## （J）rabestebeimniffe

2ls Sybille Wenter－yon ben Wemters，Die vor bem Tore wobnten－adjt Jabre alt mar， entitand eines Rachmittags im Soctjommer，in threm Eltern＝ haule，ein ftilles Durdeinanber， obne dáß gefprochen wurbe．Der Water ituirzte aus dem Sauie， Sybille mujte，dај er zu ben Wenners am Markte gelaufen war．Die fiödjin lief aus Riücle und Stuben auf bie Treppe uto wieder zutück，Der תinecfit lief zum Doktor．Das Binmermäbdjen kam nadi）Sauje，in Wegleiturg einer ［tilfichmeigenden Erau，die im Simmer ber Mutter veridimano． Sybille molite folgen，bod man brängte fie mortlos zurïck．Das

תind öffrete die תuidhentiir，aber bie Rödjin ichob es unjanft aus bem Wege．
$\mathfrak{D a}$ jchaute $\operatorname{Snbjille}^{2}$ Wemer erbittert in bie $\mathfrak{W o h n}$－ ftube－es war gegen 2 （beno－£aub verounkelte bie Femiter，auf bem rähtifad lag，bei Geite gemorfen， Nutters Räbzeug，auf bem grojen શijiche bläbten fich Seitungen．Snbille fuiblte fids beleiotgt．Langjam foflich Das Rind in den（Barten und fürchtete fich）．Sa kam

，＂Warum Iauft Shr burcjeinander ohne zu fpredjen， und warum will Wutter nidfts von mir mifien？＂jagte das Rind．－

Das 3immermäbchen fobaute fich um und machte
 mir veripridjft，Daß $\mathfrak{D u}$ es $\mathfrak{B a t e r}$ unb $\mathfrak{M u t t e r}$ nidjt mieder fagit，mill idh es Dir mohl fagen，die Nacht kamn daruiber vergehen， $\mathfrak{D u}$ hätteft es extt morgen er： fahren．Der Doktor und Frau Felten holen Dir ein Brïberchen， $\mathfrak{B i t l d} h e n$, oben in ber Schlafitube．＂

Enbille $\mathfrak{W}$ enter erbleid）te，ifhr Serz foflug heftig， bamn wurbe fie dunkelrot，und bann mugte fie lachen．
＂Jit es mahr？＂frug das Rinto，＂warum dauert es fo lange，lügit $\operatorname{DiU}$ nicht，Marie？＂

Sybille hatte ein Gebeimmis mit Marie．M1s ibr Briiberchen bereits ein Jahr alt war，kome fie er： röten，menn es ifr Durd）den Ropf ging．
＂WBarum wifft $\mathfrak{D u}$ bisweilen fo rot，Gnbille？＂frug Die Mutter im Garten．§riebel jaß im Wagen．
${ }^{1} \mathfrak{A l n j e r}$ kleiner Engel，＂fagte bie Mutter，＂aus jold weijer Rioje mit roja WBangen ift er zu ans geflogen．＂

Enbille fenkte bie 2lugen und jchämte fich vor ifter Mutter．
$\mathfrak{J n}$ ber friihen 刃acht jemes $\mathfrak{T a g e s ~ k o n n t e ~ d a s ~ R i n d ~}$ nidht follafen，to bebriickt fühlte es fein Serz．Won ibrem Bette aus，erblidkte Gpbille burch bie offene Tür bie bremmbe $\mathfrak{Z a m p e}$ auf bem Tifide der $\mathfrak{W B o h n}$－ ftube．Die Stille，bie von bort kam，war idjlimm und feltiam．Nidhts was bort und bier zu vernefmen war，auker ben 2 Itemügen bes kleinen $\mathfrak{Z r u b e r s}$ in Dem（Garbinenbettchen．
（1a erblidkte bas Rinb etras 2 ngfterregenbes in der $\mathfrak{W b o g n i t u b e}$ ．Die Mutter，melcfie，lautlos cingetreten，auf einen Stubl vor Dem Tijd zu： fammenfiel，fich erthob，fajomankte uno mieber zufammerbradi．Das wiederfolte fidi）mehrere Male．Smmer wieder fank bas bleidje（5efid）t ber Mutter auf bie Tifdyplatte．－

Snbille konnte nidit anders，fie mugte lacjen wie uiber einen Trunkenbold．
„Was ift Dir，Mutter？＂rief bas Rind iiber eine Weile．„W3o ift ber Water？＂

Sybillens Wutter wankte wie ein geidlagenes Tier bis zu ibres תinbes $\mathfrak{B e t t e}$ ，Dort lag fie wortlos und prejte，zu threm Rinbe lächelno，

## Begegnung

Hn ひaäldern und Bergen vorüber Raufdle die Juninadt； Die Quellen ftrömten über， mein நers war aufgewadt．

Mir war，als ob aus Fernen Unter dem Bumenwald Und 3 weiguerwebten Sternen Ein idneller Ђuffblag ballt．

Und eb idj＇s redht befonnen， Ein Forn erklang to nab， Jon Jäbem Sdein umiponnen ZWar idhon der Wlagen da．

Zwei weike Roffe fあäumten In ibren Silberjaum， Sie fdbredkten auf und bäumten Hm dunklen Waldestaum．

Des Lenkers düftre mienen Streifte das zlagenlidt； Dod）voll bat es befdienen Cin Mädden－Angefidt．

Uon Tränen übergoffen TWar diéles Hntlís gan3， zWie dort die Brunnen floffen In küblen Mordenglan3．－－

Das Bild verlank im Shweigen Raids，wie es aufgewadht； In den betauten Zweigen Ulard wieder tiefe Rab）t．

Dur aus dem müblentale Uönt noch des Fornes Sang， Der teuljend vielemale Hm Berge widerklang．

Franz Cangleinrid

Die kalte Siand auf ibre feftge f由lofifenen \＆ippen．－

UIS bie junge Sybille W3enter bereits eint glïdklid）e Familien mutter war－fie batte ibren Wetter Chriftian won den Wenners am Narkte geheiratet－itano fie cines 2bends am geniter und er wartete ibren Gatter．

Dort erfob fid fein 2 Hrbeits tifich in Simmer，Die Sampe brannte． 2 lus $\mathfrak{B u ̈ c h e r n , ~ W i l d e r n ~}$ †a aus fämtlicyen ßapieren，¡pract unrubige Sebrjucht zu Der jungen §rau．

Ste lief aus ber Stube bie 5intertreppe bimunter，bie in den sü̈bergarten fübrte，immer weiter burd）ben monothellen（Barten bis in die Saube．Swei dunkle（G） ftalten jah fie vor fidu．－Da rübrte fitif）bie eine und buichte aus bem Dunkel rie finnlos in die Mrondtelle， Chriftine，das Stubemmädchen．Dann regte fidh bie andere ber fabwarzen（Geftalten．，，Billdhen，Billdien，＂ filifterte bie Stimme ibres Mannes，wie erfifickt vor G（bam．－

Snbille Wemer floh vor ibrem Gatten aus dem （Bemilifegarten．

Driiben bei den Blumen beganten die Bäume 3u tanzen，Die Büiche goben fich aus ber Erbe und fielen zulammen．Der Mond bebte am Simmel．Dam fauite dies Simmelslicht nieder wie eine Sternictmuppe．

Gnbille foblob bie 2 Ugen und fiiblte in threm Toumel eine kalte Sand，－ifrer 刃iuter Sand－ bie fith feft auf ibren Wumb legte．Dant brach fie зијамтеп．

Sybille Wenners Tödbterden Jotande，beiáz eine bleidje läddelnde Mutter．Wisweilen，als Solande heramwud）s，kam es über fie，dág fie zu Dem jungen $\mathfrak{M a ̈ d}$ b）ren reben wollte．Damn nabm fie erfdroden ifre eifeskalte Syand und legte fie auf ibren Whand． Snbille hatte wie Durd）Wolken ein $\mathfrak{B i l l}$ erblidkt． Shre eigene Mutter，die mortlos mie ein gefidlagenes Tier vor ifremt Rimberbettchen auf bem Boben Jag．
$\mathfrak{D a}$ lächelte Sybille $^{2}$ Benner und folgte，fumm Iädeltro，ihrer Tochter Jolande，bie sum Traualtare ging．Solande batte 2 frtur Wäller genommen，von Den Muillers，die am Markte neben $\mathfrak{W e n t e r s}$ wognter．

Snbille Wenters Wutter bejuchte eines Tages das Grab iftes Mamnes．Sie fohritt den Weeg an der Rirchbofsmauer binunter，ber Simmel war blat，Die ftummen 3 nprefifen frebten 3 u ihm empor．Enpbille $\mathfrak{B e m e r s} \mathfrak{M u t t e r}$ erblickte eine $\mathfrak{F r a u e n g e f}$ talt，die meben ber Familiengruft auf der ©rbe lag－ithre Enkelint Jolanbe．

Sybillens Mutter erfdrak．Sie jah，Solande mufte nidgt ein，noch aus，mur bas（Grab modjte ibr（Ge beimnis erfabren．

Da jcjfich bie Grojmutter mie eine Ginnoerin won dannen．Einmal blikkte fie zuriick und fah Jolante， bie fíh fifmankend erhob，Demt es war Semand $3^{4}$ ih）getreten，ber fich leife genähert batte，ibre Mutter Enbitle．－ Enbillens Mutter blieb im breiten Wege jtehen und ernartete lädelino die beiden grauen．

Sie legte ben Finger auf ifren Wamb．So fant fie，grau umb ftill unb lächelno vor Snbille und Solande．

Dann fefritten bie ftummen，bleidjen Frauen eine binter Der anbern， obidion die Gräberftraje breit war umo der 5 timmel hoct． Sie magten niddt，einander in die dugen zu fefer．
Still fanden bie 3nprefien，kalt bie Grabiteine vor den idmerell Rätfeln，Die bie Gebeimnifie Des ¿ebens und bes Todes tragen．

Dota boblfelo

## Robert Sめumann

(6at. 3. Junl 1810)













 midee Daro ploretart uno cyiftilis -


































































 bralk arriblbar kothe wind nur dem fate
 sitis ionumpatt 8 nidetide of of, oos sai











 unt waten 2Refices ber never suin tempeth



 pas it in fither fomppitomar vidiad nitr

 kime gicidit bog daj take enalle unbic bet

 Cuman, ber Ingliditide, Disici pliger Etan



LARGO

## Der Kandel

Don J．る．スiosny

§m Jabre 1886，＂erzäblte uns ber ऽdurift． ftefler Sarngues，„eritand iff）in Sondon，eines Samstagabends，ein Weib um ben $\supsetneq$ reis von 18 Gdjillings．©Ss mar in $\mathfrak{w a p p i n g}$ braußen， in einer infam fchmubiget Taverne，humbert Schritte von St．Ratherines Wharf entfernt． Tid perkoitete dajelbit eben einen three penn oon Dis Tom，als ein Mann sur Tiir hereint polterte，ein junges 23 eib hinter jich herzieheno， ein blondes（Gefifbupf，in \＆umpen gefletbet；Die $\mathfrak{W z a n g e n}$ abgezehrt，blutlos，Die feltiam blaus grïmen $\mathfrak{Z}$ ugen erlojdjen，gab fie augenblidalid） bie Jmprefiion tiefiten ©ienos，uno augenicjein－ lid）hatte fie rajenden 5urger．

Der Mamt war ein［anger，grobknodjiger Flegel，Der nady $\mathfrak{M a l}_{3}$ ，Budfsbaum und Säges paänen rod）．Er hatte einen platten Scjäbel und in der $\mathfrak{z g y j f i o g n o m i e ~ e t w a s , ~ d a s ~ a n ~ b e n ~}$ תiopf eincs bösartigen Sdimmels erimnerte； jeine 2ugen，im Wbbisknoujel，jahen itr，und er hatte Tagen wie cill Gorilla．

Er pflanzte feine（Gefäfutin gegen die Mauer， lies fich ein Glas $\mathfrak{B}$ adjolderbramitroein gebent und mufterte bie Zmbefenden．Efs gab da etwa zrei Dugend Schnapptähne，verkommene Ma＝ trofen，Sajträger und bergleidfert，alle mit tiik kifdjen，Iauternoen Wienen；es ftank förmlidd） nadi）$£ a j t e r$, Eleno und Werbrechen．
－Jhr benkt Euch wobl，dаई id mich für Den $\mathfrak{B e f u t f}$ in biefer Spelunke Dementipre： cheno koftiimiert hatte unb jo beiläufig ben Einoruck eines Straßenräubers machte；es war itets meine Reibenidaft gewefen，mid）
 fagen，Daỉ id bas \＆onboner Eeben grimo licter ftudiert habe als je irgeno ein Sdurift： ftelfer ober Reporter．
 muiferte uns ber Reibe nad），ichuiltelte bam einigemal ben Ropf，joflang feinen Bramtwein finab uno icjurie：
（Gentlem＇n－-2 rrmut ift kein Wers brechen！Das Weib fier und ich，wir kre pieren wor Slunger！Sdi fage es zur Shanbe des Röntigreides，dak wir feit einer Woche keine abei $\mathfrak{B j u n d} \mathfrak{Z r o t}$ gegefien baben－－ Gentlem＇n－－betrachtet mit Wobfroolfen biejes $\mathfrak{W e t b}$ ！－ $\mathfrak{W e m}$ fie einige Echnitte Wubding im Magen haben wirb，ift fie miede rum frijd wie eine शiofe－Gentlem＇n，fie ift mir feil！Jab verkaufe fie！＂

