


Fritz Erler (München)

## Bismard=Deutfdland

Blitenden helmes, Sdjwert an der Seiten, Selj id ibn wieder voriiberfdreiten. mie Cronje hagen, die breite Geftalt, Blaue Augen, fo grimmig und kalt, natt daribeer, dem feind ein 6rauen, Didte buidige Fugenbrauen, Frg verfpottet, ärger verhaft, wie in Eifen und Stabl gefaft, und im muib)fam gebändigten ftillen Cirfen herzen den trotigen millen, heiße liebe und niidtetne Pflidt. Ift er nidt, Deutfdland, Dein eigen Gefidt? haft Du im Böfen wie im frommen Geift und Geftalt von ibm genommen, Der aus dem Dirrwart Did) erfduf? hei, wie fdmettert Dein Sdladtentuf! millit, wie er, was an Striden und Cauen Did umfdnürte, mit eins zerbauen. Willit, wie $\mathfrak{r r}$, was die Melt entzweit, Zwingen die cuide, den haß und den neid. millf, wie er, wie der Tronjer hagen, lieber vom Sdwerte fein erfdlagen, Als vor des feindes Ungebaibr Preiszugeben des keides Tür. 0 mein Deutfoland, daß diefe Erde Eines anderen beiftes werde, Deines Geiftes zu land und meer, Sdjreite vorwärts \{o trobig wie er!

Ad. $\mathbf{E y}$

## Minnfergecprád)

§n ber ungeteuren \&eere Der ©fernemadft Magte tas̃ erbabene Mímiter,
Dunfel, ftumm.
Da juften Sdjeinwerfer am Strabburger §immel Uno jáblings̊ verweilten die fudenten Sidjter $2(\mathrm{~mm}$ einfamen Turm.
WBas war oort?
3 wei binmelamragente Suftgeffalten
Stanten Dout geiferbaft.
§m תiltaifierbelm Der cine: Biämarct!
Der andere in feberbut uno Períde:
ier vierjebnte Rubrig!
,"Mer Dort:" - "Ein Samgler." - "Ein アónig bier! 2Baถ̆ willft Du, fanjler?" - ,2BaB

> willf Du, תónig, volt mir?"

Die ©terne bramten Durd) Die blaffen Eebilbe, Durd) Den תírrā́, Durd) Die Merúcte;
Unt jede Geffalt griff mit der weitbin fliegenten Яtedten Bad Dess Doness Snauf,
2n berrijider Gebarter jeder dem andern gleid.
Sie ídauten fidd an uno idamiegen. Endidid begann cê:
 In biefe granatenourdflammte, iróbnente $\mathfrak{Q u f t}$ ? Wer bat mir dieß filberbefáumte Purpurfifien,
 WEer idfmièet ven Belfort biza an den flanorifden Stranto Duer itter mein granfreid) Dieß peinlidye Eilienbanto? Wer swang mein Wolf in umatirrliden Bunio פrit Эiufien unठ Briten? - Dieह̂, Яamgler, tue mir funo!"


Du!" fagte ter Sangler. Uno fagte
fein weiter $\mathfrak{W B r t}$.
Sornflamme - Seufier unt §aud und ber Gdaatten war fort.

Yud) Die weipen ©trablen Der
©deimberfer widen. Ouidmartes zudte Der cine nad) WBeften,
Der óftide manterte madfam den ofbein binab.

Lut in ungebeurer Seere Der Sternemadt Stand wieder der fumme whinferturm. friçri申 Rienbarb (Gtrajburg)

Saat utid joffung
2u dene bilde ven rant Rite b) Rus minterfencelu if undiad die flur befreat unt turd) die [folvarz fencut erte
fonetice ter Prag -
feopabanates boffer auf fonnige fribling szeit Jom weiten fothuina drangender woilten 2ug?
wie Hiefuleiber tirmen (fe both at) auf, Fls wallten det Dorwelt Sdjatten betan, ger(bart Deut/bland zu fitirmen - cin reifger beldenbauf Codinutig, ebern - Reden pon Siegfrieds Art!

So fouite des friedets 7rbeit dee deutfoc Zorn, Den eme Telt in Toaffen nidt aberwand paigt dem und faet! nidt nur furs Brot das Koril Edtere Köner nod greut in das teure land: Strem Saten der Lidte, die madtuoll das Dolk atreint,
Ind Saaten der Zukunft, geiftige, goldne Saat Und Saaten der Kraft, daff furder kein freuler frind Uns bafiverblendet witder im Sturme nabt -

Sat! Săt und wartet! Das aum noth dtoben mag, Still nabt die zeit, wo das orin aus der Sbjole Ipriekt Sat! Sat und botete! baid latht det erntetag, wo bri der Creue könlide frubt geniest?
fría m. ofini

Der wabre Bismarck
Won Aath Blebteru
Et war uria, ef it re nodh Pae thite ber Yate id nift verninul on finga zotectog, Dajk kin hubratiot


## Bisinardse Geitt pribit


















Deutscher Frühling





Niedersächsisches Bauernhaus
Erich Kuithan

## Wo ฒismard liegen foll

（ङefofrieben am 31．§utt 1898）

Mibt in $\mathfrak{D}$ om ober รెirfeagruft， Gt rub＇in ©ottes freier Euft<br>Dranfen auf $\mathfrak{F e t}$ unb Salbe

शod befier：tief，tief im Walbe； wibulind tãbt ion uu fíd ein： „Ein Gadife toar er，brum if ex mein， gut Gadrentoalb folf er begraben fein．＂

