

Sragen
Ruthelofer Raufderact）， Raufdeit bu
Woblbefannten 8 iclen $3 n$
Ober leeren Trüumen nactif

## Rubelojer Æaunebach，

Ramejt bu
Tiefgebeimex Weisheit zu
Dber feidfter Torbeit nach？
Sit bie Welle Deiner Wuit
Doer Deines Reibens ঞifo？
Wallft but weiter，weil bu millt
Doer meil Du mupt？
Und es raufdit und raunt סer $\mathfrak{B a d}$ ）： æragetor！
S（j）ant aut meinemt ©piegel，ach），
Sididt bein eigen Wild empor？
Feijejt du
Bielen ober かräumen zu？
（5ibt bein Mund
Weisheit oder Torbeit fumb？
Sit bein 2 eben beiner $\Omega u f t$
Doer benes Reibent Buld？
Qebft bu meiter，wie bu twillt
nober weil but mugt？
A．De Nora

## Dialog

## Won ©scat 21．万．Edymis

$\mathfrak{Z x}$ ： $\mathfrak{D u}$ jolltejt nidft，wemt in（bejellid）ajt das Gejpräch auf beikle Gebiete kommt，fo viel §reube baran zeigen ober gar felbft Beiträge lieferm．

Sie（bereits berjtimnt）：WBarnmt nidut？
12r：Es fteht Dir fojlecht．
Sie：Warum foll mir das mun wieder idledft ftehen？

IR ：：Mum，es fteft überfanpt §rauen joflecht．
Gie： $\mathfrak{A l j a}$ ，ba haben mir＇s，mieber eithe non ben Unterbrïdkungen burch Den Serm der Gdjöpfung

Sv：．．．．bamit Sgr Earer Reiz nidjt ver fiert，mit bem Shr ibn beherridft．

Sic（mit ©röbe）：© o wollen wir nidft herrichen．
$\mathfrak{k r}$ ：（Gut，bant verjucf）t es bamit，daß́ß Shr


Sie：Mis ob wir Das wollten！
$\mathfrak{E r}: \mathfrak{2}$ arum tateft $\mathfrak{D u}$ es Dam beute？
Sic：Taten es nidft alle？
$\mathfrak{E v}: ~ \mathfrak{D i e}$ Mäuter， $\mathfrak{j} \mathfrak{a}$ ．
Sie（etbitich erglititend）：W3emn es nichts Schlectites ift，io barf es eine Frau io gut wie trgent ein Mam，und iftes fdjledt，io follent＇s die Männer auth nicht．
$\mathfrak{E v}$（boll Mene，daf er es io weit bat tommen Iafien，unb ermübet）：Wenn id ©ir aber fage： es fteht $\mathfrak{D i r}$ folect）．

Sic： $\mathfrak{b l a u b j t} \mathfrak{D} u$ ，daß es ben Männern gut ftegt？
$\mathfrak{k v}: \mathfrak{D a s}$ mubt $\mathfrak{D u}$ wobl gefunden Gaben， jonft hätteit $\mathfrak{D u}$ פich nicht io lebhaft beteilitgt．

Gie（ $\mathfrak{b b e n t i d}$ berausbredieno）： $\mathfrak{W e i l}$ id keine konventionelle $\mathfrak{F e u c h l e r i n}$ bin，wie Æräulein $\mathfrak{B}$ ．， Der man ihr beimitiffes $\mathfrak{Z e r g n i t g e n ~ m o f l ~ a n s ~}$ merkte，obmoblf fie fich auf verlegenes（Grinjen bej́dränkte．
 hat Die Märner in den Grenzen gehalten，inmer－ halb beren thren thre Rectheit nodf gut ftand． （Berä̈ßt befriebigt baş 3immer．）

Sie（fiturlst auf die Bibliotyef，做lägt Das Bitrger Itife ©eefegbuci auf uno firut diber ben bura）ben
 （cheibung＝Faragrapben enthatern）．

IEv（fommt ract）cinigen Mrinuten witecer burut unt with thr，aber Das ફaar fireidfen）：Sinb，Iaß uns wieder vernünftig fein！

Sie：Rein，Das ift ja gerabe Das Feine an mir，bag ict fo koloffal umverniunftig bin！


A．Bar

## Kximermmgen

（Frimerungen，die mix fterbent fieg̃en， Die unfer tarmeß ふ̧erzbht nimmer näbrte， Sie folgen boch als Schatten unfrer §äfrte

$\mathfrak{J}$（ Dunfeft feefn fie fumm bor unfrer Tiure Wie Bettler，Denenniemano mefr mill jicjenfen－ Mit wehen Bliden ftehen fie，und Denfen


Doch einit，wenn diefeş § $\ddagger$ ），bas fie geboren， Berfunten in ben Grumb der tiefiten 刃ädyte： Dam haben wieber alle gleide Æedte， Die Scflweftern alle，Denent wir gefidworen；

Die jüngiten bann，ber Seele Yetgte Ђabe， Den längitgeftorbnen reident fie die §änoe， 3 at tangen ohne Sieid und ofne Ento Den leidten Feigen über unferm Grabe．

Hanns von Gumppenberg

## Die Solactu bei ITafeby

（14．§unt 1645）
Bertrieben aus \＆ondon，de§ ఇambes §erz， Und gefdlagen bei Mariton＝moor． Stuart §geere wandelten niedermärts In ber ©otibrer verfintender ©pur．
Hber cinmal，nod einmal fant Woofien unt Mut In Dte zage，zerbrowene Madt；
©d）on träumte ber ©tolz und Die
icfreeigende $\mathfrak{F u t}$
Bon Bergelten nad．fiegreidjer Scdfadyt：
Wrint Rupprectt，Der Meere und
Sänder burrcfotobt
Yuf §ämpfent und శafutent unt frauen
ltno fein blajer Sö̈ntg，der beimlidg gelobt Wielfumbert（5algen zu bauen．
Die Æumbtöpfe fentten bor $\Re$ Rafeby bie ©tion： תönig ßelial，formm Geran！
Jhr 2uge bie $\mathfrak{B}$ Cromwell，Crommell ifr firn； Befntaufende wog ber Mann．
Hut die Sonte ftadi，und bie ©djladft ftieg auf； Blut，Brüllent，flammender æauch）．
Werfeilt und berbiffen rang §auf an §auf， Und bie Toten rangen aud）；
Die Toten，Daş heilige Sönigtum
Und fein einziger Wille im Zand
 Natn Yagen fie wieber int ©anb．
farl ©tuart ritt über bie §eibe hin， Berloren frone und §erb．
Einer purpurnen ©omne Beridjeiben beidien Dent einfamen Sönig ant Wferd．
Unb er ftarrte finein，umb fein Quge toard feudt， lind ber Wind griff ibm feit ins cselod． Guf den buifternoen Woffen zerram

Das（Seleudt，
Wie Blut uiber einem Bloct．．
franz ©beobor Ciotar

## Sein Sern3ug

Don 保uten Kalffomist

Wern Eerr peter 2tioosmiifler in die dunftige Gafle trat，fo wujte der Beante，ber arade die
 ber Dororthing abgehen wiirbe．Er wngte bas， ohne nad der $\mathfrak{U t h e} 3^{n}$ iehen，die drobent in der Giebelwölbung bitg und gerubig auf den Qualm unt Zunk，auf die haftenden Menfdent nieder－ ［ffante，und סie fo unbeweglid nur threm eigenten $\mathfrak{W}$ obllergeben lebte，weil fie wu fidd radi ibr ridten mugte．2llle Welt，and Eert moosmillfer．Er tat es tibrigens gern unt ver－ gáj nie，beim Eintritt einen furzen adtungsvolfen Blite faträg aufwärts $3^{11}$ entifenden，auf das er＝ Iendtete Jifferblatt，das aud bente wieder affurat auf 9 Uthr 12 wies．Mtedantifh griff er in die $W_{\text {effentafde，}}$ ，medantijd fellite er feft，dabj feine eigene 1 htr genau To affurat gearbeitet hatte wie bie da broben． 4 nto mit wollwollenbem 2 tiden fdritt er an dem Beamten voriiber and in feinen Jug そintein．

Er brandite feine Monatsfarte gar nidqt por＝ 3ujeigen．2IIl Beamten Fannten ibn und wn§ten， dâ̂ु er fie bei fith hatte．2Wemn aber einer fith vergafj uno ilht um die Karte befragte，fo jah ibn Eper 2toosmiilfer mit einem Blide ant，mit einem Blicte－mun，es ift fidwer $3^{n}$ \｛agen，was das fiir ein 2 Bfice war．Eime ningehenere Der－ adtung lag in ihm，und ein ungeheurer Stol ${ }_{3}$ ， daju ber Simn einter langen 2utprade，die fid aber doch mur in einem einzigen，nod dajn un－ vollitänotgen Safje entlub：„Eier．Bitte！＂

Denn ظerr IThoosmiller ظatte Peine Jeit fiir 2 ntipraden．Sein Jug wartete wie immer auf ihn．Kendend nim jinnaubend，bebend wie ein nuge ouldiger Renuer ftand bie fleine Miajdine mit ibren beiden Perfontenwagen da．Sie war in den vorberen Wagen hinteingebant，und bie Kefielwärme drang jugleid mit etwas ©elo und Koblengerud in das anfobende zabteil bituein． Gierther fetyte fid 马err Moosmiiller，gerade hier－ her，unt auf die linfe Seite．Er hatte dort feimen Stammith，getau fo wie im goldenen Elefanten， wo ihm die fchwarge 2 zefit jeden Zabend fein Stamm． geridtt vorietste；am 2rontag＂Eers am Roft＂， am Dienstag＂Sauere 2Tieren＂u．I．w．

Die iibrigen fahrgäfte，סie Eerrn Mtoosmiiller fannten，ehraten aus einem dunfeln $\mathfrak{G e f f i h}$ l des Refpeftes heraus feinen Gewolynbeitsfity am linfen fenffer．Sie fiiḩten，$\partial \mathrm{aj}$ er eint irgendwie iiber－ legenter Menfd feint miific．Keinter war io piintt－ lid，wie er．Selbft in ben wilden und jügellofen ©agen des fafdintgs，wo doch die 1urregelmäfigo feiten eigentlidh oie Regel waren，eridien Eerr MToosmiilfer，die fdwarje Ziftermappe unterm 2 rm ，Das griine Sobenthitdent iiber bem ernfent blaifen Gefidt，mit eiferner Beetändigfeit brei 2 Itinuter vor 2lbgang des 厄๊uges．Krition mufterte er Dann Die Mitfahrenden，uno der dide Realitätens befitger Stabert，der geftern um drei Jiige fpäter heimgefahren war und feiner fran vorgelogen hatte：fie feien ithm immer furs vor der ziafe fort，－diefer alte Sinder riicfte nervös bin und her und murmelte in einem fort gans finnlos： ${ }^{\text {＂Dös }}$ is a §eff！Dös is a Eeff！＂

Sold ein angefehener num merfdibitterlicher Mant war der Kerr Mtoosmiifler．So verlief fein Ieben ©ag fiir ©ag，und morgens wie abends betete er，nidbt mit leeren Worten，aber durd die Cat einer untbedingten piinftidiffeit $\mathrm{j}^{11} \mathrm{dem}$ Ge ftirn，unter bem er geboren fotert： $\mathfrak{3 1}$ dem rumben erbarmungslofen Jifferblatt，Das den haftenden， bith und herfabrenden Menfinen die nutanfhalt fame Dergänglidpfeit ihres ©reibens predigte，ob̧ne ठá̄ fie gróg Darauf adteten．

PToosmiiller bemerfte dies nur 311 woḥ．Unt mit Granfen malte er fid mandmal ans，wie das woht wäre，wemt eines ©ages alle Uhren ftill ftänden？Dant wiirben diefe oberflädliden Eente wohl die tiefe Bedenturtg eines piinftliden ©eitmefiers erfennen und ben Wert eines allegeit puintitlider itannes aud．

Zber dam wiirde es $3^{n}$ fpät feint．
 fein folite，छätte er freilich nidgt fagen Pöntri．2In diefer Stelle madten feine Gedanfen regefmäfig



Stürmischer Strandbummel

Ealt，wie vor cintem Sdilagbaum．Denn obwobl！ er ein ftarfer Denfer war，fo badte er bod an vielen Dingen diefer Welt vorbei，fobald er durd interfives 2Tadbenfen feftgeftellt hatte，$\delta$ afj fie ihn， ben Derfithernugsbeamten Peter Mtoosmüller，nidts angingett．

Wemn aber der Stationsvorfteher das entfets ${ }^{-}$ lid anfgeregte ${ }^{\text {aiiglein }}$ auf bem Dorortgeleife cins mal eine balbe Mtinute länger warten lief als vorgejdrieben war，is meine natirlith den Jug 9 liht 20，fo ging bas Berrn Moosmiller feht viel an．

Dant fand er auf，lief bas ferfter herab， idante ظitrans，nad redits，nady lints，fdpittelte mífbifligend das 5anpt und 30 g mindeftens affe 10 Sephuben die Uhr．Hnhborbar bewegten fidp feine Eippen，die Branen jogen $^{\text {fid }}$ finfter $3^{n-}$ fammen，－und man fah es thm an，wie er mit einem grofen EntidluE Fämpfte．