Die Gäfte faielten nach bent Weib und es moditen wohl etlidje barunter fein，bie banad） $\mathfrak{Z e r l a n g e n ~ t r u g e n , ~ D a s ~ g i e r i g e ~} \mathfrak{B e r l a n g e n t ~ e i n e s ~}$ 2uftraliers，ber mochenlang einfam im $\mathfrak{3 u j f ( b )}$ umbergeirrt ifit．2fber ber reichite unter ignen hatte fidherlid）nidft mehr als fïnf Schillings in ber Taidje，uno alle liebten fie Did Tom， Whisky und Borter．$^{\text {and }}$
，5umbug ！＂hohnlädjelte einer，ein verbäcf）： tiges Snbivibuum mit fablem（Geficht．，ISd kaufe fie，wenn ids einmal $\mathcal{Z}$ ankier fein werbe． 2lles，was tad）Geute tun kam，ift，fie für eine


Thor feib ein blutiger Spötter！＂entgegrete ber andere roiteno，indem er verachtungsoolf ausipudate．，SJolla，alte Rompagnons！Jit niemand，ber ein munteres Ungebot madht？＂

थlles Glieb filll．Th betrachtete bie punge Fraut fie lebnte noch immer an Der Mauer， madhte dent iämmertidjen（Eitubruck eines ant geidofiferen $\mathfrak{W}$ ildes，das hinter einem Strauch verendet．Ein grojes Mitleio faß̈te mid́d： samerad＂，fagte id）nach einer ßauie，＂idf bin $3^{3}$ dem Santel bereit．Yber ftellt Den Wreis felbit ！＂

Er kragte ficff argliftig oie शafe：„By Jove！${ }^{\text {© }}$ fafrie or banm，＂bies märe nicht unter zbei


A．Schmidhammer

## fim Nebentisch

## Meulich im Weinhaus am Mebentisch Saken drei blonde Jungen．

Tranken，scherzten，lachten so frisch， Haben gejauchzi und gesungen．

Warfen die Warte so sarglos hin，
Streckten die jungen Glieder， Kügłen zum Abschied die Kellnerin： ＂Morgen kommen wir wizder！＂

Ward so einsam，so seltsam mir， Hab＇noch lange gesessen－ War ich niemals so jung wie Ihr？ Dder hab＇ich＇s vergessen？

Karl Ettlinger
（3uinees！＂Sdy wollte jofort handeleins werben．
 Jreigebigkeit mir in oiefer Spelunke itgeno ein verviinidites 2 （benteuer るuzichen könnte．
，（5：̈llentod！＂entgegnete ich． $\mathfrak{W}_{0}$ ioll id eine Derart hohe Summe ftehlen？ 15 Sdjillings， wem＇s beliebt！＂
，2kan möge mich Gängen，menn ich das $\mathfrak{W e i b}$ billiger verkaufe als um ein $\mathfrak{P}$ funb Sterling！＂
$\mathfrak{W i r}$ cinigten uns fchlieplid）auf 18 Schillings und eine Flajone Whiskn，uto ith fuibte bas arme $\mathfrak{W e} f e n$ unbehelfigt fort．Sie folgte mir mit der Untermirffigkeit einer Seibetgener，und meine erjte Gorge war，ibr bet cinem Tröbler תileider und Wäfdje ou beforgen．
，Saben Sie 5unger，Miftreß？＂fragte id） fie oam．

Sie marf mir einen io eridurectifithen $\mathfrak{B l i c k}$ graufigen ©lenos zu，Daß̉ ich einen Zoficeman nadh）Der nädfiten（Garkiiche fragte uno mir bort eiligit einen leeren 2 ufternkorb mit allerlei $\mathbb{C B}^{\mathrm{B}}$ ： maren anfïlfen ließ，won denten fie am Wege die Sälfte verzefirte．

Sd fübrte Die 厅rau in meine $\mathfrak{W o l y m i n g , ~ D i e ~}$ id im Bow in einem möblierten Saufe beiaj．
 Den Reft Der Speifen her，Wrot，Roitbeef und §ubbing，und trank baju eine $\mathfrak{F i n t e}$ थle．Nie

fordjen（Bier effen lefjen，mit einer jo bemiltigen und zugleid beftialifchen £uit．

2Hmäblid bekam ifr（Beficfit einen anderen 2usbruck，verlor Den 2 fipekt Der itarren Eeidjen： maske，thre Wangen röteten fich，סie थugen glänsten fajuichtern．Sd batte in ber Riidhe meine Wadewame mit Waifer gefïlift，hatte den Gasofen angezündet und fagte damm zu ifr：„Machen Sie ein wenig Toilette，Miftrés und legen Sie bie תleiber an，bie id für Sie gekauift habe．
＂Thank you！＂entgegnete fie reife．Uno
 Dank und Grazie．

Sch ging auf eine Stumbe in den Epredfiant bes Boardinghoulie Ginab．XIs idh zurïckkam， ervartete fie mich bereits in meinem Bimmer， und idh war bet threm 2lnblidk völlig verbommert． Sie roar in ber Tat＂frif（ch mie eine Roje＂， mie ibr Sümmel won Batten gefagt hatte；ift rotblondes，dichtes $\mathcal{S a}$ ar，noch feudjt vom Seifen－ ich $)$ um，mar fauber gekämmt，in f（h）weren $\mathcal{F l}$ ledten unt den Ropf gewunden und glärzte in wed）： felnben Stidtern mie fiaifigges Rupfer，Die grimen 2higen batte eine tiefe Slamme neuervadter §ugenbkraft，Die mageren，lidjten $\mathfrak{W a}$ angen eine cjarmante $\mathfrak{W e}$ eidbyeit．

Tch machte Tee，heib und fehr ftark，und tch meidete meine $\mathfrak{A}$ ugen an der mäblichen Metas morphoie，bie mir bas junge Geidbopf fajön und begehrenswert eridjeinen ließ，gleid）einer
 retter fid unverfegrt Dem Gomnenlidit ericifliegt． Sie war íjön in Dem fofjüdfternen \＆ädjefrt ifres etwas grobent，blafien Mundes，in dem magne tilchen Schimmer ifres Suars，bas wie ein W3alkiirentyelm ibr Saupt umflirrte，und ith erriet unter ihren groben，all $\mathfrak{z u}$ weiten Rleibern einen biegiamen 尺ïrper，von einer entziickeno reinen Sinie，Defien ifhmellende 2 numut felbit Das $\mathfrak{E l e n d}$ nid）t verunitalten komte．
„ひüflen Sie fich nod）ichwach，Miftreß？ fragte id）mit unfitherer Stimme．
，D nein，＂erviberte fie tieftönig，Leife．Jd） babe midf）ganz ertholt－nodh nie war mir io
 Baumt－－

Tch hatte mid）ifr genähert，hatte zögerno thre Sano gefajt．2uijdifififig bariiber，was idid tun jollte， zog mid）mein Mamesinfinkt $3^{3}$ ihr，zu meiner $\mathfrak{B e}$ eute，bie巨 midh，סiefe Fruddt
 gefatlen war，it reifer Suife．－－Es war io jitill um uns，bie geheimnisvolle Зaubermadjt， bie unjere $\mathfrak{Z e}$ egierben uno $\mathfrak{W i n i d j}$ e regelt，zeigte mir diefe Frau，im Gdjmuge aufgelefen，als ein köitliches sleinod．Warum noch zögern？－－ Unio trogbem hielt midh etwas wie ein galanter
 mifien，bá id Sie gekauft habe－－aber Gie find trogbem frei－kömen tum，was Jgnen beliebt．－＂

Sie wirbe plöglicf flammentorot umo blidate midh mit entfegten 2lugen an，als fätte fie ge fürdhtet，$\delta \mathfrak{B} \mathfrak{B}$ ich fie wieber zu ibrem Manne zuriixkidjicken werde．

Dh1 Ste haben midy io tener gekauit， 18 Scjillings！So niel Gelo－－und id） getöre von redftswegen $\mathfrak{T h n e n}$－－＂

Fine wilde Dankbarkeit ließ ibre §ippen sittern．Gie ftammelte：＂Gie find mein Serr－＂
 Sand umklammerte Die meine，wie Ertrinkende nad）einem Salt hajdjen，und twie eine Woge tollen Riebesburftes ftieg es 34 mir auf，von Dem furgen，bebenden Rörper，Der fitit）mit entgegenbog．Mein Mund verfank in dem golds flammenden $\mathfrak{Z l i e k}$ des Saares，glitt ou den


## SCHERZO

Hanns Pellar（München）

2figet，Die von Tränen ïberquotlen，fiürste gierig auf ifye lechzenden，beifen Sippen－

Sch hatte ïbrigens ben Sanbel nidht zu be reuen．Nabel gab mir an triumphierender Stebe geroib nic）t meniger，als einit die（Befangene Brifeis dem göttlichen $2(x) i l l$ ．Und idh glaube， bak audh Mabel felbit bei biefem 2benteuer nid）$f$ folecfit fubr．Dem als id fie verfafien mujte und nach $३ a r i s$ zurïdkkebrte，inftallierte id）fie in einem 彐̌umentaden，und bas Ge＝ fchäft ging io gut，daß fie allmäblich zu ziem： lichen W3ohifand kam．Shr erfer Mamm war bet einemt Raufhandel getötet morber，und Rabel heiratete bann einen Qeicbenbejtattungs unternebmer，einen jovialen，luitigen Buridjen， mit dem fie，roie mir ifr legter 2rief ntitteilte， in glücklidjer Cebe lebt．
（Deutid）von รraut farga）

## Die füße Sieben

Sieben kleine Rofenftöcke Stehn im Barten auf dem Beete， Sieben Eieder fpielt des zbenos Der Werliebte auf der flöte． Sieben füße 刃ảdel kommen Sus dem Saus in roeifen Blufen， Sieben rote Rofen ftecken an den fieben jungen sufen．$^{2}$ Sieben folneeigreibe Zettlein クehmen auf oie müden Elieder， Sieben kleine fofrarze 2 rmfeln Singen räke Sdlummerlieder． Uno des Zbends der Derliebte flötet 3art der £ieder fieben für die fieben füßen Mädel－ z（d）！er muß́n fie alle lieben．－

Eva Iticrtel

## Das es nur fein may

※ૂaş ея nur fein mag，
Das midy am ractifen Tag
23ie im $\mathfrak{2}$ raum bemegt，
Ctill it Den Єdjok mir bie ફૂalnbe Yegt？
Was еร mur fein mag，
Dañ idf bie Macht burred Yan
Ino fonnte ben ©djlaf nidit greiien？
Wic berirrte Rämmer fafiveifen Mreine Gebanten，wie Moffen im winb． Mrutter fकilt mid）eint unnüb תimb．－ 2sas es nur fein mag？


Ludwig Hohlwein (München)
Die Münchner Richard Strauss-Cloche
"(Endich eine Woobe, Die nod mety von fich reven macht als bie Berlinerl"

## München 1920

©riginalbevidt bet＂Jutenช＂

## Münđjent，25．Mai

Das Märdfner Subiläumsjahr 1920 mit feinen gropartigen kiinfiflerif（d）＝：Lanbriettiddaftlid）＝ religiös＝gummajtif（ $)=$ portlid $)=$ pädagogiid $)=$ biito
 photo ftereo kalle topo typo＝sinko und biblio． grapbifider Monftrefefter fat begomen und feht bereits in volifter $\mathfrak{B l i i t e}$ ．Es gilt beuer bekanntlich，eine ganze Reife von 乌ubiläen zu feiern：Das 771 jährige Stadtjubiläum，Das zehniäbrige $\mathfrak{J u b i f a ̈ u m ~ d e s ~ f u n b e r t i a ̈ h r i g e n ~} \mathfrak{J u b i =}$ läums des Dktoberfétes，das 12 jährige $\mathfrak{B e}$ efthen Des 2 Lusitellungsparkes，Das zehniährige $\mathfrak{B e j}$ fethen Der Mündjner Dauerausjtellungen，Das 12 fäffrige Feblen einer anftänotgen Strakenbabnuerbins bung nach bem dusitellumgsparke，bas hunbert jährige Subiläum Des Dberammergauer §3afitons： fipiefes von 1820，Das 75 jäbrige ummittelfare Bevorfefent ber Erröfinung Des 3oologifden Gartens u．f．w．u．f．f．

Зunäcfit merben bicje §ubiläen burch eine grobe 2usitelling in den Sallen I－XII erobifinet， bie idjon nidft mefre einem idfreienden，jonbern gerabe $\mathfrak{z}$ einem brüffenben $\mathfrak{B e d i r f f n i s ~ e n t i p r i d ) t : ~}$ Eine 2 usftellung Des offiakijchen תumitgemerbes！ Seit geftern ftehen ibre Bforten offen，wie die Rnopflöther Der（Earantiefondszeidfner！Ein Sieg auf allem sinien！Mant kam beute faton jagen：Die Einffïifie Der offakifdjen Sunfit auf bie heutige wirb noch übermältigender fein，als vor zelfn Sabren ber Einflup ber perifiden Teppid）e auf bie damalige Malerei．Die 2lus： felliung ift gerabe burd ibre idjlid）te 3uriidz＝ haltung impojant：in jebem der 86 Säle höd ftens eint Begenjtand－aber biefer jozujagen ein Qöme！Die §radtituicke fino Die zwei oft＝ jakifichen §rauemfitiefel aus Seehunbsfell mit Den fafiefgetretenten $\mathfrak{Z b j a ̈ z e n ~ u n o ~ D e m ~ S a u m ~}$ aus rotem Reber，bie $\mathcal{S}$ ． $\mathfrak{M}$ ．Der Raifer von Ruß̆lano ber 2lusftellung allergnäbigit iibertaifen Gat．Sit dem grojen Gaal I ift der redite，im Gaal II Der linke Gtiefel aufgeftellt und wie bas gelblich graue，burkler getiipfelte Jell und die grobsiggig naive Form fidh vor dem feinen kalten Ton der Beton＝Wand ausnelmmen，das kann cinen Menidjen bon mur eintger Feins fïfligkeit birekt ruitren！Der Saal I mit feinen ganz glatten und idmucklofen Wänben wurbe von umjerem Ferbinand Ymuiller，der Gaal B， Der die gleicfie 2 fusftatturg zeigt，won unferem Sfibor Bemeier gedidjet．