Der Leib 3erfâllt，Dze Gtein 3erfält， Ther ber Gađíntoclb，ber bâft；

## Ynb fommen nad breffaufenठ §abren

 Jrembe bier bes weges affabren Ynb feben，geborgen vorm Cibt ber Gomen， Den walbgrumb in Gfen tiff eingefvounen Und flaunen Der G ©ōnbrif unb iaubsen frob， Go gebietet einer：„Rärmt nibt fo！－Siet unten liegt pismardirgendwo．＂
Gbeobor Fonfane：
legenbeit．Wor allem eins：mur nidjt ben Peuten nadjlaufen，fidd）gut mit Sedermann jtellen mollen！ Das einftige $\mathfrak{F r}$ reusen bradjte mid）zur $\mathfrak{B e r}$ 3weiflung burd）feine＂moralifdeen Eroberungen＂， bie bei allen Saffern und शteibern um Зeugnific bes $\mathfrak{Z v h}$ lverhaltens bettelten．Se uneigennuigiger und freunowilliger wir uns hatten，Dejto mehr mißtrauten uns bie Sdjwädjeren．Dem ber Eilgner traut keinem $\mathfrak{W}$ abrtheitipredjer，Der Gdjuft keinem Ehrenmann und im Starken wittert man nur $\mathfrak{T}$ iidke，wemt er bie Gruberband binhält． Sdjon bas kleine $\$$ reugen，bie äugerlid）idjwädjte （5rojmad）t，fürd）tete mant inifinktio，wie jollte ba Das mädjtige heutige Deutfdjlanb allgemeinem Piftrauen enfrimen！（Gefürd）tet werben bas ift
 fredjer（Grobheit hat England allzeit fidi Durd）＝ gefegt，ia nod）obenorein bie Riebe ummünoiger Ioren ermorben．Jranfreid），Das brutalite gie＝ rigite ErobererIand，wirb als 2lusbund von Ritterlidjkeif angepriejen und wir，cin mahrer Rlub ber Sarmlojen，merben als Störeniriebe ausgejdrieen．Mundus vult decipi．Wir wird ber Eprudh＂Diad）t geht vor Redit＂als Peite motiv zugeidjoben，id）fagte eฐ in völlig an＝ berer $\mathfrak{G e r b i n d u n g}$ ，aber plauberte bamit nur bas uffentlidje छeheimuis aus，Das Englant，Jrank＝ reid），Rubland am beften kennen．Sadjfeinben，mit benen fid）umweigerlid）umjere Snterefien krensen， 2ufmerkjamkeiten unt Sobflidjkeiten an ben fopf werfen，wird von Diejen nur als indirekte $\mathrm{Be}_{\mathrm{e}}=$ leibigung empunden．Die Seute mollen von uns nidi）t geliebt fein，fie hafien und beneiben uns， allo behanbeln wir fte Danad）！
＂פㅋan foll nid）t heut tun wollen，was man erft in zehn Jabren tum kann，＂bies fiefe 23 ort Эtapoleons biefet ben शriabnefaben burd）bas

Kumitoolle £abyrinth Der Bigmardaijden Ents widaelung．2fnbetungsuirroig eridjeint er vollends， weil er Tapoleons vertrautes 2 Ingebot ber Er e merbung Sannovers und Sdjleswig $=$ Sjoliteins rumbweg ablehnte，nidjt mur aus kodjenbem beut＝ idem Tationalitols，jondern weil or $\$$ reubens deutfic）PMiffion Dadurd）gefäfroct eradjtete．Dem bei ibm ziehen bie ibealiten（Gefuifle mit Den realiten Beredruangen 5）and in SGand．WBer wird Da＝ nad）nod）Die Fabel nährent，Der jüngere Bismardk iei Stodapreuße uno nidjt immer＂Deutidjer＂ge＝ mejen！Die Deutidje Einheit（iiehe Die Wette Des Sturenten mit bem 2merikaner（Evfini）bat ibm als Peifitern immerbar vorgeleud）tet．

Goldjes nemen wit（5enic，moljl зи unter idjeiben von Talent，bem immer nadjabmenben， anempinbenben ohne Peibenidjajt，＂Boefie，Die nur PeiDenidajt ift，＂fingt Byron．＂Dieje tiefe verbaltene Zeibenidjaft erfïllte Bismards ganzes $\mathfrak{W e j e n}$ ．Das frellen wir nid）t in 2brebe，dás Der 2tbgeoronete Fismard vermöge biejes leiben＝ idaitlidjen 3 mitinkts fid）su weit in junkerlidjes Wilien verirte，bem er urprünglid）（fiebe jeine famojen（Ettern）io fermitand．Daß ber＂Яippu＝ blikaner ${ }^{n}$ voer＂Liberale fid）sum Finyaliften entwidkelte und＂um Demphratenfreffer，begreifi jeber，ber bamalige Berbältnifle ftubierte．Der S）ā̄ bee organifaj geftaltenben（Senies gegen un－ frud）tbare Soeologic．（Goethes tiefe（Einididt，Fa－ poleon，ber ganz in ber Soee Iebte，habe fie in Der Wbirklidjkeit verpünt，gräbt eben nid）t tief genug．Das（Fenic，Der verkörperte SDealismus， hemnt keinen infameren $\mathfrak{F e}$ int als bie＂Jbeologie＂， wie शappleon es taufte，Die fd）öngeiftige Schwäre merei，bie cine $\mathfrak{W e}$ elf vom wahren Soealismus tremnt．Der inbijdje Mahatma ignoriert nid）t die Waterie，fonbern uberwältigt fie，Damit Die Bahn frei werbe für bie Serrid）aft Des idealen（豸xiftes．

Geder geniale Menid）ift Daher äugerlid $\Re$ Realift， weil er bem Sbeal zur Seeridjaft vertjelfen will． सus diejem Saj wiber bie Socologie，bies faljdje（Wegengift ber Wirklidjkeit，dieje Blutver－ giftung des edjen Sbealismus，entiptingt bie ＂allgemeine Wuridjtigheit．＂Bismarth kiimmerte fidj）nid）t um Rid）ard 23 agner（er，Der Beethoven： hemer！）umb las Etindes Budjholzen．＊）Daß ber iüngere Bismardk Shakeipeare und（5oethe auswendig kannte，icinen titanifden Welfidjmers an Byron und Qenau beranidjte，baj nie ein Tatenmenid）auf joldjer 3imme univerjafer（aud） philojophiidjer）Bildung und umfaffender $2 \mathcal{W}$ elt＝ literaturkenntnis thronte，braudjent dic शiftheten nidjt at wiffen．
aber fein Riebealeben，bas cine Britin lange ver＝ giftete，wie Englano bas Deuffije शeid），Fiege fidj

