

## Gaudeamus igitur！

（1）wie flingt mir biefer Walzer， D wie formentiell ins Dhr！ Uno bie ffeinen Mäddent tanjert Durdi）Dett griinen §riif）ling fflor．

Fine Scfranze，eine Bfonbe， und eß ift ein lieblid Spiel， Wie fie zierlid）ifre Beinden S（j）wingen nad bem neu＇ten Stil．

Bon ben Tijden beit＇reß \＆atjen， Meses farnut beluffigt um， Dod fie tummern fidif ben §ưư？ Um Das̉＂große＂ßublifum．
（1）rie weid flingt diejer Warzer， D mie fomentjell ints $\preceq \mathfrak{b r}$ ， Uno ea tanzt in meimer Seele， Die an Some nidits verlor．

5otber \＆eidatifinn ift die Qofung， llno non brïben ein Stubent Bringt mix grüßeno einen＂（ङ） „2્સૈ ઝerehrung！＂Sapperment！
§rob beritantonizuolle ßlitfe：
 Hnd idy trinfe bir bie grenbe Meines jungen ફூerzens zu．＂

D wie flingt mir diejer ßalzer，
5 wie fonnenfyell ins $\mathfrak{D g r}$ ！
und bie grünen Wimpel wegen，
Und ber Weife wird zum Tor．
Zarl 弓endell

## Dis ©basanftalt

## Don Jobannes Sdlaf

Ein frifder，heller Sonmenwind lotte mid， $3^{31}$ einem friihlingsgang ins freie．

Iф fकlendre burch bie Strafen；mein Ziel Das freie Gelände da ठrangen．Unfere fleine Refidenjitadt feierte ihren Somutagnadmittag． Still unt fomig dehnen fid die lidtgrauen fahr： dämme．Zhuf den Bürgerfteigen fareiten in thren Somutagseleidern die Eleinen Eente，ihres Raft＝ tages froh．Don fernher fommt das Rollen der eleftrifおen Strafienbahn，ber $\mathbb{Z}$ ärm eines Biet＝ gartenforzertes．Juf Jen Eäufern，auf den weifín und tofafarbenen BIitenwoifen unt den bunten Beeten der Gärten träumt die ftille Somntags－ fonme，die Stadtfonile．

Uber id fehne mid nad der freien Some weit סrauझert in der ©infamfeit des（Geländes． So hell ift fie und warm，סaÉ ihr £idt da סrauణen in der freien Einfamfeit hente weif Mnd id fehme mid nad dem cinfamen lidten Somenmind $u$ iber den weiter Wiefen und den junggriinen felbern，der unter bem blauen fir mament mit feinen hohent，weifigeffrecten Wolfen－ diinften den Zether flirren madt．

Und jebt fareit＇id burd die Dorfabt，wo
 Iich belebten Gartenfolonien wedfeln und fleinen feiditredert．Die wege find fobledt，uneber und weiggrau vor didem Stanb．Kinder farcien
 oent；uber ihnen in der blauen $\mathfrak{E u f t}$ jaudgen die Shwalben ihre fein forrillen Swreie und ziehen thre geifqmeidigen Kreife．In den fleinen ferr－ ftern ftehen bremnend rote Beranier．§eute Iehnen in fontägli申 weifen ĘemdärmeIn in den 耳aus＝


Die schöne Nachbarin
Ferd．Staeger
und bie 2rrbeiter 3 un fehern mit ithren rufigen Befidetern und Kleibern，and diefe Dinfte Doin Kohle，Mafdimenöl and Gafen einma！mil ihnen 3 u atmen．

Die Sduutt－unt Sकlactenhaufen， 3 wifder denen id hier an dem veridwäryten State ftehe，зwifфen Sđülffraut，Fiimmerlidem Gras Wolfsmild，27efieln，Sめerben und fordgen blafflilafarbenen，blutlos diden Blumen mil eflen，grogen，brciten Blättern，die mit fipwat 3em gafigen Staub bedectt find，veroriefen mid nidt，and det סumpfe，modrige nind f（由ar gafige（Berud，der hier herridt，ffort mid，nidt

Die ruछ̆igen，verfdwärzter Gebäule，סi Eifengerïfte，סie Geräulde der Mafdbinern，das fdwarze profil des mädttigen Basbebắlters das fiob in die blaue হuft und in den po Wind und Somte flirrenden Rether mit io vief pathos hinteingeidnet，nehmen midh hin． It verliere mid an bas alles．I\＄weif nidit，was mir oie 2rugen weitet und leiie mir den Utem \｛dwaufen madt；weldes Staw nent das iff，weldes Sauldien ind meldes Dernehmen！．．．

Die 2rbeiter．－Die Dorftellung ibres rohen und ungefïgen Wefens ftöft míd nitht $a b ;$ iक fuihle mid nidt simperliक und hypo donorifक diefem Wefen gegenuiber．Es gefallt mir und id verfelfe es vollfommen．It weiß́，daß das nidjt anders fein fanm，unl
 feine roürde hat．©un fie foltiélid nioft den Cag uiber，von friih bis paät，mit er

tiiren，rauchen ifre Pfeifert oder thre Jigarre
 îhren mä̀der．

Damn aber muf iø oa erf̂t nođ am äuģerfitn Ende an einer fabrif und einer Gasanfalt vor bei．©in grenlidiper Weg mit verftaubten Bras＊ rändern 3 wifdhen felbern mit duftigem jurgen Saatgrän und 3wifdert $^{\text {Stafetert und Mauern }}$ Gin．Mïllhanfent liegen umher und Sderbent， die in der Some blitjen．

Bei der Gasanfalt verweife id，Ichne miod über das Stafet und blide binuiber 3 bem grofen runden Cकwarjen Gasbehälter，zu ben mádininen gebänden mit ihrent Feizöfen und Retorten，in demen die（basfoble in einer bitye von iiber $1000{ }^{\circ}$ glifikt，unt aus denten die groĝen Erhauforen das Was in Das Zaffin himiiberdriicfert，deffen ge＝ waltige Eifenhaube unter bem Druch der eils ftrömenden Maffen fid langiam hebt．Und id blide himiber 34 den hohen，rotgeftribenen，fom plizierten Eifengeruiffert，Die vor Dem Iangen Back fteingebaude hinlaufen，und 3 и den fifwarjen Kohlenbergen．

Es wird nod gearbeitet．Das ift hier ein Betrieb，der felbft Sonntags nidt gant feiert．

Ein riefiger jdwarjer ©ifenhafen jieht einen eifernen，mit Kohle gefiillten Wagen frarrenb $j^{11}$ dem rotgefridenen Eifengeriift hinauf．Id ver－ folge，wie der Wagen oben anfommt，unt wie er von dem Ehafer geidicft herumgeidhwenft wird， סág er mun an bem Geriift weiterlänft bis $3^{11}$ einer Stelle，wo er umfippt und fith feines $\mathrm{In}^{2}$－ haltes entledigt．Und jeßt gleitet er weiter，riugs um das grổe Geriift herum，wieder 34 feiner anfänglidien Stelle juriió und fitartt hernieder und verdwindet in einer fipwarjen Grube．

उф höre，wie ba unten Sあaufeln fぁarren， unt wie die Kohle in den wagen prafielt．2nto nach einer Weile fteigt der Kafen mit dem wagen wieder herauf，wind er nimmt，bon neutm boll． gelader，feinten weg．

Jक fehe 34 ，verfolge den Dorgang gany gernau． Dies alles intereffiert mid．Wooden und Itonate fönnte id in fold einem Betriebe 3 ubringen，mir all סiefe Oefen，2Tajकimen und 2uparate，סiefe 2rbeiten und Dorgänge anfehen und alles be－
 fam feine und erafte 2 rbbeit diefer gro und fahiblanfen Nlajoinen mit dem verwidelten und auめ äfthetifo fo fめönen und，man mu®


Belaffentheit，fogar，was zu bedenfen if，mit Gefahr und Einfetsung ihres Eebens，סas ibrige
 gar widftige Dinge für bas Wemeinwofl an ihrem rauher plaţ？

Wieviel इeben，wieviel Wirfungent，Die täglid von diefer Stätte ausgehen in bas allgemeinere £ebensgetriebe und fiflieflich in den Kreisfauf aller Seete unt Einheit bintein！

Die 2rbeiter，der 2 Unblid Silifter veridamäryten Cerrains mit feiner nuiddern finteren ©ebauben סiefes mäbtigen，runden，f中warjen Bafiins：all dieje Rauheit，סiefe Roheit it mir das felbio verfïnnolidite；id fühle ihre gro $\mathfrak{E}$ e，rubige，mirrifd ernfte Kraft；id fiible die immerite Mamueswome ihres Ringens und ifrer Urbeit，jeme unbewngt felbfiverftändlithe frende am woideritand und feiner fteten Ueberwindung，סie Eebert，Seben，Seben ifll．

Id felbft，wie i\＄hier ftehe，ein feiertior，

 frifфen Somtenwind，unter diefem freient，grofent， blanen Eimmel mit feiner herizhaft gerenter，
 pffiiden，bint völlig ruḩig und ídäme míd meilier Hfuge nidt einen Zlugenbliti．Deun aud fie hat ihren Sinn，ihren Mert，ihre wiefungen；und and lie ift an ihrem plats．Uno id weib，baßs 311 ihr diefelbe Ranheit，ia，weint mant fo fagen will，סiefelbe frohe，milirrifid emutc Rofeit gehoort， wie fie diefem 2 lublide da dribent unt difent
 bin í mir brouft，daÉb it meiner Seele diele unverwiifflidg lebensfrohe Ranheit und Roheit ift，mit ihrem notwenbigen Luntergrund von 2 eil und Widerftand der dumflen mädte，die wins frifd und riiftig haltert．－Jd fömine fagetit дай́ felbft diefer fonntäglió mǘsige Spajiergatg， auf oem id midh befinoe，Sdritt fiir Sकritt eint foldar Erot3，eine folde Rauheit，Robeit mir ein foldpes Ringen if mit tauferto fitdtbaten unio mifidtbaren，beftandigen，ewig notwendigen ${ }^{\circ}{ }^{\circ}$ leitern ．．．2ber id gehe und fethe，und bin＇s zufrieber．MTehr ift nidqt $3 \boldsymbol{u}$ fager．für míd nidt und fめlieflid für alles nid，．．．
 hier ftehe，da binuiberblicte iiber dies ruffige Stafet，geran fo mie vielleiopt fie，die fi申中 orinten binter biefen finferen mauern und in סiefer Koblengrube da unten abmilihen，in diefen Uugenblide dies alles fapon gertrimmert？Diefl


Der Schnellzug




 tis leftere orritide folse und tois fonf?













 uns biris atanteit.

## Die Botschaft


 Wrat zonte, ste gule, ublekpte ecrififid oo cin Satamici bite teine Steontlect




 Nen, cin bolber ©edbl koatyrudt oci Berravg: So ber Enilte, bie poiften Risfor zand 9iefer Stucis cistrat, ich as lig ric berinhaka,

 than fie serifafitig on ben §disiom Jibibart.


Evatigise branfiti so figon feotus and Frimelit blifiter follen
 emmal - esce furens ant ber Bummreem Filt
 Sit oat 9 Sorgertiof cin Grfledidifes sampiten.
 bite num gay ail fiff atcit sempiefit:

 aet unt bie Etinte hin and quer are 9 ofe


 Efficien wie aut Sountanbo beribe Rugell.





Boit oess onitiongot, liebling gelageit suict on, ciber crimit oer blich befang tas sity nidg,


 Dic bu ketrait. Eicht if ribluc Dis be betrant. Siche, if rilhe midh gamidf,
 Witeer die qifte ind blance critoftet ber binuel

 - batidiSoldiger Efidiutterumg troge and bet lof Doin
 Gridiradte perfifumbri Ingaifiticn Grictat entifict lo ber Qefifite, cettet ouff cfine Weer den sefligetien Siel fo


Sdandos that idh, bis facente mix Tafte reilicen tom Me lant wr ocherdion - tax ig midy lange terilit. Yum furmet





$$
\begin{aligned}
& \text { Die fiture (Otbiffrit } \\
& \text { Oustav falle }
\end{aligned}
$$ Gustav falthe

Der Vogt und das Xichtelmännchen Sou jafob 2. 2ull






 hans, un foline 2utterforment ba atheti.



Thint fopte Det Roct - uno versüthe frat.













 Qile ar so fo tranits let, potit ct aut dinmal bie 2it bis



 aster bir Orde.