Er wollte den Mann mit der roten Milite jur Rede ftellen．

Ja，bas wollte er．Der hatte iiberfaupt feinen Rejpett vor dem Eleinen Dorortjug．Immer erft im leften 2 fugenblide erifhien er，madite ein voll Fomment gelangweiftes ©̌efitgt nub gab gnädig bas 2bfah̆tsjeider．
 als went er hätte fagen wollen：meinetwegen fahr 3 um ©enfel，alter Klapperfafter．2nitiamt deinen 3 wölfeinhalb fałrgaffert．2lles miteinander if mir Wurfot．Was fommt es da anf cine halbe 2ninute an！

Ja，barauf Pam es aber Eerrn Mtoosmuiller gewaltig ant．Er mufte dod feinter ferning er reiden！

Sein fernzug！Eier ift der punft，wo fid， ein tiefer Blict in die fireng geregelten Seeten falten des inneren 2 toosmiillers thn läft．

Diefen fernjug erreidte ظerr Mtoosmuiller， wenth alles flappte wie es follte，jeden 2bend um 9 Mhte 23 binter der grofert Weidge．Dort，wo Oas Sdienengewirr auf ein balbes Dutgend Ge leife zufammenfdrumpfte．Dort，wo Die bohen Signallaternen ihre farbigen sidter in die 2Tadpt entianden．Dort hoite bas eifrige $\overline{3}$ iigleit，ans Dem Eerr Mtoosmiilfer angeipant ins Dunfel ftarte，den grojent bellerlendotetent 区rpre $\mathfrak{j}$ regel－ mäbig cin．Wie gejagt，wem alles flappte．

Es war an jedem 2bend fiir peter Mroos： Mïiller，den untunfhaltfamen Derfitherningsbeamten， cint folfer Zugenblict，bem er jedesmal mit nener freubevoller Erwartung entgegenfab．

Der Exprē̆ nad Mailand hatte die nämlide Ubfahrtsjeit wie ber fleine Dorortjng．Uber weil or ebert ein ferryug war，wurbe er faft regel mäfig cin wentig fonteller und pinftlider abge fertigt．Don einer ber anmaj̄enden Zotmiiten． So gewant er immer eiten Pleinen Dorfprung， den der eilfertige Dororthng，$^{2}$ 何ufagen fein Pleiner， verfiimmerter Brnder，Eqals iiber Kopf einbolent миฝूte．

2tber oas tat er aud，wahrlid，bas tat er！ Wie von Serrn Mtoosmiiflers nugeduldiger Sehn， fudt getrieben，fampfte und fodederte，blies und feudte die furjatmige Mafdime zur Lalle bitans． Sie war fogleid in volfer fahtrt nuto madte einten MToroslärm．－Die Weidenfeller in ifrem Glas－ faften idmuntzelten mandmal ein bibden jiber den Eifer．Ziber was wuझ̂ten denn die？Sie faben eben nur einen verrändeeten flemen Dor－ ortjug，beijen $\mathfrak{z t a j d i n e}$ fo fitwinbfiidtig war，bak fie ans einer Reparatur in Die andere fam und nädfiftens elent verrödheln muğte．
fiir Eerrn Peter Moosmillier aber war fie
 grober Kurve galoppierte biefes 220 of dem langen
 gefabrilid ausfah．27un war idon der Gepäd＝ wagen iiberhoft，ntult ein Durdgangswagen סritter Klafie，der ounfle Sdlafwagen blieb juriick，eins， 3weit，orei perfonenwagen mit polferfizen gaben das Remten auf，und Zug it Zuge mit ber gliihenden 「ofomotive fáb Eerr Mtoosmiilfer an jeinem fenfter，der triumphierenden Blict ftarr auf das Ungetiim dort geridtet．

Wieder cimmal hatte er gefiegt．
freilid，nun muघbte ber Dorortjug eine Stei－ gung nebmen und der ferning nidit．Die fleine

den Damm hinauf．Die gewaltigen Kolben driiben aber fdienen nur darauf gewartet ${ }_{j} u$ haben，Denn nurt orängten fie die hoben ©riebräder fo unge－
 gleitende Exprế，glatt wie eint Zal，mit ruhigem


Was fage id da？Doriber？Ztein，er \｛фо auf ihn $3 n$, wie vorthint der Kleinte auf ihn．Grade
 nebmen wollen． $\mathfrak{U}$ no plötlid bohrte er fid in ith hineint，wiihlte fidd durd，fam driiben wieder hervor uno verfdwand in einter wirbelnden Raudy wolfe．

Der fleine verwadfene Bruber aber lebte deso halb dod．Denn der groge war eben wieder mal סem ehrliden $\mathfrak{W}$ ettfitreit ausgewitfert，סurd das ©unnellod war er abgeidiwenilt．Und peter Mroos： miilfer hatte Die Seligfeit gefoftet，einen 2ungenblidf lang quer ïber feinem fernjuge bahingufanfert， ein ©riumphator，der bem feinde ftoly den fū̃ auf den ziaderer fetyt．

Eigentlid aber bewunderte er feinen feint． Denn der gab ibm jebesmal nene Rätjel auf． Sebendige Rätiel in fleifd wit 3 Hut，die einem
 ${ }_{3} 1$ idaffer mader fonnter．

Was war das jum Beifpiel fiir eint merfo wiirbiger didfer Ferr in der erften Klaffe gewejen， der fidi fo umptandlid die Glatge mit einem rot
 bittoe angegiintoet hatte？Jewif eine importierte． $\mathfrak{O b}$ es ein italienificher mitinifter auf der Şeimreife war？Zber er trug ja Peine 2 nniform，nidt eins mal einen Orden！Ober eit rufiitider Groffiiryt anf bem wege nad Mtonaco？2ber dann hätten סod Damen סabei fein miififer，denn ruffitife Groffiirften reifen am liebften in eleganter Damen－ begreitung und trinfen viel Seft daju．Das wuğte Gerr thoosmiulfer aus ber＂Ingend＂，die er jebe Wode gewifienhaft las．Hebrigens Damen－万a waren ibrer gwei in einem 2lbteil 3 weiter Klafie gerabe oabei gewefen，fitd＇s bequem 31 madhen， wahrideinlid Mutter und ©odter．Wie arifto－ fratifid die beiben ansfahen，und ganz erotifo， was dod fo jiemlid basfelbe ift．Spantierimen ober Mrecilanerimen？Ex entidied find fiir Kreo： limen，weil er fitb dabei am meiffen denfen Fornte， dem er hatte nod nie eine ridftige gefehen．
（1）h，Deter thoosmuiller hatte einen durd＝ dringenden Zlide fiir fowas．2huErbem war er Iunggejelle unt träumte gert eirtmal vom Gegern teil．Seiber hatte $\mathfrak{i b m}$ das $\mathfrak{s e b e n}$ bisher die $\mathfrak{B e}$ ． fannut itaft einer wahtrhaft eঠlen Mädchenfeefe ver－ wehrt． 2 tein 50 ott，alles 3 enadbarte war ja fo profaifo．2lber hent 2bend hatte er ein Sods zeitspärdenen belauldit，das fid ahnungslos bei unt


## Stol3

H．Bing
＂Id male aberbaupt nur nod fix ein facatlides Jnftitut：fúr ben Geridts． vollateber！＂
verhängten fenftern fiiifte，grad als Kerr Moos： miiller io fitgesbewnft vorbeigalôppierte．Die rundlidye junge fran jaj̄ dem Ēatten mollig ane geid，miegt，und ibre－2ugen glanten．Beide faben unto hörten nidts．

Peter Moosmillfer aber fah wio hörte alles． Meiner 『ren，er hërte genau，wie fie feufte： ＂Deint auf ewig－nimm mid bint！Eerj liebfter，Du！＂
$\mathfrak{H}$ nd unwifffirlid bezog er alles auf fid und antwortete：＂Geliebtes Wejen，wie foll id Jhnen Danfen！＂2Taturlid fagte er＂Jhuen＂，Denn fie war ihm dod eigentlid nod to fremb．Uber er liebte fie bereits．Sie war ja iiberhaupt nidpt auf der Egodjzeitsreife，fondert er，Eerr Mtoos－ miiller，hatte fte mit ftarfem 2 rm entfinhet，ans den Klauen eines verhaften freiers gerettet．1hno tult fanfent fie $\overline{l n f a m m e n ~ i n ~ d i e ~ f e r n e . ~}$

Ja，er fah alfes．Den Jigarrentrifenden in ber oritten Klafie，der bereits mit feinen mifoof wijen begonnen hatte，den fanute er，bent ber fubre öfters dieie Strede．Hut jene Gruppe ele ganter junter Eerrent，bas mugten ofterreicifife
 Deutfde familie beifammen，und bie alte Dame intitten war gewik die 2lhnfran diefes uralten （Gefdledtes．Sie reiften nad Meran ober an ben Garbafee，vielleibt fogar nad Zom．Ein paar magere Engländer unterbandelten im S dlafwagen．$^{2}$ Ueberhaupt diefer geheimnisvolle Sdfafwagen－ wo fam der wohl her？Ratiirlid von Konftan－ tinopel．Ind morgert wirree er in Mailand fein． Die Kugeln bulgarifher Zäuberbanden batten thn durdlödert wie ein Sieb，und ein Bombenattentat batte er aud binter fid．Er war eint Deterant， diefer Solafwagen．

So fdwelgte peter Mtoosmiiller in der weiten Welt herum，während er in der dämmernden Ede feines Dorortjiigleins fấ，und mit ernfthaftem Gefidtt die Stöß̂e des morjden Dehifeels empfing， das ihnt allabendlid diefen feltiamen wod ero frifdienton Erlebniffert entgegentrug．

Wber eines Tages follte es anders fommer．
Wie gewöhntich war peter auf ber fahrt in fein gelobtes sand ber interefianten Meríden uno
 er and der Kurve nad feinem fernyinge aus．

Sonderbar，follte der Exprej fich verfpätct haben？Man war im Mtai．Sdnteewehen oder Sodpafier gab es nidft．Wlio irgeno eine $\mathcal{B u m m e l e i . ~}$ 2Tatiirlid，der Mant mit der roten Mititfe．Peter 2toosmiiller formulierte mit jornbebenden Sippent
 Beamten，und ftieg ärgerlid，anf feiner fleiten Station ans．Beinah wäre er ans Derfelen fitifen geblieber．

21 m nädfiten 2bbend um， 9 Mhr 23 diefelbe
 begann die 2unfpradje mit einigen fräftigen fliiden und wurbe fehr lang．

2 mm 万ritten 2bbend abermals Feine Spur von dem Erpref．Da verjanf Eerr 2toosmillfer it finiteres Briiten，und als er ausfieg，hatte er einten Entidplū̆ gefaǵt．

215 er am ©age brauf in bent＂Golbenen Elefanten＂trat，verlangte er nad einem Kurs： buct．Die Refí fah ihn erfitant ant．
＂Wollens berm fort？＂fragte fie．
＂„Tein，＂Fhurrte er，，aber ein Kursbud will id．＂
Beleidigt ging Die Refit ab．So ein Grantlhuber， dadte fie，und legte ihm wortlos das Zudd hiut． Er fien Sie＂Saure 2Tieren＂ftehert unt ftndierte． ulsbaib hatte er＇s gefunden．Sein fernjug ging jełft jehn Mrimuter fpäter．Seit dem 1．Mai． 2Tatiirlid，der Sommerfahrplant．Daf̂ er dent aud vergefien hatte！

Was follte nun werben？
Den ganzen 2 Iben ftudierte Deter $^{2 l}$ Tloosmuiller in den ©abellen herum．Ex fudte einen andern fertizug firi fith．

Ưber er fand Feinen．
Gans gefnidt fanf er in fith sujammen．Dam fuht er auf und f\＄ante auf bie $\mathcal{H h r}$ ．Seinen 2berojug hatte er längit veräumt．2ber vielleibt erreidte er bent nädifen nod．Eaftig ftiirmte er 3um Bahntbof．
Der Dorortzug ftand nod $\delta \mathrm{a}$ ．Uber grade，als நerr Moosmiiller fenḑent über den Dorplats lief，


Ueberraschung


Junge Cöwen
ertönte das 2lbfahytsfigutal, und ber Beante folug ibm die Ciit vor ber zraje $3^{2}$.

Ja, fa, Eerr 1ltoosmiifler, öas is halt a Kireiz!" fagte er und Iäḑelte. Der Stationsvorfteher fan gerade daber int lädhelte autu malitiös, fagte aber nidpts, und madete gleid. wieder feit gelangweiltes, Gefidt.
lleberbaupt der ganze Babnhof ladte iiber ihnt, bent gats gebrode nen Peter Ithoosmilifler. Derfpätet, зum eritemmale veripatet! Er ioante anf die grofe llhr. Sie grimfte ge rabeju. Jbwartent, fagte fie höhnifo, abwartent, lieber Peter. Eedriiclt folion er in den goldenen Elefanten juriick unto trant ein (5las nad dem andern. Beinah bätte er bariiber aud den letzten Dorortjug verpaft.

Jn ben nädjiten Woden eridien er jwar wie fonft piinftlid $j^{\text {ut }} \mathbf{2 a b}$. fabet. Aber jedermant fontre ibm anfehn, daf bies nidet mebr feine alte fiegreide plinttlidfeit war, die thrt $z^{2}$ cinem it jeder Eimfidt ge fefteten Meniden gemadt hatte.

Die pün部lidfeit hatte für ib̧n ibren Jubalt verloren. Es war ibm nutt völlig einterlei, ob die fleine Majointe ihrer 2 temnot cine halbe Mrinute friiber oder fpäter freien sauf fief.

Seit dem erften ©age des menen Monats erfdien er ibberbaupt nid)t mebre 3ut 2brabrt, and 311 eintem päteren §̄uge nicht.