[^0]Mandes plaubern，Das in einen Sobgejang auf biefen edjt iculfdjen Niamestipp ausklingen müigte． Denn wie（Joethe vom Tribelungenlied jagte，jèer Deutidje werbe je madj feirtem Bildungsgrad baraus etwas für fid entrehmen，Das gilt von Diefem Umfafier．Eleganter 2 Se eltmann uno gottes： fïrdtiger $\mathfrak{N i n j p t i k e r}$ ．Inerreidjtes Sincipgenie，Das wahrlid）Iors uneridjoptlidjes Methorn aut einen Sug geleert hätte，unt bieberer häuslider Fami＝ lienvater．अaukant mit oreibig nur fuir ibn uns blutigen Menjuren，der hundert Werfibien mit einem Streid）non 2 Lber Werfitio heimzablte－Dic Ynififitung ३enceetfis zum ifidififlidjen Memoire uiber 2tmmegion Belgiens，Das vier Sahte ver＝ （d）wand，um plobjlid） 1870 in Den＂Simes＂auf＝ zutaudhen，bätfe felbit Madiavelli in Eritaunen geiegt，ber Riefe bout nut cinmal，aber bann wädjit kein Gras mefr－unb Daneben Der bjoflidfite gemuitlidjite Jriedjertige．Ein 9timrobs vertilger umo babei ein Lambwehrleutmant，Der ieinen Buridjen vom Grtrinken rettete．Der ver＝ bummelfite शiomantiker（Sugent）unt ber kor＝ rehteite Stantsphilifter．Der $\mathfrak{B u r i d j i k o j e , ~ b e r ~ z w e i = ~}$ mal Durd）s ©xamen fiel unt fid）uiber（פeheime räte krank ladjte，umo Der cinjame unermüblidje 2tneigner bes gründlidjiten wibifens．Das lieje fid）nod）weiter fortipimnen，benn tatfädlidid）hat Der kleinite Deutidje irgenocimen Dem（Grogen äblne liden 3 ug．2lud）Feine Raturberienkung und ins brimifige Treibeitsluit in Wald uni Selo（nid）will nad）hier auswanbern＂，idjrieb er aus einer idjwe＝ difden WBilonis）baben ein tupiidd＝mationales （5epräge．

In diefer feierlidjen Stunde，wo wir，$z^{4}$ ifmt aufblident，uns in ihnt ipiegeln und feine groge Tiation fid）feiner mürbig zeigt， Da ，ob wir fiegen oder untergehen，Dürfen wir frogig jubetn：${ }^{3}$ Зu Diejem 2lugenblide will idj fagen：verweile Dodj）， du bijt io idjün！Es kann die Epur don deinen （Erdentngen nid）t in 2teonen untergefn！＂Edjlägt aber bie Stunbe，Des תirieges §riid）te zu piliukhen， Dam，o Meifter，ifjuebe uiber uns dein（5eijt： genial vorausidjauente Mtäbigung wie in 9tikolss burg，uncrbittlide Strenge wie in Berfailles． Gdjlage den idjwädjlidjen Sentimentalifter ebenfo aufs Maul wie den unfimmiger Whantaften，benen， Die mit Rebensarten gegen＂mapoleoniídje © $\mathrm{Ex}^{2}$ oberumgepolitik＂fudfteln，und Denen，bie 34 viel haben mollen！Quf Werjähming mit ben aber＝ wumbeneri it nur an einer Stelle 3 u red）nen， und weidje bas itt，veridjucigen wir，ionit merben wir geíteinigt，weil wir mit ©ismardis（Geift ver＝ kehren．Gegen die zwei anderen Stellen wäre jèc Määbigung nur Dummheit，man múb ihnen Die 3ähne ausbredient，fo gut es geht．Uno Bis？ mardks（5eit fpridjt：Seber umnilize Sorieg it eitt Werbredfent geht es aber ums $\mathfrak{D a j e i n , ~ d a n t ~ g i b t ~}$ es nur Eieg：Dber Intergang；iedes Erbarmen mit（Gegnern，Die unis nid）t ein Suentdjert ©ro barment jjeerken wirben，ift Gelbitmoro．Siinmmert eud）nidit um angeblid）e neue（Gefabren der 3u＝ kunift，Der Unterworfene gewöbut fid）enolid）arr fein £oos，uns aber liegt ob，unire Grenzen io 34 verbeffern，Dáß Sebem die Luif vergeht，it itrategif（）versweifelter \＆age nodjmal mit uns angubinden！łno nur umt（5otteswillen keine Ritterlidjkeit！Shr märet fähig，Den Edjlimmften entwifjuen zu laifen mit der kimblididen Sofimung， er werbe fid）künfig Gud in Die 2 Irme werfen， um eimen faldien Treumb zu frafen！Bildet Eud） nidit foldhe Gdwaddheiten ein umb benkt an bie eiferne 2 ntwort，Die id in Wondjern uno Berjailles auf foldje Q3hrajen gab！Das Band Der Entente gerreigt ofnefin madj bem firiege aus beitimmten inneren（Grinten und grade der wiro Eure Sreund id）ait fudjen，von bem Shr es amm menigiten er＝ wartet．Pber was ihr habt，Das lajt nie mehr los，wemn She Euer Ceben fidern wollt．Gonit habt Shr bald wieber bie gleidje Beidjerung． Unterfuddt nidjt，wer am gemeiniten an Eudj ge＝ handelt，fie fint alle gleid）gemein und nur（Euer （Sefühlsbufel mad）t ba einen यnteridieb．Trefit Seben fo töolid）als Shr könut，aber fud）t Eud） зum Beribhuren benjenigen aus，von Dem Shr am wenigiten bekomment könt und ber（Eud） verfältnismääig amt ferniten bedroht．Silift uns ber Şerrgott，Dann wirb fiid）alles 3 um Beiten

menben，benn bie Mäglidjkeiten find ba；bilft er uns nid）t gegen Dies（5reuelgeidjmeif von Sduur＝ keth und fügnern，abjdeulidjer als bie Welt es jemals jab，io wollen wir untergehen．Tur keinen faulen Trieden！Sömt Sht bic（Jaranticen unb Siompenfationen nidjt bekommen，beren Shr be＝ Dürit，Damn bleibt lieber alle auf der Stredke，Da＝ mit（Eure תinder umb Enkel nid）t bas（פleidje erleben．

Go idjaut Der（5enius deutidjer 9ation ferab， Wotan mit bem Sdjlapphut，bem unhcimlidjen Blauauge umb bem unabänderlid）furditbaren Ermit ber Etirn，ob ber Mumo nod）fo girtig lädjelt．Dern er hat io viel gelitten，all umire Nhnen mit ibm，Groll umo Edjam über Ento redjtung Des eveliten Wolkes Durd）Loki umb Söbur．Dic Walküten rufen in Luiften：

