

## Sied bes さürmers

J（d）fajat bom $\mathfrak{T}$ utnt Das fabue Sand Iill blauen 凡reis lum mid）gepamt．

Bier Fluffe gefg Rach Siib uno Soro Unt Sit mit Weft $\mathfrak{W}$ om Turme fort．
Uno auf imo ab， Bei $\mathfrak{Z}$ ag und Sacht， Die toißen Strapen Spägt Die Macht．
Fin Reiter trabt， 21n Briuden bält Das Bettelbolf， Eint Suitolein bellt．

Dex Ratgherr fäbut， Der Räufer fpringt， Der Sdiffer fifdut
Im fabn uno fingt．
Der Sinabe träg
Den Scultweg nimmt．
Der Dajfe britllt，
Das こractificiff idminmt．
Sn fditanter Sänft
Die Dame H 13 t ．
（3）labzöpfig remt
Der Saff und famigt．
Der Bater pflitgt，
Der $\mathfrak{5} a \mathfrak{h n}$ ，Der frälft．
S（j）eu in Den ßufd
Siriedt Şans und（Sretl）＇．
Bier Moler find
Bei mix zu（3ajt
Die gotonen Steme
（Sireif id）fajt．
§๘ા）Yäute Sturnt
Hno Seidfentlag＇，
Weft，Sirieg，（Seburt
17 no Brautgelag．
Sab＇uic ben Sdlaf Des Bief＇s getamt， Mein Suge wadht
§m runden ßand．
2lfree v．Winterftein

## freiluft

## Won Jobannes Sdlaf

Fom fand cines Feloweges her benge id）midid zu einem blithenben（esp pajettefeld berab，berfiere midy in bies endlofe Roja und Siditgrint，gebe mid dem twie aus feier＝ lidgen fernen bertönenden，grôen monotonen giftoro Dex Biener kint．
§il einem Simmel mit faber und diijter geballten，fefje fillfen，trägen，bevoifçen Wolfengebilben fingt eine einjame Serfje．


Richard Pfeiffer

Fin Ceifer Wind fliffert．
Srägt eine feine，feudflidje witterung von そegen．

## Saugröbren．

Die fich it purpurbraume uno \｛idmar $\boldsymbol{j}_{=}=$ grime ©djlammtiefen Ginabitredern．

Tief，tief bimunter．Biel，biel tiefer als Die ftarre $\mathfrak{W}$ Gajfermudgt，bie auf ilmen laftet．

Weroen Da unten，ballen fid zu cinem rumben，fegr lidjten，grünen Stoollen．Strecten lange，weipfafle Jajern wio Jibern Finab in einent tiefitent ormos in cint Tiefe，bie ignen gedeift．－

Dann wird e马 hod oben，zu pemer Beit， im sweiten，freien，frifden Jelloozon，fおöne， rotbiolette，fo redft fräftig gefpreizte fternige Dolden．－
¿iege auf ber Wöhe eines tweit und lieb $=$ fid）geidmeiften zelobiuthels in ber bollen Sommerjome．

Bor mix Degnt fid）ein weites，farben＝ bunteß Banorama mit Jelbern，Walbern， Siigefn，fernen Wergen，Waffern，Dörfent， تुelofdermen und bem gleiß̃end blauen， zitternDen Sommerentehimumel Driiber．

Wem id bon biefem groken，fremblid） feierlidjem Blici rafte，riditen fidid meine Sugen anf ein grautes shadifelo bor mix， ouf bem grïne Stranterdent imb bunte geld＝ blumen mudfern．
（Ein $\mathfrak{B a d})$ fet $(z$ blen fliegt Dort umber；Didjt bor mir；auf feinem feifeingehaltenen $\mathfrak{J a g} D=$ revier；zieht feine zierlid）Furtigen Bogen＝ linien；fäuft bamt flint mit feinent wippendent Sdjoänjden hin und ber；madjt mandymal einen brolligen Sopjer，fliegt idunell umb ge wanbt ein flein Stüd fteilgerade in bie Soble，（canappt fid）eine Beute．

Neben ibut，ganz in nächitex Nachbar＝ id）aft，ipaziert frieolid eine Zerche．

Aber mit einem Mral friegt fie ibren Trieb． Sdubingt fich auf．Steigt faräg an．Shrem
 Ginein，hinein，hod，body binein in ben felig flirrember，tiefolauen $2 \mathfrak{z u r}$ ．Berfighindet mit einem Mal in einem febr boben，fernen Sunlt．－

## Der Srauttrans

§ier will uns ber Sonumer bent
Brautfanz binden：

## Ere fledfet ins junge よaferfelo

Weipleudtenbe Sefietn zu
lidtblonden WGiben，
Wie Minctenblite Dem Oriun gefell．

Mno foll es bie Sdañfen bir
lieblid umbreiten， Die fdfimmemben Bhumen，wir bredfen
fie nídot，
Siomm，bette bein Briiftden mix zätlicif
zur Geiten，
neberbliift bid）Dein Siränglein zur
bräutliçjem §icft．
Heberb（iil）t bicí）umo miro nid）t im （b）（asj）urz berblinten
Und ftammelnd einit fprectien bon
gliidflider Beit－ Wir weroen ign täglide aufor neue oir minden， $\mathfrak{B i s}$ dañ ifn bie blinfende Senje zeridneiot，
frany Langbeinvid

## HTations 弓odjeitstay

## Bon 2Iepanber Caftel

Die kleine Marion war adjtzefn Jafre alt gemorben，als ibr ientes Ereignis gejdah，das in the geben noch lange melandfolitide Gifjatten mari umo es beinabe vermocht batte，fie von ibren tapferen uno gropherzigen Gebanken Der \＆iebe abzubringen，bie fie yon aflem anderen （Bäften Des Sotels $\Re$ oularb unteriditeden．Das kam fo：©s war im Sommer und anfangs 2hguif．Gaft alle ibre jungen Freunde，Derent 3unetgung uno 2mfianglitif）keit iie mit io vief getreuer Sorge bewahrte，waren in bie Ferien verreifi．Die grojen，vergitterten Jenfter Der Gorbomne ftarten Dunkel und filil，und nidht Die leifefte Deutung einer menfoflídien Geftaft ftieg in ibnen auf．2uct bie sumbjdafit ocs Sotels hatte fich merkbar verringert und Mont fieur $\mathfrak{P o u l a r o ~ f a n d ~ M u j e , ~ i e b e n t ~} 2$ bend unter
 mie nad）einem feltenen（Gefitim，bas iiber Der Place de la Sorbonne，ober ber Place du Panthéon culftaud）en folite．

Exs balf nid）ts．Das פuartier fdien ver ödet，oie＂Sätme＂waren fort－wie $\mathfrak{M}$ onfient Soularo zumeilen，wemn er bei redft guter Saume war，bie jungen Stubenten namte，Die fonit mit（Ǵefduret und（belädeter bis ipät nad Mitternacht die Straje erfülten umb wenn aud febr ausgelafiene，fo Doch gerr gefebene silienten Des Sotels waren．

Warion empfanb Dieje ©injamkeit ant meiftet， benn fie blieb，während in derart ftillen 3eiten Die uibrigen $\mathfrak{D a m e n ~ o f t ~ n a d y ~ b e m ~ M o n t m a r t r e ~}$ oder ben $\mathfrak{Z a ̈ b e r t h}$ der Normande $\begin{gathered}\text { ibberfiebelten，}\end{gathered}$ Dem Boul＇Mich treu，manbelte an ben fomigen Radhmitfagen himiiber in Den Surembourggarten， fegte fid auf eimen ber nieberen itrobgeflodtenen Gtiible und wartete verträumt und gelajfen auf irgeno eine Geltjamkeit，die ibr Der 3ufall be ifjeren follte．
$\Im_{n}$ emer berart fdläfrigen Stumbe war es， als fitd neben fie ein junger $\mathfrak{M a m}$ jegte und gletif）ibr iiber bie graue Gandfteinbaluftrade binunter zum $\mathfrak{B a j f i n i n}$ jah，wo Der Springbrumen wie ein Strahl weiken Scjammes in Der Quit ftanb．Jenfeits des Ronbells flob bie Goune in marmem Glajt über bie $\mathfrak{B u} u m e$ und die Ruiidkjaliade Des Palais du Sénat ftrahite wie eine gelbe Scheibe，aus ber bie Femiter gleid pielen glïhenden 2 lugen ftadhen．

Warton maß Dert furtgen Mremiden erit nit einem priffenben Seitenblidk und toar fid）iofort klar，Daja er weber $\mathfrak{W B i l l e m}$ nocf Wittel 34 cinem
 iiber bie Maßen ftill uno beideciden．Er fdien Durchaus kein Mictjé zu fein，fonderte efore ein kleiner 2rngeftellter，Der fich ba von langen $\mathfrak{B u r r a u j t u m b e n ~ u ̈ b e r ~ b i e ~ M i t t a g s j e i t ~ e r h o l t e . ~ E r ~}$ ertyob fidd aud）balb unt ging ibber Die ftemerne Sreppe bimunter in ber Riifftung des DDéon．

2 Im folgenben $\mathfrak{T}$ ag fas Mation an berielben Stelle unt löfte eben ibr Tidket für ben ©tuhl，



Fest am See

als er wieder ankam．©r trug bent gleidjen rumben faparzen $\mathfrak{G u t}$ ，Denferfen Dunklen 2 nıung， unb erft jegt bemerkte fie an feinem linken 2 rm ein Dunkles $\mathfrak{B a n d}$ ．Ex war alio in Trauer und von diefem Mroment an las Warion in der
 Gdhwermut，vielleid）t bie Melancholte uiber Den Iod einer $\mathfrak{B r a n t}$ oder $\mathfrak{G e l i e b t e n}$ und fie empfand fiir ifgr fon on fene inftinktive Sympathie，bie ja den Frauen oft eignet，jobalb fie Gelegentyeit haben，fich mit $\mathfrak{N e u g i e r ~ o b e r ~ M i t l e t i o ~ a n ~ e i n e m ~}$ grojen Sdmerz $\quad$ з beteiligen．
$\mathfrak{W z i e b e r}$（ajgen fie fich vis－à－vis，ohne ficff irgenbwie näbler su kommen，anb wemn er aud buveilen cinen $\mathfrak{B l i c k}$ 3u ith himibermarf，lag Darint nidft mehr Jnterefie，als er etwa fïr die Sleinen zeigte，bic zu §üßen ibrer Muitter im Scjatten ber ßäume krodjen uno im warmen Ganbe ipielten．

Erit mar Marion über bieje Gleidggïltigkeit gekränkt，erkamte aber balb，Daß in feinen offenen klaren 2ugen audh gar nid）ts von jener Geigen und fpöttifchen $\mathfrak{B i t e r}$ ichimmerte，mit ber fie jonit die Mämmer betracitetern．Mein，er vers acftete fie germik nidht，war fich über ben Chao rakter ibrer ©rijitenz wobl gar nidht klar，fondern hob fie von felbit auf bie Söbe ichbuner，meni（d）－ Itcfer（Gleicfberechtigung und gegenfeitiger 2 （cht＝ ung，weld＇ungeroohnte Situation bie kleine Marion，ment fie auch bisher menig 2tnta hatte，fidd uiber thr Gchickial $z^{u}$ beklagert，Dod mit einer ieltifamen feligen §reube erfüllte．Dhne ein $\mathfrak{W}$ ort mit thm gejprodjen au haben，wujte fie genau，daß er fie fiir ein Mädchen aus einer bïrgerlichen Familie bieft，bas fich gleich ihm im Scjatter bes（Gartent erfolte，und biefe Täuiduung war ifr wie ein köitliches Gebeims nis，bas iffre Tage auf eine ganz nene，unge kamte Weife aussufïllen begam．

Uno in Marion ging eine $\mathfrak{W a n d l u n g}$ vor． $\mathfrak{B e n n}$ fie mun nachts zumeilen mit wadjen थlugen an ibn dachte，burch die（Bänge des Sotels die $G$ Glockenzeidjent fatrill aufifiegen und bas Ges fächter ber $\mathfrak{N a ̈ b}$ difen auf Den Stiegen wie $\mathfrak{V o g e l}$ gezmiticher erklang，murbe fie oft fchmermiitig und traurig，und fie fegnte fich won Dem Drte fort，Der ibr bister eine bunte－und wie fie geglaubt－recht gliicklid）e Stätte Des \＆ebers war und defien Ort und Exiftenz fie fobon mit faft kinolicfem Eiffer vertetioigt hatte．

Ste änderte nun audh ifre Toilette，und als fie bas nädhftemal wieder it ben Garten kam， trug fie ein einfacjes，graues Scfineiberkleio mit einem grojert meiben Umlegkragen，Darunter it einen feinen Spibenjabot gebunben hatte． Selbit die idmalen Sdube mit ben geidnweiften Goben 2bfäben hatte fie an eine breitere 2 meri＝ kanerform vertaufigt ．．．alfes，um bei biefem jungen Mam，Defien શamen und Dafein fie nodi）gar nidgt kannte，einen lieblicthen umb feinem wabrideinliden（Ğ fidmack nałekomment Den Einoruck zu wecken．Sie hatte fich auch vort Monfieut $\mathfrak{F o u l a r d}$ ein $\mathfrak{B u d}$ zum Zejen erbeten，Dern mitkliche Damen kamen zumeift nur mit £ektiire int ben Garten，unt Marion war entfdllofien，fith bie Dehors Der biirgerlichen $\mathfrak{W e}$ It vollftändig an弓ueignem．Monfteur $\mathfrak{F}$ oularb bagegen hatte erit $\frac{3 u}{}$ biefem $\mathcal{U n t e m e h m e n ~ d e n ~}$ Ropf geichuittelt，feinen buichigen Gdhurrbart gebrelft umb Marion barauf aufmerkjam ges macht，bań，falls fie auszuziehen gedächte，nocf vierhumbertfünfundzwanzig Francs Scjutoen 34 ertegen wären．Dem fobald bie Damen fich erit mit \＆iteratur und äbulidjen Extravaganzen befçäftigten，waren fie zumeitt auf einer idbiefen unb jebenfalls thm entgleitemben $23 a b n$ ，was er aus Erfabrung wußbte．Marion jebocij vermodite ith nadh etlidjen Wiberftänoen $\boldsymbol{z}^{3}$ berubigen， und fo holte bern Monfieur §oulard aus einem Sdjrank im 23 ureau eines Der wentigen $\mathfrak{B u i d}$ ber， Die bie Wibltothek bes Sotels ausmadten und Die im Saufe ber Jahre alle vom（Garçon，als 2 trgedenken ber Gäfte，in ben 3 immert ge funben worden waren．
$\mathfrak{M i t}$ biejem $\mathfrak{Z u d}$ jaß mun Warion mieder im（Garten und muihte fich ernithaft，bineinzu： feblen．Da fie aber nid）t gemobit war，zu lejert， glitten iffe ひugen zu oft uiber bie Geiten bine


