

## zibenoglocten

Da die 2benogloden klangen， $\mathfrak{Z i n}$ id）ibren windoerfreuten Tönen，bie aus Türmen jprangen， In den Dorfgrund nadjgegangen Wie Werliebte ijfren Bräuten．

Unto mir war es，als vernäbme Sd）Den Ergton Der Wropheten， Subelnde Serufaleme， Sodjzeitslieder，शiequieme， $\mathfrak{M}$ ännergrimm und Mäddjenbeten．

Eine Gtimme nur jdjwang leife， Dodj fie griff mir an bie Eecle： $\mathfrak{M e}$ 位er $\mathfrak{W u t t e r}$ müठe $\mathfrak{W e i j e}$ Sang von ifrer Lebensreife abertönend Die Cboräle．

2fetbue GilbergIcit

## Reifer und Ruten

## Don 2 Inton fenbrid

Wie oft ärgerte idj mid）früher über （Joethe，wenn er fagte，er kibme nur ans nebmen und braudjen，was ifm＂angemefien＂ fei．Das jdjien mir anmagend．Seigt finbe id）＂angemefien＂ein pradftrofles Wort． Xber die meiften Nenidjen laufen in ge liefener und geftoflener Ronfektion herum．

Die Matur ift Die grobe Drgel Der Welt， auf ber Engel und $\mathfrak{T e u f e l}$ immer ふugleid） ipielen wollen．Selbjt ein Cherubim kann nid）fein ©loria fpielen，obne dás \＆uzifer auf die §edale tritt．פie $\mathfrak{G r a ̈ j i n ~ W i t t g e n s ~}$
 indem fie eine bezeidnnende Sandbewegung madate：Jusque là－ange；le reste －－bete．£ifzt felber bat fid）barüber viel geiftooller als feine katbolifde Æreumbin ausgedrüdkt，wenn er jagte，das jeien－ \＄arenthefen，bie ben laufenden §ert nidt ftorten．
$\mathfrak{W a s}$ id）gegen Die Lebrer habe？Daß man es ben meiften jo febr anjiejf．

Die wabren Winkelriede der Freibeit halten keine Reden gegen bie Serridj［ud）t， fie fterben als Speerfänger gegen bie Lanosm knedfte ber Syrannen．Wbenn Du aber einen Ђörit，Der mit rollenden 2 lugen gegen Tyrannenmadjt Donmert，bann tuit bu gut baran，gelegentlid）binter bie Suulifien $3 \mathbf{u}$ fehen．Wandjmal wirft bu bort einen joufo flierenoen Sklaven entbedken．


## Zluø dent „Mleuen Evảumen＂

Bon friestid 万uゅ $\dagger$
（Bisher unveröffentliat）
Sdj bin mit meiner Nutter，meinem Bruber und einem Freunbe hodj oben im （5ebirge．Td）gehe voran und \｛djliejplidy ganz allein．Da ftehe idj am Riande eines $\mathfrak{N b}=$ grunds．Эd）weiß：bort müffen wir hinunter＝ โteigen und id）überlege，dan idj idnneller unten fein werbe，wenn id）Ginabidjwebe． Saj fpringe von Dem Felsrano ab und füble und fefje，wie idf langfam und fidjer burd） Die Luft in die Tiefe finke．Weiger शiebel ift um mid）berum，und Stille．Tur eins mal höre id）Stimmen，fo laut，als wenn zwei Meniden fid did）neben mir unter＝ bielten，uno bodj weiß id，fie müffen weit， weit weg fein，und id）denke：in weldje uns geahnten Geheimnifie bringt man im Fliegen． －Da lande id）auf dem Dadboden Des alten Soujes．Sdj finde die kleine Treppe， Die zum untern Gtodkwerk niederführt，trete unten in ein mir frembes Simmer und will bier nun bleiben und die andern erwarten． （Fleidjzeitig freue id）mid）auf bie aber＝ rajdung，bie id）ihnen bereiten weroe：Daß id）fobon längit zu Şaufe bin，wäbrend fie jo lange unterwegs waren．©a tritt mein Freund berein，verwundert．Er jagt，fie bätten alle gedadjt，id fei fdjon lange ab＝ gereift．Sdj bin erjtaunt，ifn fdjon bier $\mathrm{z}^{4}$ fefjen，und frage ifn，feit wie langer 3eit fie Denn von Dem 2 usflug idjon zurüd feien． Ex antwortet：Geit brei $\mathfrak{W o d j e n}$ ．Sa）frage ungläubig nod）eimmal，er gibt diefelbe $2(n t=$ wort．Da trilt meine Mutter berein，id） frage aud fie，und rubig gibt fie bie gleidje Xntwort．－Da fühle idj eine grofie Gdpädje im（5efirn．Sd）will mid）erimnern，aber id）vermag es nidjt．Sd）jege midj auf
cinen Gtubl，und Grauen ift in mir，wie id）nun Den（5edanken zu fafien fudje，Daf id）Drei 23 odjen burd）bie £uft fiel，und daj es mir idjien wie cinige 2 ugenblide． $\mathrm{I}_{\mathrm{d}}$ will etwas fagen，aber meine 3unge flotterf und lallt．

Sd）febe zwei fafanenartige Wögel durd） die Bäume eines $\Re$ ßarkes fliegen，unð idf erinnere mid），סás fie früber immer fiden Davonflogen，wenn fie mid）faben．Mieine Wutter fagt mir，idj Dürfe keine mefr fajießen， niemand dürfe es je wieder．Wäbrent wir nod）reden，haben die ßügel Die Bäume ver laffen und jagen fid），riefengrós geworben， in Der Luft；id）fehe ifre feuerfarbenen pfauenartigen Edjleppen glänzen und im $\mathfrak{W}$ Brbel der veridjiedenen Bewegungen wogen， Das Epiel treibt fie bis bod）binauf zum（Ge bälk des Sauggiebels，wo fie fid）ausrubend anklammern．פann fürzen fie fid）wieder rauldjend binab，תörper an Sörper，wie eine einzige，flügelidlagende Maffe，löfen fiđf Darauf in ber $\mathfrak{L u f t}$ von einander $a b$ ，und Der zweite（enkt fid）in einem［djönen，grojen， fanften Gleitbogen zum Boben，bis er auf Dem Rajen fteht．Ex ift jebt to grō wie ein Wenfid），mit men［djlidjen Beinen，einem menjolidjen，weiblidjen Siopi uno Mä̀djens： bruïten．Эd）jehe ibn eritaunt an und benke： Go alfo fejen Die Girenen aus，bie idj mit immer jo abitojend vorgeitellt habe！－$\$$ d） weíß ganz genau：Trok Des menjdiliden Edjeines ift Diejes mumberbare Gejdjöpf kein Menid），es kennt keine menidjlid）＝feelijden Empfindungen，es lebt in der ewig von uns getrennten Tierwelt，bie uns immer ein（Jer beimnis bleibt，zu ber es keine Wege des Werftefens gibt，und gerade biefes：bas rein tierifdje，bas geheimnisuoff anbers welflide zieht midd gewalfig，mit Sdjmerz zu ifr fin． Langjam trete idj）auf fie zu uno berülbre ifre Sout；ein leifer，wunberbarer Gdjauer uiberläuft midj．Sie bleibt regungslos，ifre Uugen feben mid）rätjelfaft an．

## Ziteines Verbáttnis

 Mein kleines Mäddjen，fei nidjt itolat Tidjt Deine Geele gibt ifm Scjwingen， Die［dunib id）ibm aus andrem 5olj！

Tur Durd Die Knmut Deiner Glieber Uno burd）Dein lieblidjes（5efidjt
$\mathfrak{W i r j t} \mathfrak{D u}$ zur $\mathfrak{B}$ atin meiner £ieber－ Die $\mathfrak{M}$ utter aber bift $\mathfrak{D u}$ nidj！！

Georg Suffe－Daima


Café Florian in Venedig
Italico Brass (Venedig)


Der Adjutant

## 收intitex

## Bon Mlepanber Caftell

Wiarius fand in feiner braunen Uniform mit ben gelben Suböpien am Lift unt ftarte bintaus in Die groge Salle, wo bie 3igeuner bum Tee ipicten. Marius batte idjwarje 2lugen, fien Syaar war aber blond utto fein Icint 'felr zart. Geit cinem Safre war er £iffjunge im (Grano $=\mathfrak{S}$ otel.

Eog gibt תinaben, Die auffallen, Die etwas 3ärtlides oder Berborbenes, Munteres oder 3eridjlagenes im (5eiid)t haben, fo dag fie bie Blide anziefen. Marius fiel auf. 2tber bie Serren unt Damen, Die er tagtäglid) in Die Etagen binauf und wieber himunterfubr, bad)= ten nidjt etwa: ,Cin hübidjer Jungé doer ,ein prädjtiger $\mathfrak{J u n g e}$, die forauten ifn mur nelv gierig an und feellten zuweilen cine $\Im$ rage. Denn es befteht cin rätfelhaftes ©efeb, Daß die Gefiidter im all gemeinen zum Métier ober zur Silaffe iffrer Sräger pafien. Wielleidjt Formt bie Tätigkeit ber Mienidjen aud) ifre Miemen etwas um. Darin aber lag bei 刃iaz rius ber תontraft. Er batte nidjt ben Soppi cince $\mathcal{L i f f j u n g e n . ~ W B e m n ~ m a n ~ i f n ~ u m g e z o g e n ~}$ unt in cimen ber grojen Slubfitible in bie Solle gefegt hätte, hätte er fehr gute Figur gemadjt. Das füblten die meiften, bie ifn betradjteter.
$\mathfrak{W a r i u s ~ w a r ~ v o n ~ e i n e m ~ T r a m b a h n k o n o u k s ~}$ teur in Laufanne erzogen worden, aber er war das fint einer Sdjauppieterin, bie währeno ciner Saiion in Caulanne am Theater ge wejen war. Sie hatte bei den Renten ge wolnt und ließ̉, als fie wegzog, Den fileis
 alt. Einige Зeit nodj jdididte Die junge Dame aus franzöjifidjen $\mathfrak{P r o v i n g | t a ̈ d t e n , ~ w o ~ f i e ~ e n g a e ~}$ giert war, ©elo. Dann fehlte jebe शadjridt von ihr. Die fiondukteurgfamilie idjlog dar= aus, Dáb es ibr (djledjt ging. Aber den $\mathfrak{B a t e r}$ hatte niemand etwas erfabren. Die Edjaus jpielerin hatte fid) nie über ifn geäugert. Wiclo leid)t war fie felbjt orüber nidjt im klaren.

Sn ber Salle intonierten die 3igeuner einen Tango argentin. Warius ftarte nad) $\mathfrak{M a b e}$. Sie trat mit einem jungen Serrn, Dem Die \{djwarzen Soden in Die Efirme fielen, zum Tank an. Marius iffaute wie im Traum lins uiber, währent Die beiden $3^{4}$ dem langfamen Tihnthmus im 3weitalk (iid) Drefter.

Nade trug cin kurzes rotieidenes siteid. $\mathfrak{D a z u}$ fdjwarz/eidene Etriimple unt einen gols denen शeif um den linken $\mathfrak{F u b}$ nödel. Die Sotelgäfe fajen an kleimen Tifjen in einem groben $\%$ iing um Das tanzende Waar. $^{\text {and }}$.

Tudh Madame Durand und Der ergraute Serr jajen dabei. Der ergraute Seer hatte feinen Sopf ein wenig zuruidgelefhnt, folgte mit feinem 3 lidk bem §ange und ipradi) $\boldsymbol{o}^{4}$ gleid) mit $\mathfrak{M}$ tabame $\mathfrak{D u r a n o}$.