War er vieffeidt franf? went narret hat er balt allmel ans geidaut," meinte die fran Soweine metgger Katymair ans ©rubering mit letotg, als die fabrgäfte fitd iiber fein Husbleiben ernfthaft forgten.
Ja, wo war Peter Moosmiiffer, der untanfhalffame Derfiderutgs beamte hingeratent?
Das will id Eud fagen: it die Staot war er gejogen, 111 do fo 111 t piinftlid war er geworben, ठan er jeden 2thend folange im , Boldenen Elefanten" fitgen Glieb, bis er cinen Rauid beifamment hatte.
Das war mun feine nene puinft lidPreit! Wieder cinmal it hier offenfundig geworden, wobit die seibenfhaft cinen ordentliden 2terfigen treiben fann.

Die \{eibenidaft für citen fernjug!

## Wabres Gefdidttben

Ein Zuntsrioter im (1)ftet hat fíb angewöbut, bert wöbentlio cirt mal von ibm abjubaltenden Projef ${ }^{-}$ tag "Die Synagoge" ${ }^{\prime \prime}$ n nemmen, tweil nidt fur die beiden an bem flenten (brte aniäfigen - und am prozef tage natiurlid ftets anmeienden 2fmälte Juben find, fontern and die Prosefbeteifigten guth grofen Teil Demfelben (Blauben kaben. Diefe Bejeidpung ift den Beamten befornt und wird - im gebeimen natirlid - gern nadgeabme. Nls mum ant einem Tage, an bem ansnabmsweije der projeftag ansgefallen ift, einer der beident 2 numälte, ber dies ver gefien bat, im Situngsjaal erideint, erhält er anf feine erfaunte frage ob berir hente feure बerminte ant itänden, vont סem Weriditsbienter bic Zutwort: „2te, Eerr Jultizrat, hente ift iiberbanpt Fein Gottesdienj!!"


Des Königs von England erste Sorge
Paul Rieth (München)
(Goddam, idt will Liberal regieren; went ich Dod) füss evfe Die verflipte totale Zelynlichfeit mit Dems 3aretr Tiffolato los meroct fönte!"


Geschäftskniff
Richard Rost
Das Jentrum befitdotet，saf ser Mintrittspecis von I Mitati fut sie Dinatotbet nod） 3 u niebrig if，besbalb foll alles＂Vadete＂verbángt unb nut gegen cinen gytras preis won je I matf ben Zुejudern geseigt werden．

## Mifperftänoniffe unc Felynlid）es

Es hatte farf geregnet；סie garze Erbe war na§̉ und glänte helf in dem eben wieder anfo lendtenden Somtntrahl．

Eint feifter Regenwurm arbeitete fid fomunt zelnd vor Behagen langjam ans dem gejegnetent Boden－als er von einer Sdwarzamfel erfafft und ftitrmifd bervorgejogen wurde．
 aber eigentlid habe ich es gar nidot fo eilig！＂－

Der Manlejel，das Gausfdwein und der Eof＝ bund unterbielter fid．
＂Sie find cin interefifantes 2Taturfpiel，＂fagte bas Sdpein $3^{11}$ dem Manlejel，＂סerartige Kren＂ zungen follten bod and anderweitig einmal ver－ fubt werden；was meinen Sie daju，Gerr von Wauman？＂
＂Danfe，＂entgegrete ber Bofbund trodert，＂id fiir meinen Ceil verjiçte；Sdpweinehunde gibt＇s gerade genug auf der Welt！＂－

## Siebe Ingent！

Dem fleinen Siesdent war eingejdärft worden， wemt fie citt Bediurfris habe，ibrer Mama $3^{\text {th }}$ Fagen：＂Jd hab＇ein Geheimnis！＂

Einft ift groge Gejellidaft und and Siesten wird vorgefiibet．Ein feider Sentrant ruft fie $3^{11}$ fich．
${ }^{\prime} \mathfrak{W}_{\text {as }}$ millit dent，（1）nel？＂fragt Die Kleite．
＂Das fant id mur Dir fagen，Siesden，demt es ift ein Weheimnis！＂
＂ユd，＂meint die Kleine geringidäţig，＂das
 ＇runter．${ }^{\text {i }}$

Ein von der Juftij jur Derwaltung iibers gegangenter 2 Iffifor macht als Dizewaditmeifter eine Ulebung bei cintem 耳ujaren－Ziegiment． 21 m Sdluffe der Uebung jum Rejerve＝（I）figier beförbert， fragt ihn fein Rittmeifter：＂2Tidt wahr，Sie find Geridtsaffeffor？＂
＂27ein，סas war id früher，jeft bin id Zea giernugsaffeffor．＂

Daranf der Rittmeifter：„So！27a ja，es hat ja Jeder vort uns einmal Stalldienft getan！＂

## funiabend

Sn einer Mfme grïnem Sabyrintf
§аб id）ein ruftiges Werjteff gefunden
शim ケand bes §odjuald ．．．
Jdi）liebe biefen $\mathfrak{B l a z}$ ；gar mantlje $\mathfrak{B e n t e}$ Berbant idf ifm，und bat mid）beuer audf Der ©böttin Saute hier ichont oit gerarrt， （Finmal gliurft＇s bod）．．．I Rings gliift im Mbentogold der Riefernforit， um befien narbenreid）e，rote Stämme． Der（Siniter gleiß̂t wie ein beritrenter ๔（f）ak Bor mix liegt cine Wiefe friebooll jitll Wie ein berirrte马 Sind，Daફ miib getoorden ． Reçts fofleid）t ein ftummes， Dunfelbrautes Bädfeint， Bon didften（Errlenbiijiden trent gefeitet， Sinaus ins \＆amb，wo aus bem Mefrenmeer Fin ipißer Sircfturnt ragt it golone $B$（äute
．Siifyl mirb＇s mo fayattig ．．in ber §eme ruft Der rubelofe sudud unermiid lid）；
Die ©dynafen gaufeft gierig rings um mid）， Bon meiner Bfeife 凡aud in Sdad gebalten （Ein Tauber gurrt ．．Da leud）tet rot es auf
 Bebor eß untertauddt imt bojen Grafe ．． Ein Buffaro freeidjt mit trägem Fliigelídlag Bom feloe beim zum §orit ．．Da．．

Dort eir ॠelf．
WGie hergezaubert！．．Geiß！．．．unb
Dort eint armeites，
Mix abgewandt，fief in Den Erlenbuildjen！ Iegt breft es fict）．．cin（babler！．．

Somut Der Ficdite
Went mieber nidft？
Da fudet Die Geiß， wirft auf
Meint 5erz flopit farf ．．ießt fonmi er， mun er fommen＇
Dort ．．ja er ijt eş！Qäjifig，felfitbemupt， Das hodigeförnte ફaupt bedäd）tig wiegend Txitt er Keraus ins gxine Dämmerlifft Sdjeu weid）t ber（Sabler feitwärt马
in bie Wiefe．．
§eß̧t gilt3 ．．nur faltes Blut！．．
Das Silberforn
Tanzt um bas giel，jteyt feit ．．ein
fotmader sanall，
Fint futzes Wogen in ben bidften balmen ．．
Jin hoben Fludten fwringt ber Gabler $\mathfrak{a b}$ ， Die（beis allein fteft ftarr，wie feftgebant， Unto äugt berwumbert auf den jäf Gejtiurzten ．．
－Sang fand fie fo，unfofliiffig，of fie fliefern， Eb bleiben folle ．．ging in fteifent Sdyritt Æing um den Regutg 10 fen ．．．jtand und
ftarrte，
Dant flob aud）fie ．．．
Bald wird der（Sabler die Betriibte tröjten
$\mathfrak{Z}$ thbur $\mathrm{S}_{\mathrm{d}}$ ubart



Huskunft
Erich Wilke
＂Wie viele fafultåten bat sie Univerfitåt in Jbrem Ståstdoen？＂
${ }_{n}$ Warten S＇mal－，meine Iodter war verlobt mit cinem Jutiten，von einem さbeologen batte fie ein 太ind，－und ein 2Itpbilologe bat fie gebeitatet；fomit bat bie Innivetfitaft stei fafultaften，＂

Jัwei märtifde Stimmungsbilbe Die grofe Minute

Der Babnboritand Des fleinen Dets Bebünlt vom 凡atg fich eineæ §orbs．

Ein Borort＝，Ferrt＝，und Giiterzug $3 \mathfrak{u}$ gleidjer Beit（！）－Das ift gemug．

Er ftecft die Sand vorn in bie Bruft luo blift mit wafrer Gelblemmuit．

Fre freeft ben Mum bald ber bald bin： Sein Beben hat mut wirflid）Simt ．．

Bum（3rö̃̃ten iprảd）fein §erz mun：תomm！ §ier jteft ein Menjd，voila un homme！

Ligna loquuntur Man foll nicyts gegen jene Tajeln jagen， Die eine Gand an ifree Stinue tragen，

Den Ramen einer ©્fänte nabebei， Det Baragraphen einer ßolizei．

Sie finb，wemn fonjt nidfts iprid）t
im weiten Sand， Eit mutberbolfer geiftiger Beitand．

Befdeiben zeugt ifr Dafein bon－Sultur： §ier herridit der Meridf，－und niçat mefyr ßär wio $\mathfrak{u r}$ ． Cbritian Itorgenfern

[^0]


Zu haben in Apotheken und Drogerien
à Flasche 60 Pfg ., M. 1.- und M. 3-.

## KALODONT 2 Hiw



Successive A. Schmidhammer
$\mathfrak{F}$ at Deine Mama mit Deiner $\mathscr{U}$ иf: klärung aud fabon begonnen?
$\mathfrak{I} a$, aber wir fint nod) recht am $2 \mathfrak{n}$ = fang, - idh Darf die pofilagernden $\mathfrak{3 r i e f e}$ für fie abbolen.

Sommersprossen


Das garantiert wirksamste Mittel gegen Sommersprossen ist Creme Diana.
In 5 Tagen keine SomIn 5 Tagen keine Sommersprossen mehr. Topf nur 2.50 Mark. Echt nur durch Hirsch-A potheke,
Strassburg 76 Strassburg 76 (Elsass). Aelteste Apotheke Deutschlands.

Kuransialt, ,Carolus" Wieshaden speziell
sex. Schwäche
u. discr. Krankheiten Prosp. verschlossen 20 Pfg . in Marken.


Ferd. Jacob in Köln 36, Neumarkt 23.

## (1) FISCHERS BIBLIOTHEK ZEITGENOSSISCHER ROMANE

Bisher sind u. a. Romane erschienen von: Gabr. d'Annunzio / Theodor Fontane / Gust. af Geijerstam Hermann Hesse / E. v.Keyserling / Jonas Lie / Thomas Mann / Peter Nansen / Gabriele Reuter / Felix Salten Jak. Schaffner / Emil Strauss

Wertvolle moderne Romane unserer ersten Autoren Jeden Monat ein Band fuir eine Mark in Ceinen 125


nennt sich eine neue, von Hanns von Gumppenberg in München herausgegebene Wochenschrift, die ab 1. Oktober d. J. in unserem Verlage erscheint, als ein Zentralorgan für Schwarzweisskunst, für lyrische Dichtung und namentlich auch für die Kunst der dichterisch wertvollen Novellette ernsten wie heiteren Charakters.

Wohl hat sich von Jahr zu Jahr die Produktion iener novellistischen Skizzen gesteigert, die lediglich der flüchtigen Unterhaltung dienen; aber die kurze, prägnante Novelle als vollwertiges feingeschliffenes Kunstwerk fand bis heute bei unsern Erzählern noch nicht die Pflege, die sie verdient, Hierzu eine kräftige Anregung zu geben, betrachtet unsere Wochenschrift als eine ihrer vornchmsten Aufgaben. Sie veranstaltet daher schon jetzt eine

## Preiskonkurrenz

## für Novelletten von dichterischem Wert

und setzt für die besten cinlaufenden Arbeiten sechs Preise
aus, nämlich für die drel besten ernsten und die drei besten heiteren Novelletten Preise von je

> 1500 Mark 1200 Mark 1000 Mark.

Als konkurrenzfähig gelten nur unveröffentlichte Novelletten im Ausmass von mindestens 3000 und höchstens 8000 Silben. Ferner sind Märchen und Legenden von der Konkurrenz ausgeschlossen, wogegen Novelletten, die in geschichtlicher Vergangenhelt spielen, ebenso willkommen sind wie moderne.

Das Preisrichteramt haben mit dem Herausgeber die Herren Thomas Mann und Dr, Ludwig Thoma gütigst übernommen. Alle Einsendungen sind bis spätestens 1. August 1910 inkl. in Schreibmaschinenschrift, nur mit einem Kennwort versehen, an die Redaktion von „Licht und Schatten", München, Kaiserstrasse 5, zu adressieren, unter Beifugung eines dasselbe Kennwort tragenden wohlverseblossenen Briefumschlags, der den Namen und die genaue Adresse des Verfassers enthält. Die Preise werden den relativ besten Einsendurgen unter allen Umständen zuerkannt und gelangen am 15. September 1910 zur Auszahlung. Die preisgekrönten Novelletten sind ebenhiermit von der Wochenschrift "Lieht und Schatten ${ }^{\text {a }}$ zum ersten Abdruck erworben und werden in deren erstem Jahrgang veröffentlicht. Ferner gesteht jeder Einsender unserem Verlage stillschweigend das Vorrecht $2 u$, seine Arbeit, wenn sie nicht prämiliert ist, nach dem regulären Preis-Honorarsatz der Wochenschrift zum ersten Abdruck zu erwerben.