Wie wir bopren，hat der Cinfluß des oft jakiidjen Stils，Dem jozufagen ber Duft bon Thran uno Seber ein jo eigenartiges（Gachet gibt， bereits zur $2 i t d$ ung cinter neuen תuintitergruppe Die Sbranipenbentalen＂angeregt．

Im practitvollen $\mathfrak{B e r g n u ̈ g u n g s p a r k , ~ i n ~ b e m ~}$ übrigens verfdiedene $\mathfrak{Z r e t t e r m a ̈ n d e ~ n e u ~ a n g e ~}$ frrictien find－mit einem fait nocif originelleren $\mathfrak{Z}$ eiß als im Worjabre bei der Жusftellung der Fibjdjiinjulanerkumft－ift eine oitiakijide $\mathfrak{T h r a n}$
 bube，ein Rajperltbeater，eine Rodelbaln－ kurz taujend neuartige Gelegentheiten，einmal nad）Serzensluft vergniigt $\boldsymbol{z}^{3}$ jein．

Fiir Die Monfremufikfeite murbe ein ent iprediender Ronzertiaal burch Lleberbauung ber Therefiemwiefe gewomen，da ber alte mit femen 5000 ஒアägen modernen Яulturbebïrfnifien mirk lidd nidgt mefr geniigt．Mit einer Johant， Eduarb，Ritfaro，Dskar，David unt Bogel Etrauß＝：Bodje begimen，wie immer，bie Fefte．

Dam kommt ber originelle Finater Mafienkamp um die Meifteridaft der $\mathfrak{W e l t}$ im Diftanzipielen， mobei minteftens adtzig erithlafifige Wianiften gleiduzeitig in bie Gaiten fallen werben．Sede Woche bringt damn neue mufikalifde Mammut Darbietungen． $\mathfrak{F i t} \mathfrak{F u b l i k u m}$ mitb es beuer niddt fehlen－Dank Dem Entgegenkommen ber Эuftiz＝umb Militärbehörben，die angeorbnet haben，dafß bie wegen idhwererer Bergehen Berurteiltent，reip．die Solbaten ber Straf： abteilungen ibre Strajen aud bei den Monftre： konzerten abfigen kömen．

Heber unfere beiben grojen Rumitausitel fungen brauble id Shnten beuer nid）t mieber зи berid）ten．Seit vor zebn Jabren pie ひus： ftellumgsleitungen ben 彐eidiluß gefapt haben， die $\mathfrak{B i t b e r}$ ein für alle Mial hängen zu Laffen， weil＇s ja ood gleid）ift und nut bie Titel brätter ber תataloge zu reectjfeln，hat Der אumits referent leid）te 2trbeit．Geftern murben bie beiden Sommerausftellungen eröfnet，nadhbem bie Bilder frif（d）abgeftaubt worben waren． Der Einoruck ift uibermältigenb．

Sa，man kaut ïberfaupt fagen：München wito immer mefr Eremberifadt！Die thr jungit verliehene 2uszeid）mung，Den Siernipruch ， $\mathfrak{S o l}$ Driog！＂im $\mathfrak{W B}$ appen füflyen zu Dürfer，hat umfere Stadt efrlidy verbient！Sharmant ift bie ©in tidgtung，Daß̉ jeber 3 ug von einer $\mathfrak{A b o r b m u n g ~}$ des Jrembenkomités in 2imtstradht－griine Suiterln，blaue Sackerln，kutze Söferint－am Zahnhof empfangen，báj jebem §rembling beim Sommen und beim（Geben an ber Perroniperre eine frifde $\mathfrak{M a j}$ und eine $\mathfrak{W u r f t}$ iiberreid）wiro． （Blänzenb bewäbrt hat fitch bie $\mathfrak{\text { Mbhaltung von }}$ Bierkonzerten in den Ousfitellungen uno Winako theken，Die Mafienanpflanzung Des $\mathfrak{B i e t}$－2ettigs in ben öffentliden Untagen，wo rum jeber Frembe á discretion fích jeine $\mathfrak{V z u r z e l}$ ausziehen kam，bie $\mathfrak{B e r a n i t a l t u t g}$ von offentlidden $\mathfrak{W e t t}$ faufen im So ofgarten，Dieftaatlidje Prämierung Der סidkifen $\mathfrak{B i e r b a ̈ u c h e ~ u n o ~ g r o ̈ ß t e n ~} \mathfrak{B i t e r h e r z e n ~ u i f o . ~}$
$\mathfrak{Z n}$ Fongrefien und anderen Feftlicfkeiten ftehen ebenfalls Monftrebarbieturgen in 2 Uus： ficht．Obwofir fämtlicfe Muincherer Magiftrats：


Teues aus Gdwoabing w．Krain
Die Mralbamen werben nádyfens＂Furz＂geben wadbuens sie berten wieder lange bojen tragen．

Geamten ${ }^{34}$ Biirgermeiftern beforbert murben， reidjen bieje nod）immer nidgt fïr bie notwen Digiten Feftreben aus unb es miifien die Stado oberbäupter vont $\overparen{F a f i n g, ~ F 5 a d j i n g, ~(B a r d j i n g, ~}$ Bipping u．f．w．зur 2ushilfe berangezogen werben．Wit einer $\mathfrak{Z e r b o p p e l u n g}$ ber（Gemeinbe umlagen hofit man die 3injen ber Repräfen＝ tationskoften leicht hereinzubringen．Das \＆a＝ pital daza niro gepumpt．

Neu und gropartig merben Geuer die ßajitons： ［piele，bte，dem 3uge der 3eit folgend，nummehr in ber $\mathfrak{B e}$ eife konfefiitorell gef́dicoen fino，bás in Oberammergau bas katholijide，it Unter： ammergat ein proteftantiffjes uno in Wittel－ ammergau das ifraelitijide Gpiel aufgeführt wirb．

Sm Mündener תüniftertheater werben pro： grammgemäß Die 1919 als enogültig aufgeftellten $\mathfrak{B u ̈ h}$ nemprinzipien gelegentlitd）eines（Gaftipiels Des Berliner Metropoltheaters wieder umge： krempelt．Es follen hodjinterefiante $\mathfrak{Z e r f u c h e ~}$ mit ber fogenamnten＂（5udkkaftenbïh）ne＂gemad）t merben．

A．B．C．

## Siebe Jugens！

Id lieh mir vor eintiger Jeit vort eitrem freund ein fahrrad und fiirjte damit；dabei ver－ bog fitd das Dorberrab vollifändig．Iad jdictte das zad fofort jur Reparatur in Jie fabrradfabrik einer benadbarten Stadt．Mrein fremb glaubte， die Reparatur befier beim Steferanten des Rades beforget lafien $3^{n 1}$ Fönnen and telegraphierte der fabrif：„Rad fofort im alten Juftand zuriiid jenter．＂

Das Rad Pam prompt zuriide unter 2Tade natame von z Mtt． 50 Pfg．und folgender Recinung： ，fiir Reparatur 5 mif．；firt Juriifereriegen in Den alten Juftand 2 mfe． 50 Pfg．！＂

Wir nutterhielten uns im Zregelflub uiber Waguer．
，„2tee，＂fagte plötlid，aufgeregt der eine，„，Sieg． fried if mir doch $3^{11}$ albern！Was feht Jhr bern ba weiter？Da liegt der Draden binten im Bintergrunte，（pertt derr Zaden auf wie ein Sthenmentor，und fingt egal：，2Tie－folfit $D_{1}$ mid－befra —－gen！！！＇u

In dem＂Waidzettel＂，Der ein Derlag zur Emb pfeblung eines nenerfdienener Werfdens＂Jung－ Wilhelm．Eeitere Bilder aus der Jugendzeit Kaifer Withelms II．＂verjendet，wird erjäblit，১aÉ der alte Kaifer Willhelm，סamals pring Regent， auf die Zhabridt won der Geburt feines Enfels， ＂trooj feiner bereits an der Sdwelle des Greiferna alters ftehenden Jahre＂in eine Droidfe 3 weiter （Biite gefiuirmt fei，um rafd in das palais feines Sofnres $3^{n}$ gelangen．＂Uno，＂beifít es weiter， ＂DrofdFenfutider und Gaul frahiten aus freude ob der ihnen widerfahremen Ehre．＂－Dab ber Gaul gefrrahlt hat，famt fa feint，dafe er＇s aber aus frende tiber die geo habte 2huseidmung tat，wird fidh fidwer nad． weifen laffer．

## Dreieriuriften

Ein 2 rjutant $3^{n 1}$ eintem 92 jährigen $2 p$ oftel bei ber fufwafdint in ber mtintoner Refifonz： ，2Tum，und was find Sie von Beruf，lieber Sd．？＂ ＂（Eepriifter Redtspraftifant，Egyellen！！＂„2lber wie fommt es，ठafj Sie noch fente 2 Inftellung haben？＂＂J $\ddagger$ habe nod j wei Dorleute，Ésjellerty．＂


## Verz̧icht

E. Wilke (München)
"Sie wollten bod ins Bautenminifterium, E2exx Doftor - find Sie won bex Joce wieber abgefommen?" - "Janze 3xandhe technifoch veriencht, - sa hat en Juxifte nifoht saxin $\mathfrak{z u}$ fuchen!"

## Bureaukratie im 5 eerwesen

Süngit geidjab's im $\mathfrak{B a b}$ 'reer $\mathfrak{Z a n b e}$ - Mejkird) beift bie idjöne Gtadt Daß man aus dem \&andmehritande Einten einberufen bat.

Der jeboch war unabkömmlid); Darum wollte er nidht fort: U(d), Der 2 rrme Gatte nänlid) Ein (Geidäft an felbem Drt!

Wrum ging er zum $\mathfrak{B u ̈ r g e r m e i f t e r , ~}$ Der verfaßte einen "Edjrieb", 2uf bes Mames 3 mangsfall meift ber 5 in mit Worten, nett uno lieb:
, verebrlidies Rommanoo, Salten Gie ben Mann nidut feit,

Dem or ift iegt auker Stand, 0 Serr, dаß Meßkird) er verläßt!"
Vod Der Sauptmann des Bejirkes Scffrieb zuriick, vor $\mathfrak{M e r g e r}$ Glind: , 2lter Banonier, D mirk es, Dak wit nidht, verehrlich ${ }^{(f i n t o!" ~}$
Noctumals um Diipens zu bitten, Wajte nicdt bem Lambwefrmant. Uno fo trat mit frammen Edjrittent Er am Tag ber Hebung ant.
Dies geidjaf im ©täbtdjen Stockach! Söflid)keit ift jomit ein 2ob In Bivil; hier war's ein $\mathfrak{B o c k}$, ach! Darum toerbe lieber grob!

Beda

## Kev meif, was fid fatiatt.

Siebe Jugeno!
Reulid), bei einer Fafrt nach Dberammer gau faß́ währeno der றMittagspauje neben uns im (Gafthaufe ein junger Mam, Der mefrr durd) guten 2ppetit, als burch gute Mranieren aus gezeid)net war. Er Gatte eben eine Dgerportion Seezunge mit dem Mefier in ben Mund get ichaufelt, als bie Яellnerin eine mädhtige ऽcjuififel mit 2 prikojemmarmelade auf ben $\mathbb{T i f j}$ ftellte.

Da rief ber Sünglintg mit Stentorfinme:
Freil'n, bringens $\mathcal{S}^{\prime}$ mir a anbers Mefier! I kam boch's Rompot net mit'm felben weifer efi'n, wia'n Eifd !"

Inseraten-Annahme
durch alle Annoncen-Expeditionen
sowie durch den
Verlag der , Jugend ", München. Copyright 1910 by Verlag der „Jugend" München.

## „JUGEND"

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

Abonnementspreis des Quartals ( 13 Nummern) Mk. 4.-, Oesterr. Währung 4 Kronen 80 Heller, bei Zusendung unter Kreuzband gebrochen Mk. 4.80, Oesterr. Wahrung 5 Kronen 75 Heller, in Rolle Mk. 5.50, Oesterr. Währung 6 Kronen 60 Heller, nach dem Auslande: Quartal ( 13 Nummern) in Rolle verpackt Mk. 6.-, Francs $7.50,6$ Shgss, $11 / 2$ Dollars. Einzelne Nummern 35 Pgg. ohne Porto. Bestellungen werden von allen Buch- u. Kunsthandlungen, sowie von allen Postàmtern und Z-itungsexpeditionen enlgegengenommen.

 Sanatorium $1 \cdot(-11)$ Wirks Keithert


## Interessante

Kriminal-Prozesse Von sittengeschichtl. Bedeutung aus Gegenwart u. Jungstverganght. Von H. Frieolländer, Geriehtsberichterstatter. Mit Vorwort von Justizrat Dr. Sello-Berlin. 250 Seit br. 3 M., g b. 4 M . Spannend geschr. DCE Ausführl. Prospekte auch über kultur- und sittenat schichtliche Werke gr. fro. H. Barsdorf, Berlin W. 30, Aschaffonburgerstrasse 16/I.
(

$$
\begin{aligned}
& \text { Bilirsather }
\end{aligned}
$$

Sterhenplerd Cerischwetel: Scile

## Kuranstalt Bad Thalkirchen

-- $\boldsymbol{H}_{0}$ Emrichtungen fur den Winterbetrieb, Zentralheizung etc. Gecignet fur -


,Wiifien Sie, idi bin fo cine 2 Itt $\mathfrak{B i s m a r c k}$ ber 2 Findj! !