Marius würgte es im Salie, idmmerzte es im gangen Piörper, menur ber andere io nad) Made himjal. Cine rubige, priffenbe, für den Sungen unbeimlide Sidjerbeit glängte in den 2lugen des alten Serm.

Es war, als ob fid $\mathfrak{M a r i u s ~ D a v o r ~ f u ̈ r d f t e t e . ~}$ Er wugte kaum warum. Sedenfalls tat es ifm wel.

Da tönte plöslid) eine Stimme vor ibm. Er eridurak. ©es war das englifde Fräutein. Eine Dame zwifdjen vierzig und fünfig. Sie hatte idjon ein paar Gilberfäben im Saar. $\mathfrak{W}$ enn fie mit $\mathfrak{M a r i u s ~ a l l e i n ~ i m ~ L i f t ~ w a r , ~}$ legte fie ifm ihre magere und etwas knodjige Sand unter das Sinn und fagte allerlei 2 Borte, Die er nid)t verftanb. (Cr war aud) jebt wieder darauf gejajt. Er fatte dabei Die 2lugen halb geidjloficen. Er konnte ess nid)t über fidd bringen die alte Sungfer babei ansujehn. Sie war niddt tä̈llid), hatte aber Bartflaum auf ber Dberlippe. Daঞ ekelte


Frühsommerabend im Grase

## Sommerabende, ihr lauen,

 Bettet mich auf Eure Kissen, Lasst in Fernen, dunkelblauen, Meiner Trāume Wimpel hissen!Stunden, die am Tag sich placken, Feiern nächitich froh verroegen, Und id fühl um meinen Nacken Zérllich sich zmei Arme legen.

Ist die Seele liebesmund 3
Heissren Atem haucht deı Flieder,
Und der rote Himmelsmund Neigt sich üppig zu mir nieder.

Alfred Henschke

Marius an. Er verfud)t fid) dann dorzue ftellen, baj́ es Miabes Shano wäre, Die er unter dem finm fühlite. शber er vermodfe es niddt. Wiik Elerk bewoffnte in der oritten Etage zwei 3 immer. Marius war fets glifidz lid, menn fie oben war.

2Bähreno er binuuterfubr, Dadjte er daran, was Soief der Priccolo, deffern Bett im Sdjaf: raum neben dem feimen ftand, uber Mabame Durant gefagt hatte. Sie fei gar nidft bie Frau von bem grauen Serrn uni Mabe aud nidbt feine $\mathfrak{I o d j t e r}$. Man hatte bas im Dfifise verhandelt. Die Rellner batten geladj). Einer hatte aud) gefagt, Dák Made ben alten Serm tyramifiere. Mabe hatte nad) Eaur fahten wollen am vorigen Iag und ber alte Sen hatte nidht gewollt. Llno dam war man dod mad) Caur gefalizen. Und am 2tbend nod ließ ber graut Serr vom $\mathfrak{B i j o u t i e r} 2 \mathrm{Im}$ bätber zur 2 fuswahl kommen. Dee Eon cierge hatte es beftatigt.
${ }^{2 B}$ arum läbt er fidid tyramifieren?" über legte fidid Marius umb bas Sjers idjmerzte ifn Dabei.

Unten war der Tans nod) nidjt su Cnbe.
$\mathfrak{M a r i u s ~ h a t t e ~ b i e ~ c i f e r n e ~ T u ̈ r e ~ g e o ̈ f i n e ~}$ und fand wieder auf feinem $\begin{aligned} & \text { often. Mabee }\end{aligned}$ Saarifrähnen, bie iffr offen uber die ©dul tern bingen flatterten leid)t, wälfreno fie fidid Drehte. Marius dadte: , WBem id mur ein mal in meinem \&eben mit meiner Sand leife über diefe braunblonden Sjaare ftreifen dirifte. 2tber bas wirb nie gédjeben können, nie.. iiberlegte er weiter. Er wugte, wie fern er if) war, wie entieglidf feine Uniform ihn vor ibr demuitigte, 4 tho dermod) füblte er, DaF ctwas in ihm beftano, bas zu ifr und all den eleganten Menidjen, Die Da braugen herump fajen, gehörte.

2hber worin beftano bas? Es war ihm ein qualvolles Rätfel.

Madame Durano jas immer am längiten in Der $\mathfrak{5}$ alle. Sie trank mit ihrer $\mathfrak{T}$ diter und dem grauen Serrn nod) den 2 (perifif. 2lfs Miarius die legten binaufgefabren hatte und wieber unten itand, war es io rufig, dajk er bie orei reden hörte. शber er vere ftand nidt, worum es fidh handelte. ©s idjien ihmt nur, als of Made Borwuirfe be käme. Sie jduritt cin trogiges Gefidt, ¡aß imt Etubt weit juriuddgelelfint, itarrte auf ibre hoben शbiäje nieber und suweilen aud) 34 Marius hinüber.

Itlo bicer aufidjaute, warf fie ifm eine Şublyano binüber uni ladjte โnut.

Marius fitieg alles Blut in die Edjafen. Es flimmerte ilhm vor ben Hugen.
$\mathfrak{M a d a m e} \mathfrak{D}$ urand fagte 34 iffer $\mathfrak{T o d j t e r ~}$ gary laut: „Dn biit verriudt."

2lud) ber graue Serr idjien fie zuredpl 34 weifen. Marius wufte, Dáb fie ifn pere (pottcte. 2ber Dennod) war es ihm (djmerye lid), Dais fie feinetwegen gekränkt murbe. Sie wiro fiidj) bafür wièer an mir rädjen, oadjte er, fie wiro mid) nod) mefrr demütigen!

Die brei waren aufgeitanden.
Marius fühlte, wie ifm die fintie zitterten, während fie fiid) bem Sift näherten. Er fuiffte aud), bajs oie antern feine Beklemmurn evo kamten. Er fellie fid) auf Die Eeite, M) Mas Dame Durano trat zuerit ein, dann Mrade, $z^{3}$ ulegt der alte serr.

2lls fie eben anfuhren hörte Niarius, ber, bas (כeiidjt nadj aufen gewenbet an ber Turre ftand, wie Made sul bem grauen Serm jagte: ,Sd) werbe iegt jeinen 2 rm freifen, Eie wer: ben fefjen, wie er bebt ..."
${ }^{\text {n }} \mathfrak{D u}$ bift ein Stinb . .." äugerte der graue Seerr unt ladjte.
${ }^{\text {„Was }}$ ift?" fragte Wadame Duranb, Die aujumerkjam geworben war.

2tber jegt fühlfe Marius wie ifm eine zarle Fingerfipize don Der Sdjutter bio zum Ellbogen


Regatta am Ammerfee
,(D)u baft a guate Sung', Girlinger, - blar' Sie zwoa Sdifferl 'nůber nad Utting!"


Suankréck
$W_{\text {as }}$ ift Sem Dein Grofvater?" - "Ketrut!"

Hiederglitt．Err hörte ons Gekidjer ies Mabddens， vor ihm idjwankten bie fiditer ber Bel－Etage， er glaubte nieberfintken $3 \mathbf{u}$ miuffer．
＂Raß ben Jungen in Rub）！Rannft bu ifnt nid）＂t in शuly faffen？＂zankte Mabame Durand．

2fls bie brei aus bem Lift traten，wagte Narius nidjt aufzueljn．Nur ber graue Serr jdjien Pitleio mit ihm zu haben．Er klopite ify，als mollte er ifn ermutigen，mit ber Sand auf Die Edjulter．

Made fdaute nod）einmal zurüds．Sie lad）te uno nidkte．शhatius traf Diefer Blidk wie cin Feueritraht．

Beim Effen hatte er fiebernde 2 Bangen．Er aß mit sen Rammerzofen．Die Rellmer batten um diefe 3 eit im Epeijefanl su tun．Ttadjher （d）lid）er fidd binaus in den（5arten．Er ftand unter einem Baum und fab binauf nadj ben Lid）tern Der Terraffe．

Durd）bas ©las idjien ber ganze Saal meib zu flimmern．Da fafen fie mun an kleinen $\mathfrak{T i}$ idj） den．Selle Fleiber und wieber idjwarze Wunkte даз wifd）en．

Warius wußte genau，wo Wabe fidi befand． Gr komnte fie aber nid）t feljen，nid）t eimmal einen Sdjimmer von ifrem Sileio，bod）er fühlte ihre （Jegenwart，Durd）Das fiegelnde（Slas bes Eaales hindurd）．

Seine（Gebanken irrten weiter wie flüd）tige， verirte Bögel：„Die drei bewobnen zufammen in ber zweiten Etage ein 2ppartement．3wei Sdjlaf＝ zimmer，ein Salon．．．з зwei Sdlafzimmer． badjte er wieder medjanifd ．．．＂unto Made tyran＝ niftert ben alten Serrm．Warum barf fie ifn tyrannifieren？＂（Eebankenvoll（d）lid）Warius wieder ing Souterrain und von Dort burd）bas Dffiz in bie Syalle．

Ulm zwölf Ulfr war fein Dienit zu Ende． Jofef ber ßikkolo kam um Diefelbe Зeit aus der Ruidje herauf，wo er Eilberzeug gepuigt hatte． Sie unterfielten fid）beibe vor Dem（Eimid）lafen．

Sojef fagte und jah ermit zur Dedke auf： ＂Der Maitre d＇hôtel，Der Sumb，hat midj wieder angejdjnaust ．．．id）werbe bald fort muiffer．－＂
＂Er mag Did）nid）t？＂fragte Parius．
＂Flein，＂antwortete Soief und（d）wieg．
Marius wartete，ob jener nidjt wieder von Wabe $z^{n}$ reden anfangen wolle．Exr 引atte es io fehr gewünjd）t．Es bätte ihm wohl getant． Ther Jojef idjien heute ganz mit fid）jelbit be＝ idjaftigt zu fein．Er äuserte nadj einer Weile： „Bielleid）t werbe id）mid）für ben Sommer mieder nad）St．Miorib melben．＂
＂Wie war Denn bas mit Der Sübameris kanerin？＂fragte Marius．Yber Эojef ging aud barauf nid）t ein．Narius iiberlegte：＂Der muj ibn fojön angejdnauzt baben，fonft würbe er iést bie（Jeidjid）te erzählen！＂Gie mar Solefo Ehrenpunkt．Er pflegte bamit 3 u renommieren． Das 2benteuer war aber eigentlid nidjt ibm， fondern einem Freunbe，ber jegt in Briffed Rellner war，paffiert．き1ber Эofef füblte fid） beinahe als Sauptakteur．Denn er batte bie Siorrefpondens $3^{u}$ vermitteln gehabt，wenn bie Brafilianererin jemeils am Morgen allein in bie Frühmeffe gegangen war．

2ber Jojef wollte heute nidjt erzählen．Das war traurig． $\mathfrak{N a r a i u s}$ pflegte fid）in Die Details diefer（5ejdid）te fineinzubenken wie in bie $\mathfrak{M o ̈ g}=$ lidjkeit eines periönlidjen（5lükes！Er fühlte （id）meniger beklajfiert，went er börte，oan Meniden jeines Standes etwas Selfames， $\mathfrak{A}$ beno teuerlidjes gefdeljen war．Uno bod füblte er fidj ja gerabe in bem，was ihn quälte，to boff＝ nungslos ．．．