## König Eyyel

Von Kioba Rioda
תionig citel bielt Ђof zu Gran．

cit Bant．
Zwei bungernbe Siger an langer Freffel Bewadten Den beiligen Rónigz\}eficl.
Rónig Egel fann nad）uno porad）：
＂ひ̛ibibr Unz Die bentide Mago ins（Semad）！
Sbr follt fie nidt peitidnen，weil 2Bir mit
（3）$e$ d）enfen
Uno lieben Woort fie au firren gedenten！＂
，＂Es find Die milten，reefliden Gitten－ ©ein Water bátt＇fie nidjt gelitten！＂
Die Stlaven wifpern＇z－oie Siger furrten Und jertent an den Rorallengurten．

Mant fubute Die deutiffe Mago berein． Der Serr natm fie in 2fugerfonein－
Das̉ golone Saar，Die Scfultern，Die Brrifte－ Sbm war，als̉ ob er fie lieben múşte．

Ein flinfer ভatz，ein ro̊defnder ভdrei－ Die fáblernen Betten raffeln entjwei．
＂Die ミiger morben！＂Befturzteş Sufen．
Sdiwars fiffert＇s von den weifen Stufen，
Rónig Ekel breitet die 2frme uno proidt： ，Whan fóre Unire §iger niddt！
Sie war ein FBeib．Man pacfe bie 马elte！
Man tronfe die Wferoe！＂— Das̉ Rriegăborn
gellte．
weg unt nach bem Eingange gegen bie Rue Auguste Comte，mo ithr §reuno jeweils gegent ein $\mathfrak{U h r} 3 \mathrm{zt}$ erfocinent pflegte．Err Iieß beute lange auf fich warten，kam aber bam bod）uno fegte fich rieder vis－à－vis．
$\mathfrak{M a t i o n}$ batte über einem 2 temzuge aufge fehen，als mollte fie bie Jmprefition ithres neuten תoffiimes auf feinem（Geidat prifen．Err faten aud etroas überrajobt，nahm aber weiter keine शotiz und fóaute mit balbgefdolofienen 2ugen nach Der Jontäne．

Marion jeboch war hente geneigt， $\boldsymbol{o}^{3}$ einem 3iele zu kommen，unt bazu verthalf ibr umerthofit Das $\mathfrak{B u d}$ von Monfieur $\mathfrak{Z o u l}$（aro．Sie hatte näm． lidj eine fehr merknourdige \＆ektüre in 5 änden． Einen Roman，Der jozu\｛agen in mefrecen Spras den geiduriebet war．Eine polnglotte Ge （ellidjaft außerte fíd fe nach ibren wioglid）keiten Der Berfändigung umo zwar io，baß oft in einem einzelnen Sab zroei bis brei Sprachen zum 2us． bruck kamen．So fagte $\begin{gathered}\text { j．} \\ \text { B．eime amouröfe } \\ \text { Dame }\end{gathered}$ 3u cinem Sertn：＂My dear Blackspot，vous êtes songeur ．．．in love？．．eh？．．．＂worauf

Mx．Blakipot antroortete：„Ta smoel＂－was

 Uno plöjlity ftand fie auf，trat auf Den 厅reund thres 5 erzens 3 ut unt fragte itn um 2hiskunf uiber Diefe rätfelhafte Stelle，of er ia wable


Diefe 2niprache bedeutete mefyr als eine Siibntbeit，fatte aber Erfolg．Der junge Mame fubt ous ichläfrigem rachjifnent auf und fagte： ITh bith swar kein 2merikaner，Mademoijelfe， Oondern aus Shiais bei Paris，und heibe Bictor Mortier ．．．went ich Shnen aber eine Expli－ kation geben kam

Darauf ruidden fie bie Gtiitle zujammen und jabert munt gemeinfam in bas Zuuc）．Bictor Mortier las bie bedeutiame $\mathfrak{P b r a f e}$ mit grokem $\mathfrak{T a d h b e n k e n , ~ v e r m o c h t e ~ f i e ~ a b e r ~ n i d h t ~ z u ~ e r k l a r e n ~}$ und betradjfete bann ben kolorierten Umidilag des $\mathfrak{B u c h e s}, \quad u m$ fidh erit mal ganz im allge meinen iiber Den Suthalt Des Riomans zu oriens tieren．Da ftand mur eine etroas nackite Dame in einem fddmarzen $\mathfrak{F r i k o t}$ am Gtrand uno hieft
einten blutroten $\mathfrak{Z a b e m a n t e l}$ mie eine einten blutroten $\mathfrak{B a b e m a n t e l}$ mie eine Fafme hinter ben Gdjultern．Darïber ftano：＂Une plage d＇amour．
isefen Sie gerne forche Bücher？＂fragte $\mathfrak{B i c t o r} \mathfrak{M a r t t e r , ~ b e m ~ o i e ~ p o r n o g r a p h i f d e ~ S i t e : ~}$
 wußुte Maxion aud，Daß fie mit biejer Sektitre einen abjcheulidjen Jeblgriff getan，und daß́ Diefe（Befchichte fitcherlid）nicht zu den Dekorativen Defors einer Dame gefforte．
＂Es paj̉t nidft zut Şnen，biefes ßud，＂ Fuht Bictor Mortier fort，worauf Marion jag： baft ermiberte：＂Es gebört aud nidjt mix， ionbern ift mir von einer Jreundin geliehen．． In ifrem Serzer aber gelobte fie，won mun an ber $\mathfrak{B i b l i o t h e k}$ bes Morfieur ßoufard das aller größte Mißtrauen entgegenzubringen．

Bictor Mortier mujte ficf balo verabjajieben， und Marion jaß noch Lange in fiubser Traumerei， als wäre ifr etmas Seltenes uno Wumberbares gefdehen．Gie empfand feben Gebanken an ibren §reund faft toie ein wunberfames körper＝ lithes Woblbehagen，fein ganzes Wejen bes Dentete für ithre Seele einen Drt Des peligifen Geborgenfeins，und biejer Gturm ber Gefible muclis in thr umjo mebr，als iiber Mation． wemm ibr auch，trob ibrer jungen Jahre，nidhts Menfdiliches fremb geblieben war，bodh jegt bum eriten Mal die \＆iebe kam，die gant cins factle，närrifche und zärtliche Siebe，Die nidft zu ergriinben，fondern urplöglich da if，gleid，einem Golben（Gejpenit，bas burd einte 23lidk oder ein Wort ober irgent eine völlig unfdeinbare $\mathfrak{B e m e g u n g}$ befdimoren wiro．

Sie jah ihn mun jeben Tag，bacife nid，an Die Gluthtige，Die im Geiken 2lugujt über bem $\mathfrak{G a r t e n}$ flammte，Daß̉ bie Sdhwiile wie weife Rebel zwifd）en ben $\mathfrak{B a ̈ u m e n ~ i t a n d , ~ i a ~ f i e ~ i a ß ~}$ oft felbit im $\mathfrak{F e g e n , ~ w e m n ~ B i c t o r ~} \mathfrak{M o r t i e r}$ ans． blieb，eine $\mathfrak{B i e r t e l f i f u n d e ~ u n t e r ~ d e m ~ ß a u m ~ u n o ~}$ meinte bamit ben Зielen iftes Serzens näfer $z_{u}$ fein．

Sie mugte jegt auch ffion ganz genaut über ifn $\mathfrak{B e j}$ idjeito．Er war Ropift it ber karto： graphijden 2 ateilung bes Rrtegsminilferiums， und wemt fie fid）aud）kein klares $\mathfrak{B i l d}$ über feine §ätigkeit machen kornte，flöpte ifr dod） feine Situation als Staatsangeffelfer uno be： fonders der simburs bes Minifteriums cinen hoben（Grab vort Reipekt ein．Wor brei Monaten war ithm feine Mrutter geforben，und feitfer be wohnte er eine kleine $\mathfrak{W z}$ bnumg，bie er fribfer mit ihr geteilt，allein und fühbte das zuweilen hilflofe Dafein eines Meniduen，ber center frall lidfen Dbhut uno Sorge verluftig，fidd plöblidy mit ben ganz kleinen ©ingen Des ¿ebens abzu： finden hat．

2 $u f$ dieje Geftänontifie hin hatte Warion cin Neß veriduamter 』itgen gemoben，und ibm eve klärt，fie wobne bei einer mißtrauifdent，altent Tante，die fich feit Dem Tod der EEteem ibrer angenommer．Tagsiiber arbeite fie in einem Sutgefdäft Boulevard St．Germain．Dergleidjen umb nod）anbere（Geichiditen erfand fie in bemt rübrenden $\mathfrak{B e j t r e b e n , ~ m e n i g i t e n s ~ i n ~ b e n t ~}$



Wenn die Menschen reif zur Liebe werden
Heinrich Kley (München)
danken eines einzigen Meniden zum grojen Rreife ber privilegiert Sittlidien zu gehören. Unb $\mathfrak{W i c t o r ~ M o r t i e r ~ h a t t e ~ a l l e s ~ g e g l a u b t . ~ M a n ~}$ könte diefe Tatjable beinabe für umbabridjeinlid) Galten, und fifi wundern, D aß er fiff Durd) Diefe primitiven Crfindungen won Maxions Whantafie täulcjen liej. 2bber einmal war ibr periönticher ©harme febr groj, zumal bie 马rauen, memn fie mirklid) lieben, fich fpontan mieber in Den Reiz aller verlorenen Tugenben zu kletben vermögen, und dant war Wiktor Mortier ein herzlich weltfrember Menich, wie es felbit in einer abgriindiget Stadt wie $\mathfrak{F a r i s}$, abjeits von jener raffinierten uno gemubjiichtigen (Gefellfdjaft, von ber foviel in ben Romanen gefdrteben fteht, nod) eine $U_{1} n_{3} a h t$ won fitllen $\mathfrak{B i i r g e r n}$ gibt, bie, fern bon ben groken Berjuchungen, ein 3 : $=$ friedenes and in hofem Maße glidalidjes $\mathfrak{D a}^{3}$ fein fïthen.

Gs war unterbefien f(h)on September ge= worber umb Marion Dachte mit weher $\mathfrak{Y n g i t}$ an Den Serbit uno bie R2üdkebr threr §reunde, Die in Den erften Dktobertagen ben Garten wieder mit ihren Gpäßen und ibrem unbändigen $W_{B e j e n ~ e r f u ̈ l t e n ~ u n d ~ b i e f e m ~ J o n l l ~ i t h e r ~ S i e b e ~}^{\text {en }}$ moht cin jäles Ende bereitetert. Uber ba ge idjah eime Wenbung, bie Marion mit cinem Sdlage aui bie Söbe eines fajt betäubenben (Blickes fübrte. Wictor Mortier begam eimes Nittags not feiner Einjamkeit ${ }^{3} \mathbf{u}$ reden, von Den Scrfwierigkeiten, als Mam, ganz allein einem Saushalt vorjuftehen und fích abjufinben mit ben klemlidjen und quälenden Fragen, bie Die Dromutg und Den (Bang Des tägliden Qebens betrafen.

Marion Görte erft cint $\mathfrak{W e i l e}$ 3u und meinte bann keck: "Эie follten fich eben eint §rau nehmen
${ }^{\prime}$ Sa, bas jollte id) mohl. . . ." antmortete $\mathfrak{B i c t o r} \mathfrak{M o r t i e r}$ hilflos, und nadj einer $\mathfrak{W e i l e}$. „Wुürben Sie 's nidgt mit mir verfuden?

Darauf fenkte er feinen $\mathfrak{B l i d k}$, als erwartete er wie ein Zerbrecher fein 1 urteil.

Marion war bie Röte Des $\mathfrak{3 l u t e s}$ ins $\mathfrak{G e}$. fiodt geitiegen, Tränen traten ibr in die 2lugen und fie ftammelte voller Geligkeit: Ia

Und auf diefe Weife kam Martion zu threm 5ochzeitstag.

