## Gugend



## Die Sodzeiterinnen

## Bon seta shrijt

Sans U(rid), bem fireutweber von Rinbad) fein altefter 33 b , if aus dem ritieg als ber einaige beimgekehat, feil mo geiund, gerab io wie er binauszog vor Sahr unt Sag

Unto nun, da er wieder dafjeim fibt bei feinem Water, Dem alten, Walbtauber Freut= weber, Da er wieder bie alfe pidjige Robenjoppe trägt, ba fällt ifyt eint, er könnt fich juptament um eine Sodzzeiterin umidanen. Um eine, Die ibm Die armjeligen Werkeltage jeines Das feins ein bifiel in Sonntage amgeftalten wiurbe. Die libm fo viel einbräd)te, bā er fich aud) cimmal an einem andern $\mathfrak{T a g}$, als gerab an Dem bes Serrn, ein keines 9iäuld)erl vergöne nen kunnt. Dent er liebt Den Trunk zur guten Stund und nod) melfr zur (d)led)ten gleid) feinen Worfahren.

LIno to bodat er benn bei feinem Ilten am WBebfuty und betract) tet eine WBeile fumpffinnig bie geidäftigen Sände und Fuike bes WBebers, ber gerabe Seihtüdjer für Die Jildjeimer Ser reidjet Qeintfalerin webt und dazu allerfand gurgeinde, peifenbe und ladjenoe Tome ausföbt. Werin obgleid) er fdjer taub ift, fo fingt er bodj immer nod geen die Rieber feiner Buridjen= tage. Das (Bebjer verlor er ja erit anno fiebzia als Sianonier bei Seban. -

थाjo, jein $\mathcal{B u b}$ fibt bei ijm und fdoant ifm 81. Uno Dann itößt ex ibn in Die Geite: "Se, Zoda!"

Ter 2lte lad)t veri(d)mi(3t: "J fiedjs fino. Madut nix. Whf oan oder zwoa Tehler gelfos net zjamm.

Gein Eoljn fduittelt ben Ropf. "शaa. Yuf= hörn pollit."

2lber wieder ladjt ber Weber: "Dees glaab il Treili mug i a Mab! Dees woaft, Bua, 's Bier mag i alleweil."

Da gibt er es auf, ber S.ans: „21 mas! Mit Sir kann ma ja net reon. Jeg bifdjkxieut er vom Bier, balizwegn an Seirafn mit ealme rebn mödht!"

Unt ersürnt fatueit er bem Pften ins Dhr. „Mix Bier! श Sodjzeiterin brauch i!"

Diesmal verfteht ilyn ber Bater eher:
"Ia fo! 2 Sodjzeiterin woabt mir?"
Der Sans ladjt laut auf: "Dees böretft gern gelll Saa naa, mei Liaberl Six vorhanden. Sa= ben fagt ber Stummer!! - Suadja folff mir pane Berraten - mir! ${ }^{\prime \prime}$

Sejst lyat er ifn ganz, ber 2lte. 2fber er fu)üttelt ladjeno ben Siopf: "D mei Bua! Da bift int! I woaß bir koane. $\mathcal{I}$ braudjet felm oane, Die mi a biffi zammfuattern tat und a weng auf= warma, bols halt is.

Pittenbrimm aber fällt ibm bod etwas ein: "Bift icto bei der Rrankaljausurjd)l gwen?" fragt ev; , (D' Urid) miffet bir bod) gwiß a paar Weibs= bilber, die wo für di paffen! Sür mi fans alle $\delta^{1}$ jung. I braud epps überttagns.

WBorauf ber Sans meint: „Du braudit über= haupts hoane melje. Bal nur amal i dane hätt! Goviel wirbs mir nadjher idjo einbringa, daß bu a ерре savo profitierff."

Der 2lte hat ja bie Säffe nid)t verflanoen; aber er fagt Dod, red)t zufrieben: "Redbt hait Bua!" und werkit barnad) weiter

Der Sans aber nimmt feinen Sut vom Nagel, fagt ber alten Sufanne, bie bem WBeber aus ()) riftlidjer Barmberzigkeit ons Sauswefen fdjled)t uno red)t verfieht, Wfüagott und geht.

Gein Weg aber fübrt ibn kerzengerad zum Sitankenbaus.

Da fteljt eben bie Uricjl, ein fdhier neunzigs. jühtiges Weiblein, am Senfter ifres Stübleins und zupft die welken Blätfer von einem Blu= menftock.

Die Llifal ift jozujagen ein Erbitüd Dees Saules. Denn thr Sheherr, (5ntt fab ifn relig, bejtimmte, on er nit ibr kinoerlos blieb, fein Saus 311 einem Dboad) für Firanke unb Sterbenbe; unter ber Bebingung aber, dás man fein $2 \mathcal{B e i b}$, Die Lurid) Seit ibres Rebens Darinnen belafien und wobl halten miiffe.


Steh ich in finstrer Mitternacht
E. Woitersck

Die $24 r[d)[$ nunt weik alles, was rings in ber $\mathfrak{W e}$ et porgeht. Freilid reidjt biefe bei ifr nur etwa die Spante von fünf - fedis Stunden im Unkreis. Bon denen aber, die biefen Fledk Erbe bewohnen, ift keiner, ben fte nid)t mit शamen wüßte; - er bätte bent keinen.

Diefes alte Weiberlent alfo foll nun bem fireut weberfans eine Sodzeitecin verraten.

Deshalb pußt er vor ber Saustür Drauken feine Stiefel gít ab uno flapft barnact binein.
(3leid) bei ber erften Sür klopft er an.
Und - vidftig: „(5legn dirs Soot - ber Firentmeberfans kimmt gar zu mir!" to begruift ibn aud fajon die lleidjl.

Und fragt barnad): "Bift eppa marod ober feit bahoam epps?"

Tein, bas wär (Jotffeibank nid)t ber Fall, meint der Sans. Er bätt einen ganz andern Samerz,
bas beibt, menn fie es ifm nidjt für übel näbm!

2ber bie Olte lad)t: ñad beileib: Wia teero i Dir benn ss Seiratn in label nehma! Bift ia no jung! Syaft ja ganz redfll"

Det Sans reipt Augen und Mund auf: „Jawia kannit bent bu wiffer

Die Uufdj ladjt nod mehr: „Jels wundert er (ids)! Mei, dees is bo leid)t zum derraten, was b' mödjit! Du bift giuno, bei Boba is net krank und enka Sufam is aa beunt no in ber Mird) gwen. शlfo, - was kunnt ba dana volt ber Urjdil molin? शatürli a Sodjzeiterin!"

Der Burid that einen heiligen Rejpekt vor Der Uftert. Diefe aber fähtr fort: "Siedjft, uno i moaỉ dir aa oane. - Maa, zwoa. - Salt - naa, brei
 Rreiz. $\mathfrak{U}$ weng bolfif( und zwioce. ひber adj)ttaufao Mard glei und no amal fopiel Darnadjft. Daß 1 den oan Sar a weng nadziagt, dees woaft ja."

## Sensmorgen

Wie Rinopen find alle Serzen Wunderfelig gejcjwellt,
Lerden frreuen in Liedern
Die Sojöpfung auf Die WBelt.

## Biffernde Birken bieten

Sith lobernben Rüffen dar, Weígekleidete Näbdjen Im aufgeloften Saar.

Mar Bittrid)

Samobl. Der Sjans meik es. Und er reduret ,To mal io viel, Dees jan fedzedjataulao Mard. Und adjt bazua is vierazwanzg. Der 5 ar tat nir madja, und's Bollijdjein treibet i ibe bals aus. 2ber ob f' balt fireutweberin weron will.

Sndeffen fäbut die llefchl fort: „llno ba is no b' . 23 immerlies no Saslad. "Bilojauber, brav und riegelfam. Fienmit es ja felm. Wirb aber kaam mehra als wie viertaufad Mard) mitariagn. Bals es kriagt. -- Unto nadhber is no sa bie buckelt Sdunciderrefl vo Münfter. थ meng libertragit, - i glaab, fünfabreibg Jahr is $I^{\prime}$ alt; aber (5elo is ba. Ulusgmad)ts Seiratguat breibgtaufad Pard). Und 's Saus. Die 2it mußt halt it 2histrag nelyma. 2tber fie is guat babn. - Eo - und iek moaíst es."

Jawolj. Jeßst weiß ers, ber Sans.
Uno er Denkt gar nid)t lang an bie brave Wimmerlies; er läßt aud die शoimerzens wieder fallen und fagt: „2lha. Dreibgtaufad, Uno die Alt im Nustrag. 2Hfa. - Wia alt is iegt d' Sdneiderin? - Balb fiebazg, fagit? 2fja. - शto ja. - Jeß weron mirs nadjber jdjo jeljgin. $\mathcal{S}$ jag bir balt bermeil an foceen Dankgood. - Und mei Sdjulbigkeit werd i foto bereininga, bals epps werd mit oana. Ind jeb pfüate.

Die Uridhl fredet ifm die Sans hin. - 2 ber nid)t zum $2 b b i d j e \delta!$ - Nur eint etlidjs paar Mtark wenns wären! 23 eil man io viel Sunger leiben muß in bem Saus! -

Es ift nid)t leidjt, einem Bauern ben (5eld= beutel aus bem Sadk zu loden; aber bie urjdjl brittg es wahryaftig fertig, Daß ifr ber Sans am Ent orei fd)mierige ßapierfegen in die Sand legt als $\mathcal{A}$ ufgelo für ben Sdymubjerlohn, Den fie für ifre Bermittlung 34 kriegen bat. -

शack biejem $2(6$ ddied aber rent der gute 5ans nadjhaus, als bätt er Tlügel an ben Etiefeljohlen!
„ Ja, Simmelferridjaft! Dreibgtaujad und ' 5 anis! - Sa, fueener kunnts ja gar net gelj'] W3as kümment mi ber Bukkel und bie $\mathfrak{N}(t!$ D' Sauptiad) is, daf I' $^{\prime}$ einfdjlagt. Und einidjlagn tunts, dees moás i. - Serrfd)affeiten, Dees (5lüdk! 9 lach ia Die ganze Welt aus! Jubu!" -

Fudjend tritt er datjeim in bie Wobnitube. Dod - was fieht erl -
Da fibt am Tild ein ibm gar mobl uno gut bekanntes WBeibsbild, - Die Innemirl vom Sim= merbauern!

Und auf ibrem Sdjoß tummeln (id) zwei $B u ̈ b=$ Lein, fo an bie bier Jabr alt - feite eigenen!

Sei, ba fallen ifm plotglid) alle feine Tobfiinn Den ein! 2luf bie er bodj to gern vergeffen hätt. "Simmellauton!" Denkt er: "2Akrat ie3, wo mir epps rars einjtand . . jés muaß́ fic dahodka!"

Dem Sants wird ganz idswül: "2mmemirl. . .
2iber bie 2fntemtirl nimme ifre beiben Buben vom Sdjooj und fagt: "Da idjaugts, ba is er ia, ber 2ta! - So, jes gebts nur glei fobee bi zu cafyn utto fagts eabim Griáagood!"

Und fie bilft ifm aus aller शot und Berlegen= beit, indem fie fagt: "(Fell, hätff bald vergeffen auf uns brei! शber mir ruiljeth uns fdjo, woajt!"

21f fol Sie ift blof wegen dem Roftgeld da! Der Sans beeilt fid), zu fragen, was er zu zablen hätt. Er möd) gern bie (Seldid)t in ber Dromung haben, beuor er heiratet.

Qber bie 2 nnemirl unterbridet ifn: "Ja freilil Ginit nix mely! Wirft oir jeb no lang Inkojiten madja, ment barnad bodi alls aus dan Gadk geht! - Miv metons aa fo berfiattern bie zwoa; und übrigens bab $i$ auf Lid)tmes mein Blaß aufgebn. I bin jeg lang gruag Stallbirn gwen. Sel möd) i amal a 3eitl als Rteutweberin faufen. Meine $\Im$ Sapiere Ljab i babei, - bein Wodan is's redjt, alfo - bals bir aa redjt is, kinnan mix morgn icho zum Sher शFarrer geln! . . .

## $\mathfrak{W e}$ ntro ibmt red)t ift!

Sa, Gimmelherrgott! - Wreibigtaujeť märens gewejenl - 14no ba ftehen ein paar Bürjdjerln vor ibm und jagen "2 Ita $^{n}$ !