Die Veröffentlichung des Gesamtergebnisses der Konkurrenz erfolgt in der ersten Nummer unserer Wochenschrift.

Verlag „Licht und Schatten", München.

## Sanatorium Oberwaid

 bei St. Gallen (Schweiz)inmitten eines großartigen Naturparkes, in staubfreier herrlicher Lage und idyllischer Ruhe. Milde Luft- und Wasseranwendungen etc. Diatküche und Spezialtisch für Verdauungskranke. Moderner Komfort. :: Diatet.physik. Kuranstalt ]. R. für Nerven und innere Leiden. Kurpension für Ruhe- und Erholungsbedürftige, Rekonvaleszenter. :: Abhärtungskuren. Zwei Aerzte. :: :: GRATIS-PROSPEKTE durch die DJREKTION.


## Rorpuilenz. <br> Nehlanke, graziöse Figur er-

 zielt man durch die glainzend begutachteten Fucovin-Tabletten Dr. Blell. Best.: ana 0,05 . Keine Aenderung dex Lebensweise, greifend. Organismus nicht an. à Schachtel M. 3.-; 4 Schachteln (ganze Kur) M. 11.-, geg. Nachn, dureh Rats-Apotheke, Magdebuxg 1. Depot für Oesterreich-Ungarn: Apotheker Klemens. Wien IV.Kin d wird von gebild. kinderlos. malige Abfindung als Eigen angenommen marige Abfindung als Eigen angenommen, zugesichert. Geg. Offert. an Rudolf Mosse, Heipzig unter L. T. 7741 .

## Rasse - Hunde - Zucht - Anstalt u. Hdig.

Arthur Seyfarth Köstritz i. Thür.
Weltbek. Etablissement. Gegr. 1864.


## Rasse-Hunde

edelst. Abstamm. vom kleinst. SalonSchosshündchen b, z. gr. Renommier-, Wach- u. Schutzhund, sowie alle Arten Jagdhunde. Gar. erstk1. Export nach allen Weltteilen unter Garantie gesund. Ank. zu jed. Jahresz. Preisliste franko. Illustr. Pracht-Album mit Preisverzeichn. nebst Beschreib. d. Rassen M. 2. Das interess. Werk: ,Der Hund und seine Rassen, Zucht, Pflege, Dressur, Krankheiten" M. 6.

## Mädlers Welt-Coupé-Koffer <br> aus Mädlors Welt-Rohrflachsplatte, zur Aufnahme von

1 kompl. Anzug 2 Oberhemd. 6 Kragen 6 Paar Strümpfe 1 Garn. Unterkleld. 1 Necessaire 1 Uberzieher 1 Nachthemd 3 Paar Manschett. 12 Taschentücher 1 Paar Stiefeleften Diverses


Nr. 911 E 70 lg., 38 br., 15 h ., ohne Eins. Mk. 45.$\begin{aligned} & \mathrm{Nr} . 912 \mathrm{E} 70 \mathrm{lg} ., 38 \mathrm{br} ., 20 \mathrm{~h}, \text { mit Eins. } \\ & 1 \text { Anzug oder } 1 \text { Reisedecke mehr fassend „ 53.- }\end{aligned}$ (Desgl. in kleinerem Format von Mk. 39.- an.)
Coupé-Koffer von totstewalzt Faserstot trpappo mit Segetuctubbezug.
Nr. 908 E Grösse und Aufnahmefähigkeit wie 911 E Mk. 25. $\mathrm{Nr} .910 \mathrm{E} \quad, \quad \geqslant 912 \mathrm{E}, 30$. (Desgl, in kleinerem Format von Mk. 23.- an.) Jllustrierte Preisliste gratis.
Moritz Mädler, Leiprig-Lindenau 14. Verkanfs- Leipzig Berlin Hamburg Frankfurt a. M. lokale: Petersstr. 8. Leipzigerstr. 29. Neuerwall 84. Kaiserstr. 29.

Lebensumensions Versicherungs: Gesellschaft-
,JANUS'
inflamburg dearunder 1848.

Lebens-Renten-Unfall-HaftplichtVersicherunqen.


Specialitizar: Lebensversicherung ohneUntersuchung für Abgelehnte.
Vertreter, evtl. 乌ęen feste Bezüge,an allen Orten gesucht:


Siteratencafé F. Petersen ,Seit einiger 3eit hat fich §leimer aufs Blagtieren verlegt.

Seine (Bedidhte find jegt aud viel befifer."

## OLAEN ENGELHARDS ANTSEPTISCHER Preis (5) 75 DIACHYLON YUND-PUDER

## Dा:IQN

Bestandteile: Dlachylonpflaster, Borsäure, Puder. Seit Jahrzehnten bewährt, von hervorragenden Aerzten empfohlen: als unübertroffenes Einstreupulver für kleine Kinder. - Gegen starken Schweiss, Wundlaufen, Entzündung, Rötung der Haut, bei Verbrennungen, Hautjucken, Durchliegen etc. Im ständigen Gebrauche von Krankenhäusern, dermatologischen Stationen u. Entbindungs-Anstalten. Fabrik pharmaceut. Präparate Karl Engelhard, Frankfurt a. M.

Teufel und


## Beelzebub!

## Suphilis undQuecksilber

Ein hochwichtiges, Ichrreiches Buch, welches keweismässigen Aufschluss über die verheerenden Wirkungen der Quecksilber-Kuren im mensehlichen Körper gibt. Es zeigt eine in zahllosen Fallen mit glänzendem Erfolge bewährte Methode zur völligen

## Heilung der Syphilis

- ohme Quecksilber - Berufsstörung, Preis M. 1.20, ins Ausland M. 1.80 (auch in Briefm.), in verschloss, Couvert. Peratung bel sexuellen Krankheiten, Schäden und Schwächen. Dr. med. E. Hartmann, Stuttgart 1. Postfach 126.


## Zur gefl, Beachtung !

Das Titelblatt dieser Nummer ist von Ferd. Spiegel (München).

Sonderdrucke vom Titelblatt, sowie von sămilichen fibrigen Blảttern 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, erhatllich.-Bei jeder Sendung werden fär Porto und Verpackung 45 Pfennig extra berechnet.

## Siebe Jugens!

In der 2Jaturge ${ }^{\text {dididftsfunde forbert ber }}$ Lebrer die Sdiiler auf, ithm einige Bäume
 Dem ber 2 hhorn und der 『ammenbaum ges nanut find, herridt tiefes Sdweigen. Ends lisd freft Mtärden in ber Ieften Banf den finger: „Der Purzelbaum, Eerr Eehrer!"

Briefmarkensammler erhalten gratis Philipp Kosack, Berlin, am Kgl. Schloss.


Sommersprossen
entfernt nur Crême
Any in wenigen Tagen. Nachdem Sie alles mogliche erfolglos angewandt, machen Sie einen letzten Versuch mit Crême Any; es wird Sienicht reuen! Franco
Mk, 2.70 (Nachn. 2.95 .) Mk. 2.70 (Nachn. 2.95.) Gold. Medaill. London,
Berlin, Paris, 1882 noGold. Medaris, 1882 notariell beglaubigte Dankschreiben besitzt für ihre allein echte Crème Any Yann Strassburg 136 Els.

,Bacchus." Weinflaschen. Schränke sind die Besten. Praktisch! Verschliessbar! Illustrierte Joh. Nic. Dehler, Holl, Coburg 2.

## Liebe ist des Weibes Beruf

und wir alle kennen nur den höchsten Wunsch, es in der Hand zu haben, unser Liebes- und Familienleben glücklich zu gestalten. Wir Frauen haben so viele Fragen auf dem Herzen, wo finden wir aber immer die ersehnte Antwort? Vielleicht bei der Ereundin? Oder doch sicher bei der Mutter? - Nein! Es ist eigentümlich, wir alle behalten unsere innersten Gedanken für uns und können uns darüber nicht aussprechen. Alle Fragen, deren Beantwortung zur Erhaltung der Schönheit, Gesundheit und des Glückes für uns und für die Unsrigen von endlosem Nutzen ist, werden aus der Fülle reichster Erfahrungen beantwortet. Wo, werden Sie gewiss fragen? In dem Werke, ,Das intime Buch der Frau!" Das Werk ist deshalb einrig in seiner Art und all denen, die ganz liebendes und glückliches Weib als Gattin und Mutter sein wollen, in allen Lebenslagen ein treuer Ratgeber.
Wichtig für jede Frau und Mutter!

## Das intime Buch der Frau.

Ein Führer durch das Eheleben für denkende Fraven.
Inhalt: I. Die Perle der Frauen: Die Verteilung der Tugenden. - Die Liebe ist des Weibes Beruf. Wie die Mädchen gewertet werden, - II. Die gleichheit der Erziehung. - Elternhaus und Schule. - Das Mädchen im
 schlechtern: Geschlechtsunterschiede. - Entwicklung und Lebensdauer des weiblichen Geschlechtes. - Die primären und sekundären Geschlechtsorgane und deren Funktionen.- IV. Vererbung und Blutsverwandtschaft: Aehnlichkeit der Kinder mit den Eltern. - Was kann vererbt werden? - Der Vererbungsvorgang. - Folgen der Ehen Blutsverwandter etc. - V. Krankzur Ehe notwendig ist. - Wie erkennt man die Gesundheit? - Die Bedeutung der Tuberkulose, Syphilis, Gonorrhoe, Zuckerkrankheit, Fettsucht, Gicht, Organerkrankungen fur die Ehe. - Die Hygiene des weiblichen Körpers. Kinderlose Ehen, - VI. Wie das Weib den Mann fesseln und die Ehe gliticklich gestalten kann: Wesen und Inhalt der Ehe. - Die Einswerdung. Wheliche Treue und Untreue. - Sauberkeit und Schmuck. - Schlechte Wirtschaft. - Küche und Tisch. - Die Schranke der Scham. - Wie die
Frau den eifersüchtigen, harten und unmoralischen Mann behandeln soll. Frau den eifersüchtigen, harten und unmoralischen Mann behandeln soll. -
VII. Die Mutterschaft: Wonne und Leid. - Körperliches Verhalten. - Erziehung des Ungeborenen. - Die krankhaften Gelüste. - Krankhafte Erscheinungen. - Frühgeburt. - Geburt und Wochenbett. - VIII. Die Schonzeit der Frau: Die Menstruation. - Das Sexualleben während der Schwangerschaft. - IX. Der Kindersegen und die Verhiitung der Mutterschaft: Die Lehre des Engländers Malthus. - Aerzte, Nationalökonomen, Priester und Moralisten über die Verhütung. - Die Gefahren der Verhätung. - X. Pflege
der weiblichen Schönheit: Körperpflege, Gesichts- Haar- Hand-, Fußpflege etc der weiblichen Schönheit: Körperpflege, Gesichts-, Haar-, Hand-, Fußpflege etc. Von sehr vielen Anerkennungsschreiben nur das eine: Frau J. F. in C.
b. Dresden schreibt: Das Buch ist von unbezahlbarem Werte, Ihnen geb. Dresden schreibt: „Das Buch ist von unbezahlbarem Werte, Thnen gebührt tausendfacher Dank dafür."

Das hochelegante Werk kostet M. 2.-. Porto 20 Pfg.

## Frau Hedwig Kröning,

 Stuttgart, Johannesstr. 55.
# Die diesjährige Dersfeigerung von <br> <br> Originalen <br> <br> Originalen der ,yugend ${ }^{6}$ 

 der ,yugend ${ }^{6}$}
findet am 17. u, 18. Juni 1910 in der Galerie Helbing, Miinchen, magmüllersfr, 15 staft.

Die zur Derfteigerung hommenden OriginalZeidhnungen merden Montag, Dienstag, Miffnoch und Donnerstag den 13., $14 ., 15$. und 16. Juni 1910 in obengenannter Galerie zur Befichfigung ausgeffellt. :: Einftitt frei für mit Katalogen verfehene perfonen. Kafaloge verfenden umJonff und porfoftei:

Galerie Helbing
Dexlag der „Jugend"
minnchen, magmillerffr, 15.
MHudhen, lessingffrasse $\%$.


[^1]

Bergutugung afabrt tad beritigmten Badeorten.

 Onduliere Dich selbst

## in 5 Minuten mit der gesetzlich geschützten <br> Haar-Weller-Presse ,,Rapid ${ }^{66}$

 Kein Haarersatz, kein Toupieren nötig. Kinderleicht! Das dunnste Haar erscheint voll u. uppig. Garant. sichersteSchonung der Haare u. sofortiger Erfolg. Preis 3 M . Schonung der Haare u. sofortiger Erfolg. Preis 3 M .
Porto 20 Pf ., Nachn. 20 Pf , mehr, Geld zuriuck, wenn erfolglos Frau Dr. Edgar Heimann, Berlin W. 149, Potsdamerstr. 116.


Dic Cochter Dee 2futors
Iunges Paar beim Juwelier. Er: "Was gravieren wir it סen Ring?" Sie: "2ulfe Zedfute vorbehaltert."

Humor des Auslandes Zus dex Sおule
Sebrer: 2Temut mir Sängetiere! fritgden: Die Sdmafe!
(Til-Bits)

## Sanatorium von Zimmermannsche Stiftung, Chemnitz.

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


## ASTITETDTA

STIBSSTTÄTHGES DDCMTUNGSPITTIEL
 Garantie: Schădigung des Gummis ausgeschlossen. Preis pro Füllung, für 1 Schlauch ausreichend, Mark 1.25. Porto Mark -20 extra, $::$ Einfulltrichter Mark-.05, bei 2 Fulluggen
1 Trichter gratis. - Vertreter an allen Orten gesucht. Antilädin-Gesellschaft m. b. H., Frankfurt a. M. 2.