Serzen frof war，fuifite er fiid）gar fonder． bar matt ant ganzer תörper．
，U4，biter muk eine Rage im Зimmer fein，＂ tief er unt orehte fict um．

Ta hockte ein Dickes Widatefmänuchen auf Dent Jubboben unt zäfite blanke Silber ftiidke，bie in einem תoflenbefälter fagen．

Das Silber gefbort mir，＂ficjric ber Vogt uno ertjob fich icinnell．

Su gefiorit dem Gilber，＂fagte das Wiidtelmännçen，uno fort war es．

2tber als der Wogt ant den Siohlent Gehälter herantrat，ba waren nichts als Erbe und kleine Steine barin．

Won biefem Tage an pilegte der Wogt Des $2 b e n d s$ dem Widftelmänncfen mit ber Flinte aufzulauern．

Und eines 2 abenbs fath er Den Robold unterm Stallboben figen und an einem Sering kkopfe nagen．Der $\mathfrak{Z o g t}$ brückte ab； und als er näher kam，lag an Der Erbe eine uralte graue תage mit fumpfem Sdpanz； fie war maujetot．

Der 2ogt wubte ficf nicft zu fafien por Gtol $\mathrm{S}_{\text {und }}$ Freube；dent man macft ia nidft alle Tage einem Robolt Den Garaus．

Dodf als er ant Die Stalltüre kam，ba ¡ak das W3taftelmämetfien bavor und Lachte aus vollem Salfe．

Bum Ruckuck！Num meij iaf nic）t mefyr，was ridbtig und was farij）ift！＂rief Der $\mathfrak{Z o g t ,}$ liek die Jlinte faller und gaffte das $\mathfrak{W i c j t e l m a ̈ n n c h e n ~ a n . ~}$
＂Das haft $\mathfrak{D}$ u nie gemupt，＂rief bas $\mathfrak{W B i}$ ）tel： männcfien．
（ひutovifierte Meberetung
aus bem 2orwegifien bon germann sity．）

## Siebe zิugend：

Eine von 27onmen geleitete 『ödter［की ule madt einen Klaffertausflug．27ach ber 2tnfunft am るiele einer Wirtidaft im Walde，wird den Kindern er－ laubt，fit jut Beidwidtignng ihres Eungers ie cin troctenes 3 rötmen 3 faufert．Der 2 Pppetit verantaǵt jebod einen der ägglinge，fich ben Eutus
 wiro dem die 2 luffitht filihrenden 2 Iönnden binter－ bradt，Das entfegt die Silinderin $3 n$ fid fommen โäğt unt in die Worte ausbriぁt：， $\mathfrak{J}$ mei Bröt－ den？！！Selit，aber fo der Sinnlidfeit 3 u fröḩuen！！＂

## Gedidte

Don ebriftian intorgenfern

## Der 3feftbet

 Sitzen，wie mein Sib＝亏ひLeifa）mödte Sondern，rie mein Sib＝（beift fiă， Säße Erv，den Sitz fíd flödfte．
Der jedod，bebarf nidgt biel， Sdjabt am Stulil alfein ben Stil， Leberläß́s ben 3 wed des miäbels Shne Grimm ber ©fier De马 Böbels．

## （Das Kinlyarn

Das Einhorn lebt bon 5xt zu Drt刃นur nod）als wixtsbaus fort．
Man geft binein zut अbenofturo＇ llnd fitgt ben Stanmiticí rumb．
Wer weiñ，wie lang，fo finto aud bix丹ud）ganz，twie jenes శier．
Sotels mur nodi，baxin man fpeift （So böllig murben wir zu（Seift）．
Im＂Borbmen Memidjen＂fibt man bamn
und fagt fein Solo an．


Willi Geiger

## （Das papierene thädden

## Bon 2Ibvedt Kingen

Es mar ひbeno gemorben．Wieder hatte ber Tag mur Quälerei gebract）t．

Sie mar meinend aus dem 3immer gegangen． Er blieb zurïck，ärgerlich über bas weib，bas ibm Kube und Frajt $\delta$ ur 2hrbeit geftoblen．
＂Eo find fie，＂riff er aus，＂Diefe Mädchen； zuerit ift man ibr Gott，bam＂zerren fie einen von dem $\begin{aligned} & \text { boitament berunter uno feben mit }\end{aligned}$ thren 2 ugen nur cinen ganz gemöbnfidien $\mathfrak{M a n n}$ bor fith，der ibrer grojen Siebe nidf）wert ift． Dann muß man fich gefallen lafien，bá̄ fie einen seritiüden unt zerbacken．＂Er lad）te laut auf． Sein $\mathfrak{B l i c k}$ traf ibr $\mathfrak{Z i l d}$ auf feinem Gdjreib： tifch．Witten unter Stiften und $\mathfrak{F a p i e r e n ~ w a r ~}$ bas 2quarellbild aufgejtellt，bas er einft ge＝
malt hatte．
$\mathfrak{E r}$ griff nadh bem Bilde．，Was foll es mit birp＂Ex nahm bas kleine थ̛quarell aus bem cinfachen $\mathfrak{R a b m e n}$ und jctenitt mit ber $\mathfrak{F a p i e r}$ fcjere bas Mäddjen auf Dem æappbeckel aus． Sharf umo hart umpubren bie Schneiben bie Geifalt．Er lachte rieder．थls ob nidht er es wäre，Der dies tue，hatte er bas（Befïhl．Jegt
 umb woges auf der Sand．3mangsmäfig ging er zum Dfen und offnete Die Dfentiure．Sein papierenes Mäbden bielt er feft．Er ftarrte in oie $(\mathbb{B l u t}$ Des Roflenhaufens；Die Sibe oriikkte auf jeit Gefid）t．Wis er bie intenfive Wärme＝ ftrablung auf Der Sout empfand，fiilitite er für 2ugenblicke völtige Ruhe in fich．Es iiber： kam ifn Das Gefiugt ciner Erwartung，wie er es bant hatte，went er befonderen（Bemuffes fiffer war．

3ielvoll inftinktio legte or das papierene Mäbdjen auf die glithenden rohlen und be obachtete，was folgern wiirbe．Die Erwartung fteigente fidh．Das $23 i$ bo blieb eine Weile un－ verifhrt．＂MBas ift Das？＂Jejst leckte eine §lamme am תimu des papierenen Mädchens． Ex jah genan $3 u$ ．Das Feuer foblug iiber ben ganzen תopf bes Mädchens，uber bie 彐ruft．

Er mubte fehen，wie die Form bes Bildes micflt serfiel－ieinem Erroarten nach Iollte fie fich）nöltig auflöfen－，wie im（Gegenteil beint Bremnen bie flachenbafte（Geftalt fifd körperlict） Defnte．Die 2 （jchenbruft bob fid，；es war ibm， als begöme fie $3 \mathbf{u}$ atmen，riditig lebenotg zu merben． 2 Lm ifn anzuklagen？（Er batte boch nidfts verbrocijen．

Das verbrannte papierene Mräbdjen raar wie 84 einer $\mathscr{H}$ fifenplaftik gervorben． $\mathfrak{Z B i e}$ Diefer aidjene Mäbdjenleib nod－er follte ood）auseinanberfallen！－im Dfen in bie 500 be flog，grufelte es ben Mam．Die vergeben iollte，wurbe größjer umb yob fid． $\mathfrak{2 3 a s}$ war das？

Für bie näcjiten 2ugenblicke war er mie eint Rind gervorben und fiiblte mit Gchanbern fein einftiges Glauben an bie $\mathfrak{B e r k l a ̈ r u n g ~ D e s ~ G u t e n , ~ D a s ~ n i e ~ u n t e r g e f t , ~}$ und an ben Stur ${ }_{3}$ und bte $\mathfrak{B e r b a m m u i s ~ b e s ~}$ Ӭ̈f
，W3as foller diefe Rindereien？＂Er klappte bie Dfentitre 3 ut und blieb eime kurze $\mathfrak{W e i l e}$ rubig fithen．Dann ging er 8um Safreibtijd）umb febte fich dort auf ben Stuth．＂Stie ift ia von felbit fortgegangen，＂ jagte or vor fich bin．Da merkte or bie guicke in bem geroobnten（Befichtsfeld auf jeinem Schreibtifd．＂OBie eine io fimple Sache－－natiirlicd；＂＂Die JIanme griff erjt nadj）Dem freiftebenben Rinnt，Dann brannte Der Ropf，inzrifichen gatte bie Sige bie auf＝ einanoer gekiebten $\mathfrak{P a p i e r e ~ D e s ~ ¥ a p p o e d k e l s ~}$ gelockert，Diefe verbrammten einjeln und die Sohfräume blieben；jo komute bamn bas Ganze leidgt von ber feifen \＆uft in Die Söfe getragen werben－－．

Mit der phypikalifden Erklärung bes $\mathfrak{W}$ organges war er balo fertig． $\mathfrak{A}$ ber mit fich hatte er nod zu tur．Warum？Warum？ Satte fie Redht？（ßraufam？Er？
（3leid）ciner 2 fymung ftieg ein umbefitimmtes Gefübl non Gafulto in ihm auf．Eve unterbracty fein（Gefiibl．＂Wie komte das alles mur io kommen？＂
$\mathfrak{E r}$ iduämte ficic．
＂（Gemiß，＂，jagte er зu fíd，＂，graufam＇；id） bin＂ein（Sraufamer．Wiie hat es midd gereizt， Diefes Mäbchen mit der Schere auszuldneiben． Idj）mollte nidgt webe tun；aber je herzbafter idd fidnitt，um io wohler mar es mir．Das weik idh erit jegt，nacjbem ich）Den papierenen Seib brenten gefeben babe．＂
$\mathfrak{E r}$ fchuittelte den Ropf：„J $n$ bes Teufels Rrallen bleibt das feine（Bemobe eueres Ge fübles leidgt fängen，ihr Mädchert；mo in mir hat der Teufel Die Rrallen wohl oft ausgeftrectit， und das deine，Mäbcjen，ift in ifnen zerriffen．＂
（Ex wurbe unrubig und ging im 3immer auf unt ab． $\mathfrak{B i l d}$ um $\mathfrak{B i l d}$ aus ber Eximuerung ftellte fitc）vor ifng fin，und bemmete ibm die Gduritte；feben 2ugenblick mußte er itehen bleiben，um genau zu befefen，was an Situation in ithm lebendig wurbe und fídf vor feinen 2figen und $\mathfrak{O b r e n}$ abipiefte．

Gleidjtönt zifchelten die gelben §lamment Des Gasliijfters．
 mir einft malte，Daß mir ibr Ynblick den תopf hoch tragen lafien follte，Die läßbt mich beute meine $\mathfrak{U}$ ugen vor mir felbit zubalten．－－＂

Er griff nad）Dem sut umb ichnell ging er zum 3immer binaus．Er mujte fie beute 2 bend nod lefen；jeft gleid ipredjen，bevor nod bie Madt bie Säßlichkeit Der vergangenen Gturbe in ihr befeftigte．

2luf ber Straße toar es fichon bunkel ges morben．Er lief．Đer raube Märzmind fiel ihm in ben Rüicken und jagte ihn vorwärts．
$\mathfrak{J m}$ Garten ifres Saujes iprojten fojon die Sträuctjer－－

## ふefin

$\mathfrak{D u}$ Sied boll ciilse，bas if einfam fang， $\mathfrak{T}$ raum ou im Traume，ferrer Syarjentlang； Du Mtem，ber im Morgenvirbe war，
Dut Duft von ケofen und bon Mädderffant，
Du Sommergang im jurgen ©ternenf（dein－
D reides Seben，warft bu einmal mein？



Kinladung

Erich Wilke (München)



# Weter Miofegger，Der ffeitiffte ©rpheus 

（mit obiger Zeichnung）
Serr ©rpheus，Der bekannte Thraker，
Der folug die Eeier einft to roacker， Daß Zäume，Steine，Menf́d uno Dieb Sid beugten feiner Nelodie－

## Rofegger，unfer Steiermärker，

 Der folăgt die $\mathfrak{L e i e r}$ nod viel färker－ Er rief－und，（d）wupp－von fern und nab Sind auch fhon taufend Steine da！Sie liefen，nett und glatt gehauen， Serbei aus allen deutithen Bauen Ju einem feftgefŭgten Damm Und Sdukwall um den deutiden Stamm．

Denn סeutidse Sdulen gibt＇s 3 亿 foffen， Dá̂ uns oie feinde nidgt entraffen， zas deutids feit grauer Dorzeit war， Das Brenzland unterm Doppelaar！

Bauftein um Bauftein kam gelaufen Su foldem 3reck in bellen saufen， Don 2weft，Rord，（Dit und Sűden ber－ und jeder taupend Bulden immerl

Dod，die entfandten jene Steine， Die waren meift Zefdeio＇ne，Sleine Und von den Broß̉en－wird er弓äblt，－ Da haben alluuviel＇gefehit！

2（uc）wird erzäblt－id）fag＇es efrlidd！－ 2fus Deut foland flo $\bar{B}$ der Strom redt fipärlid）， Dem Deutidiand，dem＇s ans £eben geht， wenn nidbt oie ©ftmark fider ftebt！

Eaff＇nur oie Eeier weiter klingen，
poet，nod）reiden Segen bringen
Soll Deinem Eand，wie unferm Reid， Dein 3auberkräftig Eied zugleich！

Und ihr，mit 弓ugeknöpften 『afden， ©ut auf der Zörfen enge Nafden Und fohickt Serrn peter Stein um Stein Ins grüne Steirerland binein！

## Streiflidter Der＂Jugend＂

## politeffen

Reint，bie beleidigte Moral werfteft keinen Gрақ．

Selbgt nidgt in $\mathfrak{P a r i s}$ ，will es fajeinen．
$\mathfrak{B a r}$ da jüngit ein iubergalanter junger Mann，Der zwei Gibibichen Ginderiment tröftende $\mathfrak{B u k e t t c j e n ~ a u f ~ b i e ~ 2 l n k l a g e b a n k ~ b i n i i b e r r e i d f t e , ~}$ wegen biefer Ungebuibrlidfkeit zu cinem Tag $\mathfrak{S a f t}$ verurteilt． $\mathfrak{B o r}$ Der Strenge Des Gejeges fand weber bie ritterlithe（Beife gebillbrenbe $\mathfrak{G n a d e}$ ，nod ber $\mathfrak{D}$ uft Der idflidften Q iebesgaben， noch Das dankbare Sächeln ichöner，tränenfeucbter

Ougen，bas für einen kurzen 2hugenblick bie graue Stätte ber $\mathfrak{J n q u i f i t i o n}$ burchionnte．
$\mathfrak{M e r k t ' s ~ e u d d ) : ~ e i n e ~ " C o u r ~ d ' a s s i s e s " ~ i f t ~}$ tros $\mathfrak{M a b a m e}$ Steintheir immer nod）keine „Cour d＇amour＂，und ber Ritter won heute mag feine $\mathrm{un}_{\bar{z}}$ eitgemäßen Troubabourgeliifte etwas in itants： biirgerlich）Gelbitzucht nefbment．Im praktifchen 3eitalter frriktefter $\mathscr{A}$ rbeitsteilumg hat fedes $\mathfrak{G}$ fï̈bldhen feinen vermerkten $\mathfrak{P l a t}$ und feine polizeilicifen Grenzen．Und das，wie es itjeint， nid） blob̉ $^{2}$ in $\mathfrak{F r e u g e n . ~}$