Эe nun! (Ge wird ibm woht red)t fein müffen!Trobs ber brei Mark Mufgeld und ber reidjen
Sodkeiterin! - -


## Cbor der fidten

Sor Berthare atemes (sarer)
Wit wiegen in Winde und wifen: wix baben gletden Soriti ein remb bie Reiken ecbroufer, To braifen wif olle mít, of afmen in sie Etillen glediden acbenstroum, augen oit gicide Eroz und fennen ehaitoer toum. bei pirvenden eolbes Stillen ble Erbe fin Saged brebbut
 irs bie ivile Epinne ferot bant uno raicheliob piant, thimmernd im Raulfecfipatjer und jdweer gebeugt in: Sdnaz. ofr ratmer geinifer clles in einem: Gin? uns wid. Witer if bart und fower und 3 nevige galitern ab, itt unb enge beisen unt manorer mus has orab. nauflderlia wanorlt der lifte Bnder dod
 tio une यliten, Solben fomm: Coumind uber Jadt, Dogt und wirbele ung burfeflander umb allep feadit. Ferdes and Dítres futyen wit nieder in ben Gunb But trifft ells Seibern unt siele aerben mounh. Jutd blanfategie Zeiben wandort jung ons Jahr, ind unjer aller Tróume metoen offibat amn rinnt aus durilem ©cyucige ber Eprolifen gelbenes fiot,
 blengt aud taumet zint tyler guter Juro) unfer gex an emio uncen Rráten leben wr ziton all In mish Tir wigen in winbe und baban cleticen edrritt bzan nom bie Redben ecbeaufor, fo brauien wir alle mit

Eine tét felfafte Matur




























Aus Mitelfranken
fteher. 3 u allem Ungliüd bin idd eine weitangelegte शatur. Sd) erwartete (Bliuk, unt weld ein (5luidk! Sd) Diiritete Darnad), ein Menfid 34 merden, jamofi. ©in Merifo $3 u$ werben, Darin jud)te id) mein (5luid."
„Sibiflidjes Wefen!" lifpelfe der Gdjriftitefler uno küjte ifr sie Sand oberfarb o $s$ 2tmbandes: ,nidft Ste küfic id, (onbern das Reiben ber Menif)= heit! Denken Sie an Raskolnikow, to küfte ber!"
, $D \mathfrak{O}$, Woliemar, id braudite $\Re$ Rubm
2ufregung, (5lanz, wie jebe - wozu ben ße= idjeibenen ipielen - ungewöfnlidie शatur. Sd) brannte nad) etwas $2 u$ Berorbentlidjem - aberweiblidjem! Uno ba . . . und ba . . . kreuste meinen $\mathfrak{W e c}$ ein (Seneral, aft und reid). Werififen Sie midd redit, Wbolbemar: Das war ia 2lufopicrung, Entiagung meinerieits, verifehen Gie mid)! S(d) konnte nidj) anders fandelin Sd) zog meine Samilic aus bem ©ifend, id) ging auf Peifier, id tat (3utes. . . 2tber wie id) litt: wie unerträglid, wie gemein uns erniebrigeno bie Um armunger diefes (5enerals für mid) waten! $\mathfrak{D b}=$ wohl er, um gered) $3 \mathbf{3}$ bleiben, fid) feitrerseit tapfer geidilagent fyatte. 2ugenblide gabs. . entieflidide 2lugenblide! Dod) mid) bielt der (Se $=$ Danke nufredjt, Daj́ ber difte feute ober morgen Doch fterben mü̈ste, סấ id Danm leben könmen würbe, wie es midj verlangte, Daß́ id) mid) cinem geliebten Meni(d)en bingeben, baßß id) gliidalid) fein könnte. . . Uno id) weiß einent foldjen $\mathfrak{P e n} \mid \mathrm{d}$ en, WBolbemar! (5ott ift mein Beltge, id) weit einten."

Das Dämden fegte ben §äder fitarker in $\mathrm{Be}_{\mathrm{c}}$ megung. She (5efid)t verzog fid), als wäre ify das $\mathfrak{W}$ cinen nabe.
, 2 Ind num ift ber 2 Itte geftorben. Er bat mix was nadhgelaffen; idf bin frei wie cin 30 ogel. Segt kann idid g(ïdalitid werben, nid)t wafr, Wols Demar? Das ©̋lüd klopft an mein Senfter. शtur bineinzulafien braud)e idis! Xber nein! Wol, Demar, (jören Gie, id bejdwöre Gie! Jeest fidh bem (Eeliebten bingebert, feine (5efäfytin, feine Selferin jein, bie $\mathfrak{T r}$ gagerin jeimer Sbeale, glüds= lid) fein, zur Ruhe kommen! . . . . Xber wie gemein, wie babilidy utho bumm gehts zu auf Der 2Bét! wie ift alles io gemein, W3oloemar! Sd) bin ungliudlich, ungliudklid)! W3ieder türmt fid) ein Sinbernis auf meinem 2 Sege - wieber füble id): weit it mein (5luid, weit! श(d), weld) Qualen, wern Sie wuibten! weldje Quafen!"
,2ber was itis benn? Sd) flebe Sie an, fpredjen Sie! was fleft Sthent imt 2bege, was?" ,WBieber ein reidjer alter!
Der zerknitterte Fädjer bebeckt Das Gübithe (Sefiditdjent. Der Eduriffiteller ifuibt bas gebanken= idjwere Soupt auf bie Fauit, feufft unt verinkt mit Dem Slusjehen eines Sadjkenners tief in (5es bankert.

Die Sokomotive peeift umo ziiddt. Die Seniter= vorbänge färben fidid rot in Sdjeine ber unter= geljenber Somme.

थu

## Spruiche

## Sm Rleinen das פanze

Reine Wufdel ift Das Meer,
Erbe it Ydkerkume; $^{2}$
Meer uno Grbe wiegen nidjt fdjwer,
Simm fie dir zum Eigentume.

Der geäburlidjite 2ugenblick des Rebens ift ber, ba 2lles nach $2 B$ umid geft.

Die meiften 3 ufälle find arrangiert.


## Ein Srief

## Bon Betun Stroljeim

Sie find nun fort, Jrau Elife!
Jdi felfe nod) Shr weikes Tafdjentud), bas Sie im leisten Moment heroorzogen, das nodj flatterte, als id) Sht (Gefid)t fdon entfdjwinden fah - und bann aut) biefes mit Dem Wुaggon fanell um die Edke biegen. Fünf, fed) Eoupees rafterten nod) an mir vorbei, Dann war der 3 ug um bie Siegung, nur fein Rollen kam fidon ferner herüber und wurbe rajd jdjwäd)er. ... Ein kurzer $\Re$ Bifif fijon Ginter den W3äbern Gervor und dann nidjts meftr - - 3u Ende! - -

3wei, Drei Gekunden ftano idj, Dann ging id) über ben kleinen Babnffeig, an ben godj)tehen= ben Selbern entlang, bie in Reife immer fiefer (d) on fid) neigten, Den $W^{W}$ eg zuriidk in bas Dorf. Wुie wat mir dod)
Satte id nid)t auf biejen 2lugenblid gewartet, bafte id) nid) beute wie eine Empfindung freus Diger (Ermartung, als id) ifn mir vergegenwärtigte - ein (Jefübl, als würbe id) nun wieber freier feint - nun wieder endidd allein benken kömen - an Sie - und an fo vieles, fo lang nidjt über= orate Indere! . . .

शun ging idj an sen Selbetn uprbei, Jas weibe Sttäßlein entang, burd bas Dorf und auf ber anderen Seite iber ben Babnoamm finauf - ant Sen fiblanken Sölfren vorüber, auf bie fiefgrüne Natte, wieber an reifendem Rorn entlang, in bem Det warme $\mathcal{H}$ entwind leidfte 2 Bellent kräulelte. . .
(5anz feine nejzartige Wblkden fanden wie vonteife itrömenbem Blute Durd) idjienen am 2lbeno: bimmel - - eine Ximiel rief in bas exite Däm= ment ifre orei Slotentöne - gleid einem 2lus= klang . . . und flog idjwitrend auf. . . .

Эa, nun war idj allein!
Tun wollte id), was id) in Shee (5egenwart nid)t konnte, Denken! Das mit mir felbft allein fein, aushoften in feiner ganzen Silize.

Sd) lyafte es mir vorgeftell, das in mid) felber शeigen, das sordjen auf bie in mix bant aufs alingenden Stimmen, Dic Dann nur mefor Erinnes rung fein wuirben! Das wollte id) nun! -

Dod) wie id) jegt in Dicfer Stunbe den gol= benen Selbern entlang in ben सbeno fdurift, ba ward idj mic bewujt, daß aus der immer wieder fliehenoen (Gedanken, baj aus den leife fitid beus genden Shalmen, immer wieber nur bie eine ©mpz finbuing nadh mit griff.
"Stun find Gie fort 1"
... Wie ein Lied klangs in mit nad) und ber 2 Ubendwind trugs weiter uiber bie Selber und Wie= fen zu Dem zartgeitreiften Simmel und klang mir im Dunklen Bronzeton auf, Den bie Sonne über das famtene Belour bes Bergwaldes firümen ließ.

Sie fint fort, Tran ©fife!
Waren es nidjt Shre 2ugen, bie ba neben mix in ber Wämmerung jebt aufleud)teten? . . . Sint Sie es nidjt, bie an meiner Geite gehen und fpres djen? ... Stein! Tur eine Porntabe fomellte unter meiner, über bas (5etreibe gleitenden Sant burick . . . ind mir ber Bad) it es, ber in ber Tiefe unentwegt ein £ied von Der $\mathfrak{F l i d}$ )tigkeit ber Dinge murmelf, raufd)t ... - unbekiimmert um bie (Scbanken, Empfinoungen in mir, um cinen relfjamen Edmerz, Dent id), id) weiß nidjt warum an biejem $2 b e n s$ mit mit entlang trage. ..

Uno wie lid mid) frage, weshalb - Da neigt fid) zur 2ntwort nod) eimmal (Exinterntg wie erntéduweres תom 3u mir. - - -

Mäblid fällt bie פunkelheit eint, wie oamals, als wir ben 2 Beg von ber Seilanitalt zum Wßalo empor ftiegen. . . .

Das legte verfirömende Lidjt bes Tages fidrerte ba blabfibern zwidden ben fiefidjwarzen Stämmen binab und leud)tele, wie kein 9 Naler es ie wiederzugeben vermag . . .!

Edjweigen war rings um uns, ein wunders volles iduweigendes Sterben

Uno biefelbe Etimmung war in uns beiben!
In mir, in Dem ber Rieim Der Sirankbeit fibt, wie ber Sient einer Srud)t - - unt in Shnent, bie Sie ja ebenio wie id) an berjelben Sirankheit leiben, .... . bies Mlles füblten, mit mir, bem

Tbend .... und dem Bergefen diefes Tages, Dem Sdjwanenlied diefes Sommers

Sa, Эrau Elfie, nun wiro es mir hlar, baß es unfere gemeinjame Stimmung war, Die uns vier W3odjen lang verband, bie zwifden uns webte, mit feinen unfid)tbaren Fäben binüber beriiber.
... Sterber . . . !
Denn Eterben war e5, wenn mein Blidk ben Shren jud)te und id) won Shnen einen fand, der wohl voll Suneigung und bod) von foldjer unges wollter und unbewußter תüble war ... - -

Sterben war es, went wir fotweigend zwi= idjen ben fdjon mannshotjen Felbern gingen, im Tal und diefe Reifefd)were, Diefes ßorüberflie= ben, fid) unaufigalffam 3 ollendende bes Sommers wie etwas Sraurigiüßes unenolid) Sdmersfidjes empfanden. . . . wie wir bie rinnenden Sommer= tage zäblten ... - und wie wir - uns küßten ...!

Ja, Frau Elife! 3u biefem תuß trieb uns Mitleió mit uns felbit uno Mitleis miteimanber!

Die 2ngit, Der §rieb war in Shnen, in mix, nod) cinmal ¿iebe geben zu können und 34 empiangen, bevor - vielleid)t fđoon 34 fpät - bas Dunkle Tor vor uns fid) aufgetan . . . !
Dasjelbe Sefüh wat in mir und in Sbnen und alle Leidenjdaft ber Umarmungen, alle ges bäufte und befreite Ginnenluit diefer einen Tadjt, war ein lejtes Snjidjaugenmollen, was die Wbelt beute nodj unter einem flimmernoen Rätfelsitern* himmel bot und uns morgen vielleid)t \{don nid)t mejr gab . . .!

Dariiber, Frau Elife, ward id mix heute kiar, als id) unter ber groben Sdjimtante faß und bie QBälber brüben in ber Dämmerung mäblid) groke tiefblate Sdjatten amfezten . .

Jd) faß bier, bis es ganz bunkel geworben war ... Rlar und hod), fern, ferner als je zitterte ein blaffer grober Stern über mir, am Simmel.

## Inveftiben <br> von <br> Baul sebje


Sd) laffe mit mein Red)t nid)t ne(jmen, Míd) nodj $\mathfrak{z u}$ [djämen uno zu grämen Ulind ftatt in (5leid)mut zu erftarten, 3u geikein fredje Sdjelme und शarren. (Ein idjöner, heißer, lyeiliger 3orn, Das ift ber wafre Jugenbborn.

அimm bod) Sen Blöb finn nidht fo (djueer; Durd) Sgnorieren fraft man ifn am beiten. (5ewis; nur leiset meine Tofe feftr, 23eil mir bie Rüpel Die £uft verpefien.

Bald my[tijdje アhantasmen
Woll rofigem शebelbuft,
Bald Lasaretimiasmen,
Bordell und Sineipenluft -
Was in bee golbnen Mitte
Sid) regt an (Seiit und Reraft,
Wie fidweren Sampi es fltitte, Dünkt cud) philifterljaft.

Seine Spradje klingt gebildet und nett Wenn er nur was zu jagen bätl'!

