

## Kitwectung

 Geit beine Sippen jät es fodgefiiipt， Did jucht ea nicht，fo forf unv fotz Du biit， So tiefe Women but mir aud gegeben！
§ocd über Deines blonden §auptes ફృelle
 Du bifit mir mur bes Bförtners 2ungeficht， Der midif geteitet an bie beil＇ge Sdwelle！

Du bift ber Shand nur，beffen（3lut idj fuirte， Die Stimme，bie mit Scfauern midid Durdjorang， Der $\mathfrak{M r m}$ ，mit Deffen Manmeßfraft id rang， Die Samb，bie meine leis mo lieb berilifte．

Und memn mix fiebernd beut die $\mathfrak{F u l f}$ je jagen， So ift Die ©ebnfudyt，Die im Blutmir brent，－ 2（d），nid）t nad）Dix，Den mut mein（5）jtern femt， Sad）enter feltgen（Erfiillung Tagen！

So ifta die flanme，brin das seben fajueitet， Die zündet bon（bejdledte zu（efeldedt，－ So ifts bie Jugend，Die ifr emig Redt Jin fdmerzboll felgem Sturme fich exftreitet！

〔ulu v．Straufí u．Torney

## Tarf man den sund frreideln？

Don bans von לoffensthal
＂Darf man ben 5unt frreidjeln？＂
，Mein，＂fagte $\mathfrak{M u t t e r , ~ " n e i n , ~ m a n ~ D a r f ~ f r e m b e ~}$ Sumbe nidt beriibren．＂
，＂Warum nidyt？＂
＂Eie kömten beißen．＂
Wenn er aber fo lieb ausfiebt wie da ber Gelbe？
，，Man kann bod nidft wiffert．
＂Ia，aber er fchaut gar nicfjt io aus，als went er beiken möd）te．
，2tebes Sind，Das täujpt．＂
Jegt erit idmwieg id．Jid warif now eiten langen，jefnifüchtigen $\mathfrak{B l i c k}$ auf bent grojen gelben Sumb，Der nor bes Tactibars Stiege faß， jah bie fdjönen，treuberzigen 2ugen，Den gut－ mütig friedlidjen 2 Hisbruck um die leicht geölinete Gditauze，Der tie eit fremoliches Sächeln war， －fah bas meidfe，jeidentharige Fell，ben ¡auberen $\mathfrak{B e}$ ehang ber $\mathfrak{D}$ bren－－－unt ein ganz umpiberiteblidfer $\mathfrak{D r a n g}$ kam über midh，


2 （6er 2 Nutter nahm meine $\mathfrak{F}$ ano unt 30 g mid）fort．Sie modjte wobl merken，Daj mir mein $\mathfrak{B u m i d}$ ，Das fdjöne Sier $\begin{aligned} & \mathfrak{u} \text { itreidjeln，nod }) ~\end{aligned}$ inmer nidht Rufe gab，und juchte mun in ibrer

，Weibt， $\mathfrak{B u b}$ ，es ift eint frember $\mathfrak{5 u n b}$ ，Den $\mathfrak{D u}$ nidft kemit． $\mathfrak{B e}$ ent er $\mathfrak{D i r}$ gehörte， $\mathfrak{j}$, bam mär＇s was anters．Yber fo，nein，ba bleibt nidhts übrig，als ihn in Rube ou laffen， fonit könte er Doch am Ende beifen．＂

Darauf fagte id）gar nidfts und komite aud nidfts fagen．Semn fchon $8 \mathbf{u}$ feft ftand in mir
 ftreidfelt miific．

Sch tat es am nächiten Morgen．Ging zittermo vor Эreube，Begehridakeit unb leifer ひngit auf ben grogen gelben $\mathfrak{B a r j o i} \mathfrak{z u}$ ，blieb knapp por ithm，nod einmal zauberno，ftehen，nafm mid） aber dann sujammen und bob meine sant， um in bem weidfen Fell zu miihlen．

Ein ©prung zuriurk，ein Iauter Gifferufenber Edrei und－-2 lut．Und bant ein vers zmeifeltes Seulen，bis id mid）bei Nutter auss meinen komute．
＂Etehit $\mathfrak{D u}$ ，er bat boci gebifien．＂


Rud．Krapf

Sch betrachtete volf Witleib mit mir felbit bie unbebeutende $\mathfrak{W u n d e}$ am Finger，weinte beftiger，bradjte aber kein $\mathfrak{W o r t}$ mehr heraus．

Fleine $\mathfrak{W}$ unden beilen，unb Sprid）mörter wie＂Scfaben macht klug＂Dber＂（Gebrautes Sino idjut das Jeuer＂machen fich bübid）in Sinberlejebüdjern，balten aber in ber $\mathfrak{2 B i r k l i c h}$ ） keit nidht ftand．Shb begann bald mieder Sumbe 3u itreidfeln，freilidh zuerit jehr vorfichtig mod zag，jpäter aber，je bjfter id meine Sand uns geifraft in bie weid）en，zottigen $\mathfrak{F e l}{ }^{2} \mathrm{e}$ idjoner Setter uno Collis，in bas Ringelgelodke weiper und fownarger $\mathfrak{F i n b e l}$ vergraber ober unange： kmurrt das fantent $\mathbb{F}$ ell ber $\mathfrak{P}$ ointer und $\mathfrak{D a k e l}$ betajten komute，Defto kecker und Gäufiger．Jch itreidelte Sunbe，die befaglith faul vor iften 5 iitten und Toren lagen，joldhe，bie vergniugt unt pollauj mit fid jelbit bejdäftigt burch bie Gajien jtrabanzten，jotdee，die jpielten，unt andere， Die foliefen，ia Sumbe aller ©rößen，Rajien und Tarben．Dant uto want noch bekam idf）einen kleinen $\mathfrak{Z i b}$ ，einen Gdfrapper pon einem Hebel： gelaunten，war baun aber wieber wählerificher und bedädftiger，bis id wieder an gutmiitige und harmloje Tiere geriet，bie mein jchon jchmankento geworbenes $\mathfrak{W e r t r a u e n ~ z u ~ b e m ~ g a n z e n ~ S u m b e : ~}$ volke pon neuem aufricjteten und feftigten．Tach einiger Refrzeit，Die id mit diejen Freunben durd）madyte，bitik keiner mebr．Sidh batte es ge－ Lernt，jeben eingelnent gejdidat uto kluge anjus ［afien，umo in kurzer 3ett Ђatte id）Die §reumb idjaft eines jeden fo vollkpmment，daß er lädjelte， wem id nur kam，und mit bem Schwanze wedelte mo vor $\mathfrak{Z e r g n i i g}$ en ichlug．

Erit als mir Wutter eines Tages einen eigenent sumb kauite，gab id bas Etreidjeln Der vielen fremben $\mathcal{S}$ unde auf．Mutter brachte Roff uno fagte：
， 5 ，ber gehb̈rt mum $\mathfrak{D i r}$ ．Unto ben barfit $\mathfrak{D u}$＂treicheln，io viel $\mathfrak{D u}$ mur willit．＂
$\mathfrak{W} i \mathrm{e}$ felig war idj， $\mathfrak{j a}$ ，jegt verlangte es midd） gar nidgt mefr，andere 5 unto ${ }^{3} 4$ kraulen umo $3^{3}$ f freicheln als meinen guten，fobunen Rolf． Sein anderer hatte bie herrlicfen langen Dhren， kein anderer bie glänzenden 2higen，kein anderer aud）nur aunaberno ein jo weiches，feiben ichinmerndes $\mathfrak{F e l l}$ ．WBie war idf mit ihm allein зufrieder．

2ber ipäter－－einige Jabtre ［päter，－ （ab）id）etwas，was mir nod）befier gefiel．（Da faß in ber nädjfen Straje，gerade alf ber Treppe von शadboars（6artentans bie junge $\mathfrak{L i z z i}$ ．

Shre Ohren waren klein，aber ithre 2tugen glärjend und bell，Das Saar nod blonber wie
das meines Rolfs und die Saut io zart－ 10 8 art－－，wie ein $\$ 3$ rickeln lief es burcif meine §inger，ein umbäntiges $\mathfrak{Z e r l a n g e n , ~ f i e ~ z u ~ f r e i d ) e l n . ~}$

Eime $\mathfrak{W e i l e}$ zögerte id noch．©ann ging id） bebutiam ou ibr bit uno reDete thr－io wie id）es bisher bei allen 5 unten und 5 Gütdinter－ getan hatte，freumblich und liebkojend $\mathfrak{z u}$ ．Sie war gar niddt idjen，fliidftete nidft umb kmurrte nidht，ja，balb ichien es mir，als ob fie leife lächelte．Da verlor idy alle 3 aghaftigkeit，trat gant nabe an fie theran，fagte jo ichmeideind id konnte，＂Ltebe £izzit＂uno freidiflte fie－ －immerzu，＂ibre Saut und ibr idjönes，weidjes Saar．

So blitben wir，bis Gdyritte brauben auf Der Gafie woriibergingen；bann liefen wir riich＝ wärts in Den Garten und ipielten bort．WBie komute fie tollen；th fegte ihr in grogent Spriingen nach，und jedesmal，wemn idy fie ein－ geffolt，ftreidjefte ich fie mieder unt mieder．Unt als fie mir io bejonbers gut gefiel，fajte idf fie mitten in Den Gpiel mit beiben Sänden und kiifte fie herzhaft auf Die kleine，rofige siaje．
（Doct gerade in diefem 2higenblick ichfrie eine zornige §rau aus bem Fenjter．£izzit eridjrak，
 riick in das 5 aus．

Weine Whitter aber bekam noch an demjelfen Obent einen $\mathfrak{B r i e f}$ ：
（Geebrte Ærau！Gdjauen Sie befier auf
 frembe（Bärten kommt，ber £ausbub，umb bort mein Mäbel abkuïbt．Das it keine $\mathfrak{B e j}$ jäftigung nidgt fiir fo einer Qausbub，ber too vielleidft nod nidht zmölf Sabre iff．Das laffens Shnent gejagt fein

```
            von Shrer \mathfrak{Fitme Clbriftine Mägele."}
```

So viele ©ebankenftrid）e，fo viele Itänen． ，Wutter，warum barf man ein $\mathfrak{M a ̈ b e l}$ nid）t itreicifeln ？＂
，23ub，bas gebört fictif nidgt，es gebört ia nuiffit $\mathfrak{D i r}$ ．＂
©（ant bitte，Mutter，kauf mir eins．${ }^{"}$
Mutter war mum nicflt meftr bölie．Sie lädelte． Jegt nod）nidht， $\mathfrak{F} u b$, vielleidgt päter．＂

Wutter bat nod）inmer nidft Wort ge： halten．

Luto barum mache idd es jegt mit ben Mädeln
 Mutter nidht bufitht，wemt gar niemano in ber शähe ift，gehe ict ganz leife zu ifnen und rebe ithen $\mathfrak{z u}$ ．Lnto memn fie bant febent，Daja idh es gut mit ibnen meine，werben fie ganz $\mathrm{g}^{\text {ut }}$ traultict unt haten es gern，wenn idg fie ftreicfele．

Jeje hat baran ifre Freube．Reine fliudtet， keine knurtt，ja，nidjt eine einsige bat nod gebififu．

## frob geductt

Qeife gudeno aus dem Dämmerneit
Ytmen wir zu breint daş Minterfeft： Ruf bem ¿innen，amt idnneezarten 凡anb， Futn bie $\mathfrak{Z}$ amenäite hiugefpannt． §inaus mädift das Weiße，ziellos weit， Sirgends Mienfijen，alles sand veriduneit， 2tuch ber abenoftern beridymelte fdon： Seine Æegang und fein ¿ebenz̊on．－ Wix blok niiten an dem Saum ber Welt， Wild bom matten ভdjein bes © In bie famale $\mathfrak{F u r c h e}$ tief beritedt Und bon gütigen 8 weigen zuge dectt． Unfre ફerzen füllen imier Feidy， Scymiegen fid）zur Erbe，marm und meid， Träumend idfore Siber finfen zu - － Selig bleibt das Dunfel：iff und du Uno bas zage Birpen eines Mandes．

Iofef Edanderl


## Waldeinsamkeit

Franz Wilh. Voigt (München-Gauting)