Er fagte plöglid）：„Weipt $\mathfrak{D u}$ ，bie meiften Memidjen סenkent，das＂man als 尺iftjunge kein $\mathrm{S}_{\mathrm{Se}}^{3}$ hat，man gehört eben zum Sift wie bie eiferne Türe und wie ber Rinften，ber in bie Söbe fährt ．．．＂

Jojef orehte ben Popf．Diefe aberlegung kam ifm fonderbar vor．＂פu bift verliebt，＂ komitatierte er．

 die beiben Frauenzimmer．Der（Gérant bat es gefagt
＂Lnio mun？＂fragte शarius gans unidulbig， wähtend ibm die Beklemmung in den Sals fieg．

Uber Solef fufur fort：＂Es ift ood）klar，baj er bie Junge liebt und nid）t bie $2\left[f t e . . "^{\prime \prime}\right.$ und nad）einer 2Beile behauptete er：＂21ber jo etwas ift eigentlid）eine Sdjande！＂

Piarius antwortete nidjt mehr．2fber er lag wad），fait die ganze Fad）t．Das Leben kam ibm grauenhaft vor．

Die nädjiten beiben $\mathfrak{T a g e}$ bekam er Made faft nid）t $3 \mathbf{u}$（ Fefildjt ．

2lm britten Morgen ftand er etwas jdaläfrig auf feinem Boften．Exo war ein warmer Wpril＝ tag．Die Salle war fait leer，Madame Durand ias mit bem alten Serrn im Garten．Eic hatte einen grojen roten Sonnenjdirm aufgejpanit． Mabe war nid）t bei ifnert．

Oben klingelte man nad）bem \＆ift．
Wiarius fufr finauf．Wabe ftand ba：，Fafren Gie mid）bitte fimunter，＂befahl fie uno lad）te． Parius batte Serzklopfen．

2luf halbem $\mathfrak{W e g}$ faß̉te fie ibn plöblid）an ber Soand，blidkte an ibm nieder，als ob fie ifn eins （däßte，uno fagte Dann：＂Sie fino ein bübjdjer Junge，wie alt find Sie？${ }^{\prime \prime}$
＂Bierzebreinhalb，＂antwortete Maxius．Es war ibm eine wunderbare Erleidfterung，Daß er reden burfte．
＂Jd）bin fünfzehn ．＂．＂jagte Mabe，Damt
＂fie wieber an：＂Sie haben einen grosen hob＂fie wieber an：＂Siie haben einen großen Febler．．．＂

In biejem Ougenblidk kam ber Lift unten an． ＂Was für einen？＂fragte $\mathfrak{M a r i u s . ~ E i e ~ m a d j t e n ~}$

＂Sie find ein Feigling，＂behauptete $\mathfrak{M a b e}$ und offinete bie Türe，＂Eie würben es nid）t eimmal wagen mid） 8 u kuiffen．．．＂kidjerte fie und lief weg nad）der Terraffe．

Wiarius ftand da und farrte ifr faft exjdrok＝ ken nad）．2lfo an शut feblte es ibm．शatür＝ lid）．．．aber wozu？（Er war plözlid），bilflos． WBas follte er dent mit ihr anfangen？Gie kuiffen
－gewif．Es kam ihm bodj etwas merkwirroig vor．Marius war kein erfabrener Liebhaber． Dod）er fühlte einen fiebernoen Raufd in fid） aufiteigen．Ein unbänoiger Stolz batte ihn er＝ faßt．Er wollte ibr zeigen，Daß er Mut batte， Daß er küljn fein konnte wie irgeno einer．Er


Der Gefangene
Otto Wirsching
wollfe es ifr beweifen．Wie einfälfig，סummt er body gewefen war！Wie ein Stük Solz hatte er immer in ber Edke geitanden，ftatt fid） $3 u$ regen，ftatt ifr io einmal mir niddts bir nidets um ben Sals su fallen．Das geidjab bod）aud） in ber（Эejdjidjte mit ber Brajilianerin．Man mugte mur nidjt fdjüd）tern fein．

Ex wollte erit feljen，ob Made ifm ©elegen－ heit gäbe．Darauf kam es jehr viel an．Für Mimutenfang fajte er Mut，war ganz begeiftert． Dann fdjaute er plöblid）wieber an jeiner यuni＝ form nieder umo erfdutak．Efr idjloß die Ouger． Jhm wurbe idjwinolig．Der ßlan kam ifm wafnfinnig por．
＂Rann ein Menida，ber gelbe Sinöpie an feinem Rodk bat ．．．kann ber fo etwas polls bringen？＂Er hielt es faft für unmöglid）．Biel＝ leid）t madjte fie fth über ibn luftig，vielleid）t mar bas eine £ift，um ifn nod）mebr（ädjerlid） 34 madjen．Unto zugleidj frömte in fein junges Serz ein entfeblidjer Saj gegen feine Stellung，gegen jein Edidajal．War er immer bazu verdanme， gelbe Rinöpfe an einem Rodk zu tragen？

Llno bann fah er，wie zum Troft，auf feine ［d）malen weiken Sände．Die Stubenmäbdjen ［agten oft，סaß er ¡djöne Soänoe hätte．Das war ibm etwas，Das ifn uiber feine Mifere binaus＝ hob．WBas die Sände anbetraf，gehörte er fider mit benen in ber Salle braugen zujammen．

2ber $\mathfrak{M a b e}$ war plöglid）fehr kühl geworben． Sie beadjtete ibn kaum meht．In einer bangen Erregtheit verbrad）te er bie 3eit．

Da－eines $\mathfrak{M o r g e n s ~ k a m ~ f i e ~ v o m ~ G a r t e n ~}$ her Durd）Die Beranda geiduritter unb raunte ifm 3u und babei lädjefte fie ganz vergnügt：Эd） werde beute abeno allein um elf aus Dem Safino zuriudaommen．＂शefjr fagte fie nidjt．
$\mathfrak{M}$ arius war ben Sag über ganz atemlog． 2 m 2bbeno konnte er nidjt effen．2fber er wubte eigentlid gar nidjt，was fid）ereignen würbe．WBie ein Entgeifterter ftarte er auf Die groke Hjr ，Die über Dem Eingang fur $\mathfrak{B a r}$ in Die $\mathfrak{W}$ ano eins gelaffen war．

2lls ber 3eiger auf elf rüdte，war fie nod） nid）t ba．Nber Marius zweifelte nid）t Daran， Daß fie er［djeinert würbe． 23 as nadjher kam， madte ifm bange．

Ein paar Winuten nadjher ftano fie im Entrée． Sie trug ifr rotfeibenes Sileio，hatte ihre Saare offen－Maxius Difinete medjanifd den Lift．

2ls fie bodjfuhren，trat fie vor ihn bin：„W3as werden Sie jeft tum？＂Sie fatte eimen unruffigen und bod）wieber erniten Glanz in ben－ $\mathfrak{Y}$（ugen．

Er ftano nor ifr，liej Die Urme bängen uno bradfe kein $\mathfrak{W o r t}$ heraus．

Uls fie oben waren，nahm fie ihn an ber Sand und fübrte ifn nadj ifrem Simmer．Er hatte 2ngit und jpähte umber，ob ifn keine Sammerjungier feben könte．

Mabe ließ binter fidj bie Türe angelebnt．Er war plöglid mitten im Bimmer．शiad beiben Seiten waren Tuiren offen．
$\mathfrak{W}$ Was wird nun merben？Was wirb nun werden？${ }^{\text {P }}$ Dadjte er．Er gewahrte，Daß̉ Das $\mathfrak{N 1 p}=$ partement keinen Ealon，fondern brei Sdjlaf＝ zimmer hatte．
＂शun？＂fragte Made und kidjerte．
Er hörte orauben bie £iftglode（äuten：， 3 d） mus bimunter，＇Durdjaudkte es ihn．

Sie empfand jeinen（5edanken und faite feine Sände．Er atmete fdjwer．Sein Blid murbe entfest und weit．Da warf fie fidj auf ibn und küßte ibn wie eine Wabnfinnige．Er lié̉ alles mit fidj ge（djefjer．

Wieder und mieber tönte bie £iftglode．Wa riß er fid）los．Er zitterte und ftarte nad） ber Türe．
${ }^{\text {＂Natürlid）Sie miffen gehn，＂raunte fie höh }=~}$ nifd），＂gehn Sie Dod，id）balte Eie nid）t！Dienft＝ bote！＂Lakai！＂

Ex war ganz entgeiftert．Er wugte keine Silbe zu finben．Da perzerrte fid auf einmal fein Sinabengefidj） $\mathbf{3}$ einem veräd）tlidjen（5rinfen．

＂Mobee wiffen Sie Senn，Sof Jbe Hánftigee Odwiegervater Gelo bat ？＂


Er deutete mit dem Daumen nad）Dem 3immer nebenan．

Sie veritand，was er fagen mollte，fprang auf und foflug ifn mit der Sand ins（5efid）t．Ex glaubte，马euer 3 u felnn．Sie traf ifnn nod）cinmal．

Da lief er binaus．
$\mathfrak{M i t}$ ganz̧ veridduonmenen 2 fugen kam er unten an．Er meinte Leife．Der Eoncierge kam aus feinem Büro uno fragte，was ifm fefle．
，Dienfifote！£akai！＂hörte er immerfort，und סamn fuifite er ifire Sand links und redjts．Er mujte rote Striemen über bie Wangen haben． Er glaubte keine Stunbe mehr leben zu kömmen． Weldje Edjmad）！（Er war von ifr geidflagen worben，nadjbem er biefes Furdtbare mit ihr erlebt hatte．Eine idjmerzhhafte，verzüidkte，wahn＝ finnige Werwirrung brannte in feinem（Gefirn．

Sn ber शadjt 80 ger fith ein idjönes，weifes Semo umb feinen blauen Eonntagsanzug an， Darauf büritete er fidd forgfälfig bie S）aare．शlfs er fid）im Spiegel befab，idjaute er gut uno wie ein anbrer Sunge aus．Die Inviform zerknülte er 3 u einem Bindel in bie Edre．

Dann idnnitt er eine $\mathfrak{B}$ orblangidjnur ab unb ging hinumter，in bie zweite Etage．Dort hing er fidj aus $\mathfrak{J r t t u m}$ an ben Mleiberbalter vor $\mathfrak{M i}$ a
dame Durands 3immer．Ex dadte vor Mates Türe 34 fein und er glaubte，ibr to ben tiefften Beweis feiner Qiebe 3 ul geben．

23 are er ein Salyr alter geweien，fo Ђätte er Die תivifis woht überbauert．शad）Der ¿efidaffen＝ beit feines Serzens aber komute er nid）t anders als feine Situation 34 ernit nehmen．Er erlitt den $\mathfrak{Z}$ ob jener Menidjen，beren Blut eine andere Beftimmung hat，als die Limgebung ifpen $3 \mathrm{cr}=$ füllen gewährt．Er war bas sind einer talent＝ vollen Edjaulpieferin．WBer fein 2 ater gewefen， war felbit nadj feinem $\mathfrak{T o d}$ nidjt feitsuifellen， ba aud）feine Muitter，－סa man ifr Domizit nidit kannte，－von bent id）merslidjen Ereignis nid）t benadjridftigt werion konnte．

Der Ettefelpuber fand ihn in Der Morgen＝ Frîhe．Madame Durand wurbe durd Den Rarm gewedt und trat auf ben fiorribor．Sie fíeß einen ©djrei aus．Eine Mrinute［päter fah ihn aud）Made．Sie bekam תrämpfe．

