Formel 23ander gejdafifen werben．Wielleidt in Jahrbumberten，
hoffentlich in Jabrzebnten！Der Staat wiró gejwungen werben，fetnen $\mathfrak{B i z i r g e r n}$ umbefofränkte $\mathcal{L i e b e s f r e i b e i t ~ c i m p u r a ̈ u m e n . ~ E r ~ w i r b ~ b i e ~ „ ミ i e b e " ~}$ nicflt regiftrieren．Exr mirb aber mit den ftärkiten テ̌efieln jeinen jüngiten Staatsbiurgern das 5eran－ wad）en in Elternbanfe fichern．
，Ia，wer jagt＇s ibm dem！＂－Diefe Re＝ densart ift ein grojes Qeidwejen unjerer 3eit． $\mathfrak{W}$ er mur ein bibibcten Nacht in Suänden hat， wirb won ben paar $\mathfrak{W}$ orten wie von einemt Stachelzaun umgebent．Und biefes unfiidtbare， aber von imen und autien gleich uniberwino： bare 5inbernis，bemmt io viel Gutes umb läßt foviel（Gutgemeintes ins（Gegenteil umidjlagen！ Ueberall jifjeint bie Mittelperjon ou fehlen，Die einen Mädytigen warnen kann，－ohne babei die eigene $\mathfrak{G}$ aut zu Markte zu tragen．

Dit wirb ungeetgneten ßerjonen die Wittler： rolle zugeidf）oben．Wem $\mathfrak{z u m} \mathfrak{B e i f p i e l}$ bie $\mathfrak{W o r t e}$ oder Taten eines Monard）en kritifiert werben，Damn bat ber $\mathfrak{Z i t e r b a n k p o l i t i k e r ~ a u f ~}$ Die adhiel judkenゆe 厅rage，ija，wer fagt＇s itmm Denn？fofort Die Dommernde $\mathfrak{U n t w o r t ~ b e r e i t : ~}$ ，Die Mintifter miifien＇s ihm iagen；bas ift ibre verbanmute $¥ j i t i d) t$ umb Scfultoigkeit！＂

Gemach，meine Serren Wolitiker！Sie ver－ wedjefn jegt allzuoft bie minifteriellen $\mathfrak{B e i n}$ kleiber mit Den mobernen ßnickerbodkers．Die Görchifen $\mathfrak{Z e a m t e n ~ e i n e s ~ R e i d b e s ~ h a b e n ~ n a ̈ m l i d ) ~}$ Die $\mathfrak{P j}$ ficht，Das gemaltige Material ibrer Ref forts $\mathrm{zu}^{\text {io }}$ verniminfiger einzelnen Gedanken зијаmmenzufaiien，Dав daraus zuverläfifige $\mathfrak{W e g}$ ． weifer merben，entlang denent ein $\mathfrak{Z o l k}$ von vielen Millionen Geelen burch alle Engpäfie geleitet werbent kam． $\mathfrak{A n}$ biejen $\mathfrak{W e g r e e f i f e r n}$ Gängen bie mintitertillen Beinkleider．－Die Gjedjifen $\mathfrak{B e a m t e n}$ baben aber weder Den $\mathfrak{B e r u f}$ ， noch Die $\mathfrak{Z o r b i l b u n g ~ u n d ~ U e b u n g , ~ e i n e m ~ e i t ~}$ zelmen als Fiubrer zum Bergesgipfel zu bienen．

Wölker bediurfen ber Fiibrer，ein Monard） bebarf－－des 5 ofnarren．So parador das im eriten 2 ugenblicke klingen mag，Dte leitige Frage ja，wer fagt＇s ibm Demn？ift bamit ge
 für jeben，ber ein bibuchen Macht in 5änden hat！Weer won 2bbängigen umgeben iit，gönne bem Schatk cinent $\mathfrak{Z l a g}$ an feiner Geite．

Der Gedanke ift nicht neu．Die Rarrenges idfict）te afler 3eiten lefyrt，Daß „Marrent，Schelme mo luitige Räte＂Die $\mathfrak{Z}$ eggenofien ber Grojen waren．Sie fajent ant ber Tafel Mleranbers von Makebonien，fie wirkten im 2hgufteifithen 3eitalter；Röntigin ©lijabeth von Englano hatte ibren beriithmen Sjofnarren Serggan，§umz von ber Rojen war luftiger Rat Raifer Matimilians I． EDelleute unt Raufberm bielten fich gut bezablte $\mathfrak{F}$ arren． $\mathfrak{D i e}$ §iteratur aller ßulturvilker beitibt Die wichftige Figur des $\mathfrak{M r a n t e s}$ ，Der mit Qadjen $\mathfrak{W}$ abrbeit kiindet，uno mit $\mathfrak{W a}$ ahrbeit $\mathfrak{W}$ eisheit eržeugt．－

Dem mur bas Radjen，bas fation ben ge heiment Gedanken afjnt oder Der Mbjibht ent gegenidualit，ftimmt nacforenklich umo wirkt（Gutes．
$\mathfrak{W} a \mathfrak{b l l i d}$ ，went ich ein Mäcfitiger ber Erbe toäre，Dam holte idf felber den vergeifenen $\mathfrak{5 0}$ of narren auts ber Remife．Jd）bielte mict）an （Bocthes tiefgriindiges $\mathfrak{W z o r t}$ ，Das er dem Serrn ber Seeridharen in den Mund legt：„Zon allen Geiftern，bie verneinter，ift mir Der＂Schalk am wenigiten zut Qait $^{\prime \prime}$ ．Das küfliche £acjen follte midh begleiten，wemn idg nacfloenkilich zum höchiten
 dant wiirbe iff das 2 lnredt，das bie Welt ¡einem Mamen tat，ourd）bie（Grabidgrift jtrafen：
＂Er war mein Freund．
$\operatorname{lom}_{10} \quad . \quad 6, \cdots$,
11

Tomept: mildes umd Abrihmittel
MinRinder u-CinDactisene Dose(20,st) 1mik -i.d.Apotheken

[^0]
# Inseraten－Ânnahme <br> durch alle Annoncen．Expeditionen sowie durch den <br> Verlag der＂Jugend＂，München． <br> <br> ．„JUGEND＂ 

 <br> <br> ．„JUGEND＂}

## Insertions－Gebalhren

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

Abonnementsprels des Quartals（13 Nummern）Mk．4．－Oesterr．Wahrung 4 Kronen 80 Heller，bel Zusendung unter Kreuzband gebrochen Mk． 4.80 ， Oesterr．Ẅ̈hrung 5 Kron． 75 Hell．，in Rolle Mk． 5.50 ，Oesterr．Wahrung 6 Kron． 60 Hell．，nach dem Auslande：Quartal（ 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 allen Postämtern und Zeitungsexpeditionen entgegengenommen．

## Zur gefl，Beachtung！

Das Titelblatt dieser Nummer （Holländisches Mädchen）ist von Paul Hoecker $\%$ ．

Sonderdrucke vom Titelblatt，sowie von sămtlichen abrigen 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，erhaltich．－Bei jeder Sendung werden für Porto und Yerpackung 45 Pfennig extra berechnet．

## Der śanDtuß

Gelegentlid eines Routs beim bayrifden minifferpräfidenter o．podewils fah，wie erzäblt wirb，ein cingeladerter Jentrums－ mann，bali zwei siberale ber frau $\mathfrak{z t i}$ nifterin Die Egand piigter．
2tha，jeft wird gefiijtt，dadyte der Jent trumsmann ging bint，und fīfe dem Gerru Mrinifter Die Fanns．－
Das finden die \＆eute Täめerlid，－mit Unredt！
Die bayerifdert minititer habent dem
 dán dies den Spién jeţt fhon cinmal umbreben darf．

BAUER GRÜNWALD
grand hotel d＇italie

 sə7sə74วルsəを

## －RorpulenZ

twirt befeft．Durø D．Tonnola－Zehrkur．Breibs gefröntm．gotb．Miebaifi．u．Ebyrenbipl．feit tarf．Qeib，feine ftart．Sifften mebr，Fonbern jugendi．schlanke，elegante Figur，u．grasiōie Iaiffe．Kein Heilmittelk．Geheimmittel，leotal． ein Entfettungsmittel $f$ ，torpulente gefunbe Rerforter．Ferzil．emp fobl．Steine Ditat，fetne Qenber．D．Sebenstweife．Borgutgl．2Birfuta． अafet 2，50 M．fc．geq．Bottantweif．od．शadin． D．Franz steiner \＆Co． Berlin 104，Königgrätzer Str． 66.