2 2 ber es war eigentital keine 5odzeit int buirgerlidyen Sim, dent dafür hatte Wictor Mortier im 2Hugenblick 3 menig (Gelb. Die Sojtert für bie srankenpflege ber Mutter uno Den Grabitein auf Der Cimetière Montparnasse Gatten feine Eriparnifie aufgezefrt und bazu war bie kleine Rente, bie or aus feinem 彐er: mögen bezzog, erit im Jamuar fällig. NGer $\mathfrak{B i c t o r ~ M o r t i e r ~ m a r ~ e i n ~ b e r a r t ~ e f r l i c h e r ~ M e n f i c h , ~}$ Dajß jein Eheveriprecten vorläufig io viel be: beutete, als alle $2 k$ ten Der Bebjorden, und Marion war biefe Jorm ganz recht, benn io: balo fie thre Эapiere hätte beictaffen follen märe bie $\mathfrak{F a u j}$ fofung mofl an ben $\mathfrak{Z a g}$ gekommen. (Es galt audf, ionit nod) eine grobe Sdprierig. keit $3 u$ überwinden, ba $\mathfrak{F i c t o r} \mathfrak{M o r t i e r}$ Durchs aus ibre alte Tante kemen lernen mollte und fich erft beidmidhtigen ließ, als ithm Mation erllärte, baj̉ biele fie nie zieben ließe, falls man fie vorber von ber थbjidjt benadjridftige. Es gäbe nur ein Mittel, nämlid) die Tante mit oem 3uftano ber vollzogenten (Ebe zu iiberrajd)en,
mogegen fie foliejplid) nicjt mejr protefiteren könte. 2( $\ddagger$, mas mubte bie kletne Martion für Riften erfinten, um die fiktion ifrer biirger: lidjen Exiftenz aufredft 34 erbalten. Wie oft hatte fie abends im Sorridor einer Modiftin Boulevard St. Germain $\boldsymbol{z}^{2}$ ftehen und $z^{4}$ warten, bis fie $\mathfrak{B i c t o r s}$ Geftalt Durd) Die Gdjeiben fab, ber fie fo vom Geicjaft abholte. W3ie of ftieg fie, wemn er fie bann nad) Saufe ber gleitete, benn abenos verbot ithr bie $\mathfrak{T}$ ante aus: zugehen, in einem groben Saus, auf शummer adtundoreipig ber Rue des Ecoles bis in die erfte Etage, um dort ftehen zu bleiben, bis. Wictor unten veridjwumben war. Und bann kefrte fie wieder in zmiefpältigem Gliuck ins Sotel zurick, ohne zu wiffen, wie ber Traum biejer Liebe enden ruiurbe.

Dod es kam der grobe Tag. Sie beidilofien, ibn ohne äußeren 2htivand zu feiern. Da Wictor währent ber $\mathfrak{W b o c j e}$ nidgt 3 eit hatte, murbe ber legte Somntag im Monat Geptember bazu curserväjlt. शactimittags mollter fie nad) $\mathfrak{B e r f a i l l e s}$ fabren und abends in Der Gtaot eifen. Und da das Befondere jedes $\mathfrak{F a r i f e r f e f t e s ~ i n ~}$ einem grojen Mabl mit vielen und reidfliden $\mathfrak{G}$ ängen beiteht, wollte $\mathfrak{V i c t o r} \mathfrak{M}$ ortier in biefem Sinte auch nicfit jparen. Nur hatte er babel eigene Wüntide binfichtlidy Des Drtes. Man bart es nidit komijab finden, aber Wictor Mortier Gatte feit dem Iod jeiner Mutter feine Mable zeiten eingenommen in einem kleinen ఇeitaurant Boulevaro Montparnajie, auf befien 2ffitifen ftanb: „Au Rendez-vous des Cochers et Chauffeurs." Und mit Momfieur Collin, dem WBirt Diefes Etabliffements, Das aus einem kleinen

Raum mit bret Titijen uno aukerbem einer Terrafie mit zwei Titichen beftano，war er im Qaufe ber Monate fait befrembet worben． Tedenfalls fitelt er es für ein jelbitmerftändidides Зeidjen ber $\mathfrak{P B e r t j}$ duäbung，baß er jein Sodjzeits： mafi bei Mr．Collin cimabm，wemt ja aud） ein wentig der Stolz，Marion feinen friiberen Bekannten als etwas felten Sđjönes und Rieb＝ lidges $\mathrm{zu}^{2}$ zeigen，Diefe थbiidgt geförbert haben mag．Und fo geidjah es，Daßß $\mathfrak{Z i c t o r}$ umo Warion Wortier，vor iffem eigenen Bewifien ehelidi）getraut，nad）einer gliucklifchen Spazier： fafirt nadf Werfailles，wo ie ftumbenlang in inniger 2 marmung durd ben fobon berbitlichen Park geftreift unt fidd in den Eauben von Trianon gekiuft hatter，abenos im ，Rendez－ vous des Cochers et Chauffeurs＂auf Der Terraile jajen，wäfreno Mr．Collin eigenhändig ein Geridyt nach bem andern auftrug umb eine Sunjt der Riiche zeigte，die eines Fonot doer Durand ober bes Café anglais miirbig mar． Unt als gar bie am 5012 gebratenen buftenben jungen $\mathfrak{I a u b e n}$ auf bem siid ftanben，fragte Mr．©ollin－Der ein wentig Napoleon äfulich ［ah und Fíd Darob etroas einbildete－mit wirklid）erthabener（Gefte，ob Monfieur unt $\mathfrak{M a b a m e}$ mit bem Diner zufrieden wären， worauf $\mathfrak{B i c t o r}$ Mortier 3 um erften Mal nor Marion eine größere Reje hielt，io oak aud） Die Rutijar，bie am Rebentifá faßer，auf＝ hordfen und beriiber kamen，um mit dem jungen $\mathfrak{F}$ aare anjuitogen．

Oh，Wictor Mortier war fo ftolz auf feine Kleine Jrau，und Marions Gefidit hatte im füben Gefuibl thres $\mathfrak{G l i i c k e s}$ einen munberfeinen kinderbaften 3ug bekommen，ber wiederum mit einer leifen Welandjolie gemifdet war，Dent ibr Serżे klopfte in fitlem $\mathfrak{Z a n g e n}$ und fiir Mromente war es tbr，als ob biefer feligite aller 2thembe nod）ein recfot joflimmes Ende nehmen könute．

Nady bem Diner war $\mathfrak{B i c t o r}$ feffer heiter und gefprädjig uno vollte um jeben §reis nach einem Café des Boul＇Mich，um nod Mufik zu bören． 3 ugleth mirbe bank diefe Feier int einem vor－ nebmert Milieut als das，Rendez－vous des Cochers et Chauffeurs＂ichliteplifit）mar，einert gehobenen 2бbjchlup finben．2ber Marion jträubte fidh beftig gegen Diejes Unternefmen，mupte aber bulegt nadjgeben，und fo fegten fie fidid）in einen Siaker und fubrent nadj Der Taverne du Pantheon．

Sa，bie kleine Marion war jegt umenolid beklommert． 23 enn mut irgent eine $D a m e$ bes Sotels ßoularo ober eint friitherer greumo ba war und fie begri戶̄te，Doer kvänken mollte， mußfen Wictor Mortter fofort bie 2hugen auf． gefen，und bamn fano fie vor ibm，ben fie boch liebte，wie man nur einen Menidjen zu lieben vermag，wie eine bäßlidhe Sügnerin，Die ihm die Reinbeit der Geele und Des Rörpers vorgetāuldit， obwobl fie fchon won vieletlei Crfabrungen ges
trïbt war．Seber Moment rourbe ify farede licter，und als fie endlidy vor ber Taverne auss ffiegen，war Marion totenbletich，als läge ibx ganjes（Bliidk ber vergangenen 230 offen ichon in Trümmern．Whit einem furdjtbar gefparnten $\mathfrak{B l t}$ d uiberflog fie die Räume Des Cafés und atmete erleidhtert auf，als fie kein bekamtes（Gefiddt erblickte．

Sie jegten fich in ben zreiten Raum Ginter das Orcheiter，und Warion bielt fidh ftill ges kauert und hordte mit webmiutiger $\mathfrak{B e i n}$ auf eine groß̉e $\mathscr{H}$ rie aus＂Manon＂，Die ben büms mernden Gdmers ibrer Seele nody vertiefte．

Da faly Bictor vorn bei der Silt einen feiner $\mathfrak{B e k a n t t e n , ~ g i n g ~} z^{4}$ ibm binuber，$u m$ ifn att ben ఇifíh zu bitten．

In diefent 2ugenblick börte Marion Ginter fid）eine Stimme：＂Tu vas bien，la môme， hein ？${ }^{\prime \prime}$（Es war ein junger 2 merikaner，Der fid） mit diefer grotesken $\mathfrak{W e}$ endung von der Terrafie burch das offene Jenfter ins ©afe bog．Er kamte fie，war im Jumi cinmal mit ibr fïr eine $\mathfrak{Z z d}$ ）e nach $\mathfrak{B i t h y}$ gefahren．Marion zitterte an den Sänden，thre 2lugen jathen wirre Ges ftalten．Sie ftammelte entiegt：＂Edhweigen ©ie．． um（Gotteswillert ．．．idd）bin bier mit meinem Mann．

Dh ．．＂โacfite ber Amerikaner breit uno gutmiitig uno zog fich zuriid．
$\mathfrak{U}$ uf Dem weg nach 5aule jah Marion immer nod das（Gefidt，Das plöglich gleich einem（Ge＝ ipenit binter ibr ftand，um fie martervoll zu erjぁ

Dann ftiegen fie bie vielen Treppen auf $3 u$ Bictor＇s kleiner Wobmung，Die Avenue de P＇Observatoire im fechiten Stodwerk fait unter Dem Dach Iag． $\mathcal{U l}^{2}$ fie it bas bämmerige $\mathfrak{Z 3}$ ohns zimmer traten，zuindete $23 i c t o r$ kein Sidgt an， jondern offinete ein Femiter，umb fie faber beibe iiber bie ßäume bes £utembourggartens hins meg nad）der Stabt，die mie ein ffernbefätes， Dunkles Feld vor ifinen lag，und Wictor fagte： ， $\mathfrak{D a}$ wirit $\mathfrak{D u}$ jebt immer wohnen und am $\mathfrak{E a g e}$ hinaufiehen bis zu Sacré Coeur umo binuiber zum Champs de Mars uno bis zum grünen Waall des Bois de Boulogne．＂－
$\mathfrak{E r}$ kiïste fie auf bie 2lugen und den Numb uns fie fragte：„彐̉itt $\mathfrak{Q u}$ glïcklidれ？？＂

IJa，＂fagte or und Marion íwludzte por Freube uno Dual．

Sie verlebter eine lange，füß §acht imt $\mathfrak{G l i i c k}$ ibrer $\mathfrak{J u g e n d}$ und ibrer Siebe．Uno als fie viel fpäter nody wach lagett uno die $\mathfrak{z l a ̈ n t}$ ibrer 3ukunft und ifres gemeinfamen £ebens ic）miebetert，fagte $\mathfrak{B i c t o r}$ plög（id）：，Nur ein－ mal hatte id 2 Ungit，Dáß alles bodif nur ein Traum wäre．
＂Wamn？＂fragte Marion．
＂，21m 2iffang，＂fagte Bictor．＂פa glaubte idd erit，Du wäreft eine Rokotte．＂

Anto damn Gätteft $\mathfrak{D u}$ mid）nidgt geheiratet？＂ fragte Marion im $\mathrm{Tnm}_{\mathrm{n}}$ als erroartete fie ifr §obesurteil．
，2ber was benkjt Du，＂ermiberte Wictor einfach）unt empört，wie ein Menid．ber nod wentig vom Ieben und feinen Sdjickfalen wetB， etwas，das er fir Gäflicif und ictmugig bält， zuriickitöpt．

2ls Marion barauf idmbieg，nafm er ibren Sopj uno küßte fie äartlidy uno weid），als läge barin eine Зumeigung fir lange Jabre．Dam fdjflief er eint．

Uis aber der Miorgen graute，erhob fid）Marion Leife，kleibete fiid）an umo jás nod，eine $\mathfrak{W e i l e}$ in jammervoller（Gebrodjentbeit ant jeinem Bett． Dam ftand fie auf unt ichlid binaus．Зu శuj ging fie langjam zim Sotel $\$$ oulard uno meinte leife wie ein trojtlojes Rino nor fidh hin．

Cbarles，Der Garcon，mifidte eben ben Sorribor，als fie ankam．Gie iffleppte fidj in ifx Simmer，verbarg fiid nachfer tagelang wie ein todkrankes Tier，das fterben mḯcfte．Dh， fie kümmerte fiid）nidft darum，dа́з Monfieur Foularo ith ßorwirfe machte，beil fie die शacht außerbalb bes 5otels geidjlafen ．．．aber fie muß̧te mun，dā́s es Freuben gab，סie für fie emig verloren，umo fie empfand zum erfen whal das untheilbare，trojtloje Einjamkeitswely ber Deklajifierter．

## Im Ciefurter Darke

## （绢 Vadipiel sum Goethetage）

5oas Feft war verrauicht．Driiben am fteilen Simufer erfofden bie Fackelit und Jeuer， Die zum Sctlujbilo des（Goethithen शुalo：umo $\mathfrak{W}$ ajiferbramas geleucfitet hatten，uno biiben am Barktor brängten bie zierlicifen Masken ber Ravaliere mit（GalanterieDegen uno $\mathfrak{F u b e r p e r i i d k e ~}$ und ibrer Damen in weitgeboufdtem Reifrocke Der langen an Der $\mathfrak{B r i ̈ d}$ aufgefabrenen $\mathfrak{B a g e n}=$ und đutomobilreibe haftig su．2llmählich be－ gann es ftill zu werben auf Der arg jertretenen Q3arkwiefe und vor den Scjaugeriiften，bie，zur
 weilern errichtet，mun gefpenfifíd im Monolidhte Daftanden．2ud，die wilden（Gepellen der $\mathfrak{B u m b}$ ： ichubgruppe，Des Mittel＝umo Rernftückes aus Dem 2ufjuge des（6̈̈s von 3 erlidfingen，riidkten enolich－fie battent am längiten den $ß$ laß befouptet－mit ihrem ふriegsgeräte ab；fie erfiillten aber bas nabe $\mathfrak{W e b i c f j t ~ f u ̈ r ~ e i n e ~ g a n j e ~}$ Weile nod）mit ibrem Getöfe．（Einzelme nadit wambelnbe（Geftalten mur buid）ten Drunten am Flufie zwifden Den buftenden Seujd obern noct bin und ber，als fudten fie ein verfäumtes ©liick in legter Stumbe zu erhajch）en，dant ver： Ioren aud fie fid）im（Dunkel ber boumum