Der Stabsarst
Srompeten blajen cin luftig Qiec, Was Regiment ou Belbe sicht. शoraus, ba reltet ble Eelbldiwabrom,
Sraut Gekebron umm Eskabron. Draut ©ckabront uint Eskabron. Es muk elmual sin Cube fein. Dee Btabsorjt modit sin ervifes (3afidt, Sas luitige Sied sefall thm nitht. et kanate ein cunderes ferbgeimati. Fhat fingen fit porne ... „Worgenrot"
 Jane martin Geûninget

## Fin Iiefblict

Von Jobanacs Sdla
Srem grant Theo lub mid, mie or bas angsecelesiture zat meten, in feine, ibrigen


































 mik bet foldisn Getegrabeikn nith damitar ein Thes tabello
bleasbed shiny notates shaved curt fouberes Gefition
 Sultir ber ©ituattan gena





Trompeter von den Schweren Reitern
in Womenten eines gemifien 2 ffifektes in ben Diskant binauf will．Das ijt mut idfon io feine Etimme und Epredfyeife．（ 3 m jubrigen befigt fein Charakter jehr viel ©igenfint und תragbiirfigkeit，wenn＇s darauf ankommt．）－ Jebenfalls，man fiebt fabon：eitt＂famojer תerl＂${ }^{1}$－
$\mathfrak{W}$ ir fitgen alfo joldjermapen einander gegen－ über，ipeifen und plaubern，balblaut und dens noch wirthlid）animiert，in diejer fafbenten ftillen， gleitfyäß̉igen Rülble des komfortablen Raumes， als idf mit einem Mal bemerke，daß Tbeo in einer auftedten，ermit aufmerkjamen uno prififend beobadtenden Salturg an mir vorbei 3 dem Trumeaur hiuiuberblidkt，den id imt 2ü̈ken und er vor fidh bat－wir baben bei diejen kfenen Diners ftets umperbriichlich biefefben æläge－ und diejen $\mathfrak{B l i d k}$ verveilen läßt．
 täutche，fo bält er einten bejonberen，zufälligen $\mathfrak{2 l u s b r u c k}$ feintes $\mathfrak{G e f i c h t e s}$ feit und untervirit ibn einer fehr ïberrajdten，pinchologifichert $\mathfrak{L n t e r}=$ fuchutg．Einen 2usbruck，Der alleroings aud） midh jofort augerordentlid）uiberrajdt uno inter： eiliert．SJalt ibn feit，beobadbtet，unterjudht ibn．－

Fiir cin paar Mimuten herricht ein midhtiges， ernjtes，feierlidjes Scjuveigen．Enolid）aber löfit fid）aus ibm bervor，emit，widftig，feierlidh， Theos Etimme，beocutumgsooll unterftrichen：
＂Zemerkteft $\mathfrak{D u}$ ？！
＂，Ja，idf bemerkte．＂
EEtgen－tiimtich！－Ei－gen－tuimItch？！＂
Nod immer，unausgejegt baftet Theos $\mathfrak{B l i c k}$ an Dem Srumeaur． $\mathfrak{M o c h}$ immer，unausgejegt bält er biefen fo fehr ïberrafichenten umb interefiant problematioden $\mathfrak{Q u s b r u c k ~ j e i n e s ~ ( G e j i c h t s ~ f e j t ~ u n d ~}$ beobad，tet，unterjucht ign ．
，2luto－mas bätft $\mathfrak{D u}$ davon？＂
Er fragt ernit，halb nebenbei，umo nod fort gefegt von jeinen $\mathfrak{B e o b a d t a n g e n ~ i n ~} 2(n i p r u d)$ genommen；bei den＂（S＂ftö́ft er etrwas mit der 3unge an．Denn er ift in ganz offenbarer Erregung und erwartet mieine $\mathfrak{Q e n}$ berung mit ängerit interefiferter ૬pantuntg，wemm nidft gans umo gar ein menig in $\mathfrak{B e j o r g n i s . ~}$
 nidht gerabe eigeter 2huspruck．－Jal Na－ hm！wie nimmt es fich alfo mum eigentlich aus？＂

Sd）mús geitehen，dajß id felbit ein wenig vervirtt war．Unto wirklidh war Theo mir in diejem 2 ugenblick ein $\mathfrak{F r o b l e m , ~ b a s ~ m i c h ~ v e r : ~}$ munberte und mit ernjflitderen Gedankengängen beidjaftigte．
„Man muj ja，Denk＇idh，wohl jagen，daj Vu ${ }^{\text {ein（Gentleman，ein ，Serr }}{ }^{8}$ bitt，＂fubr id） nad einem kurzen Meberlegen fort．＂Es＇ift， Denk tch，fiür einen（Gentleman，einen， $\mathfrak{5}$ errn nidjt gerade djik－na！id meine：pafiend，wie feine etroaigen 2 Ifsumenichlicthkeiten，io audd jeine jonjitigen menfiditichen Eigenichaften，einerlei ob Qajter，Schwächen ober ŤugenDen，Wor弓üge in eince befonderen，vielleifft zu deutlichen $\mathfrak{W e}$ eije hervortreten zu Iafien．2lfo wobl audd nidht bie des－Mannes．－Go ganj eigentlide und foblectithin oas veritanden，was, $\mathfrak{M}$ ann heift． －תurz und gut： $\mathfrak{D u ~ f a h j t ~ m i t ~ c i n e m ~ M a l ~ j e h r ~}$ beutlid）unt fehr auffallend nad Mann aus．＂

Td batte diefe $\mathfrak{W o r t e}$ ，verfteht fich，mit einem Onflug von Sumpr gefprochen；boch Iheo，ber boch eine mit $\mathfrak{F u m o r}$ vorgetragene zugleif）geiffs volle und ibrem Jinbalt nadd bemerkenswert jolide 2 Ieuberung fiir geroöhntich fo jefr goutterte， lach）te weder，noch ging er，unausgefegt nod mit Dem Gtubium diefes fo hödfit ungemöhntidyen unt interefifanten Gefichtsausbruckes beiduaftigt， auf meine Rebe weiter ein．Und feine Stimme zeigte eine fehr Dentliche und offenbar erregte 2fengiflict）keit，Die fich indefien hinter pincholo： gif（d）interefilierter Sadblidjkeit ju verbergen fud）te，als er fegt anhub：
$\mathfrak{J a}$ ，aber meinft $\mathfrak{D u}$ ．
＂Er unterbract fict，wie es idjien von einer neuen $\mathfrak{B e o b a d t u n g}$ ，bie er jpeben ba brïben gemacit，in 2mipruch genommen．

Dáa es eint fact＂ein gant unbervupt verräterif（d）bervors
brectiendes 2inzeidjen von ．．von－beginnendem Ulter fein kömute？＂

Ster verfagte feine ©timme gerabezu unter ben Reflrefleren eines Serzpodjens，Defien ＂eifiger＂Sdjreck unverkennbar war．

Jch mußte Denn Dod idjon mal（achen．
，Na－－vielleicht bift $\mathfrak{D u}$ eben ganz ein＝ fach in Deinem Unbemujten mit irgend etroas fehr $\mathfrak{w i d f t i g e m ~ r e d ) t ~ e r n i f l i c h ~ b e f ( d ) a f t i g t , ~ u n o ~}$ ernfticcher，als $\mathfrak{D e i n} \mathfrak{Z e m u b t j e i n ~ e s ~ a f n t ? ~} \mathfrak{W e r}$ kam das dem rififen？－Uebrigens，merk＝
 ben $\mathfrak{B i s m a r c k}$ auf Demt Eenbachjichen $\mathfrak{P}$ borträt zeigt．${ }^{\text {＂}}$

Theos $\mathfrak{A}$ ugen zeigten ein kurzes $\mathfrak{Q u f b l i g e n .}$ Unð balb nod Drüben feinem Spiegelbild 3 ： gewant，hatb aber nachgrabe dem boch auch wieber vorbanben，rief er lebbaft：
，थch ja！Nidgt mahr？！－Micht？！शerk＝ würbig：Etroas－etroas $\mathfrak{B r u t a l e s}$ ！Cons Dottierithaftes！Mifft？！ $\mathfrak{B i e}$ ？ －Rber zugleich Dod io etwas ．．etwas－merkwirroig 尺ulturs lopes？！＂

Die legten Worte hatte er wieder mit einer ängitlicjeren शachbenklidjkeit biuzugejegt．
 ，Combottiere！！＂antrwortete ict nacdionklich，wem
 interefiiiert，auch mit meinem ©ijen bejoäftigt． SWh fiiblte：fo mehr ein gevififer－fehr ernifer， fehr gefegter Yusbruck．－Eo nad）Sorge！ Die $\mathfrak{P u}$ ia aber，gottlob，nicdt haft＂febte id） Iactjend tinzu．

Theo räuiperte fich．Ex antwortete nidht weiter．Den Reft der Mablzeit über verbielt er fich idm weigend．
$\mathscr{U}$ s wir uns endlid）erfoben，uns bie $\mathfrak{F}$ and reid）ten und gejegnete $\mathfrak{M a b l} \boldsymbol{z}_{3}$ it wünid）ten，nabm er meinent $2 \mathfrak{r m}$ und ichritt mit mir Langiam， nachbenklidic）gejenkten Sauptes auf bas Qrbeits： zimmer $\mathfrak{z u}$ ，Dem Mokka，Qikör und der $\mathfrak{J m}$ ： porte entgegen．
$\mathfrak{B e v o r}$ wir aber endgültig eintraten，blieb Theo，jeinen $21 r m$ aus dem meinett（öjemb，noch einmal ftehen，fah midh mohl eine ganje Mimute lang an und fagte，mit der 3 unge anftokend－ was bei ithm jets ein 3etigen innerer Erre： gung－，leife und vibrierend：
©（T）！Wenn ．．．Wemr es aber bod bas －ひalter it？？


Rache！
H．Bing
＂Was Wetter if ein Verbreden an meinet Gtimmung，wofát ids die Watue in meinem Roman $\mathbf{j u}$ Rede ftellen werde！＂

## Kene

Mit Duntlen Mugen ftampft fie burd Den Sant， $\mathfrak{2} \mathfrak{n}$ jeber braumen Dirnenthano
Den Eimer boller Mild ！
Die harte Brujt bebrängt Den Swild，
Die roten Sippen fabelfen meit，
Die ftarfen §uiften wiegen breit，
Hto Sajt und sixaft umwerben fie
Wie ftarfe，trobige \＆ebenŝmuity＇！
Der §anne马̉ lebnt am Scjementor， Die volle وefyre hinterm $5 \mathfrak{b r}$ ，
Winlt mit ber 2utgen Yeis umb fafot：
„Du，Sente，alfo hente গadt！＂
Sie nidt，fie miro nifft eimmal rot，
Sur all bie tolle ©imenot，
Die in Dem ftarfen תörper rubt，
Treibt in die Rippen beize（Shut．
lutb in den Magen reft fie fich，
„Die Some gliift allein für mida！＂
Jobannes 2 2enold

## Der Sicbling

## Bon Jtig fledtner

Er war bas Mefthäkajen ber Familie und ber Siebling aller．Wit feinen zwei Sabren konnte er freilich noch nidjt wifien，bab bie ganze Wirfichajt fid）um ibn brebte；aber bie allgemeine $\mathcal{B e r b a ̈ t j c h e l u n g ~ l i e ß ~ o r ~ f i d h ~ d o c h ~ g e r n ~}$ gejallent．

Und muit follte er nidjt mebr fein？Was Seben ofne ify weitergehen？

Die Eftert vermoditen es nid）t zu faifen， und auch bie älteren（Gejchnifter wollten es nidht glauben，da§ fie ith kleines Briibercjen für immer verloren hätten．

Er Iag in jeinem Wettajen frif（）und runds ［tah，wie er im Eeben gewejen，und um die Qippen jpielte ein Qädeltr，als ob er mur idfliefe und von etras recht Schönem träumte．

Sie Whtter war an ber Seid）zufammen＝ gepunken；man hatte fie megtragen milfien，aber als fie aus threr Dhrmad）t erroad）te，war fie gleid wieder bineingeftïr $\mathrm{g}_{\mathrm{g}} \mathrm{zu}$ ibm，batte fich auf bie sinice gemorfen und io lag fie ben ganzen Tag，ben Ropj in bie Rifien geprebt， und kein Zureden，keine Gervalt hatte fie weg： bringen kömen．