## nervensthuäthe <br> der Manner，Aeusserst lehrreicher Ratgeber und Wegweiser von Spezialarzt

 Dr．Rumiar zur Verhütung und Heilung von Gehirn－und Rilickenmarks－Erachöpfung，Geschlechtanerven－Zerruittung．Folgen nervenruinierendar Erachöpfung，Geschlechfanerven－Zerrüttung，Folgen nervenruinierendar Leidenschafton $u$ ．Excesse $u$ ．aller sonstigen geheimen Leiden．Von geradezu beziehen von Dr．med．HUMIMER Nachf．，tenf ©

## Jede Dame legt den grössten

Wert auf eine ideale Figur．
Ich kann nicht b grei－ fen，wie es mōglich ist， dass Damen so unklug sind，von Nährpräpara－
ten，Pillen oder Einrei－ ten，Pillen oder Einrei－
bungen Erfolg für die

## Büste

zu erwarten．
Wünschen Sie Aufklã－ rung，so lesen Sie mein Buch：
 ，Was jede Dame wissen muss！＂ 5．Auflage．Preis 50 Pfg ．verschl．

Voreinsendung Marken． Idealstit Figur erhalten Sie nur durch meinen ges geschūtzten回 AFRO 回

System erster Professoren． Aerztlich allerseits empfohlen．Hüten Sie sich vor tearen，wertlosen Nachahmungen．Prospekt gratis，verschlossen gegen 20 Pfg．Porto． Sofort schreiben an：

Frau Elise Bock，G．m．b．H．，

Berlin W．15，Fasanenstrasse 54，Abt． 417.
Erste Spezialistin auf dem Geblet der hygienisch．Körperkultur．


Diefes Bimmer koftet in Särdje naturfarbig mattiert NK. 443 . -

## Deutiche werkitätten fïr handowerkskunft

Wobnungseinridttungen deutidicer Frt in neuer Tednik. Klare Formen, edles Material. Originalarbeiten nad Entwürfen eriter Rünfler. - Voridläge koltenlos. - Man verlange in jeder Budbandlung oder oon den Geifdäftsitellen Dresden a F. 16 oder münden die illuftrierten Preisbü̈der: $\mathrm{m}_{2}$ 1: Dresdner Fausgerät (Zimmer von 250-950 Mark) 1.80 Mark. Ђ 1: Fandgearbeitete möbel (Zimmer über 900 mark) 5.00 mark. K 1 : Rleingerät 1.20 Mark. W 1: Webwaren 0.75 mark. B 1: Beleugtungskörper 0.75 Mark. Capetenmufterbïकer und Stoffmulterbücher $\$ 1$ zur Hnlidt gegen poiffreie Rüdkiendung und je 0.50 Mark in Marken. - Hngabe der Frt und Verwendung der Stoffe, ift erwünidt.


 Brock's, London E. C., Queenstr. 90/91.

## "Iugrnio": Inthandopter und IIugeno": Mufbemahrungsmappe 1910


naft mehrfarbigem Entmurf von $\mathcal{A l b e r t}$ Weisgerber liegen fertig vor!
Wreis der semefterderte oder mappe mark 1.50 .
Zu bejiehen ourch alle Burf) uno kunfthanolungen oder Durfh Den untergeirfineten Derlag.
mlaïntifen, Eeffingftr. I.
Derlag Der "Iugenio"

heilt mittelstHypnose die Anstralt Von Robert Ernst,
Berlin, Yorkstr, 20 , Berlin, Yorkstr. 20,
z0jahihige Praxis.


Uerein geistlicher Schulinspektoren
$\mathfrak{B a r u m}$ getabe wir Die $\mathfrak{Z o r}$
 das zu ermitteln, ift bas erfte 3tel unjeres Werbanbes!"

## Photograph. Apparate

Binocles und Fernglaser, Nur erstklassige Fabrikate.
Bequemste Zahlungsbedingungon ohne jede Preiserhठhung. Illustr. Preisliste Nr. 18 kostenfrel.
G.RHdenberg jun. Hannover und Wien.


# Es half fofort！ <br> Dies bestätigen liber 1000 Anerkennungen Kranker，die Limosan－Tabletten bei 

 Gicht，Rheumatismus und anderen Harnsäure－Leiden erprobten．Eine Probe unseres Mittels，nebst ausführlich aufkilarender Broschïre und Anerkennungen，senden wir 1ヵロ Chemisches Laboratorium Limosan，Postf．296，Limbach－Sa．

Defefte
H．Bing
${ }^{\text {，2Barum }}$ hat denn Shr Rollege fo wenig sumbjc）aft？
„Ja wiffien＇s，ber ko＇galt net jo ipeib＇n （fpucken）als wie $\mathrm{t}!^{\prime \prime}$

Der ideale Grumb
A．：Meint Eintretert für die Begriindung der nenen $\mathcal{B a h n l i n t e}$ erfolgt lediglid aus einem idealent $\mathfrak{G r m m b}$ ．
B．：Id weiff．Diefen iocalen（Grund haben Sie fitd in der zaähe der projeftierten Enb－ ifation bereits gefithert．－

23 lütenlefe Der＂Jugeno＂
Unteroffizier（ars fï̀）na山̆）＂Etillges
 Einjäḅriger $\mathfrak{C o b n t}$ ，nad Kommando ${ }^{\text {Stillge－}}$ ftanden＂unterlafien Sie gefälligit jebe jio． uiftifoe Bewegutg！



Allein lehender Mann lauschtc gern auf Widerhall in einer weib－
liehen Seele．Er ruft laut und schon seit lichen Seele．Er ruft laut und schon seit
langem，u．fast schon ohne Hoffnung－ langem，u．fast schon ohne Hoffnung－－
Briefe unter＂Malloh ${ }^{* *}$ befordert der Verlag der，JJugends．


## Autoren

verlangen vor Drucklegung ihrer Werke im eigensten Interesse die Konditionen des alten bewähtyen Haasenstein \＆Vogler，A．G．，Leipzig．

## Plakat－Preisausschreiben．

Zur Erlangung eines künstlerischen Plakates für die Inter－ nationale Hygiene．Ausstellung Dresden 1911 ist ein Wettbewerb unter den deutschen Künstlern ausgeschrieben．Dèr erste Preis beträgt 3000 M ．，fur drei weitere Preise sind zusammen 1500 M ．ausgesetzt．
Die Gesamtsumme von 4500 M．wird unter allen Umstanden verteilt．

Das Preisrichteramt haben übernommen die Herren：Prof．Dr．Bantzer， Dresden，Oberbürgermeister Geh．Rat Dr．Beutler，Dresden，Prof．Guss－ mann，Dresden，Prof．Dr．Klinger，Leipzig，Prof．Liebermann，Berlin， Geh．Kommerzienrat Lingner，Dresden，Prof．Dr．Schumann，Dresden， Prof．Seliger，Leipzig，Prof．Sterl，Dresden，Prof．v．Stuck，München，Prof． Wrba，Dresden．－Die Entwürfe sind bis zum 1．Mai 1910 einzuliefern． Die Unterlagen sind zu beziehen durch das Zentralbureau der Internationale Hygiene－Ausstellung Dresden 1911 Das Direktorium Geh．Kommerzienrat Lingner，Geh．Med．－Rat Prof．Dr．Renk， Vorsitzender． stellvertr．Vorsitzender．