Chor：．．．．．．．．．Stark wie eine Eich e！．roog．
raufditen Warkwege umb ber Mond am kiaren Tachtitinmel beferrid）te mit jeinem fiegreid）en
 Tal．

Da begann iiber den furtig plätifbernden $\mathfrak{B e}$ ellen der $\mathfrak{J} \mathrm{lm}$ ein leifes 2 Weben uno $\mathfrak{W}$ ogen fich $3^{4}$ entipimen，benn bic verfcjeudhten $\mathfrak{W}$ afier－ fraten zogen in mefenden Gerwändern in ithr \％ur Ruble zuriüdgekefittes Reidj toieder ein． $\mathfrak{M i t}$ ibren rebelarmen klammerten fie fich an Die 3 weige utb Ranken Des pertrauten，Das §fubbett einfäumenben（ $\mathfrak{F}$ bbüfd）es umo breiteten fie thre Duftig weikert，mondlidftourchidimmern＝ Den Wäntel bis zu bemt Tempeldjen Giniiber， Das inmitten cines Riranzes von $23 /$ lumenbeeten auf ber rajen $\mathfrak{W B i e j e}$ fidh erfebt．Dort um＝ Giilften fie mit dem leidften（Berooge bes zarten Dämmerifdeins eine kleine budklid）e（Beifter－ geitalt，bie ichon feit einer 2Beile ungebulbig auf fie $\mathrm{z}^{4}$ warten iddien；fie fanten uno hoben fie uno trugen fie fanft binitiber auf bas anbere $21 f e r$ des Eluffes zu dem eifenumklammerten alten $\mathfrak{B a u m}$ ，unter bem des $\mathfrak{G r a z i e n d i d j t e r s}$ $\mathfrak{B}_{3 i j t e}$ im Monditat erglänzte．
＂Ihusneloctjen！＂io klang es in Geifterfauten aus breitem，ichmallippigen Munde nom höl zernen Godel herab oer beranidnwebenden（Be＝ italt in verwinbert fragenbem Tone entgegen Culfelbit heute köment Sie das Epuken nidgt netomenber Geift fint Sie immer gervejen，aber in biefer Nacht alaubte idf Gie Dodh vor all bem Särm unb Gebränge in Die enffernteften Räume зu den Miittern entfloben．＂

D，wäre idd es Doch，lieber Wzelano！＂io feufiste das vermadjiene Gefpenftdjen unb buckte fid，unter Dem $\mathfrak{W e}$ ehen bes eriten Worgenhaudjes leifie eridjuternd，am Jupe der ßuijte nieber． ，2Bäre id bod beute ferngeblieben，aber es ＂ntieb midh，wie immer，hierher－＂

Dem ein wenig neugierig itt ia das Fräulein von（Gödhbaufen immer geweien，＂warf ber auf dem Sockel fhalkhaft ein．

Memen Sie es，wie Sie wollen，befter Serr Sofrat，＂gab ibm der kleine（Beijt in etwas gereister Stimmung suriick，Menten Sie es Meugierbe ober Sebniucht，Fhiud ober Segen， Werminimidung ober Gnabengabe－Die alte liebgemorbene Gtätte lä́bt midd nun einual nidht mehr los．פnum muß idh wiederkehren in ieber hellen Nombjcheimadht，muE fuchen umb feufzen rach Den entidumumbenen（Benofien Der frifferen feiteren Geiftesjpiele－＂

Bits enditid）cinmal wieder ein ecfler $\mathfrak{F r i n} 3_{3}$ aus＂（Benielano int Mondeslidfte ichwärmeno fid）Gierber verirrt und Sie erloift．Jit＇s nidgt io，玉husmeloctyen？＂

Sie nikkte，abermals leife feufzeno．2us Dem Wzielanokopfe aber kam oie ppöttiche Trage： ＂2lud）heute baben Ste ithr alfo nidft gefunber， armes Geiftchen？Und waren bodh mehr als meitaulend Der erleudgtetifen Röpfe aus allent Deutifien（Bauen zum Jefie am Jimitrande zu： fammengekommen！＂

Eauter brave，gebildete Seute，aufgenährt mit＂ben Зaubertränken，Die $\mathfrak{J h r}$ ，erlaudte ©（Beifter， an diefer klailitiden Stätte bereitet habt und an Denen mir anderen uns eimitmals erfreuten，＂ antwortete bie Rifine，melandiblifid）nidemb． ，＂ 2 nto roie find fie alle nod beute voll $\mathfrak{B e}=$ geifterung für unferen $\mathfrak{F}$ ätichelhans，Den（Goethe！＂
， $55 \mathrm{~m}, \mathrm{hm}$ ！Begeifferung ！＂ließ Die $\mathfrak{B i i l}$ te fid vernefmen und idfmpperte mit der breiten grojen raje nach Der $\Re$ アarkwiefe unt Dem Sdlößchen binuiber．＂Sm， mm ！2ber baben Gie bent in Strem（Geifferzuitanbe bie feine literarifche witterung ganz eingebiibt，Die Sie Doch vormals befagen，Thusneloden？${ }^{n}$

Đas verwachiene（Gefpenftchen idjuute ver＝ mundert ou bem alio redenden Rople empor， erhob fict aus feiner katernden Gteflung unt mandte mum aud peinerjeits bas idjarf ge idnuittene，Fluge（Befichttifen nad）Dem perlafienen Feftplage hin．פort hatte fich eine feime $\mathfrak{D u}$ its idididt itber Wege uno Rajer gebreitet．
，Riechen Sie ibn nidt，＂fubt bie $\mathfrak{B i l i f t e}$ zu reben fort，den $\mathfrak{B r o b e m , ~ d e n ~ b i e ~ b e g e i f t e r t e ~}$


Der Geift zog ben Saud），Der ïber ben Fluj heriberroebte，mit geblähten riiftern cin．
＂Gie haben redit， $\mathfrak{W B t e f a n d}$ ，＂rief er bamn Lebbaft auts；，weldh jeltfames Dumitgentiód！ $\mathfrak{N a c h}$ fdbörer warmer $\mathfrak{B e g e i f t e n m g ~ r i e c h t ~ e s ~ u m b ~}$ bazmifdjen nadj trockener $\$$ bilologie．Ein Duit von alten ßletibern，io biunkt midh，uno babet Der［djarfe（Geruch einer mir ganz neuen ©fien ！＂

IIa，ja！＂Iachte，bin und berwackelno，Der Sopf auf Dem Sockel．＂untere abgelegten lite－ raxifdjen（Gemänber fino es，Thusnelodjen，in Demen fene bort brïben wieber einmal einther： itolzierten und fich middtig taten．Go viel id） aus meiner verborgenen ©ike bier fehen komte， gab es aber mur menige（Geftaften，Denen fie nod papter．Uno wie haben jie fich edht literar bititorifd gelangweilt bei umierem alten Sahr＝ marktsfefte－－

Saften Sie cin，5err 50frat，in Shrem Spotten！＂unterbrad，ilin erziurnt das（Geipenito cjen．Sie ärgern fich ja boch nur，baß́ aufs nete Shr Merkur auf feinen Stelzen Dabei nots gefiifitt murbe．Lind Gie follten body froh fein， onja iene \＆eute von heute nady mefor als humbert Sabren unjere bamaligen ©päße iiberbaupt nod veritehen und Gefatlen Daran finden．

Hber bie $\mathfrak{B i i f t e}$ fubr fort zu lachert und bas bet brollig ouf ibrem Gockel hin und her zu wackelit：＂Gefallen baran findent？So fagen Sie？ $2 \mathfrak{m}$＂Ende meinen Sie gar，jene \＆eute nehmen es mirklidh ernit mit ibrer lauten $\mathfrak{B e}$ geifterung fïr unjeren alten literarijiden luftigen $\mathfrak{P}$（under？Şusneldd）en，โhusmelbd）en！Warum Diefes（Bef（b）lecht noch entichulbigen？Sch glaube， Sie hofifen immer nod，einen neven vervun： icfenen $\mathfrak{\$ r \text { rimzen umb gentalen } \mathfrak { W } \text { ätichelfans unter }}$ thnen ${ }^{3 u}$ finben，burch ben Gie fich endtich von ibrer Spukerei eriöjen lafien kömuten．

Uno wemm id）es hofite！＂fuftr bas Be ［penfitdert nod mebr gereizt auf．5abe id bent io umredit，rach alfem，was ich geftern 2beno ba brïben jah？Wiarum follte bent nidgt aus fold treuterzigem Maskenipiel，wie iene es joeben hier trieben，aud）mieber einmal ein luiftges unt übermïtiges $\mathfrak{B o ̈ l k d}$ ）en ganz in umferer idmönen unbefangenen 2 itt berauswachien？
 unt an froblicjem $\mathfrak{I} u n$ ，ant lufitigem Singfang uno Tanz

So，io？Das meinen Sie wirklid），Iiebes Geeldjen？＂fuhr fpöttifid）Die Büfte thr in＇s
 nur von Nachabmumg lebt，von Nacfatinming auds in feinen Jeften und in feinem froblichen Tum，Das bemerkten Sie nidjt，Thusnelba？Sie felbjt haben ihn ia vorbin beutlidid veripuirt， Den auriickgelafiemen fatalen Mijidgerud）von alten 凡leibern uno ficharfer newer Cilenz，von literarbifitorif（j）er 2 fufioürmumg unt filgerech） gemachter 彐egeiterung！Edjt biftortiche（Ge－ wänder，ech）biftorif（d）aud）Singjang und Reigen－ tanı，und ba弓u bie programmäßige थndad）t vor jenen $\mathfrak{F e f t i p i t e n , ~ d i e ~ u n f e r e s ~ g e n t a l e n ~ J r e m b e s ~}$ 2lebermut für unts idjuf，für ujeren Riveis allein， Thusteloa，uno mur uns verftänolid），nicf）für


Schwierigkeiten
O．Flechtner
Weif ber Teufel，id bringe sas Strob nid）t［o fettig，wie id）＇s im Kopp babel＂

Die Tadhwelt－ia，hat Dem biejes neue（be fiflecht in feinem eigenen £eber gar nid）ts，was es zum poetifidien，feitlidjen Spiele verklären kömnte，und muk es Dem immer von ben（6itern ber $\mathfrak{Z}^{\text {ergangentheit }}$ zebrent，wenn es fiff）einmal an froben Jarben，an ammutsvollem，beiterem Tum ergögen will？

Die תleme hatte ungebulbig Den थtten zu Ende reben Iafien．

Was find Sie oody fü ein Griesgram und $\mathfrak{B r u m m b a ̈ r ~ g e m o r b e n , ~ l i e b e r ~ W i e l a n d " , ~ f o ~}$ ließ fie fidh）iegt frafeno vernelmen．Saben Sie es etwa anders gemadit，wemn Gie 34 farbenreidjem unt anmuttigem poetififen Spiel fidif riifteten？Stiegen ba aud Sie niddt gerne in bie bunte ßergangentjeit binab？Denken Gie Dodh an Shren Dberon，ben aud）Diefes neue （Beidjledft nod liebt．21ber das lange Steher Gier in Einjamkeit umo im feuthten JImuebel hat Ste veroriepjlidid und grämlich geitimmt－＂
， 5 alt，Ђalt，Thusnelba，mur keine $\mathfrak{B e r b a ̈ c t j t i = ~}$ gungen！＂io wehrte der geiprädfige Ropp auf bem Sodkel ifre Wormirfe ab．，＂Wie Shr Weiberdjen bod gleid eine Sache zu＂veroreben verffeht！Das baben Sie alfo nidjt verlernt in Shrem Geifter3uitande，verehrtes Jräulein von （Bödbaujen．Zon meinem Dberon geruben Sie $3^{34}$ iprectien，aber was id an（Beift und witiger Eaunt bei biefer oidaterifichen $\mathfrak{W e j}$ idfuörung Der $\mathfrak{Z}$ ergangenteit aul eigenem hinjugetan，ver： gefien Sie zu bemerken．＂
，2 2 us eigenem binjugetan！＂wieberholte bie Fieine gedehnt uno begant nadbbenklidit zut werben．Sas alfo meinen Sie mit Sbrem（Be brumme itber bloge Rachahmung imb literar＝ bittoritiche 2 Lufwärmung？WЗern wit סas prumk： volle Feit jener Reutchen in biejem Sime be： trad）ten，Dam haben Sie freilid）redft，lieber Bieland．＂

Der Ropf nickte beftig．
Tiur io meinte id es；veritehen Sie midh enolidh，Shusnelda？Etwas pon ibrem eigenen Geifte gätte id）gerne veripürt bei bem fröh： lidjen Mummenifdanze der gelehrten Leute ba Driben． $\mathfrak{W}$ as ber（Boethe ithten vorgemadht， Das haben fie treulich und eifrig wieder vors gefititrt，aber wie er fo etmas machte，Das baben fie immer nod nidgt begriffen．＂
${ }^{12}$ Wie er es madtele！ $\mathfrak{J a}$ ，wem idh daran 3utï̈kDenke，lieber Wieland！＂jagte melandoliid bas（Beitchen． 2 2ber freilid），es rwar eben aud） ein（Goethe－
${ }^{2} 26 e r$ braudjt es benn baju gleid einen neuen（Goethe？＂fubr bie $\mathfrak{B i i f f e}$ ärgerlich fort． „Wenn Dodi）Das ßölkchen fidh num endlid eims mal wieder felbjt ein luftiges Sahmarktsjpiel exfäme ofne Den תirimskram der iibertriebener Reminijzenzen－2Inbeterei，ein ganz eigenes，aus threm jesigen Empfinder heraus geborenes！ Darauf hatte id mid）eigentlid）gefreut bei Diejem neuen（Joethetage in Tiefurt．＂

2luch id）！＂feufate das Gejpenftçen，bas bei Den legten $\mathfrak{W B o r t e n}$ ifres alten Jreumbes inmer mehr und meftr in fith sujammenges funken toar und mur wieber fröftelnd am Fube Des böljernen Sockels unter Dem eifenumblam－ merten alten $\mathfrak{B a u m e}$ kanerte．Won ber nahen Söbe brang ein frijches Wehen，Der Worbote Des aufbämmernben Morgens，burd Die Wipfel in den Talwinkel herein，und uber der rans （chenmen JIm verbid）tete fich Der Febelidileier meffr unt mefre $\overline{3} 4$ einer weifichimmernben， mogenben Decke．

Ihusneloa！＂to klang es nod）cimmal it fliifternbem（Ђeiftertone aus der $\mathfrak{B i i f i f e}$ ，Die mum， vom \＆idjte Des finkenden Mondes nid）t mefr getroffen，in ber Đämmerutg veridjwamm．

Wören Gie bas junge Wolk broben im $\mathfrak{W e}$ ebidt，wie es die nahende Sonue mit frofen Stedern begriibt？Bielleidit ift dodh unter ben
 ${ }_{3} 4$ Den neuen Feften fiibrt！＂

2fber das Spukgebilibe des Jräulein pont Gödhbaujen hörte ibn nidht mehr；es war folfon wieber im Whorgennebel zerflofient，umo cinjam träumte ber feingeídynittene Ropfí Des Graziens Didjters auf feinem hölzernen Godkel Dem neuen $\mathfrak{a}$ age entgegen．

Ostar Sulle（Weimar）



Rückkebr aus dem Zuchthaus M. Hagen "Jeffas, Sa Kare! Seit wamn is Senn Ser wieder in Jivil?"