Selbit bte franzöitiche 930 litefice mußte bran glauben！Dies einit io bencibenswerte Monopol einer liebenswiirdigen sultur，Dem fo viele rofige
 Röntgimen jener＂Eiebeshöfe $e^{n}$ unterm endlos blauen $\mathfrak{f i m m e l}$ der $\mathfrak{P r o v e n c e}$ ，und kluge Mai trefifer von Werfailles，Didfiterinten Des fatmeis cheinden $\mathfrak{B o r t e s ,}$ ，Rünfiterinmen ber liebreizenben $\mathfrak{G e b a ̈ r d e}$, －und Dem Der Eeingeiit $\mathfrak{Z a} \mathfrak{B r u y e ̀ r e}$
 heibt umier fetes ßedachtiein，dаß umjer $\mathfrak{T m}$ und Reden andere zufrieden mache mit uns und mit fict felbit．

Die „Académie française＂，der franzöliíchen \＆iteratur repräjentativite Rörperfd faft，fürchtete num mabricheinlith，bie $\mathfrak{B e r l i n e r} 1$ Unveriität mödfte bei ifrer Jubiläumsfeier all hu $_{\text {，felbit }}$ zufriebent werden und molite dazu die adelige
 Sufiijanz geitattet fie mur fidg felbit．

3war verfteht fie fith prädhtig auf alle §intefien bes guten Tons umb auf tiflpollen ひustarion beftillierter ßomplimente．Weit befier als auf ihre $\mathfrak{Z r b e i t}$ ，meinte einft der bosfafte $\mathfrak{B}$ oisrobert． Das war eine graufame 2fipielung．Dem keine der ipradhwifijenfdaftlictjen 2 Ufgaben，bie Der Etifter Ridgelieu thr bereinit fellte，ward erfiilltt．

Dafür blieb＇s bis in unfere Tage ibr Stol 3 ， Mänter von durchichnittlicdjem Talent，aber peinlitdfiter Salonfähigkeit in den $\mathfrak{F a l m e n f r a c k ~}$ $\mathfrak{z}^{2}$ ftecken， $\mathfrak{B i t c o m t e s}$ und Marquis，bie biejen auth mit fitilvoller Rondjalance fu tragen vers itehen unid niddt mit bäuterfidfer Riickenbureite aus den शähten jprengen，wie ber wackre Erneit Renan．

2luch hat fich feit dem kteinen migigen $\mathfrak{2 b b e ́ ~}$ ©oumartin，ber auf die Utnantajtbarkeit eines Gouis ఇuatorze die fpigen $\mathfrak{P f e i l e}$ feiner vers bliimten Jronte Loszulafien wagte，bie akade mifiche Werve bedenklidid werflacft．Wehaglid） Lebnen bie vierzig 2 Uuserwäblten in ben imm boliidjen＂Fauteuils＂ifrer repräfentativen Sejo baftigkeit．2 Lno jeht mur，was bie Unjterblich． keitsatmopphäre Des＂Talats Mazarin＂für $\mathfrak{B u m b e r}$ witkt：Sigige Rämpen werben $\mathfrak{b a} \mathfrak{z u}^{\text {u }}$ 2ppofteln Der §riedfertigkeit，Imateure Fleiner Ititerarificher Ungezogentheiten bifien bie moralitide Entriiftungsflagge und überlegene Skeptiker bes kehren fich zur frömmefnden Qeicfotgläubigkeit alter Tanten．
„थIfes ift neu in 耳rankreidy，＂fagte einit $\mathfrak{5}$ err von Tocqueville，，ausgenommen bie Ukabemte． Sie ift Das einzige Ueberbleibiel einer ver＝ niffteten WBeltoromutg．＂Das war als ernits fiches Rompliment gemeint，und waro auch als foldges dankend quittiert．

3mar mahnte Gainte－Beuve bringend zum Unichluß an die moderne $\mathfrak{F}$ elt． $\mathfrak{D i e}$ Ukademie
aber machte es wie jener gekrönte Sansmurit Qubmig XVIII．，ber bas Jabr 1816 als bas zwanzigite jeiter Regierung refifnete．Sie blieb ＂ancien régime＂uno hegt bis beute ben Eno＝ bismus veritaubter Trabitionen．

शiein，bteje Académie repräfentiert nidgt das geiftige Ærankreid．Ulub bat＇s zu keiner 3eit getan．Sit paarte fidh mit ibr ber fchöpferifide Gentus ber Rafic．शic gab ficf）feinem alngettiim bie Epröbe bankbar hin．3war komnte fie nidft immer verbindern，bā́ er ihr mabte，ibre Tïre iprengte und zeitweife ithr geiftiges 5albdunkel Durchleucditete． 2 ber glaubt mur，baje fie ftets ithr Möglidfftes tat，vor foldien 2 सufregungen verictiont zu bleiben！Lund faft immer wandeltent oie डcfrittmaç）er franzöfiticher תultur nebenher． $\mathfrak{S n}^{n}$ ibren ftolzen Tafeln－o graufame Gelbits tronie！－feflen bie ftolzeren Mamen：Descartes， Molière，Wascal， $\mathfrak{L a}$ Rodefoucaulo，Wauve： nargues，¿efage，Rouilieau，Diberot，Balzac， Gautier，Ælaubert，（boncourt，3ola，Maupaifint， Daubet

Nein，Diefe Académie konnte mirklida）nidjt nach $\mathfrak{B e r l i n}$ geben！Đas hätte immerbit wie ein Fortid）ritt ausjeben kümen：－Fi donc！
$\mathfrak{B e b e n k t}$ ：fie ift Die einzig überlebenbe $\mathfrak{5}$ of＝ bame des „ancien régime＂．Rümpft vornebm bas ältlithe Mäschen iiber den iiblen（Geruch der gervandelten 3 eit，uno giitet als alte $\Omega$ kette im Schmollminkel ber unrettbar Sibengebliebenen bie ©bjimäre nie bejefiener Sugend und die entige Rankilime ibrer tugenojam melken $\mathrm{Ln}^{2}$ frud）tbarkeit！

René Prévôt

## Siebe Jugeno！

Meine Unniberlegtheit Gätte jüugit unfern
 תonflitt mit enem groह̄en beutiden Didjer gebradit．
 fammentraf，fagte er：
„ケDDa，Du fermit Didy ja hier aus．Ramit Dut mix tidft eimen guten ©（dneiber empfeflen？ अber nidft zu teure．＂
＂（bemigi，＂jprach）ich），＂einen feb）beriifym＝ ten ভdnneider．Эd）tweiß blop in Mugenblid nidft，wie er beizt．2orefie：Burggaffe 10 ， るbei $\mathfrak{T r e p p e n . " ~ ( D o r t ~ m o l y n t ~ n a ̈ m l i t i c h ~ ß e t e x ~}$ Rofegger．）

Thiefen bantte mix unt ging．
§ch freute mid）mie eitr ©（d）autelpjerb． Frmer Tenor！Wie wirb＇z dix ergelfen！

Thiefen fam mieber．
＂Ra？＂
， $\mathfrak{j d}$ bin bagemefen．Mber idf habe nidty beitellt．${ }^{\text {．}}$

## „Waxum？＂

，İa，weip̆t Dut，an ber Tüt ftefft，Effren＝ Dottor der Bhilopophies．Da fürdtete id）：Der Mam twird Dod zut teter feir．＂

Roda Roda

＂Deit Direftor fruäubt fob nidht gegen Deine plöłfiche verheiratung？＂ ＂Stein；íd habe ihm fonf vaterfreuden in 2usficht geftelf！＂

## Kilian，ove Rect）tsptaftifant

## Don Jan Deter Eotte

$\mathfrak{W z i e}$ mein $\mathfrak{F r e u n d}$ Siliant zur $\mathfrak{W e l t}$ gekommen ijt，hat bei－ibm das iffwarje Untheil ßate ge＝ itanben und gleich vorausbeftimmt，er joll Jurift
 ausgetrommelt wurbe，Drehte fich Der Gdjubengel des armen $\mathfrak{B u b e n}$ bretimal auf bem recften $\mathfrak{Q} b$ ． jab berum und ftöhnte，daß fidh bie Simmels． pforte bog．

Rifitans Wajein war von 2nfang ant ein er＝ bitterter Ringkampi mit dem Berfängnis．Bei Der Iangiährigen（Beübtheit Des Scbickials mar es eigentlich keit $\mathfrak{W u m b e r , ~ d a j ̉ ~ R i l i a n t ~ i m m e r ~}$ Den ふuirzeren $j \mathrm{og}$ ． $\mathfrak{W}$ tr §reunbe gaben fifon alle Sofinuig aif：Uns idbien er ganz pertoren． Da kommt unverfebens der Serr $\mathfrak{J u f t i z}$ minijiter baber und gibt feirem＂jurgen תollegen＂einen Derben Rippenftō，סaj er icjlank himpurzelt umi grabweg dem lieben（bliuck in ben Schoj fäll．

[^0] dem Rilian daran，alle Rechte zu ftudieren．
$\Im^{m}$ eriten Gemeiter Iernte er tanzen，im zweiten betrieb er ben $\mathfrak{F}$ emisjport amb im óritten bildete er fich zum Billarb：Weifter aus．

So geriiftet，ftieg er im vierten tus 3widdens eramen．Sdh batte midh bilfreich）in bie vorberite $\mathfrak{R e i b e}$ Des 1 Imitanbes gebrangt．

Ein riefenbafter，Iangbärtiger Brofefior manote ficf）mit itberlegener Wient an umferen
 bie alten（Bermanen über einen Gartemzaun ipringen，wenn fie einetr rechtsgültigen $\mathfrak{B e r t r a g}$ abjobliejen moltten？＂

Sdd itreckte unveriroren brei Finger nor meiten $\mathfrak{Z a n c h}$ ． 2 ber Rilian，von jeber unier beiter Springer，rief kalt uno vernehmlith： Dreifigmal！

Der riejenthafte，langbärtige $\mathfrak{P r o f e f i j o r ~ f l e t i a t e ~}$ veräd力tlich die Зähne！Der ©anuengel ふifiants legte auf brei $\mathfrak{T}$ age bie kleine $\mathfrak{5 0 j t r a u e r}$ an．－－
$\Im_{n} 9$ ittelfranken liegt irgendwo eine Uni veritüt（ibren $\mathfrak{T a m e n}$ verichreige ich auts $\mathfrak{D i s}$ ： kretion！），bie ift als 5 üterin milber，leid）ge niēbbarer $\mathfrak{W e i s h e i t ~ D e r ~ w a t i r e ~ G e g e n ~ D e s ~ R a n b e s . ~}$ Dorthin idfickten wir unferen armen $\mathcal{F r}$ rund， um ihn dem unverföhnlichen 2erbängnis zu ent－ reiben．Dort vervolliftänoigte er leine juriftifiche $\mathfrak{B i l}$ Dung burch eine bewurbernswerte gertigkeit im Tarodkipiel．Darauf bejtano er bas 3mijdien＝ eramen mit Zussjeiddumg，wurbe allmäblich $^{2}$ Rect）tspraktikant，bolte fict סurd Drei gute $\mathfrak{W}$ ibe Din Doktorfut（，summa cum laude＂）und Gätte es ficher nod）viel weiter gebradft（man mumkelte allerfand von einer $\mathfrak{F r i v a t b}$ bentur），wem ihn $^{\text {w }}$ nidht pröglich wièer bas fatwarze untheil beim Edjopf gefajt umb ibm mit gebämpiter Etentors itimme zugerufen bätte：Steber Rilian，zuriuck nach Miitrctyen！

Das roar eint fïnohafte 3ett！ 2 m 2 mts： geridjt und am Eanogeridft，in ber 3ivilkammer
und in ber Strafkammer，auf ber \＄olizei，beim Magittrat，am $\mathfrak{B e}$ jirksamt，wo er ftand und ging，umichwebte ith das lockende $\mathfrak{B i t}$ sinter §rau，und bas war nidf）Die altersblinbe §ran Juititia，fonbern bie Qifa vom Fleinen §heater． Lno als der §riibling ins Land kam，mujte Rilian aufs $\mathfrak{W o r m m}$ mbiciaftsgericht！Diesmal nid）t als Recflspraktikant，blof in feiner natiir－ lichen 2 Uufgabe als $\mathfrak{W e n f}$（b）．
$\mathfrak{B a l b}$ nabte Die 3eit Des fajrecklidjert Staats－ konkurjes．Der juriftifitie Tadhouths veridmono von ben Spieltifichen umb lebte monatelang von Gefegen，Rommentaren und ähnlicfer leberner Roit．Eines Tages traj ich Rilian im Juitiz： palait．Er fah aus，wie ber $\mathfrak{B r o p h e t} \mathbb{E l t a s}$ in Der $\mathfrak{B z i j i f e}$ io umfrifiert und abgemagert．
$\mathfrak{B i e}$ es ihm gehe？Ganz gut！Err pauke iebt feit fïrs Examen und fubiere bejonders Staatsredt．

Etaatsrecht？Menich，wir find Doch in
 lächelte gnäbig uno verabichiebete fid raid．－－

Der Ronkurs brachte keine einjige Stants red）tsfrage．Die थufgabe aus dem תirdenred）t war natiurlidh jo verzrotatt，Dajß bie gefiftictien $\mathfrak{S e r r e n}$ in $\mathfrak{S i m m e l}$ ein neues $\mathfrak{E r i b e n t i n e r ~ R o n j i l ~}$ cinberiefen，um fie $\mathbf{z}^{3}$ töjen． $\mathfrak{J}$ muterbin，תilian yofite auf einer Dreier！

Eit $\mathfrak{Z B u n d e r}$ geidjab！Siltan bekam wirks Itch einen Dreier．Dem Schickial Drobte eine
 vergab es iegliche Rïidiifft und bradtete im Ropfe Des SJerrn $\mathfrak{J u f f i z}$ minititers Das kleine Einmaleins Durd）einander．Der alte $\mathfrak{5}$ err，bisher körperlich und geiftig völlig geiund，konnte mit einem Nale nidyt mehr bis grei äblen．Er behauptete mit
 näckigkeit，ein פreier jei ein $\mathfrak{Z i}$ ierer umb Sifian fet ourchgefallen．