Narius $\mathfrak{I o d}$ wurbe im Sotel 3 u einem Skans bal．－Der ergraute Serr reifte mit ben beiben Damen fofort ab．Mades verzweifelter 3uftand aber ließ erkennen，Daß́ fie，bie felbit in einem felfiamen Edjidjjal gefangen war，Den Sungen Dod）waljuthaft geliebt hatte．

## Groß̂vater

（Gropzater，ber adhtigig Saffre alt mar und in einem kleinen Drt an ber＂2Baterkant＂wolfyte， befud）te feine Enkelkinoer in ber groben Etadt． Er hatte nodj to altertümlide Begriffe von ©elo uno（כelbeswert；nid）t obā er＂nefrig＂${ }^{1}$ ）māre，
 dem Eafé vier；＇］ $\begin{aligned} & \text { 3femmig firt Die Taffe Saffee }\end{aligned}$ verlangt hatte，．But kamr ein Dikinjden argem！ Dur gah idk nidj weiber hen！＂

Uls id）Darum am nädjten $\mathfrak{Z}$ ag in ein ano Deres Eafé mit iljm ging，fragte er gleidj）der Selliner：
＂Wat koft Dem hier de fioffee？＂und war erft berulfigt，als ifm diefer，ber von mir ex： baftenen $\operatorname{Infifulktion~getren,~ben~} \$$ reis von fünfo zefn Brermig namte．
„Dat laht idk mi bod）gefallen！＂und madf kleiner $\mathfrak{P a u f e}$ ：
„（Eigentlid），ein Sülmergroidjer wär för［o＇n litte $\mathfrak{I}$ aif＇vull ook（5elb noog ${ }^{2}$ ）！${ }^{4}$
 wull idk wofl ein Doornkaat drinken！＂
„Doornkaat，（5rojoater，miro＇s hier nidft geben， aber id）beftelle $\operatorname{Dir}$ einen Siognak．＂

Der fdnell veritänoigte Rellner eridien nit einer fdjön gejiblifenen，in fedjs $\mathfrak{F o r t i o n e n ~ e i n s ~}$ geteilten Raraffe＂Sennefin＊＊＊，als Grobuater aud）idjon fragt：
„Wat koft Denn bat？＂
सls er dann fört：Dreifig $\mathfrak{P}$ femig，fagt et befriebigt：
＂Dat is nid）too buier．Söß ${ }^{3}$ ）fünd boot imm，bat makt einen halmen Gülmergröddiden för Dat Glas．＂Dod）gleid）barauf：
„शa，dat fünd io dok man liitte Gläfer．＂

शber imponiert hat ifm bie［djüne थufmadung Dod），benn als id）ifn im vorigen Sabt befudfe und wir beim 2benojdjoppen faßen，meinte er зи Seimrid）Sirüger，bem Wirt：
${ }^{\text {n }} \mathfrak{J a}$ ，Seimid， $\mathfrak{D u}$ bringit uns ben Doorno kant einfad）twifdjen $\mathfrak{D}$ in oll fmeerigen Singer ant unb jett em up den Difd．Wat gliwwit $\mathfrak{D u}$ woll，wat fe in be groten Etädte för bat Gelb leiften？Ein füfmernes $\mathfrak{T}$ ablett，eine feine Buboel unb ein feines ©las uno de Gluck koft ook man ein halwen Sülwergroifjen，grad as bi $\mathfrak{D i l}{ }^{4}$
$\left.{ }^{1}\right)^{2}$ geisig，＂）gerug，${ }^{3}$ ）feあs．

## MTifuerftanonis

In Innsbrud börte idg einert franlofen，Der ausfeigen wollte，vom baaggonfenfer aus，Dern Spradfitifrer in סer Ȩand，nad cinem Gepăd
 aber fein đräger fam，rief er immer lauter，bis er fodfleğliod aus allen feimen Kräften hinaus． briilt：„ $Б$ epäaーBa－ga—ge！＂

Da 1 öf fich ein Eräger gemädlid von ber Bauresfrau，mit der er gefproden：＂Jaff＇n muаß

Der Wein ist die Milch der Alren! AlrerWein ist die Milch des Kenners!

Wenn die Sektpfropfen knallen, wenn die Kohlensäure frei geworden, Perlen gleich in dem Glase moussiert, wenn der Kenner bedächtig den Kelch an die Lippen führt, dann schmeckt die erfahrene Zunge sofort heraus, wes Geistes Kind das Gewächs ist. Nicht stürmisch, den Geschmack abstumpfend, sondern ruhig, gesetzi muss der Sekt moussieren, wenn er Anerkennung von dem Kenner ernten will.

## "Söhnlein Rheingold"

kommt nur langgelagert zum Versand. Sein Mousseux erfreut das Auge, mehr aber noch die Zunge. Durch die Jahre an Bouquet und Geschmack veredelt, ist "Söhnlein Rheingold" der bevorzugte Sekt des Kenners.


Der Skandal im Kofbräubaus
"Šraiulein, - bitte bie Getrånfe, たarte ......!"


## Eíne Armbandufr

aus unserem Juwelen-Katalog $U 73 e$, Silber 900/1000 fein poliert, Lederband mit silberner

Schnalle M. 65.-
Wir bieten Ihnen in 8 Katalogen in beispielloser Fülle und Mannigfaltigkeit die feinsten Erzeugnisse sämtlicher modernen Gebrauchs-, Kunst- und Luxuswaren aus den vornehmsten Industriewerken und Kunstwerkstätten zu zeitgemäßen Preisen bei bequemster und diskretester Amortisations-Zahlungsweise.

 (fir Doukstend) $\checkmark$ kJull Lipp

Ernste Interessenten erhalten Kataloge kostenfrei.

Katalog U 730: Silber, Gold-u. Brillantschmuck, Taschenuhren, Großuhren, Tafelgerïte, Bestecke.

| Katalog | Katalog H 730: Ge- |
| :---: | :---: |
| R 730: | brauchs-u. Luxuswaren; |
| Moderne | Artikel f. Haus u. Herd, |
| Pelzwaren. | Gcschenkgrtiksl cts. |

Pelzyaren.
brauchs-u. Luxuswaren; Artikel f. Haus u. Herd, Geschennkartikel cts.

$$
\begin{aligned}
& \text { Katalog } \$ 730 \text { : } \\
& \text { Beleuchtungs- } \\
& \text { korper für jede } \\
& \text { Lichtquelle. }
\end{aligned}
$$

Katalog P 73 e:
Photograph.
und optische
Waren. and optische
W/aren.

Katalog L.738:
Lehrmittel und
Spielwaren aller Art.

## Katalog

M 730:
Saiten $=1 n$ -
strumente.

Katalog T 730:
Teppiche,
deutsche und
cchte Perser.

Kiebe Jugend！
Jur Jubiläumsfeier wito von סer Stubentenidaftein grofartiger fadeljug veranfaltet．2tatiorliob sieht mant anth an der Unioerfität vorbei，um der Alma mater feine Euldigung barzu＊ bringen．Rötlider fadelfderin，bunte farben，feftlide Xlufregung！Da ertönt plöt lidy ans den Reifiten einer befonders prädtig einherfdreitenden Derbindung cine Stimme：＂Du， 21801 f ，warft Du fopon mal fo nab̧ an der llniverfität？！＂

In enter Derfammlung von Sめut－ männern hält $९$ rofeffor Bräunliф cimen mit Iateinifden und griedjifぁen ฮitaten gefpifften Dortrag．
＂Der Pönte and bentid reben，＂ bemerft cint fürwitiger junger sehree 34 feinem ziadbar．

Da breht fid eith vor ihm fitgender ergrauter Eumanili um，und mit ver－ adfentem Blid ruft er them jul：，zieal＝ molあ！＂
＂Billy，＂fagte Der Kirdendiener und hielt den Klingelbentel Ђim，＂Billy， fomm und gib etwas！

Billy folittelte triib den Kopf．＂2To，famn nidet，hab zuviel Sकulder．＂
${ }^{\prime}$ Dll weibt dod，Billy：dr fduldeft Gott mehr als itgend einem Miteridert． 2 Ilfo，go on－＂ ${ }^{n}$ All right，aber er $\delta$ rängelt niḍt fo wie bie andern！＂


## Erfols

＂EQat Jire Danterntalichule Exfolg？＂－＂Dollen Exfolg－ Sa is bic £eḩaaier，Sie hat fohon ein Extibris verfanft．Die eint hat geḩciratet int fïnf ham fo a Zint friegt－ alles Sあülerinten von mix！＂

Hus der Schule
Dent Kleinen ift freng verboten，zum fertfer ḥinausjufdiauert，went eit 2 futo vorïberfährt． Wieder with die Stunde burd das Tuten eines 2lutos geftört．Der \＆ef̣rer gibt achet，dá̄ Pein Kind blingelt，wirft aber im leften Itoment felbit
einen unaufälligen Bliç ourds fenfter． Da erhebt fíd ein Kleiner und fpriđ̨t trenberjig：＂Sゆon vorbei！＂

## 《labres Geidhidtchen

Jad gebe Sie erffe Joologiefturte it der Serfa einer 引öheren Sdule und habe gn $^{\prime \prime}$ diefem Jowed einen ausgeftopften fuds mitgebradt．VTad－ dem iḩn סie Jungens geniigeno be－ tradtet unt bewntbert haaben，frage （由）einen：„27un，was ift das für sin ©ier？＂
＂Das ift ein fudss．＂
${ }_{\text {＂Woran }}$ haft $\mathcal{D}_{\mathfrak{L}}$ ibn bent er fannt？＂
＂Jd habe ihnt am Sdwant er fantut！＂
＂12to Din？＂frage id ter．＂Id habe ibn am Sdwank er． flant！＂

2uç סer סritte behauptet，if̧n am Sdpwanz erfannt ${ }^{4}$ h haben．

Da iक，mut im vorans weif．，daf， wem it fo weiter frage，i\＄nod $3_{3}$ weinndjwanzig 2fntwortent mit dem Stpwanz als Erfennungsjeiden befommen werde， fo frage idp mun：＂27a，hat ifin feiner an etwas anderem erfannt？＂

Ciefes Sdpweigen，bis fid fめlieğliぁ einer 3aghaft melbet：＂J J h habe iṭn an ber Sdlauheit erfannt．＂
 Luxusausführung Mk．16．${ }^{50}$ Salamander Schuhges．m．b．H．Berlin Zentrale BerlinW\％

Friedrich Araße 182
Fordern Sie Musterbuch J．

,.... und wann oana tiba was an Jweifi hat, na屯a fann a mi frag'n - daf ma aba foana fo faubumm is und felba 's ITachbentia anfangt!"

- Sertid) is be 乌aube! Serliner Jsyll frei nad Juftav Sbwab

Ein Seribwthbof tu Ferila bat ble "Eonnton! Frbeit" in ben Raubenfoforicn (- ben Ret gärtiter ber ticher Seute! $\rightarrow$ bou ber Ethant nis ber 3 uffantigen Polizelorgant abbinglay madt umb unter Etrafe gefterlit.
 Sn ibrer Raube verjammelt find.

Das sint (pridt: Feiertag heut! Sudfki! Seut fabr id) Erbe zum Beet herbei.

Die शutter [pridft: Feiertag, jawohi!! Seut raup idf tuidftig ab ben Sobl!

Der Bater iprid)t: Seute if Feiertag, Seut bring id) fertig ben Bienemi(d)lag.

Grogbater [prid)t: Feiertad)! Io fein! Die $\Re$ ofen jieß id beut janz allein!