Zoppot Ottreebad an der Deutichen Riviera 20 Minuten von Danzig Geebas evften Rangeß Monumentaler §uthau®= Мeubau Sコarmbab mit allen mebizinijden Bäbern. - Ziegefuren auf Sce. Reitfaal. Sportwocte: Bferberenten, Turniere jeber $\mathfrak{Z u t}$. SBaldefifpiefe auf ber Maturbitifue.

Broppefte und Wobnungenactimeis burd bie Babe=Direltion.

## Beridhtigung

Int 2 ir. 22 auf 5.508 ift infolge eines Drudfeblers bei dem Gedidn "Seltfante fahrt" der 2Tame des 2lutors unridptig angegeben. 27idyt Eugen 2liber, fondernt Engen 2 UIbu ift ber 2tame des Didfers. Redaktion der ,„Jugend"

## Síebe Jugens!

उあ bin Sdreibmajdiniffit unt abends redtifdaffer miibe und abgefpannt, und fo pafiierte es mir geftern Zbent, als id, vorm Einfdlafen nad alter Gewolntheit mein altes ficines Kindergebet herfagte, ठап i iф jum Sdilu "EDodadedtungsvoil" fegte.


## Dalloff-Tee

 avan Fetlelibigheit Dr, Dalloft, Paris Der Dalloff-Tee wird nur allein In Paris zubereitet und wird für die Unschädlichkeit volle Garantie geleistet. Macht die Taille der Damen dïnn u. elegant. Beseitigt den liistigen Fettleib der Herren. Die Korpulenz beeinflusst die Schönheit der Frau, macht vor der Zeit alt, sie verliert ihre Eleganz. Um sich von dem lästigen Fett zu befreien, trinke man alle Tage 1-2 Tassen Dalloff-Tee, so verliert man binnen kurzer Zeit: Doppelkinn, dicken Hals, dicke Huiften etc. Der Dalloff-Tee verleiht graziöse Körperformen, - von den ersten medizinischen Autoritäten empfohlen. $\square$ Preis: das Paket Mk. 4.50, das Doppelpaket Mk. 7.50. Zu haben in allen Apotheken. General-Depot: Engel-A potheke, Frankfurt a.M. Berlin: Schweizer-, Bellevue-- Elefanten-Apoth. Bremen: Engel-Apoth. Breslau: Adler-, Naschmarkt-Apoth. Dresden Storeh-Apoth. Frankfurt-a M. : Engel- u. Westend-Apoth. Hannover: Hirsch-, Schloss- u. Löwen-Apoth. Leipzig: EngelApoth. Posen : Aeseulap- u. Rote Apoth. Strassburg: Stern-Apoth. Budapest: Josef von Török. Zürich; Dr. Dünnenberger.

## Bibliophilen werd, um Ihre w; Fritz Sachs, Buchhāndler, Budapest.




WER dauernde Heilung v. d. Syphilis Chinin-Quecksilere , Behandiung der S. m. Chinin-Quecksilber v. Dr. Kreid mann" (42S.)
M. 1.50 fr. - Wichtig f. Arzt u. Patient. Verlag v. Johs. Waitz in Darmstadt.

Wie erlange ich Geistesfrische? Grürdll. Beseit. seellsch. Depress., Energie losigkeit usw. o. Mediz, od. Berufsstörung M.3.-, Porto 20 Pfg. Ausführl, Prosp. gra. Verlag Woyand, Dresden-A., Eliasstr. 27.

## Bad

JII. Führer, Wohnungsbuch mit allen Preisen, Brunnenbroschüre frei durch
Herzgl.Badekommissariat Bad Harzburg.
Kurzeit 15 . Mai b.
Kurzeit 15. Mal b. 15. Oktb.
Gebirgstultifurrort und Solbad.
Mehr als Silber u. Gold hebt Krodos heilige Quelle a. d. Tiefe empor, den Schatz der Schătze Harzburg Ind Ang Cillag mit meinem 185 cm langen Riesen-Loreley-Haar, habe solehes infolge 14 monatlichen Gebrauches meiner selbsterfundenen Pomade erhalten. selbsterfundenen Pomade erhalten,
Dieselbe ist als das einzige Mittel gegen Dieselbe ist als das einzige Mittel gegen
Ausfallen der Haare, zur Förderung des Wachstums derselben, zur Stärkung des Haarbodens anerkannt worden, sie befördert bei Herren einen vollen, krafftigen Bartwuchs und verleiht schon nach kurzem Gebrauche soleiht schon nach kurzem Gebrauche so-
wohl dem Kopf- als auch Barthaar natürlichen Glanz und Fülle und bewahrt dieselben vor foühzeitigem Ergrauen bis in das höchste Alter. Prejg ging Tiegols $25 \| 8 \mathrm{MK}$ Postversand täglich bei Voreinsen dung des Betrages oder mittels Post. nachnahme nach der ganzen Welt aus der Fabrik

## finna Csillay, Wien, I.,

Kohlmarkt 11,
wohin alle Aufträge zu richten sind.


[^2]


Nettel-Aufnahme auf Agfa= Platte extra rapid Actien-Ges. für Anilin-Fabrikation (Agfa 129) Berlin S. O.
Bezug durch die Photohandlungen
Nettel Camerawerk G. m. b. H
Sontheim No. 3 a/Neckar
Inter. Hauptpreisl. 19 10/ II kostenfrei.

## + Magerkeit. 4 <br> Schöne, volle Körperformen, wundervolle Büste durch unser orientalisches Kraftpulver, "Büsteria", ges. gesch., preisgekrönt m. gold. Medaill. Paris 1900, Hamburg 1901, Berlin 1903, in 6-8 Wochen bis 30 Pfd . Zunahme, garantiert unschädlich. Streng reell - kein Schwindel. Viele Dankschreiben. Karton m . Gebrauchsanweis. 2 Mk. Postanw, oder Nachn, exkl. Porto. Hygienisches Institut <br> D. FRANZ STEINER \& Co. Berlin 56. Königgrätzerstrasse 66.

## 3efrievigung

Kandidat (1uadij bem jurijfificien (Franter): " 50 ott fei Danti, סurdgefallen! Jd hatte íton 2 ngift, is Eriege enter Dreier.

## $\mathfrak{Z}$ iebe $\mathfrak{I u g e n v}$ :

Ein jiemlid, hodggeftelter firddither funf, tionär fungierte an einter öfferreidifdien Univerfität als prifungsfommifiär des $\mathfrak{\text { Pa }}$ nomidider Ziedts. Muter anderen batte er einen Kandibaten vor fid, Defien Kennt nifife nidt gerade hervorragent warer. Er fragte ibn um Ehehinderniffe nad Kirden, redit und, als fitlieflid der Kandioat ftodte, wollte er ihn auf bas ©hehinbernis der firdlitden weibe (bas fog. impedimentum ordinis) bringen. Er fragte iftr alfo: "2Ta, was glauben Sie, Famn id, 乌eiraten?" Darauf lädelt der Kandidat verfändnis: imnig unt fpridt: „2Teit, es liegt das impedimentum impotentiae vor."
, $2 \mathfrak{Z}$ na, fo weit fan mir to no net," antwortet orauf der Kiixdenfïrft mit be= haglidem Eadert.

Echte Briefmarken. Preisgratis sendet August Marbes, Bremen.


## Vogesen. Luftiviort St. Anna

bei Sulz O. Els. inmitten herrlicher Tannenwälder. Alpenfernsicht. Pension mit Zimmer von 4 Mk . an. Prospekt frei. Referenzen.

## Beachten Sie die Biegung der "Olletie-Kinge"

 während des Gebrauchs!

Diegebogene Klinge und das hierdurch ermöglichte glatte, schnelle und gefahrlose Selbstrasieren ist die Erklärung für den beispiellosen Erfolg des Gillette-Rasier-Apparates in allen Weltteilen.
Neu! $-\frac{\text { Gillette-Rasier-Apparat }}{\text { Im }}$ Westentaschen.Etul. - Neu!
Der Gillette-Apparat, schwer versilbert, in einem praktisch. Kästchen, kostat komplettmit 12 Klingen = 24 Schneiden M. 20.- proStick. Der Gillette-Apparatu. komplettmitnsing gen hab, in all. erstklass. Stahiwar.-u. Herrenartikel-Geschaft, bei feineren Friseuren. Gilletto Safety Razor Ltd, London E. C. und Gilletto Safety Razor Company, Boston U. S. Az-General-Depositär; E. F. GRELL, Hamburg.
$G$


1

 mebr Krakebl maden darf，bat die Saぁe für midh ibren Keiz verloren！＂

## Blïtenlefe Ser „Jugeno ${ }^{\prime}$

©in fïrjlio ans der Dention zuriidgefehrtes förfierstödterleint hat Welegenheit，anf einem ©anz vergniligen mit emem．Referendar $3^{u}$ tanzen．Peins lidgit bemübt，möglidit gebildet $\mathfrak{j}^{11}$ erjdeinten，ex－弓ähit fie thrent ©anthherrt wähtend eintes Ge fprädes ïber Jago，סaÊ thr Dater fide emen ＂© Tranpixierhund＂angejdafft habe．
$2 \mathfrak{m}$ Бymnafum $\mathfrak{j u}$ ※．war ein Orbinarius， ber fidh mit gliihendem Eifer der Spradforidung widmete und feinen Sdiilern jede nene Entocfung anf diefem Gebiete vorfiibete．Seine beften $\mathbb{E e}$－ frungen verditenen weiteren Kreifert jugänglid，geo madt $\mathfrak{j u}$ werden：
${ }^{2} 2$ Tiobe ift eigentlid nidts anderes als Sdute； fie galt den zulten als defien perfonififierung＂tat er fund．，Dor 2Tiobe war friber ein Digamma， das als＂S＂gefprodert wurbe，alfo Satiobe；diefes wort bängt mit dem oberbayrifiden worte inciben ober fidneiben zufammen；ठ．b．\｛dqueien；damit habent Sie＇s fhort；das＂b ${ }^{\text {＂}}$ fiel ans，ebertio wie Das Digamma nith fomit ift 2Tiobe nidts anteres als die（Gottin des Sdquee＇s；der Sdquee felbit， wie wir jageti．＂
 Die ©rompete；Das ift eigentlidy foon ein deutides Wort diefes salpinx；Das,$s^{\text {s }}$ etwas rauly gefprodern， haben wir schallpins，und das if ja umfer dent－ fopes Wort Sdallbiidie，alfo ©rompete．＂
 quinier；©arquinius war der 2tame der gens，万．h．Des Stammes．Das ，us‘ baben ja die altent Sateiner fdont nidt mehr gefprodent；fie fagtert blof ©arquini！
$\mathcal{D}_{\text {on }}$ diejem Wort ftammt unfer dentides Wort Königher．Die Sente it der hiefiget Ge： gent，die ja wont den Römern viel betreten wurbe， fpreden hente nod：dar Kini，da Zini und in
 nidfts anderes heif̧t als：der Köntig．＂

##  CHARIFS HEDDSIECK REMM RETTDR GIANACUS CAIRO －－IMPERIAL GDUT AMERREAIN－o QUEEN 12 PF．COMITE 10PF．DESSERT GPF，M／GOLD

## Federleichte Pelerine „Ideal＂

ist der praktischste

## Wettermantel

f．Herren u．Damen，speziell geeignet ür Alpinisten，Radfahrer，Jäger， tberhaupt für jeden Sportsfreund． Aus seidenweichen federleichtea wasserdichten Himalaya－Loden ca． 600 Gramm schwer， 115 cm lan3， i．d．Farben schwarzgrau，mittel－ grau，schwarz，blau，braun，drap u． steingrün．Als Mass genügt die Angabe der Hemdkragenweite， Preis Kr．21．－，M．18．－，Fr．21．－ zoll－u．portofrei n．allen Ländera Verlangen Sie Preisverzeichnis at． Muster v．Lodenstoffen für Anzügz， Damen－Costüme etc．franco．
Karl Kasper Lodenstoff－Versandhaus Innsbruck（Tirol）


Museumstrasse 26.

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－Wettllüge etc．
Luna－Park，Kinematographen，jagdliche Dioramen etc． Ausstellungs－Lotterie，1．Haupttreffer K．100．000．

 Postkarten versende auf Verlangen zur Auswahl ohne Kaufzwang mit $50-70 \%$ unter allen Katalogpreisen. M. J. Cohen, Wien II, Obere Donaustrasse 45.


Ein Stiefel, der nicht drückt, Ein Stiefel, der beglūckt.

## Bruchbänder ohne

 alle Artikel der Branche, Grosse illustr. Preisliste gratis u, franco.Míkische Kautsehuk-Industrie, Berlin 38, Markgrafenstr. 99.

## .

feder, lastiger Druck, rechts oder
links, Stuick 3,60 M., doppelte $6,60 \mathrm{M}$. Mit Feder von $1,70 \mathrm{M}$. an. Gummistrümpfe, Lelbbinden, Bandagen,

## Freunde einer gesunden Schuhreform

fordern gratis und franko die Broschüre des Herrn गr. med. Chr. Diehl ïber nuturyemüje Fußbekleidung
von Cerf \& Bielschowsky, Schuhfabrik, Erfurt. Alleinige Fabrikanten des Dr. Diehl-Stiefel. Naturgem. Fußbekleid. mit allen hyg. Vorzuigen. NEU: $\begin{gathered}\left.\text { Dr. Diehls } \begin{array}{c}\text { preumatische } \\ \text { Plattfuß-Einlegesohle. }\end{array}\right) .\end{gathered}$

Plattfuß - Einlegesohle.
angenehmes Tragen, kein 1


## für die Sportwelt unentbehrlich.

Erfrischt und belebt die abgespannten Nerven und behebt jedes Müdigkeitsgefühl. In Qualität unübertroffen!