2ls id）Ritian bu tröften veriudute，beidurieben feine $\mathfrak{A}$ rme magifige ßreife in Der Quft．Siehit $\mathfrak{D u}$ ，fo ein $\supsetneqq$ Bech gibt＇s nur in unjerem zerfabrenen 3eitalter！Goethe hat im Staatskonkurs einen Oreier bekommen und hat es Doch bis $\mathrm{z}^{\mathrm{um}}$ תammergeridhtsreferendar gebracht！© Bismard hat einen jehr knappen $\mathfrak{F r e i e r}$ bekonmen，und Den haben fie fogar zur $\mathfrak{Z e r w a l t u n g ~ z u g e l a f i e n ! ~}$ Uno idj，was kam id）mit meinem Dreier ant fangen？Middts，gar nichts！＂Ganz gebrochen wankte er fort．

Jad mubte auf cine $\mathfrak{W}$ ocje nad） 2 ugsburg． 2 Schickijal Riltans cin．Nicth itberkam eine quälenbe $\mathfrak{2}$ ngit．Sd）faly im Geifte bie Jiar， Die £ubmiasbritke，Das finitere，von $\mathfrak{B e r} \mathbf{r}_{\text {rroeiflumg }}$ verzerrte Geficht meines Freumbes．Wbild remut er auf midy $3 u$ ，bleibt febod mitten auf der $\mathfrak{B r i i c k e}$ itely，ichrwingt fid）auf bie $\mathfrak{Z r u i f t u n g , ~}$ jtreckt höhnifich orei Finger int Die Söbe und ipringt mit einem herzbrechenben Ectjrei in Die reibende Folut．
 Telephon．Es ift 8 uhr．Sifa muj icfon im Theater iein．Rerrring．Sallo！Sier Qija！ ＂23o ijt Rilian？＂Ritian？Jm Café Docon！ Eine Raft fällt mir vom $\mathfrak{5}$ erzen．

Sch remue nadd bem＂Doeon＂，lauf burchs ganze sokal，fifjout redfts，fdout links，kein silfan zu iegen．Jch trage die blonde 2rmie， wo Rilitan ijt．＂Jm Billarbjaal oben．＂Scí eile Gintauf．

Richtig，ba lehnt er in einer Eccke，in kuibl vornebmer $\mathfrak{5}$ altuing．Ungemothit geid）mackuoll gekleidet，Ducdioee im Ruppfloch，Rackifiejel！
＂Grií）Gant，תilian，wie gebt＇s Dir Dem？ ＂Danke，gut！＂
＂Und was madft bie biebere Jurittere？＂
IIurifterei？Miein Sieber，mit fordjen Dumm＝ beiten geben rix ums jegt iiberbaupt nid）t mehr ab．＂

Jdy war itarr．＂Ja，was treibit $\mathfrak{D u}$ deut eigentlid．？＂

Ida？Jd）bin jegt Marqueur im „Dbeon＂．
Ramitt $\mathfrak{D u}$ dent davon leben？
＂，Mein थnfangsgefart，＂fprach er gelaijen，，iit mur um 1200 Mark höger als bas eines Senats－ präfibenten am Dberften Randesgeridft．Uber meine Stelfung ift noch）febr entrwidklungsfäbig！＂

( Bei etwaigen Bestellungen bittet man auf die Munchner ,,JUGNND** Bezugzu nehmen.

## Vujitanten

Dou 2retbut frieobeim＊）

## I．Bülow

ger junge bofifmungsvolle Mujikant F．befucht Sans von Billow it einer kleinten Refiomzo itadt；es bereitet ibmt Schmierigkeiten，bes be riilbmen Mannes $\mathfrak{W o h m i n g}$ aufzufinden und noch größere，porgelajien $\mathfrak{z}^{4}$ werbent Nach minutenlangem תlopfen an der Tiur bes 2 rbeits： zimmers erichallt endlid）ein bomernoes：
„Serein！
＂Sehr erfrent，immer bejdäftigt，wie Sie febn．Tehmen Sie Flag．Was bringen Sie mir？＂ ＂Etren $\mathfrak{B r i e f}$ pon $\mathfrak{Q i f z t}$ ．＂
Bïlow aufipringend：Einte Brief von £ijot muß man ftebent lefen！＂Es gejaieht， er jafreibt bie 2 antmort．
＂Sie bleiben natuirlid）zum 2rbendefien．
＂，Bebaure ungemein，Serr Doktor，if）muß morgen friit in Frankfurt jein．
，So，bamt muß id Sie an bie Babn be： gleiten．＂
（3u viel Eyre，Serr Doktor，bejonbers bei Dem ßetter．
＂Jch mub，jage ich Shnen！W3ifien Sie， mo＂Sie hier fino？Sn Raffrarta find Sie！ Saben Sie mich ohnt meiteres aufgefunen？－
$\mathfrak{S m}$ ！Sehen Sie！Wernt Ste biejes Sans verlaffen，begegnen Sie entweber keinem Wenjiden，ober einem，ber nidht weik，wo ber Babntyof if．＂

Man begegnet tatjäçlid）bloj einem grojen 5unde．
，Rafifaria＂ruft thm $\mathfrak{B}$ ．jo grimmig ent gegen，da $\bar{B}$ der 5 und gekränkt in ein patrio tifiches $\mathfrak{B e b e l l}$ ausbricht．
＂WBant geht Sbr 3ug？
＂， 4 m 8 Llbr ，5err Doktor．＂
＊） $\mathfrak{U u s}$ bem bicfer $\mathfrak{I a g e}$ erimenenbent＂Ronzert＝ Taidenbud 1910／11，berausgegebent bout $\Omega$ onsert $=$ buteaut emil Gutmant，Matndert．
（Dann brauchen wir uns nidft zu beeilen．＂ Sie treten in Das $\mathfrak{B a b n h}$ ofsweftaurant ein．
 furt hat 40 Minuten $\mathfrak{Z e r i p a ̈ t u n g ? ~}$

Der תellner：„50 Minuten，Serr Đoktor．＂ ，录ravo，תafiraria macht Eortichritte．＂
© ${ }^{5}$ s folgt eine Sdjilberung Der näberen $\mathfrak{B e r}=$ hältnijie it „Saffraria＂．Endlidh keucht Der 3ug langiam beran．Biilom wendet ficf）an ben 3ugfiutrer：
„Tun，Serr $\mathfrak{W e b e r}$ ，geben Sie meinem ¡ungen §reunde ein 凡upee，wo er bie शadit iiber ungefichoren bleiben kam．＂
，23eidder ßiafie， $\mathfrak{F e r r}$ Doktor？＂
＂，Eriter．＂
＂，3ebauere，hat biejer 3 ug nidft！＂
Rafiraria！
 hut im Regen umb ruft：„Raffraria foll leben！ Raffraria foll leben！＂bis ber 3 ug um bie näctifite $\mathfrak{E}$ ©ke biegt．
$\mathfrak{F}$ ．jpielt in einem $\mathcal{A}$ bonnementskonzert in Roblenz；Rafael Moszkoroskn，ber bamalige geniale jtädtijide $\mathfrak{D i r t i g e n t ,}$ forbert ihn auf，amt
 fict）mit feinem Drcfeiter probujiert．Beileres als an Diejem $\mathfrak{K b e n b}$ bat $\mathfrak{B u ̈ l o w}$ idhwerlid je＝ mals geleitet，Die $\mathfrak{B e i f a l l s j a l v e n ~ w a r e n ~ i c h i e r ~}$ beängitigent．

Sjerrlich，einzig，umpergéblicd， $\mathfrak{M e}$ eiter $\mathfrak{F}$ anss＂ unt ${ }^{\prime \prime}$ Mosjkowsky）umarme geriihrt bent hoch gefeierten すreumb；bie kleinen inftrumentalen Retuiffen in ber Ciebenten find gans prächtig．－＂
$\mathfrak{B}$ ．（mit groben $\mathfrak{Z u g e n}$ ）：，Retuif）en？ $\mathfrak{J n}$ der

$\mathfrak{M}$ ．（mit noch weit erftaunterem $\mathfrak{B l i c k}$ ，faft iprachlos）：„थber，Meifter $\mathfrak{W a n s}$ ！－diefer funge $\mathfrak{M e n f ( d )}$ kennt bod die Eiebente audh－und fagt，oaj－＂

23．（mütenb）：„Was，Diefer（Gelbidjnabel auth？Shr feio verriickt！Sinaus，alle beibe， bitaus！bitaus！＂

## II．Kiomplimente

F．betritt nact）mebriadfem Servorruf bas
 Gerentijimus fich an bie bildhübidje，ifber ifien $\mathfrak{M i}$ Berfolg verftimmte Gängerin wendet：

はbjutant：„थet－gnädiges Fräuleit haben wieder romberbar ausgejeten．

Sängerin（jehr grob）：„थd）ras，fagen Sie mir，Dajß id wunberbar gejungen habe，wie id） ausjetye，weib ich längit．

थrfutant（verlegt，verbeugt fid）und ivendet
 Sie habert wieder ganz wunberbar geipielt．

Wianift（trocken）：„थ（f）was，fagen Sie ant， Daj id）wumberbar ausgejeben habe；wie id） fpiele，weiß id lärgit．＂

## HI．Fritifen

Sm Berliner $\mathfrak{B o ̈ r j e n}=$ Courier ${ }^{\prime \prime}$ ftand 31 Iefen：，Sherr §．fipelte einige Stücke von Qifit mit Der thm eigentiimlididen，fupiben $\mathfrak{Z i t u n o f i t a ̈ t " ~}$ －unt bas war recf）foflimm．Unverfänglicfjer nabm es fich Dagegen aus，weun cin anderes $\mathfrak{B l a t t}$ Den $\mathfrak{Z o r t r a g}$ Des $\mathfrak{B e t r e f f e n D e n ~ a l s ~ " t e l l i g e n t ~}{ }^{\prime \prime}$ bezeidgnete；Dies mar vielleidft kein $\operatorname{Druckfehler}$ ； Der Seger mochte，＂intelligent＂als Megation Des $\mathfrak{B e g r i f f s}$ aufgefajt haben．

F．komponiert aud，hat es aber in ber Fopularität noct nidft fo weit gebracht wie 3． $\mathfrak{B}$ ．Qeffar．Bor einiger 3eit befudfte ibn 9．2pojenthal．Beim 2ublidk mehrerer auf Dem Eliigel liegender Dpernausjiige bemerkte er mit auffallent freunditchem Säcjeln：„Sd bachte inmer，bu homponierit auswen dig！${ }^{\prime \prime}$ Der jo ifjwer Betrofiene ienkte das Saupt und iffivieg ，felfftredend＂（ftill．Er murbe neulid） aber fait＂umitlitg，als ibin jemand fragte，warum thm Rehar nidht gefalle．＂Fum，wahricheinlid） aus $\mathfrak{H}$ eio，weil er mich nicht beftiehlt．


## 

der Bettenkonstruktion
 sind vereinigt in

## Stinies Paradicescheth

das zu Hunderttausenden im Gebrauche allgemein als

## das beste Bett der Welt

anerkannt wird．Verlangen Sie illustrierten Katalog „S＂ von der

## Paradiesbetten－Fabrik M．Steiner \＆Sohn，A．－G．

Frankenberg／S．
Chemnitz，Dresden，Lejpzig，Berlin，Hamburg， Bremen，Düsseldorf，Köln a．R．，Frankfurt a．M．， Stuttgart，München，Zürich，Bern u．Brüssel．

## Inseraten-Annahme

durch alle Annoncen-Expeditionen sowic durch den
Verlag der , Jugend", München.
Abonnementspreis des Quartals ( 13 Nummern) Mk. 4, - Oesterr. Währung 4 Kronen 80 Heller, bei Zusendung unter Kreuzband gebrochen Mk. 4.80 , Oesterr. Währung 5 Kronen 75 Heller, in Rolle Mk. 5.50, Oesterr. Wahrung 6 Kronen 60 Heller, nach d -m Auslande: Quartal (13 Nummern) in Rolle verpackt Mk. 6.-. Francs 7.50, 6 Shgs., $1^{1 / 2}$ Dollars. Einzelne Nummern 35 Pfg. ohne Porto. Bestellungen werden von allen Buch- u. Kunsthandlungen,
sowie von allen Postảmtern und Zeitungsexpeditionen entgegengenommen.

## Gegen Korpulenz. <br> Schlanke, graziöse Figur erzielt man durch die glänzend begutachteten FucovinTabletten Dr. Blell. Best.: Extr. Fue ves. 0,1 , Extr. Rhei, Casc. Sagr, ana 0,05 . Keine Aenderung der Lebensweise, Keine Aenderung der Lebensweise, greif. d.Organismus nicht an, à Sch. M. 3.-Rats-Apotheke, Magdeburg. Depot für Oesterreich-Ungarn; Depot fur Oesterreich-Ungarn: Apotheker C. Clemens, Wien IV.

## „JUGEND"

 Copyright 1910 by Verlag der "Jugend" Mïnchen,Insertions-Gebühren
für die viergespaltene Nonpareille-Zeile oder deren Raum Mk, 1.50.
sowie von allen Postảmtern und Zeitungsexpeditionen entgegengenommen.
 Uhrenu.Schmuck


## Zur gefl. Beachtung!

Das Titelblatt dieser Nummer ist von Max Slevogt (Berlin). (Original im Besitze des Herrn Dr. W. Remer, München.)

Sonderdrucke vom Titelblatt, sowie von sämtlichen 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, erhalltich.-Bei jeder Sendung werden für Porto und Verpackung 45 Pfennig extra berechnet.

Die in Nummer 11 gebrachten Reproduktionen von Lenbach "Paul Heyse und Böcklin ,,Triton und Nereide" sind nieht als Jugend-Sonderdruck zu haben.

Das Gedicht „Märzbitte" von Hermann Conradi + (in No. 12 der "Jugend") verdanken wir Herrn Karl Henckell (München), dem Freunde des allzu früh Verstorbenen. Das Ged cht wurde bisher noch nicht veroffentlicht. Das Manuskript ist im Besitze des Herrn Karl Henckell.

Redaktion der ,Jugend"

[^1] Bonness \& Hachfeld, Potsdam N 9.

## Zup gefl. Beachtung I

Mit dieser Nummer schliesst das erste Quartal dieses Jahrgangs. Wir richten an unsere verehrlichen Abonnenten das höfliche Ersuchen um sofortige Erneuerung des Abonnements, damit im Fortbezug der Zeitschrift keine Störung eintritt.