Sdeu jalichen Die Gejchrifter umber，Die ¡üngeren，fünfs und fiebenjährig，noch it halb umbewnjtem Scjreck und Staumen，imb mur die $\mathfrak{Z}$ eltejte，neutährig，jchon im（Befühl befien was der Tod bebeutete．

Es mar Tbend gemorbent，utb mieder eint mal hatte man vergeblich verjucft，bie Mutter wegzubritgen，fie batte fich gewebrt und wie immer geidfrieen：＂Saßt midh bier！＂

Der $\mathfrak{B a t e r}$ mar in jeiner $\mathfrak{V e r}$ beiflung zum Soausarjt gelaufen；um deffen Silfe zu holen．

Das றäddjen bereitete bas थbendefien．Die bret Rinber fajen im Wobnzimmer，eng ant einanbergefamiegt，obne zu jpredien．Wit angit＝ voll geöffneten 2lugent laufchten fie nad）dem Bimmer binüber，wo ber Tote lag und bei ibm Die Mufter．

Midfts mar zu hören，als bas gletcfmäfige Tick－Tack ber grojen $\mathfrak{B a n b u \hbar r , ~ u n t ~ b a s ~ h e f t i g e ~}$ Wodjen der brei Serzen．

Doch ba brang plöglich ein Weinen und Stöhnen herïber，jtobrecife，aber immer ftärker einiegend，io qualvoll zu bören，baj bie brei kleimen Meniduenkinder jith zitterno aneinanters brängter．

Die $\mathfrak{A}$ eltefte funjte $\mathfrak{z u}$ berubigen，aber fie bätte felber aufichreien mögen in ibrer 2 nggit．

Endlidy fant fie auf，fie konnte es nidft mebr aushalten．


## Mutterfreuden

Gaston La Touche (Paris)
"Jdy will mal nach Mutter fehen," fagte fie. "Bleibt ganz rutig bier, id bin gleid) wieber da.

Qber bie Flenteren klammerten fith) an fie ant, mollten nidgt allein bleiben.

Go joflitfjen fie alle brei auf Den 3ebenfpigen binaus, bis an bie Tiur, die in bas Sterbe zimmer fiilhrte.

Das Stöhnen mar idfrächer gervorbent, bjelt jebt gant an.

Die 2eftefte Gatte bas Dhr an bie Tür ge legt, bie anbern fitanben ginter ibr, bie Sände feit in Die Rödke Der groben Schmefter gekrallt.

Die aber hatte bie Gänbe gefaltet und betete murmelnd vor fidid bin, was ifre gerade einfiet, nur um das 2 ngifgefiift $\quad$ zu erfticken, bas tmmer ftärker warb.

Plöblid wieder eint Gdyrei, unt nod) einer, unt daun abgebrochene $\mathfrak{W}$ orte, hervorgeitojen uno boch klar zu veriteben.
,"(Gered)ter $\mathfrak{G o t t l}$ : $\mathfrak{B a r u m}$ bas! $\mathfrak{W e m n}$ fifion eins" fterben muघte - - warum gerabe Dies?

Die gefalteten $\mathfrak{W}$ änbe des Rindes löften fich, bie $\mathfrak{U}$ rme fanken berab. (Ein 3 ittern ging burcf) oie ©liteder, wie eint eifige Ellut lief es ben תörper herab.

Sam packte fie bie beiben תleimen ant ben $\mathfrak{Y}$ rmen und $\mathrm{b}^{\mathrm{pg}}$ fie fort, nach bem 2 Bobnsimmer зurück.

Sier fiel fie auf einen Stubl, ben Ropf auf bie Tilidplatte gelegt; aber keine Träne kam aus ibren 2hagen, kein Saut pont thren Sippert.

Das Mädcjen kam, um den Tifd $\begin{aligned} & \text { u } \\ & \text { Decker. }\end{aligned}$ Sie fubr auf. Medjaniif(h) fabte fie bas §itich, tud, balf es ausbreiten, glättete es iiber bie Ecken. $\mathfrak{z e l f e r}$ und Gräfer fitllte fie bin, obne das Ieifieite $\Re$ Iirren.

Und mit einer fteinernen Rube faß fie bann bei §ijch, bem Water gegenüber. (Gepprod)en


Hufklärung
Erich Wilke (München)
Seimatfunft Dös is, balft nur bayvifcbe Gelojdrän" anffnadit!"
warb in diejen Tagen ofnedies nidyt．Wic eine $\mathfrak{M a j c h i n e}$ tat fie，was thres $2 m$ mes mar，legte ben Geidhwittern por，reidhte Dem $\mathfrak{F a t e r}$ was er
 hatte fie das Gefuibl，als ob fie gar nid）t bier wäre，als fäße cin frembes $\mathfrak{W e j e n ~ a u f ~ t h r e m ~}$ Stubl，Das iie nid）ts anging．

Sobald bie（6efdnvitter zu Bett gebrad力t waren，ging audg fie ifflafen．Site entkleidete fich und legte fich him．W3ie fie es gevölhnt mar，faltete fie bie Sände，um ${ }^{\text {un }}$ beten．
${ }^{1}$ Eieber（Gott，ich bitte Didf）
$\mathfrak{W}$ eiter kam fie nidht，fie batte vergefien， wie es dam weiter biek．
„Lieber（Gott，＂fing fie won neuem an，aber es war，als bätte fie alles vergeifien，was fite in ihrem bisherigen Sebent gelernt，als wäre ibr תopf leer gemorben，unt nidfts brin geblieben， als ein paar $\mathfrak{W o r t e}$ ，bie fie jegt laut und lang： fam mit einer ihr jelbjt fremden Stimme vor fich biniprach：
，（Berect）ter $\mathfrak{G} o t t!$ Wanum bas！Wenn jáon eins fterben mujte，marum gerade Dies？＂

Sie jak aufgeridatet im $\mathfrak{B e t t}$ ，ben farren $\mathfrak{B l i t a}$ ins $\mathfrak{W e}$ ette gerid）tet．
${ }^{\mathfrak{W}} \mathfrak{W a r u m}$ nidght idd－idb－was bätte das geidjadet？－nichts！＂

Ste fiel vornüber，Die Finger in bas weife Bett gekrallt，Die 3 äbute gruben fich it bie Sippen，aber keuthens Drang thr Stöhnen her＝ vor， ob fie ben תopf aud，tiefer und tiefer prefte．
$\mathfrak{M i t}$ ber ftenternen Kube，Die fie am ひbeno geseigt，ging fie am nädfiten Tag umber，fobritt fie binter Dem Garge her，als er pon der Sapelle $\mathfrak{3}$ ur Gruft getragen murbe，warf fie bem ミoten Den Iegten（Gruf ins Grab．

Dann iffltch fie nom Ritchbof fort，unges Ginbert von ben $\mathfrak{Z n D e r e n , ~ D i e ~ u m ~ D i e ~ E i t e r n ~}$ fich Drängten，uno ging quer uiber Die Felber gimveg，bis fie das Raufiden bes Thuifes börte．

Da macfte fie 5alt，uno jah fich um，ob fie auch nidgt beobachtet muirbe．

Miemand war $3^{41}$ jeben，fie ging weiter bis an ben $\mathscr{F l u \dot { \beta }}$ und rubig，ohne zu zauঠern，Ginein， tiefer und tiefer，bis die Strömung fie fajte utid mit fid）naff．

Tags darauf fant man ibre Qeiche umo in der Tajdhe einen zerknitterten 3 ettel，auf bem mur die $\mathfrak{W o r t e}$ itandent，Die fie in ben Tob ge＝ trieben．

Die Worte aber perftand niemant $3^{4}$ deuten， am allermenigiten bie $\mathfrak{M u t t e r}$ jelbít．

## Sincfien

> Bon borft Sddótticr *)

Sie geitatten，Dáb id）mid）vorftelle：， $\mathfrak{T a c h t}$ ，
 ber meine §inefien ericheinen lafien．Jab fano Das poetijif）！

Dte Sacte war nämlidy bie：ein fteintger kiefernbewadj）fener 5 ügel batte feit Jahrmillio： nen nachts im $\mathfrak{D u m k e l n}$ gelegen． $\mathfrak{B i s}$ meine Rinder Kleine Menjolein wurben，bie im $\mathfrak{G}$ äujers meere Der $\mathfrak{G r o j i t a d t}$ Den $\mathfrak{f i m m e l}$ entbehrten．Da kaufte ith Das einfame Stück Riefernmald und vertaufichte ben Smoking mit ber Joppe．

Qls aber bie Gterne zum eriten Male bas abgelegene（Erbfleckctien imt Schimmer einer Menjifenbeboujung erfrahlen jaben，idjidkten

[^0] அrm．Der＂ひ̛ugenか＂．
fie einten gewaltigen Sturm．Der follte bas freche Ridtlein ausblajen．

Int jener Nacht grifi idf）sur Feber．
Uno als es mir gelang，ben Zauber，der auch im fturmumbrauiten Einöo jäuschen $\mathfrak{W e}$ eib uno Sint lächelno foblummert lité，in Зeichern $z^{4}$ bannen，－als es mir gelang，Die Geele meines Seims in Worte zu kleiben，－Da träumte idf vom 2bandern．Jch frente midid Des ermunternben $2 i d d t q u e l l$ s，ber fegt nadhts fïr mandjen Fernen von unferem Sügel ausging．

Go wurbe mir bas शadjtlid）zur $\mathfrak{B o e f i e . ~ - ~}$
Mefhtt mir＇s nid）t uibel！Jd habe längit eingejeben，baj̉ man fidh unter biefem $\mathfrak{T a l g}$ ： itummel－93fubonum nichts Recfotes denken kam． Reinen Riefermmalb，kein Einöobaus，kein fon＝ niges Rinderjubeln uno frohes Sturmgeniefen！ Midht mal mein bipdeen Sipfelgliidkerfaifen und Iachendes $\mathfrak{Z e r n e i n e n ! ~ D a ~ i f t ' s ~ h o h e ~ 3 e i t , ~ d a ß ~}$ id）Das शadbtlicht ausgeben lafie．－
$\mathfrak{B e i}$ meinem \｛tandesamtlidf）regiftrierten $\mathfrak{T a m e n}$ läßt fid）allerbings nidbts mebr träumtert．2uff midi）wirkt er fogar nuicffern．शber kluge £eute haben mir gejagt，baj̉ man mur angefidhts eines Driginalkorkbrambes nachbenklid． 3 it idfliurfen beginne，－und darin mögen fie mobl recht haben．
（Td）Danke Dir！Wie glïcklid）bin id

 unterlegen $i f t$ ．

Durchgerungen！Endida vereint！＂So jubelt ein anderer Mam，twemt er nad）jabre： Langen Rämpfen die gefofiedene Jrau vor ben Tranaltar fïlbren kamn．
„2（6jcheuliche， $\mathfrak{D u}$ hait midh betrogen！Mein ganzes ¿eber ift geiduändet！＂So zürnt Der junge（Gatte，wemu bas keuide $\mathfrak{M a ̈ b c h e n}$ in der 50chzeitsnacht nidht Den phyfifofen 23 emeis feiner Unberiithrtbeit erbringt．