## Dic Suborbi=27ation

Wie Rädelsfüfurer bei bem Llngeforiam, Den oie Refervemänner bes 240. Territorialregimentes am 23. Mai im Hebungslager vont Maffillan bei Times begargen batten, fanben iegt vor dem Militärgeridift in Marieille. Das Urteil fiel siemlid) glimpflid) aus, weil ber Dberit bie Gafulb Der $2(n$
 Dberit als 3euge, habe ifn an Dem Rinopf feines Waffenrockes gefaigt, bodf nur um bie थufmerkfamkeit Des Dberfen auf fid) zu ziefen, nidht um ihn tätlid zut $^{\text {un }}$ beleidigen.

Der Dberft ift ein Memidnenkenter. Seiber hatte er folgende Tatjacjen nid)t bekunden kömen:

Ein anberer 2fugeklagter gab bem פberfent mit bem flactien Gäbel einen Sieb uiber der Riicken, Doch nicht, um ibm wehe au tum, jombern mut um einen Staubfledk, Den der Waffentodk zeigte, auszuklopfen.

Ein Dritter gab bem Dberiten eine Dhrfeige, aber niegt um in ifm
 die der aufmerkjame Untergebene töter wollte.
(Ein Wierter zerrte ben Dberiten vom $\mathfrak{B j e r b e}$, aber nur um ifm baburn) anzubeuten, dаங er thn auf den §änden tragen wolle.

Ein Jünfter ichof auf den Dberiten, aber niddt etwa, um eine fiskalijde Watrone ou veridipenden, fondern um jeiner \&iebe on feinem Worgejegten ourch einen Galutiduti 2lusbruck zu geben.

5offentlidh werben die fälídlidh jogenamten \{iädelsfüfrer mit bem Sireuz ber Chrenlegion bebadjt.

Khedive
-

## Wabres Geftrittedten

Eime fleine Sähfin fommt mit einem heffifher Dienfmädonen it Defien
 die junge Mntter ihe Kind fillt. Der Dater jagt an der fleinen Sädfith, Die verwmbert zuidant: „Kind, io kait $D_{u}$ and eimmal getramfen bei Deiner Mama!" Die Kleire it dariiber garts erfanut unt fpridt: "Das ift nidth wabr, fo was gibt's in Sadjen nidjt, bei meiner ntintter werden afle 3 Kulen binten jugemadt! "


Der Dresdner Hauptbahnhof im Nachtgewitter. Mit unserer Camera geknipst.

BODENBACH 1 i. B. (für Oesterreich)

Abt. U: Sllber-, Gold- und Brillantschmuck, Glashütter und Schweizer Taschenuhren, Grossuhren, silberplattierte Tafelgeräte, echte und versilberte Bestecke (Katalog U' 12)
Abt. K: Lederwaren, Plattenkoffer, Necessaires, Reiseartikel, echte Bronzen, Marmorskulpturen, Goldschelder-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-Trieder Binocles u. s. w. (Katalog P 12)
gegen Barzahlung oder erleichferfe Zahlung.
Katalog je nach Artikel U, K, S oder P kostenfrei.


Beidnurg bon ©. b. Fimetii



 Buøb battungen mi auf auten Bagryofen,

Inseraten-Annahme durch alle Annoncen-Expeditionen sowie durch G. Hirth's Verlag, G.m. b. H., München
„JUGEND"
Copyright 1910 by G. Hirth's Verlag, G. m. b. H., München.

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 $7.50,6 \mathrm{Shgs}$, $11 / 2$ Dollars. Einzelue Nummern 35 Pfg . ohne Porto. Bestellungen werden von allen Buch-u. Kunsthandlungelt, sowie von allen Postămtern und Zeitungsexpeditionen entgegengenommen.

Zur gefl. Beachtung!
Das Titelblatt dieser Nummer ist von Felix Borchardt (Paris).

Sonderdrucke vom Titelblatt, sowis von sfimtlichen obrigen Blattern sind durcls alle luch-und Kunsthandlungen, sowie durcli alle kuch-und Kunsthandungen, sownedurch den "Verlag der Jugend" zum Preise von
1 Mark farganz- und doppelseitige und 50 Pf; 1 Mark fur ganz- und doppelseitige und so Pr; werden für Porto und Verpackung to Pfenni? werden für Port.
extra berechnet.

Das Reproduktionsrecht von Hans Thoma Schwarzwaldbach* haben wir von der
Deutsehen Verlagsanstalt, Stuttgart erworb $n$.

## Siebe Yugens:

Mrein Burfide war aus der Gegend
 frau betitefte er ftets: "Du Grädige". Jdh verbot ibm das, nuto er nahm fifit fiottiid зиIammert.

Balb Darauf erjäblit er uniferem Dienito mädden folgendes: „Du, ©heres, mir hat
 "Du" lag mul heunt hab'n i dawifidt,


## सZleintes Gripräd)

Seit oer Kommerjienrat gecooelt if, fudft er fiidtlich Den alter 2uriftofraten 3 n fieien." Ja. Sogar unter Kuratel hat er fiid ftelien lafien."

## Tr Sanatorium

für Herzleiden, Adernverkalkung, Franenleiden, Verdauungs* und Nierenkrankheiten, Fettsucht, (iicht, Zuckerruhr, Katarrhe, Rheuma, Asthma, Nervöse und Erholungsbedürftige. Diatetische Anstalt Kurmittel-Haus frar alle physikal. Dhite
mit neuerhautem
Kurmittel - Haus
Heimethoden in höchster Vollendung und Vollstảndigkeit. Näheres durch Prospekte.


## Federleichte Pelerine "Ideal"


ist der praktischste Wettermantel f. Kerrenu.Damen, speziell geeiznst fur Alpinisten, Radfahrer, Jägor, iberhaupt für jeden Sportsfround, Aus seidenweichen federteichten wasserulichten Himalaya-Luoden ca 600 Gramm schwer, 11 à cm lang, i. d. Farben schwarzgrau, mittelgrau, schwarz, blau, braun, drap tu, steingrün. Als Mass genügt d.e Angabe der Hemdkragenweit?, Angabe der Hemdkragenweits,
Prois Kr. 21.-, M. 18-, Fr. $21 .-$ zoll-u. portofrei n. allen Liadern. Verlangen Sie Preisverzeichnis a. Duster v. Lodenstoffen für Anzä̈z, Damen-Costüme etc. franco.

## Karl Kasper,

 Lodenstoff - Versandhaus Innsbruck (Tirol) Museumstrasse 26.

## horpuilenz.

behlanke, fraziose NigIIF erzielt man durch die glanzend begutachteten Eucovin-Rabletten Dr. Blell. Best: ana 0,05 . Keine Aenderung der Mebensweise, preifend, Organismu Lebensweise, greifend. Organismus nicht an. a Schachtel M. 3.-; 4 Sehachteln Rats-Apotheke, Magdeburar 1 . Rats-Apotheke, Magdeburg 1. Apotheker Klemens. Wien IV

## 

## fin unsere Freunde und Leser

ridhfen mir das höfliche Ersudhen, auf ihren sommerlichen Fahrfen in Bädern u. Kurorten, Hôtels, Resfaurants u. Cafés, an Bahnhöfen u. auf Dampfern immer nadh der Mündhner „JUaEnd" zu verlangen $u$. diese empfehten zu mollen. Für Angabe von Orten, in denen die ,gUaEnD** nidht vorhanden oder zu bekommen ist, sind mir besonders dankbar.

Um unsern lesern den regelmässigen Bezug der „JuGEnD" mährend der Sommerferien zu evleimfern, nehmen
 ग. Mai ab Leesemy lilleine eilas folgende Nummern an. Diese fbonnements hönnen mif jeder beliebigen Hummer beginnen und die Adresse beliebig off gemedhself werden. Bei Zusfellung ins Fusland erhöht sidh der Preis um 5 pfg, pro Jummer. Mir biffen, von dieser Einridfung ausgiebigen Gebrauch zu machen.

Briefmarkensammler artatan graths Philipp Kosack，Berlin，am Kgl．Schloss．


## Blériot

Flugmaschinen－Modell vollständig frel fliegend ；mit Gummi－ motor u．unzerbrechlicher Schraube． SehrsolideAluminium－Konstruktion． Auf Rädern selbsttätig vom Boden sufstelgend，oa． $100-200 \mathrm{~m}$ welt filegend．Studienapparat I．Ranges ！ 10 mal preisgekrönt！
Mk． 5 incl．Porto und Verpaekung． F．EHREENFELD，
Frankfurt a．Main，Goethestr． 34. Neu erschienener Aviatik－Ka talog üb． freifliegéndeFlugmaschinen－Modelle， Luftschrauben u．Konstruktions－Ma－ terial zum Selbstbauen etc．kostenfr．

Soeben erschien die 6．Auflage（31，-34 ．Tausend）von

## Clarissa．

Aus dunkeln Häusern Betgiens
Nach dem franz．Original von Alexis Splingard．
Mit einer Elafeitung v．Dr．Otto Henne am Rhyn．


Preis br．M．1．20，eleg．geb．M．1．50 Verlangen Sic，bitte，sofort dieses Auf－ schen erregende Buch，das fast die gesamte deutsche Presse anerkennend besprochen hat！Es enthält die wahr Geschichte derVerführung eines braven Midchens und bietet an Hand amt－ lichen Materials typische Einblicke in den sehmutzigen Geschäftsbetrieb der Mädchenhändler．Deutsche Männer und Frauen leset dieses Buch，Euren Töchtern kann das gleiche Schicksal beschieden sein．－ Zu beziehen d．alle guten Buchhandlg． wie auch vom Verlag Hans Hedewig Nachf．，Leipzig 102.


Soeben eridhien das


## Caufend von

5orfit Finelien

## vom Eeben Eiefen Eacfen．

Broidhiert Mk．3．－，in Originalband Mk．4．－．
Diefes Bu由 bat fid überraschend schnell in allen Eeilen Deutidlands，Defterreitios und der Sdweiz ein－ gefübrt und findet freudigen kliderball bei allen gesunden，lebensfroben und freien menschen．
Verlag von C．Staackmann in Ceipzig．

## Bebütung

Die Jenenfer Stubentimnert haben eine afademifわe Eutform erfunden，auf bie fie mit Redit froly find．
Sie wollen nidt in fflavifite 2 Jbhängig． feit von den mảmliden Stubenten geraten； flatt des fleinen，Paum fidtbaren Cereviso fäppopens haben fie eine form gefiirt，Die nut um etwa die Eălffe gröber ift，als Die jebt von 2Tidftfudentimmen getragnen Eiite．Selbitverftänolich madtt otefe 1 Itode einige 2 bänderungen von dem mänuliden Comment nötig．2fn die Stelle des alten ehrwiiroigen randesvater tritt eine junge reijende Sandesmutter．Zud der ©ent be＝ ठarf einer Zlenderung，ठa die 2lufforderung： ＂2Illes fapweige！＂fïr Damen undurdffilho bar ift．Es muf heigen：„यlles plaubre！ Jeder fifandre！Ermfter ©on flingt an Jas Ohr！＂
Uebrigens merbent bei dent weiblidgen Stubenten 厄ुwiffigfeiten nidt to häuftg fein wie bei den mänuliden，oa es infolge des neuen Eutes ein leidtes fein wird， alfe Studenten eimer $\mathfrak{l l n i v e r f i t a ̈ t ~ u n t e r ~ e i n e n ~}$ Eut 311 britgen，－was bei dem Studenters cerevis natirlid，unmöglid if．

Khedive

## Riebe Iugens！

Es gibt grofe 匹ifiggefelfdaft，unto Mariante witd vorher oft und eimoringlid ermahnt，fid manierlid unt befdeident $3^{n}$ benchmert．Bis zum Shluñ der ©afel geht aud alles gut，MTarianme fpridit wentig und ight viel，und falieglid verf（dwindet fie． 2Tad fünf Thimuten erídeint fie bebeutent fröblider wieder und fagt zur fraunenden『ifdgefellidiaft：„2Hle $\mathfrak{Z}$ nöpfe hab id offer．＂