Nx. 15 (die zwelte Nummer des neuen Quartals) ist im literarischen Teil hauptsächlich

## Jung-Wien

gewidmet. Eine Reihe junger Wiener Autoren, die bisher in der , Jugend ${ }^{\text {a }}$ noch nicht zu Wort kamen, werden in der Nummer vertreten sein Wir nennen: Alfred von Winterstein, Max Fleischer, Anton Wildgans, Felix Braun Alfred Grünewald, Max Mell, Emil Lucka

Der künstlerische Teil bringt Beiträge de Oesterreicher: Rudolf Alt $\dagger$, Ferdinand Staeger, Alois Wierer, Emil Orlik.

Von letzterem erschcint eine farbige, doppelseitige Reproduktion seines Bildes "Der Schlaf" Das Titelblatt wurde nach einer farbigen Radierung von Ferdinand Schmutzer (Wien) reproduziert.

Nummer 16 erscheint unter dem Titel ,9Frïhling's
mit Beiträgen von R. M. Eichler, Rudolf Sleck, Hugo König $\dagger$, Fritz Erler, Max Mayrshofer u. a. $\qquad$
Nummer 18 ist im literarischen Teil ausschliesslich

## ,gJung-Mänchens6

 gewidmet.Wir möchten nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, dass nur das Abonnement auf die ,,Jugend** die Lieferung der Sondernummern, dee stets rasch vergriffen sind, gewähr leistet.

Verlag der „Jugend", München, Lessingstrasse 1.


Hervorragende Novitait! Der Sexual-Vertrecher Ein Handbuch fur Juristen, Aerzte, Pädagogen Lex.-Format, 750 Seiten mit vielen Hllustrationen. Preis 18 Mark, in Schildert Prachtband 20 Mark. Schildert das gewaltige Gebiet des verständlicher, fesselnder Forme ersten Kriminalbehörden form. Eit croten Kriminalbehorden und Autoritaten über Sadismus Masochismus, Homosexu alität Fetischismus eto. den hochintercssant Iohalt. Zu berich gen O. Schladitz \& Co, Berlin W, 57 Bülowstrasse 54 Ju .

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

sur Wiederherstellung der at. Lorenzkirohe in Nürnberg. Ziehung am 7. I. 8. April 1910. 6319 Geldgewinne Mark:


Hauplgewimne bar ohne Abrug Mark

Lose à M. 3.一. Porto und Liste 30 Plg . extra Zu beziehen durch: Lud. Mïller 8 Co. in Nürnberg, Kaiserstrasse 38 in München, Kaufingerstrasse 30 in Hamburg, gr. Johannisstr. 21.



T 3 schliessungen ${ }_{3}$ rechtsgiltige schliessungen, rechtsgiltige
in England. Prosp. "E. $1!$ fr.; verschlossen 50 Pfennig Brock's, London E, C., Queenstr. 90/91


Ueppige Bisiste, schöne volle Körperformen durch Busen nahrpulver ${ }^{49}$ Gazinol ${ }^{66}$. Vollstănd. unschädlich, in kurzer Zeit geradezu überraschende Erfolge, ärztlicherseits empfohlen.Garantiescheinliegt bei. Machen Sie einen letztenVersuch, es wird thnen nicht leid tun. Kart. A. \&.Kart. zur Kur erf. $\begin{gathered}\text { oth. Porto extra; }\end{gathered}$ diskr. Vers. Apotheker K. Miolier,


[^2]

Blelelae Daraer und Herren sollten „Schellenbergs Rosenton gebrauchen. Gibt sofort zu sehen. Flasche $1,25, \mathcal{M}$, auswarts 50 is Porto. Unschädlich. Erfolg verblaffend. Herm. Schellenberg, Dïsseldorf a., Schadowsir. 79.


Racehundezuichterei
. und Handlung zaHNA (Preussen).

## Edelste

 Race - Hundejeden Genres (Wach-, Renom-mier-, Begleit- u. Damenhunde sowie alle Arten Jagd-Hunde), vom grossen Ulmer Dogg- und Berghund bis zum kleinsten Salon-Schosshündchen. Hllustr. Preiskurant franko und gratis ersandt nach allen Weltteilen $z u$ jeder Jahreszeit edI. Hundes Aufzucht, Pflege, Dressur u. Behandl. seiner Krankheiten" M. 6.50.


## Eingynahntite Jugend:-Sondendrucke

sind für die Freunde unserer Wochenschrift ein hervorragend künstlerischer Schmuck der Zimmerwände. Bei aller Wohlfeilheit sind die Rahmen sehr solid u. geschmackvoll gearbeitet u. erhöhen die künstlerische Wirkung des Bildes wesentlich. Preis der Sonderdrucke in Rahmen:

Ganz- u. doppelseit. Blätter 4.-Mk. Halbseitige Blätter :: :: 2.50 " Porträts :: :: :: :: :: 5.- "

Unser illustr. Katalog ,,3400 Kunstblätter" (Preis 3 Mark) gibt Auskunft über die vorrätigen eingerahmten Sonderdrucke, die auch jede gute Buch- u. Kunsthandlung liefert. Nach Orten ohne Buchhandlung sendet der Unterzeichnete auch direkt bei Voreinsendung des Betrages, zuzüglich 1,25 Mark für Porto u. Verpackung.



## Haute Nouveauté

Jegt gibts intifiche, äguptifoje, cjine fiiche, auftraliiche und 2 (pachentänzerimmen; ba könut' man's ja pod) mal als $\mathfrak{D}$ all: dorfer $\mathfrak{L}$ änzerin probieren!"


## Derlobung

 Blöblidye Stille，alfes ftumm． （5） funfeftoer ほfake，

und \｛pridjt： Meine Ђerridaften，Berfobungen，bie mant nidft afynt，Die gibt es nidft．
 $\mathfrak{B e r f o b t ~ f i c f ~ h e u t e ~ m i t ~ § e r r n ~ ß o d o ~ w o n ~ § e l l e r n . ~}$ Die Jreube ift ftumm；Der Neib it
fortyem frafle nie． Man gratulfert ifm，man begliudtwinffdt fie． Der Bxäutigam denft fid）：arme $\mathfrak{L i f a}$ ， wie miyt $\mathfrak{D i t}$ bas tragen？ （5ott，hat Der Mentid einen ubefn sinagen． Unt－morgen löfe idj meine Wectfiel cint． Tia－ja；wer frectif ift ，ber hat meiftens Sdmein．



太urt bere


Antiklerikal Szeremley
„Jegt frei＇i＇mi auf koa Judjt baus nimmer，dös reero＇à fめo＇ voll mit Pfaffen！＂

## Siebe Jugen：

§in Fartsbab：§dh girg mit Mifter Voung โpazieren，einem ঞecftsanmalt aus Ronbon．
＂Denten Sie fid，＂fagte id．，＂idi babe fajon fieben Piumb abgenomment．＂
＂Sie（Stüdlider！Wem？＂
Roda Roda
Märgen ift fehr brav，dem Dater faft ju brav． Darum fagt er cinmal，ohne 3 u bemerfert，daß Mäxthen im Jimmer anwefend ift：
＂İd bätte gar nidits ১agegen，wern Miar einmal was ausfrefifen witroe．＂

Da tritt Itäghent hervor und fagt：
„Ja，papa，if mödte aut gern einmal etwas ausiiben，aber in unfrer Sdule if io alles verboten！＂

## MTütdener Mสaute

Kare hat gefilindigt．
＂Kriindigt？Wia bait dem dees agfangt？＂
＂Wia wer ib＇s agfangt ham：it hab 311 mein freumb palierer gfagt，mei liaba frennd pafierer bab i gefagt，o a fan＇b＇Stoana：da folln f＇mauf， tragn wern；mir fteigit am Budil nauf．2idjes， Eerr Palierer！＂


Zu haben in Apotheken，Parfimerien，Drogen－und Friseurgeschaften．


## Rasooo－Hundo．Zuobt．Anstatr und Handlung

Arthur Sey farth Köstritz，Deutschland．
Weltbekanntes Etablissement．Gegründet 1864. Yessand simil：Rasse－Hunde
 Chen bis 7 zer．：Renomier：Wach -4. schutz－
 Qualităt．Export nach allen Weltteilen unter Garantie gesund．Ank，zu jed．Jahreszeit．Preis－ verzeich．nebst Beschreib．d．Rassen M．2．Das interess．Werk：Der Hund und seine Rassen Zucht，Pflege，Dressur，Krankheiten＂M． $\mathbf{G}^{\text {，}}$ Lieferant vieler europäischer Höfe．Prämiiert
mit höchsten Auszeichnungen．

## Sanatorium von Zimmermannsche Stiftung，Chemnitz．

Diätkuren，seelische Beeinflussung，milde Wasserkuren，Massage，elektrische u．Strahlenbehandlung，d＇Arsonvalisation，Röntgenbestrahlung，Zanderinstitut， Orthopädie．Heizbare Winterluftbäder．Behagl，Zimmereinrichtungen mit Kalt－ u．Warmwasserleitung．Behandlung aller Krankheitsformen ausser ansteckenden u．Geisteskranken．Ausfübrl．ill．Prosp．gratis． 3 Aerzte．Chefarzt Dr．Loebell．


Berila 38，Markgrafenstr． 99 ．

$\bar{\square}$


## Continental:Caoutchoul- und Gutta-Percha-C: Hannover

## Photograph. Apparate

Binocles und Ferngläser, Nur erstklassige Fabrikato. Bequanste Zadlungstedingungen ohne jede Preiserhöhung. Illustr. Preisliste Nr. 18 kostenfrel.

## G. Ruidenberg jun.

 Hannover und Wien.Cul de Paris redivivus
(Эnt Fartis twiro ber ,,Cul de Paris" witerer in ofe Mobe citgefititrt.)

2(f), wie Dulbet סoch infame Duaten unfre Modedame,
Jusbejonore, wemt bie rumben すormen binten ganz veridhwuben!
Tämlict, fißt die ©chönbeitsftolze
Nuf Des Gtubles hartem 5olje,
Sriegt fie - weldhe Schmerzempintoung! Eine - תnochentyoutentzünoung!
$\mathfrak{D a}$ Das Gibteil gäntlid kuödfern, $\mathfrak{M u ®}$ es auch bas תicio burcflödjern! Darum greift bte Maib in diejer Not zum Cul jebt, zum æarijer.
Diefes 5intermurgeheuer
Sit zur 3eit mir lieb und tener:
Scdmerzlos täticheln meine Sünbe $\mathfrak{Z}$ tederum das - Ruickenende!

23 littenlefe Der "Jugens"
Jum Stabtaryt fommt ein Mrann, Dee firb ohne weiteres ber Stiefel and Strimpfe entledigt und fid barfuf auf dert Sefiel ferft. "Was mollen Sie demt? Eabent Sie böle "fiifere " fragt verbliifft der $2 \mathrm{r}_{3} \mathrm{t}$.
„ZToi, noi, Eere Dolter," meint der bièere Sdwabe, $n^{i}$ will mi als Sandpoftbot antiella laffe ond do hot der Poftoirefter gmoint, ifoll mir a ärjtlid's Ə̈engnis fiir mei fii हैifde (phyfifide) 『auglidfeit ítreiba laife."
 Zahnpulver macht blendend weisse zahne durch Sauerstoff-Entwickelung Säure, keine die Zahnsubstanz angreifenden Ingredienzien, es ist ungreifenden Ingredienzien, es ist un-
schädlich und von angenehmem, erPrischendem Geschmack. - Arabit rischendem Geschmack, - Arabit beseitigt den schlechten Mundgeruch und macht das Zahnfleisch konserviert die Zähne. Arabit ist vorrätig in prakt. vernickelten Streudosen - ausreichend fur $80-90 \mathrm{maligen}$ Gebrauch $\overline{\text { ung }}$ welche ${ }^{2}$ eden anderen
Zahnpulverbehälter überfüssig machen, das Stück zu M. 0,75 . Erhältlieh in allen einschlägigen Geschäften oder direkter Versand ab Frankfurt a/M. I. Dr. M. Albersheim, Frankfurt a/M. W u. Wiesbaden.


Frauenreiz wird nie vergehn, Nur durch „Wikö" wirst du schön. Nur Dr. Hentschel's Wikö-Apparat D. R. G. M. beseitigt schnell und sicher alle Hautunre inheiten, wie Mitesser, Pickel, Pusteln, fleckige Haut, Hautgrieß, blassen, grauen Teint, ferner Runzeln, Falten, Krähentüße, Doppelkinn. Die Haut wird zart u. sammetweich, der Teint rein, blütenweis und von schimmernder Durchsichtigkeit. Hohle Wangen, magere Körperteile erhalten F wille, Form u. Festig. keit. Alle Unreinheiten des Blutes und der Haut werden durch atmosp hair. Druck herausgesaugt.
Diesenene Methode spornt die Hautyefäße $z u$ neuer Diese neue Methode spornt die Hautgefäße za nener
Tatigkeit an, erhöth die Blat-u. Saftezirkulation Tätigkeit an, erhäht die Blat- n. Safterirknlation u. Verhindert das Ergrauen u. Altern der Haut, Dr. Hentscher's. Wikö-Apparat nubedingt wieder frisch, voll u. jungendlich aussehen mu $\beta$.



Studenten-
Utensilien- Fabrik Eilteste und grösste Faill Emil Ludke, vorm. C. Hahn \& Sohn, G. m. b.H., Jena in Th. 58. Man verl. gr. Katalog gratis.


## Sommersprossen

entfernt nur Crême Any in wenigen Tagen. Nachdem Sie alles mögliche erfogglos aneinen letzten Versuch cinch letzten ersuch Sienicht reuent Franco Gold. Medaill. London, Gold. Mecdaill. L.ondon,
Berlin, Paris, 1882 no Berlin, Paris. 1882 nolariell beglaubigte Dankschreiben benur dic Apotheke zum eisernen Mann, Strassburg 136 Els.