Tch verijumähe，（Euch bie Binjenmeisheit aufzutifden，baj ber Brauch blöbfinuig ift，vom Mädjen Énthaltjamkeit $3^{4}$ forbernt，währent man Dem Serrn ber 夭cföpfung ein \｛usleben， ein＂Sörmerablaufen vor ber Ebe wilnidat． Durch Die $\mathfrak{B e w e i f e}$ vom gliicklithen Syansfreund und vom riuckifithtslofen תämpfer nach）einem fernen Зiele mill ich Euch aber zeigent，Dáß Die Siebe zum Weibe noch andere $\mathfrak{D i n g e}$ umfant， als feine untberiifutheit，uno Dáb ber Stand： purkt Des jumgen（ظattert－Ieiber ber gebräud）： litche Stanopunkt－lächerlid）ift．
$\mathfrak{O r m e r}$ junger（batte，Der $\mathfrak{D u}$ Deine $\mathfrak{E b r e}$ geichändet wähnit，wiißteit $\mathfrak{D u}$ boch，weldh＇
 regungen，Die ebel，banal oder idjlecht feint kömmen，bälfft $\mathfrak{D u}$ in $\mathfrak{D e i n e t ~} 21$ rmen，umo dam mactit $\mathfrak{D u}$ Dein（bliuck von einem，idhwachen， fletijdflidgen $\mathfrak{S p m e n}$ abbängig？ $\mathfrak{W e i j b t} \mathfrak{D u}$ Dent nidt，bab mande $\mathfrak{D i m e}$ keufderen 5 erjens ift， als bie bleictffiictitige ₹iritentochter？Vermagit Du Dich nidht $8 \mathbf{1 4}$ ienem kleinen Fortichritts hügel aufzuidnvingent，Der $\mathfrak{D i d}$ ein Зeidfen ver＝ achten lehrt，Das burch gänzlich nebenfäcflitcfe $\mathfrak{U}$ Imitärtoe，－תrankheit，ungeidjidkte $\mathfrak{B e w e g u n g , ~}$

fportliche 2 niftrengumg－Deinem 5octgeffïfle entzogen merben kam？

Sieh，auch tich verefre ote Reinbeit！$\Im(d)$ kömte meinte Straje nidjt wandeln zujammen mit einem，Der ben Scfmuts als gewohnte， märmende $\mathfrak{y}$ ülle empfindet！

2ber ich weif auth，Daj bas golbene 3eits alter nodd nid）t angebrochen ijit．Wegegnet mir bei meiner $\mathfrak{W a n d e r u n g}$ ein weitgereifter，［tebens ${ }^{\text {s }}$ werter Gefährte，dann fordere ith，den bas vor－ beibajtenoe Qeben links uno recifts mit feinen Mieberichlägen beipribt bat，vont ibm keine $\mathfrak{F l e c k e n l o f i g k e i t . ~ E i n t ~ g e m e i n j a m e s ~} \mathfrak{B a b}$ wäjfht alles $a b$ ．

Und wemn ich als erfahrener Sanbitreiffer bem Qärvchen begegne，Das ängiflidid binter Sträucthen und Syitten Dem Staube ausgewichen ift，Dam lacthe icf Des $\mathfrak{Z l u m b e r s ! ~ S e r u n t e r ~ m i t ~}$ ber Rarve，bas frificje，fröhlidje Seben will id umarmen！Tit es unterwedt，io kiifie ich es rajid toach，lacfot es mir fobn entgegen，fo karn Das meine $2 u f t$ nicht minbern．

Soldge Worte ekeln（Euch an？ $\mathfrak{I a}$ ，aber $\mathfrak{J g r}$ nemt midh boch einen ibealen $\mathfrak{M a m ,}$ ，went tid
 D6 man das Qachen in der ©he ober anderswo erlernt gat，wirb bod fiir eine beitere 3ukunft gleidgguiltig jein！ $\mathcal{L n v}$ wo habt $\mathfrak{J b r} \mathfrak{J u n g}^{*}$


Den $\mathfrak{B e g r i f f}$, LLiebe＂$^{\prime}$ gibt es in ber $\mathfrak{B e l t}$ ． Derjelbe kam aber nicht davon abbängig jein， ob man finter bem Dien das Gliick erwartet， ober im freien گelbe burch Sturm und Regen geht．Der Uugenblick，wo eine Sarve fält，bie auch Der Bufall entfïthren kam，barf nidft mehr iiberichägt merben．
$\mathfrak{W i e}$ frei und grobzügig mählt doch das $\mathfrak{W e i b}$ Den $\mathfrak{G a}$ atten！Ess liebt，umb es bebaurt nur，bem Geltebten nidjt jajon feit zehn ober zrountig Jabren alle $\mathfrak{F r e n b e n}$ gegeben zu haben．

Edte Serren，wäre es nicflt an ber 3eit， Eure $\mathfrak{W a b l e n}$ zu mobernifieren？Ein kleiner Zotteriegervinm galt（Eud）bisher als wertvolifte Einlage des weibes in die Ehegemenidajt． Rein $\mathfrak{W u m b e r , ~ b a ́ ~} \mathfrak{J h r}$ ba nacb kurjem Riauidje pft unglïdklich wurbet ；Зufall，－wie gerwonnen， ［o zerronnen．WBent $\mathfrak{Z h r}$ Serz unt Seele，die folideren，bautrnoen Einfagen，bei Der $\mathfrak{B a b l}$ idhärfer berïdkjidhtigen Lernt，bam wird bie Exnüdterning ©uch fern bleiben．

תurz fint bie Tage günfiger Ronjunktur； ein Gewim，ben $\mathfrak{J h r}$ in foldher Beit erzieltet， Duinkt（Eud bald wenig beachtenswert．W3idftiger ift ber umerjchöpfifid tiefe $\mathfrak{B r u m m e n , ~ b e r ~ ( E u d ) ~}$ auch bie Iangen dürren Jabre wohlgemut iiber＝ dauern läßt．
$\mathfrak{W B t e}$ gern tretet $\mathfrak{T h r}$ an eine ebrwirbige $\mathfrak{T r u b e}$ heran und lajt bie lieben alten Eadhen burd bie Sand gleiten．EEs ift unniitger Tant，$z^{4}$ fein und oart gebilbet， 1 mm in umjere 3eit $z^{3}$ pajien；aber aus ben Gpigen und $\mathfrak{B a n b e r n}$ fteigt ein küfllidjer Grimerungsbuft empor，unt Die Leubjtenden Goldifanjen fingen Ieife tönnero eine längit vergefient Melodie．Jebes Stück， Das von $れ$ lrväterzeiten her aufberaffrt ift，er－ ふabhit Euth ein Märchen，und Shr hört fo gern Das geheimnisnolle＂es war einmal＂．
$\mathfrak{B e r}$ keine $\mathfrak{T r u b e}$ mit koitbaren alten Gtüdken jein eigen nenut，ber Iauidie ben Wortent Der Greije．（Groppater und Grofmutter figen fitill in ber Dfenecke umb biiten ibre Erinterungen． Sie können die neue 3eit nidft mehr verifeben； fie baben mur liebe alte Sachen aufgeppeidjert und warten，ob iemand wieber Frelloe baran Gabert miro．Ess ift Tand，zu fein und zaxt fïr unfere 3eit， $\mathfrak{z}$ einfache unideinbare Farben． Qber an mantefen Stellen leuthtet（bolb herbor， Gerrlichites $\mathfrak{Q l t g o l b}$ ，bas nie feinen $\mathfrak{W e r t}$ ver－ liert．Gammelt eifrig bies edle Metall！Es liegt aufgeipeid）ert bort，wo tiefe Falten im Geficht vort langer jegensreicfer $\mathfrak{U r b e i t}$ erzählen！


2 Imeritanifdes Dotivtaferl<br>Dont 太alfian Eluibenfinabel，©uifelemaler



 amerifantijden Eerbinnen vorfiegt．
© fürfiticher $\mathfrak{W a n b e r s m a n n ~ a u s ~ E u r o p a , ~ b e j e r z i g e ~ h i e m i t ~} \mathfrak{D i e j e s : ~}$
 Sei barob nidht erzuirnt ．．．es ift trogbemt noch ein Gefdäftlein gut， Gintemal bir auch mit 反ajiajkonto glänzent bejablt wirb

Dein abgetragener $\mathfrak{5 e r z o g s h u t !}$
Sollte aber ben Gelbbeutel ber hochperefrlichen Mifies
Der foblimme fiskus allzu fehr Зur $\mathfrak{Q b e r}$ Iafien，jobag für ben verbleibenben Rejt
nit $\mathfrak{G e j}$（j）eites zu bekommen mär＇，
 Und fich biefür unisono auf $\mathfrak{Z e i l u n g ~ k a u f e n ~ e i n e n ~ S e r r n ~ v o n ~}$
bocdfürfflitjem $\mathfrak{\text { IDe！！}}$

## Siebe Juteno！




＂Deutict！Ђerr b．æ．＂
„Sie find wogl Mugländer？＂
 Der ভduf tar weit in ben griuten Walb gegangen．War＇s ein Munber？

Sven Webin betritt，feit Drei $\mathfrak{F a b r e n}$ unrafiert，bei feiner Riucfeyr

 wieber，twas borne und was binte ift．＂


Der Kometensucher
G．Hertting
＂Det is bod jewin en jant fdarfes Jlas，aber bet week bee Deiwel－ide feb seth neuen 太ometen nid！！＂


Ausser in den Preislagen $312,4,5$ Pfg． auch zu 6，8， 10 Pfg ．d．St． in Luxusqualiä̈ren erhälltich．

[^1]Kynologifto Beforberungen in $\mathrm{p}_{\text {teupen }}$

Das Examen als Folizeihunde be ftanden bie Randibaten Rero，SJerkules，

 wegen hervorragender „Drefifur auf ben Mann＂，mit＂Borzüglich＂．

Nachbem fie ourch fanbidlag veretoigt，

murben ihnen bie ひusfichten in $\mathfrak{B e t r e f f}$ ber $\mathfrak{B e j o l d u n g s v e r b a ̈ l t n i f i f e ~ d e r ~ p r e u ß i f d j e n ~ S u b : ~}$

alternbeamten mit $\mathfrak{S i l f e}$ einer，boch in ber Suft bängenden，fetten Sebermurft be monjtriert．（Zeichnungen v．A．Schmidhammer）

## Siebe Jugeno！

Dem Fleinen felix ift in der 27adt etwas
 in der friihe anfleiden will，bemerft fie $3 u$ ibrem Entietser，dab̄ fein Bett סasfelbe Sdifffal ere fabrerl bat，wie 3 u Oltms Jeiter bas Dorf philemons und Baucis＇．Jur Rede geftellt，be merft der fleine Jupiter fur\}: "Eุab" vont der feaerwebr träumt！＂

Int den 乌ärfälen der Berlinter alma mater find neben dem Katheder зwei Kleiber－Eूafen in der wand befeftigt und 3 wifiden diefen beiden Gafen fteft zul lefer： 2 Zur fiir Dozenten！－Ein buman gefinuter stubiofus hat zur Berubigung der doo $^{2}$ 3ierenten Ȩerren unter einem foldien Б̆afenpaar den ふufats gemadt：＂Wiro jedoc meift зum 2uf＝ hängen von Kleioungsftiicten berngt．＂

## Onfee und $\mathfrak{t T e f f e}$

§erjog శranceşco 巨ampobello＝Rampolta，Reffe
 gefäfíft unb ift mit einter 刃iaitrefie burdgegangen．
$\mathfrak{M e i n}$ Dnkel，Der ift reid． ．Duliöbl！ Er ipart ja jeine 3 injen．
Drum gebn bet mir，bet bem Mevelt， Sie jobleunigit in bie $\mathfrak{B i n j e n}$ ．
$\mathfrak{M e i n}$ Dnkel mū in Cölibat
Durd）biefes Leben mandern．
Drum gebe idd ben breiten $\mathfrak{P j a d}$ ，
Uno zwar ftets mit＇ner anbern．
Mein Dnkel wird zur redbten Stund Dereinit nod Seiliger $\mathfrak{B a t e r}$ ．
Drum komm＇id），treib＇idj＇s noch jo bunt， Tiift in ben Söllenkrater．

Tch komme in bent 5 immel ftatt $3 u$ Gatans Ginndentjerben．
Dent wer ben ßapit jum Dnkel hat， Rannerzengel nod werben．

Frido

## Wabres Gefchidattben

Groge ©rauer in einem ofipreugifaen Städtder． Der alteffe，erft fiirglidg deforierte Zedptsantwalt ift uberraideno geftorben．
＂Der arme Kerl，＂ift das erfe Wort eines Fönigstreuen 2 Imtsridters und Eauptmanns der Referve bei der Erauernaфriфt，ntuut hat er
 fömen．＂


## Champagne Struts



Für die Herstellung der Marke „,Champagne Strub" ${ }^{\text {s }}$ werden seit Jahrzehnten ausschließlich Gewächse der Champagne verwendet, die sich wegen ihrer Feinheit, Frische und Eleganz in hervorragender Weise als Rohprodukt für die Herstellung von Schaumwein eignen.