Gejpräd) auf bem Poitamt
H. Hellwag
"(Ein Mlann if immer treulos - id babe nod) Eeinen gefunben, bet feine Olimente freiwillig gezablt báttc."

## ทフäd)enfürforge

(§n §utba berbot, raut "Jrantfunter Beituug", eint fatbolifde sefrectin dett Mäbdien bas Mobetn,
 robelten.)

Wehe, wehe! $\mathfrak{I n}$ inmer neuen (Beftalten Sommt ber Gatan burd bie Welt geritten, Unermiiblidg jagend nad) ber 2 nniduto Naft er felbit in $\mathfrak{S o l}_{3}$, als Rodelichlitten!

S(d)art, of fafart (Euçf fejt um mich, Jht Rämmer! Geht Jhr nicjt feitte gräßlich Drofende Fauft? Eures Rebens $\mathfrak{B e f t e s , ~ G u r e ~ k i n d l i d f e ~ G e e l e ~}$ Werbirbt, went $\mathfrak{W h r}$ rittlings - mehe! talabwärts fauit.

תegerifide $\mathfrak{F r o t e f t a n t e n t o ̈ d h t e r ~ f r e i l i c h ~}$
Beigen ibre Beine bis jumt 尺inie -
 Dh verbergt fie! UnD enthüllt ©ure Gtriimpfe nie!

Tach ben Beinen fanappt er zuerft, ber Berfuctier, Rodelin und radelt erfand fein göllifaer Geift. Rettet (Eud), ehe an Den entbeiligten $\mathfrak{W a b e n}$ (Et (Eud) in ber (Exigkeit purpurne Finfternis reift!

Blasius

## Siefe \$ugend:

Dor vielen Jahrent cinmal forberte ein fribheret Regierntgspräfibent it pojen von einem feiner ᄃanbräte Beridt iiber Ferrit v. Wozinsfi citt

Der sandrat fafríeb: Wozinsfi fei ein un tabeliger Ehrenmant, aber eine Poloninsnatu:

Eierauf ließ der Regierungspräfident Eerrn v. Wozinsfi rufen und jagte: "NTein Iteber Sert; ith mun̂ Sie oritgenoft evfuđen, Jhre politifden Quertreibereien eingufellen. Id $\delta$ ulde in meinem Zimtsbereid feine Poloniusnaturen Finis Poloniae, mein lieber Serr!"

Roda Roda


Der Dresdner Hauptbahnhof im Nachtgewitter. Mit unserer Camera geknipst.

Abt. U: Sllber-, Gold- und Brillantschmuck, Glashutter und Schweizer Taschenuhren, Grossuhren, silberplattierte Tafelgeräte, echte und versilberte Bestecke (Katalog U 12)
Abt. K: Lederwaren, Plattenkoffer, Necessaires, Reiseartikel, echte Bronzen, Marmorskulpturen, Goldscheider-Terrakotten u. Fayencen, kunstgewerbliche Gegenstände in Kupfer, Messing u. Eisen, Nickelgeräte, Thermosgefässe, Tafelporzellane, Korbmöbel, Ledersitzmöbel (Katalog K 12)
Abt. S: Beleuchtungskörper für Gas und elektrisches Licht (Katalog S 12)
Abt. P: Photographische und Optische Waren: Kameras, Vergrösserungs- und Projektions-Apparate, Feldstecher, Operngläser, Goerz-Triëder-Binocles u. s. w. (Katalog P 12 )


Actien-Gesellschaft für Anilinfabrikation (Agfa 129) Berlin S. O.
:: Bezug durch die Photo-Handlungen. : Nettel Camerawerk G. m. b. H. Sontheim No. 3 a/Neckar.

$23 a b e t u r e n$
Sommersprossen
entfernt nur Crême Any in wenigen lagen. mógliche erfolgos alles gewandt, machen Si einen letzten Yersuch mitCrême Any. ersuch Sienichtreuent Fird Mk, 2.70 (Nachu. 295 . Gold. Medaill 1ondon Berlin, Paris. 1882 no Berlin, Paris. 1882 nofilt heglaubite ber nur dic Anotheke tum eisernen Mann, Strassburg 136 Els.

${ }^{1}{ }^{2}$ Werm $D_{11}$ Didd fo weiter entfettef, treibft $D_{n}$ mid forpulenteren franen in die 2trme!"

## Fill unsere Freunde und leser

richten mir das höflidhe Ersuchen, auf ihren sommerlidhen Fahrfen in Bädern u. Kurorfen, Hôtels, hesfaurants u. Cafés, an Bahnhöfen u. auf Dampfern immer nad der Mündher „JUaEnD" zu verlangen $u$. diese empfehlen zu mollen. Für Angabe von Orten, in denen die „JUaEnd" nidhf borhanden oder zu bekommen ist, sind mir besonders dankbar.

Um unsetn lesern den regelmässigen Bezug der, „JuaEnd" während der Sommerferien zu erleimfern, nehmen
 . jeder beliebigen Jummee beginnen und aie Adresse beliebig oft gemedself merden. Bei Zustellung ins fusland erhöht sidh der preis um 5 Pfg, pro Nummer, Dir biffen, von dieser Einridhtung ausgiebigen Gebrauth zu machen.

## Trailnudil-Zinareticu

## Zur gefl. Beachtung!

Das Titelblatt dieser Nummer ist von Hans Unger (Dresden).

Sonderdrucke vom Titelblatt, sowie von sămtlichen Obrigen Blättern sind durch alle Buch-und Kunsthandlungen, sowie durch den ${ }_{\text {"Verlag der Jugend" }}$ zum Preise von 1 Mark für ganz- und doppelseitige und 50 Prg. fur halbseitige, erhalllich. - Bei jeder Sendung werden für Porto und Verpackung 45 Pfennig extra berechnet.

## Blütentefe Dev "Jugent"

Jolltrevifion in paffan.
Der Beamte (taut): „Fom S' nix $3^{\prime}$ $\mathrm{v}^{\text {tradfe }}$ ?
Die Dame (erbeifut): "Ohz, m'ssieur, fragen Sie bentf - je ne parle pas russe."
Der Beamte: „2Tad paris? 2lso dam brauden $S^{\prime}$ nix $\hat{j}^{\prime}$ v'ryolfe." $^{\prime}$
 Ein Stiefel, der beglückt!

So bequem, wie Sie hier sehen, Liegen ale meine Zehen, Hühncraugen kenn ich nidht Fremd sind Fußschmerz mir und Gicht. Habo stets gesunde Fuße, Lebe wie im Paradiese.

## If 10 (2) - $104(2)$ <br> Ein neues System naturgemäBer FuBbeklei

 dung mit allen hygienischen Vorzügen. Ventilation. Leiser, federnder Gang. Elas stisch. Natürliche Form. Schutz gegen Platte fuß bei Knaben- und Mädchenstiffeln. -Neu: Dr. Dieh1s pnoumatische DRP Patiua-Einlegesohle gem. Allerorts 24 haben. Illustr
 Cerf \& Bielschowsky, Erfurt.

## Sanalorium von zimmermannsche Sififtung, Cremmitz.

Diäkuren, seclische Beeinflussung, milde Wasserkuren, Massage, elektrische 4. Strahienbehandlung, d'Arsonvalisation, Röntgenbestrahlung, Zanderinstituद Orthopadie. Heizbare Winterluftbader. Behagl. Zimmereinrichtungen mit Kalt u. Warmwasserieitung. Behandlung aller Krankheitsformen ausser ansteckenden u. Geisteskranken. Ausführl. ill. Prosp. gratis, 3 Aerzte. Chefarzt Dr. Loebell

Gegen
Kopfschuppen Haarausfall


Birken-
நjarwasser
SeirJahrzehnten glänzend bewährt und begutachtet Uberall zu haben.

Georg Dralle, Hamburg


## ZEISS FELDSTECHER

fllr: REISE :: SPORT :: JNGD Hohe Lichistärke Großes Eesichisfeld

Prospekte T 10 gratis und franko Zu beziehen durch die meisten optischen Geschäfte sowie von:
CAKL ZEISS :: JEMA
Beriln + Frankfurt a. M. . Hamburg
bondan - St. Petershurg * Wien

heilt mittelstHypnose die Anstalt von Robert Ernst, Berlin, Yorkstr. 20. 30 jâhrige Praxis.

Frau Potiphar
Von Kallistophanes von Theben 2 Mk., geb. 3 Mk. Karl Scheithauers Verlag Leipzig,
Wie Frühling schallt es durch das Buch in brausenden Akkorden
Hier ist des Lebens schönster Fluch zu holdem Lied geworden Lies, Jüngling, deiner Freundin vor, was ich in Versen schilder, Und neckisch tanzen ihr ins Ohr die farbenfrohen Bilder:
Ach, Licbster, nicht so ungestüm! Was soll'n die Leute meinen! ${ }^{\text {a }}$ Im stillen aber lacht sie ihm und möcht' vor Jubel weinen! ${ }^{〔}$ Und also haucht es Blatt auf Blatt, wie Rosenduft und Flieder, Und wer mein Buch gelesen ha der liest es immer wieder!
,,Es ist ein Meisterwerk. Ebenbärtig sind hm die besten Stacke des Aristophanes, sonst nichts in der Welititeratur. (Deutsch-Amer. Lit.-Anzeiger,)


Man varlange ausdrücklich die ges. gesch. Marken "ENDWELL"u."CHESTRO," um sich vor Nachahmungen zu schützen.

## Schriftsteller!!

Belletr., wissenschaftliche, politische Schriftsteller finden in einem alten, Schriftsteller finden in einem aten,
bekannten grossen Berliner Verlag bekannten grossen Berliner
die kulanteste Aufnahme für ibre Verke. Begutachtung. Bühnenver tretung, dramat. Werke. Bei jed Buchtretung, dramat. Werke. Beoled, Buchhandlung Deutschlands konnen uber obigen Cerlag Auskunfte eingezogen werden. Man wolle sich mit Angebot.
wenden an: "Littera" Berlin W. 30.
> findet am 17. u. 18. Juni 1910 in der Galerie Helbing, Mündhen, Wagmüllerstr. 15 sfaff.

Die zur Derffeigerung hommenden OriginalZeidhungen merden Montag, Dienstag, Miffmoch und Donnerstag den 13., 14., 15. und 16. Juni 1910 in obengenannter Galerie zur Befidhtigung ausgeffellt, :: Eintrift frei fiir mit Kafalogen verfehene perfonen. Kafaloge verfenden umfonfl und porfofvei:

Galerie Helbing<br>munnten, Dagamullertre, 15.

## Derlag der „,7ugend" minchea, Lessingftrasse J.

Der Paffions: <alel von Inzing
 forgenbe Emnonte: "Ein Efier, wether beim Fafitionspiec in $\mathfrak{F}$ sising betwenbet purbe, ifit preismiristg 84 bertaufen."

Es mat ein Elel $\mathfrak{z u}$ §nsing,
EEit ecfites (Brautier:3lut,
Der mimte feine Rolle
Im $\mathfrak{F a j i t o n t s j p i e l e ~ g u t . ~}$
(Er zog unter Spliannah Stolz in Serufatem cin,
Das Work mit Walmenmedeln
$\mathfrak{J m}$ Jubel binterorein.
وun wivd er fanöd veriflachert,
$\mathfrak{M u t}$ ohne $\mathfrak{B o c}$ iie
3ald mièer Säcke tragen
$\mathfrak{W i e}$ ein gemötnlicjes $\mathfrak{W i e f}$.
Was mid bei biejem §aktum $\mathfrak{B e j o n d e r s}$ traurig ftimmt, Sit, Dás man andern Ejelit Richt ibre Rollen nimmt.

Sie fpielen ungeftöret, Man ehrt fie meit und breit, Sie tragen Titel und Drben Und gelten fogar als gejdeit.

Wiel Taufende folgen geduldig Uno fromm iffrem Ejelstrab. Doch letoer kauft uns Niemano Je bieje Ejel abl

Krokodil


Benefactor" verorornd das Schultern zurick, Brust heraus! bewirkt durch seine sinnreiche Konstruktion
 Beste Erfind. für eine gesunde militảr. Haltung, Für Herren u. Knaben gleichzeitig Ersatz für Hosenträger. Preis Mi. 4.50 fïr jede Grisse Beisitzender Lebensweise unentbehrl. Massang.: Brustumf., măssig stramm, dioht unter den Armen gemessen. Für Damen ausserd, Taillenweite. Bei Nichtkonvienz Geld zur. Man verlange illustr. Broschüre,
E. Schaefer Nchf., Hamburg No. 58.

$\overline{7}$ Bei etwaigen Bestellumgen bittet man anf die Minchner, ,JUGEND'G Bezug gn mehmen.


## Ferienreisende

Und vor allen cins freit mid, liebe 2ugufta: siffe ganjen bervlidgeiben feben mir Sod adt t ©age eber, wie Golletge Mullee!"

Des mertes und Der Kiebe Mellen Seife mutmefn bie Wellen und blau glänzt meitbin Das Meer Bitiert $\mathfrak{F r a ̈ u l e i n ~ D a i f y ~ m i t ~ b i e l e m ~ ( r e f i i f t . ~}$ Dabei Dentt fie: Wsem nur bie Sadje
erfit perjeft mär §ab idy farfd geredgnet? (Ex ift heut fo tiifu!