Beim Kauf achte man genau auf die ges. gesch. "4 4771 .s" auf Blau-Goldener Etikette.


Ferd. Mülhens, "Glockengasse \$477.]", Köln a. Rh. Gegründet 1792.
$\qquad$

## Prologotr Apparale Binokel ferngläser Barometer <br> Nurersiklassige treugnisse zu Original-Fabrikpreisen. Besonders billige Sperial Modedle. BequemsteZahlungsbedingungen ohne jede Preiserhöhung. Illustr.Preisliste kostenfrei. <br> DerneuePractikatalog istsoeben erschienen <br> ainidianteri in Hannover-Wien.

Dr. von Webuer uns ber liberale Dr. Seeger
Gdpwarz ift Webner wie ein Meger; $\mathfrak{T}$ rogoem fang ber ${ }^{\text {Doktor } 5 \text { Seger }}$ Süngit verzuickt im Jubeltone: „Unjer 2aton ift nidft obne! Unjer $\mathfrak{A n t o n ~ i f t ~ e i n ~ E n g e l : ~}$ Sein $\mathfrak{B e t r i e ́ e ~ i f t ~ o b n e ~ M a ̈ n g e l ; ~}$ Durd Die Mittelidulen ferner $\mathfrak{W B e h t}^{\text {fein }} \mathfrak{B} \mathrm{eift}$, fein hochmoderner!"

Unton grinjte da nor $\mathfrak{W b}$ mut ;
 $\mathfrak{2}$ हer, Die fo juī verbliifte, Sprang vor §reuben in bie Riifte: "Seht, ba iteht ber $\mathfrak{W e h n e r =}$ ºne, 2Hf Dem Saupt bie Märturkrone! $\mathfrak{W e l d h}$ ein 5 elo , ein ibealer! Dies bezeugt ein - \&iberaler!!" -
$\mathfrak{2}(\mathfrak{d}, \mathfrak{D} u$ armer $\mathfrak{D}$ oktor $\mathfrak{S}$ eeger: Wajcien bilft beim- 5 dornfteinfeger, Doch bie puilhe ift verloren, $\mathfrak{W e i p z u m a j}$ かen einen - $\mathfrak{M o b r e n !}$
Beda

## Grand- Fernunterrichl

 Deutsch, Franzõsisch, Eng flisch, Latein, Criechisch, Mathematik, Geographic, Geschichte, Literaturgesch., Handelskorrespondenz, Handelsiehye, Bank- und Börsenwesen, Kontokorrentlehre,Buchfablung, Kunstgesch., Philosophie, Physik Chemie, Naturgespri., Evang, und Kath. Religior, Pädagogik, gesamte Musiletheorie,Stenograph. Ckinz. Erfonge. Anerkennungsschr. and Prosputite grectis.Rustinsches Lehrinstitut, Potsdam-N 9 .



2 tbfulys
 ei'g'idjenkt is, nadja beiduern $\mathcal{S}^{\prime}$ Eabna beim Reidjsg'ridyt, aba mt lajien $\mathfrak{G}^{\prime}$ in Rual, verifanden?"
far Zuckerkranke and
Nierenleidende
DE J. Schâter's physiol. Nährsalze ohne Diaitzwang, arctlicich Cmpton. PreisM.3.-u.4.4.5. Zu hab. in Apontheren wee Dr. J . Sch shifter Barimen 20
 Belehr. Broschiure gratis
 Prismen-Ferngläser Marke Hell 8 fache Vergr. M. 70 .-
 Lieferant an über" 70 deutsche " $u$. ausL Regimenter, Touristenvereine etc. Jul. Akermann, Reutlingen J. (Witbg) Jil. Katalog gratis. Ratenzahlung.

Dr. Ziegelroth's Schriften über Arterienverikalkury M. 1.50 Fattleibigkeit ${ }^{\prime}$ ' $\quad 2.50$ Zu bezichen durch Dr. Ziegelroth's

## Kellner! <br> Ein GLÄSCHEN

## SIEG UM SIEG IN ALLEN WELTTEILEN!

## 蕾 TELEGRAMME: $\exists$

 Neckarsulmer Pfeil: Ras rasche gumbusidied 1909: 105 Erste, 73 Zweite etc. Preise bei groisen Konkurrenzen Großer Preis der Industrie "Goldene Medaille". Rund um Berlin von 450 Fahrern Erster. 1910: viele Erste Preise auf Rennbahn und Landstraße.
## Neckarsulmer Motorräder:

Sternfahrt der D. M. V. nach Rothenburg o. T., 6. Mai. Höchste Leistungen.

Erster Meistpreis Dahlhofer, Karlsruhe
Gassert, Buchhorn Drechsler, Leipzig Horman Multhe Vob, Mülheim

1855 km $1708,5 \mathrm{~km}$ $1708,5 \mathrm{~km}$ 1304 km 1295 km
in 4 Tagen mit $51 / 2 \mathrm{HP}$. N. S. U. Zweicylinder

| bei | " | 6 | $"$ | " |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| nassen, | " | $3^{1 / 2}$ | " | " | Eincylinder |
| aufgeweichton | " | 6 | " | " | Zweicylinder |
| Straßen |  | $21 / 2$ | " | * | " |

und viele weitere
Preistrager.

London Brooklandbahn 27. April. Von 33 Fahrern Oberländer Erster mit $21 / 2$ HP. Zweicylinder gegen weit schwerere Motoren.
Avignon Bergrennen von Gadague 24. April. Storr 2wei Erste Preise mit $21 / 2 \mathrm{HP}$, Zweicylinder gegen doppelt schwere franzōs. Marken. Verblüffender Erfolg. New-York Quarterly Trial 4. April. Motorcycle-Klub 200 Meilen mit $21 / 2$ HP. Zweicyl. Goldene Medaille. Bergrennen $18 \%$ Steigungen bei großer intern. Konkurren 21 Tsingtau Motorradrennen 31/2 HP. Eincylinder Erster. Metz Goldener D. M. V. Becher Blatter auf N. S. U. Motorrad.
St. Petersburg Motorrennen A. Boldt. Drei Erste, Neun zweite Preisc. London-Edinburgh 2 N. S. U. höchste Leistungen
Straßburg Els. Motorrad-Bahnrennen 17. April, 8. Mai. Donch Zwei Erste mit $21 / 2$ HP. Zweicylinder, Bausch Zweite
Wien Qualitätsfahrt 1. Mai. Wutte Erster mit $11 / 2$ HP. Eincylinder; Dohnal Erster mit $21 / 2$ HP. Zweicylinder bei starker Konkurrenz u. grundlosen Straßen, Wittenberg Sternfahrt 1. Mai. Weber überlegener Erster mit 21/2 HP. Zweieylinder. Gruppe C Meyer Erster mit 21/2 HP. Zweicylinder, Zweiter Sohn mit desgl N. S. U. $2^{1 / 2}$ HP, Zweicylinder ist unbesiegbar, 80 km Tempo, schlägt doppelt schwere Motoren.

## 

Viele erste Preise; Prinz-Heinrich-Fahrt 1909 drei silberne Plaketten. Sternfahrt Rothenburg: Wöhr in 16 Fahrstunden 754 km.
M. in K. fährt mit Neckarsulmer Viercylinder-Wagen rund um Holstein über Rostock, Eisenach quer durch Deutschland 2300 km in 5 Tagen.

Neckarsulmer Fahrradwerke A.-G., K. Hofl., Neckarsulm.


# SALAMANDER 

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


Einheitspreis für Damen und Herren M. 12.50 Luxus Ausführung . . M. 16.50


## Autoren

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


Ueppige Büste, schöne volle Körper-
formendurch $\mathbf{R u s e n}$ formendurch $\mathbf{B u s e n}$. nährpulver
Grazinol'6.
Vollstānd. unschädich in kurzer Zeit geradezu itherraschende Erfolge, ärztlicherseits empfohlen.Garantiescheinliegt bei. Machen Sie einen letztenVersuch, es wird Ihnen nichtleid tun. Kart. K. 2.-, 3 Kart. zur Kur erf. $5 . M_{0}$ Porto extra; diskr. Vers. Apotheker R. Möller, Beriin 3, Frankfurter Allee 136.

## Orthopädische Gesichts- u. Körperpflege durch ,Gharis

"Charis" gesetzl, geschützt: Deutsches Reichs-
patent Nr. 131122. K. K. Oesterreichisch.
Patent Nr. 14879, Schweizer Patent Nr. 26378.
R. S. SCH W ENKLER, FERLIN 5\%, Potsdamer Strasse 86 B. Sprechzeit: $11 \frac{1}{2}-6$ Uhr.
Der ortho- Brusfforiner "Charis", gesetzl. padische wird schőn - wird täglich 5 Min.eigenhändig angelegt. Aerztliche Gutachten des Herrn Sanitätsrats Dr. S. über den orthopädisch. Brustformer "Charis" in der Broschüre.
Eine Dame, die den Brustformer "Charis " anwenden wollte, konsultierte einen Arzt, um uber die

 Im 18. Lebens- $\mid$ In den 40 er Jahren wendung von | dann seltner. Ge- |
| :--- | :--- | "Charis". $\left\lvert\, \begin{aligned} & \text { dann selner. Gre- } \\ & \text { brauch v. "Charis" }\end{aligned}\right.$



Photographische Aufnahme eine 48 jährig. Frau nach 10 tägiger AnBrustformers "Charis"

Zweckmassigkeit desselben ein arztiches Urteil zu erlangen. Das Urteil lautete günstig über den Erfolg. Näheres in der Broschüre. Eine Ge fahr für den Organismus ist dabei nicht gegeben, da weder Metall noch Glas den umschnüMetall Ring darstelt, sonderntion Moinung geries Polster. - Dien Metrige mir ach Spezilart fïn Gesundheits-w. Schönheitsplege habe ihr meine Brustformer als das Beste
 Nach modernen Ansprüchen eingerichteter Kurort, mitten in ausgedehnten Waldungen gelegen. 9 warme Quellen. Heilwirkung bei Nervenleiden, Frauenleiden, StoffwechselMineralwasser. Prospekte gratis durch den Verkehrs-Verein.

कuc. 04 -


隹ríchungzrefultat *. Bing
थnmalt: , So, io, alio Sie haben ifre Strafe num abgebüßt. §aben Sie fitç im (Gefärtgnis aud) gebefifert?" RItent:, $\mathfrak{D o b s}$ glaub t Mi ber: wifden's io "dかnell nimmer!


## －Rorpulenz Fettleibigkeit

tuito bejeit．Durcぁ d．Tonnola－Zehrkur，Wreise getrontm．golb．Meoatll．ut．egrendpl．seit ftart．Seib，feine ftarf．Guften mefor，fonDent jugendl．schlanke，elegante Figur，it．grazitife §aifle．Kein Heilmittelk．Geheimmittel，leoigl． ein Entfettungsmittel f．Iorputente gefunbe
 gianber．b．Sebenåtveife．Borzitgl．Winfing．
 D．Hranz bteiner \＆Co． Berlin 104，Königgrätzer Str． 66.


Sensationen A．Schmidhammer
${ }_{\text {ntei }}$ ITei Doda hat refot g＇habt，wia er g＇fagt hat：，Fias，Du brandyt net nadh paris geb̧＇n；mad an Ȩansfuedt in ant Kotel und ©фaug fleigi ourch o＇Sdpliffellöder，da fielggit gras fo vui！${ }^{\text {s＂}}$


# 97 fin zates reines Gesicht <br> rosiges jugendrisches Aussehen，weissa sammerweithe haut u．blendend schünenTeint anzeugt die eehle <br> Steckenpferd－lilienmilch－Seife <br> von geramann \＆GO RADEEEUL <br> a 51.50 \＆überall zu haben 

## Vom Verfasser von ，，Jettchen Gebert＂


im Feuilleton des „Berliner Tageblatt＂erscheinen．Georg Hermann gehört nach der letzten Statistik der deutschen Leih－ bibliotheken gegenwärtig zu den begehrtesten Autoren．Das

# Berliner Eageblatt 

mit seinen 6 Gratis－Wochenschriften
Jeden Montag：Der Zeitgeist；Jeden Mittwoch：Technische Rundschau； Jeden Donnerstag：Weitspiege1；Jeden Freitag：Uik，Illustriertes Witzblatt； Jeden Sonnabend：Hars Hof Garten；Jeden Sonntag：Weitspieger； kostet 2 Mark monatlich bei allen Postanstalten des Deutschen Reiches

## 185000 Abonnenten

## fil unsere Freunde und Leser

ridhten mir das höfliche Ersuchen，auf ihren sommerlidhen Fahrfon in Bädern u．Kurorfen，Hôtels，Resfaurants u．Cafés，an Bahnhöfen u．auf Dampfern immer nach der Mündhner „JИБEND＂zu verlangen u．diese empfehlen zu mollen．Für Angabe von Orfen，in denen die „JUGEnD＂ nidht vorhanden oder zu bekommen ist，sind wir besonders dankbar．

Um unsern lesern den regelmässigen Bezug der „JUGEnD＂mährend der Sommerferien zu erleidfern，nehmen
 1．Mai ab folgende nummern an．Diese Abonnements hönnen mit jeder beliebigen nummer beginnen und die Adresse beliebig off gemedhself merden．Bei Zusfellung ins Ausland erhöht sich der Preis um 5 Pfg．pro hummer．Wir biffen，von dieser Eintidhtung ausgiebigen Gebraudh zu madten．