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

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

Abonnementspreis des Quartals ( 13 Nummern) Mk, 4.-, Oesterr. Wahrung 4 Kronen 80 Heller, bel Zusendung unter Kreuzband gebrochen Mk. 4.80, Oesterr. Wāhrung 5 Kron. 75 Hell., in Rolle Mk. 5.50 , Oesterr. Währung 6 Kron. 60 Hell., nach dem Auslande: Quartal ( 13 Nummern) in Rolle verpackt Mk. 6. -, Francs $7.50,6$ Shgs., $11 / 2$ Dollars. Einzelne Nummern 35 Pfg. ohne Porto. Bestellungen werden von allen Buch- und Kunsthandlungen, sowie von allen Postảmtern und Zeitungsexpeditionen entgegengenommen.


Wabres $\mathfrak{b e f d}$ idtchen
Es war in Oberammergan. Wir faß̧en vor $\delta: m$ Gaithof amb fpeiften forellen, während uns die freundliфe Wirtin die gerade Doribbergehemben nad ihreet Rollen im Pafifionśpiel bejeidnete. "Das ebent war die Kuth." "Der סa druiben mit dem langen Kart, das ift ber Kaiphas, ein Widerfacter bes Eerrn" u. f. w. plöţli申 fam der Gemeindediener mit einem lant beulenden Jungen, der fid vergeblid dem feften Griffe des Ortsoieners gn entwinden fudte. Wir fragter:
"Was bat bemt ber Sdlingel gemadet?" unt erbielten die föftide zlutwort: „Der Sausbub, der miferablidfte, bat dem Gaupt= mant von Kapernaum die fenfter ei'ge, ¡фmifie!"

In schönster, ruhigster u. gesun-
dester Lage direct am Canal Grande. BAUER GRÜMWALD


nervensthuarthe
der Männer. Aeusserst lehrreicher Ratgeber und Wegweiser von Spezialarzt
Dr. Rumler zur Verhütung und Heilung von Gehirn. und Rückenmarkg. Erschöpfung, Geschlechtsnerven-Zerrüttung. Folgen nervenruinierendar Leidenschaften u. Excesse u. aller sonstigen geheimen Leiden. Von geradezu unschätzbarem gesundheitlichem Nutzen. Gegen Mk. 1.60 Briefm. franko zu beziehen von Dr. med. EUMLER Naehf., Genf $\mathbf{6 6}$, (Sehweiz).


Diebiificriensiduall it (IFplajutte, Spradte, Raffeneigen

 arambligen 23 urtif. פulurierficioifrimoe Beraulsqegeben bonDr $\mathfrak{F} .3$ ulftan - 450 Ceitrn 5 ret $21321 b$ bildungm.





## + Damenbart +

 Methode, 品ztl. empf., verschwindet sofort Jeglicher unerwünschter Haarwuchs spurund schmerzlos durch Absterben der Wurzeln fuir immer. Sicherer als Elektrolyse! Selbstanwendung. Kein Risika, da Erfolg garantiert, sonst Geld zurück. Preis Mark 5 - gegen Nachnahme.| Sachsen-Altenburg. |
| :--- |
| Techinikulin Altenburg <br> Direktor: Professor A. Nowak. <br> Maschin.-, Elektro, Papier-, Automob.-, <br> Gas- und Wassertechn. 5 Laboratorien. |
| Programm frei. |

## Ideale Buiste

(Entwicklung, Festigung u.
Wiederherstellung) durch preisgekröntes, garant. un schädl., äusserl. Mittel ,,Sinulin ${ }^{64}$ in ganz kurzer Zeit. Höchste Auszeich nung; gold. Med. Diskrete Ausk. m. Urt. üb, "Sinulin" g. Rückpor:o. Else Biedermann, Leipziom. Spezialistin, Leipzig 4, Ecke Thomas


## Lvanoszusfinde <br> Angstgefühle, Depressionen, fixe deen, Leidenschaften, Neurasthenie Spezialheim f. seel. Behandung Bad Krontbal, Caunus (Faus zualdau) E. Kampmann Dr. med. Voigt Man verlange Prosp upe Referenzen.



Ueppige Büste, schöne volle körper-
formen durch Busennährpulver , Grazinol ${ }^{66}$ Vollständ. unschädlich, in kurzer Zeit geradezu überraschende Erfolge, len.Garantieschein liegt bei. Machen Sie einen letztenVersuch, es wird Thnen nichtleid tun. Kart. M. 2.3 Kart. zur. Kur erf. 5 M. Porto extra
diskr. Vers. Apotheker R. Berlin 1, Frankfurter Allee 136


Ehe
schliessungen, rechtsgiltige, in England. Prosp. "E. I/ Brock's, London E. C., Queenstr. 90/91.

> 5000 Missions-Briefmarkeu. viele Länder, Europa u. Uebersee unausgesucht, für nur Mk. 2.- und Porto P. Erpf, Stuttgart 3, Sohickardstr. 45


Nasent- sacate Röte
Bittrüte, rote soünbe merbent befeis tigt ourd Reichel's, Marubin't
 Spe fateseintpaita. (Sanzl. uttid)ablid) troffet. Zahireiche Anerkennungen Tofe rebft Epife Mk, 8,80 froito Otto Reichel, Berlin 7, Eisenbahnstr. 4.


Contrabage
H. Bing
${ }^{n}$ Eaben Sie mid firiert?" ${ }^{\text {DDas }}$ mififen Sta dod felbft wiffen!" "Pardon! Sie Pönten ia faielen!"


Wer probt, der lobt Walthers echte extra milde Lilienmilchseife
Dtz. M. 2,50 bei 30 Stück kostenfrei M. 6,Laberat. E. Walther, Halle a. S., Muhlweg 2).
 seltene Briefmarken englischer Colonien 2.00 50 französch. Colenies 1.50 25 deutsche Colonien 2.50 alle verschied. Preisliste gratis.

## Cutmie sinute <br> machen 10 Jahre alter. Wem an der

 Wiedererlangung ein. tadellosen, hellen oder dunklen Farbe des K opf-oder Barthaares gelegen ist und bezliglich Unschadlicllkeit, Haltbarkeit und Naturbenutze unser sicher gehen will, Crinin. - Preis 3 MI - Funke \& Co Berlin SW, 10B Königgratzerstr. 49 .
## Zur gefl. Beachtung!

Nummer 10 der ",Jugend " bringt im literarischen Teil nur Beiträge zeitgenössischer Schriftstellerinnen,

Frigga von Brockdorff, Lulu v. Strauss u. Torney, Josefa Metz, Margarete Beutler, Erna Heinemann-Grautoff, Frida Schanz, Helene Raff, Irma Goeringer, Gisela Etzel, Anna Breitenfeld, Grete Massé u. A. werden mit Lyrik u. Prosaerzählungen vertreten sein.

Nummer 11 erscheint in bedeatend Uertitrktem Umfing als

## Festnummer

## zum

80. Geburtstag Paul Heyse's mit einem bisher noch nicht reproduzierten Bildnis Paul Heyse's von Franz v. Lenbach als Titelblatt.

Eine Doppelseite der Nummer bringt eine Vierfarben-Reproduktion yon Arnold Böcklins, "Triton und Nerëide ${ }^{6 t}$ (aus der Schackalerie zu München)

Ausserdem haben sich die hervorragendsten Künsller und literarischen Mitarbeiter der "Jugend " verbunden, um dem Mänchner Altmeister cine wärdige Huldigung darzubringen.

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


## Selbisladepistole Schwarzlose

Modell 1909. *Patentiert in allen Industriestaaten. * Kaliber 7,65
 Automatische Siche ung durch Entspan nung der Schlagfeder Bestes Material, Gowicht $0,530 \mathrm{ka}$. G.össte Einfachheit in der Konstruktion. 7 Patronen i. Magazin Vorwärts gehender
Laff.
In allen Teilen maschinell auswech selbar hergestellt. Länge der Waffe 140 mm . Lange des Laufes 105 mm .
Bei einem Kaliber von 7,65 hat die Pistole erheblich kleinere Form als die anderen Modelle mit gleichen Patronen. Sie steht somit zwischen den sonst üblichen Pistolen mit den Kalibern 6,35 und 7,65 . fi.W. Schwarzlose, 6. m. b. দ., Berlin )(W. strasse23 General-Vertrieb für Deutschland:
G. C. Dornheíin, G. II. W. H., Berlin, Köln a. Rh., Leer i, Ostfrizs-

Erhältlich in allen Waffenhandlungen und Büchsenmaohereigeschäften. :: ::
 tilifitierte 3 rojditite „Wer 23 eg sum
๕rforge" toftentos tommen won ber Eataenfimetbtitien Mertans. Bu あbanbruna (Drof. ©. Sangen-

(Gpegiatvertag firt ভpraøtebermittel.)

## Vorzeitige Neurasthenie bei Herren

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

## Nerventonicum

Murracithin
mit an erster Stelle. Erste Autoritaten der deutschen und auslăndischen Universităten, die Professoreu grosser Krankenhäuser und Tausende von Privatärzten verwenden ständig das Präparat bei allen Erkrankungen der Nerven; diese stehen zurzeit im Mittelpunkt der ărztlichen Forschungen, speziell die vorzeitige Nervenschwäche oder Neurasthenie bel Herren, die uberdies eine nicht zu unterschätzende Gefahr bedeutet. Die vorzeitige Männerschwäche tritt auf infolge von Ueberanstrengung, Ueberarbeitung, Ausschweifungen usw., und zieht hierbel den ganzen Körper in Mitleidenschaft; deshalb sind auch die kleinen Uebel, wie Appetitlosigkeit, Gedächtnisschwäche, Zittern, Angstgefühl, Erregungszustände usw, sehr hảufig stảndige Begleiter der vor reiligen Nervenschwäche. Literatur gratis u. franko zu Diensten

## Kontor chemischer Präparate,

Berlin C. 2/20.

酸 Muiracithin ist in allen Apotheken erhaltlich. Tury

Orthopädische Gesichts- und Körperpflege durch "Oharis"

Charis" "gesetzlich ge chützt: Deutsches Reichspatent Nr. 131122 K. K. Oesterreichisch. Patent Nr. 14879 Schweizer Patent Nr. 26378 bewaihrt, beseitigt Falten, Runzeln, scharfe Gesichtszü̆ge, unschönc Nasenform, Doppelkinn, Tränenbeutel und kräftigt die orschlafften Gesichtsmuskeln auf orthopidischem Wege.
Fir Fuir Erfolg leiste ich Garantie.
Broschüre versendet die Erfinderin Frau
R. S. Sehwenkler, Rerlin 5\%,
Potsdamer Strasse 86 B. Sprechzeit: $111 / 2-6 \mathrm{Uhr}$.


Im 18. Lebensjahre $\mid$ In den 40er Jahren nach ohne Anwendung
von
4wöch. häuf., dann seltn.
Gebrauch v. "Charis". von "Charis". Gebrauch v. "Charis"


Photographische Aufnahme einer 48 jährig Frau nach 10 tägiger Anwendung meines orthopädischen Brustformers "Charis"

Der ortho- Brustformer "Charis"

 $r$ rund und fest. - Die Brust wird schön

Aerztliche Qutachten des Herrn Sanitäts rats Dr, S, über den orthopädischen Brustformer "Charis" in der Broschüre.

Eine Dame, die den Brustformer "Charis" anwenden wollte, konsultierte elnen Arzt, um über die Zweckmässigkei desselben ein ärztliches Urteil zu erlangen Das Urteil lautete wie folgt: Durch de abschliessenden Ring findet in den Brüsten eine vermehrte Ansammlung des Blutes statt. Auf diese Weise werden vermehrte Mengen von Nährmaterial, deren Aufspeicherung zum Aufbau von neuem Drüsen gewebe notwendig ist, den Brüsten $z \mathrm{u}$ efuhrt. Eine Gefahr für den Organisus ist dabel nicht gegeben, da weder Metall noch Glas den umschnurenden

## Zur gefl. Beachtung!

Das Titelblatt dieser Nummer ist von Hoffmann v. Vestenhof (München).

Sonderdrucke vom Titelblatt, sowie von sämtlichen ubbrigen Blăttern sind durch alle Buch- und Kunsthandlungen, sowie durch den ${ }_{n}$ Verlag der Jugend" zum Preise von 1 Mark für ganz* und doppelseitige und 50 Pfg . für halbseitige, erhaltlich.-Bei jeder Sendung werden für Porto und Verpackung 45 Pfemig exira berechnet.