[^0]

Das 2liodell



Der uızuftiedette ©aul
„3s bös republifaniface 马reibeit，bal fi no alfwei einer auf mil＇nauffodt！？＂

## 3om angeln

4 m （5otteswillen－keine langweilige शatur： beid）reibung．Wer＇s nid）t kennt，begreift es Dod） nidjt，und wer es nidjt begreift，Dem ift aud）mit einer munberbar aufgemadjen Naturbejdreibung nidjt geholfen．

2lfo id）angle．Wabrideeinlids ift es verboten． 2ingeln ift meiftens verboten．Sa fige an Dem $\mathfrak{F}$ luischen，baumle mit Den Beinen und warte．WBaxs ten hat wohl ieber gelernt ins Ruiege，－jonit lemt er es nie mehr．WBaffer，WBellen，Libellen，aber aud）शüdken－ob סieje शrüden．

Mein kleiner roter Sdjwimmer zieff fin und her，und id）warte filllvergnïgt，ob er nidjt end＝ lid）einmal untertaudjen wito．

Wartent ift etwas Edjones．Es kann fogar ein Lugus fein．Solange man jung iit，wartet man immer auf das groke überwältigende $\mathfrak{F}$ twas， Das Dem Leben einett ganz fabelfaften ©lant verleiben foll．Wian geht nid）t mehr nadj Saufe，
weil man 2fngit hat，＂es＂ 3 veriäumen．WBenn man äfter wird，fiebt man allmäblich ein，daß es nie kommt，folange man barauf wartet．Dann gebt man wieber früber in＇s Beff und wirb ents weber ein शormalmenid）oder ein（5entie．

Wenn man aber nidjt vernünftiger gemorben ift，witb man ein Raffeehaushocker oder ein Bum＝ melgenie．

Jd）gebe gerne früh in＇s Bett．
Und trogbem geitatfete id）mir nun wieder cins－ mal ben Rurus bes Wartens auf＂Es＂－ben Fifd）．Einmal muß er bod komment，fabelfaft groß，mit überwältigenbem Rudk an meiner 2ngel reibend．

Ex kommt nie－－und bod）ift es fo（djön， Darauf zu warten und dem kleinen roten Gdjwim： mer nadjzuleben，der bin und ber ziebt．

2ber trolzden gelje id fruthe zu Bett．Unto im Sraume fange id，ihn bann jedesmal，mandj＝ mal gleid brei auf ein Wiall

8reb．8．あetsig

Nun woillen wir aber beben an vom Seifhals und wom ßettelmann
Einem Boftateo bes 16．Jafryunberts nadgebitbet bon Georg Sueri
© er bátt＇g geliebt fír alle welt， und auth fire feine Freauen fein oie bielt er farg mit 83 rot und 2 Bein，乃um bejabo，sum befabo，
Die Sdjliffel ftectt er eth．
Der Seijbals war geritten ans， ein Bettelmann fam für Das̉ §̧angె： ＂Sart Not ziebt ibre Strasen bit， ad），Jrau，to（d）entt mit frommem Sinn， sum bejabo，jum bejabo， oáß id getróftet bin．＂
＂2（d）Bettler，liebfter Bettler ntein， verid）lofen find mir Brot und Wein， So（d）ent id bir mein ftolsen Reib， зum beiabo，zum bejabo， iu Deinem 2eitpertreib．＂

Der Bettler bei der Jrauen lag， biz ibn befdeint der belle Sag． Den Bettelfact zog er berfirr， fein Rár＇und Brot teilt er mit tbr， zum b：fabo，zum bejabo， （it Bettelmanns Manter．

Der Weiblals in den Sof eimreit． Die alte bófe Mago，die foreit： „2（d）§err，id）fag entí）nener Ding won cinem Bettelmamt gering， jum bejabo，zum bejabo， Der eud）Die Jुtalt umfing．＂

Der ©eijbats̊ Siummers̊（Srus entbot： ＂J̃rau，lebit oul voer bift in tot？＂ ＂，So leb id nod）uno bin nid）t tot， cim Bettler teilt $i$ a）meine Not， jum bejabo，zum bejabo， Der mid erfrenet bot．＂＂

Was jog er yon bem Siartel fein？ ＂Simm but vout beunt die Gduliffel mein； Dein foljen \＆eib fibent nimmer ber， Du fajenfit eins ）Mannez̉ ßett mo ©br， jum bejabo，jum bejabo， fetn Bettler nabm je mebr．＂

Uno Der Dies Siedlein bat gemadt， Dor ichlief in einem Sdhlố zu Nadtt． Die Sdjloffrau bátt ein fargen Mann und bátt Dod red）t 2lmújen tan， јum bejabo，зит bejatjo， gen einen Bettelmann．

## （Der Yeeffimift

Sd）traf ibn unterwegs．WBie＇s ginge，fragte id．
${ }^{\text {WBie Kann＇s gebn bei diefen Jeiten，＂fagt er }}$ und fellt Den Sebel feines 2ingefidits auf＂gram＝ zerfallen＂．
＂Du fiefit aber fonit nid）t idjled）t aus，＂fage id）．
＂Was liegt iegt am Uusjetnn－＂
＂Und beförbert bift bu worden？＂
${ }^{n}(30 t$ ，was liegt beute an Beförderung－
＂（Beerbt follft Du aud）baben？＂
${ }^{2}$ 2dd，beutzutage hat bas alles keinen Ginn meffr－fo vieles ift mir gleid）geworden－ob＇s gut kommt oder［djledjt，idj oreh）Die Siand nid）t um－verbammt nodmal，Da fäbet fie fort，die Eedjs－pielleid）t－＂

Er fat fie nod）erwifd）t．（er winkte mir vom Tritfbrett．Lädelnd．Wit ber Welt veriblint．

8 rita mialler


Fjodfzeilsteife


## Sür Die Gefangentn

## Sunbertaufend uniter armen

 Griegsgefangnenfidmadten nod in 马eindeslanden， Garren node in Saft und Sanben ohne siffe und Erbarmen figrem niemals aufgegangnen Seimfelr $=\mathfrak{Z a g}$ und ：Wor entgegen－ －liberté？

Sunderttaufend Diefer ふraven milfien fronen
in zerfitorten Feindesfädten
falimmer，als an Eifenfetten angeiameipte Kuberfifaven， wảhreno frei oie sinbern wofnen an ben eften seimaṭtatten－

## －égalité？

Sunde；ttauiend gefin gleíg Wieren an Den Sualen
fifrer Peiniger zu（3runde，
bie bas 23 ort vom 23 öferbunde nur zum Sobn im Munde fäbren， Dodi in Den verrobten Geelen feiten Saud des Mitleios fpüren－
－fraternité？
2． $0 . \pi$

## Cinfeitafuiffe oder Eintheits：＝Ebens：

 Gemubs und 2 edarfs：2drtitel？Die Eink
 kafferöfiferei Metterbouien＂bei Samburg 600 Sentrer Siaffee：Eriak um 1290009 Park．

Bei ber gerid）tidjen $u$ merfudung Der WBare fiefle es fidh beraus，daß̉ Die gelieferte Merge nidjt Saffee：－Eviau，fondern－Edjnupflabak war：

Die biirgerlidien §reifefälidjer，die nodi immer nidht geniugend unter 3emjur geitellt find，waren naturlidh gleid）bei dee Sano，von einer Werwedhs： lung noer gar pon einem Täufdungsperiud）ath fpredjen！Saben diefe Serren im Sufammen＝ bang mit ber Sozinalifieruma nod nidits gehört von der Eintleitskiudje？！Die neue Beil und Dic voraneilende $\mathfrak{W r a g i s}$ fint eben um eimen Sdjrift weiter geyangen und haben Das Einljeits＝Rebens： （5emuk und bedarforontitel effumben，das nad） Den enfangsbuthftaben Der heritellenben Tabrik
 mentar＝Regierungs＝Euburatorium），hutrs，，Uliegerl＂ gemannt wirb．Dieles Mittel läßt fid）kodjen， fieden，bratent，effen und trinkent，raudien und idnubfen！Man kamn damit peffictr und faljen， wafdjen uno einfleizen．Tiun fint wir wirtidjaftlid） gefidjert，braudhen die harten Sriedensbe $\begin{gathered}\text { ingungen }\end{gathered}$ Der 马einde nidt anzurehmen，fondern können rubitg auf sie Weifremolution warten．Sotald lidh Diefe Revolution in allen £änbern ber：Welt durdhgefegt hat，werden wir an alle 2belfiftaten berantretell mit ber Bite，ums ithre Sandelsflotien jur $2 \mathrm{er}=$ fügung ou fhitin，um fie ausgiebig mit unjerem Einheitsmil e！；u verforgen．

Depp

## Werliner Kilmfrrif

Der einsig：Cidutblidk in Diefer 3eit，Der Gtreik Der filmenden：Renlden．D，סaß er in Oermanenz $^{2}$ erklärt würse！
 ergreifendes＂Feama meniger，eine＂ipannent et＝ iddütrernoe＂2．agöbic und ein „einzigidjönes＂ Luffipiel weniger！

D Du fdö̈ner Sinufutiçe！
Sm übrigen unter uns：Der Tilmifreik wiro gefilmt und bic＂hodjaparte 2lufnahme＂wiro Dem＝ näd）fit über Die Breeter flinierln und flimmern．

Eine Wolluit für Seinfdmedier！यnt die sap＝


## Ein neues Serum

Dr．Sukatraps if es gelungen，ein neues， aukerorbentlid wirkfames Gerum ju erfinben，das ＂ 3 3ulidinin

Tas Eerum it eine waiferfeelle，harmfos aus． pebende Fluifigkeit．©ょ wiro intramuskulär in＝ iiziert，kann aber aud）in Raffee ober Tee ge＝ geben werben．
$\mathfrak{D r}$ ．Gukatraps hofit，mit siife biefes Miitters eine rapibe Recolutionierung und Bolidjewifier＝ ung des Siontinents herbeiführen 84 können．

Mit Raninden wurben bereits die benkbar günifigiten Reiultate erzielt．Eine Ranindhenzudbt Des Dr．Gukarraps，Die am 2beno ßultidin zu freifen bekommen batte，zeigte typiidjes 3 Serhalten： Sdjon am nädfifen Niorgen rannten bie ßanindjert untuhig in ibrem säfig bin und bee und bielten abw dielnd lange Rcbern，Die freilid Dem Er＝ finser unverffänolidy bleiben mugten．

Mittags haten fie bereits cine 2 Irt Mardinen＊ gewebr erfunden，mit dem fie durd）die Stangen ithees Räfigs hindurd）Reife ibrer Mablzeit uno andere behelfsmäbige $\$$ §rojektile verfdiofien．

2ts शaftrung natmen fie nur nod）Piotkofil an．
Rad）einer $\begin{gathered}\text { weeiten } \\ \text { Dolis } \\ \text { Wufidjin bradten }\end{gathered}$ fie jogar ein Sdjilb an ibrem Etalle an mit ber 2lufiddrift：＂Eoziale Räterepublik＂uno balo Dat＝ auf eires，Das den（Beneralitreik verkinndete．

Diefe ©rfolge bered）figen gewiß 34 Den［djön＝ ften Soffinungen
（Gong


## In Der ⿹eimat if es faim

（Nus dem＂Steberljout＂fitt bas beutiche §aus）

> In ber Seemat ift es fajun!

Tuf der Dädjec fidjern Söfint
2luf den offren $३$ romenaden，
2luf mafiven Bartikaden，
Wo Ranonen feuerno ftehn：
In ber Seimat ift es fdjön！
Sn ber Seimat it es idjön！ Wo veridicobne Winbe wefjn， $\mathfrak{W o}$ mit iäber Blizesidnnelle Wect）jelt Die Regierungsftelle， $\mathfrak{W o}$ man Einheit nie gejefon： Sn ber Seimat ift es fdön！

Sn ber Seimat ift es fajön！
230 bie Steuerid）raubent brefin，
Wo den Brotkorb hodigebumbert Jd）für ewig hab gefunden， Dort werd＇id zum Teufel gefn：
In ber Seimat ift es fdjön！

ร．21．©plun

## Sancta simplicitas！

Tin Werfaffungsauefduß haben der banrifde （5efandte unt ber 9xilitärbe oollmädjtigte Z3a）erns gegen Die Rufhebung ber militärifit）en Siefervat－ redje Der（Einze［faaten entidjiedenen Einfprud） erfoben．

Da bekanntlid）Deutidjland nad）Dem Srie＝ densfdilug ein ungefeures Seer haben wiro，von bem auf Bayern minbeitens bie Millionenzabl won zwei 3 zrigaben fallen kant，gibt es allerdings im gegenwärfigen 3eitpunkt gat keine wid）tigere Frage als bie ber milifärijdjen Referbatted）te． W3ir fino fogar der 2nfid）t，daj bie bisherigen Gonderred）te keineswegs ausreidjen：

Wor allem muß mit ber einbeitlidjen Rommando＝ ipradje aufgeräumt werden！Die urpreußiidjen Sommandos „Rührt（Eud）！＂，Das（5ewebr über！＂ milfien surd）＂Drudits enk！＂，＂Tauf mit ber Latt＇n！＂erfegt werden．Etatt＂Rauffid）rift marid）！ marfd）！＂führe man bas melobifdere＂Sdjaugts， Daß in Sdjowing kemmts！！＂ein，flatt＂（5anze 2fteilung－kefotl＂kommansiere man git bay）＝ rifi）＂Den $\mathfrak{X}$ ．．．зu mir her！！＂Daß der Piaupen－ belm＂wieder kommen muß，ift felbitveritänolid）． 2 lnd ftatt der Wborte＂In Treue feit＂feße man nuf bie（ $5 u x t e l i d n a l l e, ~ „ l n e i n i g k e i t ~ m a d) t ~$ ftark．＂Denn bas idjeint ja der W3ablfpeud）Der Fartikularijten ou fein．

Siarlden

## Frobe Wotidiaft

（Wurd）Die Etraỉe im＂Serrfdjaftsviertel＂fauft ein grauer mädjfiger Siraftwagen auf weidjen $\mathfrak{F}$ neu－ matiks über den 2lipholt．Die 60 PS rattern und knattern，die Torpedo＝Bfeife idurillt，Mienid）en， Säufer，Säume fligen vorbei uno vorn flattert bie rote Falme．Die $\mathfrak{F}$ ajfanten menden erfdauerno， vom Saud fiftoriidjer Nagenblidae berüht，ben
 männer figen amt Stener．Sm Fono in bie Edze gebriidkt ein britter $\ddagger$ elzmamn，von beffen 3igarette Funken fitieben．

Wit elegantem 刃uda hält Der W3agen vor einem （d）önen Shans．Der junge Mann im Yelzmantel fteigt aus bem $\mathfrak{F o n b}$ mit einem $\mathfrak{F a k e t}$ unterm 2 tm ．

Imerfen Stodk läutet er an．Er begrübt freund＝ （id）Das offnenbe Rodjer！uno uibergibt ihv das Faket：„2n＇idiöna＇（3ruaß von ber MTuatter und Da waat D＇23aid）．D＇Rerag＇n vum Seern Dokter fan no net ferti，weil＇s allweil mit bet Stärk＇ was that．．．．＂
$2 l$ no fauiens mit 60 PS gleifet ber ßiraftwagen wieber bavon，Die Pfeife［d）rillt，Dic Fabne flattert！

Artheitslofe, geht auf's $\mathfrak{L a n d}$ !




fort mit Dem Drejaflegel! Zusjdjuhpiatteln Ses Getreibes, wetbunden mit ftantliffem 2 Inftandsunterriff!!