## © Energie gitafit Bepunotheit Gctuönheil

 Jahren im Befits oes 2utogymnaft，wind ift mid fets mit neuen Kräften perforgt und andauernde Erfrifdung zuriadfät．21．\＆．
 Die Uebungen nach Jhrer Dorictrift täglid fruit uno abenos vor，unt ich muf fagen，of mit bas Hebent mit $\delta \mathrm{cm}$ 2 2 utogymant Derz gingen madit，und wird es audh gat nidt
 Of cin anderer
Sleidzeitio mondte id Jidnen meine aufrid）
 Jutogymnaft ausppredect．Der 2lppara： wiro mir nit jebem nenen Cage fieber．Et idafft Gebensmut und einen felbibbewngten Seif，ohne ibn mödte idh nidht mehr leben． Seitbem id Jbren 2tutogymnaf befise，bin id eingany anderer menid geworden．B． 22
 rdyutidigex gewarden！．．．．Iक ben fitte fetbit Den 2lpparat idon feit 3uvei Jahren Das Curnen mit Dem 2utogrminaf piel fraff： tiger und gefdmeidiger geworben．frl．（15．D．
 उd muf gefteher，oak Jht 21pparat 2tutos gpmaft fur einen Burcaumenfoten iibere
 unenolidł，oan idh niḑt füther in ben Befit bes 2pparates gelangt bin．5．Sp．

 xcidjle＠uvanyunxat，ab「olut






 （1）gibt tridjtw be川seç． Preis 15 M ．In den durch Auslage od．Plakat gekennzeichneten Geschaften erhaltlich． Ulmfangreides 3 udh tiber Turnen im Eaufe， 3ahtreide ph－tographifकe Xbbiloungen， eifen，2tnerfenmungen（aud）von febr dielen 2 derjten），und 2 lusjugen aus stteratur und preffe foftenfrei von ben Kolberger 2Inffalten fir Erterifultur，（Dffiecbad Kolberg 83


aus Dentschlands Leierkasten Mit fein．Holzschnitt，geb．f． 3 Mk，$v$
R．Zinke＇s Antiquariat，Dresden A， 10


Schrifitsteller！！
Belletr．，wissenschaftliche，politische Schriftsteller finden in einem alten， bekannten grossen Berliner Verlag dic kulanteste Aufnahme fur ihre Werke．Begutachtung．Buhnenver tretung，dramat．Werke．Beijed．Buch－ handlung Deutschusk to cingezogen werden Man wolle sich mit Angebot wenden an：Littera＂Berlin W，30


## Mütter，nähret selbst！


schafft Milch
und stärkt Mutter und Kind．
Amtlich in Sänglingsheimen eingeführt and von Tausenden von Acrzten empfohlen． Erbällich in Apotheken u．Drogerien．Gegen Einsendung dieser Annonce senden wir eine ausreichende Probe gratis und franko，
Pearson \＆Co．，G．m．b．H．，Hamburg $Q_{4}$


## Verfasser

von Dramen，Gedichten，Romanen etc．bitten wir，zwecks Unterbreitung eines vorteil－ haften Vorschlages hinsichtlich Pablikation ihrer Werke in Buchform，sich mit uns Verlagsbureau（Curt Wigand） Veriagsbureau（Curt Wigana）． Hus dem lyritiden
Cagebud）des Leutnants v．Veriewik ＂5at Derjewir jelebr？＂

こTimmt jegt ein Llufut úberband， Den uns redt exnflifid verbitten： Mánnern，berabme，ja weltbefannt Wirs Mrifenz beftitten！
Jefus evft，sam Wapoleon， Bismard，na，un io weiter Blingt für Detftánoige ja wie bobn， findtaber Jl\＆ubige！Reiber！
Zmmev bev ©ronunct mid beftebt． Will srum ju fommenden fallen frage：＂bat Veriemig jelebt？＂ $\mathcal{D}_{\text {oraus }}$ jleid ridtig fellen．
马at jelebt！©oer lebt vielmebr beute nod－u＊zwar feftel Sdreibt siefes fonflatierens ber， falíbmünzeen зum protefte．
Wabyt felbftverftánolid fein Pieusonym，万ált nid $\mathfrak{z u}$ luften fúr nôtig．． Winfdyt aber Jemans weitres
yon ibm
gederjeit jernerbstig！！


Da die durch paten
Da die durch Patente geo schützte geniale Konstruk－ tion des，＂Penkala＂nicht nachgemacht werden darf， Kommen in letzter Zeit gee wöhnliche Drehstifte heraus，die in der äusseren Form den ，Penkala＂imitieren，um Tauschungen hervorzurufen．－Man achte daher auf die jedem Original－，．Penkala＊eingeprägte Inschrift：


Zeichnung von G. v. Finetti





## Dis Pfarverfatbl

${ }^{\prime 2}$ Wenn mi＇bev beilinga Datex nur net exfommunisicet！I bab＇meinem bodwirbigen bertn ja aa fo an Baud angetodt！＂

## fluch und Segen

Wabrbaftig：es nabm zum Serzbervegen Im Datikan fid）die Szene aus
2fm Nontag：Da flehte סes Simmels Segen Der papit berab auf des Gaifers Saus！

Er rief ihn herab mit beifem Danke fưr Des Raifers Juldfames Ebriftentum－ Dreibundert pifger vom Strano der Panke， Die maren gerűbrtes publikum．

Zuch mir ma̋ren tief ergriffen gemefen （D）folder Bnade und Bloria： Dod batten mir kur3 vorber gelefen Die Zorromáus－Enzuklika，

Die Sdrift，die mit wütigem Rachefdnauben Die Wabrbeit oreift 3 u veroreben fucht Und famt dem lutbrifकen Geberglauben Die zhnen des Raifers befdimpft und verflucht．．．

Und jebst der Segen？！（D）beiliger Vater， Da bilft aud Der kräftigfte Segen nid）t！ Er ift aus dem Sack，der römifche sater， Uno krümmt feinen Budkel im Sonnenlidt！
wir riffen＇s：Don Duloung und
frieden balten，
Ift Kom beut＇weiter wie je entfernt， Sat nid）ts in vierbundertjäbrigem walten Vergeffen uno nidits oazugelernt！

Sie werden den Beift der Eiebe nie faffen，
Den ibnen ein Jefus geoffenbart， Und ras fie am tiefften，am mildeften baffen， Ift deuticher Beift und ift deutide）Zert． Und immer wieder wird Dir＇s
begegnen－ Zegreif＇es，Midel，uno fei kein ©or： Eb＇Did Die Rőmifchen einmal fegnen， Sat man Did orei Nal verfludht

> 3uvor! Hanne

## כur Dorbeugung

Die Borromäus－Enjyflifa hat cin ipa nifater Kapuginer verfagt．Man ift im Datifan ظödjft erftannt，ठak die Dentiden To viel Wefens ans der Sade madent mod will，wie uns eint Dertrguensmant von bort mitteilt，aud gewiffe Garantien idaafent，daह́ fo was nidgt mehre paffiert：

Kiintitig foll Se．Eeiligfeit alle En＝ syflifent on lefent befommen，ebe fie binausgegeben werden．

＂Sic，＂apoftropbierte bev Banfoireftor Swinner ben feubal finantiev Zbein＝ baben，＂wenn Sie Jbre fidónen preupiiden Eionfols zu $3 \%$ los werben wollen，maifien Sie Jbte ariftoftratifden Verfaufs－2Iliten auf－ geben！＂

## Zu Dernburgs Hbschiedsgesuch

Luto es fprid）t ber Büreaukrat：
W3onnig war mir＇s，als ich＇s hörte！
$\mathfrak{W e g}$ mit thm，ber ofne（3nab＇
Dft mix meinen Sdlummer ftörte！
शeu füll＇ich Den Tintentopf，
Siegreid）reib＇id）mir mein Sänodaen，
Uno it meinen Riejenzopf
Əlecfit＇ith mir cin blaues．Bänoçen！＂
Unto es iprid）t ber 3entrumsmam：
Wujt Su enolich Dich ergeben？
（1）u molltit gegen Rocren an？
Börjenjobber！Dernburgleben！＂
Freund Mattytas freut fich baß，
Seller Ieuchten jeine Sterne：
＂Geb̉＇（Didh in Die Jubengafl
Und verkoofe Dattelkerne！＂
Unt Der Junker kräbt verzückt： ＂Gieb＇man，fchau＇man，blick＇mant，guck＇man： Sat（Dir boch Den 5 als geknickt Unfer lieber kleener Gdutkmam！

Biehe $a b$ ，verbufte $\mathfrak{D i c h}$ ！
Such ©ir eine Wauslochrige！
Ropmichs braudien ma bier nidf）， DHer Dtamantenfrige！＂
2ljo macht fich）Suft ber $\mathfrak{S a \xi}$ ，
Den ber Feind in fich gefaugt bat． Ulnd ben Dernburg böhnt man kraß， Einzig meil－er was getaugt hat．

Etol $z_{\text {die }}$ Sand ber Junker reibt，
Lauter kräcbat bie Zentrums（Eule，
Dernburg geht，－jedod es bleibt
ゆie beribibmte＂Eiterbeule＂！
Karlchen


Kin verbädtiges sedeben
（Eint Monotog ntad）bent päpittident＂Bitberfturm＂）
さbeobald：＂Ėomif́d，зu miv wav Dius X．ausgefud）t Licbenswatyig！＂


Der frftwarzbatte Blarf
＂Diefe unerbơrte J̌efdimpfung unferev 太irde Fann id nidt ungeftaft bingeben Iaffen，id） Fündige（ir biermit bie freundidaft，idwarzes
 bis ber Ricidstag wieber zulammentritt！＂

## Bonner Studentenbrief

Jeliebter Erjenger－ $\mathrm{D}_{\mathrm{u}}$ haft wohl jelejen： Z3ei uns is mäकtiger Betrieb jewefen！ $W^{W} \mathrm{ir}$ warent anf einer amönent Extonr ©übtig im Dampf－bis morgens um jeds 1 Ibr ！ Im sauf des Derfabrens－io＇t Sumpftag is lang
Wollten wir mal＇H Eytraamilismang． Ein bebrer Jeift hat uns iiberfomment Llto wir baben＇t Babuzug im Sturme jenommen！ Jeliebter Erjenger－id bin Fein Stilift （Und id Ļab＇s ood nid nötig，wie $D_{1}$ weift，als Jurift！）
Dram fag id，an Stelle von viefem Jeidreiblel：
Der Dug war juletyt nut eit Heberbleibje！！
Don femferideciben find oreifig unto fieben
2 luf oem Sdladtfelo unfres Eumors jeblfeben，
Die Dampipfeife batte faft ausjeheult，
Die Sofomotive war wand and jerbenlt， 1 nto 2 dbfubr ourften wir fonftatierent
Bei einem Sdafiner und orei Paffagieren！ Das Bejte vom Janzen Pam aber erft päter： Int 230111 war lantes philifteriegeter， Unto，als ob man＇ne Zrbeiterblafe wär， Stand juletjt vor Jeridet die halbe Coulemr！ Dreifig Emt uf die Badebofe
Uno ZUbends Kommers－fo entet＇סie ©hoje．
$\bar{D}_{\mathfrak{n}}$ muğt mir das Eene concedieren－
DIt fant jich nid billiger amifferen！
Filius

## Der Bierkrawall in Bayern

Sit ber fabmarzen Wierjtadt $\mathfrak{D}$ orfent Wat bas $\mathfrak{Z o l k}$ fid übermorfen
$\mathfrak{M i t}$ Den $\mathfrak{5}$ errn Der $\mathfrak{B r a u} e r e i$,
2Beil das $\mathfrak{B i t e r}$ zut tener jei！
Daj bie alten æreife bleiben， Tät mit Blat man Briefe idsreiben： ，Sagt the nidgt den 3weiring nach， ＂Rommt ber rote $\mathfrak{F a b j n}$ aufs Dach！＂
$\mathfrak{W i e}$ es war vorgerwerkiindet， $\mathfrak{B u r b e n}$ nädbtlich angeziundet $\mathfrak{Z}$ on dem $\mathfrak{M o b}$ ber S̄äuler zwei； Gieben brannten ab babei！ $\mathfrak{B o r}$ ein $\mathfrak{B r a ̈ u h a u s ~ k a m ~ i n ~} \mathfrak{5 a u f e n}$ Das empörte $\mathfrak{Z o l k}$ gelaufen： Taujend Geeten an Der 3aht $\mathfrak{M a d b t e n}$ einen $\mathfrak{B i e r k r a w a l l}$
Scheibert gingent da in Scferben， Fenfteritöcke muijten ferben； Sam ein warmenber Gendarm， Sieß es laut：，Segt＇s uns am $\mathfrak{Y r m}{ }^{\prime \prime}$ Lno im ßierpreiszorngefühble $\mathfrak{W a r f}$ man fich auf ఇtid）mo Stiihte， $\mathfrak{B i s}$ Das ganze Jubentar
$\mathfrak{I n}$ bem 5uls zum Teufel war！
Sebo trat erichreckt der $\mathfrak{B r a u e r}$ For bes Suufes moride Mauer： Stebes $\mathfrak{F u n b l i k u m , ~ f e t ~ f t i l l , ~}$
$\mathfrak{W}^{\prime 2}$ eil id）mit dir reben mill！
3war，id bin beim Brauerei－2ing， Trogbem fajenk＇ich euth den 3weiring！＂－ Ramm war biefer ভat herauts， （bing bas $\mathfrak{W o l k ~ g e z a ̈ b m t ~ n a c h ~ S a u s ! ~}$ Dod das billige $\mathfrak{B i e r}$－o Gdjrecken！－ $\mathfrak{W}$ itro eudd leider wenig fidmecken， $\mathfrak{W e i l}$ im＂Loche＂，wie ihr mitit，
Selten $\mathfrak{B i t e r}$ зu baben ift！