Eine wohlhabende，aber ftarf mit Jargon Gehaftete jiiodifhe Dame erjählte mir folj， thre Kinder befäment febr teure franzöfifithe und englifकe Stunder．

Iぁ fragte harmlos：＂2Ta，uno dention？＂ ，2Zu！${ }^{n}$ fagte fie unt fab mid fehr er flaunt an，＂Daitid Iern＇mir fe．＂


Ringbuicher
Die besten Notizblicher
$6 \times 8 \mathrm{~cm}=\mathrm{Nr} 1244 / 68$＿： $\mathrm{M}-75$ $10 \times 15{ }^{1 / 2 n}=n$ 1244／1015：$n 1.50$
Blătterauswechselbar $\times$ Ein－ band dauernd zu benutzen Viele Sorten $\times$ Ueberall erhalitl． F．SOENNECKEN＊BONN Borlln，Taubenstr．16－18

Lelpzig，
Alt．Rathaus


## Der Landbote

„Eent＇Giff friih dran mit der Poit，Guft！！＂
＂Pafet＇fan net Pemma，umd fo hab＇i blof зwoa Engländerimuen im Ructifact！＂

Siebe $\mathfrak{Y}$ ngend：
wäţrend unferer 2lusbildongsjeit fagte uns cinmal unfer Eentrant：＂Wein Sie weiter wie bis jefft fo folapp die Kommant－ dos ausfiihren，werde id Sie entweder fdileifent ठа追 Sie niḑt mehr piepen föntelt，oder mit gemeinet 2 Husbriideen belegen．＂
> sis
> Schönheit
> erreicht man einzig nur durch un－ schadiche，wissenschaft，erprobte Speziaimittel z，rationellen haut－ die neu erschienene，aufklărende die neu erschienene，auktarende
und fesselnde Spezialbroschüre „Die Schönhoilspplagg＂ gratis und franko Sie werden zuverlässigen Rat und Hilfe gegen alle Schőnheitsfehler finden．Sensationelle Erfolgel Blăn－ zende Anerkennungen aus aller Welt！ Otto Reichel，Berlin 7，Elsenbahnstr． 4.

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## MORPHIUM

HEROIN etc．Entwöhnung mildester Art absolut zwang． Dr．F．H．M⿰亻̈ller＇s Schloss Rhelnbilick，Qodesberg a．Rh， Vornehm．Sanatorium för Entwöhn．－
Kuren，Nervôse u．Schlaflose．Pro． Kuren，Nervöse u．Schlaflose．Pro
spekt frei．Zwanglos Entwôhnen

## Iutrenio：Sinthandaderfe uno Tugeno＂Mufbemahtungamappe 1910


naff mebrfarbigem Entruut von hlbert weisgerber liegen fertix var！
10reis Der semefterderte oder mappe mart 1.50.
 Durfí Den unteryeididneten Derfag．
mlünther，Eeffingfir．）．
IEerlag Det＂Iugeno＂
$\qquad$


Lady wishes to teach English，riding Miss Blyth，Ingatestone，Essex．

## Verfasser

von Dramen，Gedichten，Romanen etc．bitten wir，zwecks Unterbreitung eines vorteil－ haften Vorschlages hinsichtilich Publikation ihrer Werke in Buchform，sich mit uns in Verbindang an setzen．Modernes Verlagsbureas（Curt Wigand）． 21／22，Johann Georgstr．Berlin－Halensez．

＂Bacchus－＂
Weinflaschen－ Schränke sind die Besten， Praktisch！Verschliessbar！ Illustrierte Joh．Nic，Dehiler，Hoil，Coburg 2.

## Schriftsteller

wenden sich zur vorteilhaften Veröffentlichung ihrer Werke an den bekannten Buchverlag unter B，P，230 an Haasen－ stein \＆Vogler，A．．G．，Leipzig．


UPDİg Büstos
schöne volle Körper formen durch Busen nahrpuiver Gpazinol＇．
Vollstảnd．unschãdlich in kurzer Zeit geradezu in kurzer Zeit geradeza uberraschende Erfolge， len．Garantiescheinliegt bei．Machen Sie cinen letzten Versuch，es wird Ihnen nichtleid tun．Kart．J．A．－， 3 Kart．zur Kur erf． 5 M．Porto extra diskr．Vers．Apotheker R．Moller diskr，Vers．Apotheker R．Molier

Briefmaxlren $\overline{ }$ 15000 verschiedene seltene，gar，echt，auch Postkarton versende auf Verlangen zur Aus wahl ohne Kaufzwang mit $50-70 \%$ unter allen Katalogpreisen．M．J．Cohen， Wiea II，Obere Donaustrasse 45
Patent Schlafsack
usser 6ebrauch ner $21 / 4 \mathrm{Kilo}$.
it wasserdichtem Ueberzug. (warm gefuttert).
$\qquad$
Tropen-Ausrulstung, Ponchos, wasserdichte Loden-Bekleidung, Auto - Bekleidung.

Ferd. Jacob in Köln 36, Neumarkt 23.

, Jugend's Spielkarten
36 Blatt gezeidntet von Julius Diez

Preis mk. 1.50. Mit Porto mk. 1.60

welche die Wäsche nach der Heimat senden mulssen

hãufig über das zerknitterte u, unansehnliche Aussehen der ankommenden Wasche. - Dieser Uebelstand wird gänzlich beseiligt bei Verwendung unseres gesetzl. gesch.
Wäsche - Versandkasten


Preis M. 7.50 pro Stück per Nachnahme. Besonders dauerhaft und Beliebter Geschenkartikel.
Versandhaus Blaurock \& Löffler,
G. m, b. H., Sagan 56, Schles.

Preislisten über Lederwaren, Reise- etc. Artikel gratis und frei.

Beachten. Sie die Biegung der "Glletie-Klinge" während des Gebrauchs!


Die gebogene 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! Gillette-Rasier-Apparat Neu!

## Wenn Sie in die Ferien gehen

 vergessen Sie nicht, einen, Gillette-Apparat'4 mitzunehmen! Der G山lette-Apparat, schwer versilbert in einem praktisch. Kästchen, kostet komplett mit12 Klingen $=24$ Schneiden M. 20 ,-pro Stüelk. Der Gillette-Apparatu. Ersatzklingen sind zu hab. In all.erstklass.Stahlwar,-u. Herrenartikel-Geschäft, bei feineren Friseuren. Gillette Safety Razor Ltd, London E. C, und Gllette Safety Razor Company, Boston U. S. As - General-Depositär: E. F. GRELL, Hamburg.

Wenliessungen, rechtsgiltige,
Alkoholentwöhnung zwanglos. Rittergut Nimbsch b. Sagan, Schleslen. Arzt. Prsp.fr.


Gebnfucht
F. Heubner

2(c), tah mödjte verreijen! Td jefne midh fo fehr in bie $\mathfrak{W z}$ eitel". - , תumftitick, bei Demt Rock!"

Thinduner Rellnerin
Das weib hat Chie, fo waht id Iebe! Was woffi der Sdifeier bergen mag?! Ka! Selh id redt, 's itt meine Ȩebe Dom Stammfaffer; ab! guten ©ag!
Sie danft mit forgem dubefagen; Kaum, סán ant দut die feeer \{dwantit. Sie, die dod forift an Woodientagen Gern fiir das fleine erinfgeld danft. Eery

Dor bem @beligfen
"Dater, if das ein $\mathfrak{B a f i f i s s ? ~}{ }^{\text {a }}$
,2rein, mein Kind, ein Bafilise it eine griedifiche Kirde. Dies hier if eine (Dbalisfe."



Gegen bie Eatiferte H．Bing
„Warum bift denn $\mathfrak{W}$ aus＇m $\mathfrak{B e t e r a n e n ~}$ verein ausg＇faloij＇n mor＇n？＂
，Weil i bei ber legten Seifi）ohne 3 リlinder und Reg＇njめirm ausg＇ruckt bin！＂


Soeben erimien：
frith von Mffini

## Guch Der Iortheit

illuftr．0．Atpad Stmmiohammer．
Broldiert Mark 3．50， eleg．geb．
4.50 ．

Das vorliegende neue Bu由）des bekannten Rovelliften enthält vor－ zugsweife Phantasiestiicke und Satiren．Mands tolle Gfoteske ift in der Cendenz bitter ernift， aber in der Ђauptlache berrídt iibermütiger Бumor，to dah der Band，wle kaum ein zweiter，ge－ eignet ift，dem kultivierten men－ schen auf der Reife，im Seebad u．f．w．einen ausetlesenen Genuss zu verí）affen．H．Schmidhammer hat den Band mit kösplichen Bildern geídsmídit．
Uerlag 【．staatemann，
$\therefore$ 【eipuig．


Junge，Junge，kannst Du lügen！！
Seemanns－Humoresken v．Heinrich Binder．－Illustriert v．Erich Wilke，München．
Urkomische，kernige Typen von der Wasserkante ！
$\mathrm{I}^{\mathrm{n}}$ vierfarbigem effektvollen Originalumschlag．：：Preis Mk．2．－．：： Zu haben in allen Buchhandlungen．


Rasse．Hunde－Zucht－Anstalt und Handlung Arthur Seyfarth Köstritz，Deutschland． Weltbekanntes Etablissement．Gegrandet 1864. Versand sämtl．Rasse－Hunde edelster Abstamm．v．kleinst．Salon－Schosshünd－ chen bis z．gr．Renommier－，Wach－u．Schutz－ hund，sowie alle Arten Jagdhunde．Gar．erstkl． Qualitat．Export nach allen Weltteilen unter Garantie gesund．Ank．zu jed．Jahreszeit．Preis－ liste franko．Illustr．Pracht－Album mit Preis－ verzeich．nebst Beschreib．d．Rassen M．2．Das interess．Werk：＂Der Hund und seine Rassen， Lucht，Pflege，Dressur，Krankheiten Mräniert mit höchsten Auszeichnungen．


PHOTOGRAPH． APPARATE
Nur erstklassige Fabrikate zu Originalpreisen．Neueste Modolle． Prismenfeldstecher． Erstklassige Sprechmaschinen． Original－Ctammophone． Bequemste Tellzahlung． IIlusirierte Kataloge kostenfr． SCHOENFELDT \＆CO JNH，A．ROSCHER，BERLIN SW． SCHOENEEEAGER STR． 9

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


## SALAMANDER

Schuhges. m. b. H., Berlin

Zentrale: Berlin W 8, Friedrichstr. 182 Basel Wien I
Fordern Sie Musterbuch J.


2 ürich

## Zur Erlangung eines Infifel ivsens

Die Kunst eine schonne Büsto zu erzielen bildet für die Damen kein Gehcimniss mehattan der $P$ ?luies orientale besenshatten der Plutes orientales bekannt sind,-Dieso Pillen be-
sitzon in der Tat die sitzon in der Tat
Fahigkeit die Buste zu
die entwickeln, zu festigen ent wiederherrustellen, ebenso wie dio Knochenvorsprünge des Halscs und der Schultern zu boseitigen, indem sie der ganzen Büste eine graziose Fulle Taille zne ohne die Die Pllulas Orion. tales besteton hanpttales besteton hanptlischen Pflanzenextrakten und sind, ds ounnzlich freivon Arsentk, der Gesun cheit stets zuträglich. eit dall mit der irgend eines anderon, ahalichen rzeugnisses, zum inneren oder ausseren Gebrauch, vorghichen werden. - Ein über zwanzigähriger Erfolg hat den Raf dcr Pilales Orientales bestatigt und erwiesen, dass dieselben für die Frau sowohl wie fur das junge Madchen das einzige, wirklich zuverlăssige Mittel bilden, einen üppigen and festen Busen zu erzielen.
Leichte, diskrete Behandlung. - Dauernder Erfolg nach angelährzwei Monaten, Bin Flakon "Pilales Orientales" ist franko and diskret erhalttich gegen AuslandsPostanweisung von Mk. 5.30 oder Fünfmarkschein $\& 30$ Pig Marken an Apotheker J. Ratié, 5, Passage Verdeau, Paris. Briefe sind mit 20 Pig., Postkarten mit 10 Pig. zu frankieren.
Jede Leserin sollte sich von Herrn Ratió das sehr interessante Heftchen "Ueber die plastische Schönheit des Busens", welches kostenirei eingesandt wird, zukommen lassen.
Diese Pillen sind auch erhäldich bei: Berlin, Hadra-Apotheke, Spandauerstr. 77, München, Emmel, Apoth. Sendlingerstr. 13, Breslau, Adler-Apoth., Ring 59, Leipzig, Dr. Mylius, Markt 12, Frankfurt a. M., Engel-Apoth., Gr. Friedbergerstr, 46.

## Heilen wie Jesus

und seine Jünger heilten. Das wiederentdeckte Verfahren. Hochinteressante Broschüre nach der christl, wiss. Idee bearb. v. C. Luttje, mit besond. Kapitel uber das Thema Gesundheit, Gluck und Wohlstand. bei Voreinsendung Mk. 1.50, Hachn. Mk. 1.75.
Christl. Wissenschaftl. Verlag
Magdeburg, Wilhelmstrasse 2.
Rührige Verkāufer sofort gesucht. Probenummer 1 Mk . b. Voreinsendung.

Nehte Briefmarken. Preisgratis sendel Augus! Marbes, Bremen.

[^0]Schriftstellern
bietet gunstige Gelegenheit zur Pub ionguter Arbeitenin Buchforn Verlag für Literatur, Kunstu.Musik, Leipzig 80.


Echte
bilige
Briefmarken
 1000 versh, nur 11,- 2000 "" $48 .-\frac{1}{4}$ Max Herbst, Mintentasestamburg
lustr. Preisisiste gratis u. franko.