Getreioejfjeunen, Geuftăoel uns Ställe fino tunlafjt in Finos umzutaucn! Feime Efnöde afne Genny Pocten!


Bas genfiecln if im Jntereffe oer Mamfrube aut die Tagesjeasen zu veriegen. Leitetn find burnfy oic Bemeindeverivalfung 3 u fellen.





## GOERZ TENAX FILM ROLLFILM und FILMPACK

in allen tandbaren Formaten,
das bequemste Negativmaterial für den Amateurphotographen. Hochempfindlich - Lichthoffrei Farbenempfindlich - Planliegend

Vorrätig in den Photohandlungen

Optische
C. P. GOERZ, A.G

Berlin-
Friedenau

## Dic ©effleqter

Bei meiner Søweffer Jas grofie Ereignis - ,efin Briliberdjen oder ein Sdpweffertien ${ }^{\prime \prime}$ frug id meine fewsiährige ZTidte, als fie mir bie Botidaft bradte.
"Das fann man bod nod nidqt wiffen," fagte fie erffant; "warte doø, bis es getauft if."

Die Kleinte trug den fall iffrer Gefpielinn vor und beite be(d)lofien ernithaft, aud Kinber 3 u Frieger. Diele natirlíd. Wber of Buben, aber ob madael??
${ }^{\text {„Daff }}$ ' auf," "agte Die Kleine, "wir maden das fo: wir lafien fie einfac, ranwadfern, einfach, wie fie find, und dann formen wir's uns immer nod fiberlegent, of wir ignen 5oien ober Röat, den anjieher."
๕. $\Re$.

## DIE DREHLADE

MONATSSCHRIFT ZUM SCHUTZ DES UNGEBORENEN UND DES UNVERSORGTEN KINDES

SUCHT MITARBEITER


Wir bitten, für die Beurteijung, wolche Beiträge erwünscht sind, von der Schriftle, tung, München NW. 39, Probehefte zu verlangen.

## Bücherel - der. Mü̈nchner arfugend"

 Sammlung pon Exjählungen aus den portiegenden Jahrgangen un/erer Wocken/thrift. Don den ganz herporragenden Beiträgen, die in den Jahresbänden der „Jugend" perffeut find, baben wir einen Teil davon bis jetht in fieben Bändden vereinigt, denen bald weitere folgen. Sofort lieferbar find:
## 1. Band:

Ennfe und heitere Erjählungen 3. Band:

Phantaflifcte Geforichten

> 4. Band: Süddeut/che Er, ählungen

## 5. Band:

300 , Jugend"-Witse

## b. Band:

Märchen für $\mathcal{E}_{\text {Iwact2/ene }}$

## 7. Band:

Liebesgefcticitzten
Der 2. Band befindet sido al D Deudruck inder Presse. Preis jedes Bandes, entalatend mindeferens $8 \varepsilon_{r-}$ jabhungen in Pappband 2 Mark. Lleberally hu haben, bei Doreinerendung des Geldes aud direft foom

> Derlag der „Jugend" in München.

Postkarten-Reklamesortiment
100 feine yerschiedene, Wert ca. M. 17.-, für M. 4.30 posufrel
50 feine Kunstkarten, Wert ca. M. 17.-, für M. 4.30 posiffel Söhnke Mahrt, Hamburg $\mathbf{3 0} \mathbf{g}$ / Preisliste gratis/Postscheck 20763.

## Rhein- und Moselweine <br> FOrs Feld $\quad \begin{gathered}\text { Spez.: Redoshoiner und Rhairgauar Haturwain } \\ \text { Eigenban und Herrachaftagewachae }\end{gathered}\left[\begin{array}{c}\text { Proiswort }\end{array}\right.$ Fors Haus Migenban and Herrschatugewachase Zuveriassig FOrs Kasima M.cotaus Sahi, Weingut Rucoshelm a. Rh.

 -
 Deaticte Pesti. Ramsolen 8 Werte pest. H. $5 . \overline{7}$. Max Herbst, Marsenhaus, Hambure U. Illusirlerie Markenlisie auch über Alben
${ }^{10}$ Kriegsnotyeld kosenlos.

48 Emaide ban
Carl Gpitweg
als gubuttertarten qegen Tadinabrue oot doreminendung oé Betraqes von M. 8 . tranto at bezseben bom Berla Deter Eubn ©. m. b. B., Zarmen

Seelisches Gefühlslehen, Charakter deute tch gewlssenhaf nach Handschrift 1.75 M . Prospekt frei Friedr. BS. Jark, Bülkau S. E. 34 Kr . Nou qus a. d. Oste, Boz. Hamburg

## ornf minn Gaverunty

nHaubennetz "umechließt von ellbit die tanze Frisur, ohace vichtb. zn ecin. Preis M. 1.40 ab 6 Suck, Dinzelpreis M. 1.60 Igar. echr. Menschenhaar) Daza gratios vam Selbstrisicren. Haarnstz-Versand Worner, Munohen 35, Färoergraben27.

Schriftcteller! Komponisten! Tatkräftige Förderung u. Interessenvertretung, kostenlose Manuskriptprufung u Berarung, sowic Energetosverlag 38, Frelburg l. Br. 138.

von Ur. G. Buschan, Frau Dr,
Em. Mever, Prol. Dr. Ribbing usw. Em. Meyer, Prol. Dr. Ribbing usw. Ausfunclicheprospeste STRECRER \& SCHRDDER, Stuttgait I


## Studenten -

Artikel - Fabrik
Carl Holh, Wurzhury 1. Erstes und grösstes Fachge schäft auf diesem Gebiete Prelsbuch post- u. kostenfr lechnikum Rome Hildburghausen
Hoh. Maseht. u. Elektrotechi.-Schule Werkmelster-Schule.
Dir. Prof.Zizimann.

## Arterien

## Verkalkung!

Schwindelanfalle, Herzkrankh., Schlaganfall u. s. w. Ein neues giftreies Verfahren (ca. 1000 unaugeforderte Zeugnisse) Prosp. Allg. Chiom. Qeseilsohaft m. b. H., Cöln 14. Mastrichterstrasse 49.

Alter Deutfother Cognar


Ruidesheim am Rbein

Wainderchiste
schmuck siad melne prachtvoll, hochkünst-

## Funstloilder

nach berühmt. Gemälden 140 elter und neuer Melisier Jedes Bild nuf Karton aufgezogen 1.75 Mark.

Illustr. Karalog 60 Seiten 1.50 Mk .

## NordischeKunst

nach berühmten nordischen Malern 25 verochiedeno Bilder auf

## Moderne

## Kunstblatter

darstellend Intlme Szenon aus dom Frauenleben Tanz, Gesellschaftsleben, Land-

251verschiedenerildex nach Raznloek, Lendeoke, Ka'ner, Vannerberg, Dudovluh, Heing,
Illustr.Katalog 168 Sclien 1. -M .
Jagd-u. Naturbilder
nach Originalgemälden
von Specht u. Grashey.
Grosse Blätter - Bild 2.50 Mar
Museums - Gravïren aach Gemälden aus russ.
Jedes Blld best ausgeführt 2.50 M . Illustr. Katalog 18 Selten 30 Pf.
"Ans mrosser Zheit*
"Ans Drosernde Erinnerungsblatter
an unsere Helden.
an unsere Helden
$-2 z$ Bilder -
nach Gemalden der Maler

Lustigen Blätter: Heilemann, Wennerberg usw. Einzelne Blider 1 M . und 2 M . 10 Bilder sort. statt 15 M .12 M . 22 Bilder sort. statt 33 M. 26 M . Zu ie 5 Bilder 1 fein ausgestatete Sammelmappe gratis.

## Nen - Erscheinningen

Unser Sonnenschein
(reizender Mädchenkopf) "Der gerupfte Am Sirendnixe ${ }^{h}$
Im Spiel der Wellen ${ }^{\text {a }}$
Pikante und dezente Frauengestalten Kirchner und Wennerbe

Alle Bilder werden auch gerahmt gellefert.
Whederverkāufer Vorzugsprcise
Kunstverlag Max Herzberg, Berlin SW. 68, Neuenburgerstr. 37.

## Gluick inder Ciebe <br> Fa Winkt Damen un

 erren, die casauswertvolle Lehrbuch aller Liebeskünste Gehelme Liebesmächtc ${ }^{a}$ lesen. Wic man eine Llebschaft anfäng!, spröde, abweisende Mädchen an sich zieht. Sicherer Wegwciser zu einer guten Partie. Wie man sich die Sicherheit Verschaff, ieder hübschen oder reichen Dame zu gefallen. Geheime Künste, ling der Damen und stechen alle Nebenbutler aus. Wegen seines vertrauilichen Inhalts ist das Buch auch sebr wichtig fur Damen, die sich begehrenswert machen wollen. Mk. 2.65 portofrei. Rudolphs Vexlag, Dresden-I.
## Wailurend des Kriegs

beschlagnahmt, jetzt freigegeben. Gegen Einsendung von Mk. 1.wahren Verhalitnisse Erankreichs F. Bissinger Mannheim Alphornsstrasse 8.

## Realinmstein

enternt in wenlg on Sokk in den Dr. Strauss' „Florin-Tinktur ". Erfols garantiert, sonst Geld zurīck. Sofort blandend welsse zthne. Greift ZahnAelsch nitchi en. Flur viele Monate rus-
relohend. Preis M, 3.- (Nachn, 30 Pf, relonend. Preis M. 3.- (Nachn. 30 Pf.
mehr). Doppelflasche M.5... F. Goetz, merrilin NW. 87/M Leverzowsir. 9 .

## $585 \operatorname{manman}^{2}$ <br> gebrauch.Sie, Contraverm', dinewir

 gebrauch. Sie, Contraverm' , d. neueW Wrm-mittel f.Erw. u. Kinder (üb. 4 Jahre), Pack. mit dazugehðr. Salbe 4.- M. Alleinversand Löwenapotheke, Hannover 1

SchönsterSchmuck für Veranda, Balkon, Fensterbretter usw. sind unstreitig Seanelis echiewelibokanat

## Gebirgs-Hänge

Nelken-Pflanzen
Man verlange Katalog grat. u. Pranko Jetzt beste Phanzzeit. Versand uber allur kunfe er Phanzen kunft . er Planzen.
Gebhard Sehnell Gebirgs Hängenelken GHrtnere
Traunsteln A. 33 (Obbay.)

Wir warnen Sle, zu heiraten,

die man nicht
heiraten soll,
heiraten soll, mit 17 Abbildungen von R . Gerling Oranis-Verlag, Oranienburg G. $_{\text {. }}$.

# Sefrerau-Gtubr 

Rufter gefeglidg gefaübt


Oer bler abaebifbete Gtuht wirb nad einem Entmurf von Drofeffor R. Riemerfomib in grofen 2lengen in Du由e und Eiae hergefteft. Die Eingelteile find fräftig. Die 3 arge if aus gebogenem 5olz, bas sopfifuil aủ freuzweife verieimien solz: platien. Der Sik aug flad gefefltem. Solz lann ppäter Teifft ourd einen Eifoffo Ffo auggemedfelf werben. Der Gtuht fann roh ober gebeigt gefiefert werben. Zis auf weifereळ befrägt der Dreis für einen folaen Stuht in Dudie rof . . . . . 24. - in Eidíe rof. . . . . . . 30. in Dude gebeizt. . . , 29. - in Eidie natur mattiert 35.in Eide gebeift und matfierl 36.2In Grosabnehmer Sonberpreife



## sungen:


 Vita, vorm. Sanitatarat Dr. Weise's



Warum laufen Sie mit
aholehenden OIFAn
herum?
Augenblickl. Abhilfe
Egoton
Erfolg garantiert. Erfolg garantiert. PreisMes. 75 excl.Nachn.
Prosp.gratis u. franko.
J. Rager, Chemnitz, sa, frieit:-Alysut: Stre 9

$\qquad$

## Baநnezprés

Mein frenth hatte beif feinem Befind féine Bergficfel juriid gelaffer. Ein Stiefelpaar: ein Doppelfdwur, balb wiederzulommen. Denn id hatte nodi ctwas friebens[qunaps, fieben Eier und eine geränderte $£$ ferorejunge.

Uber am nädfiten Dienfffeeient ©age reffe mein freund anders. wohin und depeidiente: fendet fiefel bahneepreहु bindelang.

J\$ verpartte Die Stifeel uno ging $3 u$ Dem Fierrn, ber einen Stualter unto diesjiig fithe Kompetenjen ju hiiten hat - "Oh nein,"
 fünf Kilo fein."

Jd ftahl 3wei Bieget und \{perte fie ju den beiden Stiefeln eint. Der Gerr am Stialter wurrò freundlid, fafi herablaifent.