## In einem kloster

„Wee bat（Rud）senn ben Bifhofsftab yes idenft？＂
${ }^{2}$ 2dd，irgens fo＇n Vadfomme von ben Forrumpierter fútfen，sie sie Rerverfion bes $\mathfrak{G l a u b e n s}$ und ser Sitten unter bem Mamen Zieformation forserten！＂

## Der Sittenwädter von るattingen

5 wandle fittfam，Deutidue Maib， In einem hochgeidtoinnen fitio Und Deinen weipen Sdwantenbals， Den zeig＇im Sommer keinesfalls， $\mathfrak{W e i l}$ dies，wenns auch fïr bich erquidklidy ift， Fiur Wutkeraugen gar nidgt jdidididid）ift Und irgend einen frommen Wam Erregen und verbriejen kant－ Der Frauen：Reiz ift Goldjemt riberlid， $\mathfrak{D a n n}$ witb er wild und fdimpit did）liederlid）！

Зu Sattingen im Lanbe $\mathfrak{F a b e n}$ Erfubr Dies jüngit zu ibrem Sajaben Ein §räulein，weldjes frei und blank， （W3te＇s jegt mobern ift，Gott jei Dank！ Bei luftig leidblen Sommerblujen）， $\mathfrak{D e n ~} \mathfrak{F a l s}$ trug，nicht etroa den $\mathfrak{B u j e n !}$

Der $\mathfrak{P}$ farrberr in bemt $\mathfrak{D}$ orfe $\mathfrak{S a t t i n g e n}$ ， Der iprach：Das kartut ich nicjt geftattingen！ $\mathfrak{W e i l}$ er，nadi jenem Salfe lugend， $\mathfrak{B e b r o h t}$ fich fïhlte in ber Tugend Uno（Gleiches fürcftete niddt minber Fiit andre $\mathfrak{P f a r t}$ ，und $\mathfrak{M e m i d j e n k i n d e r ! ~}$ $\mathfrak{E r}$ äußerte fita）bart unt ictroff Ob bem gekuirzten $\mathfrak{B l u j e n j t o f f , ~}$ Erwartend，Dajß alsbald das fündige Salsfreie Gommerkleid veridnwindige！

Docd，aber und trog alledem， $\mathfrak{W a r ' s}$ jenem Mägbelein genetim， Daje es im Rleid，bas er verfludite， Den Wejpergottesbienft befudfte．
 Da namut＇er mititig，grob unt gröber， Die freie 5 alsausfdnitt－Mrethode ，Warifer Qumpen＝Minidher＝Mode＂ Und idfimpite mit gefurchter Glirme：


Bald wird fith，heigt es，mit bem heftigen Mam（Gbttes das Geridyt befcuaftigen－ Dod）wird＇s wobl mild den §all erledigen Und nidft zu ichwer ben ßfarrer iduäbigen Für feine $\mathfrak{Z u}$ uppigkeit beim $\mathfrak{F r e d i g e n . ~}$ Dem erjtens wirb er fich verteibigen： $\mathfrak{E r}$ wollte jene nicht beleibigen， Und zweitens ift ja übergaupt $\mathfrak{B e k a n t}$ ，dan mur zu viel erlaubt $\mathfrak{B e i}$ uns bem $\mathfrak{B j a r r e r}$ in ber Reget ift， 24no merm er auch ber ärgite－－Weräcfter Urbaner 2 umgangsformen fein jollte．

## Zur Erböbung der Zivilliste

Ja，Najeftät，ich hab＇es eingefehen： Es ift nur unfre ganz verdammte pflidt， Die 2uerbödjfte Einkunft зu erböhen， Denn billiger ward diefes Seben nidtll

Es fteigt das $\mathfrak{B i e r}$ ，es fteigt die wurft im preife Durch all die Steuern，Die der Reidstag fobuf． Uno fordern oarf man nidt， vernünft＇germeife， Dan Najeftät nod oraufzabit im Žeruf．

2 ir müfen nobel fein und gern fpendieren； Denn \｛aiferfein，das ift kein pappenftiel． （＂Sardanapal＂mús id）nicht infzenieren， und braude dod aljäbrlid）ziemlid viel！）

Nur eines ftört mir etroas das Dergnügen： Dak juft im 2ugenblick，sur felben 3eit， Da roir von der Regierung gar nidsts
kriegen，
Sie appelliert an unfre Robligkeit．
Es liegt mir fern，oas sriegsbeil ausjugraben， Dod Denke id und viele andre Serrn：
20 ir mődten nidht allein das 3 ablredet
baben，
wir hätten auch ein foönes 2 wab （red）gern！
Ein Preusse

## Siebe Iugens！

Kiirglid fand fiir die Refrnten eines Regiments ein §iditbilber－Dortrag iiber bas צeben des Wrafen Jeppelin ftatt．Unter anderm wurbe and fein क由力neidiger Patronillentitt an 2lufang des Krieges 1870／71 in Wort and Bilo vorgefiiburt．

2lls fith der Infruftionsofititer am andern Itorgen bei einem Refruten erfundigte，weldhes denn das Gauptwerdienfit des Grafen fei，ant wortete der junge Daterlanosverteidiger：＂Er war aud beim Kommin！＂
$\mathfrak{B i e}$ man hört，beabfichtigt ber banrifde Sultusminifter von Wefoner，bie Winakotheken zwecks Eとrböhung Der Rentabilität an Cook \＆ Gon zu verpachten．פer Erlös joll zum Teil für bie Geiftliden $\mathfrak{I n c e e n}$ verwanbt iverben， zum Teil zur Stügung Des konfeilionellen Frie＝ bens burct）Maffenverbreiturg der $\mathfrak{B o r r o m a e n s = ~}$ Enjŋklika．


## Anti－Zeloticum

peaftíde Dorfíttsmafregel зum Sdute andersgláabiger Bherger．Speziell fúr Ulteas montanc à la Dr．Gerapl Pidlev（Bapern） ecfunben！


## Dic Erhöhung der Zivilliste im preussischen Abgeordnetenhause

${ }^{2} 2$ Ille Rebensbesingungen，weine berten，fins teuter teworben，bemtemáf aud sic wabl＝ vedtsporlagen！Znaufern Sie nidt，bier barf nidt＂gesvittelt＂werben，－nur marimiert！＂

## Żlafifdte כ̌eugniffe aus ben werfen Kant＇s

Wemt æegierungen fici ia mit Yngelegen＝ Geiten ber（belebrten zut befaffen gut finden， fo wiurbe eg ifrer weifen Borjorge fïr WSifienichafter fowohl als Meriction weit ge＝ mäß̈ßer fein，die greibeit Der §ritif zu be＝ günftigent，als ben läderlidjen Defpotišmus Der Schulen zut unterititzen，weldje iiber
 wemt man igre ভpinnweben zerreiß̃t．
（Akademicausgabe Band III pag．21）
Čs gibt in Europa Maadfte，bie von ber Orbummigfeit biel $\mathfrak{W e r t s}$ maden，und，imbem fie 1 luredt twie Waffer trinten，fiad in ber Reçlgläubigfeit fïr Æusierwäflte gebalten wifien wollen．
（Hartenstein Band VIII pag．427）
Dasิ ßfaffentum ift jeberzeit geneigt，auริ einem blogen Sehritand in emen regierenden uiberzugeher．
（Akademieausgabe Band VI pag．130）

## Iufth，Der 2 zbgeblityte

थ（d），niut liegt er ganz gebrochen， $\mathfrak{W}$ ie ein Mäustein bingeitreckt， $\mathfrak{E r}$ ，ber nodf vor men＇gen Woajen $\mathfrak{W}$ ie ein $\mathcal{E}$ öve fich gereckt．
„Iuftament！＂fo rief er böbneno
$\mathfrak{Z o r}$ dem $\mathfrak{W a j l g a n g}$ its $\mathfrak{B e l a ̈ n d ; ~}$

תam bas 区idjo：„Jufth — am－Eno！＂

## Homuneulus

No． 26 der „Jugend ${ }^{4}$ erscheint am 25．Juni als Sonder－Nummer unter dem Titel

## Oberammergau．

Das Titelblatt zeichnete Paul Rieth．Biedermeier mit ei besingt in sehwungvollen Versen das Passionsspiel und seine Darsteller，während Georg Queri，Karlchen， A．Weisgerber，E．Wilke，K．Arnold und A．Schmidhammer luslige Szenen aus dem Oberammergauer Fremden－ leben bringen．Ein farbiges Doppelblatt von Otto Geigenberger ist dem landschaftlichen Bild des Pas－ sionsdorfes gewidmet．

Vorausbestellungen auf diese Nummer bitten wir möglichst bald an uns gelangen zu lassen，damit wir die Lieferung garantieren können．

Verlag der ，Jugend＂，München， Lessingstrasse 1.


Die flucht nach Marienbad
E. Wilke
"Kilen Sie, Ђerr Kollega! Wir weroen fa für Reformatoren gebalten!"

## (1)as 2bom'many

Gedifft von Mtarl 2 ierjung, (5ymmajift
Bei ben Debatten itber ben sithentwang in bent
 naften in ber WFaf; bert ©duutern Rarten ausifellen, bie an affen bier Mändernt mit ben Daten ber Gont= und Feiertage bebutt fito mid nadi jedem sirctient befuc), wie ॠafiecabonnements, зur sontrolfe burdf)= rodt merber.
$\mathfrak{Z}$ n $\ddagger$ ¡èem Sonntag bin Tab in ber תirche brin; So will's ber liebe (Gott, Da gibt es keinen Spott.

Ja) habe mein Willett, Wo ganz genan brauf iteht Dite religiöle $\mathfrak{B f l i d j t ; ~}$
Da gibt's kein' Sreeifel nicht.
Rach jeder 2 ndacht wito $\mathfrak{D a s}$ Datum perforiert;

Dann weib man es gewib $\mathfrak{D a}$ gibt es ketn' $\mathfrak{B e j d i j}$.
Dh, wie ift das bequem lno auta (Gott angenehm, Der mur bie ミöcher zählt Und fobaut, ob keines feglt.

## Drum, fterb' icd, komm idd gleidf

Direkt ins Simmelreid
Da ift mir gar nifft bang:


## Caveant consules!

2th! $\mathfrak{I n f o l g e ~ f a m m e r g l i t h e r ~} \mathfrak{Q e k t i i r e}$ $\mathfrak{B 3 i r o}$ mein $\mathfrak{B l a u b l u t}$ violett por Scjam! Denn idh Las, wie gräßlid) Die Rotiure $\mathfrak{U}$ berband im Rorps der (Barbe nahm.
Gdymadjooll mit dem $\mathfrak{B u ̈ r g e r t u m ~ p e r k o p p e f t ~}$ $\mathfrak{W i r b}$ - äh bäh - die Crême ber Nation: Sener Leute 3afl gat fich verooppelt $\mathfrak{\Im n}$ ben (Garberegimentern jdpon!

थ̈b! $\mathfrak{m}$ Vorjahr tat man fich nod, ipreizen Und mur fieben $\mathfrak{B i t r g e r l i d y e ~ g a b ' s ~}$
2tber hener fatmoll bie 3abl auf breizehn Joham, reidf' mir ichleunigit einen Sdjnaps!

Bon 900 (barbeoffisieren
Wolle 13 Menidnen buirgerlid)! -
$\mathfrak{M a j e f t a ̈ t , ~ i d h e i n t ' s , ~ w i l l ~ u m s ~ b e g r a d i e r e n , ~}$
Demn jegt ijt man nid)t mefjr unter fidh!
शächitens ictmüdken unire (Garbetrefifn
Seute, allem edtern $\mathfrak{W e j e n}$ fremo,
Die ben Fifid vielleid)t mit Mrefiern efien, Untelackidutht, mit geteiltem Semo!
 Uno mit fonwarzumflortem ßortepée Stöln' id (frei nad) Gditler) jegt ein jdperes, ¿eeres, qualerpreftes 2ib!

> v. SduigcIwits

Fittmeifter à la suite
des III. (Sarde ફellebardies-Regiments "Stajeer wort Ebina".


Wie wit hören, foll bie neue knyytifa Den Vament „Encyclica latrina" befommen.


[^0]:    Inseraten－Annahme durch alle Annoncen－Expeditionen sowie durch den

    ## ，JUGEND＂

    Insertions－Gebühren
    für die viergespaltene Nonpareille－Zeile
    Verlag der ，JJugend＂，München．Copyright 1910 by Verlag der ．，Jugend＂Mïnchen．
    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．Währung 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 $7.50,6$ Shgs．， $11 / 2$ Dollars．Einzelne Nummern 35 Pfg ．ohne Porto．Bestellungen werden von allen Buch－u．Kunsthandlungen， sowie von allen Postămtern und Zeitungsexpeditionen entgegengenommen．

[^1]:    Zu haben in Drogen-, Friseur- u. Parfümerie-Geschăften.

[^2]:    $\overline{" B e i}$ etwaigen Bestellungen bittet man auf die Münchner, gUGEND* Beaug zu nehmen.