## Humor des Auslandes

$\mathfrak{E n H e n}^{2} \mathfrak{w e i s h e i t}$
Die junge Enle: Warum gett dent die Sonne jeden 21 Torgen auf?
Die alte ©ule: Damit wir wiffen, warn es 3eit ift , fitafen $\mathrm{jn}^{11}$ gehen!
(Puck)


Racehundezüchterei . und Handilung . ZAHNA (Preussen).

## Edelste

 Race-Hundejeden Genres (Wach-, Renom-mier-, Begleit- u. Damenhunde sowie alle Arten Jagd-Hunde), Berghund bis zum kleinsten Salon-Schosshündchen. Illustr. Preiskurant franko und gratis. Versandt nach allen Weltteilen zu Jeder Jahreszeit.

Grosse eigene permanente Ausstellung am Bahnhof Zahna, - Die Broschüre "Des edl. Hundes Aufzucht, Pflege, Dressur u. Behandl, seiner Krankheiten" M. 6,50.

## Briefmarken - Katalog gratid

 Philipp Kosack, Berlin, am Kgl. Schloss.
## Dr.Möller's Dif.et, Kiren herlichelose annalorium Hed inoresden- 1 ?

## - $\rightarrow$ Interessante Brlefmarkenzeitung 23 3 Sprachse monatitharkenzeitung 52 Seiten 

"Benefactor" vertolgt das Prinzip Schultern zurück, Brust heraus!
 bewirkt durch seine sinnreiche Konstruktion
 Beste Erfind, für eine gesunde militär. Haltung Für Herren u. Knaben gleichzeitig Ersatz für Hosenträger.
Preis Mk. 4.50 fir jede Grässe Bei sitzender Lebensweise unentbehrl. Mass ang.: Brustumf., māssig stramm, dicht unter Taillen weite. Bei Nichtkonvienz Geld zur.

Man verlange illustr. Broschüre,
E. Schaefer Nehf., Hamburg No. 58


## Ein Mahmmort an Alle! <br> Behandlung vorbeugen und helfen kann. Ein natürliches Mittel, dieses Ziel

Verdauung und Stoffwechsel sind unbedingt als die wichtigsten, zum Woblbefinden erforderlichen Faktoren anzusehen. Ihre Störung bringt eine Reihe von unangenchmen Erscheinungen mit sich, die dazu angetan sind, die Lebensfreude in erheblichem Masse zu beeinträchtigen und die Existenz zu bedrohen. Mangelhafte erdauung Aufstossen, Appetitiosigkeit, Drack in der Magengegend, Aurstossen, Sodbrennen, Magenerweiterung und Darmstorungen. Die Folge davon ist eine Störung des Allgemeinbefindens, die kelt, Unlust zur Arbeit, Niedergeschlagenheit, Blutarmut, Bleichsucht and all keit, Unis zur Arbit, Niedergeschiehe emeiner Schwache aussert, Erscheinungen, die den ganzen

Eine weitere in threr Bedeutung nieht zu unterschätzende
ine weiterc, after Verdauung sie dit all heiten, die einen ernsten Charakter annehmen können, sind: Gioht, Zuckerkrankheit, Fettsucht, Blutarmut, Krankheiten der Niere, der Blase, der Lejer der Galle, Frauenkrankheiten, chronische Stuhlverstopfung und die Folge davon der Galle, Frauenkrankheiten, ohronische Stuhiverstopfung und die Foige davon machenden Stoffwechselkrankheiten sind, wenn sie vollständig. entwickelt, nur machenden Stoffwechselkrankheiten sind, wenn sie volistandig entwickelt, nur nünftige und natürliche Lebensweise den Stoffwechsel in die richtigen Bahnen zu lenken und die Verdaung zu regeln. Abführmittel verschlimmern das Leiden und schwächen den Körper, wohingegen man durch eine naturgemässe
zu erreichen, ist das nnatürliche ${ }^{66}$ Wiesbadener Kachbrunnen-Quellsalz, ein reines, unter amtlicher $\frac{\text { "nontroile der Stadt Wiesbaden gewonnenes Natur- }}{\text { Kin }}$ produkt mit seinen unnachahmbaren natürlichen physikalischen Eigenschaften. Es enthält alle wirksamen löslichen Bestandteile des weltberühmten Kochbrunnens in Wiesbaden, der für diese Leiden besuchtesten Quelle Europas (Frequenz ea. 200000 ), darunter Besucher aus regierenden und furstlichen Häusern. Infolge seiner hohen Konzentration reicht ein
sehr lange, meist Monate lang. Jeder Leser erhält
umsonst eine interessante illustrierte Broschüre mit genauer Information und einer Abhandlung on Herrn Geheimrat Dr. Pfeiffer in Wiesbaden, nebst einem Auszug der ungezählten ärztlichen Heilberichte über die Wirkung des Quellsalzes, das of in geradezu hoffnungslosen Fallen eine unerwartete Wirkung entraltete und als eiserner ArzneiBestand in keinem Haushait, auch bei Katarrhen und Lungenieiden, fehlen darf. Das ,natürliche" Kochbrunnen-Quellsalz ist in allen Apotheken und 7.50 M . franko. Doch verlange man ausdrücklich "Natürliches" Wiesbadener 7.50 M . franko. Doch verlange man ausdrückich "Natur iches Wiesbadener Kochbrunnen-Quellsalz und betone ausser, ,natürliches ${ }^{64}$ auch das gesetzlich geschützte Wort, "Koohbrunnen"s, Von den zahlreienen künstlichen Nachahmungen und Fälschungen ist eine spezifische Wirkung nicht zu erwarten.
Brunnen-Contor, Wiesbaden J 50.

## Sduttelteim

Des Didqters Gattin hat 'nen micien 23 uien; Wie muß̧tet iht bas báfen, MTufen!

Liebe Jugens!
Der Ferr £ehter verlangt bei den Kicinent ein £ied liber den Rhein. Eines meloet fíh und deflamiert ftolz: "Immer rein, immer reint in die gute Stube!"

Bleiche Damen und Herren sollten "Schellenbergs Rosenton" gebrauchen." Gibt sofort rosiges, vollstaandig natürlich frisches Aussehen. Selbst von Kennern nicht zu sehen. Flasche $1,25, \mathcal{M}$, auswărts 50 \&s Porto. Unschădlich. Erfolg verblüffend. Herm. Schellenberg, Düsseldorf a., Schadowstr. 79.


B
 gr. Preish. P. C. Janhe, Hamburg 6.23

C
Studenten-Utensilien-Fabrik alteste und prössta Fabrik dieser Branche Emil Ludke,
vorm. C. Hahn \& Sohn, 6.m. b.H Jena in Th. 58. Man verl. gr. Katalog gratls.

Fh Schliessungen, rechtsW. CUGSTER, 8, South Street, Fins bury, London, E. C.

# Jeder Lefer der ,yugend", 

dev für künflterifhen Wandfamuth Infereffe hat, Jollte unferen Sonderdruth-Katalog

# 3000 Kunftbläffer der Münchner ,gJugend6، 

ausgewählf aus den Jahrg. 1895-1909, exwerben. Der Katalog iff feitens der Tageszeitungen glänzend befprochen worden, und zwar gipfeln die hezenfionen ausnahmslos in dem Hunfoh, das Budh Jeines erzieheriJchen JDerfes megen meit verbreifet zu fehen!

Preis eleganf gebunden: 3 Mark. Dorräfig in allen Budh- und Kunflhandlungen. Gegen Einfendung von 3 Mark Jendef der Unferzeidhnete audh direkt.

> Miindien, leffingftrafe $\boldsymbol{J}$.
> Derlag der ,yyugendr".

## Viele Millionen

Stiefel werden in Deutschland erzeugt, der Salamander - Stiefel ist unübertroffen. Fordern Sie Musterbuch J.


Einheitspreis . . . M. 12.50
Luxus-Austührung M 16.50

# Salamander 

Schunges. m. b. H.

Zentrale: Berlin W. 8, Friedrich - Strasse 182
Basel - Wien I - Zürich

Nur in „Salamander* ${ }^{*}$. Verkaulsstellen zu haben.


## Gediegene Entwürfe

 für Kalenderruickwände und Verlagsplakate sowohl in Chromo als auch Lichtdruck od. Kombination beid. Techniken $v$. graphisch. Kunstanst. ständ. gesucht. Interess. Maler werden ersucht, Ihre Adresse in der Exped. d. „Jugend ${ }^{\text {u }}$ unt. "Verlag" bekanntzugeben.Kranke
Männer u. Frauen!
Es gibt in Wirklichkeit einfache, schmerzfrele, in zahlr. Fällen glänzend bewährte Wege, um die verbreitetsten Frauenleiden, die gefürchtetsten Männerkrankheiten ohne Operation, ohne Gifte, ohne Berufsstörung, ohne peinliche Erörterungen solbst zu erkennen und erfolgreich 25 selbst $2 u$ behandein. 34 Kurze, klare, direkte Auskunft and Anweisungen in diskresendung eineskurzen Krankenberichts und M. I. 20 (Ausland M.I.80) in Geld od. Briefmarken. spozial-And Di. med. F. HARTMANN, Stuttgart, Eberhardstrasse 1.



## Quericit

 Fuesicicht QuericheBeste und sparsamste Beleuchtung der Gegenwart!

| Brennertype | Kerzen- <br> starke | Gasverbrauch <br> pro Stunde | Brennkosten pro <br> Stunde bei 15 PL. <br> pro cbm Gas |
| :--- | :---: | :---: | :---: |
| Zwergbrenner | 35 HK | 30 Liter | $4 / 10 \mathrm{Pf}$ |
| Juwelbrenner | 60 HK <br> Normalbrenner | 110 HK | 50 Liter |
| Niter | $\mathbf{7 / 1 0} \mathrm{Pf}$ |  |  |




Sâmtl. Dedikat.-Gegenstănde, Parade-, Fechtu.Mensurausstattungen, Bander, Mútzen, Cere Ise, Blerv. Welisipp lertoras seziaitat dia Gtudenten-Utensilien- ua Couleurband-Fabrik vo Carl Roth, Würzburg M. $\rightarrow$ Catalog gratis.

## Photograph. Apparate <br> Binocles und Fernglasser. Nur erstklassige Fabrikate. Bequemste Zahlungsbedingungen ohne jede Preiserhöhung. Illustr. Preisliste Nr. 18 kostenfrel. <br> G.Rudenberg jun. Hannover und Wien.

## Gelbitmörberifder Gchüttelveim

Wer nimmer leben mag, exprob Mit dentidem Wort den Prager 11tob.

## Blïtenlefe Ser "Iugens"

Int einer mitteldentfकent zafident if ein in weiten Kreifen befanter Jurift geftorben, dem die Blätter fpaltenlange 2Tadrufe wibmert; am Sdlufie bes einen ift folgendes an lefen: $^{\text {in }}$
${ }^{\text {nder }}$ Derforbene geidnete fid, durd ber fonbers grofe Menfकenfenutuis aus; er blieb bis an fein Sebensende unverheiratet!"

Sind Sie krank ?

Leiden Sie an Husten, Atemnot, Auswurf zähen Schleimes, Stechen auf Brust und Rücken, Druck in den Schulterblättern, Nachtschweiss, öfter kalten Händen und Füssen, Blutspucken, pfeifenden und schnurrenden Geräuschen in der Brust, oft heftigem unregelmässigen Herzschlag, verbunden mit starkem Angstgefühl, mangelhaftem Schlaf, schlechter Verdauung etc., so verlangen Sie sofort unsere neueste 88 Seiten starke Broschüre. Sie wird Clinen

## vollståndig gratis

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

## 50000 Patienten

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


Hus dem lyritcon Tagebuc) des Leutnants v. Verlewits Fherzitürflung $^{\text {and }}$
26g. bon Byert (tomi.): "Wir fömtan ntift Reutnants genug baben." ( Reid)3tagsifitutg b. 28. §anuar)

Kad) all sen Ireueln, sie Bozis biet Jegen 2 remee verbroden berzfárfung 2fusipeud Byerns mix, Fiedt aus ber Geele jeiproden!
Jiebt, Jott fei Danft, sod) \{eute nod, Die uns 34 wurrs'jen verfteben boffe aud, ban fid) "Buidmann" bod wort nid wirs Iafien entieben.
meinunt von Damen ja immer foon, Jegt aud beftatigt von Mánnetn: Jelten eben fixt ©bron un Fation Unentbebrlid - bei Ziennern!