Deutidlands Sieg das ift die Bis＝ mardifeier！

## ©ic Stimme dew Zlfen

Gegeniiber vent Fuslante bin idj nidjt he forgt．सHe Hugriffe von muģen werven wie jommerfdjläge anf mos witken， mflre eintg
 Intern aber balte idy fiir den locus minoris resistentiae die bentfje aleigutg zur itio in

 gimenter won verfdiedener 3 trifornt it cinter （anamifon leid）t itt ©egenfaly zu cinander ger

 tig fibermadjter，fo if es ieljt Jer kimmpf oer parlamentaxifden waktionen wio ber ver＝ fdjedenent politifdjent Jarteien，otr die einbeits lidje Entmidalung oer Bukunft 3 it gefäbroen brobt．2te 台luft zuifdyen aen Eraktionen 31 ïberbxiidken，ift famierig．Iidy betradte àne ganse parimmentaxifde \＆xaktionomefen als cine むirankbeit，Deren Zoftand auf Dent frebs famten Cbrgeize ber むuibrer bertht，mit bem fie ate prolitifdje Convotticri ibre atusfidjten balo nadj oben，bald nadj inten zu perbeffern fitdjent
 itio in partes． 3 menn wix 3 ffammen＝ balten，wexden wix oen Cenfel ans bex 如olle fdylagent．sie miiffen fidj Datan gemöbnen，in fexem anentfden
 litifden（begnerju febu．
zinipracje an eine zboronung der deutidden Stu denten，siffingen 10．8． 1891.
（Fort Kobl，Band 13，S．42．）
．．．．．idj redjue unfer beut beftebendes 3üronis mit（1）eftreid）$=3$ lugart 3 it venjentgen Keidjoinflitutionen，an ienen urs zullen liegt unt bie mix zutle ju pflegen entfololoffen fino． （Eg if eine alte gefdidjtlide ©radition：mix buben feit Inhributerten mit（1）eftetdje 2 ingaxn

 aber atdj eitt kedirefnis der movernen politik． Idj redjue varauf，vaf wit belt offreidjifd）＝
ungaxifdjen Exemben，Defemt verbindeten Beidre，alle ©rette haltent werden in jeder 3 lot mì（G）fabx，Die es beorrobn könuten．FInd babe mit diefem Bilnonis nid）ahne grofe hidmierig＝ keit gearbeitet，umi $\mathfrak{f g}$ ift cime ingefdidite 3lerlemmung，wem man bebmuptet，eq fei mix leito，und idy walle viefeg natixlide，im cıtopüifajen ©leidsgemid）t nötige ふimùnis foüdigen，das idy fuir feft begrimuet balte in
 henttgen 3iedïrfniffer，mul zit tem wix immer mieber zuxiidkhomment mïffen．Mix jabent tute mit（befteidf，wie fie bort fogert，＂gerauft＂， faft it ieven Jabrbundert einmah，aber wix find inmer twieder als zzritier zufammengekommen mind werden es，fo（00tt will，fedyt bleibent．

If einen Serrn aus ungarn，beim Empfang der Würtemberger，Sifingen，10．7． 1892.
（3and 13，S．98．）
Fid babe in Mien immer bafür plaidiert， daf die（1）efteider es ibtemt eignen Intereffe entipredjento firment mädjtert，ment mix mit Kinflanu fo viel 邓uiblumg behalten，baf mix audj den Fxieden zwifdent（1）eftecidy unt zuf． land fördern und exhaltent kömtert． 20 ix Dex きxiede gebradien，fo miffen mix
 gadse，menn（i）efteidy mit 3 anfland in frieg gexït，und nidjt alleit die †entge（1）eftretdjs．Tua res agitur， paries cum proximus ardet．
anfpradje an bie Súbreftocutidien，fiffingen， 24．7． 1892.
（3and 13，S．115）．
Idy bin won friil muf Fäger mit̀ zifdjer ge＝ weren 1thd ons Ftbmarten Des rediten 3 tomments if in beiven situntionen bie Jiegel gemefen， Die idj muf aie Flolitik iutrertragen babre．Ind babe oft lange anf vem Whtatoe neftanoen und babe midy von Infekten 1 m ffimärmen
 kam．Zadj babe nie citen $2 t o m e n t$ in meitem reben gehabt，in vent idj nidyt ebrlidj anto in ftrenger jielbltprifititg bacilber tadjgeindst bätte，was tdy $\mathfrak{z}^{2}$ tun bätte，am meinem fande －mù id muff auds fogen meinem wertorbenen


 Kungen mito wintumgen it ver 刍olitik fratt＝ gefmoen，nber die zlolitik if eben on fidj keite Logifdie utro keime exakte wiffertidjaft，fondevn fie ift die z＂abigheit，it jeom wedjfelmoen 3 tho ment dex situation dro am wenigften 5djäd： lidje oder oto Butedznäfigigte zit wäblent．Es if mix tas nidst immex，aber iibermiegent Dod in ten meiften tüllen gehutgen，Han hat won ntix gefagt，idj bätte auferorientlidy viel（bliïd gehabt in meiner politik．Das if gemif ridy
 miitidjent，daf es tmmer fanter mito zinifter babert möge，bie ©lïid baben．
zinfpradee an die 2lboronung der Univerifität Jena， Jena，30．т． 1892.
（3and 13，9．130．）
Wag febent if fampf in dex gantch tidjäp futh，unt abte intre kimple kommen wix zitlegt beim Cljinefentum an unt pecfeinern．
 trationte Erage maftoudjt，Dodj inmer cimen tammetpunkt baben，uno das if fiit uno Dos Zeid，nidjt wie ea vielleidft gemintidjt werient hömente，fontexn wie es beftelst，Jas Wieidy und feit kidifer，Der yer Dertreter Dafiix if．Zlnì deabalb bitte idj site mit mix eimut
 mit̀ mögen tife anno 1950，fo viele won Shutn dant nodj lehent，mit poller Bufriedenbeit den ©oaft imme abermals mit ausbringen：
zanifer und zeidd，fie leben bodj！
zinfprad）e an oie Stubenten der deutfden Sood） \｛djuten，friedridgrube，1．4． 1895.
（3and 13, S． 317 ．）

## व1ueue!!

Ungereimte Firiegsgedidfte
Gon $\mathfrak{J}$. Spier (Miunden); ${ }^{3}$. 3t. im Felde