Sie wirken unt werken, - frolh und frei... Thuf einmal eridecint der Gduugmann 2:
${ }^{\text {WBat }}$ madht Shr fier? Eud) pieht er moll? Marid) uf be Wadje, zu's $\mathfrak{F r o t o k o l l ! ~}$
 Berappen, Mämeken! थtber fis!

Un - bat's nid) mefr vorkomunt! Donneridflad! Denn beite is Feiertad! ! ..."
A. De Mora


SefBlterbaftungotrieß
 Zutos beutzutag.

## finmingum

durch die Adern und schöner malt sich Dir die Welt nach dem Genuss der ech ten KOLAPastillen Marke DALLMANN (Dallkolat). Dann wandre fröhlich Deine Strasse, Du bist gefeit gegen Uebermüdung und Reizbarkeit. Der Frohsinn ist Dein Gefährte!

I Schtl. Dallkolat M. 1.- in Apoth. U. Drogenhdig. DALLMANN \& Co., Schierstein a. Rhein.

## 

Sebt wo ein Bayer feimen Rodk Uno büdt er fidi) nad) vorme, Go farrt aus feinem Unterjtodk Ein (Jxiff aus Siridjentorne.

Und, angenietet an ben Griff, Berbüll vom Gtoff Der Sope, Steckt eine Slinge, fdjarf von Gdjliff, Epib, wie ber Dorn ber Miofe.

Sie fiikt zumeift voll Geelenrub' Uno barmlos am ฮefäße, Dod) mandjmal ftö́t fie beftig zu Uno fiört Die Blutgefä́se.

Wenn fidj ber firug am Riopf zeritüdt, $\mathfrak{W e m n ~ T i j d ) = \text { unt Stublbein (djwirren, }}$ Der शageljdub bie Baudjwano bruidkt Uno Fenfleridjeiben klirren,

Dann fährt mit einem "Sakrament!" Das Meffer aus der Edjeide Und jäh Den $\mathfrak{D}$ ajeinsbändel trennt Bumeilen feine Scjneibe.

Dod) aud) bei friebensvollem 3wedk Crweift es fid) von शuben,

H. Bing

## Der Curmbau 3u Babel

"Warum fube sev beev beenieder und ver. wierte sev Mieniden Sprade, auf Saf feinee bes anbern Sprade vertitbe?
${ }_{n}$ Detentweg'n, samit baf mix gleid) raus. bśr'n, was a Fiorbscitiber is!"

Sei es zum Sdjnitt von Gdjweineiped, Sei es zum शägelpugen.

Und ob man fid) am Räfe labt, Db man ein Rettidjefier,
Ob man bas $\mathfrak{F l e i j}(\mathrm{d})$ vom Beine fdjabt, Man braudft dazu bas Meffer.

3 war, wer es trägt, fdjlüpit zweifellos In des (5ejeges Najaje,
Demn fefr verlodkend ift zum Stoje
Der Stahl der Sintertajde.
Dod, wemn aud) gleid) Das 9 niftrument Die æolizei verDammte,
Ein Seber trägt es, ber Student, Der Lucki, der Beamte.

Es fleckt im Gadk des ßauernknedits, Im Beinkleibjpalt des Wrinzen. Goll da das Kugenpaar des शedjts शach jebem शsoder linzen?

Tein! Denn es wäre teils nidjt fein, Teils zwedklos dies (5ebaren;
$\mathfrak{D r u m}$ bleibt der Stahl am Sojenbein Der Stolz des Bajumaren!

Caut 3 urf


Inseraten-Ânnahme aurch alle Annoncen-Expeditionen sowie durch
G. Hirth's Verlag, G.m.b.H., München

Insertions-Gebühren flinfgespaltene Nonpareille-Zeile
oder deren Raum Mk. 1.50.
fur die

Abonnementspreis (vierteljahrlich (13 Nummern): In Deutschland durch eine Buchhandlung oder Postanstalt bezogen Mk. 4.-. Bel den Postämtern in Oesterreich Kr. 4.97, in der Schweiz Frs. 5.30, in Italien Lire it. 5.71, in Belgien Frs. 5.26, in Holland F1. 2.80, in Luxemburg Frs. 5.40, in Rumãnien Lei 5.80 , in Russland Rbl. 2.10, in Schweden Kr. 4.05 , in der Tarkei $\mathrm{Fr}, 5.65$, in Aegypten, deutsche Post, Mk. 4.65. Direkt vom Verlag bezogen unter Kreuzband gebrochen in Deutschland Mk, 5.30 , in Rollen verpackt Mk. 5.60 , im Ausland unter Kreuzband gebrochen Mk. 6.-, in Rollen Mk. 6.30. Einzelne Nummern aus den Jahrgăngen 1896-1905, soweit noch vorrătig, 30 Pfg., von 1906 bis 191035 Pfg, von 1911 ab 40 Pfg, ohne Porto.


## RODENSTOCK

 PRISMENFELDSTECHERAmtlich einọefüht in der Armee IIöchste optische Leistunó bei mäßiọers Preis KataloóT. 1 kostentrei ortiscir G RODENSTOCRMUNGCinN



?priefmarken erst Mlass. Vere in E. F, Too Mital, Gr.vorterile.
Hervorrag bill Ausw



Prar Pell $1 \begin{aligned} & \text { anjedermann, } \\ & \text { auch g. Raten- }\end{aligned}$ Ruckzahlung eell, diskret und schncll verleih Carl Winkler, Berlin 91, Friedrichstrasse 113 a. Auskunft kostenfaglich eingehende Dankschreiben.

## Technikum Altenburg Ingenieur, Techniker, Werhmeistertechnik, Automobilbau, 5 Laboratorien. Programm frel.



Der beste Reiscbegleiter ist eine Contessa-Camer mit der man die schōnsten halten kann. Katalog gratis Contessa - Camera - Werke

STUTTGART 21


Welchen Schliussel ziehen Sie vor?
Unbedingt ist der kleine Yale Schlüssel dem unbeholfenen schweren Eisenschlüssel vorzuziehen: nicht, nur wegen der grösseren Bequemlichkeit, sondern auch wegen der absoluten Sicherheit. die das Yale Schloss gewährt.


Schlösser
sind kaum teurer als andere Schlösser, die nicht denselben Schutz gewähren.
Yale Schlosser sind in Eisenwarenhandlungen und Spezialgeschäften zu haben.
Man achte auf die Schutzmarke

## YALE

Illustrierten Katalog versenden
YaLE \& TOWNE, Lidd.,Hamburg 14.J.


## 


Mai - Oktober
Jahrhundertfeier

* der Freiheitskriege *

Hiftorifche Ausftelluug / GartenbauAusftellung/Szenifche, mufikal,,fport. licheVorführungen/Vergnügungspark


## Gtilgefúhbl

Szeremley
"Warum baft Sem fremben a Watidn geben?" "DS's is eabm no abganga von unjeter Dolfstradt."

Im 3eitalter bes Zinos
อum erfenmal neb̧me id, meinen Jungen in die neue Pinafothef mit. Mit grober Zugen gurft fid der aufge wodte Kleine das fiir ibn 体ier uniiberiebbare Bildergewimmel an. Inmer verəutster wird feine Miene. "Wefallen Dir denn die Bilber nidt?" fragte id meinen Pritijden Sprölling.
 - aber fie bewegen fid ja nidt! !"

## Bevor fíe nídot ein Halhway Feucrzeug <br>  Síe auch níe díe Voriteífe eínes Feuerzeuges wúr rodígen kónnen <br>  <br> Koufen Síe heute noch eín HW Feuerzeurf'

 aber nur mif díeser Schuifynazike.Nr. 30


## Die herrlichsten Erinnerungen

sind photographische Aufnahmen mit HauffPlatten und Nettel-Camera, mit denen auch das einfachste Motiv zum Kunstwerk gestaltef wer den kann. Photographieren Sie auf Ihrer Reise!

## Hauff- mithertrofien! Nettel <br> Platten <br> Cameras

Kostenfrel senden illustrierte Preislisten J. Hauff \& Co., Feuerbach (Wttbg.) oder Nettel Camerawerk In Sontheim No. 77 a. N.

## Kiriegstect)

Die "Deutfide Tagesseitung" verfagt zwar den Durdd Das Erfurter Ŝriegggerididt 2 Berurteiften ifr 9 mitceid nididt, hält audf eine Miliberung allfu harter Strafgecece fiuir wünididenswert,
 hefung uni Werrobung nidft eine $\mathfrak{M i}$ ide erung, fondern eine Berídarrfung ber Etrafgefése am §lage märe.

Eeffr ridftig. Eolange node ein eingiger Eojialtemokrat $^{2}$
 Яubeeftorer verurteilt wurben, veriffärtt wertern. Im Øefängnis unib Зudithaus werben Die Gefangenen vertäffidictt; an bie Stelle biefer Strafer muk pesthalb bie ßiereteilung Des §äters treten. Selbfitwerfitundifid follen aber aud) Miileerungggriinde beriidifidftigt werben; in minter [difweren Föllen kann an bie Gtelle Der $\mathfrak{B i}$ ierteilung bie vertikale 3 weiteilung, in gang be fonders leidtten 马allen bie horizontale 3 weiteilung treten.
 wälfrend des ฐages, fondern aud) während bes Sabrzehntes Der Riontrollveriammlung unter Mifiliärgefegen fithen. Der Tob hemmt Diefe Sriif nidht. Gtrafen, bie wegen Des §obes Des 3 Berurteitten nididt vollifrededt werbèn können, find vom iüngften ( Geridft 3 un polfititeden; unt zwar gefjen bie milititritidfen Gtrafen den flimmlidden Gtrafen por, bie von dem lieben Got verfăngt find. Denn ber licbe Gott iit nur ein 3ivilift.

[^0]
## JUGEND

## Barzarin ${ }^{6}$

Zuckerkrankheit ohne Einhaltung strenger Dialt An der Univcrsität Tübingen pharmakologisch geprüft, -Garantiert käuflich. - Prospekte gratis.
Beck \& Cie.,
Schillerstraße 16, Stuttgart-Cannstatt 1.
Joeale Bűste

(Entwicklung u. Wie derherstellung) erzielt Anwendg. meines un schädlichen Mittels Sinulin. Ein aus best. Niihrstoffen her-
gestellt. Präparat, das gestellt. Praparat, das
durch Einreibung in Verbindg. mit der dadurcharfolg. Massage glänzende Erfolge ge währieistet, u. die ein zige Methode zur Er
langung ciner ideale Büste ist. Aerztich empfohien. Goldene Medalle. Auskunft geg. Rüickporto. Gr FI. Mk. 5. - ohne Porto. Versand diskre gegen Nachnahme oder Voreinsendung
Else J. Biedermann, Institut f.Schönheitspflege Leipzig, Barfussgasse.


## Wer krank ist

und Interesse hat für gute Hausmittel (keine Arznei- oder Geheimmittel), verlange kostenlose Krankenschwester Wiesbaden S. 124 . Wiesbaden S. 124,
Adelheidstrasse 13 .

Magenteiden, Stublverftopfung, Fämorrboiden, Blutarmut, Bleidifudt, Shwädezuitãnde, Skrophulofe, Hdernverkalkung,
Nerventeiden, Gidt, Rheuma Gallentteine Reber-, Dieren-, Blafenleiden, Zuderkrankbeit, Husidtäge, fledten, Hrampfadern, fuß- und Beinteiden etc.