E, frenten fid die Jiegelifeine! Denn fie waren nod niemals nad Gindelang gereif.

## 23afites Gefaicitaten

Meine drei mädel liegen im Bett. -
Die Dreijährige betet jur 2tadit sum Eeiland. Die filinfo jăhrige fagt Jaraufbin mit Бefiilit: „यd!! id mödłte aud gelebt haben, als der Keiland lebte! Du aud, ntutti?"
, Ja -"

"Ja! -"
Sebbaft, mit groger Sparnung: "Was bătteft du denn ba angejogen? ${ }^{2}$
M. .

## MERA beste Trockenplatre

Unger \& Hoffmann A.Q
Dresden


## Siebe Jugend:

Es wat zur Jeit ber Winwelwodent.
Eine junge Eelprecin bemilhte fid, ihrer Elementartlafie den Sint diefer fegensreiden Einridtung jur ceflären und fagte $3^{4} \mathrm{~m}$ Sdfuf: „2lfo bittet eure Eltern, daf fie eud Windeln und Wäide fiir die gants Kleinent in die Sdpule mitgeben!" Da evhob fid ein 212C. Sbiits und fragte frendig erftaunt: „2d fräulein, Sie friegen wohl ein Pleines Kind?"
๘. 13 .

2ug Dem Sindergemüt
„Grognutti - -" fagt die Kleine Hadjenffich.
"Was dent, mein Kints?"
„Wie alt bift dn fdion, Grofmutti?"
"Jweiundieb jig Jahre, mein 2kind.
Groje paule.
${ }^{\text {"Sag mal, Grobrmutti, idgreibt mant tot eigentlide mit o }}$ oder mit t?"
8.3 .

## Oyniw ins Ontrifass

Das Original aller Nagelpoliersteine Stück Mk, 2.-. Uberall zu haben.

KOPP \& JOSEPH, BERLIN W. 41
Potsdamer Strasse 122


## VomErdenelend zum Erelenglick <br> oura) ein naturgemäbes Statsivfemt Infaltsauszug: Erumbzüge ber neuen Staatscintidfung. Der Stani zafit |eb. Qebenszeit. Fiur fögl. 3 ftilno. 2trbeits. 3 eit filt alfe. Clje ober freie gitebe und Raturelie. Fraten.Emanzipation. Эer. meidung von grantjeit und Siedfum, nafurgemalge simbererziefıng 4. ant. Totelaben! int um: wit 32 Geliterntintogranhien geben uns, auszug: Spiritismus. Geiftererimei ausug: spirtismus. GeiteteriøciBerforberten. Geifter beantworten Fragen. Ertebnifle ned dem ₹obe. Simmelsreilien einer Gomnambule u. a.   Budj. Wer belde silder faut, erbait gratis Dic Gdrit: Bils mie 77 Jajre ferngefind unt jung erfieft.

## Bci Nelvell- und <br> 耳 Kpischmevzen <br> versuche man noch Eumigxan. <br> chachtel mit 16 Einnehme-Oblaten Mark 2.80 ( 3 Schachteln franko).

## Sierauchen zuviel!

Rauchertrost-Tabletten or möglichen das Rauchen ganz oder teilweise einzuschränken. Unschadlich! PRNST \& WITT, Hamburo 23, Abt. 0 Regenerations-pillen
/2 Mk. 3.50, ¹/1 Mk. 6.25
Alleinversand
Löwen-Apotheke, Hannover I.



## FRAU ELISE BOCK ${ }_{\text {B. }}^{\text {©. }}$ <br> BERLIN-CHARLOTTENBURG 60, KANTSTR. 158.

## Weforoderung

Beim Bejirfsfommando einer gröferen Stadt tur cin ©e heimer Stnoienrat, der bei Beginth סes Krieges die längft mege gelängte $\mathfrak{l i n i f o r m}$ wieder hervorgeholt hat, und cin fïngerer herr $^{\text {en }}$ von ber Poft, Ser jeitmeilig garnifonsbteniffähig if, gemeinfafaft lid Offijiersdienit.

Diele Referveoffifiere und Mannidaften, die mit dem Be. jirfsfommantoo juthtt haben, finto Sájiler des alten Eerrn geo wefen und reden ihn రaher ans after Sewohnheit mit Ȩerr See heimrat oder Geer Profefior ant, was er fid gern gefallen läbt.

Der Gerr von der Pof glaubt das riigen ju milffen. Er hebt zunädit it wohletwogetten 2 fusbrildett hervor, weld en Trenlicife Gemeinidaft bev 2unfanungen diemftide und auser-
 welden unenoliden Danf er deffen längerer ©rfahrung und liebens wiirdiger Znteitung fdulde, f(flieft dann aber mit den Worfen:
"2tur eins verfethe id, offengefagt nidt, Ferr ZKamerad: wie Sie fī immer mögen Gerr Beheimrat nerthen laffert. Sie haben סod volles Redit auf die 2urede Eerr Eeutnant!"


#  inlihauben Cognacbren nereien Preuß.Stargard 

## Ernst Hohenemser／Aphorismen

Vorzugsauggabe（ 100 Exempl．）60．－M．，gewöhnliche Ausgabe 15．－M． zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder durch den unterzeichneten Verlad JVALTHER C．F．HIRTH，München 2.

Der Kïnstler－Akt Vorlage z．Studium d．nackten mensch1 Grob－Folio m．vielen bunten u．schw Tafeln．Gegen Einsendung v．M． 7.60 a，Postselieckkonto 11746 Blazok \＆ Bergmann，Frankfurt a．M．franko．

## Nehenverdiensi <br> im eigenen Heim，leicht，obne Kapitais－ Damen und Herren．Anleitung und Material gegen Vorelinsendung von M．2．－

## $J U G E \mathcal{N} D$

GESCHAFTLICHE MITTEILUNGEN
DES VERLAGS UND DER SCHRIFTLEITUNG Bezułsprcis vierteljährlich（ 13 Nummern）：In Deutschland durch eine Buchhandlung oder Postanstalt bezogen M． 7.50 ，direkt vom Verlag in Deutschland in Umschlag od．Rollen mit Porto M．9．50，in Oesterreich－ Ungarn und im Ausland M．10．－，bei den ausländischen Postämtern nach den aufliegenden Tarifen．Einzelne Nummern 70 Pfg，ohne Porto

## Anzeigen－Gebühren

für die fünfgespaltene Millimeter－Zeile oder deren Raum M．1．－ Anzeigen－Annahme durch alle Anzeigen－Annahmestellen sowie durch G．HIRTH゙。VERLAG，MU゙NCHEN

Wir machen die verehrl，Einsender literariseher und künotlerischer Beiträge darauf aufmerksam，daß dieWiederzustellung des Unverwend－ baren nur dann erfolgen kann，wenn genügendes Rutckporto beilag． Einsendungen an die Schriftleitung der．Jugend＇bitten wir nicht an eine bestimmte Person，sondern nur an die Sehriftleitung zu richten，weil nur dadurch cine schnelle Präfung der Einsendung gewährleistet ist． SCHRIFTLEITUNG DER ．JUGEND＂

Das Titelblatt dieser Nummer ist von
LUDWIG VON ZUMBUSGH，MÜNCHEN


Emeuern Sie Ihre Gesichtshaut Schälkur von Dr．med．Funke als das Ideal aller
Schônheitsmittel bezeichnet．Mit dieser
 Schönheit
ugendfrisch und rein，whe die elnes Kindes．－Ausfïhrung bequem zu Hauso und unmerklich fur lire Umgebung，－
Preis Mk．14．－（Porto 60 Pf．）．Versend diskret regen Nachn．od．Voreinsendung．
Schröder－Schenke BEELIIN W．78，Potstameratr．Gi．H． 26 b


## avififice Kixiedtrefurt

ie geistige Le ses rafhigkeit cines großen Teiles unser．Yolk Hen erabgedrükt．Anderseits stellt der Friede ganz besondere Anford ungen an die geistige Leistungsfähigkelt iedes Einzelnen．Die Vorrit der ganzen Welt sind erschöpft，es gilt so rasch als möglich dic not－ Mendigsten Dinge zu erzeugen und zu beschaffen．Da kann nur eines helfen，namlich eine erhohte gelstige Leistungsfahigkeit der Vorgeserzten owoh wie der Untergebenen，denn auch gewohnliche korperlich Wird durch Ertüchtigung bei gleicher Arheiszait eine tïgliche Mehr eistung gleich der Arbeit einer halben Stunde erzielt，so bedeutet des ei 10 Millionen Arbeitern eine tilliche Mehrleistung von 5 Millionen Stunden．Es liegt in unser aller Ineresse，die Schäden und Entbeh－ rungen，welehe dieser Krieg uns gebracht hat，möglichst rasch zu über winden．Deshalb ist es Pflicht eines jeden Efnzelnen an der Erhöhung sciner Leistungsfähigleit zu arbeiten．Die anerkannt beste und seit cinem Viertellahrhundert erprobte Anleitung hierzu，bietet Ihnen Poohl－ mann＇s Gelstesschulung und Gedzehtnislehre．Sie erhalien dabel nicht ein Buch，bei dem Sie sich selbst überlassen sind，sondern cine per sönliche Anleitung，wobel auch auf Ihre Individuellen Bedürfnisse ein－ gegangen wird，so cass der Erfola nicht aushieiben kann．Tausende －Einige Auszüge aus Zeugnissen：Meine Geisieshilldung hat durol Thre ausgezeichnete Merhode tatsãcblich eine bedeutende $W$ andlung besten Sinne erfahren．J．Z．．${ }^{\text {a }}$－ihr Werk ist die vernunftgemässe Oreanisation des Geistes und wird von keinem anderen Werke über roffen．F．St，${ }^{\text {a }}$－lhre Methode schult alle Kräfte und Fähigkeiten de Menschen und zeigt ihm den Weg zu einer wahrhaft harmonischen Ausbildung．W．R．${ }^{4}$－，Ich bin viel unternehmungslustiger geworden Was ich begonnen，ist gleich gelungen．So konnte ich in kurzer Zei trotz meiner schweren Verwundung vorm Feind mehrere Kurse durch machen und mit ggur bestehen．Dazu liege ich noch Im Lazarett Ihre Geistesschulung passt für lede Zeit，für jedes Alier，für jeden

Verlangen Sic heute noch Prospekt（frel）vo


Sahluhise SEHUCHEFMIEIf，Ratosigkeit Lampenieber，Furcht vor d．andern Ge
schlecht，Menschenscheu，krankhaftes röten，Stottern sow，and，seeliscbe Leiden kostenloses Verfahren y，Pug dureb ein Prels des Werkes M．2，50．Nurzu bez W．A．Sohwarze＇s Verlag，Dreadea－N．6／406

## Ulk n．Witz

Kunstkarten à 10 Ptennig $p$ ．N．
Porto extra．F．Poschmann． Rüsel，Ontpr．，Fischerstr． 10.


 Quedkfilber－

Kur in Jerremen Min，hit－sonin hermann．so jabrick Brimzitut uns Dortand hetitn it i，h．kronkm Eür havilederase die mals mit Quraniber bic folim Sutern witalig to noo bor farreangem



| Neu1 Deurache |
| :--- | :--- | :--- |
| Buchhalfungs Zeifung | Probe－Nummerkostenlos durch

ABC－Verlaz Georg Flock， L．eiprig－Mibekern

## Heiraten？

 Deutschen Frauen－Zeitan Leipzig U． 21
 berbr，it． 2 uff efin Gefud tiefen enva 40


## Tänzerinnen

von Paul Nikolaus
Mit 36 Abbildungen
Pappband M．5．50，Leinenband M．7．70 Aus dem Iahelt：Der Ballettanz Das russische Ballett－Der fm － pressionistische Tanz－Die Panto－ mime－Dle elementare Personlich －Der groteske Tanz－De expressionistische Tanz－Das Tanz berühmiesten Tanzeringen

## Päpsiin Iohanna

Roman von Ludwig Gorm Geh．M．5．50，gebunden M． 7.70 Der Roman behandelt die dureh Jahrhunderte von Historikern um－ Frou den pipstich．Thron in oln Frau den papstich．Thron innegehab inem Mönch in Mannskleldern nsch Rom，wurde Notar der Kurie，später Kardinal und um 855 herum Papst bis sic bel ciner Prozession cD bunden wurde．
sotrag einsenden，sonst Naohnahme Delphin－Verlag Mllnchen，Loristrasse 2


## Kriegs-

## Teilnehmer

## Wir liefern an Kivieger Post-

 karten von allen Fronten. Bleibende Erinnerung f. Krlegstellnehmer. Nur Originalaufnahmen. Ferner llefera wir Posikarten 2 a allen Gelegenheiten, Blumen, Land-- schaften, Kopfe u.s. w. Händler Rabatt. Verlangen Sie Prospekt. Kaxl Voegels Vexlag G. m, b, H. Berlin O. 2\%, Blumenstr. 75.D) $\begin{gathered}\text { ror. pol. Dr. Bock } \\ \text { Vorber. }\end{gathered}$ - Berlin-Wilmersdort Auf 12 Inivernit. waimeliche Promotionenerfolirieich.

die bel Störungen schon alles andere erfolglos angewandt, bringt meinärz. glanzend begutachtetes Mittel sichere d.harng. Uberrasch. Erfolg, selbst in ger.I Pr, M.3.40 Nchn. Hyg.Versendh. Herm, Wap ${ }^{2}$ er, kola 54 a. Humenibalitr. 99.