## I. Da fann man die Rifenbabn feben!

Solbaten ftanben und ftarten hinaus in Die weite Ebene. Dort, beinahe ba, wo fiid) Der Sorizont mit der Erbe vermäblte, zogén kräufelmo Dampimöltajen zum Simmel; wie lidife Baums wollfibdaden; langiam, zögerno; wie erfterbend
 Uno wie eint binmer, Dumkler 2 Burm wanb jiid) etwas durd) die Ferne - -

Die Solbaten idjauten fidd gegenfeitig ftumm an; einer lief in die ミuartiere, haftig, atemlos. Er rief binein in bie niederen polmildjen Sjutten: "Rameraben, Dort kam man Die Eifenbahn fehen! ..."' Uno fie frömten aus ben hä́flidjen Stuben, wie eriduroden. Miande halb ange=
 Raudjen vergeifenb, in Den harten Sänben; fie preften die Blidke in den Soorizont; - und fie Tahen bie Ciifenbafyn. - 2 Bie ein winsiges, lädjerlidjes Spieljeng krod) fie Dort entlang, ouf neugebauten Edjienen, von deutfjer 2rbeit wièjer бum Leben erweddt, aus der Зeritiorung Des Яiriegs, alis der monatelangen Starre ... Und uiber die Solbaten, bie rauben Mtänner, fiel wie cin plögo fidjer, warmer Sdjuuer bie Riebe zur .Seimat, Der fernern .... פie Eifenbabln mar mieber ba. Sie erwedte Erimnerungen, fie fpann ein feites Bant zwiddjen diefer Werlafienheit umb bem teuren Zaterlanb; oh, Die Seimat war niddt mehr weit weg; fie war nabe geriudt durd) Diefe Siette von Stahl unb Eijen, - Dic Cijenbahn, bie Eifenbabn!; Diefer harte Mervenifrang leitete Ströme der Treue binuiber ... Uno fie idjauten, fie ftarten felbitwergeffen ihr nad, bis fie im Tidjts entidimeno. - -

§eldpostkarte: Sturm auf Gorlice

## II. Die Sperte von paneveggio

${ }_{n} 2$ fuf treuer $2 B a d$ t an des Rieidjes Grenze gebenten wir unierer tapfren Sriegskameraden: Das Dffizierskorps

Der Eperre શantegegio" . . Suf dem Deckel einer Gdjadtel 3igaretten itanben Diefe $2 \mathfrak{W}$ orte, in markiger Sdrifit . . . ganz vorne im Gdjüjen= graben las ein blutiunger beutidjer Qeutnant bie 3eilen: - Mit ijfreidiídjen Piebesgaben hatte ifn biefer raudjbare Grujs erreid)t. Sperre von Faneveggio . .. WBeit brunten in Eiibtirol jajen fie, die Epenter der Duf= tenben 3igaretten. Ireu ausharreno auf vor geídjobenen §orts. - Baneveggio. - 23 ie $^{2}$ wunberbar weid) unb verlodeno Dieice Wort! - Shier im harten, unwiuttidjen 乌iugland beis mahe wie ein Strahl heifer Eomme, füblidjer (Flut. - - $\mathfrak{B B a s}_{\text {as }}$ moditen fie Da orunten iejt ennpfinden? Gïdens Эruifling ım̀ 2 Bärme Des Qebens? - - Der iunge Reutnant ienfigte. „Treue umt Treue. - Syaltet Shy da unten aus, weidjen wir nidjt fier unb fei es nodj io idjuer. $\mathfrak{W i r}$ mififen idjaffen." - - Die rufilidden (5es idjüge tobten . . Wraifelmo uno hradjeno idjlugen Oranaten por und binter bem Sdjübengraben ein. - Der junge Qeutnant wollte fiid) eine 3igarette sum Mambe führen. - - (5anz menig 33 lut quoll aus feiner limken Edilăfe. - - Er fiel rüdzwärts um. - - Cin kitines Epreng? ftuid von einer amerikaniidden Granate war es

Wuf den Wällen bes Spertforts $\$$ Baneveggio promemierten zwei bifreidjiidhe Difiziere; phne Mantel. $\mathfrak{I m}$ fitajlenben Wittag ofomenidjein. -- „ZBer mag wobl uniere Bigaretten rauden?" frug der cine. - „(Sanz egal; fie fino ifm in $\mathfrak{I}$ tene gewiomet

## Clabres Geschichtomen

Wir gabert in der Sdpule cin Konjert jum befitn der Krieger. Jut Қauptprobe waren and Elementaridpiler jugelafien. 2lls die fran $\mathrm{Di}_{\mathrm{i}}$ reftor, von einem Sebrer am fliiad begleitet, ihre Sièer gejurgen batte, fragte id cinen Kleinen: "Wie war's?

Hito der fagte: "Der Eefrer bafte eine feine Mtufif geppielt. 20 ent mur die fran midat egal 'neingerebet hätte!


## Ka Ouftet

Sas Feidy bat cin santelsmonopor inber iticfloff＝ boitige Dingemittel eingefuturt．

2n ferner（Juanokuifte
In Chile und in Wern，
Da wenben bem tägliden श̉ifte Sid）fleißige 2 Z̈gel zu．

2tn ferner（5nanokuifite， Da zwitidert Ex зu Jfr：
${ }^{2}$ Wie fleifig uno bäuslid）bifte，㸷ie fleipig uno bäuslid）find wir．

Die Yiten iowie bie Эungen Wiadjen die Gadje nid）t idjledjt． Ulis hat idion Edjeffel bejungen lind zwar mit vollem Redjt．
©s tuirmen fiid gewaltig Die Gpuren won umierm Tunt Die Spuren find itiditoifhaltig Uno lafien Bethmam nid）t ruhn．
Demn aller und jeder Stididitoff， Der tut bem Reidje jo wohl， Drum waro für ioldjertei ©liidkifoff Begrïntet ein $\Re$ ieidjsintnopol．
Wir fidjafien nidf）mefir ins．Soble
 Wir dienten den rieidsmomopole Durd）unferen Lebenszwed．＂
So zwitifjerte er unt fo piept＇er， Gr wankte nimmer und wid）． Gie aber fagte：„（Eeliebter， 2 Was du tuit，tue aud）idj．＂
$\mathfrak{D a m}$ wandten wieber bem Mifte Sid）beibe beidjaulidid $3^{u 1}$ In ferner（Juanokiifte $\mathfrak{I n} \mathbb{C}$ hile und in $\mathfrak{F}$ eru．