Bezug durch alle Photo－Handlungen und Optiker，
opt．Anstalt C．P．GOERZ akt．Ges． BERLIN－FRIEDENAU 26.
WIEN PARIS LONDON NEW YORK Stiftgasse 21 ． 22 ，rue de l＇Entrep8t． $1 / 6$ Holborn Circus．79East 130 th．Street． Verlangen Sie Preislisten kostenlos．


Nach d．System liefern wir auch：Lauer－Rundschri．t－，Eil－u．Zeionenfedern． Gegen Einsendung von Mk．1．－liefern wir franko Muster－Sortiment aller Federn．

## Vornehmer Ruhesitz zu verkaufen！

Die Besitzung liegt 45 Minuten oberhalb Dresdens；nahe dem Kgl．Schlosse Pillnitz．Herrlicher Park mit altem Baumbestande，besonders schönen Coniferen． 100 m Terrasse mit alten Linden，Groquet－und Tennisplatz．Teils ebenes，teils ansteigendes Gelando．Die Hohe bedeckt amit Hochwald．Herriche Fernsich über das Elbtal．Ausgedehnte Fo
schäftigung．Sichere Abnehmer．
häftigung．Sichere Abnehmer，
Villaenthălt 10 Zimmer，ausgebaute Mansarden，Wirtschaftsrāume und Gärtner－
 wohnung．Elektr，Licht． 3 W．C． Im Nebengebäude Wagen－ renc．Gewächshaus，Frühbeete Hühnerstalle．

Wasserleitung durch das ganze Grundstück，mit 30 Hy － dranten．Niedrige Steuern， Schnelle Dampfschiff－und Straßenbahnverbindung mit
Dresden．Sächs．Schweiz in Dresden，Sächs，Schweiz in kürzester Zeit erreichbar． 200000 Mk ．Geregelte Hy － 200000 Mk ．Geregeite Hy－ pothek．
Gefl．Anfragen erbeten unter D F． 865 5．．．Ruciolf Mosse，Annonc．－Exp，，Dresden．

## Prum's Zukunft Druckknopf

Bitte bei Ankauf ja

wenn jeder Knopf die
zu beachten, dass nur echt Einprägung PRYM hat

Der einzige Bronzedrahtfeder-Druckknopf der Weit, der niemals sich kemmt, niemals sioh selbst offnct, weil er nieht mit Hulfe von Handarbeit u. Hausindustrie, sondern durch eine einzige patentierte Maschine vollständig fertig hergestellt wird.

Der einzige Druckknopf der Welt, durch den ein dauernd wunderbarer, niemals versagender Taillenschluss und Sitz erreicht wird.
Jahresherstellung mehr als 1200 Millionen Stück Druckknöpfe.


## Nürnberger eld.datioie

 sur Wiederherstellung der Ziehung am 7. n. 8. April 1910. 6319 Geldgewinne Mark: Hauptgewinno bar ohne Abrug Mark: 50000 20000 10000
Lose à M. 3.-. Porto und Liste 30 Ptg. extra. Zu bexiehen durch: Lud. Müller8 80 .
in Nürnberg, Kaiserstrasse 38 in München, Kaufingerstrasse 30 in Hamburg, gr. Johannisstr. 21.

## Ideale Buiste

(Entwicklung, Festigung u. Wiederherstellung) durch preisgekrontes, garant, un-
schädl., äusserl. Mittel : sinulin" in ganz kurzer Zeit. Höchste Auszeichnung; gold. Med. Dis-krete-Ausk. m. Urt. üb Sinulin" g. Rückporto. Else Biedermann, Diplom. Spezialistin, Leipzig 4, Ecke Thomas ing und Barfussgasse.


## +Damenhart + <br> Methode Anwendung der neuen amerik.

 Methode, ärztl. empf., verschwindet sofort jeglicher unerwünschter Haarwuchs spurund schmerzlos durch Absterben der Wurzeln für immer. Sicherer als Elektrolyse! Selbstanwendung. Kein Risiko, Preis Mark 5.- gegen Nachnahme Herm. Wagner, Köln-Riehl 82

Emser Wasser
Heilbewährt bei Katarrhen, Husten Heiserkeit,Verschleimung, Magensäure, Jnfluenza u.Folgezustände. Uberall arhältlich in Apotheken Drogen-und Mineralwasser-Handlungen.


## $\operatorname{im}_{\text {Patent- }} \mathrm{CH}$ afisubl <br> (warm gefüttert)

 mit porös wasserdichtem Uberzug mit abknöpfbarem la Luftkissen u. Windschirm, aus sehr weichem Stof hergestelit, ausserst praktich fur die Reise, auf der Jagd, bei Gebirgstouren ür die Tropen, im Manöver etc. Lario Das Lager ist im Augenblick hergerichtef und ebenso rasch wieder zusammengelegt. $\mathcal{Z}$Preis für grosse Person . . .
" wiegt nur 2 $^{1 / 2}$ Kilo. 35. - Mk. Auto-Bekleidung Ferd. Jacob in Köln 36, Neumarkt 23.


## Zu Hauskuxen

Cicht, Rheumatismus, Nierenand Blasenleiden, Griess-und Stein-Beschwerden, Zucker, Eatarrhe. Broschüren gratis, Adresee: „Kronenquelle, Bud Salkbrann:

Wasserdichte
LodenBekleidung TropenAusrïstungen Gummi-Mäntel

Pelerinen
Ponchos
Wasserdichte SportBekleidung

Wer probt, der lobt Walthers echte extra milde Lilienmilchseife
Dtz. M. 2,50 bei 30 Stück kostenfrei M.6,Laborat. E. W alther, Halle a. S., Mullweg 20.

## Des KZelweifees Dant

(3u fingen nach oer Melodie des bekannten volksliedes)
efm 1. Samuar traten in Dberbabert neue Woridriften it Sxaft, Denen sufolge mur $\mathfrak{Y n}^{2}$, babern cines perförtiticen extaubnisifueines bas
 geftattet feit twirb. Diefe ©rraubnis twirb nur felten erteift merben, anb bann mur Senten, bie
 Fflanzen ferfer mögritigit fajonen.
 Яam nimmer unbehelligt broben fteh't, Whan ftellt mir nach, - wo man micf) nut erblickt, Da werd' idd ausgerifien und gepflüdt. Uls jamucken Strauß auf jebes Teppen Sut Man midif ins $\mathfrak{T a l}$ herunter jidfleppen tut!

Der $\mathfrak{Q 1 p e n}$ Röntigit werb' ich genamt, Trobbem verkauft man midd wie eiteln Tand; $\mathfrak{W}$ er mid) eridjachert für paar (Grofiden $\mathfrak{L o b n t}$, Wrahlt, baje er felbit mich holt' vom

Felienthron. 215 Beute mich bas diummíte (Bigerl zeigt, Das kaum bis auf bas nächife fiigerl fteigt!

Das wirb mu anbers mandem Fer zum Trug,
 Weil fomit mein Gtern mogl ganz
verblitchen wär', $\mathfrak{W}$ te cint längit verkhing'ne $2 l p e n m a ̈ r '$. Daइ ab midif nidft mefor jeber Efel reif], Das danket euff bie Blume EDelweiß!

Krokodil


Haarfarbe
unter Garantie unschädlich Färbt echt u. patürlich blond. braun. schwarz et. Mk. 3.50 Probe Mk 1.25 J. F.Schwarzlose Söhne

Kgl. Hof Berlio
Markgrafen Str. 29
Oberall erhaltlich.

## Der Ueber=-ऽdut!mann

(Ans einer theinifd)en Stabt tonmt bie Sutrbe, Daß̉ bortjerbit eit Sđukgamt intrerbatb cintes Monats nifat meniger als 123 2atzeigen erftattet habe.)