## $\div$ Damenhart + Nur bei Anwendung der neuen amerik. Methode, irzztI, empf., verschwindet sofort Methode, irztl. empf, verschwindet sofort jeglicher unerwünschter Haarwuchs spur. jegnd schmerzlos durch Absterben der Wurzeln für immer. Sicherer als Elektrolyse! Selbstanwendung. Kein Risiko, da Erfolg garantiert, sonst Geld zuruck. Herm. Wagner, Kôln 82, Blumenthalstr. 99


seltene Briefmarken "Mankoven von China, Haiti, Kongo, Korea, Kreta, Siam, Sudan
etc. etc.-alle versch.Garant.eeht Nur 2 Mk. Preisl. ${ }^{2}$ G-rosthen
gratis. E. Hayn, Naumburg (Saale) 36-

## Iuquad": Linhandorefe uno Iucemo': Aufbemafrungsmappe 910


nati) mehrfarbigem Entmurf non Rlbert Meisgerber liegen fertig not!
Dreiz der zemefterderes oder mappe mark 1.50 .
Zu bejiehen ourdh alle Bumb und Gunfthanolungen oder durd) ìen unterjeidneten Derlag.
mliuntfen, Eeffingftr. I.
Derlag det "Iugeno".

Gebrider Senf in LeipziI-A. 6.


## Plastisch－anatomischer

3．Aneme Handatlas 3 ．nemine
Herausgeber：
Dr．M．Auerbach Mitarbeiter：
FRANZ v．STUCK
Preis geb．16．－M．，brosch．14．－M．
Dekorative Kunst：，Schiders Atias ist längst als eine der besten Darstellun－ gen des menschlichen Körpers anerkannt．＂

## Verlag Seemann \＆Co，Leipzig

## Vorzeitige Neurasthenie hei Herren

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

## Nerventonicum

 Muiracithinmit an erster Stelle．Erste Autoritäten der deutschen und ans－ ländischen Universitäten，die Professoren grosser Krankenhäuser und Tausende von Privatārzten verwenden ständig das Präparat bei allen Erkrankungen der Nerven；diese stehen zurzeit im Mittelpunkt der ärztlichen Forschungèn，speziell die vorzeitige Nervenschwäche oder Neurasthenie bei Herren，die überdies eine nicht zu unterschătzende Gefahr bedeutet．Die vorzeitige Mănnerschwăche tritt auf infolge von Ueberanstrengung，Ueber－ arbeitung，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 stăndige Begleiter der vor－ zeitigen Nervensehwäche．Literatur gratis u．franko zu Diensten．

## Kontor chemischer Präparate， <br> <br> Berlin C．2／20．

 <br> <br> Berlin C．2／20．}UF Muiracithin ist in allen Apotheken erhaitlich．

Wer probt，der lobt Walthers echte extra milde
Lilienmilchseife
Dtz．M． 2,50 bei 30 Stück kostenfrei M．6，－ ．


Chrgeiz
H．Bing
„firr＇s ©elbuits zaḩl＇i Eaḩa 20 Marf Eerr Kunftmaler，und 25 wern i mit Bismard Zeb̨nlidPeit Priag！＂

## Humor des Auslandes

Dex arte Jintggefelfe
franentedtlerin：＂was fagen Sie 3um frauerffutium？＂

Ferr：＂Das bab id，jeţt aufgegebert．＂
（Comic Cuts）


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


Kaffees Hfandels＝ユ⿱⺈⿵⺆⿻二丨䒑巾tien＝Gefelfcchaft，Bremen．
Gefamtanfiofit der Fabrik，in welcher der befanntc coffeinfreie „THaffee $\mathscr{H}$ ag＂durck $\mathcal{B e f r e i u n g ~ d e s ~}$ Original．Boknenkaffees von dem auf Hiers und Rerven nachteifig wirkenden Coffein hergefteflt wird．


Enfant terrible Szeremley
${ }^{,}$Bló bie Tirolerin darf bei mir fallafen, ber Tiroler nidat, - er kömte amt Ento niddt ganz aus æаріermaché fein."



Zu Fauskuten
Gicht, Rhenmatisunus, Nierenund Blasenleiden, Griess-und Stein-Beschwerden, Zucker, Katarrhe. Broschüren gratis, Adresse: „Kronenquelle, Bsa Salzbrunas

Briefmarken - Katalog | gratis |
| :---: |
| sendet | Philipp Kosack, Berlin, am Kgl. Schloss.

Wechseljahre $\begin{gathered}\text { v. Dr. med. Ruhe- } \\ \text { mann } \\ \text { unentbehr }\end{gathered}$ (ifio mann unentbehrIffr Frall $\begin{aligned} & \text { Mk. } 2.20 \text { fur Nach } \\ & \text { nahme } 25 \text { Pfg, mehr. }\end{aligned}$ Berlin 85, Potsdamer Strasse 131.

| SCHÖNEBUUSTE <br> uppiger Busen wird in 1 MONAT entwickelt gefestigt u. Wiederhorgestellt, ohne Arznei u. in edem Alter durch dio beruhmte LAIT'APY tinfaches Einreiben genugt, Unerreichtes, harmloses Produkt. Veberraschender dauenrder Erfols. 30000 Aiteste. 1 Flak.genügl. Dishret. Postversand ikv. mit deufscher Gebrauchsanw, geg. Vorausbez, v.M 4.5 Oper Postanweis, od, M. 5 in Briefwamk, oder Nachn. (Postlagernd nur Vorausbez.)Priefporlo20 Pf.Karten 10 Pfg. Nur bei A. L UPER Chemiker, rue Bcarsault 32, Paris |
| :---: |
|  |  |
|  |  |

## Autoren

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

Interessanteste Kultur- u. sittenschilderg. d. I6. Jahrhits.!

## Memoiren

der Markgräfin v. Bayreuth Königl. Preuss. Prinzessin Berlin W. 30, Aschaffenburgerstrasse 16 .


# nervensthwāthe <br> der Männer. Aeusserst lehrreicher liatgeber und Wegweiser von Speziaiarzt 

 Dr. Rumler zur Verhütung und Heilung von Gehirn- und Rückenmarks. Erschöpfung, Geschlechtenerven-Zerrüttung, Folgen nervenruinierender Leidenschaften u. Excesse u. aller sonstigen geheimen Leiden. Von geradezu Loziehen von Dr. med. HUMLik Nachr., Genf $\mathbf{6 6}$, (Schweiz).

Eine neue Aera
begint in der Fubbekleidungsfrage
Dr. Diehl-Stiefe!!
Er vereinitg in sich natafliche Elesanz mit ailen hygienischen Vorrügen:
 D. R. Patent angemeldet, paßt für jeden Stiefel, ist auswechselbar, hat selbsttatige Befestigung. Kein Dräcken! Kein Ermüden!
Allein. Fabrikanten: Cerf \& Brelschowsky Erfurt Allein. Fabrikanten: Cerf \& Bielschowsky, Erfurt:
Allerorts zu haben! - Broschüre gratis u. frko.

## Federleichte Pelerine „Ideal"



## Wettermantel

f. Herren u.Damen, speziell geeignet
für Alpinisten, Radfahrer, Jäger, für Alpinisten, Radfahrer, Jäger, ïberhaupt für jeden Sportsfreund
wasserdichten Himalaya-Loden ca. 600 Gramm schwer, 115 cm lang, i. d. Farben schwarzgrau, mittel
grau, schwarz, blau, braun, drap u. grau, schwarz, blau, braun, drap u.
steingrün. Als Mass genügt dio steingrîn. Als Mass genugt dis Angabe der Hemdkragenweite,
Preis $\mathrm{Kr}, 21 .-$, M. 18. - Fr. 2t.-zoll- u. portofrei n. allen Ländern. Verlangen Sie Preisverzeichnis $n$. Muster v. Lodenstoffen fär Anzige, Muster 1 . Lodenstoffen for Anzage
Damen-Costime etc. franco.
Karl Kasper
Lodenstoff-Versandhaus Innsbruck (Tirol)



## SALAMANDER

Schuhges．m．b．H．，Berlin．

## Zentrale：Berlin W．8，Friedrichstr． 182

 Friedrichst， 221$$
\text { Luxus-Austührung M. } 16.50
$$

## Wien 1

 Basel Zarich Berlin SW． Berlin C． Königsir， 47Einheitspreis
M． 12.50

Berlin Badstr． 20
Hamburg Gamburg Gr．Johannis－ strasse 13
teindamm Steindamm 65 München

Breslau Köln | Hohestr． 82 |
| :--- |
| Breites． 8 | Hreitestr， 70 Hannover Düsseldor！ Stuttgart

Magdeburg Königsberg i，Pr Stettin Dortmund
Mannherm Mannherm Strassburgi．Els Halle a．S．

Danzlg Braunschweig Mainz Wiesbaden
Spandau Spandau
Kattowitz Sattowitz Steglitz u s，w，

## 

 sowie Armschwäche und Ermüdung beim Schreiben．Nicolai－wolf， jetzt mux Frankfurt a．M．，Adalbert－ strasse 7．－Verlangen Sie Prospekt

## Schriftstellern

bietet sich vorteilhafte Gelegenheit zur Publikation ihrer Arbeit．in Buch form． Anfragen sub Verlag für Literatur， Kunst und Musik，Leipzig 77.

Ökonomie der Lebenskiräfte． Ein Buch für alle，denen daran liegt，sich die edelsten Lebenskräfte zu erhalten und geschwächte oder schon verlorene zurückzugewinnen．Preis M．3．－． Man verlange Prospekt．
Lwald \＆Co．Nachf．，Leipzig 38／52．

## Franhfurt a．M．－Feflhalle

 Internafionale
## Rusfiellung fïr Sport u．Spiel

15．Mai bis 15．Juli 1910

Unter dem Profehforat Sr．Kaiferl．u．Kgl．Hoheit des Kronprinzen des Deutfchen Reithes und non Preufjen．Schaufiellumg aller fporfl．ErzeugniJfe inhl．Majchinen und Zubehörteile，：：Internationale fporfliche meffhämpfe und meftjpiele auf dem Ausffellungsplaty：Concurs hippique，Tennis，Fedtifn，Madrennen，Dlympifhe Spiele，Turnen，preis／chiefoen u．f．w．，Mudern（Main），Pferderennen（Rennbahn）． nähere $\begin{gathered}\text { ushuuft durch die Gefthäffsffelle，Taumusfit．23．}\end{gathered}$

Fene Tiroler Viarterlit
$\mathfrak{B o n}$ 太afitan Eluibeniddoel，Tuifelemaler

## 

Ein felienblodi den Klobenteiner 27aj．
Er war ber gröffte Eacfel im ganjen Eggental，
Da dadpte fid der Eeergott im goldnen
Eimmelsfaal：
Es wirb geredptes Sdicifal ihm
anthiedurd juteil．
2 Luf cinen groben Kloţ geḩört cin grober Keil．
Zuf Diefem Wege unbequem

nuto cin Böhm．
Den fiiltrer foll der Eeeiland färfen，
Den Böhm funt fid fein Mtenfo uit merfer． Goffentlid wiffer fie es im Gimmel， 20ie geł̧eigen warde diefer Sündentianmel．


[^3]

Ferd．Jacob in Köln 36， Neumarkt 23.


## RZLeine ゆortionen

，＂ふొโ！en！Ein Beeffteaf！ ＂à la Karte，mein Kerr？＂
＂Genau wie ł̧ier， $1: 5000$ ！＂

## Ciebe Jugend！

215 ich bei ber Detajdjierten Divifion in Wetrinja biente，ba kam uns einmal ber Rorpskommandant befidttigen．
（Ein giutiger $\mathfrak{5}$ err，ein geidheiter $5 \mathrm{Fer}-$ aber er fteckite poller Scfrulfer． $\mathfrak{C r}$ wollte zum $\mathfrak{B e i} \mathrm{ipiel}$ ，Dak Die Reutrants in Den Familien der älteren Difiziere verkegren．
＂Serr Major，＂fragte er，＂bejucfen bie Ђe＂ren aud）કäujer？＂
，Tawohi，区rzellenz，＂（prad）Der Major， Dte jüngeren Serrän fabon．Mur idj，als Stabsoffizier，Iaffe die Mädçän zu mir kommän．＂

Roda Roda

## 10 

 kimplenxiffor oinn axiginnlle Gerognsfoinitn，




$$
\begin{aligned}
& \text { 2zuatith "xxift" n 800,- "1600,- }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 3507rotyantifn ••"10,- } \\
& \text { " 3500,- } \\
& 1 \text { צrömins "1500,- "1500,- } \\
& \text { in (inumnoact: } 10,000-
\end{aligned}
$$








 fivizuloiffig．

洋井





Ľiupiunalnw erranz Christophe，Errest Srowald，Etralins．

sinvi inn ingocturn surw ctirmor，© Mathrus Müller．＂


Leiden Sie an Husten，Atemnot，Auswurf zähen Schleimes，Stechen auf Brust und Rücken，

## Sind

 Sie krank ？ Druck in den Schulterblättern，Nachtschweiss，öfter kalten Händen und Füssen，Blutspucken， pfeifenden und schnurrenden Geräuschen in der Brust，oft heftigem unregelmässigen Herz－ schlag，verbunden mit starkem Angstgefüh1，mangelhaftem Schlaf，schlechter Verdauung etc．， so verlangen Sie sofort unsere neueste 88 Seiten starke Broschüre．Sie wird Ihnen
## vollständig gratis

zugesandt．Sie enthält eine grosse Anzahl von Dank－und Anerkennungs－Schreiben und die Erfahrungen und Beobachtungen，die in nahezu 30 jähriger Spezialpraxis an über

## 50000 Patienten

gesammelt wurden．Diese Behandlungsart hat Tausenden Erleichterung und schliesslich vollständige Genesung verschafft，die schon längst an Besserung nicht mehr glaubten und von den Aerzten aufgegeben waren．Sie hat mit Geheimmitteln nichts zu tun，sie ist vielmehr，wie sie heut den Patienten vorgelegt wird，das Ergebnis des Studiums der her－ vorragendsten Autoren auf dem Gebiete der physikalischen Heilweise．Man adressiere an
Kur－Direktor Wackwitz，Niederlössnitz hei Dresden，Meissnerstrasse 96 B．


## 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, Croquet- und Tennisplatz. Tells ebenes, teils
ansteigendes Gelānde. Die Höhe bedeckt mit Hochwald. Herrliche Fernsicht über das Elbtal, Ausgedehnte Form- und Beerenobstanlagen. Erholende Beschäftigung. Sichere Abnehmer

Villa enthält 10 Zimmer, ausgebaute Mansarden, Wirtschaftsräume und Gärtner-
 wohnung. Elektr, Licht. 3 W.C. Im Nebengebăude WagenIm Nebengebaude Wagenetc. Gewächshaus, Frühbeete, Hühnerstâlle.