## Siebe Jugeno！

Hnfere Mrinua wird von threm in Polen fäm－ pfenden Grendier iiber die Exeignifie anf dem offliden Kriegsfdauplats ourd redt häufige feld． poitbriefe auf dem \＆aufenden gelpalten．Da id ilpe Dertranell gentieje，befomme id die Kriefe jedes－
 ＂Gejund bin id nod，obgleiḑ geftern cine Granate diḍt vor mir frepierte，was idh antḍ vort Dir und der gnädigen fran hoffe．Dein wilhelm．＂

## Das

englisch）＝französische §chlachtendiktionär
Sid）Gatt＇einen fiameraben，
Ginen frember＇n find＇t du nidjt！
Dic $\mathfrak{T}$ rommel idjlug zum Etreite－
Gr jud）te Geit＇umm Seite
Mit ängiflidjem（⿹丁efidjt．
Sd）blätterte besgleid）en Sm eig＇nen Diltionär－ 2 Wir haben nidjts gefunben， Dá̧ wir uns red）t veritunben， $\mathfrak{W a s}$ jebt zu madjen wär＇

Eine Sugel kam geflogen－
（Gilt fie mir ober gilt fie bir？ Sly hat fie weggerifien， 92odj efj mir beide wifien， ${ }^{2}$ Bojjin man iegt maridjer＇！
WBill mir nodj etwas fagen， Gdjwagt knjinn uur Daber Samn dir nid）t Onntwort geben－ Sudf＇bu im ew＇gen Reben Gin befi＇res Diktionär！

Sassafrass

## Siebe Jugeno！

Jn cinem 2rtifel iiber die इejdränfung bes Derbrands von Weijemmebl wirde anf die $\mathrm{B}^{3}$ e fömmlidfeit des ZZoggentbrotes bingemiefen．Da－ bei whroe anf bas Vommigbrot anfmerfiann ge－ madt，da es die Derbanutg anfs giluftigite becinflifie．－2lte Erimtermiget fandfent ans meiner mitilitärzeit anf und iḍ befḑlob，wieder cimmal Kommîb an najden．

Hiente Bemiifungen bei den felogranen warent Leider erfolglos－iiberall die gleide 2htwort： ${ }^{n}$ Wir dirfent feits verfanfent，es ift ftreng ver－ boten．＂Da fam mir ein rettender Gedanfe：id mendete mid an die 2lTali，unfre Kiidenfee；bei ibrent ansgedebutent 2 ejejeburgent $\mathrm{g}^{n}$ bent felo－ granett war der befte Erfolg $3^{11}$ erwarten．2lls
 einflufreibe Dermenoung bat，erbielt iक̧ ohne weiteres bie beftimmtefte ふufibernig，eill Kom－ mifbrof $\hat{j}^{11}$ befomment．

2 hidernt ©ags erfoeint ridtig ein Kíregers－ mann mit dem gewilnidten Konmifbrot．2teben bem obolus belobnt noch eine Ђandvoll छigarren Dert ©ayferen．

2Tad furzer §eit exfdeint eint abweiter atho סepontert cinen Kommiglaib anf bent ©idd des Ganjes，und als id midh jum 2 fusachn anidicte， fonmint mix cint oritter felograuer mit ber branten
 renvorrat eríकöyfte．

2Tunt wurde mir vor dem Kommifiegen dodg bange，id rief die Mali und fragte：${ }_{n} \mathfrak{J} a_{1}$ wieviel Siebhaber haben Sie bent bei ben felogranen？＂

Eieranf erbielt id die etwas verlegene 3lnto wort：＂27ur cinert，Secr．＂
＂Mlno die anderent grei？＂
＂Die treffe id bloj allweil．＂
o．c．


# Inseraten－Ånnahme <br> Gurch alle Annoncen－Expeditionen <br> G．Hirth＇s Verlag，G．m．b．H．，München <br> JUGEND <br> <br> Insertions－Gebühren <br> <br> Insertions－Gebühren <br> für die <br> fünfgespaltene Nonpareille－Zeile oder deren Raum Mk．1．50． 





## Elektrolyt Georg Hirth

 Geschützt in allenanständigen Staaten Der elektrische Žrunk
Georg Hirth＇s Kraftlehre gipfelt in der Auffassung aller Organe，namentlich der motorischen und Sinneszentren und des Herzens，als evektrischer Apparate und in der Vor－ stellung，daß jede der 5000 Milliarden Zellen unseres Kör－ pers normaler Weise durch einen elektrischen Turgor funktioniert，von dem auf Reizung Ströme abgegeben werden． Dieser Turgor wird durch den Warme－Koëffizienten um das 6 bis 10 fache potenziert，aber die elektrischen Potentiale sind unersetzlich，und wenn sie nicht unablassig durch das Ionen－ gleichgewicht der Blutsalze（Basen und Säuren）erneuert wer－ den kōnnen，entflieht das Leben．Da Sãuren beim Stoff－ wechsel（Fleischdiät，Eiweißzersetzung）und bei allen körper－ lichen wie geistigen Anstrengungen（auch bei Fieber，infolge von Hunger，Kummer etc．）im Ueberschuß gebildet werden，so entsteht die Gefahr der Säurevergiftung，wenn nicht prophy－ laktisch für ausgiebige Basen－（Kationen－）Zufuhr gesorgt wird． Diese Aufgabe erfullt Georg Hirth＇s Elektrolyt．Er enthallt alle Kationen，welche zur Herzaktion，zum Elektrolyt－ kreislauf，zur Sauerstoffbindung etc．，zur Ergãnzung der Salz－ verluste（durch Schweiß etc．）und zur Neutralisierung der，in－ folge falscher Ernährung und abermaßiger körperlicher oder nervöser und psychischer Anstrengungen entstandenen giftigen Sauren erforderlich sind．Die zum Synergismus der Blutsalze unentbehrlichen＂Antagonisten ${ }^{4}$ Calcium，Kalium，Magnesium neben Natrium selbstverstindlich nur in relativ sehr geringen Mengen．An Anionen sind in Hirth＇s Elektrolyt neben einem Minimum Phosphation namentlich Karbonation und Chlorion enthalten．Qbrigens wird angenommen，daß die Speisen mit genügendem Zusatz von Kochsalz verzehrt werden．