Echte Briefmarken sehr billig, Sammler gratis. August Marbes, Bremen.
Jugend sucht Jugend durch , Jugend ${ }^{\text {a }}$ z. Geistes Kind "t an die Exped. der Jugend ${ }^{\text {" }}$


Ideale Büste" men durch Nährpulve , Grazinol". Vollständig anschädlich, In kurzer Zeit geradezu ibberraschende Erfolge, Garztlicherseits empfohlen.
Garantieschein liegt Garantieschein liegt bel.
Machen Sic ein. letzt. Ver such, es wird Thnen nicht leid tun. Kart. M. 2.-, 3 Kart. zur Kurerf. 5 th. Porto extra; diskr. Vers. Apoth, R, Mibller Naehf., Berlin 3, Frankfurter Allee 136.


## Forischritif

 SchuleDie yornehme Qualitätsmarke in höchster Vollkommenheit Schuhfabrik Eugen Wallerstein, Offenbach a. Main.


Tußpficgic
mit Gerlach's

## Präservativ Cream

verhatet Wund- u. Blasenlaufen; bescitigt Fuss-Schweiss und dessen widerlichen Geruch. Seit 30 Jahren in der deutschen Armee eingefahrt. 0.40 uich zum Preise von 11. 0.25 , 0.40 und 0.75 in den Apotheken und
Drogerien. Wo nicht, durch den alleinigen Fabrikanten
Eduard Gerlach, Lubbeckel. W. 66


## Freunde des Humors


Wer heiraten wi ..... ille
sollte unbedingt die sozinl-psychologische Studie der Frau Doktor A nassollte unbedingt die sozial-psychologische Studie der Frau Doktor Anat
Fischer-D tickelmann: ,Das Gesehiechtsleben des Weibes " lesen.Fischer-Duckelmann: "Das Qeschiechtsleben des WibesInser bereits in 16. Autage erschienenes Buch (jetzt mit zahircichenlungsperiode) ist von der mediz. Wissenschaft rückhaltlos anerkann!!-Es enthält Tatsachen, die für das Wohlbefinden und Lebensglackbeider Gatten von unsehitzbarem Werte sind. Umfang 240 . Seiten.Versand gegen Nachnahme von 3.50 Mk . (ohne weitere Unkostea)
Sozialmedizin. Verlag Er. Linser, Berlin-Pankow 251.

$\underset{s-2 \text { Nebenverdienst }}{ }$ Gratisauskunft Dr．G．Weisbrod \＆Co．
Waidmannslust 707.

Waidmannslust 707.

 Reisobureay Arnhein：
hamburgw Hoho Belefenens．


Katalog inter－ essenterBücher gegen 20Pfg．（Briefmarken．） Wird gutgebracht． nur gefordert， um unnützer Neugier
steuern． steuern．
0. schladilizico $^{2}$ 0．Schiain Zasico．
Berlin W． 57 Bulowstr，54，I

Magenleidende！
Senden Sie mir Ihre
Adresse ein，wenn bis－ Adresse ein，wenn bis－
lang nichts geholfen hat． Auskunft erteile gern in or ten 10 S ． Gottlob Karthäuser，
Braunschwelg 14.



Gewichtsverminderung

ohne Drogen， ohne Schwitzkuren， ohne Einreibungen， ohne schädigende Uebungen， ohne Hunger－Diät．

## Doppelkinn，

 starker Leib und Hüften werden schnell und dauernd beseitigt．Diese einfache，ungefahrliche Hausbehandlung lst für fedes AIter und Geschlecht gleich vorzüglich geeigact．Sie ist die elnzige Methode，welche das Allgemeinbefinden bessert，die Kräfte vermehrt und dabei zu gleieher Zeit das Fett beseitigt．Meine Behandlung ist von Medizinern anerkannt und gut－ geheissen und wird von tausenden，einst fetten Leuten，die jetzt alle durch ihre Anwendung im Aussehen und Befinden um Jahre verjuingt sind，als der Gipfel der Vollkommenhelt gepriesen．Wenn sie mit viel oder wenig Fett be－ haftet oder durch nutzlose und gefährliche＂Drogenkuren＂bereits enttauscht und entmutigt worden sind，sollten Sie umgehend mein schon illustriertes und inte－ ressant geschriebenes Gratis－Buch verlangen：
„Gewichtsverminderung ohne Drogen ${ }^{66}$
so dass Sic lernen，wie Sie im eigenen Heim schnell，sicher und diskret Ibr Gewicht reduzieren könen．Sie werden dann die wirkliche Freude am Leben wiedergewinnen，wie sie nur den Schlanken bekannt ist，die einst fett waren．Ieh sende dieses wertvolle，belehrende Buch auf Veriangen aflen kor
pulenten Personen gratis zu．Schreiben Sie noeh heute darum und fügen Sie 10 Pfg ．in Briefmarken für Rückporto bel；Sie werden überzeugt werden．（Briefe nech England kosten 20 Pf ．）

MARJORIE HAMILTON（Suite 834）． 125 Figh Holborn W，C．，LONDON，England．

## Gூrůnolidfeit

Wir hatten in unferem Bureau eimen alten Diener，ber ein Erbfitid Des friiberen prinjipals war．Das faftotum ver＝ langte von uns iiber alle Dinge，Die im Gefdäfte vorgingen， betaiflierte Zusfunft．Webhe dem，der fie ihm verweigerte．

Einmal idide id unferen alten Jobann mit cinem refoms mandierten Sdreiben zur Poft，Das nad 27eapel geridtet war．
＂Was ift das，zteapel？＂fragt unfer ßureandeteftiv．
＂2teapel it eine Stast am Defuv．＂
＂Was if das，Defuo？＂
＂Dee Defue ift einl Dulfan．＂
Was if bas，Dulfan？＂
＂Dulfan if ein Berg，jer raudt und fpeibt，＂erfläre id redft orafitióc．

Darauf folgt prompt die berebtigte frage：„Warum raudt er，wenn er \｛peibt？＂

## Kinder ber 3eit

Id erwarte eines Eages den Befud einiger 耳erren ans paris．－Endlid ruft meine frau，Die von der ©errafic aus 2usfiøan gehaiten bat，ins るimmer：„Du Mann，die fran3ofen Fommen．＂Dies bört mein fänfiăhriger ${ }^{\text {Bub }}$ nnd－nimmt feine रanze，reigt fein S申wert aus der Scpeide und if im Sturm die ©reppe pinunter－סem Erbfeint entgegen．


## 57atisingiefmarken  Max Herbst，Mark eniaus，Hamburg U． Grosse illustr．Preisliste gratis u．Iranko．

Bay Gield verleiht an jedermann C．Gründler reell，diskret u．schnel nienstr． 165 ．Ratenrückzahlung．Kosten lose Auskunft．Provision erst bei Aus zahlung．Tigl．eingehendeDankschreiben．

I Hoohaktuelle Werke Russische Grausamkeit Einst u．Jetzat．Von Bernh．Stern 297 Seit．m． 12 Illustr． 6 M．Geb． $71 / 2 \mathrm{ml}$ ． Die Gransamkeit．Von H．Rau． 272 Selten m． 21 mustr．2．Aufl． 4 ，Geb， sittengesehtohtl．Werkegr．fr．Herm，Barg－ sittengeschiont．Werkegr．fr．Herm．
dorf，Berlin W．30，Barberossastr，21／II．

"Agfa" - Filmpack
Patent angemeldet.
Fiir Tagesididtwectslung. - In jeder Filmpadkiassette vervenenthar:
$8: 10,5 \mathrm{~cm} \quad 9: 12 \mathrm{~cm} \quad 10: 15 \mathrm{~cm}$
$\begin{array}{llll}\text { N. } & 3.10 & 3.85 & 4.65 \\ \text { pro Pack zu } 12 \text { Aufnahmen }\end{array}$ Besondere Vorzïge:
Kräftiger, planliegender Film mit hochempfindlicher
orthochromatischer Emulsion.
Lichthoffreiheit. - Keine Noncurlingschicht.
Leichte, handliche, abgerundete Metallpackung. Zuverlässige Wechselung.

Genaue Gebrauchsanweisung befindet sich bei jedem Pack. Prüfen Sie selbst! Ein Versuch führt zu dauernder Anwendung.
,Agfa"-Literatur, reich illustriert, gratis durch Photohändler oder die ,Agfac.

RDio ohmorz stillende, ab: loitonde Kinreibung (D. R.P.,
von Aerzren und Kiniken von Aerzten und klinike
begutachtet, ist bel heumatismus . Ischias

Drs pri e briss ell
Relss Indon Apotheken erabitilek 3, 1,-1.2. PAfl $\begin{aligned} & \text { verborgt Privatier a, reelle Leute. } \\ & 5 \% \% \text { Ratenrückzahl. } 5 \text { Jahre }\end{aligned}$ 50/o. Ratenrückzahl. 5 Jahre
KIager J. postlag. Berlin 29 .

园 Danacibarín Nur bei Anwendung der neuen amerik. Methode, arzti. empf,, verschwindet so-
fort jeglicher unerwünschter Haarwuchs spur. u. schmerzlos durch Absterben spur. u. schmerzor. Sicherer als Elektrolyse! Selbstanwendung. Kein Risiko, da Erfolg garantiert, sonsi Geld zurick. Preis Mark 5.- gegen Nachnahme. Herm. Wagner, Koln 82 , Blumenthalstr. 99


Gefdidatsftutbe
${ }^{\text {Whas }}$ Was? Dut weift nidt, wer Kolumbus war, uns bijt dev Sobn cincs ¿"ierbánSlers en gros?"


Prief Fernuntaniont ertailt d Rustinscho Lehrinstitut suf Grund dor Methode Rustin. 5 Direst., 22 Prof. als Mitarbeit. Deutsch, Engl., Franzosisch, Lateln., driech., Geschichte, Geographye, Mathematik,
Physilk, Ghemie, Natur. geschtchte, Radagogik, Ev. geschichte,
u. Math. Rellg Kagogik, U.Kath. Religh Kanstgesch.
Musikwissens hait., Philosophifissenscasit., Rhino-
stenograph., Landsophie,
wirtschate Bogracpiuhrang, u. Mandelswissentichaften. Glanz. Erfolge. Begolyt Dankschreiben tib.bestand. Artifung. Ansichtesendangen ohne Kaufzwang. KLTelliahlumg. BonnessaHachfeld, Potsdxm

Autoren
bietet Buchverlag günstigste Bedingungen. Modernes Verlagsbureau Curt Wigand, Berlin-Halensee.
đlie werde ich größer?


## Jeder Kemerect timele Poramo Sprudel"

## ©ier König Ludwig Quelle, Furth fo Es

Hauptniederlage für München und Umgebung Heinrich Flora, Drogenhaus Merkur, Marienplatz 28, Telef. 293.

## Syphilis - therstimete gebr, zur Wiedererlangung d. verlor Kräte nurnoch Viricithin, d. Wirk- samste nachd, heut. Standed. Wissen-

 samste nach d. heut.Stande d. Wissen-schaft. Streng reell Wirkungerstaun schaft. Streng reell. Wirkungerstaunl,
Preis 5 M. Stärke II (Dopp, Quant.)

 (Briefmarken) durch Ambulatorium für Dr. Eberth's Heilverfahren, Frankfurt a/M. 22 Aelteste Apoth. Deutschlands.

## Der Schlager der Saison!


vigifitu Bergheil-Kameras and
nit Radiar Doppelanastigmaten-Kollinearen-Heliaren,
Jllustrierte Liste No. 15 kostenlos.
10igthänderos.as
Berlin, Wien, Hambarg, Paris, London, Moskan, New York, Chicago.