Und purpurn bexfinft die Gonte in
Der blaten Flut. Der junge Marineoffizier läpt bie

Ruber finter und fpridit: Niabt mahr, gnädiges gräuleint, bie

ふebe ift bod) ein töjtlides (Gut? 2(c) ja, Kaudft Fräulein Daify umb
berbirgt ifx Gefidgt.
Эd) $\mathfrak{y a b e}$ mid) nämlid) geitern mit Jräutein Laxjen, Der jungen Sdjmedin, berlobt. Sie reidft ibm bie Ђand: Meinen
(6)hicfoumid, bon ganzent ફֻerzent Tant einer guten Exzieymy berrät feine

Miene, mas in ibr tobt -
Rux bas neue lifa Rojtüm, Daş jeßt
iiberf(uiffig, bereitet ifr Sdamerzen
 fagt jeme: Das ift gemein! Wozu wird man bant Mitglied bom
§lottenberein?!


## CBad Ins <br> vgegen Katarrhe

der Atmungsorgane，der Verdauungs－ und Unterleibsorgane，der Harnwege und gegen Rheumatismus，Gicht，Asthma．

Brunnen－und Bade－Kuren， Inhalationen，Pneumat．Kammern． Prospekte durch die Kurkommisston，Bad Ems． Emser Wasser（Kränchen），Emser Pastillen， Emser natürliches Quellsalz，überall erhăltlich．

## J̌hr Schreibmaschinenfraülein

hat nicht mehr nötig，beim Kopieren verunglückte Briefe umzu－ schreiben und dadurch Zeit und Geld unnütz zu vergeuden，so－ bald Sie die＂Bargeo＂－Kopiermethode einführen．Klar und deutlich wird jede Kopie sowohl im Kopierbuch als auch auf losen Blättern，sauber und rein verlassen die Briefe Ihr Haus， jeder während des Kopierens durch Eindrücken eines kleinen Merkmals als＂kopiert＂gekennzeichnet．

Verlangen Sie von Ihrem Bureau－Utensilien－Lieferanten kostenlos Prospekt ubber „Bargeo＂！－Sollte derselbe Ihnen damit nicht dienen kőnnen oder sich bemühen，Ihnen etwas anderes aufzudrängen，so wenden Sie sich an mich direkt：Ich schreibe Ihnen ausführlich und liefere Ihnen alles Nötige auf Wunsch 8 Tage zur Probe Georg Bartsch．Nürnberg，„Bargeo＂－Spezialfabrik．


$$
\begin{aligned}
& \text { Joh. gnarte Sphall's 弓aartinhtur }
\end{aligned}
$$

bei Haarausfall，Schuppen．kahle Stellen im
Konf．und Barthaar．Wenn mit meiner Haar－
$\begin{aligned} & \text { tinktur der gewanschte Erfolg nicht erzielt } \\ & \text { tore }\end{aligned}$
$\begin{aligned} & \text { wird durfe if．der andere Versuch nutzlos sein．} \\ & \text { 1，51．2．5）i／，Fi．5．－．Prosnekt gratis．Zu }\end{aligned}$
hatherfill Apotheken，Parfümerien，Drogen－und
Friseurguschiften oder direkt durch
Joh．André Sebald，HildeshelmoNord．

## Sanatorium Dr．Hauffe Ebenhausen

Physikalisch－diatetische Behandiung f．Kranke（auch bettlägerige）Rekonvalescent．u．Erholungsbedürft．Beschränkte Krankenzahl．

Unter dem Allerhöchsten Protektorate Sr．kaiserl． und königl．Apostolischen Majestät des Kaisers FRANZ JOSEPH I．
Erste Internationale Jagd－Ausstellung Wien 1910

Mai－Oktober．

Jagd und deren Betrieb，Industrie und Gewerbe， Kunst und Kunstgewerbe，Landwirtschaft．

Ständige Automobil－Ausstellung．

## Temporäre Veranstaltungen：

Pferde－Ausstellungen＊Kaninchen－und Geflügel Ausstellung＊Trophäen－Ausstellung＊Hunde－Aus－ stellungen＊Jagdfanfaren－Konkurrenz＊Brief－ tauben－Wettfüge etc．
Luna－Park，Kinematographen，jagdliche Dioramen etc．


Ueppige Bisste，
schōne volle Körper－ formen durch Busen－ nährpulver
＂Grazinol＂．
Vollständ．unschädlich， in kurzer Zeit geradezu in kurzer zend geradezu abrztlicherseits empfoh， len．Garantiescheinlieg！ bei．Machen Sie einen letzten Versuch， 3 Kart．zur Kur erf $\overline{5}$ ，Kart．a．2． 3 Kart．zur Kur erf． 5 ．M．porio extra；
diskr．Vers．Apotheker $\mathbf{R}$ ．Möller， Berlin 3，Frankfurter Allee 136．

## wadrre Scriönhlit？

In 10 bis 14 Tagen einen blendendreinen Teint Bei Anwendung meines Mittels Venus＂tritt sofort－schon nach dem 1．Tage－eine auffallende Teint－
 verschönerung ein．
Durch schnelle aber unmerkliche Ernenerung der Oberhaut werd．alle in derselben befind－ lichen Teintfehler wie Sommersprossen， Milesser，Pickel，Falten， grossporige Haut， Nasenröte，dunkle Binge unt．den Augen，gelbe Flecken etc，gründl． seitigt．Preis Mk． 4.50 Hierzu Gratis－Broschüre：
＂，Die moderne Schönheitspflege．＂ Garantie für Erfolg u．Unschädlichkeit． Versand diskret，Nachnahme od．Brfm． Prämiirt Paris，London Gold．Medaillen Iustitut für Schönheitspflege Berlin，Potsdamerstr， 26 b．


## Strafe anf Reinlidteit

In De．．．．einer idhlefifcten Stabt， muften von vielen Familten bie erit kuirs： Ltch）inftallierten $\mathfrak{B a D e}$（Eimrid）tungen jollew nigit ivieder abgeidjafft werden．Grumb： Der Serr $\mathfrak{B i}$ itgermeifter hat bei Der Stadt veroroneten Sigung einen $2 \mathfrak{n t r a g}$ зur $\mathfrak{Z n}$ nabme gebracht，monach fïr jedes $\mathfrak{W a f f e r}$ Rlojett $\mathfrak{W}$ ．6．－，jebe ほabe＝（Eimiditumg $\mathfrak{N}$ ．10．－pro Jabr an Ybgabe reip． Steuern zu zablen fitto，außerbem kommt auf bieje 彐eträge als Зuidjag－io Lange，bis bie Roften ber Ranalifienutg abgetragen find，unt bas dauert viel leid）t 50 Jabre－nod $150 \%$ ，fooaß Die Steuern pro Jahr für
1 W3afier Slojett $\mathfrak{M} .6 .-+150 \%=$
3 ii．M． 15.
1 Wabe＝（Etnrid）t．M．10．$-+150 \%$
зui．श2．25．－ betragen！！－

Wenn fohon bas Baben in De．．io harte $\mathfrak{B u}$ be beifht，bam muß ja auf Tägelpugen und Dhremwajchen gerabezu Zuchthaus itehen．Jedenfalls mödhten wir bem Biirgermeifter von De．．Die Beantragung ber Todesftrafe fïr Befiger non 3 ahnbürften bringent ans Serz Iegen！Pur nidht auf halbem Wege ftehen bleiben！


## 



## probebände

## der Mündmer ，JUGEMD＂

orienfieten Jene，weldhe unfere Mochenfohxiff nod nioht näher kennen，beffer，als es eine einzelne Nummer vermag，Jetler Probeband enthälf eine Anzahl älferer nummern in elegantem，farbigen Umfohlag und ift zum preife von 50 Pfg，in allen Buchhandlungen u．beim Unterzeichneten erhälflith．

## miundhen， <br> Leffngftrafie.

Derlag der ，yugends．

Seine phutpen Bertraulidfeiten！
Im Dberlandesgeridhtsbezitk Rafiel muß es vorgekommen fein，dás Ridjter unt Gekretäre fita außerantlidh genauer kannten unt in freundichaftlichen Formen verkehrten．Denm der Gräfibent Des Ober Iandesgeridjts hat die Richter Darauf hins
 fei，wenn ein Ritchter Den Gekretär，feinen Untergebenen， $\mathfrak{D}$ и neme．－
$\mathfrak{W}$ ir kömen bem Serrn $\mathfrak{F r a f i f i b e n t e n ~}$ mur Lauten Beifall zollen．Der Sekretär fteht $\bar{z}$ feinem $\mathfrak{Z o r g e j e g t e n}$ in bem $\mathfrak{Z e r}$ ． haltnis einer gottgemollten 2 むbhängigkeit， uno es ift durchaus zu billigen，baß Diefes
 zum थusbruck kommt．Unto Destalb ift es unvirrdig und unpaifieno，daj der Untsridfter den Gekretär © 1 u nemut． Ess ift vielmelyr allein pafieno uno wirrbig， ment er ben Gekretär，feinen Unterge berten，ber gemögntida）nidjt eimmal ein תulturträger feir wiro，mit $\mathbb{E} \mathrm{r}$ auredet．
Khedive

## ת1citteß（5xipväd）

Ferren im Gejellf巾aftsangug，ठavon einer mit einem ©rbert．
${ }_{n}$ Wo baft De denn Deinen Orden her， Joadim？？
，In meiner 区fingabrif war ber Sçpamm．＂
＂Dafiir haft De body feinen Orben be formen！＂＂
＂З\＄habe doct meine ©fingabrif abs jebramt．＂
${ }^{1}$ Dafïr haft $D e$ bodp oody feinen Wrben jefriegt．＂
 tag abjebrannt un da hat der Eanorat von ＇ner patriotifiden Euloigurg beridtet！＂
 Studenten－ Utensilien－Fabrik alteste und grössto Fabrik dieser Brancho． Emil Lidake， vorm．C．Hahn \＆Solin，G．m．b．H．， Jena in Th． 58. Man verl．gr．Katalog gratls．

Echte Briefmarken．Preis－ gratis sendet August Marbes，Bremen．

## Hufiklärung！

 empiclifent it．berwemben im eigenen（5eforaudi） unjere fingieniiffe ©riut＝ bung．Cffelente erbalten gratis SRroipheft burdi：
 2 Sichadet 220.
His Drucksache gratis．Fis verschlossenen Brief gegen 20 Pfg．Freimarke．

Bibliophilen werd，um Ihre w Fritz Sachs，Buchhändler，Budapest．

Die einzige，hygienisch vollkommene，in Anlage und Betrieb billigste Meizuns fü das 三inf？nilenhRUS In．ied die verbesserte Central－Luftheizune． jedes auch alte haus leicht einzubauen．Man verlange Prospekt．E Schwarzhaupt，Spiecker \＆C：Nachf．G．m．b．H．Frankfurt a M．


Gebirysulfitroritid solvad．
Mehr als Silber u．Gold hebt Krodos heilige Quelle a．d．Tiefe empor，den Schatz der Schătze：
G e n es un $\mathbf{n}$ ！ JII．Führer，Wohnungsbuch mit allen Prelsen，Brunnen－ broschüre frei durch erzgl．Badekommissariat Bad Harzburg，
Kurzeit 15 ．Mai b． 15 ． 0 ktb ．

## Harzburg．

Herr Rechtsanwalt Dr．Portius－Dresden drahtete uns：


# Sanatorium Oberwaid 

## bei St．Gallen（Sthweiz）

inmitten eines großartigen Naturparkes，in staubfreier herrlicher Lage und idyllischer Ruhe．Milde Luft－und Wasseranwendungen etc．Diatküche und Spezialtisch für Verdauungskranke．Moderner Komfort．：：Diătet．－ physik．Kuranstalt 1．R．för Nerven und innere Leiden．Kurpension fär Ruhe－und Erholungsbedarftige，Rekonvaleszenten．：：Abhărtungskuren． Zwei Aerzte．：：：：GRATIS－PROSPEKTE durch dic DIREKTION．

Errang soeben auf


$\overline{" H e i ~ e t w a i g e n ~ B e s t e l l u m g e n ~ b i t t e t ~ m a n ~ a u f ~ d i e ~ M i n c h n e r, ~ " J U G E N D " ~ B e z u g ~ z u ~ n e h m e n . ~}$


Photonraph Apparate

Nur orstklassige Fabrikate zu Originalpreisen. Neueste Modell Prismenfeldstecher Erstklassige Sprechmaschinen
Original-Grammophone. Bectiomate Tellzohlung Hustrierte Kataloge kostenfre
Schoenfeldr \&CO
Jinh. A. Rosther, Berlin Sw, Sthöneberger 5 tr. 9.

+ Damenbart 4 Methode, üratl. empf., verschwindet sofort jeglicher unerwünschter Haarwuchs spurjeglicher unerwünschter Haarwuchs spurWiurzeln fiir immer. Sicherer als Elak Wurzeln fur immer. Sicherer als Elektrolysel Seibstanwendung. Kein Risiko Preis Mark 5.- gegen Nachnahme Herm Wagner, Köln 82 ,


Erzeugt wasserfesten, andauernden Hochglanz, ist garantiert säurefrei, sehr sauber und ausgiebig im Gebrauch; konserviert das Oberleder, färbt nicht ab und ist in allen durch Plakate usw. bezeichneten Schuhgeschäften $z u$ haben. Evti. verlangen Sie Auskunft von: The Nugggel Polish CO. Mb. b. H. Berlin SW, 68


## Pominempricisicil <br> uberhaupt jede Hauturreinlichkeit, ver-

 treibt Cream Stoly. Wirkung absolut sicher und unschädlich. Prämiert Stuttgart. Tausende Danksagunmien Per Nachnahme Ml D 45 prank. gen. Per Nachnahme Mk. 2,45 Pranko. kant Herm Schellembero Diisseld ore A Schadowstr 79Briefmarken, echte, sendet Philipp Kosack, Berlin, am Kgl. Schloss.