Ansgezeichnetes mittel 2 ur Erwerbung einep gediegenen Bildung durch nachi. 17 Selhstunterrichtswarke, Methode Rustin. Gymnasium. Realgymnasium, Oberrealschule. Einj.-Freiwill.-Prif. Höh. Mädchenschule. Studiearaistalt. Abiturium. Wissensehaftlich gebildeter Mann. Militäranwärter. Präparand. Mittelschul ehrer. Lehrerinnen-Semin. Lyzeum od.hōh. Lehrerinnen-Seminar. Konservatorium. Handelsschule. Gebildeter Kaumirsmn. Bankbeamte. Glänzende Erfolgo. Anerkennungsschreiben u.Ansich) ssend, bereitwill. ohne Kaufzwang. Kl. Teilzahlung. Bonness \& Hachfeld, Potsdam N 9.


[^2]
prismen-Fernrohr Kletnflen Formates, fpezielt fur ath Gebraudh im Theater honfiruiert. „Fago" hat bequem in der Meffentafthe platj. Bezug durch alle einfitligigen Handlungen. - preislifle hoflenfrei. Opt. Anft. C, P, GIoerz Aht,-Ges, Berlin-Friedenau 26
mien PARIS 26

Stiftgasse 21.
London nerv Yorn 79 East 130 th Street.
$\qquad$
 Klimatischer Kurort in Südtirol. Saison: Septem-ber-Jun. 1908/09: 24378 Kurgaste. TraubenTerrainkuren, Freiluftliegekuren, Mineral-wasser-Trinkkuren. Stadtische Kur- und Bade-
anstalt mit Zandersaal, Kaltwasseranstalt, kohlensauren und allen medikamentösen Bädern, pncumatischer Kammer, Inhalationen, Sauren und alien medikamontosen Badern, pneumatischer Kammer, Inhalationen.
Kanalisation. Hochquellenleitungen. Theater, Sportplatz, Konzerte. Sanatorien, Hotels, Pensionen u. Fremdenvillen. Prospekte gratis durch die Kurvorstehung, Sanatorium Martinsbrunn. Offene Kuranstalt fair finterne Hotel Habsburger Hof, I. R. Mod. Komfort. Warmwasserheizung. Prospekt. Hotel Minerva, I. Rang., neuester Komfort. Bes. M. Honeck, kgl. sächs. Hoftraiteur. Palast Hotel, Prospekte gratis. Franz Leibl, Besitzer.
"Pension Kessler"t Meran, altren. Nahe Promenade, Kur-u. Badeanst. i. gr. Garten. Lana bei Meran (Winteraufenthalt) Hotel u. Pens. Royal Pens, s. Zimm, 6 K, an

Federleichte Pelerine „Ideal"
st der praktischste Wettermantel
f. Herren u.Damen, speziell geeignes für Alpinisten, Radfahrer, Jäger, Aus seidenweichen federleichtea wasserilichten Himalaya-Loder cs. 600 Gramm schwer, 115 cm lanz, i. d. Farben schwarzgrau, mittelgrau, schwarz, blau, braun, drap is steingrün. Als Mass gentugt dio Angabe der Hemdkragenweite, Preis Kr. 21.-, M. 18.-, Fr. 21.-zoll- u. portofrei n. allen Ländern. Verlangen Sie Preisverzeichnis a. Muster v. Lodenstoffen für Anzüge,

Karl Kasper. Lodenstoff - Versandhaus Innsbruck (Tirol)



## Kein Geheimnis！

Ideale，volle Büste u．präch－
tige Korperform erzielten
viele Damen durch
Dr．ふ৫んäfer＇s MEG $\dot{A} \mathbf{A}-\mathbf{B C H}$ orient． Zahlreiche Anerkennun－ gen bew．überraschende Erfolge！Keine Diätvor－ schrift！Unschädlich！s，
Garantieschein！Büchse Garantieschein ！Büchse
2 M, ． 3 Büchsen（m．erforderl．） 5 M ． Dr．Schäffer 8Co．，merilin ${ }^{395}$ ，

## Fidele Herrena

veriangen sofort reich illustr．Preis－ artikel，Zauber－，Carneval－Ver－ einsgegenstände．Billigste Preise，

Händler hohe Rabatte．
Berliner Soherzartikel－Fabrik
Berlin 38，Markgrafenstr． 99 ．

## Zeichner

wird für ein erstes Berliner Malergeschäft gesucht．Bedingung：Grundliches Studium
u．Erfahrung．Anerbieten mit Angabe der Ansprüche，Lebenslauf，Entwicklunge der Ansprüche，Lebens／auf，Entwicklungsgang \＆Co．，Berlin W．，Potsdamerstrasse 3 ．


 M．Lavesstrasse 54


Das Sblimmfte Szeremley
Moanft，Suber，der Romet kuino＇t an Srieg an，耳euersbrumit，Ueberidjwemmung， oder a Epibemie？＂
，， $\mathfrak{F}$ аß $\mathfrak{a x f}$ ，went er mur net $\mathfrak{a} \mathfrak{B i e r p r e t}$ erhöbung bebeut＇t！＂


Dा：IQN
Bestandteile：Diachylonpflaster，Borsäure，Puder． Seit Jahrzehinten bewährt，von hervorragen－ den Aerzten empfohlen：als unübertroffenes Einstreupulver für kleine Kinder，－Gegen starken Schweiss，Wundlaufen，Entzündung， Rötung der Haut，bei Verbrennungen，Haut－ jucken，Durchliegen etc．Im ständigen Ge－ brauche von Krankenhäusern，dermatolo－ gischen Stationen u．Entbindungs－Anstalten． Fabrik pharmaceut．Präparate Karl Engelhard，Frankfurt a．M．

tädt：Geurerbe－Gkademie friedberg
（HE Maschinenbau，Elektrotechnik，Bauingenieurwesen，Archl－ tehtur und Automobilbau．Programm durch das Secretariat．


Niederlagen durch Plakate kenntlich，eventuell von der Fabrik zu erfaliren． Jllustr．Fatalog Nr． 52 gratis．：：Klischee und Marke gesetzl．geschitzt．

Hassia－Stiefel
prämilert Düsseldorf mit der Goldenen Medaille， das Eleganteste， Solideste， Preiswürdigste．

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


Der Versand, unseres weltberühmten Specialbieres Salvator beginnt Anfang März. Um sicher zu sein, auch wirklich Salvator und nicht etwa eine der vielfachen Imitationen desselben zu erhalten, wolle man auch auf die nebenstehend abgebildete, auf jedem Gebinde und jeder Flasche angebrachte Schutzmarke achten, die wie die Bezeichnung „Salvator" selbst uns patentamtlich geschützt ist.

Muiuchen

Fictiengesellschaft Paulanerbräu Salvatorbrauerei.


## Liebe und Tad

Zwischen Rosenranken steht der kleine Gott， Nackt im Fleische seiner süssen Lust Uor dem Haus，dem er sein Glück beschert．

Kommt die Todesgä̈fin，grünlich weiss Uzberschleiert，lakeneingehüllt，
Hebt den Arm zum Tor und will hinein．
„Ach，in meine Rosen schreite nicht ！＂ Wehrt der Gott，„ith rankte sie ums Haus， Denn es keimt jungheisse Liebe drin．＂

Dach die Gütlin mit gesenktem Haupt Hebt den starken frm ．．．Die Türe kreischt， Und die Rosen，zben aufgeblüht， Fallen ab vom Stamm．

Die Stille klagt．
In die nackten Rosenrankern weint der Gott． Otto Julius Bierbaum
［flus „Irrgarten der Lizbe＂，Verlag Schusler \＆Lätler，Berlin］．

Dem Andenken Otto Julius Bierbaum＇s

A．Schmidhammer

## Was wäre ibm 1870 gefdeben？

21s ich pon ber Oldenburgiade im Reid）stag Las，kam mir ummillkürltaf）ber（Gedanke：Was wäre thm 1870，vDer zu irgeno einer Зeit ge＝ idjeben，oa ben（brinbern bes Reidjes Mlles baran gelegen war，Die fïbdeutidjen „Bumbes： briiber bei guter $\mathcal{I}$ aume $\boldsymbol{z}^{\boldsymbol{u}}$ erbalten，ibre res ipektable fraft an den prenfif（c）＝deutjchen Waagen zu ipanten？

Und id）fah wieder Die Günengeftalt Bismarks am Bumbesratstij（ fich erbeben und hinter ibm Den $\mathfrak{Z}$ räjibenten Simion，Die（Blocke in ber Syano， bie immer einen eigenartig foharfen Rlang batte， went dent Gewaltigen die $\mathfrak{S i z e n z}^{2}$ zt einem Donnerkeil erteilt murbe．

Sa，was wäre bem edlen Januichauer da＝ mals gejcheben，ment or feine（Gejoichte nom \＆eutnant mit ben zebn Mamn vorgebracht马ätte？－Ja）benke mir，fo ungefähr das，was bem paffieren wiutre，ber an der $\mathfrak{F o j}$ fafel cinent Stiefer auszieben und herumreid）en wollte，um bie Serrichaften von ber（Güte des won thm be＝


Ja，was Ђätte er erit vom alten Simjon uno bann von Bismarck fu bören bekommen？2uth von den Worfabren des jegtgen $\mathfrak{Z i z e p r a ̈ f i b e n t e n , ~}$ von ben 彐alabinen Withelms I，und von ben Bolksmännern，benen wir unfere befheidene Reid）sfreiheit weroanken？Jit iiberfaupt ber
 Ibfung bes Reidjstags－roarum nidft auch Des Bunbesrats？－＂Durch einen preufifchen \＆euts nant und zeநn Mann＂hätte zumuten können？ Liegt nidft fajon in ber Operettenbajtigkeit Des $\mathfrak{B i l b e s}$ und jeiner $\mathfrak{P r o v e n t e n z ~ ( R o ̈ p e n i c k ! ) ~ e t w a s , ~}$ Das，－mut bas eben mit dem Ernjt umb ber Wiírbe jener grojen 3eit und ihrer großen $\mathfrak{W a ̈ n}$ er jdlechteroings unvereinbar ijt？

Wemt wir diejer lleberlegung nachgeben und utts ber Untätigkeit bes ßräjibiums jomie ber Iauten 3 uftimmung erinnern，weldje bas Diktumt Des Serrn v．Dibenburg auf ber rechten Seite gefunben bat，to milfien wir bod，jagen： $\mathfrak{S}$ ier tritt etn Tteffand ber politijisen $\mathfrak{B i l}=$ Dung ou Tage，Den man felbit ben ärgiten Reicf）spefitimiften von 1870 nidft zutrauten burfte． Serr v．Dlbenburg war bamals ein Jüngling pon 15 Jahren．Weldjer $\mathfrak{Z}$ at waren und find die Einfliifle uno Eebensanjctaunngen，bie in ifm umb in jeinen \＆reifen folchen gerabeju reid）s： unb kulturfeinoliden Begriffsmirrwarr erzeugen komten？Ronicevativift bas nicht，wenn man bie Wiurbe umo Einficht vom $\mathfrak{U}$ nfang ber 70 er Sabre als Majjitab nimmt；auth Die Serren von Der äußerften Rechten waren oamals eint fichtsnoller uno Lonaler，als ibre Nachkommen， rückifichtspoller gegen Ûnbersbenkende，höflideer und gemuitlidser，ia jogar innerlich freier．

Trot Sport und Euftichiffahrt，W3afierzukunft und Wachtbemuptiein Gat Die 尺ultur ber Deutichen WBürde eher Riückifjritte als fort＝ ichritte gemacht．EEs ift，als ob fie im ひlkohol， bem ärgiten §einde des Joealismus und aller freibeitlid）en Regungen，und it dem $\mathfrak{B e r}=$ Dummungsegoismus ber in Staat und Rircje Serrichenden，ftecken geblteben räre．

Dem fajt alle（Gebrecten unferes Bolkstums und inferer Sultur fiegen in Der Unfreiheit， in dem $\mathfrak{W a n g e l}$ an perfönlid）er（Gerifienthatig keit und in ber Seudjelei，namentlid）aber in Der（Geringid）äbutg des（böttlichen im Menichen， bie fo oft in $\mathfrak{B r u t a l i t a ̈ t}$ nadi unten und in $\mathfrak{B n z a n t i n t i s m u s ~ n a c k ~ o b e n ~ a u s a r t e t , ~ - ~ I a u t e r ~}$ Erbuntugenden aus den Beiten ber Sörig＝ keit und des，durch joztale und konfefifiontlle Worurteile Gejchränkten Untertanenverjtandes． Dentidy fein beipe Darum fortan frei werben．