"Seute krieg' idf wieder mein (1) 1 Bend $n t$ di voll - und ba fagt ooct) nock bie Bente, man lebe bet uns in 'nem Bolizeiftaat." $^{\prime}$


©lädt.Gewerbe-GkademieTriedberg
fur Maschinenbau, Elektrotechnik, Bauingenieurwesen, Archi-
tektur und Automobilbau. Programm durch das Secretariat
tektur und Automobilbau. Programm durch das Secretariat.


Eehte Briefmarken. Preisgratis sendet August Marbes, Bremen

Ueppige Büste, schōne volle Körperformen durch Busennathrpuiver
,Grazinol'6. Vollständ. unschădlich in kurzer Zeit geradezu inberraschende Erfolge, ärztlicherseits empfoh len.Garantiescheinliegt bei. Machen Sie einen letztenVersuch, es wird Ilnen nichtleid tun. Kart. M. 2.-3 Kart. zur Kur erf. 5 .M. Porto extra; diskr. Vers. Apotheker R. Möller, Beriin 3. Frankfurter Allee 136.

,Jugend"spiclkarten
36 Blatt gezeidnet
von Julius Dicz
Preis Mk. 1.50. Mit Porto Mk. 1.60

## Jede Mode vergeht,

 Die Straussfeder besteht!Die MODE 1910 bringt wieder grosse Hutformen, für deren Schmuck Strauss. federn und Blumen bevorzugt werden. Ich habe viele 1000 Federn auf Lager! ca. 20 cm lang u. ca. 10 cm breit, d. St. $\mathbf{0 . 5 0 \mathrm { m } .}$.
 Iancg Stranussidiem" "ca. $1 / 2 \mathrm{~m}$ " lang, ca. 20 cm breit, Straussfedernlll liefere per Stück mit 4 Mark. bis 30 sfedern, ca. 50 bis 60 cm lang und 20 bis 30 cm breit, liefere für 12 mk ., 15 Mk , und 18 mk . Eine 2 m lange Boa oder Stola von Straus federn nur 17 Mk. , je nach Qualităt, alles in schwarz oder weiss. Auf Wunsch auch in allen Farben. Alte Federn werden gewaschen, gekraust oder sonst umgearbeict. - Moderne ff. Hutrosen, Stück 30 Pf., 50 Pf., 1 Mk . bis 4 Mk ., eine Hutranke von 12 schönen, grossen, vollen Rosen nur 1.50 Mk . Versand per Nachnahme portofrei. Preisliste über Palmen, künstliche Blumen, Blätter, Früchte usw. gratis.
Hermann Hesse, Dresden, Scheffelstr. 10-12.
Anerkannt leistungsfähiges Welthaus dieser Branche!
Man vergleiche Qualität und Preise mit anderen An eboten!

cucen:
-Antlitz u.-Kraft bewahren sich Frauen Wie Männer, die nicht nur ausser iich, auch nicht mit giftigen Magendern mit dem, die Funktionen dern mit dem, dia Funktionen
"Verjulungungs - Tee"
(Marke "Jungborn") vorzeitioem Altern entgegenarbei ten. Erprobtes Vorbeugungsmittel geg.Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, sehwache Verdauung etc. etc. Uraltes Rezept. Viele Dankschreiben Paket M. 2.-, Nachn. 0.35 mehr Erlauternde Brosch \& Co., Berlin Charlottenburg 5. Hauptniederlage: Cäcilien-Apoth., Charlottenburg 26.

## Billige

Geschenke
geeignet folr solche, welche die Jugend " noch nicht kennen, sind die Probebănde unserer Wochenschrift. Jeder Probeband enthâlt eine Anzahlälterer Nummern in elegant. farbigen Umschlage. - Preis 60 Pfennig.

## Zu haben

in allen
Buchhandlungen


Sămtl. Dedikat.-Gegen. stânde, Parade-, Fechtu.Mensurausstattungen, Bảnder, Mützen, Cere vise, Bier-u. Weinzipfel fertigt als Spezialität dio studenten-Utensilion- una Couleurband-Fabrik von Carl Roth,

Würzburg M.
$\rightarrow$ Catalog gratis


Studenten-
Utensilien Fabrik
alteste und grössta Fabrik dieser Branche
Emil Lüke
yorm, C. Hahn \& Sohn, 6, m. b.H Jena in Th. 53 Man verl, or. Ketalog pratls.

21D Sathre iningero $\checkmark^{20}$ Jahre Jünger" gibt grauen Haaren die frühere Farbe wieder. Kein gewohnliches Haarfärbemittel. Erfolg garantiert, vollständig unschädlich, ist wasserhell, färbt nicht ab, schmiert nicht, gibt keine Flecken, niemand kann es sehen, tausende Dank
sagungen. 9 Jahre erprobt. Flasche 3.50 M. bei Nichterfolg Geld zurick. Versand nach ausw. Porto extra 50 今. Hermann Schellenberg, Disseldorf a, Schadowstr. 79.

## Vorzalitige Neurasthenie bei Herren

Unter den modernen Hilfsmitteln, die der Arzt bei vorzeitiger Männerschwäche gern in seiner Praxis verordnet, steht das

## Nerventonicum

 Muiracithinmit an erster Stelle. Erste Autoritaten der deutschen und auslăndischen Universitäten, die Professoren grosser Krankenhăuser und Tausende von Privatărzten verwenden ständig das Prăparat bei allen Erkrankungen der Nerven; diese stehen zurzeit im Mittelpunkt der arztlichen Forschungen, speziell die vorzeitige Nervenschwäche oder Neurasthenie bei Herren, die überdies eine nicht zu unterschătzende Gefahr bedeutet. Die vorzeitige Mănnerschwäche tritt auf infolge von Ueberanstrengung, Ueberarbeitung, Ausschweifungen usw., und zieht hierbei den ganzen Körper in Mitleidenschaft; deshalb sind auch die kleinen Uebel, wie Appetitlosigkeit, Gedächtnisschwäche, Zittern, Angstgefühl, Erregungszustände usw. sehr häufig ständige Begleiter der vorzeitigen Nervenschwăche. Literatur gratis u, franko zu Diensten.

## Kontor chemischer Präparate,

## Berlin C. 2/20.

ver Muiracithin ist in allen Apotheken erhältich.



## Zur gefl. Beachtung!

Nummer 10 der ,,Jugend " bringt im literarischen Teil nur Beiträge zeitgenössischer Schriftstellorinnen.

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. Prosaerzăhlungen vertreten sein

Nummer 11 erscheint in bedeutend verstärktem Umfang als

## Festnummer

## um

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 Böck lins „Triton und Nerëide" (aus der Schack galerie zu München).