## 1000

 Veridensmmogicicheitizn bieten sich tăglich dem, der es versteht, sein Wissen den AnforderunWissen Gegenwart anzupassen : denn wåhr einer Macht u. Geld. Die beste Getachl, Ausbildung bietet d.Methode Rustin (Mitarbeiter: 5 Direktoren Rasche und grilundiliche Ausbildung ohne Lehrer durch Selbstunterrieht unter energischer Forderung des Einunterricht. Wissensch. gebild. Mann, Wissensch. gebild. Frau, Gebild. Kautmann, Geb. Handlungssehilfin, Bankbeamte, Einjahr.-Freiw.-Prafg., Abit.Examen, Gymn. Realsymn..Oberrealschule, Lyzeum, Oberlyzeum, Mittelschullehrerprotg, Zweite Lehrer prütg., Handelswissenschatten, Land-wirtschalts-Schule, Ackerbau-Schule,Pribarand Konservatorium. Ausfuhrl. 60 S, starke Broschüre über bestand. Examen, Beforderungen im Amte, im kaufmänn. Leben usw. kostenlos durch
Bonness \& Hachfeld, Potsdam, Postfaoh 16.

Sammier
sueht Privatdrucke etc zu kaufen

## Nur Dr. Hentschel's Wikö-Apparat


D. R, G. M. beseitigt schnell und sicher alle Haut unreinheiten wie Mitesser, Pickel, Pusteln, fleckige Haut, Hautgrieß, blassen, grauen Teint, ferner Runzeln. Falten, Krähenfüßc, Doppelkinn. Die Haut wird zart und sammetweich, der Teint rein, blütenweiß und von schimmernder Durchsichtigkeit. Hohle Wangen, magere Körperteile erhalten Fülle, Form und Festigkeit. Alle Unreinheiten des Blutes und der Haut werden durch atmosphärischen Druck hemausgesaugt, und ein starker beständiger Strom frischer Lebenssäfte und neuen Blutes wird nach den Zellen der Haut gezogen. Drese glänzend. Mechode gelte direkt auf die Ursache des. Uebels, rwecke frisches Leben in dar enthäfteten Haut, ssornt die arschlaften Hautgefässe nt neuor Tätiokeit an, saugt, die Poren aus, entsieht ihnen alle darin angesammerten Unreinheten, ertiohe die Biwt- und Säftezirkulation, verhindert dadurch das Ergrauen und Altern der Haut und filln alle
hehlen Seellen aus, so dess ain müat und alt crachenendes Gericht hehlen Stellen aus, so dass cin müale und alt erschemendes Gesicht durch Dr. Hentschehs
Tausende von dankbaren Damen und Herren! Preis einschl Porto:
Einfache Ausotattung M, 6,30 Elegante Ausstattung M. 10,50 ix und fertig zum Gebrauch - - Absolut unschädlich - - Zusendung diokret Wikö-Werke Dr. Hentschel, Abt. K7, Dresden


Wiesshen Ihre Zähneaus? ETA-Masse" lobst alle gelb. An sätze u. „ETA-Masse" 18 st alle gelb. Ansätze u. Zahnsteln augenblicklich auf u. macht
vcrnachläss.Zähne sofort schneewelß. vernachiass.Zabne sorortschneewelb.
GereinigreweibeZähne sindes, welche Gereinigre weiQeZähne sindes, welche
dem lachenden Munde jenen starken,
 greift Zahnfleisch alchtan! Von besten Chemik.empfobl. Prels m. all. Zubeh M. 4.50 u. Porto. (Dentist. Sonderoff. Laborator, Elat, Berlin W. 137 , Winterteritst' 34

Den Mann nimm nicht! (Manner, die man nlcht heiraten od.
mit Vorsicht behandeln soll.) Warmit Vorsleht behandeln soll.) War-
nungen und Winke mit 23 Abblidung. nuagen und Winke mit 23 Abblldung.
von R. Gerllng. Prels 1.50 Mk., Nachnahme 25 Pfg . Orania-Verlag. Oranienhurn A



# Ne-Menisken 

Die vollkommenen Brillengläser


Bezug durch optische Geschäfte. Belehrende Druckschriften kostenlos
Nitsche\& GUnther. Rathenow
Grösste Spezialfabrik für Brillen und Brillengläser


## Nervennahrung Nervovis

bel Blutarmut.Nervositat, Schwăche vorzaglich bewahrt. Aerztl. empt. Garantieschein. Durchaus unsenadlich. Versuchen Sie, Sie werden zutrieden seln, 1 Dose $2.50 \mathrm{M}, 3$ Dosen 6.5n M. H. T. in G. schreibt: Ihre letate Sendung erhalten: bin sehr
zutrieden. Bin viel frischer u. krittiger: es ist aberraschend wothrich thmen sehr danke. We, wo pern weiter emptehlen. Apoth. R.Mofler Nachf, Ber in B. 12. Turmstr, 16.

3hr eigenes
Bito als Sriefinarfe.


## KUNSTWART <br> §erausgeber： $\mathfrak{F}$ ．atuenarius

Die Sebildeten affer parteien verfiänoigen und fär die gemeinjamen ibrer Biele verbünden．Die Gefafren niøt wegleugnen，fondern befämpfen．Das Gute ith Reuen erfenmen．Frende am Seben burd funfi in $\mathfrak{z o r t}$ Wild，son．Snd Sreube am Mitbauen ber neuen 及eit． Salbmonatofd rift bierteljăhrlía mit ziifbern uns 2hoten und Der Seilage，wisirtifaft und Sebensorbnung＂ 5.50 2）art．Drobehefte audi profpefte ifber Die Sunftwarts Knfernefmungen－Dưfier，2ilber，2Iappen，Roten－bom Kinnstwartvexlag CALMWEY，MUNCHEN

## Siebe Jugand：

Ladt langer fahrt bielt unfer इajarettjitg auf dem Bafuhof einer fleinent Lluiverfitätsfadt．Jn der ©iir unferes Wagens er－ idien mit סem ©hefaryt ein alter Generalarjt，סer uns aif סie ver， fdiedenen Klinifen mid Eajarette verteilen folfe．Hber mir lag ein fliegerlentiant， 19 Jabre alt，mit einem $\mathfrak{E m g e n}$ unt 22 rm － ¢фи

Witleidig erfundigt fidk der Geteralarjt nad feinem Be finden，und 1 mm ibn iiber feine £age 3 ul tröften，fagt er：
＂2ta，fitr Sie habe id noch ein pläßden in der frauenflinif frei．Da find Sie gut aufgehoben．＂

Da meint der Kleine ganz heimlid：＂Siegt man da bunte Reihe？＂
$2{ }_{2}{ }_{3}$
$23 i c$ benefme idf midf beid．ciden？
Der junge ©änjer bewahrte freng das eiferne Sdweigen der


Zuch die Dame rang nad Worten．Es fel ibt ein Thompliment ein：„Sie haber fio gut parfümiert，mein Kerv！＂
＂2tber nein，mein fräulein，＂fagte der wohlergogene junge Manm，＂im Gegenteil．＂

M． 3.


# Eledifoly｜Geory Hirth wirkll belebend！ 

bel mangelhafter Erntihrung die fehlenden Mineralsalze（Elektrolyte）．

In Jeder Apotheke erhällich
lu Pulverform zu 0,65 und 3，－Mk．；in Tablettenform $z \amalg 0,80,2,25$ und $4,50 \mathrm{Mk}$ ．－Literatur kostenfrel．

Hauptvertrieb und Fabrikation Ludwigs－Holhothe Minchien 49，Neulaususestr． 8


Leberflecke
bescitigt gar，ohne Hautbeschädigung in wenigen Tagen mein ges．gesch ，LC E IB IR AL،
Tausende Anerkennungen．Karton
Tausende Anerkennungen．Karton hart Passicr，Berill 42．Alexandilinenstr，31，

## Die ganze $\mathfrak{3 n d u f f r i e}$ ichreit

nach Neuheiten zur Einleitung einer gevinnbringenden Friedens－ arbeit．Da uns die meisten Rohstoffe abgeschnitten oder dauernd beschränkt sind，liegt unsere Zukunft allein in verbesserter Detail－ arbeit，$d$ ．h．derienige，welcher neue Ideen anbiocen kann，ist der Mann der Gegenwart und Zukunft．Auch das Ausland braucht den Wer daher die Zeitlage ausniuzen nowendig，wie Kohle und Kall． Erfindunasgebiet Erfindungsgenier und eestelle sotort kosienios unsere Brosenure erhielten wir vor kurzer Zeit für drei ganz klcine Erfindungen．

Riongetrath \＆Co．，Düfictoorf 10 a．


## Teretilio uno illuitratio zäffit

## ＂Der Deutide Jäger＂ <br> zu oen führenden Jagozeiffififfen Deuffilanos．＂Der Deutiafe Jager＂verfrift taffräfigft bie Jnterefien

 Der Jago und if auf dem bebeutungsbolien छebiet beß Jagofdubes und ber Jagbhege eín erfolgreifier Borfämpfer．Z3igtige und grundlegenbe Fragen，weldee fïr lange Beit hinauß für Jagb＝und Forftoirtínaft bon programmatifaier Bebeutung fein werben，harren iffer Erfedigung und find sur EntfóeiDung reif． Jeber wahre Freund oes ebten weibwerfs ift an biefen wiátigen 马ragen intereffiert．„Der Dentide Zager＂hät ifn in biefen zeitgemäßen Jragen auf bem Kaufenben，if ferner auf allen जebieten uber Jagb，
 Sunffeifagen．Jebes Doftamt nimmt Deffellungen auf bie äfteff Deuiffie und grö́be fubbeutide Jagb，
 für bas ßierteljafir．Samelbung bó dem $\mathfrak{Z e r l a g}$ ．



Sa fann Shnen zu meiner（Senugtuung mifteifen，Dak meine \＆fnoncen Raubzeugwitterung betr．im

Blatt tweiter eifrigft zur Reflame zu benuifen．
 Dafh Eintrift von normalen Derfäftniffen erffieint in unjerem Derfag Die illuftrierte 2nonafiguift fîr Sorftwirtidfaft，Moorfultur，Solzwejen，Solzbearbeitung uth Sägewerfe：＂Der Deutide 2Balo＂． Mitarbeiter jeberzeit wifffommen．
Werlag „Der Deutidie jäger＂（§．©．Mater，©．m．b．5．） münden 2 N．W．，马ernruf 32721.

## Zhedodr ©iorms fämetiche 2Berfe

Teue wohffeife 2luggabe, 3 farfe Bände, gefdimafooll gebunden Mf. 19.80 cimplemitio zeucrumasumaia


 3n Sad / Seronita / Martbe uno ijue ubr / Sinselmeeiec / Viola tricolor / Drauben im
 Zheobor Storm if ber Dimter zarteffer ©timmungen, feinfter und fffiffer ভeelenregungen, aber au feinen unvergänglidien Peifferwerfen fprifit aud Der entififlofene Sebensifämpfer, Der affen rauhen und



3a) liefere Zheodor Storm zserfe bolffändig gegen Monatz̈zaflungen bon

Garl $\mathfrak{Z l o f}$, Buctifandfung, Berfin SW 68, Sodiftrabe 9. Dofffientonto Berlin 20工 40


Nasen- u. Profilivertesserung,


 Kosmet, Spaz.-Insiliful, Munchen, Residenistr. 12IV. anst. ut. Proipett frei gegen Dietoumtarfe.

## BLUHENDES

 AUSSIMEN durchNahr-u Kraft pillen "Grazinol". Durchaus unschaddlich. In kurzer Zeit uberrasch. Erfolg. Aerztl. emplohlen Garantieschein. Versuch ie es wine thnen niehtleid tun schachtel $2.50 \mathrm{M}, 3$ Schachteln zur Kur nöthg.50M. Frau M. in S. schr Senden sie mir für meine Schwester atuch 3 Schachteln Grazinol. Ich
 BERLIN G. 12, Turmstr. 16 .

Prafficthe 2 binfe und (Geidjaftesfuife Fitu jeden staufinamt wiohtig entb, bie oeken in 7. Rufl. netericticnene Sdufift cintalfspraftiten und bers Saufbatier." (Beger (Einitnomg ont M. 1.50 ober gachn, Durd Merlag


## B2itmptras

 (Fimmen) beseitig( Dermal. Paste Preis M. 5.-. Versand durch dieLowen-Apotheke Hannover 2.


JEDE WOCHE EIN VOLLSTANDIGES WHRK


ZU B ZIIGHEN LURCH
JEDE BUCHHNOD NLA POSTANSTALT- ODER: OEN EVKLLACS
QIE WELITITERATUR MUNCHEN

KOSTENLOS -


## Tbedodr Gtormb fämlititue 2 Sertē

 gegen Midtatszahlungen bon 4 Mavt. Woffidecifabltarten umionft. Erfütumgsont Berfin

Eut (90it)
4. Datim

Rame

 Segensreiche Erfindang! Kein Verdeckapparal. Kelne Belnschlenen! Unser wissenschafil. feinsinn, konstr. Apparat heilt nicht nur bei jung,, sond. auch bel älteren Personen unschön ge formie (O-u. X-) Beine oanc Zeitveri. Asratl i Gebrauch. D. App wird vord Schlofc eigenhändio angel, u. virkt à c Knochensubstanz u. Knochenzellen, so daß d. Beine nach u. nach gerade werc Gewicht ca. $11 / 2 \mathrm{~kg}$. Verlang. Sie geg Elinsend.v. 1 M., welcheb.Bestellg.sut geschr, Wird, uns, wissenschafil.-anal. Brosch., die Sie überzeugt, Beinfehler z.heilen. Wissenschaftl. orthop. Versand Oisale, Arno Hildner, Chemnitz 27 a ,
Zschopauerserafe 2.

mein Mitucl ,Reginar in 4 bis5 Wochen ha-
ben Sie einen schönen üppigen Busen sprünge und Vert fungen sind ver
schwunden. FürUn schädlichkeit und Garantie. Regina is nur ausserl. anzuw. Regina M. 6.-. Feinste Hauticreme zur Erhalung ines jugendlichen Aussehens. Durch Vorratsdose M. 8.- und M. 14.Institut für Schönheitspflege Frau E. J. Richter, geb. Schröder Berlin W. 15, Uhlandstrasse 158.
Zschopauerstrafe 2.