Georg Firtb

## Kin Proteft

（Fin Schleswig＝5oliteinicher Whilologenverein proteftiert gegen bie reibliche Qeitung offent－ licher höherer M（äbçenjaulen．Wegründet wiro bieje Forberung bamit，daß die Unterfellumg des Wantes unter bie Fran bas Wamnesgefüh im böcjiften（Grabe beleibige．Die amtlictje Uuter＝ oromung bes Mannes unter bie ledtge Frau bebeute gerabezu eine Gefähroung des militä＝ rijchen（Geijtes und ber W3ejrtüd）tigkeit．

Dem ift ohne weiteres zuzuftimmen．Die lebige Frau ift boch volt vornberein als minder＝ mertig gekemzeid）net，da es ibr nid）t gelang， bas $\mathfrak{W o b j l g e f a l l e n ~ e i n e s ~ M a n n e s ~ z u ~ e r r i n g e n . ~}$ Sie ift mit körperlicjen Jeflern behaftet，Iabm oder buckelig．Und foldhen meiblichen Reichs krüppeIn jofl fich ein Wann unteroronen？Nite＝ mals！Đenn an Den beitänotgen Gehorjam gegen bieje mangethaften Exijtenzen gewöhnt， wird er ber rauben militärijoben Disziplin ent frembet merben．

2ftroers jteht es a）mit ber amtlichen，b）ber nichtamtlichen 2 Interorbung unter bie verbe $i$ ． ratete Frau．Diejes $\mathfrak{B o l l m}$ et b wirb im תriegs： fall bie Mämer vorwärtstreiben wie meiland bie Römerin．Es empfiehlt fid）alfo bejonders， bem Mamn eine verbeiratete amtlide $\mathfrak{F o r g e}=$ ¡egte зu geben im Snterefie ber $\mathfrak{W e b r t u ̈ c h t i g k e i t . ~}$

Der Reidsfanfler：＂Wic follte id midh nidet $3^{n}$ den Konfervativen hingezogen fïblen？！ Wentr fie Biilow niめt geftiirjt baätten，wäre iḍ wahriḑeinlich heute nod niḑt－Milajor．＂．


Die Fttade des herrn Elard v．Oldenburg Janufdau im keidstag wurde von der konfervativen＂Danziger Fultgemeinen zeitung＂in folgenden verfen befungen：

## Eine Reidstagsattadke

Die linke hat Tod und verderben gefpien， Die liedte bat＇s nid）t gelitten， Die Sozikolonnen，fo wild fie and forien，
Sie wurden niedergeritten！
herr Elard voran，ob beik aud）
umdrängt Rief：hod die preufifden fabnen？ lud wirklid），es wurtlen
zufamengefprengt Die Genoffen vom alten पlanen

Er gab＇s ibnen gut ；fotarf wie
Pfiff＇s in der，Roten＂Obren dier nort Pfiff＇s in der ，，Roten＂Obren． Sie lamten verlegen，dann forien Und legten fid）aufs Rumoren．

Dod）feft im Sturm herr
Der Kummel geniert ibn wenig wie id＇s gemeint weif do ＂，iv ie id＇s gemeint，weif dod Das weiz Seine Majeftät der Konig．＂

Die konfervative fraktion bat beantragt，den Reidstagsfitungsfaal mit dem obigen，unter dem findrudk diefer verfe entftandenen Koloffal：6emälde zu fomidken，und zwar foll es über dem Seffel des verdienten Dizepräfidenten erni hobenlobe angebrabt werden．

## Drenken in der Welt votan！

$\mathscr{U}(\mathfrak{c})$ ，es tut bie 5obe Staatsregietumg Fiir bie Untertanen，was fie kann． $\mathrm{S}_{0} 3_{3} \cdot \mathfrak{B}$ ．beut jie Reformierung Shres $\mathfrak{W a b l r e c f i t s ~ j e g t ~ b e n ~} \mathfrak{B i z r g e r n}$ an． $\mathfrak{W e r}$ bishero mit der gropen Mafie $\mathfrak{B} a ̈ b l t e$, oiefer ift heraus gar feint； Ess veriegt ify in die zweite RIaife அämlich fein 3ivilverforgungsidbein．

Der 3ivilverjorgungsichein，er ift es， Der ben $\mathfrak{B u i r g e r}$ fiert in Qant uno Stadt， Der ibn aus ber Niebrigkeit Des Miftes $\mathfrak{S e b t}$ empor， $\mathbf{d}$ ．G．went er ibn hat． $\mathfrak{G l i i i c k l t c t ) , ~ g l i i c k l i c h ) ~ p r e i f e t ~ i t h ~ d i e ~ E r b e ~}$ $\mathfrak{O b}$ ber frohen $\mathfrak{B}$ endung feines $\mathfrak{G l u ̈ c k s}$ ， $\mathfrak{D i e}$ er bankt Der $\mathfrak{B e}$ eisheit der $\mathfrak{B e h o ̈ r d e}$ ． $\mathfrak{M i e m a n d}$ madjt ihr fiir cin $\mathfrak{l t}$ ein $\mathfrak{X}$ ．

Sei，wie $\mathfrak{F r e u g e n ~ f e i n e ~ F r e i b e i t ~ r i i f m e t ~}$ Demt bie Waaht erfolgt in diefem Staat， 23ie fitch＇s firr ben freten $\mathfrak{B i t r g e r}$ ziemet， Mit ben Sänben an der Sojemabt． Tapfer wählt Der Bïrger，frei unt offer， $\mathfrak{V B t e}$ es giitig ithm der Landrat rät． Die Regterung wär＇ja ganz befofien， $\mathfrak{W e m}$ fie ibn nidht kontrollieren tät．

Darum Dank ber Goben Gtaatsregierung， Welche mie ein $\mathfrak{W a t e r}$ fïr uns jorgt，－ Beldje uns bei tadellofer Fiibruttg थHes，ja fogar bie ©tenern borgt． Seien mir the art＇ge，brave Rinber， Reden wir mur immer，was fie fpridgt！ Qber balten forit wir unfre Muinder． Rutge ift bite erfte $\mathfrak{B u}$ ürgerpflicht！

Frido
2．：，בlls der Entriiftungsfurm nad Der（1）Den－ burgiden Bemerfing tobte，rief der 2bgeorotrete Kreth：Jit denn fein đierargt da？＂

B．：＂27un ja，wahridpeinlid füble fid in． folge des 『umultes－Wrethunwohl．＂


Kbein uno 住lbe
Doctor pro fisco：＂Meine berridaften， darf id Ibnen eine fontanelle fegen？见s banbelt iid nur um sic obeven Jeile，bie nid）preukifid fins！＂，

## $\mathfrak{W}_{\text {affer }}$ alleint tut＇s nidbt！

（Es mixifien aud Bille bet dem Wafier fein，bie fogenamten Sdiffahrtzaille，die，it berblenteter Seit von verblembeten mämern abgeidajit，lekt vont ßreuken bem 凡eidf wiebergejamit werben！
 （rott fei bant，bie Satole jekt： 8 uruid！

Soffentlid）wite ber im landwirti（haftlideen Minifiterium ausgearbeitete etromgeiekentwurf fiir Breutjen von Den gefergebenden \＆aftoren bald an＝ genommen werben．Er lantet：
\＆1．GIMe đflifiie，beren litiprang，Sauf mo Mrinoung interfalb bes prewficiden Staatagebieteg fiegt，Gaben bom 1．Januar 1911 ab iffre शidftung Den §oriduriften de（Gejejes anzupafien．
§2．Die $\Re i d f t u n g$ eineछ Foniglid preubifden ghluijes läuft von ber Miindung zuriit bis zur Luelie．
 Thres 2auis bas preubiide Staatgrebiet．beriitren， bebalten ibre fribbere Rititurg am 1．Januar 1911 fiir einen einmaligen Qouf bei．2scm tite in diejem Zauti bie Muindutg oder，falle ber Stront bas preupifide ©taatęgebiet bon femer Münoung tieder berläßt，die brenze erreidit haben，baben fie joprt Sefrt zu macjen mo iffen weiteren Eauf in der bon
diejemt Gejek boraeidriebenen \％idtuna zu nehment
§ 4．Der bistrerige Quuf ber §rifije heigt ber
 Der gefetblide Sauf．

8．5．Der Strom ber Beit iit imerbatb ber preublidien Monardfie Den Beitimunungen biefeg ©ejezees unterworjen．

Geheimfifţung des bapprifffen Eanòtagsditektoriums
Der Sauctuedt bom ，groblopjeten （3＇）＇idmolfenen＂：Dees gabt＇s mi herb＇teltt！2sas ［off i bann nadia？Eoll $i$ an Ruiberal＇n auka＝申фпеі＇்＇и？

Se．Widtigleit ber Lambtagsprafibent：
 ant biefe－ hm ，dieje Zanotagsjournaliften einen Brief，beziehungsuweife ein Sdjreiben at ridten und ba in foldjen శaillen－

Der san马enedt：Beriteb＇jdio！aba，ob i ben rideftig＇n Ton io gut trefi＇，als mia Des，Dös bezweif＇i befiehutgabmeife！

1．Diveltoriumsmitalie ס：\％eden Sie fentu Duation，ipndern idfreiben Sie！Bum Duatidreben find die 永enariibutgen ba！

Der 5angtriectot：218bmun fong ma o！（er

 phornograpitide Deppn mitananoa，
Sr．Widitigfeit der Landtagspräfibent： Seffr gut，beziehungămeeife autsgezeidntet！rber ba fid b Dod audd $\mathfrak{F}$ urnaliten von unferer gotteinge： ieften Bentrumspartei unter diejen－ 5 mm ，biejen Sandtagsberiditerifattern befinden，fo modfent wiv
 ber Sjerr Qanbtag§praifident，tun ben zur 2ribiine


Der sansfnedt：Miona＇s net，ma polt an itanobhalber ithreib＇n：§errn §ourmaliften？

Das befamtbireftorium（wild burdeinans Der）：Szants as $\mathrm{g}^{\prime}$ bort？ 2 nitanoskafber！

Se．WBiditigteit der \＆andtagspräfibent：

2．Direftoriumsmitglied：刃d febe idon， wit nutifien den Bricf felbit ichretben！Sonit fallt
 auล̧！Serr Getretấ，geben ©ie bem Mann ein Duart ©iter unt werfen Sie ihn binau！
（Mla Der इausthedt Den Bricf Des Santagez direftotitums an bie zournalitent $\operatorname{lng}$ ，rief er bes sumbernd ausi，©safra，io hätt its do net z＇fammbradt！＂）Karlchen


Die Reichstagsobrfeige

frau Borulfia = Betbmann's Jüngiter
E. Wilke (München)
 มm Den neyen Žollegen 3u begrüfen.

A. Weisgerber (München) Hr. So SINZHEIMER, für den Inseratenteil: G. POSSELT, samtlich in Manchen. Verlag: G. HIRTH's Kunstverlag, München. Druck von KNORR \& HIRTH, G. m. b. H., Mänchen. - Geschâfisstelle für Oesterreich-Ungarn: MORITZ PERLES, Verlagsbuchhandlung Wien 1, Seilergasse 4. - Fär Oesterreich-Ungara ver antwortlich- JOSEF MAUTNER. - ALLE RECHTE VORBEHALTEN.


[^0]:    ＊）§orit Sぁp̈tter if ber wirfliぁe Name bes
     unferem Referftetis，in bem fiib）bie＂Fineffen＂victe Fgreutoe unb $\mathfrak{F r e u n o i n n e n ~ e r t o o r b e n ~ b a b e n , ~ b e r a n t a g ̆ e n t ~}$ $\mathfrak{u n}$ ，ben 2 ，utor fu bitten，bie Masfe ieines Pictt bontyms autic Der Deffentficifeit gegenüber su lüften．

[^1]:    den Salem Aleikum Preis gewinnend

[^2]:    Zu haben in Apotheken, Parfimeric-, Drogen- und Friseurgeschaften.