Sinampolitifer
Ess gibt zmei Mittel nach ber $\mathfrak{B i e r}=$ preisertbobyung: Den alten Serrn zut $\mathfrak{B e}=$ förberung зu protegieren amo Den $\mathfrak{U u f}=$ idjlag an ber Sellnerin abzupouliteren.

## Liebe Iugeno!

Kommergienrat Mtevers Eodter unt deren Kufine heiphen beide Regitne. Zut einem Gefelf doftsabend werben die beiben Bado $^{2}$ fifhe vort der fran bes Gaufes vorgeftellt und $\mathfrak{j w a r}$ mit folgenden Worten: „Mteine Coditer Regina, und bas is es Reginthe, be ©odter von mei'm ßruber."

## , Geteilte Freude ist doppelte Freude !"

Wer selber einen KODAK besitzt,
(3) erfreue seine Kinder durch einen BROW'NIE.


## BROWNIE KODAKS

sind kein bloßes Spielzeug; sie bieten bei einfachster Handhabung und billigem Preise
alle die Vorteile der Kodak-Tageslicht-Photographie ohne Dunkelkammer
BROWNIE-KODAKS im Preise von M. 5,50 an Kodak-Kataloo SVO.28, gratts bei allen photographischen Händlern erhällitch.

KODAK Ges.m.b. H. BERLIN

bei Nierenleiden, Harngries, Gicht, Stein- u. Eiweissbildung.

Mieren-u.
lasenleiden
sowie alle Stoffwechselstörungen werden durch eine Haustrinkkur mit grösstem Erfolge bekämpft.

## Der Versand diesor beiden Quellen zur Haustrinkkur betragt pro Jahr uber $1 /$ Millionen Flaschen, das ist mehr als iho des Gesamtversandes der <br> im elgnen interesse achte man genau auf die Namen Ersatz weder durch andere Quellen, noch durch zunst. liches, sogenanntes Wildunger Salz moglich 1st.

## Wildunger Georg-Victorquelle



Die Morgentöte ber freibeit
Die $\bigodot l f a j=$ \&otgringer atmen auf. Schor, Bethmant Sollmeg hat im Reidistag an: gekündigt, Daß ibre faatlidfe Gelbitän= bigkeit vorbereitet merbe. Jegt wat ber Raijer in Strajburg; feine Gegembart bebeutet fuir ©liaj= ¿othringeit ein neues $\mathfrak{M}$ orgenrot Der Jreiheit. Grobe Dinge be reiteten fich vor. Wit klopfendem Serjen, mit atemlojer Spamumg hatten die braven Effak = Sotbringer ber kommenden Ent idfeioung geharrt.
Sun ift fie da - ein nener Bemeis Dafiir, Daß̉ keine (Gemalt ftark genug if, um bas rollende Rad ber §reiheit auf: zuffalten, - Dá ber Geift Der Зeit fieg: baft forfidureitet uno Der Welt das Sidit bringt, unbekümmert Darum, ob taujent ゆunkelmänner zertreten werben; die $\mathfrak{B Z i r}$ fel find gefallen. Raut Rorpsbefehr muß oie Strabburger Garnifon von jegt an vor den direkten $\mathfrak{Z o r}$ : gefegten mieber छront maden! Frido

## Bei Profeffors

Kat Did Dein Mann nidd geftern fehr gejanft?" fragte eint frennbint die Gattin des Gelehrten.
, 2 なd, es geht, weift $D_{u_{i}}$ zulefft Pommt or immer in feimen Dortrag iiber Goethe, und; ठa muहً id madffertographierent."

Humor des Auslandes Der 2pofter
„यlfred hat fid auf dem 2faturbeila fongré blamiert, er fornte vor Betrunfenheit feine 2 (fftinerygruntofate nidyt vertreten."
(Chicago Post)


## Mütter, nähret selbst!


schafft Milch und stärkt Mutter und Kind. Amtlich in Saugglingsheimen eingefuhrt und von Tausenden von Aerzlen empfohlen. Erhällich in Apotheken u. Drogerien. Gegen ausreichende Probe gratis und franko.
Pearson \& Co., G. m. b. H., Hamburg 0.


## nervensthwäthe

der Männer. Aeusserst lehrreicher Ratgeber und Wegweiser von Spezialarz Dr. Rumler Erschöpfung, Geschlechtsnerven-Zerrüttung. Folgen nervenruinierender Leidenschaffen $u$. Exzesse u. aller sonstigen geheimen Leiden. Von geradeau unschätzbarem gesundheillichem Nutzen, Gegen Mk. 1.60 Briefm. franko zu beziehen von Dr. med. RUMLISIR NachP., Genf 66, (Schweiz).

## frabit

Zahnpulver macht blendend weisse Zähne durch Sauerstoff-Entwickelung im Munde! Arabit enthält keine Saure, keine die Zahnsubstanz angreifenden Ingredienzien, es ist unschädlich und von angenehmem, erfrischendem Geschmack. - Arabit beseitigt den schlechten Mundgeruch und macht das Zahnfleisch
fester, es reinigt, desinfiziert und konserviert die Zähne. Arabit ist vorrätig in prakt. vernicketten Streudosen - ausreichend für $80-90$ maligen Gebrauch - welche jeden anderen Zahnpulverbehälter überfiüssig machen, das Stück zu M. 0,75. ErhältDr . M. Alhersheim, Frankfurt $\mathrm{a} / \mathrm{M}$. W u. Wieshaden.


Kugellorbeerbäume ca. 2 Meter hoch und daraber, Kronenumfang ca. $18 / 4$ Meter, in neuen, grünen Holzkubleln, Paradebăume, wiederholt für Se. Majestăt
den Kaiser bei uns beordert den Kaiser bei uns beordert. 4 solcher Lorbeerbăume M 33. 8 Stück M 65. 12 Stück M 95.M. Peterseim's Blumengärtnereien, Erfurt. :: :: Haupt-Katalog aber Sämereien, Rosen, Obstbäume, Palmen umsonst.

sowie Armschwäche und Ermüdung beim Schreiben. Nicolai-Wolf, beim Schreiben. Nicoiai- Woin, jetzt nux Frankfurt a. M., Adabert-
strasse 45. - Verlangen Sie Prospekt.

## Wohlfahrts-Geld-Lotterie

Taussumnen, Biniden uil Kriegsinaliden. Ziehung 16. Juni 1910 8170 Bargeld-Gewinne Mk. :


Heinrich \& Hugo Marx, München, Maffeistr, 4/I.


Einheitspreis für
Damen und Herren M. 12.50 Luxus - Austührung M. 16.50

## 

Schuhges m. b. H,, Berlin

Zentrale: Berlin W 8, Friedrichstr. 182

Basel
Wien I
Zürich

Fordern Sie Musterbuch 3 .


Sämt. Dedikat.-Gegenstände, Parade-, FechtBảnder, Mützen, Cerevise, Bier-u. Weinzipfel fertigtals Spezialität die Studenten-Utensilien- und Couleurband-Fabrik von Carl Roth, Würzburg M. - Catalog gratis.

## Zur Eriangung Unpigen Busens

Die Kunst eine schōne Bŭste zu erzielen bildet für dis Damen kein Geheimniss mehr, seitdem die wunderbaren Eigen-

Zu haben in Parfümerie-, Drogen. und Friseur. Geschäften.
Wie wird man schön? ointrolg nach ungefahr zwei Monaten, in Frakon "Pilules Orientales" ist franko ar dist erdaltich gegen Auslandsastanweisung von Mk. 0.00 oder Funr Rarkschein \& 30 Pfg Marken an Apotheker Ratic, o, Passage Verdeau, Paris. Briefe fit 20 Pg , Postkarten mit 10 Pfg . zu frankicren.
Jede Leserin sollte sich von Herrn Ratió as sehr interessante Heftchen "Ueber die plastische Schōnheit des Busens", welches kostenfrei eingesandt wird, zukommen lassen.
Diese Pillen sind auch erhaltlich bei: Berlin, Hadra-Apotheke, Spandauerstr. 77, Munchen, Emmel, Apoth. Sendlingerstr. 13 , Breslau, Adler-Apoth., Ring 59, Leipzig, Dr. Mylius, Markt 12, Franktfurt a. M., Engel-Apoth., Gr. Friedbergerstr. 46.



 gefronk int. gold. Sledailf. 1t. (Gbrendipt. Seit fart. 2cib, temeftart. Suftent mebr, 10ndebt jugerdi. schlanke, elegante Figur, it. guajiote さaiffe. Kein Hellmittel k. Geheimmittel, ledial. ein Entfettungsmittel f. forpulente qefunde Fexpmen. Serstl. empiogl. Seine Dtät, leine 2ender. D. Sebengmeife. Vorjügt. Birfurg.
 1. Franz steinex \& Co. Berlin 104, Königgrätzer Str. 66.


Iroft
A. Schmidhanmer
,Gan ©' frob, gnä' Serr, dajß es a Mabel is -, a $\mathfrak{B u a}$ fuirzt entweder vom Qeroplan $\mathfrak{a b}$ oder er wirb $\mathfrak{a}$ Đreier: Jurit."


Joh. Nic. Dehler, Hoil., Coburg 2.

w．Krain
Guter Rat
Serr Sommerstemat－tad hab ges kriegt Den roten 2idferorben römijg $\mathfrak{B t e r}$ ． Sie iin boch Fadjmann－id mödjt gern haben was befferes，was foll idh tur？＂

Fiadjen $\mathrm{S}_{\mathrm{e}}$ a Stiftung，tragen $\mathrm{G}_{e}$ ihn viel im Renopflodi an ber frifiden Suft unt warten Ge rubig，bis er fíparz wirð．＂

Uspass．Henninisse auf allenGebieten des $\mathbf{y}$ ifssens erlangt man durch das Studium der Selbstunterticktswerke Me－ thode Rustin．Glamzende Er－ folge．Dankschreiben Ansichts－ sendungen．Kleine Teilzahlunger． Boaness \＆Hachfeld．Potsdam．N 9.

Amaieure u．Fachleute finden auf roo Seiten Toxt im CHLEUSSNER DPhoto－Hilisbuch Ausfürliche Arleitungen für den Gebrauch photographisch． Platten mit zahlreichen Ge－ brauchsanweisungen，erprobten Entwicklervorschriften，prak－ tischen Winken，Beschreibung von Bchandlungsfehlern und der Mittel der Abhilfe oder Vorbeugung，Tabellen，Abbil－ dungen und einer Beilace in

Dreifarbendruck etc． In ailen Handlungen und voŕ der Dr．C．Schleussner Aktion－ gesclischaft in Prankfurt a．M． erhátuich．
Preis so Pig，od． 45 Helicr ö．W．

Dr．Ernst Sandow＇s Salze

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

sind in allen Kulturstaaten patentiert auf Grund erhöhter optisch．Leistung．Zahlreicho glänzende Anerkennungen．Neue Modelle Vergr．5－bis 18 fach M．85，－bis M．250．－． Optische Werke Cassel Carl Schütz \＆Co．


## ATSTRDA

SE氏MBSTMA゙TUCAES DUCHTUNGSMHTTEM
 Gavantie：Schadigung des Gummis ausgeschlossen． Preis pro Fullung，für 1 Schlauch ausreichend，Mark 1．25．Porto 1 Trichter gratis．－Vertreter an allen Orten gesucht． Antilädin－Gesellschaft m．b．H．，Frankfurt a．M． 2.


Ideale Büste
（Entwicklung，Festigung u．Wiederherstell．）durch preisgekrönt．garant．un－ schädl．，äusserl．Mittel： ＂Sinulin＂in ganz kurzer Zeit．Höchste Auszeich－ nung；gold．Med．Dis－ krete Ausk．m．Urt．üb． ，＂Sinulin＂g．Rückporto． ＂Else Biedermann， Diplom．Spezialistin， Leipzig 4，Ecke Thomas－ ring und Barfussgasso．

Dr Ziegelroth＇s Schriften über Ariperienterkaklkugy M．1．50 Fetllabigkeit ．．$\quad 2.50$ Zu bezichen durch Dr．Ziegelroth＇s Sanatorium．Krummhilibel，Riesengeb．
$\overline{\overline{15000}}$ Briefmarken $\overline{=}$ 15000 verschiedene seltene，gar．echt，auch Postkarten yersende auf verlangen zur Aus
wahl ohne Kaufzwang mit $50-70 \%$ unter wahl ohne Kaufzwang mit $50-70$ oro unter Wien II，Obere Donaustrasse 45


Es，gibt keine konstifutionello （Innere，erbliche und unheilbare）上，Syphilis．
Ein Trostwort furd．Menschhcit Schrift von Dr．med．u．chir．Josef Hermann， 30 Jahre k．k．Chefarzt d．Sy philis－Abtgg a．．k．k．Krankenh．Wiedenin Wien．Nach dem in dies．Buch beschricb．neuen eiol
Heilverf．wurd mehr als 60000 Kranke Heilverf，wurd．mehr als
vollst，ohne Rückfalle in kurzest．Zeit vollst：ohne Rückfalle in kurzest．Zeit
echeite Das Buch ist infolge seiner geheilt．Das Buch ist infolge seiner
Verhalt．Anweisg．unentbehrif．jeden Verhalt．Anweisg．unentbehri．f．jeden
Geschlechtskranken，der sich yor jahre－ lang Siechtum schütz，will．Geg．Eins lang．Siechtum schütz．will．Geg．Eins
v． 2 M ．auch in Mark．（auf Wunsch ver－ seht．20 Pf．mehr）od．Nachn 2 M． 40 Pi zu bez，von der Verlagsbuchhandlung

Sommersprossen


Mittel gegen Sommerspros sen ist Creme Diana. In 5 Tagen keine Som. mersprossen mehr. Top? nur 2.50 Mark. Echt nur durch Hirsch-Apotheke, Strassburg 76 (Elsass). Bellesie Apotheke Deutscilands.