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


Tonangebendes Fabrikat
Von Kennern bevorzugt.
Catalcg und Bezugsquelle durch die Fabrik Eugen Wallerstein, Offenbach a. M.
> ＋Magerkeit．中
> Schöne，volle Körperformen，wundervolle Buiste durch unser orientalisches Kraft－ pulver，＂Büsteria＂，ges．gesch．，preisge－ kront m．gold．Medaill．Paris 1900，Hamburg 1901，Berlin 1903，in 6－8 Wochen bis Streng reell－kein Schwindel．Viele Dank－ Strengren．Karton Gebrauchennweis 2 Mk ．Postanw，oder Nachn，exkl．Porto． Mk．Postanw，oder Nachn，exk
> D．FRAN $Z$ STEINER \＆ Berlin 56 ．Königgrătzerstrasse 66 ．

## $\mathfrak{w a l l i f h e r ~}$ Itaurer

Don Signor \＄omenico EHatelmader
2ut maifutb tutr gemetbet：Jinfotge bes Felbzuges gegen bas Deutiatum am（5arbajee ift better Der dentiche 3 utgitg ftart zuruitge gangen，ofne Daj̃，trotz aller Mnftrengungen， ber erboffte ©riats aus anbern Rätbern ge＝ fonment twäre．Jnforgedeffer hat fich ber ＂，Berbano für bas statienertum am Crarbajee＂ ber ફauptträger ber $\mathfrak{B e w e g u t g , ~ a u f g e t o f t . ~}$
Es aben Ragelmackeri
Son wieber gran blamaggio－ $\mathfrak{W a s}$ mufien das ganze odio ${ }^{1}$ ） Und nafionaler curaggio！
$\mathfrak{W B i r}$ möckten auf ber crauti gern Die porco frefien tutto－ Dock wären verfligte bestia Danu tben auck caputto！

Es fein fie mit verreckte $\mathfrak{B i e c k}$ Niente mefyr ba fare，${ }^{2}$ ）
Weil mur，went er lebendotg fein， Der Gmeinbel kam pagare！

## 

## Cbantecler

Wie viele Febern Docu Rojtands，${ }^{\text {Chan }}=$ tecler＂in ${ }^{\text {Bemegung gejegt hat！Die }}$ Federn ber Sokafreporter，ber politijchen Edfriftiteller，Der literarijid）en fritiker，Der Theaterdirektoren und jogar ber（Gerithte！ Qber bas ift nodh gar niffts！Err hat nod）viel mehr Federn in $\mathfrak{B e w e g u n g}$ ge－ fegt，一 nümliticf 720 תilogramm 5 iifnter febern，bie zu ber soptilimen gebraudht wurben．



Universalmantel．All andere in untibertroffener Ausfuhrung．
Fereat．© ancolio in Köln 36， Neumarkt 23.

## Cichorien－

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

## Der

## Wasserdichte Universalmantel

（circa 900 Gramm）für Herren u．Damen st das praktischste Kleidungsstück für Jagd，
Reise，Touristik und jeden Sport． Dof Universalmantitl 1 st masatiat im． III保gniert Der Universalmantel becintriantige dio Der Universalmantel hat ein eleagantes Auss－ senen． Der Universalmantel kann sair kilion zu－ er Universalmantel wird heresestllt Rarloden in fecerleichtem Kamel－ narioden in olive eriñer und eracer Farbe ostet trotz seiner vielen Vorztige aus Himalayaloden，mittelsehwer－M， Himaiayaioden，mittelsehwer ．wiegend M．24．－
Kamelhaarloden II，nur 900 g wiege I．mittelschwer ．，＂36． Winterkämelhaarloden，sehr schwer ．＂40．－ Mass Weite des Wäschekragens．
re wasserdichte Rekleidung


## Schriftstellern

bietet sich vorteilhafte Gelegenheit zur Publikation ihrer Arbeit．in Buchform． Anfragen sub Verlag fur Literatur， Kunst und Musik，Leipzig 77.
 Schliessungen，rechts－ giltige，in England．－ Street，Finsbury，

## Kein Geheimnis！

Ideale，volle Büste u．präch－ ige Körperform erzielte
viele Damen durch
Dr．Schaifer
MEGA－BUSOL Zahlreiche Anerkennun－ gen bew，uberraschende Erfolge！Keine Diătvor－ schrift！Unschädlich！s． Garantieschein！Bächse M Blach Diskrete Zusendung Dr．Schäffer \＆Co．，Rrierrinh 395 ．




AYGIAYA TAB IFIEN


Konzentriertes, kraftspendendes, wohlischmeckendes Nährpräararat Unentbehrlich für Sporttreibende jed. Art Preis pro SchachteI M. 1-, Fr. 160 K 1.60. Lirg $150 \quad 1 \mathrm{sh} 3 \mathrm{~d}$ Vorraltig is den meisten Apothek Drog a Sportausrüstungs-Geschaften. Dr. Theinhardt's Nährmittelgeselischath,
m b. H Stuttgart-Cannstatt

Briefmarkenalbum-Preisisisten win Philipp Kosack, Berlin, am Kgl. Schloss
Stoftern: Honor, 1 Jahr n. Heil.
K. Buchholz, Hannaver M., Lavesstrasse 54

## Dr.Möller's 1f: Janatorjum in Dres den- IF. 1 STI] I (1) Pchron. Krankh


© Gil
uppiger Busen wird in 1 MONAT
entwickelt gefestigt $u$. Wiederhorgestellt, ohne Arznei u. in
jedem Alter durch die berâtmie LAlTd'APY K ouzentrirte Einfaches Einreiben genügt. Unerreichtes, tharmloses
Produkt. Ueberaschender dacusk. Eeberraschender Atteste. 1 Flak.genugt.Diskret. Postrersand iku.mil deutscher Gebrauchsanw. geg. Vorausbez, v.M 45 O per Postanweis, od.
M. 5 inBriefrana, oder Nachn. (Postlagernd nur M. 5 in Briefraa-k. oder Nachn. (Postlagernd nur A, LUPER Chemilier, rue Boursaull 32, Paris

## Wechseliahre

 . Dr. med, Ruhemann unentbehrlicher Ratgeber geg. Mk. 2.20 fur Nach-nahme 25 Pfg. mehr.
 Berlin 85, Potsdamer Strasse 131.

## Gegen Korpulenz. <br> Schlanke, graziöse Figur erzielt man

 durch die glänzend begutachteten FucovinTabletten Dr. Blell. Best. : Extr. Fuc. Keine Aenderung der Lebensweise, Keine Aenderung der Lebensweise, ${ }_{4}$ greif. d.Organismus nichtan. (ganze Kur) M. 11.-, geg. Nachn. durch Rats-Apotheke, Magdeburg. Depot für Oesterreich-Ungarn: Apotheker C. Clemens, Wien IV
## 腮

## Sifntsidippistope sburnziose

Modell 1909. *Patentiert in allen Industriestaaten. * Kaliber 7,65.
 Automatische Siche
rung durch Entspanrung durch Entspan Bestes Material, Gewicht $0,530 \mathrm{~kg}$. Grösste Einfachheit in der Konstruktion 7 Patronen i. Magazin. Vorwärts gehender
Lanf. In allen Teilen maschinell auswechselbar hergestellt
Länge der Waffe 140 mm.
Lange des Laufes 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 abblichen Pistolen mit den Kalibern 6,35 und 7,65.

General-Vertrieb für Deutschland:
G. C. Dornheim, G.m. b. H., Berlin, Köln a. Rh., Leer i. Ostrices: Erhättich in allen Waffenhandlungen und Büchsenmachereigeschäften. ."



Ein Geschäftsgenis
H. Bing
„WBo haft $\mathfrak{D u}$ bem Deine jøjünen Qocken hin?"
„Menid, Die bab' id zum תatneval verkauft !"

## Humor des Auslandes Grabichrift

थuf bem Friedyof in Mibdleburg ließ eine $\mathfrak{B B i t w e}$ ibrem $\mathfrak{G}$ atten folgenbe $\mathfrak{2}$ 3orte auf feinen Grabitein fegen: ,RRube in Frieben - bis wit unt wiederfeben!"
(Life)

## Der Unterricht Cuminin Sellestuntervichtswerke

 Methode Rustin, wird in so einfacher W eise, in so leicht fablicher Form u. kidrer Sprache erteilt, daß jeder den Lehrstolt verstehen muß! Gymnasium. Realgyminasium. Oberrealschule. Einj.-Frei vill.Prüf. Höhere Mădchenschule. Studienanstalt. Abitur.-Exdmen. Wissenschaftlich gebitd. Mann. Milităranwărter Prăparand. Mittelschullelirer-Prüf. Lehrer-innen-Seminar. Lyzeum oder hőher $s$ Lehrerinnen-Seminar. Konservatorium. Handelsschule. Gebild. Kaufmann. Bankbeamte. Glanz. Erfolge: Anerkennungsschr. und Ansichtssend. bereitwilligst ohne Kaufzwang. Kleine Teilzahl. Bonnes \& Hachfeld, Potsdam N. 9.
"s Kind is immer heifer?"
"Jo, 's ifdt vo oim (1p'rnt'nor!"