## Schönce Formen

 Mheumalismus elc, so haulfen SieNähfaden schwarz u weis, 0 Rollen 10. -14 , 4 Proberollen 4.40 . I. Flïrge, Minchen $4 \overline{0} \mathbf{J u}$

AHSKUNFTE ib. Heirat-, Familien - u. Vermögens crbalais / Discre Auskumfiei, Reform Berlin 203, Heinersdorferstrasse 28. Handelszer. eingetr. / Gegr. 1902.

## Die 3nifel

Es liegt cine $\operatorname{Snfe}$ im Dzean
Fine wunderlieblidye, feine
Dort lyat ber Tuidfige freiefte Babn,
Denn Menfden leben bort keine
Thur $\mathfrak{2} f$ fer gibt es dort, kleir und grós. Und bie umb da ein Rbindzeros.

D fabönes Rand! Meiter Selynuadt Rand
Dem nie bie ßolitiker naften!
Das 2börtchen "Wsulfo" ift boct unbekannt, Desgleiden aud) "5andgranaten." Rein Wiedjerl auf Diejer Snier ift
Ein Spartakifit ober Bolidjewift.
Dem groberr Rönig Tiding Bumsvallera
Sit biefe Snfel zu eigen
Str wünidt bie 2brelie? - Sithi, haba,
Die wero' id Gudd klüglidd peridjweigen.
Id) [drrieb dem Sionig ja felfoft mit Der Pooft: $^{2}$
"Werkau' mir bic Snjel! Ganz wur[dd, was fie kof!!"
Ind intwelgate bereits im kümfigen ©liuk,
Gtridy an Den $\mathfrak{Z e g}$ auf bee Sarte.
Da bradje mir heute bas Woftamt zuriind
Die 2ntwort, bie gierig erbarte:
„Bebaure", idhreibt Rönig ITidjitg. Bumsvallera,
Es find fijon zefhtauieno Wormerfungen da
Satidifn

## Dieprosisilition

von Dr. med. Iwan Bloch, 800 S reis gah. ink. 10.-, geb. Mk, 12 . Ein farbiges reich entwickeltes Stück Sittengesch. wird da vor uns. Augen aufgerollt, in der Beschreibung der frauenbauser und inrem Leben und Louls Marcus, Berilo 15 Is Fasamenstrafle 65.



Karl Sohiedcrmair


Det Resulutionsfitebet
Do fâllt mír suiefer ein grokartiger foften ein: , Altseitidofenfadmimiffer: ${ }^{\circ}$

[^1]
## Sie spielen Klavier <br> oder Harmonium ohne lede Vorkenntnls nach der prelsgekrönten, sofort les- und

 splelbaren Klavlaur-Notenschrifi RAPID. Es gib keine Noten-, Ziffern- oder Tastenschrift, dle so viele Vorzüge hat wie RAPID. Seit 13 Jahren weltbekannt Musikallen-Verz. 5.-Mk. Aufklirung umsonst. Veriag Rapid, Rostack 20.
## 2 Wad ift Der frauerlaubt; imenn fieliebt? <br> Fetradtungen âber Mefen und Meroen ber Grau vort Rathe Statemfels.






## Glück und Erfolg in der Liebe.

 Das Geheimnis von Dr. F. Amor de Herzen des andern Geschlechts im Der angenchme Gesellschafter von Dr. W. Linke. Das Buch zeigt jedem, sich in der Gesellschaft begehrt und beliebt $2 u$ machen, was auch im prakt. Leben von großen Nuizen ist $M .2 .50$ Sie lerpen terizuen leth und schnell ohne Lehrer von K. Baum mitüber 100 Abbild. M.2.50. Nachn, fü jede Sendung 40 Pf. mehr. Verlag K. HAUCKE, BERIIN 24, Brunnenstrasse 2\%.

## Hatit



## Neue Psychologie

## Psychoëncephale Studien

von Dr. S. K. Thoden van Velzen, Joachimsthal in d. Mark
Geschiohte der Seale. Locallsation der Seele. Was ist dle Seele? Nahezu 100 glainz. Kritiken. 5. Aufl. 528 Seiten. 52 Abb . Prels 12 M. Selbstverlag. Frauenarzt: Zahireicie Goldkorner enwal Uas Buch. Der ungewöhnlich praktische Wert der Untersuchungen Fon Dr, Thodes van
Velzen. - Rosto $k$. Anze ger: Schillernde Gedanken. - Kinisohitherapeatlisoie Wochensehrift: Das ungemein grosse Wissen cince Einzelnen. - Pommergche Tagespo t: Eine hochbedeutsame Erscheinung. - Ham urger Maeh-ichten: Das Buch ist sehr interessant, tief durchdacht. Auch für gebildete Laien!' P ychlater Dr. Revész: Ein Bergwerk yoll von Schätzen. - Sohriftsteller Navratn; Ein Kol ssalgemälde. - Zeitschrift filr Psychiatrie: Sebr grosse Belesenheit. - Phl osoph's der 0 ocenwart: Das System hewegt sich Past auf dem Universalgeblete der Philosophie und Fachwissenschait. - Psych sche Studien 1918: Das zedankenreiche Lehenswerk eines der philosophisch tiefst grïndenden, aber sters einfach schreibenden Denkers.
auf die Fülle des Gebotenen hier näher elnzugehen.

## Ofienbacher <br> ThaiserfrientrichQuelle bewdhrte Wasser Gicht Rheumatismus

 Blasen:Nieren-uGallenleidenWen ionlidf beiraten? Bon9. Btmmermann. Statt. Mk. 3.35, qebb. M. 4.65. Wer heiraten will odar Sobn ober Sochter verbeitaten möate, leie dteles ernite Bual. Strecker \& Schröder, Stuttgart 1.


## lechtenleiden

dauernde Beseitigung dureh
deulsch. Reichspat. Prosp. grat.
IS V-RSAND Minchon 95 c

## Gariftbeutung!

Einwandfrei $u$. sicher. Anerkannt von
erster Autoritat. 15 Zeilen genügen: evtl. weniger. Skizze 5 M., Entwicklungsstudie 10 M . Einsecreibbrie?.
L. TMON, MONGHEN, Rablastrasse 21/II.

## Zaubertinte

fir unsichtbare Schrift (Geheimschr.) mit Gebrauchsanweis. M, 1.50 Nachn. Laboratorium Nivena Chemnitz. Innere Johannisstr. 6 MI .


## Deutscie Jotare Seselischafters

 Berlin-Charlottenburg


## Die füle Saft

Dor Beginn des Tronjertes bemerft der Kapelimeifer einten Mulifier mit total jeroriiditer EGoje.
„Mit Diefer Goje fann id Sie numöglita länger in Ordefiter סulden," (pridtt er סen murifer ant "Es if bodifte ©eit, Daß Sie Thre Gofe aufplätten lafien!"

Der mulifer fieht an feinem Beintleio hinab and fagt entfapuligeno:
"Kerr Kapefimeifier, das formmt von bem vielen Sitien." "1unfin, Sie fiten dod widht auf Dem Doroerteil Jhrer Goofep"
" $Ј$ d nidit, aber meire Braut!
Boldit

## Kunst-Porzellan

## Ständ. Ausstell, kunstgewerbl. Erzeuen. der K. Porzell--Manufakt. Nymphenburg

 Berlin, Meissen, Kopenhagen, der Porzell.-Fabr. Rosenthal etc. - Prelsilsie frel,Karl Schelissel's Porzellan - Magazin, Milinchen, Kaufingerstr, 9, Passage Sohtissol

## \{iebergadeen und ©eldipenden

für unfere zurüafefrenden firiegogefangenen fammelt Das Durdigangstager ©iepen,
 Booen entgegenfoallen, fie follen füblen wie ofe deuffden ssergen in zebe fir fle f(blagen. ziele BeDirfilife werden fie faben, Drum beif unb ppenbet aille! - Gaben weroen erbeten on Dte Sommanbantur Ded Dural gangslagerd ©leßen, OelDjpenDen auf Das Fonto Der FiommanDantur Dee
 $\rightarrow 0-0$ a a a a $0-0-0-0-0-0-0-10-0$


## Indireft

"Indireft," fagt der brave gottergebene Kopp $\mathbf{j u}^{14}$ feiner fran, ,indirelt gibt ©ott feinen Segen dod." Er nifft freund fith hinter
 bant? fominrert.
${ }^{n}$ Direett gibt's Gott den andern. Sie dir Mtillern an: wie is ber wanfig! menn der nur cinten Grifif in den Gelojaran? tut, fo fann er ein Sdwein faufent Jas fedys elisbeine hat!" Und er blingelte naff feinen Katferi.
${ }^{2} 2 \mathrm{ber}$ indireft madit's der liebe Gott fo: Mitifler Gamfert, mailler hat eine große Docratsfammer. Diele mänfe gebeihen it diefer Dorratsfammer: Diele Katjer werden von den Mantien fett - Miejediert, Mitejedjer," loafte ber brave Kopp, "lág dir [ $\$$ ladiden, ou inotirefter Bottesfegen."
๘. ๕. ©.

## Dies gewalligufencrifolse.

Das grófte Serghügen - Die bödite guit am Qeben - bat int berfertige, der es berftebt, ficl aberall tm gumitigiten Bidit 34 zeigen,

 Dopyeltent "2sert gnben." Dabec fommit e§, baß wirtlidg feite Mantierent unt gute mobente Qebensart den wert eines Prenidien io rabio bebent. Is bober man fteigt ober emporfommen mill, oefto bobere Snipritue weroent geiteft, Sament 1210 Sertent, bie butte empotiteigent woften, mifjen odit ber limaebumg borteibaft ab:
 bu macjen. Sor fuscem fagte eir Belebtrer: glles bat butjutage cinten (Bipfel erreidt, aber Die Sudt uto DaB Beftrebent, fich gets teno oft mafien, Den böditent. Into barumt gempgt es fiente itid). mefle, went mat eint teftboller, beidetbener mpenid It uno gut


 nebmen betamtzumadjen, baben wit ein widatiges Buch mit pläts

 treten $8^{\prime \prime}$ (firir Damen ind Serren). Daß Bud tit beilant ausgeftattet
 frt. Siniet / Bertag / Berlin:Dantow 151a.


Monatiat 3 Marf bei affen Poftanfaften und beim Berlag Grfitein © Co, Berlin © 268


Zu haben in allen oinschlägigen Geschäften. Direkt nur an Grossisten
SCHRAMBERGER UHRFEDERNFABRIK G. m. b. H. Schramberg I. Wg.

## Packende Entwürfe

 für Kigarren-Etiketten. Einsendung von Vorlagen mit Preisangabe wünschenHeinrich \& August Brïning, Hanana. Main.


Unser neuer Bicherrprosppkt
erschienen Verlangen Sie sofort gratis. Max Fischer's Verlausbucthandio. Uresder-A $16 / 31$.

## Graue Haare

und Bart erhalt. garant. dauernd Naturarbe und Jugendfrische wieder durch MARTINIQUE". Gus. v. Nachbest. Fl. Mk. 4.- Nachn.
ur d. Sanis Versand Múnchen 95

## Gelegenheits-Käufe:

Fuchs,Sittengesch.: Renaissance, FrauindKarikatur, Welberherrschaft, 2 Bde. ì 50 .., Gesch. der erot. Kunst 46.-. ToussaintLtalien., Latein., Niederl., Poln., Rumän., Russ.,Schwed., Span., Ungar. (44.50) a36.Mann u. Welb von Kossmann u. W. 3 Bde 50.-. Stratz, Rassenschönheit des Weibes 28.-, Körperpflege d. Frau 23.-. Dühren, Engl.Sittengesch.(engl,Geschlechtsleben) 2 Bde. 30.-. Biarbaum, Prinz Kuckuck 21.Casanova, Erimnerungen 6 Bdc . $100 .-$ Boccaceio Dekamerone ill. 5 Bde. 150 .Weininger, 0 ., Geschiechr u. Charakter, 18. Aufl, geb. M. 20,--Kraft-Ebing, Rich., Psychopathia sexualis $m$. bes. Berücks. M. 28.50. - Moisel-Hess, Grete, Die Bedeutung der Monogramme, Ein Hoheslied des erotischen Gewissens ${ }^{4}$, gebd. M. 10.50. - Blüher, Hans, Die Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft, 2 Bände, geb. M. 23.-, 1. Bd.: Der Typus Inversus, 2. Bd.: Famille u. Männerbund. - Buschalhum IIII (a M. 37.40) a M. 32. Bon's Buchh.,Königsbergi.Pr. Postf. 98.


## Dame

sucht Briefwechsel mit gebildetem Herm Antwort möglichst mit Bild unt. E. G. 27.

## Mutteriafaif mawiew <br> bes sindes. Mon clara 3abitetchen 2tbbildumgen, start. ti. 5.50,  Strecker \& Schröder, Suuttgart1.

Orientalische Gesichhsemaille

geschatzt ein wahres Wunder, macht die weich, glatlet jeweich, gatlet je-
de Runzel. Preis Mark 12.-
Nur allein echt bei FATMA R, BICH Charlottenburg, Weimarer-StraBe 28/4. rel.:Steinpl., 1534. Viele Dankschreiben!