Wasserleitung durch das ganze Grundstück, mit 30 Hy dranten. Niedrige Steuern. Schnelle Dampfschiff- und Straßenbahnverbindung mit Dresden. Sächs. Schweiz in
kürzester Zeit erreichbar. Größe $41000 \square \mathrm{~m}$. Preis: 200000 Mk . Geregelte Hy pothek.

Machdem wir für unsere allgemein beliebten Stollwerrkbilder, die allen unseren Schokoladen und Kakaos beigelegt sind, bisher die verschiedensten Gebiete behandelt und in den letzten Jahren besonders solche Entwürfe dafür gewählt haben, welche interessant und lehrreich zugleich, bezw. sich als fnschauungsmittel fur den Schulunterricht vorzüglich eignen, müchten wir für unser nächstjähriges Sammelalbum

# "Humor in Bild u.Wort" 

zur Geltung bringen. :: :: :: :: :: :: :: Wir laden daher die verehrte Künstlerschaff zur Beteiligung an nachfolgendem - Preisausschreiben
ganz ergebenst ein und bitten, uns durch recht Iebhafte und geeignete Beteiligung in der fusführung obiger fibsicht zu unterstützen. Die Bilder sollen unterhaltend und belustigend wirken, dabei in ihrer Darstellung dezent ausgeführt sein; humoristische Tier-Darstellungen sind ebenso erwünscht wie menschliche; solche politischen oder religiösen Charakters dürfen jedoch nicht zur Uerwendung kommen. Wir benötigen ungefähr 50 Gruppen zu je sechs Bildern und zwar sollen diese sechs Bilder mäglichst etwas Zusammengehöriges darstellen, um eine Gruppe zu bilden. Die von uns bisher verteilten Bildergruppen liegen in unseren Zweiggeschäften zur Einsichtnahme offen, wie wir auch stets bereit sind, abber alle gewünschten Details zu jeder Zeit schriftliche flufklärung zu geben. Die Formate können nach Belieben hoch oder quer gewählt werden, jedach müssen alle 6 zu einer Gruppe gehörenden Bilder gleiche Richtung haben, entweder hoch oder quer.

Die einzureichenden Entwürfe sollen in einer genauen Gröke von 140 mal 72 mm angefertigt werden und haben wir für den Zweck besondere, mit. dem Mamen Stallwerck und Grökenvordruck versehene, zum Malen und Zeichnen geeignete Papiere auf Lager, deren Benutzung dringend empfohlen wird; auf Wunsch stellen wir jedem Bewerber die entsprechend gewünschte finzahl Blälter zur Uerfuggung. Die Uervielfältigung der Entwürfe erfolgt nach dem bekannten Drei- bezw. Vier-farbendruck-Uerfahren in einem Formate von 93 mal 48 mm . Wegen dieser geringen Gröbe der Bilder ist allzu kleiner Mástab der Motive nicht empiehlenswert. Obgleich in Zahl der Farben dem Bewerber keine Beschränkung auferlegt wird, dürfte es sich doch empfehlen, die künstlerische Wirkung durch mäglichst einfache Farbengebung zu erstreben. fils Preise für je eine Gruppe zu $\overline{\text { a Bildern sind festgesetzt: }}$

| 1 | erster Preis | 2000 | Mark |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2 | zweite Preise à | 1000 | $"$ |
| 3 | drilte Preise a | 600 | $"$ |
| 5 | vierte Preise à | 400 | $"$ |
| 10 | fünite Preise a a | 300 | $"$ |

aukerdem behalten wir uns das Recht vor, nicht preisgekrönte Gruppen [zu 250 Mark] eventl. auch nur die zu Grunde liegenden Ideen - zu entsprechendem Preise zu erwerben, soweit bel Entwürfen das Preisgericht nicht gegen die Uerwendung spricht. Die preisgekrönten und angekauften Entwürfe bezw. Ideen gehen mit allen Rechten in unseren alleinigen Besitz über. Das Preisgericht hatten die Güte zu übernehmen:

> Emil Doepler d. J., Berlin
> 「ranz Jütner, Berlin
> Paul Keller, Breslau
> Hd. Münzer, Düsseldorf
> Georg Büxenstein, Berlin
denen sich ein Teilhaber unserer Firma anschliest. Im Behlnderungsfalle des Einen oder finderen hat das Preisgericht das Recht, geeigneten Ersalz zu wähten.

Die Arbeiten sind mit Kennwort versehen und einem dasselbe Kennwort tragenden Briefumschlag, in welchem sich die genaue fidresse des Uerfassers befindet, bis Samstag den 7. Mai 1910, abends 8 Uhr in dem Hauptkontar der Firma Gebrüder Stollwerck f.-G., Cäln a. Rh., Corneliusstrake 2 abzugeben, oder spätestens bis zu derselben Zeit einer Postansfalt einzuliefern; später abgegehene oder eingelieferte frbeiten gelten vom Wetthewerb ausgeschlossen.

Die Enfwürfe werden in Cöln, Berlin und eventl, in einigen anderen Städlen öffentlich ausgestellt und ersł nach dieser flusstellung die nichtprämiierten und nicht angekauften frbeiten ihren Urhebern wieder zur Uerfügung gestellt.

## Gebrider Stollwerck G



## Bayern und Januschau






## Ziotan！

Des deuticjen Sübens ， $\mathfrak{B u n b e s b r u ̈ b e r " ~}$ Sat Dibertburg it ziemlich riiber $\mathfrak{M a n t e r}$ gekränkt in feinem 3orn Sin $\mathfrak{B a y e r n s ~ \Re a m m e r ~ b a t ~ t h m ~ b i e j e n ~}$ Rabauton alljobald verwiejen Der Rriegsminiifer，5err von 5orn；
（Bejdmadsvertrrung und
Entgleifung
Mamt＇er in jelbiger Werweifung
Des Junkers Riede，ひut unt $\mathfrak{Z o n}$
Er jprach gevī fo milo als möglid， Doct klang ant（ bies fathon uterträglich Fiir den pitelbijidjen $\mathfrak{B a r o m}$ ．
$\mathfrak{J m}$ Reidjstag forbert er Erklärung Uno feinem $\mathfrak{B u m j c h e ~ w i t o ~ G a e m a ̈ b r u n g , ~}$ Der banrifiche $\mathfrak{Z e r t r e t e r ~} \mathfrak{j p r i d h t , ~}$
תoulant uno artig unb veriöbnlid）：
，（Gemeint war Soldfes nicf）t perfönlich），
＂Berlegen jolite Ste es nid）t！＂
Bott jei bebankt für biefe Rebe！
Sonit hätt＇ber Oldenburger Fehbe
Den $\mathfrak{B a n e r n}$ angefagt－umb danm，
Зur $\mathfrak{B e f i f e r u n g ~ v o n ~} \mathfrak{B a y e r n s}$ Sitten，
$\mathfrak{2 B a ̈ r}$ er gewappnet losgeritten
Mit einem Seutrant uno zebn Mann．
Dam ging＇s uns fofledt hite，links vom Maine， Dann blieb kein Stein auf einem Steine， Dann bliteb kein תopf auf feinem $\mathfrak{5}$ als－ Bon（Coburg bis nad）Ritefersfelden §ätt＇er bas Sand mit jeinen Selden $\mathfrak{B e r b e e r t , ~ w i e ~ M e f a c ~ e i n f t ~ b i e ~} \mathfrak{P j a I}$ ！－
So bat bes $\mathfrak{Z a j e r n h e e r s ~} \mathfrak{Z e r t r e t e r}$ Sid）wohl gedadht－jonit，mein＇idd，bäft＇er Sn aubrer Tonart aufgefpielt
$\mathfrak{D e m}$ Sunker，Der mit $\mathfrak{W h r a j e n b r o ̈ b n e n ~}$ Und felbitgefällig keckemt Söbnen $\mathscr{2}$ Im $\mathfrak{B r u b e r v o l k ~ f e i n ~} \mathfrak{M i i t t c t j e n t ~ k i i f f i t ! ~}$
Der，felbit mimojentifit empfindlich）， $\mathfrak{M i t}$ 2adern grob und uwerbindlid）． Tns eig＇ne Reft des Reichstags jpuckt Uub，menn＇s nom WBalb herausgeklungen， $\mathfrak{B i e}$ er zuerft bineingefungen，
$\mathfrak{W e l e c i b i g t ~ m i t ~ D e r ~}$ ßlempe zuckt！
Daß $\mathfrak{w i r}$ vor jolctyem Säbelzucken， $\mathfrak{W i r} \mathfrak{B}$ ayern offibiell uns ducken， Statt Dreinaufafren derb und raut， Werjegt midid wirklich jegt in Irauter－ $\mathfrak{B o r}$ \＆euten，wie bem Jamulduuer， $\mathfrak{M a t g t}$ fonjt ein Mannsbilo nidht sotau！

＂Jugend＂

## כ̀entrumspriefter

Wix baben ja foson Edénes arteidyt in Bayern！－Zbet folange einer von lins nod）

geridetlid verfolgt werben fann，ift nod nidts erveid！！＂


## Dfiiziajic Srectphraje：

，Die Leitung Der Staatsgef（bufte rubt in be $=$ mâbrten நănoen！＂‘

## Jüngite ふัentrumsfinlonbeit

Lapt miff bas $\mathfrak{L o b}$ vom 3entrumsmann $\mathfrak{I n}^{2}$ alle $\mathfrak{W e}$ elt pojaunen，
Der alles bari unb alles kann！－
Jd bin ganz itarr vor Stamen！
Sein $\mathfrak{Z o l k s b e t r u g , ~ ¡ e i n ~ \Re e c f l s v e r r a t , ~}$ Uns allen gegenwärtig，
$\mathfrak{W a r}$ bas nitcht eine kiihne Tat？
$\mathfrak{W e r}$ brädbte fo mas fertig？！
＂Gie iit，＂ruit bie＂（Germania ${ }^{4}$ Mit biederemt（Befichte，
－Mit off＇nem Mumbe ftef＇idd da－
（Ein Markjein ber（Exeldicfite！＂
Dies $\mathfrak{Z B a b I r e c h t}$ ift geredht umb frei， $\mathfrak{B i t}$ es $\mathbf{v o m}$ §hron veriprochen， Und wir find eine $\mathfrak{Z o l k s p a r t e i , ~}$ Getrent bis in Die תinoden！＂
Drum，Зentrum，Iajß $\mathfrak{z u m}$ Dank bes Sands 2uct）midy ben meinen fïgen：
Dem $\mathfrak{D u}$ verdienft den Zorbeerkranz $\mathfrak{J m}-5$ eutheln umb Betriigen：Beda

## Römifde 俍pifode

Du，ber Seutide ©berlebrer ba sufaben will jablen！＂

„Uberlebrer？Lim Gotteswillen nidt fo Iaut！Das ift ja ber seutide Reidsffan3ler！＂

## What！Talk english！

David Rgungu hanbelt mit Ratturt $\mathfrak{I n}$ bem fernen $\mathfrak{b}$ erkamerum． Deutidy gelernt hat er fechs lange Jabre 3 u Duala in bem Seminare． $\mathfrak{W}$ eut er aud nidht grabe klafiifich fpridft， $\mathfrak{M a n}$ veriteht ibn Doch，Den idhwarzen $\mathfrak{B i d t}$ ． Olls er jüngit mit Dberlentrant ©chiffer
 Seine $\mathfrak{B e}$ boungen nicft fein gemug， Sodaf ith Serr Schiffer beinaly ichlug： ，What！Talk english！＂rief ber Worgejegte， $\mathfrak{W a s}$ des $\mathfrak{H a ̈ n b l e r s}$ Seele tief verlegte．．． $\mathfrak{W a b r t}$ man io den deutifchen Syeimatitolz？－ $\mathfrak{B e}$ eh，went bas gefddiebt am griintert $\mathfrak{F o l}$ ！ $\mathfrak{W a ̈ r}$ ein guter $\mathfrak{W i l l e}$ nur vorbanben， $\mathfrak{F}$ ätte man den $\mathfrak{M a n n}$ in beutif weritanden！ $\mathfrak{B a r}$ jein Sprachpermögen nod io jobrach： $\mathfrak{F a ̈ n d l e r}$ helfen mit ben－Sänber nadb！

## Betratef：

（Ein \＄3iener ఇidhedeenblatt beriditet gegenwärtig feinen Qciern ausjiitrilid）iiber einen Worbprozeg in $\mathcal{B e n a t e f}$ ．
$\mathfrak{B e n t r e f}$ it nämlid）Der neuerfunbene，uralte 9 game iur－Bentedig！©in Meft in Büfmen，niddt tweit don govib，beibt io．1utipritinglid babent，wie fif jebt herausitelt，Minswanderer aus Benatef auf Den Qagunneninieln die beutige Stabt Benedig gegriinbet．
${ }^{2}$ Sad elit Bifiel was ift，ftammt nämlidy bon Bobmen ab．Die $\mathfrak{B r i i b e r}$ §omulet und $\Re$ Remu $\S_{3}$ ariunbeten einit in stalien bie Stadt Yomaba，ein Bane，ber phäter in Moma torrumbieit iwurbé．

Ein getvifie：（Solumbizef entbette im Tabre 1492 einen neuen sontinent im greiten und namte ben
 Edfuab verfludtes mact）te darats ipäter ben abge＝ idmacten $\mathbb{R}$ amen 2 Imerita．

## Quod erat demonstrandum！

थlfe $\mathfrak{\text { ®reugen find vor bem（bejege gleid）．}}$ Go fteht＇s in Der $\mathfrak{B e r f a j f i n g}$ ．Da aber in Der Regel die Gejege vorgeben und bie einzelmen $\mathfrak{P r}$ ruben alfo den（Gejegen nachitehen，io kann fid）Der burch bie Verfajiung gemäbrleiftete Rechtsanipruth Der einżelnen ஒreuben nur cuf dusnabmen beziegen，welche feitzujegen beim Erlaj ber Werfaifung leiber vergefien maro． $\mathfrak{B o r}$ dem（ Gefege kömmen überbaupt mur febr mentige benorzugte $\mathcal{F}$ erionen plagnelbmen，da größere $\mathfrak{Z n j a m m l u n g e n ~ a u f ~ b i e j e m ~ e r p o n i e r t e n ~}$ Felbe gegen Das beilige Dreiklaifenmablredft verftogen mürben．

Schorschl
In Žomftantinopel


Ja，Kinser，bei mit ift erft redit nidyts 3u bolen！＂


## Protest

E. Wilke (Müncher)
 Daber, weil She von Der anbern Couleur Kuth nidet fortpflanzt" Der sere pfarver: "wer fagt bem bös?"

## Des Sitmittelfners Rlage

$\mathfrak{2 ( d )}$, mie jieht man auf die finger Seutzutag' bem $\mathfrak{B a n z e n j o w i n g e r : ~}$ Sit bie Maß nicht übervoll, Geght ein Sdimpfer los wie toll. . .