## Haarkrift

Morke: O.po.sol


Lampions, Diz. v. 40 Pig. Feverwet ied. Art, Papior-Luftschiffe, Fadela Sommerfestbedarf. Neueste Schent Gr. ill. Preistisie gr. u. fr. A. idu
Scherzefabrik, Berlin 3s, Narkgratestillil

## +fegegen Korpulinat

helfen am schnellsten u. onn: icdeGetí
dic Kissinger Tabletten (MarkeH. hergestellt mit Kissinger Salzen. St abnahme garantiert, ohne jggl. Bert störung nnzuwend. Preis M. 4 . Nacha Echt nur durch Hirseh-Apothe Strassburg 76, Els. Aelt. Apoth. Deuth

## Sle 6. Auflage (31,-34. Touseg) <br> CLARISSA.

Aus dunklen Häusern Belgiens
 Mit alnar Eintelfung v. Dr. Otto Keene in fis Prols: brosoh. M. 1.20 , vileg. ges. M. 150


Dloses Autsehen erregendo Buch, oin til Slo gesamto deutsche Prosse anomkenetsth sprochen hat, enthalt dio wahre Gunculd ind bet Vortuhrung eines braven Modecyinche Eldabay In den sohmitzigen Coschiltssetriteb der Ni. chenhindior. Egeutsche Männer und Frauen, lesef dieses 8uch, Euran fad an
kann das, glifiche Schicksal besotistus Zu beziohee durch allo gutes Buchh

Hans Hadowig's Noohts, Leiprig 108

## Der Gipfel der Reinlichkeif Wach aut बerßesiegerderstarken3ärte! und des unreinen Teints

Eine Wohltat tür jeden Herrn
Ist das Rasieren mit, Wach auf"
Hygienisch - sparsam - praktisch - bequem - kein lästiges Brennen Zarte weiche Haut - ,Wach aur" ist keine Seife, daher alkalienfreil Huf Reisen ist ,Wach auf" geradezu unentbehrlich, da Wasser, Napt und Pinsel überilussig und stets gebrauchsfertig. Im Gebrauch Hilerhöchster und Höchster Fürstlichkeiten, der Herren Offiziere, ärztlich. Kreise u. der Gesellschaft.

## Auch Damen

gebrauchen, "Wach auf" zur Erzielung eines zarten, jugendfrischen, reinen Teints, zur Verjüngung der verwelkten und erschlaften Gesichtshaut. - Gegen Gesichtsröte, rote Nasen, Sommersprossen, unreine, rauhe spröde Haut (als Massage - Crème) mit kaum erhofften Erfolge. - In Hpotheken, Drogerien, Parfümerie- und Friseurgeschäften erhältlich.
General-Depot Itr Oesterrelch-Ungarn:
M. Wallaç, K. K. Hon., Wien I, Kartnerfir. 30.
Kosm. Lab. Francois Haby
Königl. Hof. : Berlin Nw 7.



## Aluminiumdose

Mark 2.00 Große Steindose Mark 3.50 Zinntube Mark 1.50 und Mark 2.50


## ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

## Geronar <br> ||| Ersiblassige Metallkamera ||| Geroplan ||| Essthlassiger Dappelarosiigmat ||| Geraplast

||Essiklassiges Prismenfernglas
Mustersililige Ousfiikrurg Qusserordentility preismivirig ziursige Zathurstsedingunger Treisisise...uch ibereandere Kameras usw, kasierffei
S.Rüdenbergjun barrover und Wien


## Zur gefl. Beachtung!

Wir bitten die verehrlichen Einsender von literarischen und künstlerischen Beiträgen, ihren Sendungen stets Ruickporto beizufigen. Nur wo dieses beiliegt, halten wir uns im Falle der Unverwendbarkeit zur Räcksendung verpflichtet.

Redaktion der , Jugend ${ }^{6}$

Das Titelblatt dieser No. (Bildnis der Schauspielerin Fräulein Bettina Seipp) istvon Adolf Münzer, Düsseldorf.

Eint fleines Mifinverfätronis
Sentrant (ein paar rage bor feinet §oळseit fumt Wurfiぁet):
 Sie miiffer and mit зu meiner Eqodjecit fabrent.
 idf mix garnidpts brans, fann id fo folledft tanzen."


Hoffimanins Pulver nPhagozyfi mit Pepsin u. Lithion ist das nach
neuster Eorschung bereitele diatet. Präp., das notwend. Lebenssalze u. Bindestoffe geg. schảdl. Harnsăure, Bazillen- GenuBmittelgifte etc. ins Blut schafft, die Verdauung erleichtert, die Schuizkraft des Blutes geg. Krankheitserreger aller Art, die Nervenstärke, Genußfahigkeit usw. erhöht u. die Heilprozesse unterstātzt. Verlang. Sie in d. Apoth. etc. Hoffim. "Phagozyt in Orig.-Schacht, zu 1 M ., deres nehmen ! Wo nichterhallt., bei Hoffmanns Spezialitäten, DresdenAoffmanns Spezialita da interessant. Prospekt J. gratis. Sofort notieren! :: Sie können viel Geld sparen. ::

A. Nun lieber Freund erkenne Dich, Bel Dir ist was in Ordnung nich?
B. Der Magen, Darm und sonst noch mehr, 0 weh, Beschwerden hab' ich viel und sehr.
A. Im Handumdrehen ist's Uebel weg, Wenn Du nur nimmst Laxin-Konfeht !


Szeremley
Wittel fint Zlles
"Oo a $2 i o f$ fleifd fannft nic weid)fteben!"
"Iean E' balt a paar Iropf'n Lourbeswaffer cinil"

Wabres $\mathfrak{b e f d}$ id)tden
Der Kefrut Euber ber 5. Komp. in einem Mtündener Regiment erhält von feiner Mtutter einen Brief mit oer $2 \mathfrak{h}=$ frage, warum er Peine photograpbie nad Saule idide.

Prompt uno wahrheitsgetreu fdreibt er juriid: „Es war
 vor lauter £uf Solbat ju fein."

> Leipzig 1913
> Internationale Baufach-Ausstellung mit Sonder-Ausstellungen Weltausstellung für Bauen und Wohnen

> Mai bis November


BR $\operatorname{NNABOR}$ Fh. Ni. das beste Rad für Geschaift. Ertholung Spiel. Sport:
©Brernabor Werke $\checkmark$ Branderburg (riavel).

## Pooviola Scife

## ist mehralsseife

 D. R. P. 216828 und 246880 E. W. Z. 168844

Haut- ı. Haarschäden
wie Pickel, Flechten, Furunkel, Hautausschläge, Haarausfall usy durch ihre eigenartige, sfarke Desinfektionskrat

Infolge ihrer wunderbaren Weichltcit wird sie von jeder auch der zarlesten Haut, dauerndgut vertragen. Erfrischend Angenehmer Geruch! Hohe 80 Pfennig. Probestäck 50 Pfennig. In Apotheken, Drogerien und besseren Parfomerien. Broschüren durch die
Providol Gesellschaft m.b.H., BerlinNW


Innere, Nerven-, Frauenleiden, Bewegungsstörangen, (Rheumatismus). Diätkuren. Vornehme Einrichtungen. Alle bewahrten Kurmittel, auch die von Bad Elster. Man verlange Prospekt.


Nad Defterreid）Ungart liefern wir ganje Bimmer fradts und jolfrei．

## Billige Letture für die Reíre！ <br> Keidffe fuswabl gutertiomane，Tio vellen，Evzäblun＝ gen， $\mathfrak{g u m o t e s f e n}$ in Reclams Unti＝ verfal＝Bibliothee <br> Fedeftr．20ppf． in allena musfonondurgen

II $-1 / \square 1 / \square 1 /$ — Fiur Mayencieiende Makka Das Beste für d．Magen，sollte in keinem Haushalt fehlen．－Preis per Literflasche
 Wilh Schaare，Braunschweig，


## DrKoti＇s Tabletten

Yotimbin
a $x=50$
M．4．－9．－16．－ Hervorragend．Kraftigungsmittol bel Nervenschwáche．
Wünchen：Schützen＊，Sonnen－，Ludwigs－ U．St．Anna－Apoth；；Wurnberg：Mohren－ Apoth．；Berlin：Bellevue－Apoth．，Pots－ damerplatz u．Victoria－Apoth，Friedrich－
straße 19；Bern：Apoth．Dr Haller． Breslau：Naschmarkt－Apoth．；Cassel Lowen－Apoth．；Cōin：Apoth．zum gold． Kopf und Hirsch－Apoth．；DUssoldorf： Hirsch－Apoth．；Frankfurt a．M．：Roser－u． Engel－Apoth．；Hallo：Lowenapoth．；Ham－ burg：Internat．Apoth．und Apoth．G．F． Ulex；Hannover：Hirsch－Apoth．；Klel： Schwan－Apoth，；Königsberg 1．Pr．：Kant－ Apoth．；Lelpzig：Engel－Apoth．；Magde－ burg：Vlotoria－Apoth．；Mainz；Lowen－ Apotheke；Mannhalm：Lowen－Apotheke；
Stettin：Apoth， 20 mm Grelf；Strassbur： HIrsch－Apoth．；Stuttgart：Hirsch－und Schwanen－Apotheke；Zurloh：Victoris－ Apoth，Uranis－Apoth；；Budapest：Turul． Apoth，Doskar；Prag：Adsm＇s－Apoth．； Wlen X：Apoth．z．Austria，Währingerstr． 18 ， Dr．Fritz Koch，Mulnchen XIX／68，
t Nohmen Sio nur Marke ，，Dr．Koch．＂


MünchnerSchauspiel－${ }^{\text {u．Redekunst }}$ ．
on Otto Könis，b，Hofschauspieler，MiInchen，Schule von Otto König，k．b．Hofschauspieler，Minnchen，Ludwigstr．17b．
Vollstandige Ausbildung bis zur Buhnenreife．－Hervorragende Lehrkrafte．－Auffuhrungen．－Eintritt Jederzelt．－Prospekt frel


## Originale dere „Jugend＂

offeriert
Galerie Baum，München，
Maximilianstrasse 52.


ŘuIturfenfzer
„Weld）＇unerméplide Sdjäge müifen nod begraben liegen in einer unkuttivierten Seele auf bem Gebiete ber Erfinbung neuterer－Stumitrid）tungen！＂

2 hus einem Chemic：Kramen
„Kerr Kandibat，woonurd unterideribet fiid cigentliक，Weifo bier vom gewöhurlidẹn Bier？＂






ฐicebad
"Seut morgen gute id Surd) cin 2ftod in Die Damenabteilung. Uno was feb' id ? Kin 2fuge."

## Die überaus wohltuende Wirkung




## Der $\mathfrak{A l m}=$ Saffeefact

"Seitoem das 太affee= ©゙efdäft da beroben fo gut gebt, wer'n meine Strümpf yar
nimmer trocten!"


Kiiliter Sctuff
R. Rost
 aud eine Bismartiscide auf Dem Marftplat geftiftet bat, und aud wir nun dem eblen Stifter diefes Denfmal ftiften, uns sies alles unferer Stast jue Zierse gereidt, Bárien wir wobl mit Ziedt boffen,


## 2trute Suffagetten!

Freubig idjmungelno reibe id) die Sänoe, Dem bie Sunte ift ein Dhrenidmans: $\mathfrak{M i t}$ ben Suffragetten geftr's zu Ende, Den Berefrten gefft ber firiegsidjats aus!

Sie betraditen fidj Den Edja3, Den lahmen, Und fie idjauen fid, bekiummert an.

- Dhne Gelo gibt es, Shr holden Damen, Bomben fait fo idjuer wie einen Mann!
 Statt su brohen miffen fie mun flehn: „Цiebe MTämer, kauft uns dodj ein 3 Bombdjen! Bitte, bitte, bitte, bitte [djön!"