ดi:

## T



Höchate Lichthelligkeif! Gesteigerte PlastikI Unübertroffene Bildschärfe I Groies Gesichtsfeldl

## Voigtländer

 Prismen-Binoclesfür Reise-, Jagdund Sportzwecke!
$a=$
F-Preisliste versendet franko



Der Sieg über die Tlatur: feierlides 2 Uberifén Des legten Roelwecik.


Prismen-Fernglăser Marke Hell 8 fache Vergr. M. 70."Argos $8, \quad \because 85$.
"Alpenglas 5 ,
Lieferant an über 70 deutschen ${ }^{\circ}$. Regimenter, Touristenvercine Jul. Akermann, Reutlingen J. (W tibg.) Jil. Katalog gratis. Ratenzahlung.

${ }_{\text {"Jegt wits's }}$ 3eit, baf wir nad Minden fommen, jent wits's ood) was mit bem 3oologifonen!"

A. O. Webers Satiren
muß jeder gebildete Deutsche gelesen haben. Leipziger Tageblatt. Nichts Lustigeres zur Unterhaltung, nichts Gilănzenderes zum Vortrag in heiterer Oesellschait.

Pro Band 2.- M. broschier
$2,50 \mathrm{M}$. gebunden.

Für regnerische
Abende! Ueberall vorratig oder direkt durch Weber-Haus G. m, b, H. Berlin NW 52.

## Vorzeitige

## Neurasthenie bel Herren

und alle sonstigen neurasthenischen Leiden, wie Schlaflosigkeit, Gedankenflucht, Gedächtnisschwäche, Angstzustände, Kopfdruck, Wallungen, Zuckungen, Zittern, leichte Erregbarkeit, Appetitlosigkeit, Verdauungsstörungen, nervöse Herzbeschwerden etc. werden durch das äusserst wirksame, gänzlich unschädliche Kräftigungsmittel

## MUURACITHIN

prompt und sicher beseitigt. Nach den Forschungen bekannter Autoritäten und erster Professoren gen bekannter Autoritaten und erster Professoren
ist das MUIRACITHIN eines der stärksten Kräftigungsmittel, was auch durch die grosse Zahl orsungsmittel, was auch durch die grosse Zahl Grstklassiger Gutachten bewiesen wird. Literatur: Geh. Med.-Rat Prof. Eulenburg-Berlin, Geh. Med. Rat Prof. Furbringer-Berlin, Prof. Pavloff-St. Petersburg, Prof, Posner-Berlin, Prof. Rebourgeon-Paris,
Prof. Goll-Zurich, Popper-Igls bei Senator.
Kontor chemischer Präparate,
Berlin C. 2/20, Neue Friedrichstr. 48. Ausführliche Literatur gratis und franko zu Diensten. - Muiracithin ist in allen Apotheken erhältlich. Versand durch: Berlin: Radlauers Kronen-Apotheke, Friedrichstr, 160, Johanniter-Apotheke, Planufer 11 Königsberg I. Pr. u. Breslau: In allen Apothek. Frank furt a. M.: Engel-Apotheke, Gr. Friedbergstr. 46 Mainz: Lowen-Apoth. München: Ludwigs-Apotheke Storchen-Apotheke. Dresden-A.: Marien-Apotheke. Strassburg I. E.: Hirsch-Apotheke, Engel-Apotheke. Magdeburg: Engel - Apothcke. Hamburg: Uhlenhorster Apotheke, Hofweg 40. Wien: Apotheke zum weissen Hirsch, Wien VII, Westbahnstrasse 19.
der Männer. Aeusserst lehrreicher Ratgeber und Wegweiser von Spezialarzt Erschöpfung, Geschlechtsnerven-Zerrittung Gehirn- und RuckenmarksLeidenschaf, Geschiechisnerven-Zerruttung. Folgen nervenruinierender Leidenschaften $u$. Exzesse $u$, aller sonstigen geheimen Leiden. Von geradezu
unschătzbarem gesundheitlichem Nutzen. Gegen Mk. 1.60 Briefm. franko zu hezichen von Dr, med. RUMLIER Naehf., Genf 66, (Sehweiz).



Unfer illuftriertes Sonderdrudk verzeimnis：
3400 Kunftblăttet
det múndiner ，＂Jugend＂
ftebt Intereffenten fuir mo． dernen Zimmerfdmuda zum Preife don $3 \mathbf{M k}$ ． zu Dienften．

Zu bezieben durd alle Budu u．Kunfthandlungen．
münden，lefinger． 1.
Derlag der＂Jugend＂


Bleichsinchtige und Blutarme bedürfen einer Ernährung， welche in leicht ver－ daulicher Form die fehlendenSubstanzen des Blutes zu ersetzen vermag．Ein solcher Nährstoff ist

## Sanatogen

Sanatogen vermehrt， wie wissenschaftlich erwiesen，denEiweiss－ gehalt des Blutes und den Gehalt des－ selben an den so wichtigen roten Blut－ körperchen；es ist in Apotheken u．Droge－ rien 1．Packungenvon M． 1.65 bis M．15．－ erhältlich．Die aus－ führliche Broschüre ＂Leidende Frauen＂ versendet völlig kostenlos die Firma BAUER \＆Cie．BERLIN SW 48.

## Siebe ift des S3cibes \＄eruf


 छrauent baben to viele Jragen auf dem Seezen；too finden wit aber inmer

 inmerften Sebanken fü uns und Pönnen uts Darüber nidht augiprechen．

 iit，werden aus der Giille reiditer Grfabrungen beantmortet． 280 ，merden Sie gewik ragen？In bem $\mathfrak{F}$ ？erfe，Das intime Brebe der
 ganz liebendes unis gludildaes sueib als（3）attin wio minttex fein wollen，in alfen Qebenslagen ein freuer Ratgeber．

## §3idfig fiir jede §rau und Stufter！

## Das intime Buch der Frau

## ©in Siifurs dutf das efferejen <br> fiix benfende æxaten．

Tisthalt：I．Die Berte ber Trauent Die Berteilung ber \｛ugenben，－
 ©rziehung ant Che：Jrithere unt gegentuätige Berbältniffe．－Die Иnt


 weiblidien ङeidlectis．－Die primären und jétunoüren（ङeid）ledtsorgane uno beren Junttionen．－IV．Bererbutg unt Blutzverwandid）aft：Mehnt lidfeit Der finder mit den Eltern．－Was lam bererbt werben？－Der Wererbung马borgang．－Folgen ber Eben Blutß̉berwanoter uim．－V．Sxanf＝
 zur ©he notwendig ift．－Wुie ertemt man Die（SefunDheit？－Die Bebeutung ber $\mathfrak{I u b e c t u l o j e , ~ © n p h i l i z , ~ ( 5 o n v e r t h o e , ~ B u t f e r f r a n t b e i t , ~ \mho e t t i u m t , ~ ( B i a f t , ~ D r g a n = ~}$ ertranturgen firt Die（5he．－Die Sugient Des weibliden תörperes．－Sinder＝ Idie Ehen．－VI， $28 i c$ baz 23 eib den Mant fefieln und dic Ehe
 Dung．－©belide ఇreue und intreue．－Sauberteit uno ©dimud．－©dlechte Wirtidait．－תidche uno さifd．－Die ভcurante ber echam．－Wie die æraut Den eiferiüdtigen，Garten und wnmoralijden Mann betiandeln foll．－
 Erzieliung bez 1 ingeborenen．－Die frantfaften ©elifite．－Sranthafte © $=$
 Seffouzeit ber Trau：Die Menituation．－Das Serualleben mäfreno Der Gdimangeridaft．－IX．Der Sitnderfegen und Die $\mathfrak{B e r f h i t u n g ~}$
 Fationafofonomen，srieiter uno Moratititen ither bie Berbütung．－Die Gefafren der Berbütung．－X．Die Bflege Der weiblidhen Schön＝


 gebiifitt taujendfacjer Dant סafur．＂

Das bodelegante ssert toftet $\mathfrak{M}$ ．2．－．Forto 20 解．

## Statt Hedwig Kröning，

Gtuttgart，§ohautezitr． 55.


Erleichterte 3 ablungsroeile od．zehn Proz．Etmäljgung
Reife：uno Opern＝Бäfer IROEC＝TKOffec Photographifthe Appatate
Dornehmes Derfandhaus für ublen，Juroden uri Goidroacto Dettrags：fitmafür oiele Beamten＝Dereine．
Preísbuth frei

## Iiebe Iugend！

Ein Kaufmann befam von einem ，Thavalier ${ }^{6}$ auf einen Mahntrief folgende Zntwort：

## Weehrter Eerr！

Thr blöffinniger juntger 2 Tlam hat fid eroreiftet，mir einten 2Tahnbrief $3^{n}$ fenden． Damit Sie meite Fausoronung Pemmen， teile id Ibren folgendes mit：
， 2 fle eingehenden Riedgningen werden vont mir bas Jahr uiber it einen Korb gelegt． 2 m Jahresidiuf jieht mein Diener orei von diejen Redpungen heraus．Diefe drei werden begabit．

Soliten Sie mir nodgmals einen Titahn＊ brief fapiafen，fo werden Sie von diefer Sotterie ausgeidilofien merden．＇

Fonadpteno
voll ※．．＂

## 23lütenlefe Der＂Jugeno＂

Die Serta hatte eimen 2luffats 3 liefern über das ©hema：„Die fünf Simue bes Memider．＂－Safueibt da eir fleiner Sets taner，wie er das＂（5ehör＂bearbeitet
（1）wie fdrectlid iftes，tanb 34 fein！ Eort mant dod niøt cinmal die Stimme feines Gewifiens！＂

## Humor des Auslandes

＂Goddam，Jims Z3rant ift aber eint 2 2usbunt von 耳áblidfeit！＂
＂Yes；id glaube，die fofielt jogar auf ben জiignerangen！＂
（Tit－Bis）
Geind－Fenumbruichi
Deutsch，Franzōsisch，Englisch，
Latein，Griechisch，Mathematik，
Geographre，Geschichte，Lite－ raturgesch．，Handelskorrespon－ denz，Handelshehre，Bank－und Börsenwesen，Kontokorrent－ tehre，Buchfuhrung，Kunstgesch．， Philosophie，Physik，Chemie， Naturgeser．，Evang，und Kath． Religior，Pädagogik，gasamte Musiletheorie，Stenograph．Crainz． Erfolge．Anerkennungsschr．and Prruspette gratis．
Rustinsches Lehrinstitut， Potsdam－N 9.

liegt darin, daß wir zum größten Teil das Rohmaterial für unsere Marken schon als Trauben in unseren eigenen Kelter-Häusern selbst verarbeiten. Dadurch allein ist es möglich, von Anfang an die Sectbereitung so zu leiten, wie es die Herstellung hervorragender Qualitätsweine unbedingt erfordert.

# KUPFERBERG GOLD leicht • trocken • elegant 

 (28
F. Petersen

## Zudringliche Sommer-Bettelei

2merifanifde u. englifde 3eitungs. reporter: „Mtajefát, erbarmen Sie fid, geben Sie uns filt oie bunbstage cine Seniation!"

## Waifen =fürforge

In ber llugebung bon 2ltona wirben bei einer Borfüfrung bon \$soliseifumben Waifenfinder als Berfubsobiefte benukt. In einem Falle murbe ein Sint bon cinem sumbe bexart gebifien, baje es cine vier Bentimeter lange $\$$ Kube broontrug. Die $\mathbb{B}$ eis= Geit bes 2 Baifentbus= und ©dulboritandes erïfinct bier ganz neue Reerfeetiven für die Berwentung bon Thaifentindern, iiber beren Dajeinzabed mant fich bisher büllig irtigen Imidauungen hingab. Bregen eint billige 2 eibgebiifto with man die 2 Saifen= finder fünitig an orei §nititute abgeben: eritens an
 nenterfubenten Reroplanen; zweitens an Die Militïr= betjöroe 3u Biel= uno Ixefiibungen; Dxitteng an bie medizinithe శafultat zu Einimpfungeverfuhen mit ben veridfiedeniten Bazillen. Setstere Maß̈nahme wurbe bejonbers bun ber Riutfict)t nuf die bisher benutiten uniduulsigen 2 ffien umo Saninden dittiect. Sur gegen einen §unft des neuen Reglements madt fid) Wiberipurd) geltent. Tiefer Waragraph
 reiden, to fino eriabweife bie Simber ber 忍aifen= hausboriteher uno ©duulboriteher fiit obengenamte Brede bermzuziethen.

Kaxlehen

Wie wix hören, ift Builow, als er Bethmam Egollweg befudte, leider hitransgeworfen worden. ©heobald hatte ibn fiir einen preu币i= iden, nidt homogenen mintifer gehalten.

A. Schmidhammer Єin Ђäkchen
WOS, io a idjledte Noten gibt mir bee Lebree? Doss is g'wif a liberaler - na watt, wenn igrof bin, werb i Ientrumsabgeoroneter!"


## Zum Geleite

Lind nun, meine lúben 2bbolvánten, sieben Sie mit Gott binaus auf sie sornen: vollen Pfabe bes lábens uns várgáfien Sie niemals, Mutller, saf Eie nods zwei Stunden Uvereft abjuliticn bátten!"

## Habnung

$\mathfrak{D u}$ fafteft, Weib, um ictlank zu marben? $\mathfrak{J a}$, Serr bes Simmels, bift Du toll? Sino nidht das Röftlidafte auf Crben 3 wei runbe $\mathfrak{B r i i f t e}$, ftarr und voll?!

Und ob's robll ie nod Glauben fände, Das bohe Ried des Galomo, Fiel nidft in frohbervegte Suände Ein frammer, kerniger Bopo?! $^{\text {P }}$
Und Яrme prall, kaum zu umfajien, Uǹ Scjultern, Suiften, rofig fett, Das alles willft bu idmeinden lafien Uno ideleunigit merden zum Skelett?