## $\mathfrak{W a b r e s} \mathfrak{G e}$ (bid)tchen

fräuleit ※., Kunftmalerin, hat foebent bei einer biederen 10 irtin eingemietet. Das üblide Derhör fdliegt nod foIgender Dialog:
"Wioia alt fan $S^{\prime}$ benn?"
"24 Jabre."
"2ba fatholifí fan S' fdo?"
,2tein, th bin proteftantifo."
"(1) mei, da wer'n S' do bei der 2ladt Poane Eerrit net mitbringa?"


Sitzen Sie viel? Gressner's sitz-Aufverhütet Durchscheuern der Beinkleider. verhutet Durchschcuern der, Beinkleider.
Preisl. frei. Heinr. Gressner, Stenlitz-Bin, 8 .

## (lyse ibre lote lase

werben Sie tit turzer Beit los, fobaro Ste Reichel's "Itlarubitl-Pasta" antuenbent, Die ebento (Gejid)territe twie Glumpte ind rote Wante raid bes torifionbfod betuétrrtez EpezioImittel thinenimad bewarrtes spesiaimittel. Otto Reichel, Berlm 7, Effenbahnffr. 4 .


Ferd. Jacob in Köln 36,
Neumarkt 23.

Zeichaung von Franz Christoptis


[^1]Die＇Hufbebung der Suspendierung des Korps，Borussia＇


A．Sclimidhammer
Der Liffass－Jgel
（SEinsrudsvolle polizeilide Zieflame）


Panif in E3onn am 28．februar 1910：＂Hijeb！Dic Boruffen fins wieber los！＂


A．Schmidhammer

## Hus der landwirtschaftlichen woche

v．Betbmann bollweg wurbe зum Fitter bes agravifden＂Blauen Itut＝ babns＂ecturt．Die 2fffolabe gab ibm unter ben ubliden Seremonien Seine off－ elbidde 弓obeit，beysebrand von dee Raie．

## 

Die ber Göditen \｛ritotratie angeyörige Saby Con＝ ftance Stemart Fidmarbion，bie twiebergott im Sdloke Windjor vor oem röntg ats Barfuftaingerit aufge treten ift，wurbe auf Befebl ©buarbs plog（id）auß alfent Eintabungsititen bes Sofes geftriden，weit fie fief einen wis itber Sir Eeneft Eaffer，Dent Jreund unt finamieflen Berater bes fönigs erfaubte．
（Ebt fonmärmt im grogen Ganzen
Ritefig für bas Warfuptanzen：
Damen，welde foidk und fein，
Diitften noch－barfuber jein！
Mebr noch als das $\mathfrak{B a r f u p t a n z e n ~}$
\＆iebt ber föntg bie Finanzen
Uno Ernit Rajiel，jentn Mann，
Der ibm biebei belfen kant．
Riïz（tid）büpite mun bie £aby
Richarojon vor Röntg（EDi；
2arjuj uno als Salome
Sank fie ovr jein Ranapee，
Sprach zu ibm garz laut：，fferodes， Serr des Rebens umb des Todes， Eine $\mathfrak{B i t t e}$ fei erlaubt：
Gebt mix Erneit Rafiels Saupt！＂
Bornig fubr won feinem Sige
Ebi bet dem faulen MBige！
Um Die Sanzmaio ijt＇s gej山eb＇n：
Edi will fie nimmer jehn．
ゆaß er beshalb ichöne $\mathfrak{D a m e n}$ Zieben Iäßt，bie zu ibm kamen， Dies beweift bod）mit（Bewalt： （Ebi wird bebenklich）－alt！

Beda

## Portoflübtigfeit

Bayern will Die Fortofreibeit Des fïritlictien Suajes Thurn unt Taris gegen eine $3 a b h m g$ von $400000 \mathfrak{M k}$ ． ablöjen．Die 3injen Diejes $\mathfrak{A b l o ̈ j u n g s}$ kapitals betragen zu $4 \%$ jäbrlitch 16000 Mik．Dafïr kann ber Fuirft von Thurn und Taris jäbrlid） 160000 Briefe oder 320000 アojtkarten oder 3200050 FFennig $W$ akete oder 32000 einfache Depejchen frankieren．Unt babei verfpridat der Staat fith eine Berminoerung ber 2rbeit jeiner Bofts beamten．Đern mährend Der Fürft bisher jeder alten Tante zum Beburts： tag ein Telegramm fchickte，wiro er jebt，wo er ofe Sache bezablen muß， auf einer $W_{0}$ pitkarte gratulieren．

Fönnte ber Staat nidat aber bte 400000 Mkk．paren，went er bem Fiurfen ftatt Geld Eghe anbietet？ Wie märe es，went er ibn zum Serzog von Dportotnate oder zum Serzog Narke von Eilibot macfte？Unto wemn bas nicu）t genuigt，fo könnte mant fïr ben neuen Serzog vielleid）t ein $\mathfrak{S o j =}$ amt jchaffen，ittoem man thn zum Dberfthofbriefträger ernent．

## ̧ofenmoral

§in Bielits twurbe（3efdäftsfeuten berboten，Mtänter＝ Ђofent zumt Berfauf bor thrent Qatoent autsubuangen，ba bie Pferoe facu ratroen anto forde §ofen auf voritbers gegenbe befiere Damen feinen guten Einbrut madtent．

D mie ruchlos waret Shr！
Täglid bingt $\mathfrak{J b r}$ eine 50 Fe
Dber zweie vor die Tür！
WBard Euch Scjam＝umb Sittentofen
Denn im Snmern nie bemupt，
Dab erbojen joldje 5 ojen
Jede Roj $=$ und Damenbruit？

2rn fo lojen 5 ojen fich！
Denn was man bei foldjen $\mathfrak{F}$ jen
थlfes Denkt，ift fürd）ferlich！
2aron，Jbig， $\mathcal{L}$ öb und Moje，
$\mathfrak{M e r k t}$（Euch kiinfig drum unto wißt：
ungezogen ift jebe 5oje，
Die nidht angezogen ijt．

## Oftelbifhes Z゙ulturftư

$\mathfrak{F n}$ Ditelbien liegt ßrefichen，
$\mathfrak{W B}_{0}$ man $\mathbb{F} u e^{2}=\mathfrak{F} u j e l$ bremut，
$\mathfrak{Z}$ o fie תorn und－Menidjen breiden，
Falls bie Iegt＇rent renitent，
Dort befand mit oreizefn Senzen
Eine Gduulmaio fid in Logn ；
21 ben harten Dienfit zu icthoünzen，
Sief fie emes $\mathfrak{T a g s}$ bavon．
Das micfiel Dem Guts＝unt Dienitherrn
Go，baß er mit Gchwert uno ©piés $^{2}$
Genes sind burch eimen finftern جooliziften faben ließ．
Und ber grimme Drtsgendarme
$\mathfrak{F i n g}$ bie $\Re$ leine aud im $\mathfrak{T u}$ ，
Scjlug in Fefieln ibre $\mathfrak{A r m e}$ ，
Gclleppte fie Dem Gutsherrn zu
（Ganż mit Recht：Gehorjam lerne
Friib der $\mathfrak{P r e n} \mathfrak{B e}$ mit Gewalt！
Dam geforcht er boppelt gerne，
$\mathfrak{B i r o}$ er einmal grós und alt！
Schon der Säugling，Der verbrofien Seine $\mathfrak{U n n l u f t}$ pffenbart，
Sei zur Strafe－krumm geidiofien！
$\mathfrak{W a s}$ ift $\mathfrak{F r e n f e n t i g e n a r t ! ~ B e d a ~}$
Dafor Bethmann foolmeg fprifitt：
${ }^{\prime 2}$ Jdy aber fage Eud）：bie fier unten die III．Rlaile find，werden oben bte I．Rlaffe fein！＂