Die Energiesteigerung，die zunảchst in der Verstărkung der elektrischen Zellpotentiale und der oxydativen Prozesse begrondet ist，kann zehn，zwanzig und mehr Prozent betragen， in kritischen Momenten（z．B．bei Erschöpfungszuständen，Hitz－ schlaganfullen，Diarrhōe etc．）weit aber 100 Prozent．

Hirth＇s Elektrolyt ist weder ein Arznei－，noch ein Nähr－，sondern ein Betriebsmittel；das etwa im Organismus davon nicht Benőtigte wird durch die gesunden Nieren glatt ausgeschieden．Wegen dieser seiner Harmlosigkeit erscheint es auch unbedenklich，in verzweifelten Fallen－ z．B．bei Vergiftungen，Infektionen，Indigestionen，Nerven－ schock，Ohnmacht，Benommenheiten und Krämpfen sller Art， bei plötzlich auftretenden Schmerzen und Beschwerden，so－ wie nach dem Genusse verdächtigen Trinkwassers－schon vor dem Eintreffen des Arztes cinen ausgiebigen Versuch mit dem Elektrolyten zu machen．

Da aber der Hirth＇sche Trunk elektrische Potentiale und Spannungen und mithin die Neigung zu Entiadungen（zur Funktion，Arbeit）schafft，so sollten Personen，die an Schlaf－ losigkeit leiden，ihn nur 24 Zeiten einnehmen，wo sie eine Steigerung ihrer Energie erwarten，also z．B．morgens vor der Arbeit（nüchtern），nach den Hauptmahlzeiten，vor Bergbestei－ gungen，Märschen，Gefechten，im Schatzengraben，vor dem Examen．Die Wirkung tritt in der Regel eine halbe Stunde nach dem Trunke ein．

In allen Apotheken und Drogerien in folgenden Verpackungen $z u$ haben：

1．Tascheribeurel mit 50 gr Pulver ．．．M．-.50
2．Schachtel mit 250 gr Pulver
， 2.25
3．Glasflasche mit 1 Kilo Pulver（ 1000 gr ） 6.00

4．Glasröhre mit 25 Tabletten ．．． $-.50$
5．Blechschachtel mit 100 Tabletten．
＂ 1.50
6．Schachtel mit 250 Tabletten
－ 3.50
Forr den Gebrauch zu Hause und im Lazarett ist die Pulver－ form，suf Wanderungen und im Felde die Tablettenform vorzuzichen．Prospekt，Gebrauchsanweisungetc．gratis und franko．

Garantie fur richtige Dosierung und reinste Mate－ rialien bieten nur jene Verpackungen，die mit dem geschützten Zeichen＂Elektrolyt Georg Hirth＂，und jene Tabletten，die mit dem Stempel ${ }^{\text {HHIRTH}}{ }^{a}$ versehen－sind．

Anfertigung und Hauptdepôt：

## Ludwigs－Apotheke，Dr．Koenig， München，Neuhauserstrasse 8.

# － <br> Yohimbin 

隹ietienHervorragend．Kräfticn Hervorragend．Kraftigungs
bel Nervenschwache． bel Nervenschwache． Muinchen：Schützen－，Sonnen－，Ludwigs－
i．St．Anna－A poth．；Wünberg：Mohren－ A．St．Anna－Apoth．；Nurnberg：Mohren－
Apoth．；Berlin：Bellevue－Apoth．Pots－ damerplatz u．Victorin－Apoth．，Fricdrich－ damerplatz u．Victoria－Apoth．，Fricdrich－
stralSe 19 ；Bern：Apoth．Dr．Haller； Breslau：Naschmarkt－Apoth．；Cassel： Lowen－Apoth．；Cöin：Apoth．zum gold． Kopf und Hirsch－Apoth．；Dresden－A． Lowen－Apotheke；Dtisseldorf：Hirsch－ Apoth．；Frankfurta．M．：Rosen－u．Engel－ Apoth．；Halle：Löwen－Apoth．；Hambura： Internationalc Apoth，und Apoth．G．F．
Ulex；Hannover：Hirsch－Apoth．；Kiel ： Ulex；Hannover：Hirsch－Apoth． Schwan－Apoth．；Konigsbergl．Pr．：Kant－
Apoth．；Leipzig：Engel－Apoth．；Magde－ Apoth．；Leipzig：Engel－Apoth．；Magde－
burg：Vietorin－Apoth．；Mainz：Lowen－ Apotheke；Mannhoim ：Löwen－Apotheke；
 burg：Hirseh－Apoth；Stuttgart：Hirsch und Schwanen－Apotheko；Zürioh：Vic－ torin－Apotheke，Urania－Apotheke；Buda－ pest VI：Turul－Apotheke，Szondy Ut 52 ； Prag：Adam＇s Apotheke；Wien IX：Apo－ theke zur Austria，Wahringerstraße 18 ，
Dr．Fritz Koch，München XIX／68． Dr，Fritz Koch，München XXX／68．
I Nehmen Sie nur Marke ，Dr．Koch．＇6

lirekt auf der Haut zu tragen M．3．－，4．50，5．50， 8.75 pro Stalk
Mit Miederansatz

## fïr Sportawecke und für

Damen mit starker Brust．
M． 7.75 und 11.75 ．
Bezugsnachw，d．d．allein．Fabrikanten
Meet．Trikotweherel Stumpari
Ladwig Maier \＆Co．in Boblingen 10.
S．Lindauer \＆Co，Cannstall II， Korselliabrik．


## Veröffentichen Sie

 hener Schriftsteller crieilt An－ leitung und Anregung，entwirlt Ind vernabike，Iriegntame－ Buehwerke，\＆riezstaze－ bitcher，Memoiren u．s，und fubernimmt literarische Sen－ und tabernimmt ifterarische Sen－
dungen und Reisemissionen dungen und an Rudolf Mosse，Muinchen．

Fowic alle Mrten von §auturreta nigheiten uno 乌autausidtägen wie Blütceen，Glitelier，§led）ten， Finnen，gidael，Gufteln uiw，vers ［fjwinDen Durd）tagitiden あe． Iteckeruferd－ Ternchurued Seife von Bergman \＆Co．，Rabebeut．
Gtûd 50 楒 Leberatt מu baben．

## Klurs uns bǔnsig


 סife in Wolle eingeftridt，Mtitisden anf dem Ropi－ist der Kanto eine lange（Serte，die er ibwingt．Seine Mtutter，cine einfadie fran，fagt gnt ibrer Begleterin：