Denn, vereinigt zur $\mathfrak{G e m e i n d e}$, Späben bie "DreiquartelFeinbe". . . 2luf bem ruagichitb - weld ein $\mathfrak{F o b n !}$ $\mathfrak{B a u m e l n}$ wir am Balgen ichon!

Gind dem wir am Ende idjuldig, $\mathfrak{W e m}$ das $\mathfrak{B i e r}$ fitc) ungebutbig $\mathfrak{2 l u s ~ D e m ~ S p u n d l o c h ~ b r a ̈ n g t ~ u n o ~ t r e i b t ~}$ Und nid)t in Den Sriigen bleibt?!
$\mathfrak{W}$ Bunjat ein Stammgaft fein Getränke,

,, $\mathfrak{U u f ! " ~ u n o ~ , , v o l l ! " ~ u n o ~ " i ́ क ) o ̈ n ! " ~ u n o ~ " g u t ! " , ~}$ $\mathfrak{W a s}$ uns f(j)eublid) ürgern tut!
, 2 Kktien! ${ }^{n}$ ichreit oie nubeldicke Marie alle 2 Uugenblicke, תommt zum $\mathfrak{B i e r}$ ein $\mathfrak{A k t i o n a ̈ r}$ Dber thr Geppufi ber!

So verbleibt mur ein elenbiger Stoffgeminn Dem Zierfagbänbiger, Und wir fterben allfumal
Einif im - Яrmertpofpital!

## Beda

## 2 (ustunftifelle סer "Jugend"

berrn 3entrums-2lbg. Dr. Belld \&ifen. Sic haben im preufiliden 21bgeoronetenthaufe als wafdedter Зentrumsmant fuir Jhre prädtige fकpwarjblane Wablgefegvorlage gefproder und, nad dem Stenogramm, geiagt: ",Wwir find ftol 3 Darauf, Die Erfïllung eines Königswortes mit exwirft ghl haben." Wir madien $^{\text {Sie darauf }}$ aufmerffam, סaḱb bies ein Drudfehler 3 и fein fфecint. Sie haben jedenfalls gefagt: mit er wiirgt $\mathrm{g}^{11}$ haben.

## Steigerutg

$\mathfrak{F}$ ofitio:
Esspredigt drin der Gottesmant
Den armen frommen Seelen.
Er haudht fie eremplarif(d) an,
Gie follen ja nicht fteblen.
Rings ift es bämmerno, trüb' und finiter,
Das ift ber $\mathfrak{M}$ ünter.
Romparatio:
Er predigte am Gontag פuatich,
Dies äuberte er felber.
(Er ignorierte jeben Rlatid)
Der frommen $\mathfrak{G o i t e s k a ̈ l b e r . ~}$
Ess ift in itgm nedy finfterer,
$\mathfrak{D a s}$ ift ber Münfterer.
Superlatid:
Dod wifilet, Der Superlativ
Tit jener Gottesftreiter,
Der feiner Maib fifurieb einen $\mathfrak{B r i e f}$
$\mathfrak{Z o m} 3$ eugen $\mathfrak{\mu}$. F w.
$\mathfrak{E r}$ ift uns uiber alles teuter,
Was ift ber $\mathcal{S}$ deuer.

## Der Philosoph

Ein philofoph der tut fid leiddt， Ein philofoph ift fein beraus． Ob er fein 3iel，－ob nidht erreidt， Jhm madht es einfady gar nidts aus． Und wenn er ein Bejetz der wabl Dir vorlegt oder der finan3－ 2wie ou es annimmft，ift egal： Ob halb，oreiviertel oder gan3．
Ja，wirfft ou inm es ins Befidt， Zud das fübrt nidt zur Kataftroph＇，－ Er fagt：id vinkulier midh nidt，
Und nimmts！Er ift ein philo oph．
So kommt er frob um jeden Stein， worüber znore ftolpern muß̉ten． （a）Blück，ein philofoph zu fein！
Der philofoph des Unberuften！
A．De Nora

## To je factum！

In ber Sigung bes ijiferreiditijfen 2 Ubge－ orontetenhaufes vom 17．März gelegentlid ber Debatte uiber bie italieniifde $\mathfrak{F}$ akultät bebauptete Der flovenifiche 2 （bgeormete Dr．Rybar，Daj́ bie Deutififen thre $\mathfrak{B i l b u n g}$ ben Slaven verbanken； Die Glaven müßten thre beiten Rräfte den Deut＝ ichen Iteferm，bamit diefe fich bant mit ibrer Яultur briiften könnten，ujw．

Gdjiller batte bekamutlich die（Gemobnheit， faute 2 lepfel zu eifen，um feinen $\mathfrak{B e i j t}$ anzuregent unt in Die ridftige Stimmuing zu kommen， dieje fauten 2 eppel mun hat er ausjdließlid） von flavijctien Dbitweibern bezogen！

Boethe hatte einen tichechifichen Stiefelpuber， ber bei feiner 2 rbeit halblaut mit fith felbit $z 4$ philojopbieren pflegte．Ex belauidte ign dabei heimlich，－und＂Eauft＂und die metifen ans Deren won $i$ thm gejdaffenen Geitalter verbanken diefem ，＂geiftigen Diebjtahl＂ibre Entftehung！
$\mathfrak{B o ̈ c k l i n}$ war mur bant in ber ricfftigen ichaffensfreubigen Stimmung umb konnte mur bann wirklid）（Groges Ieifien，wenn ibm feine Binfel von Der böhmifden Röcfin einter be freumbeten Familie ausgerwaidjen wurben！
 Tapoleon gewonnen gewefen，went nidft imt enticjeibenden 2 fugenblick eint böbmijicher $\mathfrak{5}$ ornijit das bekamute Mationallied＂Kde domov may＂ geblajen und Dadurch Die Franzojen in $\mathfrak{U n g}$ it und Scfrecken veriegt hätte，iodaß fie fobleuntigit die $\mathfrak{F l u c f i t}$ ergrifien！－Ujw．，uim．o．sch．

## Dic zbiturienten

Wrivilegiert fino jegt bie $\mathfrak{M u l t}$ ， Gie haben es fehr angenehm． Sie wäblent nidft mit jedem §uli Зufammen，fonbern mit ber Grême． $\mathfrak{W}$ as ibnen friiber oft pajifiert ift， $\mathfrak{B e g e g n e t}$ ifnen wieder jegt， $\mathfrak{Z B o}^{2}$ jèer längit ictjon philifitriert ift： Sie wurben mieber mal veriegt！ $\mathfrak{Z o r a}$ Deutidien Sodjgebirg bis $\mathfrak{B e}$ fel， $\mathfrak{3 o n}$ Wemel bis $z^{4}$ um beutidhen Rhein， $\mathfrak{D} a$ beibt ber Mulus ein $\mathfrak{M a u l e j e l}$ ． Maulefel mux man beute fein．
$\mathfrak{Z i l l l}$ man die größten \＆iebesgaben Fiir fith vom Stante ftrectjen ein， $\mathfrak{M u}$ ß ein gar grojes Maul man baben $\mathfrak{U}$ lnd barf dabei eint Efel jein．

Fride


Die „Kegierung＂
v．Bethmann hollweg（energif（b）：„Die könig＂ lide Staatsregierung bält ibre rablreform aud hente nod unter allen umfănden für die zweds mäßigfte．－－－


In der ewigen Stadt
A．Weisgerber
Bulow und Betbmann Sollmeg mandelten abber dic Ruinen Roms． „Siebft Du，＂erläuterte der bosbafte Zernhard，indem er auf die Stätten der Ver＝ raúftung binmies，„סa ift nur das allgemeine，oirekte und gleidje wableedt dran fchuld．Das bat das Riveau fo verflacht！＂

## YToral und Bier

§nt Mäntiner Bier＝ßrojef fragte $\mathfrak{J u f t i j r a t ~ B e r n t = ~}$ ftein einen Seugen，ob es wittfici wabr fei，dań ber
 bradte，Dás einer Der angeflagtent Sぁenffeffter otwei außerebetime 尺inder நabe．Der Зeuge beftätigte dies．

Wieder einmal hat es fide ergeber，
Was die Sittenlofigfeit betrifft，
Daß fie für bas bürgerlide sebent Heberhaupt bas unheilvollfte Bift．

Diefer HTant war Kellner an סen Sめänfen， Und gab immer fatt סer MaE סrei Quart－ Dod wie fams，daẼ of̨ne ein Bedenfín Er $\mathfrak{3}$ foldem Sdwerverbrecher mard？

Dies fam davon her－und bas erjäbl＇idh， Weil es ciolidh feftgelegt im यft： Erbefáb zwei Kinder auferehfiḍ！！ －Damit ift wohl 2lles føan gefagt．

Wer fogar fid in Bejug anf Sieben z7iøt an Sittent und Gejetge hält，

Wer fo menig $\mathfrak{N a} \mathfrak{F}$ berfteḅt $\mathfrak{3}$ iiben， Dá̃ er gleid 3 wei Kinder letgt zur Welt
（1）wie foll ber fittliक fo hod ftehen， Ulm das hädfte Ehrenamt，－bedenft！－ Eines Bierfकenffellners $3^{11}$ verfeben，


A．De Nora

－Denn Sie fid，meine herren，indeffen dabin entfdeiden，das $\quad$ egenteil fïr gut zu befinden，fo wird die königlithe Staatsregierung unter allen umfanden lbren entwurf fur den beften und zwedkäßigiten ers klăren．＂－


Der Besuch des Serbenfürsten
Erich Wilke (München)
"Worfict, Maieftät!
Der Peterl läft gern Könige über Die Klinge foringen!"


[^0]:    $\mathfrak{B e r}$ nifft in ben Sternen $8 \mathbf{z l}$ lejen vermag， wirb es unmöglidh）herausbringen könten，warum man ben armen Rilian aufs $\supsetneqq$ Bennal geichickt hat．Der §nabe hatte ja freilich wie jeber andere eine ungewöbnlitie $\mathfrak{B e g a b u n g . ~ T u r ~} \mathrm{Iag}$ fie nicht auf dem humaniftifaten Gebiet．אur ${ }^{\text {B }}$ ， andere $\mathfrak{B u b e n}$ braudjen nem $\mathfrak{J a b r e}$ ，bis fie an Rektor $\mathcal{F} u d$ ）jiduwanz mit eitlir $\mathfrak{B e r a d f u n g ~ u n ס ~}$ rauchender Зigarte voriiberflanieren kömen： תilitant brauchte ränger！

    Silian kosnte eine balbe Stumbe auf bem Rüdken im $\mathfrak{W a}$ aifer liegen und Ringe in bie Quft blajen，obne untergugefen．©in alter Diplomat，ber dies jah，riet thm，bayrifider $\mathfrak{G e j a n d t e}$ in Sübeck zu werben．So madhte ficf）

[^1]:    ie Sc)
    Eine seltene Gelegenheit zur Erwerbung Eine seltene Gelegenheit zur Erwerbung der uncrreicht dastehenden Meisterwerke der grossen franzosischen Kunstler: Rops, 60 galante Karikaturen, 5 Mark. Rodin, 60 plast. nackte Schonheit., 5 Mark. ragonard, 60 interessante
    Montmartre und seine Künstler, 60 Szenen aus dem modernen Paris, 5 Mark. Louis Legrand, 60 prächt. Bilder, 5 Mark. Boucher, 60 intime Schäferszenen, 5 Mark. Alle 6 Werke zum Vorzugspreis von 25 Mark. Bildererklär. i. deutsch. u. französ. Sprache. Es sind dies tells photographische, teils farbige, meist blattgrosse Reproduktionc in Grossfolio-Format nach seltenen Originalen, die auf Kunstauktionen ganz fabel hafte Preise brachten. Die Ausfuhrung auf schwerem Kunstdruckkarton ist was Pariser Kunst zu leisten imstande, einzig st auch das Riesenformat. Im Kunsthandel sind diese entzückenden Bilder ängst vergriffen, und werden nach Ver brauch unseres geringen Vorrats voraussichtlich hohe Liebhaberpreise dafür gezahlt werden; denn jedes Blatt ist ein köstliches Dokument zur Sittengeschichte des alten und modernen Frankreichs. Sie sind eine Zierde fur jeden Salontisch, eine wunderbare, anregende Unterhaltung fur jedermann, der nieht an Prüderie leidet 0. Schladitz \& Co., BerlinW., BulloWstr, 54, 11 Ju.

[^2]:    A uskunft über alle Reise$A_{\text {ngelegenheiten }}^{\text {u.rechts gültige }}$ Cheschliessung in England
    Reisebureau Arnheim Hamburg W , Hohe Bleichen 15

[^3]:    $\overline{=}$ Bei etwaigen Bestellungen bittet man auf die wünchner，，JUGRND＊Bexug aumehmen．