## Sodfutubicu

Die Bejchulbigungen，bie ber 2tbge： oronete Severing in oer Bubgetfommifiion Des $\Re$ Reid） Stag $^{3}$ gegen Die Fseritberivalturtg in Dansig erboben hat，find burd die an Dit und Stelle gefubrte 1 Interjudung nidit ervieien moroen．Das ift aber bei Der Reidhffertigteit－111t Dberflädflichfeit， mit der die fompromittierenden Eißlobder unterfudht worDen find，nid）t zu ver＝ vumbern．Man bat ia lange nidjt alle Qüd）er im：Deutid）en Reich unterfutht．WBie viele miferable Zöder gibt es an ber franzöfijden und rujificten（ङrenze！§at man alle nadigeiehen？छat man baછ̆ Binger Rod burdjut（f）？

Satürlid nicft！Man，wir wollen bem Fieidhsmmineamt auf bie ridjtige Jährte helfer．Qajie eg bod eimmal in bem
 tradjeben！In diejem Sodje liegen： 500000 Baar Strïmple， 300000 \＄aar Unterbofent und fïr 20 Mitfipnen Mart marineblaues $2 u d)$ ；alle bicie（3egen＝ ftände find bon ungetrenth Marine＝ intendanturangeitellten beipeite geidafit worben，Werben bie Gaden in bem Biffenlod geimben，to find ste spit $=$ buben tibetfibitt；werben fie nidet ge＝ funden，fo fint bie Berbredier nod iibers fiithrter，Dem סann baben fie bie Gadjen imzimiden beifeite gebradjt，was bod）fïr ity büjes bemifien zeugt．Frido


Den Dolf im Schafspelz in Den deutchen Stall einzufdmuggeln，ift aud）diesmal troţtafufden＝ ber Bekleidung bem 3entrum nid）t gelungen！
（1）ie＂futuriften＂$=$ Sdule
Marinetti heiß̄́ ber Riejendid）ter Der bie Futuriftemiduule ictuf； Geine Sünger fint beriilgmte \＆iddter， Uno bie Weelt ift voll mon threm Ruf： Jbre $\mathfrak{B e r f e}$ poltern，bonnern，wettern， Sageln，blizen，zünden grandios． um bes Rubmes（bipfel zu erklettern， Qegt Die Gdjule im Theater los．

Sieber $\mathcal{Z}$ efer！Danke Deinem $\mathfrak{F}$ eilanb， $\mathfrak{D a} \mathfrak{B} \mathfrak{D u}$ ziemlidd fern gervejen bift： Im Teatro lirico in Mailand $\mathfrak{W}$ arb verzapit ein grauenwoller $\mathfrak{M}$－ojt！ Gellenb brang ein $\mathfrak{P}$ feifen Durd）Die Räume Die $\mathfrak{P o}{ }^{2}$ ëten nabmens für $\mathfrak{U p p l a u s , ~}$ Uno fie foblugen tolle $\mathfrak{F}$ иroefbäume Und bejangen jelbit das－Jrrenbaus！

Qadften fie，jah man bie Sörer wetnen． $\mathfrak{W e}$ einten fie，dant war bie Əreube grob， $\mathfrak{J e}$ geriiffter diefe Sänger ideinen， Defto toller bridgt ber Jubet los． $\mathfrak{B o r}$ 习erzweiflumg briillte mut Der Segrev
Eine Dbe gegen Defterreid，
थls pon feiten fenter $\mathfrak{5 e r m}$
$\mathfrak{B e r e f r e r}$
Dbjt geflogen kam，bas ziemflidu －weich
$\mathfrak{W o n}$ ben $\mathfrak{U r m e n}$ eines $\mathfrak{W o l i z i f t e n , ~}$ Der auf Marinettis Schulter podjt， WBerben ichlieflich alle Futurijten 2 Irretiert und ífänolidy eingelocht． Diefe Stïrmer und raftlofen $\mathfrak{D r a ̈ n g e r , ~}$ $\mathfrak{W e l d e} \mathfrak{M a i l a n d s} \mathfrak{F u b l i k u m t ~ b e g l i i c k t , ~}$ $\mathfrak{M e m m e n ~ f i d ) ~} \boldsymbol{z}^{2} \mathfrak{U}$ nred）
＂3ukunftsiänger＂， Denn fie find ja heute fifon－verritht．

Beda

Wit erbielten folgenten Brief： $\mathscr{Y}$ n mein $\mathfrak{B o l f !}$
Wie ftef＇idd סa？Faberbait．（rriolg über Erfolg．Gelt，ba fdaut $\mathrm{Shr}^{2}$ ， $\mathfrak{J h x}$
 idf）nidht Dibenburg märe，müdte id Medtenburg fein．Satnfinnig gefeiert worden int Bietus Buid．（Bänt bas Dem（Eofimid）weir Lebebour．Şatte es ibm neulid nod ganz anbers geitedt， muß̧te aber leider abjabren．§gat midh demt autch glänzent abfafren laiien！ S． $\mathfrak{M}$ ．jogar im 2elegramm an Ber＝ liner Ranowebrofifizere meinen 24
 jetadezu in ben Muno ielegt！Domer＝
 Meinen triariiden Segen allcrieits！ Woilte，gäbe enolidt Suftiditiftiperbinoung Berlin＝sanuidhau，baß̉ nidt immer mit
 ©ut Mrift！
b．Didenturg．

## Der neue plutard）

，Die hat es thnen bei Kronprinzens neulidh gefallen ？＂fragte ein Bekannter ben Direktor MIIax Reinhardt．－，Wiffen Sie，anfangs füblte id）mict


Doch etwas unbebaglich，weil fid）IeiDer Die tatfache in Der fofgefellf（haft herumgefproden batte，bafiid）



Reopanilavizutuz
，，Brüber，Die welt gehbort uns ！Mur wem oon uns，Das müflen wir nod）feffitellen！＂

## Titaffenwablrecte <br> von Mtax ${ }^{\text {Bierjung，}}$ Gymnafift




 bemeinug umb Sobung int fatie mit．
 Spezielfer jteicht！
Das 3iel bes böchiten Strebens－mir
fibeint，es lift erreidgt！
$\mathfrak{W}$ ir mandeln ums in eine Stubiergewerkjchaft 1 m Uno wir verhanbeln kilnftig fret mit bem

Unternehmertum．
Die 2 Urbeitgeberbanbe gerridt nid）t mehr
gan $_{3}$ immum，
Witreden kant auch unjer Gewerkjdajtsfiilhrer mum， Unb wenn fie wideripenfig unb jdikikü̈s fith zeigt， $\mathfrak{W z i t o}$ über fie der $\mathfrak{B o n k}$ ktt vertängt umb eventuelf geftreift ！

Sndem idd，Mart Bierjutg，סies längit gejeftn voraus， Řuf＇id）（Eucd $\mathfrak{z u}$ ，（Benvijen：Jegt laj̉ aud
ninmer aus！
$\mathfrak{E s}$ gilt，noch mefr su forbern： $\mathfrak{W e g}$ mit
ber Seimarbeit
Fort mit ben Ueberfunben！Ser mit
ber Minimalidulzeit．
Und uns die $\mathfrak{F r o f e f i j o r e n ! ~ E s ~ i t e h e ~ u n t ~ z u r ~} \mathfrak{B a b l}$
$\mathfrak{Z o m} \mathfrak{Y}$ ubel bis zum Rektor bas ganze $\mathfrak{Z}$ erional！ Damn pfeift bie 3eit，bie alte，balf auf

Dem Iegten Soch！
$\mathfrak{J n}$ סtejem Sinn，Genofien： $\mathfrak{D a s}$
Rlajifermablred）－breimal hoch！