F
Alle Beinkrümm. verdeekselg. nur mein meeh.
Bein- Regulier-Apparat oline Polster - hppala Neu: ! Katalog gratis H. Seefeld,
Radebeul, Dresden 9 .

## Billige Bücher

Sie sofort Prospekt pratis und franko Sie sofort Prospekt gratis und franko.
E. Horschig, Verl., Dresden-A.16/65

Werbotern war, Arranne ${ }^{\text {wand }}$ brosch. M. 9.10, geb. M. 11.50 franko. Versandhaus, Berlin, Bülowstraße 54 J.

## 270 as tut man mit Den deutidnen ©diffen

Die in zablreidjen Geeidladjten von ber rubm＝ reidjen Slotte von（England，Srankreid），2lmerika， Stalien，Belgien，Japan und nod fieben Rändern befiegte deutidse Flotte ift mill bald voll zählig in Den Saäden Der 2llliterten，und fie freiten nut nod，was mit ibr geidjehen foll．

Soll man fe verteilen unter Dem 3tweiougend． verband？

Soll man fie abbred）en und als altes（Eifen verkaufen？

Soll man fie verienken？
Jeber ber brei $\mathfrak{B o r f d}$ lage hat feine $\mathfrak{F u r}$ fpredjer uno Bekämpfer bei den defllierten，Dent efftens möd）te Seder babei für fidj fo viel als möglid heraus＝ ［djlacen und zweitens find bie grobmütigen Sieger und Zeetreter Des Wölkerredts nod nidit im Silas ren，weldje 2ht Der Werwendung für Deutid）lano am fdumerzliditer und demütigenditen fei．Ulio daa rauf hommt es bod）an，reit Deutidland wehrlos iff！

Wie wir hören，haben die Wertreter §rank $=$ reid）s und Belgiens ber Mlliiertenkonferenz Den Borichlag unterbreitet，Die Slotte erft mit deutfojen Friegsgefangenen 34 bemannen und bann 34 ver jenken．Das gäbe einen Sauptipaß！

Was fie mit unferer Sandelsflotte tun follen， onrüber find bie dillierten ia einig：

Eteblen！

## Cerflärung

Da zur Beit wieber ßarteivoritänoe，Bebörden， Räte，Einzelperionen mif häufigen＂Erklärungen＂ an bie Difenulidjkeit treten，fehe auth id midh $3^{4}$ eitrer Grklärung veranlaft：
＂（Geitern war das WBetter fdjön．Seute aber ift es fdjon wieder regneri（d）．Sd）erhebe Dagegen， ohne im übrigen meinen primsipiellen Stambpunkt $\mathrm{su}^{\mathrm{u}}$ äbern，gefornifdten（Einjprud）und forbere alle（Bejinnungsgenofien auf，mit mir einen $\mathfrak{B u n d}$ ber，Sdönwetterer 34 gründen und mid）zum Boritizenden，Sarififuibrer uno insbefonbers Siajo fieter 3 u wählen．Weitere dimter anzunebmen，ver＝ bietet mir bie Geidjeibenbeit．Inbem id）mix fül bie konnitituierende $\mathfrak{B e r j a m m l u n g ~ b a s ~ W o r t ~ z u ~ z w e i = ~}$ ifündigen，lid）toollen 2lusführungen erteile，bin id）
im Pament faufender，nod）nid）t verfammelter （5leid）gefinnter

Bim＂

## Made in England

＂Etreik？W3as waar demn nacjat dös？？＂ ＂Sie arbatm nix．＂
＂23ero＇s halt koa qrbat net gebn！＂
＂Eie mögn net＂
－Der 3wiefellfuber iàm nadj．＂Eie mögn net？＂
${ }^{\text {² }}$ 2． 2 lno fie bärfn aa net．＂
＂2rbatn net．Mögn net．Därfn net－und Sös＂hoabt ma an Streik．Js oós a Wortl in unferer Sprad）？＂
＂शa．Won der englifdm．＂
＂Sab miu＇s fato benkt，Daß＇s von Dene is． Wann＇s was guats waar，bätn fie＇s felber bbaltn．＂ Dit．


[^2]
##  Wir schliessen <br> mit Difer zummer bak enfe Zlertetjab̄r 1919

 ber ．Jugend ${ }^{a}$ und biften uniere Greunbe um fofortige neubeferfung zur Dermeioung von sifterbreciungen．Verlag der，Jugend ${ }^{\text {duinchen }}$
onounowounownoss

## ©lemenceau uno \％óf

Die Serren E（emenceau und Sod） Diktieren jest mit Fauit und Gäbel und in Sen Muno geprestem Sinebel Den 马rtieden bem verfludjten boche．
Die Serren Elemenceau uno Fod） find eben ganz biefelbe Eorte， Die ibrerieits（an anderm Drte） gleid）［dmeibig auf die Tifdue brofdj．
Den Serren（Slemenceau und Fow wirb aber bald bedeutet werden， wie fefir für foldhe siraftgebäroen Der गlenidjen Sumpatbie exlofid
Die Serren Elemencean und Fod）， aud）fie wito man zum Teufel jagen Dent went bie ßölker fid）vertragen geidjiefts＂sans peur et sans reproche！＂

М．จ． 9 ．

## §reie Bafin Dem スüttigen！

Der tatkäftige Boritizende eines 2rbeiterrates auf dem Sande feste ben Biirgemeifter ab und fith felbit an befien Stelle cin．

2In Die Befprediung bes Borgangs wurbe im Mänd）ner 2 rebeitertat die bämijdse 3 cmerkung gehnüpft，Der 2 orfigenbe fei erft kürslid，aus einer Seilanitalt entlofien worden，2Benn ev aber daraus entlajien wurbe，dann if ia grabe bamit der Beweis erbradht，baß er gebeilt und im Woll＝ beith feiner geififigen und körperliden תräfte if， was man nid）t von allen benen behaupten kam， Die nod）nie in einer Seilanitalt waren！W3ir be＝ glü̈kmünjfjen Den（änolid）en 2 trbeiterrat vielmelır， DaB er fid）in ridjtiger Gelbiterkennmis 8 u Der Wabl gerabe Diefes Worfigenden entfolofien bat．

Zill

## Die Sietbemugte

Die Frau Sausmeiftetin Sijinagglbauer it cine ebenio fromme als diolexidje Dame．शeulid） madht ife der Sjausherr einen Sitad）wegen fdjledjt gewiddfer Ettegenbaustreppen：

Da enflid＇t fid）aller（Groll ihrer unterdrüdtent Rlafie：„Dös woaß i ，aber $\delta$＇Diterbeid）t mait no ab，nadjat gef i zu be Sparkatus！＂

かuluz

## Das arme Mägdelein

Ein शägdrein fah id）Durd）Die（5affen fdleidjen．
Eah mobl an Sdjönheit felten feinesgleidjent．
Dods fein（Sewano－zerrifien war＇s，befledt， Und auf der Stivn fland cines Gteimbutis 23 unde ＂2Ber bifit ou，armes תind？＂frug id erjaredit． Dein 2fntliz gibt von bofer 2bbunft תunbe！ WEer hat bid）foldjem bittren Los verfarieben？＂
Da fab es midj）mit wefjen 2lugen an：
Weh mir！Suf meinem Saupte rubt Dec 3 ann！ ${ }^{2}$ Web mir！Die Menid）en baben mid）vertrieben！ （Finft fudjte Sever treulid）bei mir Riat，
2fus meiner Stimme quoll ifm W3ort und Tat，
Sd）war fein Stern im Streben nad）Dem（Guten，
Tdj peifidte ibn，tat Böjes er，mit Ruten，
Sdd war ber Serridjer，Der mit ihm geboren！ （Dod）adj，id）habe meine 9（ad）t verloten： Bis mit oen Sunden Siab und Reid bulejt Der Menfd aus feinem Serzen mid gebebt， Die eble Sirone mir nom Saupt gerifien－
Weh mir Entibronter！－
Эd）bin das（Sewiffen！＂Sarlfien

## Revolutionierung Des Theaters

Sn Söln gab es am Sarnevaldienstag anfäßlid） ber Ouffiitbrung ber Tragöbic＂Der iunge Fönig＂ oon Ronen im Städtidien Edjaupielfaus cinen grojen Theater＝Skandal，ber mit cinem Mafien＝ binauswurf ber Demoniftanten，mit wüflen Gdilä＝ gereien，blutigen Soupfen uno zabfreidjen polizeiz lidjen Berbaftungen endigte．

Lim ähnlidjen Borkommniifen für סie Sukunft vorzubeugen，haben maígebenoe giegierungshreife eine $\mathfrak{T}$ beater＝feform im großen in bie Wege ge leitet．Won ber ridjtigen Beobadjlung ausgehent， boís beionders bie（3alerie cine gute Epartakuitik hat，wurbe beidjloffen，zwild）en ber Bübnendedke uno ber（5aleriebrüflung ein itarices Stablorabt： Reß ansubringen．2ukerbem kann bie ganze （5alerie vermittels 21diendrehung von ber Direlk＝ fionsloge aus burd）Drudk auf einen elektrifdjen Rnopi aukerhalb bes Saules verfegt werdert．

Der Mutor befindet fid beim 2ufgang bes Wur＝ hangs in einem in ber Werfenkung befindlidjen betonierten Anterjtand und fäbrt bei etwaigen Seer＝ vorrufen in einem Tank nuf Die Bühne．

Die Wimen ipielen im Stabibelm und Bruit＝ panzer uns（5asmasken，Der Direktor fibt 9 Meter tief unter ber Erbe in feiner Loge．

Theaterreferenten werben non zwei $\wp$ Bajleuten begleitet．
duf bie einzelnen gänge find ie zwei fange $\mathfrak{M a g e}$ uns viev Maidinengewehre eingeidovifen． Das $\mathfrak{T a}$ aterre wirb im Dolfall unter $\mathfrak{W}$ alfer gejebst．

Die 3ufduauer feljen binter Etalblidjilbern und betradtten Die Bäbnenoorgänge burd）eine fdjliz＝ artige Difnung．

Sonbgranaten，Bomben（aud）Etinkbomben） und गafdinengewehre find in ber Garberobe ab＝ zugeben．

Beba

## 2Farum nigit？

（Eill erfolgreid）er Eteblaragenkommuniit fragie nadj gebaltenem Bortrag einen anweienben Bes kannten uber ben gewonnenen Einorudk．
${ }^{3}$ Sd）muste fortwäbrent an Raffael Denten，＂ war bie 2intwort．
＂Wुieí？＂Täd）elte jener gejdmmeidjelt．
＂Raffael wäre ein grober Maler geworden， felbit went er ohne Sande auf die 23elt ges kommen wäre，bu aber wárft in diefem Falle nie ein groker Fiedner geworden．＂

ช．

## Siebe Jugeno：

Ein junger Geififlider，der es feimem Biiddof nie redit madjen konnte，batte wiejere cinen fidrifto liden Werweis erflalten，uiber ben er fid）fefix aigerte，Da ibm，feiner 2 milidt nadi， 2 unredtt ge－ （d）ah．In gemäß̈igten uno gewählten 2lusorididen， wie es fid）einem hohen Borgeiesten gegenuiber gejiemt，verfagte er cinte Beifitwerbeefidifift．Um aber feine Stimmung Dody etwas durdjblidien zu laffen，abrefiierte er feine Eingabe folgentermaken：


A．Schmidiommer－München


Der neue plutardf
„tun，faft Du cnolidf Deine Infiant nufgegeben， natf）bee es nur cin ineroen geben foll，nidf ein ${ }^{\text {scin}}{ }^{\prime \prime}$ ？＂wurbe feralit neulifi von parmenibes nus Elea gefragt．
＂atlerdings，＂fagte fieralit，，idf glaube，wirt föns nen unferen alten Sitreit Gegraben．Eanf סen jaingfen
 geffen gift．＂


## Spattafus = fotderung



[^3]
[^0]:    Stets ift Mxifterdjen शatur Seifgeprägter Sorm beflifien, So at mit reinfidjer Fontur Seglitjes Sebilo umrifien. Sumbolififdje Eidelme nut
    Bergen fich im Ungewilfen,
    Da fie fonft erröten mïfien,
    Fiommt man ifneth auf die Epur.

[^1]:    \% Wünschen Sie Auskunft über irgend eime Angelegenheit sel es: Relse und Verkehr, KreditiVerkauf, Versicherungen, Lagerung von Sendungen. Vorgedrucke
     Fragebüro Eranz L. Vollert, Lübeck, Nord. Vorkchrss-Zenrale, Reciscbüro u. Spedition. Spez, Skandinavilen.
     coveutsestenserestut

[^2]:    Dee neue Jlutatif
    Zuf ber Jatifer Fonferenz fagte Hementeau：＂Den
    Deutfifen war jebes tiedft cin Setyen fapier！
    Alll right，＂meinte Willon，Gfuten wir utrs alfo ona
    

[^3]:    
    Begrander: Dr. GEOLGG HIRTH: Hauptschrittleiter: EUGEN KALESCHMIDT. Schriftleiter: F. v, OSTLNL, A. MATIHAL, F. LAVGHEINRICH, C. FRANKE, G. QUERI. Verantworlich für den selarilt. Teil: E. KALKSCHMIDT, Iur den bildichen Teil: F. LANGHEINRIGH, tür den Anzeigenteil: G. PUSSELF, sämt, in Mônchen Merlag: G. HIRTH's Verlag, G. m. b. H., Munchen. - Druck von KNORR \&HIRIH, Manchner Neueste Nachrichten, Manchen. - Geschãtsstetio tar Oesterr,-Ungara
    