## Rorpuilenz.

Schanke, graziöse Nigur erzielt man durch die glanzend begutachteten Eueovin-Tabletten Dr, Blell. Best.: ana 0,05 . Keine Aenderung dex Lebensweise, greifen d. Organismus nicht an. a Schachtel M. 3.-; 4 Sehachteln nicht an. a Schachtel M. 3.- i4 Schachteln ganze Kur) M. 11.-, geg. Nachn, durch kats-Apotheke, Magdeburg 1.
Depot für Oesterreich-Ungarn: Apotheker Klemens, Wien IV.



Zoppot
Oftreebad an der Deutichen Riviera 20 Minuten bon Danzig Geebab eriten Rauges Miomumentalex Surljaus= Meubau Warmbab mit alfert medizinifhen ßädern. - \&iegefuren auf Eee. TieitianI.

Waldieftipiele auf ber Raturbiithue.


## WerdenSie Redner!

Lernen Sie gross und frei reden! Griindliche Ausbildung durch unsern tausendfach bewährten Fernkursus für höheve Denk-, freie Vortragsm und Redekunst. Unsere einzig dastehende, leicht fassliche Bildungsmethode garantiert die absolut freie und unvorbereitele Rede. Ob Sie in öfentlichen Versammlungen, im Verein oder bel geschäftlichen Anlässen reden, ob Sie Tischreden halten oder durch liangere Vorträge Ihrer Ueberzeugung Ausdruck geben wollen, immer und überall werden Sie nac
 Prospekte kostenlos von
R. HALBECK, BERLIN 389, Friedriehstrasse 248.

##  Binokel ferngläser Barometer <br> Nurersiklassige fireugnisse zu Original Fabrikpreisen. Besonders billinesperia. Modelle. BequemsteZahhungsbedingungen ohne jede Preserfhöhung. Illustr:Peisisiste kostenfrei <br> DerneuePrachikataiog istsoeben erschienen 



Unichulo
,Weißt $\mathfrak{D u}$ nidht, dajß das fier ein verbotener Weg ift?
„Taa, Serr Baton; Der Serr Sagd: g'bilf hat mi ja eigens baber b'itellt!
 Rumpes Verlag Friedland (Breslau). 8. .. Einer, der eine Prüfung zu bestehen hat „... Furwahr ein großartiges Werk. W. in L." "... Einer, thode sehnell u. sicher zum Ziel. Lehrer C. in S." „... Ich finde Ihre Briefe vorzüglich ausgearbeitet $u$. für Studierende usw. von geradezu hervorragendem Werte. B. in D."

## F. A. Winterstein



## Hassia-Stiefel

prămiiert Düsseldorf mit der
Goldenen Medaille,
das Eleganteste,

## Solideste

Preiswürdigste.

Schuhfabrik Hassia, Offenbach a, M.


> Niederlagen durch Plakate kemntlich, eventuell voa der Fabrik zn erfaliren. Jllustrierten Katalog. bei Angabe der Nr, 5 . gratis. :̈ Klischee wind Marke gesetzl. geschuitzt.

## Deutsche Nordsecbadex <br> 

# Helgoland 

die Perle der Nordsee.
Kähler Sommer, warmer Herbst. Bei jeder Windrichtung reinste Seeluft, da nicht an, sondern in der Nordsee gelegen.

Frequenz 1909: 30133 Personen. Kurkapelle, Theater, Segelsport, Jagd. Mäufige Anwesenheit der Flottenschiffe

Konversationshaus, Hotel-Rest. I. R. Aug. Hahn.
NORDSEEBAD WYK

Mildestes und freundlichstes Nordseebad.

Prospekte, Reiseroute und Auskunft kostenfrei durch die Badeverwaltung in Wyk.

## Nardulthblitr <br> von Bremerhaven Norderney

rom 15. Juni an taglich,
Juist, Borkum und Langeoog vom 1. Juli an fast täglich.
Helgoland, Amrum Wyk a. Föhr und Westerland vom 29. Juni an täglich,
von Wilhelmshaven Helgoland
vom 1. Juli an viermal wöchent lich mit den Dampfern "Nixe", "Najade" und "Seeadler".
Vor Bremen und Wilhelmshaven Wangerooge
vom 30. Juni an taglich mit den
Dampfern "Delphin" u. "Lachs". Ausserd. noch Fahrt.i.Vor-u.Nachsaison. Fabrpläne u. direkte Fahrkarten auf allen grösseren Eisenbahnstationen, Weitere Ausk, erteilt u. Fahrplăne versendet der


## BORKUM

die grüne Insel. - 1909: 25028 Besucher. Herren-, Damen- und Familienbadestrand. Licht- und Luftbad. Allen hygienischen Anforderungen ist genügt. - Verbindung über EmdenAussenhafen im Anschluss an sämtliche ankommende und abgehende Badezüge. Prospektegratis durch die Badedirektion.

## nittouin

Prosp. kostenlos d. d. Badekommission.

## Südstrand Föhr, Post Wyk.

## DI. Gmbling Norideresinatarium

 Mildestes Nordseeklima. Winterkuren. Zweiganst.: Jugendpensionat (Ferien- u. Erholungsh. und Nordseepädagogium (Realschule u. Progymnas.)
## Wyker Dampfschiff-


Schnelliste 2-3mal tagliche Verbindung zwischen Dagebull u. d. Nordseebadern Wyku, Amrumim Anschl.a.d. Bäderzüge.

## Amrum-Nebel

Dr. Jdes Nordsee - Sanatorium


## Büsum (Itetif)

Babnstation. Familienbad! Grüner Strand. Wattenlauten! Kurmusik. Winterkuren. Elektr. Lieht. Apotheke. Jlustrierter Fübrer d. d. Badekommission.

## hangerooge .. Nordseebad.

Prosp. versend. grat. d. Bidekommission,

## wSpiekeroog =

Illustr. Verbandsführer z. Preise v. 20 PP. erhältlich bei obig.Verwalt, d. Intern. offenti. Verkehrsbureau, Berlin, Unter d. Linden 14, d. Reiseburcaud. H.A.L Berlin, Unier di Lindens, d.Verkenrsvercininissen a. Ruhr, dem invalidendank und allen Auskunts.
stellen des Verbandes deutscher Nordseebider.

## Wexidil| Sill

die Königin der Nordsee.
Stärkster Wellenschlag. - Damen- und Herrenbäder, 2 Familienbäder.
Neuerbautes Warmbadehaus mit Inhalatorium.
Warme Süss- und Seewasserbäder, - Kohlen-säure-Bäder, Dampfbäder, Massagen. - Inhalationen filtrierten Seewassers mit allen medizinischen Zusätzen. - Auch im Winter geöffinct. - Jlustrierte Prospekte kostenlos durch die städtische Badeverwaltung.

## 

Kürzeste Reiseverbindung nach Westerland auf Sylt. Berlin-Westerland 11 Std. Täglich D-ZügeHamburg-Hoyerschleuse. Naiheres durch die Sylter Dampfschiffahirt-Gesellschaft u. die Sylter Dampfspurbahn in Westerland

## JUIST <br> Puhiges Familienbad. - Prospekte Badeverwaltung

## Hamburg-AmerikaLinie.

Der Turbinendampfer "Kaiser" und die Salonschnelldampfer "Cobra", Prinzessin Heinrich" und "Silvana" fahren

## Hamburg cuxhaven

 nach Helgoland-Sylt
## von Anfang Mai bis Ende Sep-

 tember mit AnschlussAmrum und Wyk a. Föhr Helgoland-Norderney
von Mitte Juni bis Mitte Sep tember mit Anschluss
Borkum, Juist, Langeoog, Baltrum u. Wangerooge
Direkte Schnellzugverbindung:
Bevlin-Cuxhaven - Helgoland, Sylt-Norderney $u$. weiter
ab Berlin, Lehrter Bhf. $6^{19}$ V. ${ }^{2}$ in Helgoland 2.3 N . ab Magdeburg, Hptbhf, 607 V . in Sylt . . . 6-7 N ab Hannover . . . . . $5^{40} \mathrm{v}$. $\mathrm{J}_{\text {in Norderney } 7-9 \mathrm{~N}}$ Fahrpläne, Fahrkarten und Auskunft bei den Agenten der Hamburg-AmerikaLinie, den grösseren Eisenbahnstationen sowie beim Seebader-Dienst der

## Hamburg-Amerika Linie,

Hamburg 4, St. Pauli Landungsbrücken.

## （1）er fuspenoierte Odfenwitt

Der（Od）fenwirt in einem reft Der Rbeinpfal3 ift ein Braf geweft－ Dod jekt ift＇s mit Der Braferei Des Odfenmirtes jäh vorbel！

Es beibt in Zayerns 2roelsredt： „Ein Nann aus aolligem Befdledt， Der wo in offnem Gram bantiert， Der wird oom 2del fuspendiert．${ }^{\text {．}}$

Und（doenkt er Sdnaps und wein uno Bier，
So wird er fo gemein，rie wir， Und renn er aud vom Greuzzug her Sätt＇Zhnen，gleid dem Sand am Neer．

Drum rard aud jener wirt geftraft， Indem man meudlings ihn entgraft； Und nabm er es aud nod）to krumm， Er fank hinab ins Burgertum！
（5）Nenfd，den alter woel ziert， （1）rerde niemals（Od）fenmirt－ Ernäbre lieber Did bonett Nit poker，Bakkarat，Roulette！

Werkauf Dein Wappen einer Niß－ Selbft Sdulden find kein Sindernis Und feine Brafenkrone bleibt Zuch dem，der fleikig wed）fel（dareibr．

Dod niemals zapfe Bier und wein， Sonft börft Du auf，von Stand 3 u fein， Und alle Zravheit hilft Dir nifdt， 2 peil eben halt Noblesse oblischt！

Jakob Meicr

## 马effens sufunft

Das hefiiifue Minifterium des Snnern，ひb： teilung für Sdjulangelegentjeiten，hat verfügt：
，（Ein Kwang gegen Die Edjulkinder zum $\mathfrak{B e j u c h}$ Des（6ottesbiemites，eine $\mathfrak{B e f t r a j u n g}$ Der： Felben wegen $\mathfrak{N i d} \mathrm{d}$ tbejuchs barf burch bie Gchule nidht fattfinden．Dies muß ber Gäuslidjen 3ucht， muß ben Eltern ber Sinber，Doer beren Stell： vertreter überlafien werben．Diefes $\mathfrak{Z e r b o t}$ gilt nid）mur fïr Lebrer，fonbern aud fiur（Geift lidhe in 2 lusibuing ibres 2tmtes als Religions： Iehrer．

Diefe $\mathfrak{B e r}$ iügung hat in $\mathfrak{B a n e r n}$ und §reußen bie größte Empöruing hervorgerufen uno cint ftimmig murbe befoflofien，diejen Gdhanditat aus ber \＆anokarte Deutifilands auszutilgen． $\mathfrak{W o n} \mathfrak{B e r l i n t}$ aus rïcken bereits ein Seutnant und zehn Mann gegen bie hefilithe $\mathfrak{G r e n z}_{z e}$ vor， wäbreno von München aus ber תultusminifter von $\mathfrak{B e}$ efner an ber Gpige Des Sandtags naht．

Der Sriegsplan ift folgender：Sefien mird erobert，Desinfiziert und ausgeräucfert und Dem Wapit als ßeterspfennig gejchenkt．Der hefifiche Minifter des $\mathfrak{J n u e r n}$ wird zu lebenslänglidem Rirctientmang verurteilt．Dam mirb bie eigent－ lidge Sutturarbeit beginnen：תonfeffionalifierung Der $\mathfrak{B o l k s j}$ ）ulen uno © $\inf$ führung Der $\mathfrak{Z n q u i f i t i o n . ~}$ $\mathfrak{W i e l l e i d h t ~ g e l i n g t ~ e s ~ a u f ~ b i e j e ~} 2$ rtt bei zielbe muß̧ter，planmäßiger $\mathfrak{2 r b e i t ,}$ aus dem ehemaligen Grobberzogtum Sefien ein Sand zu madjen， das in bas zranzigite Sahrbumbert pağt．

Karlchen

nibelungentreue
Karl Arnold
3 orulfia：„5abe jehört，Bavaria，bei Dir berrfat，äh，Bierkriegl Stehe jederzeit mit meinen Xejimentern zur Derfügung！＂

## Das abgeftufte 隹brgefübl

$\mathfrak{I n}$ Magbeburg wurbe ein Mant wegen tätliffer Beleidigutg ber Tocfter des erjten Staatsanwaltes zu neun Monaten Gefängnis verurteilt．In den 4 treilsgriinden beipt es：
（Es handelt fich im vorliegenden Falle nicht um ein Mäbchen ber nteberen Stände， Deren Chbrgefiihl nidit io fark entwidelt fei，ionbern um eine Dame aus bejter 厅amilie．＂