## 23afrez（Gejdid）tflett



Verdienter Reinfall
H．Bing
Jegt bat miv ber 太ierl mei Sdell＇n． 2 ［f wegtrumpft！ $\mathfrak{I}$ fag＇s ja，mit an peotefanten foll ma balt net taroden！＂

Ein alter Sdwarjwälber Baner fofl wegen Қeifesf币ipäḑe entmiindigt wer＝ Den．Der ihn vernehmende Riidfter fragt ibit rad Jer Konfefion．Keint 2unt－ wort．＂Sind Sie fatholific？？＂Keine 2utwort．＂Sind Sie evangelitd？＂Eeine 2ntwort．＂Sino Sie Jube？＂
＂2Tein，e＂Juठ bin $\mathfrak{i}$ nit．＂
＂Was find Stie dem eigentlid？＂
＂J bin halt einfad foparj．＂
2fmin，wo bift Du？
2rmin Kanfen，Sittenretter mit dem grober Photos－Sdrein， Före jaudizend，weld eint netter Dorfall in paris trat ein：
Dorten hat eill toller Bruber Eine junge，bübfde frau． Eiferfiiigtig war das £uber， Etḗ fie nidt mehr aus bem Bau．
Brimmig legte diefe Pflanze
Jhir den Kenfohpeitsgiirtel ant．
（2trmin jauch 3 e ！2trmin tanje！
feire diefen braven Miam！）
Sdlo fie an die Wand mit Ketten，
zuifhren fonte fie fid faum． （2rmin，riibr＇Die Zapitagnetten！

Dod fatt jubelno 3u umwedeln Dieferr reinen 『ugenoftar， Fat verhaftet fect den EDeln So ein Polijeibarbar．
2 rimin，feudter wird mein 2uge， $\mathcal{U}$ rmint，nimm Did feiner an！ Sdlage die Zieflamepanfe
（Dil verifelfit＇s ia）fïr der Mrant．
Kämpfe obne furdt unt 『adel fiir den wacferen Kumpan！ （1），erheb＇iţn in den 2joel， $\mathfrak{w i e}$ Du＇s mit Dir felbft getan！
Laffe ihm die hädfite frende， Bödfite Ehre angedecibr：
Reih＇fein $\mathfrak{B i l d} \mathrm{im}$ यஓamsfleive Deinter ‘币д̈̈ten Sammlung ein！

## Die Sallade vom Serliner Ratbausfurm

Einit zogen in basशathaus ein Seutnant und zebn Mant． $\mathfrak{S}$ att＇jeber jeine Ruïftung unb feinen Säbel an．
 $\mathfrak{W a r ' n}$ keine תöpentaker，fie waren mirklidh ectit．
Satt＇Miemant fie gerufen zum Schall bes Echmertgeklirrs．
 $\mathfrak{W i e}$ Ieicht kam revoluzzen Das $\mathfrak{B o l k}$ ，empört und roh！ Зehn $\mathfrak{M a n n}$ ，ein Qeutnant fiegen dann wie bei $\mathfrak{B}$ aterloo．
Der Qeutnant fridh ben Gdumurbart voll wilder Rampfbegier， $\mathfrak{D a}$ kam ein $\mathfrak{B u ̈ r g e r m e i f f e r ~ u n d ~ f r u g : ~ „ W a s ~ w o l l t ~}$ Shy hiter？ Wir haben vor bem $\mathfrak{Z o l k e}$ nicht blafie 2 angit noch §urcht！ Serr Seutnant，bier im Rathaus wirb nicht
ge $=$ oldenturcht $!$ ！
 Es liē̆ firr jolcthe Gäfte ber Simmermam ein £od！！＂ Das war nod kiirzer als ein $\mathfrak{v}$ ．Jagow＇idher Erraj． Der Seutnant mit zefn Manten zog brauf des

Wegs fürbab．－
Gchon feh tich an ben Straken bas fanneibige $\mathfrak{B l a k a t :}$ ，Das Rathaus dient alleinig dem hohen Magiftrat！ Eindringen ftreng verboten der p．p．Wolizei！ Reugierigen dies zur $\mathfrak{W a r m u n g}!$ Die $\mathfrak{B i i r g e r m e i j t e r e i .}{ }^{\text {．}}$ Karlchen

## 2lblängigfeiten

„2lnjer ganzes Qeben fegt fich aus $\mathfrak{\text { UbЂängigkeiten }}$ zufammen．＂Nite ift ein wabreres $\mathfrak{W o r t}$ gefprotifen mordent，als dieje $\mathfrak{P e r l e}$ ，die der Minifterpräfibent vout $\mathfrak{B e t h m a n t ~ S o l f v e g ~ i n ~ f e i n e r ~ g r o k e n ~ R e d e ~ v o r ~ d i e ~}$ Ubgeoroneten geworfen hat．Man Denke，Daß fajon Der $\mathbb{E} m b r y($ von Dem $\mathfrak{W o g i b e f i n d e n ~ d e r ~ M u t t e r ~ a b : ~}$ hängt，ein Neugeborener von ber ఇuantität und Qualität ber ibm gebotenen $\mathfrak{M u t t e r m i l c h , ~ e i n ~}(\mathfrak{G y m}=$ nafiaft won ben $\mathfrak{Z e r b e n ~ a u f ~} \mu$ ，ein $\mathfrak{Q} f i f_{\text {fifor }}$
 tär und ein $\mathfrak{M i n f f e r}$ von feinen Räten，ein $\mathfrak{R e i} d \boldsymbol{f k a n z l e r}$ von feiner Frat und jeinem 270 ． narden und ein $\mathfrak{M o n a r d}$ von feiner $\mathfrak{B e r b a u n t g}$ ．


 unabhängig ift und fein foll，fo múb fie Difentlidf erfolgen．Wer etwas anderes will，ber iit entweder nom Satan ober von eitter falf chen Windung feines（Gebirns abbängig．

Khedive

## （Kin Celephongeโpräch

 präfibent von Jagow．W3as tif los？＂－„Zor dem Dom baben fid） 5000 刃ienflent verfammelt ．．．＂－Jagen
 es jadeinen keine Sozi зu jein，jondern ．．．＂－＂Dam jagen Sie fie nidt auseinander！＂－＂Sie fingen aller：
 Eafien Sie coentuelf ichtejen！＂－शein，fie fingen：
 idjießen lafien！Beritanden？${ }^{\prime}$－＂Es Gält audd）Einer eine 2 nipradje ．．＂ redft？Sofort Den Rerl verlaften！＂－＂Mein，er ipricht iiber bie Exifitenz Jeju！＂－„थllo keinesfalls ver： Gaften！Micht unterbrechen，ben Mam！Sie wififen Doch：Die Gtrafe dient einzig Dem 2erkegr．Matirrlith aud）Dem $\mathfrak{B e r k e h r}$ mit dem Jenfeits！Sonit noch mas？＂ －＂Soll id bie Iente nidut zumt そuseinanbergehen aufforbern？＂－„Sie fint wobl verrïckt？Machen Sie 2ugen uno Dhren zu！3um Dommerwetter，Ste icheinen fict nidgt bariiber klar zu jein，baj in æreußen alle Menfath nor dem Gefeg gletd find？！Melden Gie fich beute ひbeno！डçluణ！＂

Helios


E．Wilke

## Sein Debut in ber $\mathbb{C r a g i F o m}_{\text {Boie }}$＂Drenfifae Wablreform＂

${ }_{n}$ Fa，bie Genugtuung baben wir wenigitens，saß wiv nidt nad）Popularitåt gebafdet baben！＂


Don ber Ianowittfdaftlid)en wodte
A. Weisgerber



[^0]:    Um nicht minderwertige Nachahmungen zu erhalten, achte man auf den gesetzlich geschïtzten Namen "Laxin".

[^1]:    Sammeln Sie Múller Extra-Korken? 10000 M Geldpreise It. Preisausschreiben.