Sat Denn ber $\mathfrak{K}$ fife bid gebififen? Rumort der Gatan dir im ¿eib? Goll id) mein Qebtag zittern müfien $\mathfrak{B o r}$ einem klapperdirren $\mathfrak{W e i b}$ ? -

Gchau auf bes Wapkrugs edle Rundung, Des Rettidis volles Monogefidat,
Das zeugt von (Brazie uno (Gejublutg, Dock mager ift bas Gajöne nidjt

## Liebe Jugens!

Mein freunt, (Dberpfarrer $\mathfrak{Z}$. ., weldher aus einer alten Biirgerfamilie fammt nuto mit Stoly auf eine Reihe von angejehenen Derwanoten blidt, befdlof eines đages, einen Stammbaum feiner familie aufjufeller. Eifrig foridte er $\mathrm{ju}^{\mathrm{L}}$ diefem Jwed in alten Kirdenbiidern, durdjtöberte alle möglidgen 2trdive unt begant einen regen 23 rief wedjel mit nahen und entfernten Derwanden. Selbit weite Reifen idente der ftrebjame Mtann nibt, wern es galt, an Ort unt Stefle genane Erfundigurgen über feine Dorfabren einguliehen. Seine Milihe wurde and von Erfolg geftönt. $27 a d$ unfägliden Sdpwierigfeiten und vielen Sherereient war es ihm gelungen, die Zeihe der Zhuen bis in das Dunfel des 12. Jahrhumbents эuriidfutfiihren. frendefrahleno gab er fid immer eifrigeren foridungen hint und war niot wentig ftol3, als die Spuren immer dentlider nad Jtalien fïhrten. Sdont fah er fid im Geift als $21 \mathrm{~b}=$ Pömuling eines edfer zömergeioledtes anerfannt, $\mathrm{Da}_{\mathrm{a}}$ - warf er cines ©ages whtentbrannt alle 2 fftent into Berweisfriide in eint Ede. Er war bei feinem 2thntherrn angelangt unt diefer war - - ent Eatbolitider Pfarrer!


## W. Krain

## Das Zentrum und der Münchner Erdstoss

, Ein Eroft: Die protefantifoen Zieden wadteln aa!"

## Datifanifacs

Der $\Re a p i t$, ber fich neulid) mit feinent it §rascati befinbliden Safmeitern telephonii(d) unterbalten wollte, wurbe burd) ein $\mathfrak{Z e r j e f j e n}$ bes 2 Imtes fatt mit biefen Damen mit ber Redaktion des ,"2finno" verbumben. Der "Mjino" ift bekanntlid) ein Wibblatt, gegen bas ber Simplizififimus nod) ein Sandbuth fuir den Ronfirmantoen=linterricit itit.

Der empörte Wapit bereitet aus biefem $2 n$ láß eine Enzøklika nor, in ber er die Teleption bamen, befonders aber bas Eräulein, das ifn falid verbunden hatte, für $\mathfrak{B u b l e n}$ des Teufels erklärt. Jhr Gott fei ber 2Interletb; fie feien verworfene Đimen, denen fede echte drififlide $\mathfrak{B e r b i n b u n g ~ e i n ~ ( b r r e u e l ~ f e i ; ~ f i e ~ f d ) w a ̈ r m t e n ~ m u r ~}$
 zeitig bereitet Der Rarbinalitaatsjekretär eine Note vor, in ber er erelärt, Dem Wapite babe es fert gelegen, mit der Enzykitika eine der Telephondamen beleibigen zu wollen. Fxido

2hu im 2hindoner Kumfleben madite fid das Erobeben heftig bemerfbar. Die Exidinitterntg bradte in den 2 teliers eine folde wirfung bero vor, daÉB fíd fofort eine neue Kiiniftergruppe "Die Erdgeftobenen" bifocte. Jhre Spalo tuig in deei weitere Gruppen feht numittefbar bevor.

A. Schmidhammer

## Erdbeben in München

 denn in Inânden, wit fputen es nit, wenn's Bier teuter wirs? !"


Oha，fedzt is ber Gerr Garaba mit fei＇m Sprengwagen am feligen Eferrn §ueger feine Barrièreitöct antemma！

## Das Kuttermal Des Benefistaten

Ganz frivole Mundaufiperrer
Gdjmäb＇t fation wieder unf＇re $\mathfrak{F}$ fätrer；
Sit die Röchint rumb und rett，
Seift es gleich：man teilt ibr $\mathfrak{B e t t}$ ！
Die Ganack＇rer Wfarrerkatht
Sagte，wie man lieft im Blattl，
Dab ibr Benefiziat
Mrit ifr à la Echeuer tat！
$\mathfrak{W}$ ütend zog der $\mathfrak{P}$ farrer da die Freche תathit wor den Radt：
＂W3as bas ícjlechte $\mathfrak{B e}$ eibsbilio jpridyt，＂
Schmur er，＂tat idh niemals nidht！＂
Drum zu Landau an Der Sier Wurden wom Gerichte Diefer $\mathfrak{M a i o}$ fect） $\mathfrak{M o n a t}$ aufgebrummt， Daß ibr böjer Mumb verfummt！
Doch fie lief mit ber（6eidid）te
3um Straubinger Zanbgeridite：
，Wabr ift alles， $\mathfrak{W o r t}$ fiir $\mathfrak{W o r t}$ ，
＂Das beweif＇idf Eud）jofort！
Der Werkehr ift keine Fabel！
Schaut mur cimmal it ber $\mathfrak{M a}$－chbar： Gegent nach beim Frimzipal： Gigt bort nicht ein－Wuttermal？＂

Der（Gerid）tsarzt injpizierte Geinen Reib uno konftatierte： 2Im bervußten Drt－o Gdjreck！－ Syat der Pfarrer jenen Fledk
2ufangs tat ber Mnm veroattert， $\mathfrak{B i s}$ ein Uusweg war ergattert： ＂Muttermäler fieft man Dod．，＂ Rief er，＂aud）Durd）s Gdjlififellod！！＂ Unt die Ritater lachten alle 3u Dem＂ionderbaten＂Falle．－ Dod bie Schfiifiellocjgeichicht＇ Glauben fie nod beute ntat！ Rathi brummt mun nidht im Rerker， Sondern blectie zwanzig Märker．－ थber ratet mur，was tat
Unier $\mathfrak{Z e n e f i z i a t ? ~}$
Seine Gdfmad nidft länger litt er， Gonbern zum ©hirurgen ifiritt er．． Und das Mal vergeht num prompt，
$\mathfrak{B i s}$ bie－neue אathl kommt！

## 211 fer sugfpite

${ }^{\prime \prime}$ Warum fommt denn ber ظerr da ફ̧inten gar net porwärts？？
＂Ja mei，des is halt a Dreier＝匹urif！＂

## Warnung vor סem Känole

## 2 Uus Zeebels Rieserbud

Sns \＆ändte，zieft nidut ins \＆ăndle binein！ Mein Sobn，id，rate dir gut！
 Dein poztalititifides $\mathfrak{B l u t}$ ！
Siefit §iifrer fo §rank und Genoifen fo frei， 2lis wär＇es cin ablig Gejfideefit．
Gie kiimmern der Deut fiid um die ßartei－ （Bleidy Dünkt es didd billig unt rectit
$\mathfrak{W o m}$ Minitifertilid fpridft ber $\mathfrak{Z o d}$ man
io fajön

Da färgit ou fogar an，zu Soje zu gehn Jin Scjurung des gefdjniegelten Jradks！

Uno bei $50 f$ e，Da machit du dir nir mehr im（Grumb 2us dem，＂Зorwärts＂und all feitem Gd）mäbn，
Uno griíst Díf nod）Sobeit mit lädelndem Mumb， －Mein Sohn，Dann ift es geidjefn！

Did）bezaubert Der \＆aut，Did betöret Der Gdjein， Der（Brobblock faikt bid，o weh！
Dann wirit bu vernïnftig wie
andre $\mathfrak{F a r t e t}$＇n Und fimmit am Endo gar fürs $\mathfrak{B u b g e t ! ! ~}$

A．De $\mathbf{N}$ sra


2 luf feinen nádotliden 太ontrollgángen foll Earl Kuegers Geift im Wiener Ratbaufe sem $\mathfrak{G e f i t}$ des profits begegnet fein，bee fid） sort gans ungeniert bewegte．

## Der Sarntfelluer

＂Diefer Malefty Erdito ！Jajt hab＇i so ridpti den Majfrug volt eing＇denfft！＂

## Der bayrisehe Staatsrat 0．Lössl spricht，

Fuirdterlid）find die Gefabren
2hif des Gtaatsrats barter $\mathfrak{B a h n}$ ：
Shm，Dem milden，guten Barent
Satt＇taf beinal＇melh getan！
um．彐erzeithung jet geminjelt，
פaß im（ $\ddagger$ laspalajt allfter
（Ein $\mathfrak{F o g r o m}$ ein Sert gepinfelt －3ar，idd konnte nidjts dafür！ Gelb waro id por Gdured und gelber， 2ls das $23 i l d$ mich angeitrahit． Glaub＇mir＇s，yolder Зar：id jelber Sätte nie fo mas gemalt！ Sab＇das $\mathfrak{B i t b}$ brum＇rausgeidjmififen， $\mathfrak{E l b e} \mathfrak{D u}$ nod proteiftert！
Denu als Staatsrat muß id）wifien：
Ein $\mathfrak{F o g r o m}$ ift nie pafitiert！
Unt als Staatsmant höchit gediegen
 Bäudlings nor bem 2lustand liegen Jit Des Diplomater Gdumuk
Sofientlidh als Dank，als icjöner， Gchieit redit bald ein（Grenzioldat Einen unf＇rer £uftballöner， Der fich Rublanos Grense nabt！ Karlehen

## Willselm contra $\mathfrak{F i n n t o e}$

Raddoem ber Raifer feine Rolle als euro paiid ${ }^{\text {er }}$ Störenfried ausgefpielt hat，gefält er （ich jegt in Der Des amerikanifojen Störenfrieds．

Dem Staatsbepartement bes $\mathscr{H}$ еиघeren it $\mathfrak{W a j b i n g t o n ~ i f t ~ j o e b e n ~ b e k a n n t ~ g e r w o r d e n , ~ D a j ~ e i n ~}$ ipanifober Untertan namens ©hriftof Rolumbus थmerika nidgt nur entbectit，forbern aud，befebt hat．§iir diefe flagrante $\mathfrak{B e r l e g} \mathbf{m g}$ Der Monroes Doktrin ift ber beutidje Raifer verantmortlidf， weil er，rote bem Staatsbepartement gleidseittg bekarnt geworben ift，im Jabre 1870 einen Sofens zoller fat auf den fantiojen Thron feger mollen．

2 n bem 5 听e des Raifers mirb täglid）ein Sied gejungen，bas vom Ratifer komponiert ift， uno in bem die Зeile porkommt：，Die §afne fdjwebt mit fdmparz und weiß voran＂．Scjwars und weif？23as geft derm den ratifer ber תampf Jefifries gegen Jobnion an？Wemt er fich in biefen cirmifidf，veritößt er gegert dip $\mathfrak{M o m r o e}=\mathfrak{Q}$ oktrin．


## Betschwestern＝ODoral

Hans Lesker（München）

## ＂Da haben sie sehon wieder einen Geisflichen wegen Sittlichkeitsverbrechen verurteilt！Gott verzeib den Richtern die sïnd！＂

Dem argentinifijen Gejandten fagte ber Raifer aus 2trlaß Des argentinifdion Staats jubiläums：，Möge ber Simmel 2rgentinien idjuigen！Jdh halte es mut dem Simmel．＂－ $\mathfrak{B l a n}$ Iact）t bekantlid）Der $\mathcal{F}$ inmel uiber $\mathfrak{Z r g e n}$ tinien．Uno da Der Raifer es mit bem 5 Simmel hält，io ladj）aud）er ïber $\mathfrak{Q r g e n t i n t i e n . ~ D a s ~ i f t ~}$ eine Serausforberumg！

2ls bem Raifer gemelbet wurbe，סán bie Eröfinung Des $\$$ anama \＆imals balb bevoritebe， kragte er fich ginter Den Dhren．－Das forbert Blut！פas if eine ifitmere Beleidigung bes amerikanifjeer Wolkes！Dern ber ßaifer bat mit feiner Gefte anbeuten wollen，ठа反 Der Ramal ein Laufesanal fei！

Frido

## 2nt ben Bifdof

Biichof Dr．o．Sente hat im bayriifden Reichsrat unter gan3 willkürlider Berufung auf den 2poftel paulus gefagt：„2wer Rnedst it，foll snecht bleiben， wenn er nidht freimillig von feinem 5errn ber Snedf－ （dhaft enthoben miro．＊

${ }^{2}$ Wer Ginedst ift，bleibe תnedt！＂
Serr zif（d）of！zllfo fdeledit
Kann beilige Sdrift nidt ipredien．
Dem Befetze，das alfo fpridt，
Dem wollen wir reigern oie pflicht Und feine 『afeln zerbredjen．

Beift aus des Ertöfers Beift
Git nur，Der die Getten 3erreifft－
そidht fie fegnet mit frommen Bebärden．
＂Wer §nedf ift，werde frei！＂
Seist unfere Eitanei－
Uno bell foll es werden auf Erben！
A．Velhaas


Der König von Montenegro
G. von Finctti
(Enslich cin ZalfanFönig, Dev mirllich maieftätif( ausfielyt!"

[^1]
[^0]:    uskunft über alle Reise-
    ngelegenheiren u. rechtsiultige Ehestiliessung in England
    Reisebureau Arnheim $\rightarrow$
    Hamburg W , Hohe Bleichen 15 :

[^1]:    
     (i. m. b. H., Manchen. - Geschaftsstelle fur Gesterreh - Ungarn: MORITZ PERLES, Verhaghuch andrBEHALTEN.