Sätte Der Rüipel bló Die Todter Des zweiten Staatsammaltes tätlich beleidigt，io märe er mit fieben Monaten meggekommen；Die Beleidigung Der Todter eines einfachen $\mathscr{U}$ mtsriduters wäre mit fünf Monaten biureidend geahndet gewefen．Bei einer Todter aus bem ঞauf＝ mannstande bätte es vielleidy vier $\mathfrak{W}$ ochen gekoitet，bei ber Todter eines $\mathfrak{H a n d m e r k e r s}$ brei Tage，bei eintem Mädel aus befieren $\mathfrak{H r}$ ． betterkreifen fïnf Mark und bei einem Frauenzimmer aus ber Steuerftufe，die in §reußen iiberbaupt nidht wahlberedhtigt ift，hätte mohl eine＂väterlidge $\mathfrak{Z e r w a r m u n g " ~ g e n u i ́ g t . ~}$

## Ein feiner Kopf

＂（1）weh，mein armer Zua：ein IIIer Jurift in Bayern！Was willfi＇ba anfanga？！＂
„Itrbejorgt，Dater，it werbe ein frammer，edt fatholifder Jentrumsmaim，ba fann id＇s nod zum Miniffer bringen！＂

## 2 Intonius

 term Minifterium Sut ftenger gefandjabt worber．
 －the war bamatg fimon Chriit und fanme bon あutittiden Eitern（Ctuitmiid）5eiterfeit）－war es viet ftrenger．Geit 1874 whtbent alfgemeine $B_{e}=$ ftimmurgen für das gatje Samb ertafien．＂

Der Surtusminitifer im bayr．Sanbtag．
Th war und bin unt bleibe ein Cbyrijt，＂ Go iprach er unto er fprach keine \＆üge． Das Einzige，was an ibm undriitlidi ift， Das find mur－etwas bebräifde Зüge．
Und wenn er beim banrifchen Tempelitreit Nitats kommen läft iiber bas feite（Gefüge Der Wharifäer im idmarzen תleid－ Das find rur etwas bebrätij）e 3üge．
Vud mie er vom $\mathfrak{B o l k e}$（Gelber eintreibt Jiir＇s Bilberanicham，verotent keine Rü̈ge， Dem daß man ein bisctien die $\mathfrak{B r e t i f e}$ treibt， Das－finb mur etmas நebrätifd）e 3üge．
So ift er ber Mamn der Situation：
शach rechtshin tut or mit Frommicin（Benilge，
Nad）links feine einzige Ronzefiion
Das find mur－etwas hebrätiche Зüge．
A．B．N．


Dem Erfinder des Antifozi，Serums
Der Rmtsvorfteber Lorenzaus 6robsbernden bei hordbaufen hat eime eponjale Entdedung zur Beo kämpfung der Sozialdemokratie gemadt：Er riet det fozialdemokratifden mablvereinen feines Bes zirkes，fid in einen evangelifos＝riftionen fr beiterverein umzugeftalten！

Das bereits im Staatsauftrag entftandene Denkmal zeigt das Ei des Kolumbus，aus dem der mit dem Bande des Sめwarzen Fdlerordens gefd）mudte Rmtsvorfieber Lorenz aus 6robiBerndten bei nordbanfen fteigt．

## feuerbestattung in Dreussen

Domerwetter，fagten die Ronjervativen， Uls man won der fakultativen
Feuerbeitattung in $\mathfrak{F r e u p e n}$ begann．
2ef，nich io raul），bas kommt boch brauf an！ Die ollen $\Re$ reuken，－das waren ood）Seute， Lind wurben alle beiraben bis beute．
Uno Seenen hat je ber Deibel feritten， Sidh zulegt noch＇ne extra $\mathfrak{W u r f t}$ zu erbitten． Det wäre nod befier，Dá jeber §rolet， $\mathfrak{B e v o r}$ er ins befiere Jempeits abjeht， $\mathfrak{H n}$ den Rnöppen abäbulte：verbrenten，beiraben． Sie glauben mobl，dab wir＇s nötig haber， 2uf alle \＆aumen nod）Ruïdjitidt zu nefimen $\mathfrak{Z o m}$ £euten，Die oot find？Det wäre zum fdümen！ $\mathfrak{W e m}$ eener abidnappt－rin in bie Rifite Und in Die Erde－wat denkite，wer bitte？ Unt wer ba noch ufimacht die irobe Schnauze， Der bekomit＇ne Fubre methr uff die §lauze．
 $\mathfrak{R u}$ Кळluß－wir hab＇n heut nod viel зu reiteren！

## Blasius

## Kein Siegesfeft

Brabo！Der Jreificitsfurm，ber burd）bas Serrenbaus brauite，ift abgeidflagen roorben；Daß preubifiche elbgeoronetentaus hat fith als fefte Stübe bon Shron und eittar bewiejen uno hat bie rebotutionären Beitimmumgen ber＝ morien，bie oas fübildy＝Demotratifiche Sertenthaus in oie wahfreformborlage Gineimpraftiziert hatte．Die willoen mpäns nex，Die in serrenthaus fiben，fins beliegt． Sintans mit ibnen！Sinats mit itnen auth aus ber preubifiden झappen，wo fie idion lange burdif ibre ఇadttheit そerger＝ nis erregten unt Das ©dangefiutil Des normalent Memiden grïblid verleken． An ifre Stelle joll ein qunter uno ein Wifafie treten． $2 / \mathrm{rm}$ in 2 zm mit ifnen furiert Das preubjijde wappen das jahr＝ hundert in bie ©dranten！

Theobals aber filgt，trauert und bentt nach）．刃ur nidit bens \＄hat berlieren！\％om ift－Daş hat bie（3eídidite der शBahl＝ reform gezeigt－mächiger als er，und felbit Fom it nidft an eimem Tage er＝ baut worben．Das fagt er fich 3 mm Troite．Und marum joite er aud die Flinte ins form werfen？Das eine Seiee freilid ijt géddeitert；aber biefer Sieberlage tehen bret glänzende Siege gegenüber：Das ©jeiees betreffient bie（Seriditystofter，Die 刃rovelle zum（ङeie betreffend ठie Ģelähbrung von Bwitden＝ fresit beiभentenguts grimoungen und bas Gejeb betrefiend oie Bexpficithumg zum 2eiude ränolidjer Zortbildungsichulen in der ßrobinz Sdlefien find glänzeno ourdgegangen！


## Diogenes in der alten Conne

ravum bringe id aud cine roableedtsvoelage cin？Jd



## ท

，Woas madt senn augenblidlid）弓ece von エiぁれか？＂－＂Dev bált o＇Gammiungen auf＇m Kaufensen！＂

## Der Gipfel ser Geredtrigfeit

Eine rohe Barbarei it umfer modernes Ge－ ridtsverfahrent，bei dem der 2trgeflagte vor die Ridpter gejerrt wird，bei dem thm סie 2uflage erbarmungslos ins Gefidt gefdlendert wirb，bei Dem er die oft febr belaftenden Dengenansjagen und fogar die Rede des Staatsanwalts anhören munt Dieje ©raufamfeit if mittelalterlitd，formte man fagen，wemt dies nidft cine Beleidigung des mittelalters wäre．

Wer fid it feinem Bujen eine Spur von Menifllidfeit bewabrt hat，Fönnte verzweifeln，
 verfahrent tröftete．Dort wolhnt der Zngeflagte dem Derfafren nidt bei，dort weroen vor dem en－ femmendert Geridt feire Jengen vernommen，סort wird nidt öfentlid verhandelt；erft bei der pu＊ blifation des Mrteils wird die ©effentlidPeeit סar ourch marfiert，ठaf̂ die fenfter geöfnnet werder．

येber freilid gans vollfommen ift and bas hue mane öfterteidifiकe Mitifitärgeridftsverfabren nidक． Es ift eine Braufameit fondergleident，১aḱ dem Ungeflagten das verutteilende Erfenutnis ins（50 fidet verfiiindet wird！Der 2utgeflagte darf diefes Itrteil nie erfabret，weder durdh Sirefte Derfind dung noch aus der 2 rit ber Strafoolffredung． Die Strafe mú io geheim vollitredt werder，ठaf̂ der Zngelfagte felbit es nidpt mertt．Dor allen Dingen aber muk bas Deftuent ber fenfer abge： Cdhafit werben．Es fömte ja fonft einmal－und bas wäre entieflitid！！－eitn frifder Зug in Das Geridtsverfahren hineinfommert．

Frido

## Ein Dant

Dem preupidien Serrentjats ift fols gentie Suiduift zugegangen：

Den erlauthten，hod） und hodmobl： geborenent，fowie polen und geehtent Soerven erlauben fiab die gejorfamit lluter＝ zeidneten ibrent ehrerbietigiten Dant jür Die mamthafte $\mathfrak{Z e}$ etretung ibrer werbrietell §edite auszupredhen．Wsir haben feit ふabitautiendent utiere $\mathfrak{B f l i d t}$ getant．Das แns zur Berfügung fehenbe Material nimmt alferoings exfeuliderweife jaht $=$ （id） 3 m ，aber rid）t in dent Bechälthis， in Dent aud mir，bie fonfumenten，$z^{4}=$ nebmen．Sn biejem baxten fampi ams Dajein，Dent wix，whe der ganze Mittelftano， outdmadien，ift ums jeoc spulturents Doppelt oriuteno．Seiber［enfizen aud） mix，wie ber itbrige Mittelitano，unter Del Sonturrenz oer Miajditueninoufrie，gegen
 tommen fant．Deshalb banten wir dent
 felbe uns in bent fampl gegen bie Ber＝ brenuung infen io erfolgreid beige ftanden Gat．sin der 耳ofnumg，bafs wix bals aud mit Einem Sohen Werrenhaute in näbere gefäaftlide 刃iserbinoung treten merden，zeichnen wix in tiefitex Egrev bieturg

Die bereinigten
๕еіぁептй


## Teufliftues

Bei ber Debatte atber bie Shzeen，füx bie Der Ruttusminifter gegen frither um 54000 Mart mehr
 ragenbe fathorijche Zbeologent teifen bie abfaltige थn＝
 Des Sysemms it Difingen s． $\mathfrak{B}$ ，ift cine 2 （bjantimg über bie，Befefienteit georudt woroen，worin ess beift，
 WBeib it．F．w．herımfäıft．＂（5eiterfeit．）

Daran hatt＇icf keinen Zmeifel，
Daß es einen Teufel gibt．
Ramentltaf ber Dumme Teufel
Sit bekannt und jejer beliebt．
Wancher（Geijt und mand）es Geiflle
W3ard befeffen fion won ibm
Uno mit Serm ßrofefior Saiftle
War er gradizu intim．
（Ex exzäblt＇tym auch，weld）anoer彐iebzeug ibm jmpatbifa）mär： Epime，Wüdke，Galamander， Stier，ßock，Beier，Sdmeint unठ ßär．
2（uch als Wauer，WBeib umo Scfiffer Gelbft als Wrieiter kommt er por （Beiptelsweife jo bejhlief er （Eine Waid in Rolbermoor）．

Ja，ber Seer ஒrofeffor Saiftle！＂ Sprad）ber Teufel，＂Scjmerebrett！ शa，Da（acht＇id）mír ins §äujtle， $\mathfrak{W e n t}$ id viele jold）e bätt＇！

A．De Nora

## 7115 frantreid）

 Refervif：＂Oui！Dier Woden habe id 3u iiben geruht．＂

## 

＂I verfteb gar net，warnim ma fich fo aufo regt wegen bem §wangsfirdenbeind． I idlaf nirgents beffer als in der Kitd！！＂

## Die ，＂Kometen－Kinder＂



2lle fogenannten＂Eiometen＝太inber＂ oas beift Kinder，oic als mittelbare folge bes 3ufammentreffens ber 促to mit bem 太ometen in 2nfange bes Jabres I911 geboven werden，follen eine Dentmunze ev balten，Diejelbe wits auf set Sruft getragen

zeigt bie 作㱜e im Sdweif bes balleyiden Kometen und teágt in ecbabener Sbrift bie genaue Jeitbeftimmung des Durdganges．

## Siebe Ingent：

In der Infrultionsfunde für Einjährig frei－ willige eines baprifकhen Regiments fragt der unter－ ridtende 2 nteroffisier nach dem $1 t$ nterichied 3wifchender alten und nenen pinafo． thef．2huf alfgemeines Sdpweigen gibt der 1 hrter： offigier felbit die 2fntwort：＂Dor ber alten pinafo． thef fteht das Seibregiment Wade，vor der neuen Pinafothef das erfte Infanterie Regiment．＂

## Dic Seftrantatheit

Dr，अidfer in ber babrifiden 2bgeorbitetent fantmer：＂Eine abjotate und meingefdräntte \＆egr＝ freibeit far godiduten gibt es nidat．＂
Die $\mathfrak{B i f i f e n i d}$ aft，wie alles，it im Sluile； $\mathfrak{W a}$ as beute mar，it morgen fobon veridumuben； $\mathfrak{W e r}$ heute krankt，kant morgen fidion gejumben， Und Lutrbejdfränktheit gibt es nidgt zum Sajluffe．
Die Unbeidfränktheit gleid）toem dümmften Gtufife！ Sogar ber Rtügite ift nidgt ungebumben Zuf hohen Schulen．Dies hat auch gefundent $\mathfrak{S n} \mathfrak{B o n n}$ am eigenen Seibe der $\mathfrak{B o r u t i l e}$ ．
Befdränkt find Зentrumswäbler felbjt unt wühler， Zeidränkt jind aud die Feinde geiff＇gen Strebens，

$\mathfrak{M i t}$ der $\mathfrak{B e j f h r a ̈ n k t j e i t ~ k a ̈ m p f t ~ f e l f f t ~} \mathfrak{G o t t}$ vergebers， Beiduränktheit ift die Tugend mabrer（Geifter，

erft Der Meifter！


Das Begräbnis der Dableedtsuorlage
M. Hagen (München)
,,und fo woll'n mer mal, woll'n mer mal, beiraffaffa, luftig fein, frobliti fein, bopfaffaffa!"