Dod) ber Maun fdlürft feinen bonum vinum, Und er ladjt beim Skat, Iarodk und Whiit:
„(Gelt, Fraugleite ift ein femininum, $\mathfrak{D a s}$ nodj ftärker als $\mathfrak{F r a u}$ ßankhurft ift?"

Karlchen

## Midaclig = Sitten

Wer Samburger Refrergefangverein wollte in ber neu aufgebauten St. Midaelskirdje zu Sam= butg ein Sonzert geben, in Dem u. a. Der Fiilger= dor aus Tannbäufer und das Boripiel zum Paro fifal zur 2 Uufführung gelangen follten. Der Siv= demboritand geifattete bas Sionzert niddt, weil in Der Sird)e Dpernmelobicen nid)t geipielt werben Dürften.

Das Berbot ift nad) reificider aberiegung er= lafien worben; es ift gan3 geredffertigt. Die

Erkundigungen des Siirdenvoritanos haben näm* lidh) ergeben, oák Tamnfäufer eine Dper it, it Der der Sjelo zu ber Wernus pilgert, um fid) bort den idaanlofeften Drgien Finzugeben. Es ift felbits verftandlid, Dajß der ciner foldjen $\mathfrak{F i l g e r w a n b e r u m g ~}$ gewiomete (hhor nid)t in eine firdje gefforrt. $\mathfrak{W b a s}$ Den $\mathfrak{P a r i f i f a l}$ betrifift, to hat ber Sirdjenvoritano burd) polizeilidje Yedjerden feifitellen lafien, Dáß ßariffal cin jogenamuter £uftikus, o.h. ein Gaujewind ift. Man kann fidh Denken, weldjes Radipiel bem $\mathfrak{Z o r i p i c l e ~ e i n e s ~ f o ~ t e i d j t s ~}$ fimmigen $\mathfrak{B u r j}$ djen folgt. Er verübt den beriud): tigten fogenamten Bubengauber und treibt feine Blasphemic io weit, daje er ifn Siarfreitags= zauber nemut. Soldje Edjamlofigkeiten gehjören nidjt in eine firdje!

Frido

## Eine ganz diskrete frage.

(Jeftatten Madame la France bie gans ergebenite $\Im$ rag': Damals als den Bulgaren der Türke fofort erlag, Da haben bod) Cuer (Gnaben den Gieg
befonders gepriefen, $\mathfrak{W e i l}$ „bie franzöfiid)en $\mathfrak{W}$ affen bamit ifre Etärke erwiefen!"

Seut find biefelben Bulgaren mun leiber bös
verbleut

- Weld) cine Erklärung haben hiefür

Euer ©naben beut?
A. D. $\mathbf{N}$.

## Die Dandinng oer Tovelle

(3ar itberivecifug ber prifitäritrafectitshovecte

3om Reidstag wanbert bie Rovelle
Mit freundlid) ausgebet'ner Sdjuelle
3 um Bumbesrat, dajer fie fiebt
Uno weitergibt.
(: Die Refervitten in der 3elle
Gelj'n fdjon die Treifeit auf ber Gdjwelle,
Uno fie getoben פank uno §reis...
Wer weiß . . . wer weiß! :)
Der وat hat bie bewujbte eben Unt jenen थusidjuß abgegeben, Der ein (Gefés nie überifiurst Unto planlos kürzt.
(: Зu Sindern, סie nadf) अätern fragen, Sört man im Geift die Mü̈tter fagen: Segt feio nur frill - jegt kommt er gleid) Dann find wir reid)! :)
Die 3eit vergefit in grojer Sdjnelle, Dod) langiam breft fid) bie शovelfe Unt wird zum Strafgefeg $=$ Roman Miit Gduuld und 2Bahn.
Shr Shern 2lutors, wir wolf'n ifn lefen, Sino nie nid)t to geipanut gewejen; Biel edfte (5robmut foll barein Enthalten fein!
Wollt ifn bodj freunolidjit idmelf entfalten Uno Dunkles ja io hell geitalten,
Dák aud, der kühnift शovelliit (6eidjlagen if!

## Efr Ess

## 24n bas Mtundnex Gemeinbefollegium,

das bie probeweife (Fewährung eines jährridjen 3uidjufics von Mk. 70,000 für Das Drdefiter des Sionzertvereins abgelefnt hat, fo dás fidh biefes für M)tündens Mufikteben unentbehrlide Drdjefter wohl auflofen muß, itt folgenber $\mathfrak{B r i e f}$ eingelaufen:

Riber Serr (Jemeinbekolegium!
Und haft Du gans redft, Daß $\mathfrak{D u}$ nirg hergiepit für Die Mufi! Sndem aud) id) nix bergepen thue, wann fie fammeln beim Spiilen, weil fie alle fünbf Minulfen kommen. Into weil die Soteliere, wo einsig und alein bie Stadt Dafür ba it, nity von bem §eethoveng' (d)werl nid)t haben, umb auf die 2tndernen es in keiner Weibie nid)t ans komt in einer Sumiftadt. Mberhaupts ift bas ein kollojalener Edjuinbel: einmal bin id) in einem Siohnzert von diefem Bercin hineingeweien und faben fie lauter Molzart geipuilt und joldjenen Sdgmarrn, ult ift es garnid)t züntig geweien, [ondern hat aud) nod) (5abberobe gethpitet und bas ift überhaupts keine fiumit nid)t! Into fïr eine foldjene Bagajde barf unfer Gemeinbe kolegium kein (ֿelo nidft verpugen, jonbern lieper für einen neuen Simutopp doer ein £uftballon, wo eine wirklidje Siunjt it, und bie reifenben Englänoer unt 2 finmeriganer, wo umfer bödfiter
 thun, ihrene 9 Tafen aufiperm. Lno weil wir ben Wagner finausgefdmmijen haben aus Muindjen, miffien wir aud) ben Beetoven uno ben Mobjart hinausidmmeifen, dem wo bleibt fonit bie Gez redftiggeit? Lub wemn Die 3eibungs(idmierer audh (ddimbien thun, weil fie alfe mit bem Beetoven und Mobzart verwanbt-finb, aus lauter Sitikke, baraus braudtts 96 E Eud) idjon gar nid)to nidtt 3u madjen, weil Shr bie Sümbabie von uns habts, wo wir finh ber zufribene Gdbbammtifd) "Die Bernagelten".

Karlchen


## Saltanpolitücten

Das $\mathfrak{P r o p h e j e i b ' n ~ i f t ~ „ f u ̈ r ~ u n s ~ D i p l o m a t e n " ~}$ Sa niemals ein erquiddlides（5efd）äft， allein wie heuer biefe Balkanitaaten Mit ifrer Weeltgeídidjte mid）geäft， Das war idjon io，dás es mid wuiteno madte－ Denn immer kam es anders als idj dadute！

3uerft hatt＇idf erwartet，bág der Tärke， Den ßalkanbund verhaue windelweid），－ Dann baut id feffr auf der Bulgaren Stärke Uno hieft bie 2nbern für $\mathfrak{B e r l o r n e ~ g l e i d ) , ~}$
Die Ferdinambdjen einfadj nur veradjte－
Da kam es wieber anders als id）dadte！
Segt glaub＇idj feft，Curopa wiro＇s nidjt feiben， ゆaj ganz zu Grunbe geb＇ßulgarien mum， Und wirr idjon forgen，bajß die anbern Beiden $\mathfrak{I n}$ ifren $\mathfrak{W e i n}$ genügeno $\mathfrak{W a f i e r}$ tun，
Und bald wird Triede fein，wo＇s vorjer kradjte！－ －Wenn es nid）t anbers kommt als
id）mir badte！
Denn aud）$z^{4}$ neuen fixiegen kamn es fülbren，
Bielleidft tritt Mupland＝Defterreidj）in थktion，
Wud Jrankreid）kamn fidd gegen Deuff）land ruilhren
Wertraueno dem perfiden 2llbion－－
Mein cins＇ger Troft it，wenn id）Dies betradte：
©s kommt bod immer anders
als id）badfe！
A．De Nora

## frembenletion

Der Mittag glüht über bem toten Lano－ Etumm fdjleid）t bas Bataillon
Durd）den weiben，heiben，fdreienden Gand－ Und Iedjzeno keudjt ba im Gonnenbrano Einer deutidjen Mutter Gobnn－
En avant！Rataplan－rataplan！
En avant：Maudit Allemand！
Das Fieber jduuttelt den Legionär， Die Kugen fladkern ibm rot，
Raum j內leppt er Tornifter unð Flinte mehr． Und wimmert：$D$ wenn nur ein Ende wär＇ Wiit mir und der Gdjmad）und शot！－
En avant！Rataplan－rataplan！
En avant：Maudit Allemand！
Berfludjt der Tag，ba ein junger $\mathfrak{T o r}$ Entfloh vor Des Waters 3orn Und Glüdk und Seimat und Ehre verlor Uno ju dem blutigen §egen idjwor， Der prableno flattert ba vorn！－
En avant！Rataplan－rataplan！ En avant：Maudit Allemand！

Gie haben jo ferrlidj $3^{3}$ jdjwatjen gewubt Bom ケiuhm，ber bem Tapferen winkt， Bon Beute und wilder Soldatenfuit－ Sun fiigt ifm ber $\mathfrak{T o d}$ in der jungen $\mathfrak{B r u f t}$ ． Er ftöhnt，er taumelt，er finkt ．．．
En avant！Rataplan－rataplan！ Que veux tu，sale Allemand！

Sad kann nidft mefjr weiter，Searr Sorporal！ Der ladjt：Dann bleib nur zurüdk！
Die Gdjwarzen kürzen Dir fdjon Die Qual Uno die（Əeier，סie freuen fidí auf ein 刃abl－ $\mathfrak{B i f t}$ freilid）ein mageres Etüds！
En avant！Rataplan－rataplan！
Crève donc，chien Allemand！
Gtumm weiter marjdjiert das ßataillon－ Gin Sinall umb ein legter Gijurei－
Tot liegt einer beutidjen Wuiter Gofnn
Und ferne verjummt ber Trommel Ton
Sn grauligem Einerlei－
En avant！Rataplan－rataplan！
En avant！Ce n＇est qu＇un Allemand！


Revande
A. Schmidhammer

Herausgeher: Dr. GEORG HIRTH; Redaktion: F. v. OSTINI, Dr. S. SINZHEIMER, A. MATTHAI, F. LANGHEINRICH, K. ETTLINGER. Far die Redaktion verantwortich: I. V. F. LANGHEINRICH, for den Inseratenteil: G. POSSELT, simtich in Manchen. Verlag: G. HRRTH's Verlag, G. m. b. H., Manchen. Druck von KNORK \& BIRTH,

Preis: 10 Pfir, Ungarn verantwortich: JOSEF MAUTNER. - ALLE RECHTE VORBEHALTEN.


[^0]:    4ns Das Boot für Zwei Weise nicht von Dir, Prusisto fod
    

    ## Schriftsteller!!

    Belletristik u. Essays gesucht zu Erdgeist-Verlag, Leipzig [3.
    was bestimmte Charakter-Analysen be-
    wirken. (Siehe Prospekt.) Briefliche wirken. (Siehe Prospekt.) Briefliche
    seelentiefe Urteile nach Handschriften seit 20 Jahr. ${ }^{\text {Flüchtig. Interesse }{ }^{\alpha} \text {, sowie }}$ P. Paul Liebe, Augsburg I, B.-Fach.
    
     zerte vibin Albert Friedemần
    