WWam ma＇n jefft fragt，wo jein Datter is，lagt or mur ，3um！

## Zur gefl．Beachtung！

Wir machen die verehrlichen Einsender lite－ rarischer und künstleriseher Beitrlige daranf aur－ merksam，dass die Wiederzustellung des Unverwend－ baren nur daun erfolgen kann，wenn genïgendes Biickporto beilag．

Redaktion der＂Jugend＂．

Das Titelblatt dieser Nummer ist von Paul Rieth（München）．

Das Gedicht Theodor Fontanes ，Wo Bismarck liegen soll＂（auf S． 227 dieser Nummer）stammt aus Theodor Fontanes „Gedichten＂18．－20．Aufl．Stuttgart und Berlin， J．G．Cotta＇sche Buchhandlung，Nachfolger．Wir bringen es mit gütiger Erlaubnis des Cotta＇schen Verlags zum Abdruck．

Die auf Seite 228 dieser Nummer wiedergegebenen Aussprüche Bismarcks finden sich im dreizehnten Band des Werkes „Die politischen Reden des Fürsten Bismarck＂， historisch－kritische Gesamtausgabe，besorgt von Horst Kohl， Verlag der J．G．Cotta＇schen Buchhandlung，Nachfolger， Stuttgart und Berlin 1905.

## Hassia－Stiefel



[^1]prämiiert Düsseldarf mit der Goldenen Medaille，
das Eleganteste，

## Solideste，

Preiswürdigste．



Der frithere franzöifide Miniffer © u y ot fonftatierte in feinent Sonboner Bortrag fiter bie §riebenŝbebingungen beß Dreiberbands bie Monvendigfeit cinev rabifalen Berteummerung Deutici = fandsubber Berteifang berbentidensolonienunter bie attiferten.

Wie oft veriidjertet ifr uns idjon: Shr wollt bie geliebte beutidje Mation Wom Militarismus, Dem böjen, Uno von allem abel erlöjen!
शur weil cud) ber תummer nidjt ruben ließ Um unjer verlorenes Warabies, Thur weil wir io wert eud) und teuer, Eröfinetet ifr bas Feure!
Wergeift uns! ©s zweifelte hier unb bort giod) mandjer an Diefem Riebeswort -
Dod) nun ift bas (Eis gebrodjen,
Eeit (5unjot, ber 2 Badire, gefprodjen
Siun glauben mir's alle, iffe colen Serrn: Shr habt uns wirklidj 3 um frefien gern! Borromacus

Fortschritt


Die vornehme Quadilialsmarkhe in höchstser Vollkommentheit Schuhfabrik Eugen Wallerstein, Offenbach a. Main.

## Für Kartenspieler!

Die in unserem Verlag erschienene

## ,JUGEND"-Spielkarte

(Preis: Mk. 1.50)
nach Zeichnungen von Jul. Diez empfehlen wir allen Liebhabern einer deutschen künstlerischen Spielkarte. Diezen's Zeichnungen, an den deutschen Holzschnitt aus der Dürer-Zeit erinnernd, sind von einem köstlichen Humor; wenn die Kartenbilder anfänglich auch fremd anmuten, daran gewöhnt wird Jeder gern die wirklich deutsche ,JUGEND"-Spielkarte benützen.

Durch alle Buch- und Kunsthandlungen zu beziehen; bei Voreinsendung von M. 1.60 senden wir auch direkt.

München, Lessingstrasse 1 .
Verlag der "JUGEND".


Brieffmarken

©400 veutsche Kol.2.75. 200 eogtKoL.4.52. Albert Friedemann LEIPZIG. Hartolitraceo 23,72
 Deutsche Kriegsmarken
 Oesterr. Kriegsmarken 5, 10 Heller 25 Pfg., gestempelt 35 Pfg.


StudentenUtensilien Fabrik Carl Roth, Wirzburg MI. Erste und grösste Spezial-
tabrik dieser Branche. fibrik dieser Branche.
Katalog gratis u. franko.

Fimmps Gejundjeitsitemp vornegmite Damen Interfleionug Gemdboien Damenbeinfleiber in Geioc, 2 Boile und finen Kr'evpp= Werband = Binden Berfoni Durd bie beifren Orddafte ber 3rande. 3 3lulr. Ebrifiten peri. Ole Fabrit:
 Stenen in 2aben.


Schickt keine minderwertigen Liebesgaben ins Feld！ Unseren tapferen Soldaten，welche nach allen unsäglichen Strapazen eine momentane Auffrischung ihrer physischen Krätte und eine Auf－ heiterung für das Gemüt dringend nötig haben，denen sollt lhr die echten DALLMANN schicken，die seit 25 Jahren mit ungeheuerem Erfolg beim Militär gebraucht werden．Fordert deshalb in Apotheken und Drogenhandlungen immer

## Kola－DALLMANN oder DALLKOLAT

und seht darauf，dass der Name DALLMANN auf der Schachtel steht． Weist jede Nachahmung，auch wenn sie Euch als besser angepriesen wird，mit Entrüstung zurück．Die Krieger danken es Euch！ （Schachtel Mk．1．－．）


Läsliyes Fell＋
 Monatspackung 5 Mark． Engel－Apotheke，Frankfurta M． Gratis $=$ Qummistr．，Bandag．，Hausmittel，Verbost． Hygiene Vers．，Berlin SW＇ 68 ，Po itf．30／3\＄．
Darmstädter Pädagogium．


echnikum

Hildburghausen
Maschb．u．Elektr，－Schule，Werkm，－
Schule．Anerk．Hoch－v，Tiefbausch， $\frac{\text { Schule．Anerk．Hoch－n．Tief bausch．}}{\text { Staatskommissar．}}$
wein Zeichentalent
4．scinen konstterischen Geschmack Verwerten oder wer als Künstler und Kunstgewerbler neue
Erwerbsmöglichkeiten
sucht，versaume nich！，，Das Buch der
kunstgewerbl， kunstgewerbl．$u$ ．Küstlerischen Berufer
Von Herm．Widmer mil zahlr．Abbild Pr．gel．M．3，－）zu lesen．Glinzend begutachtet u．warm empfohlen von d．Professoren：E，Bracht，P．Behrens，
L．Dettmann：F．Kallmorgen，Br， Móhring $, ~ H . ~ P r e l l, ~ F . ~ v . ~ S t u c k, ~ H r . ~$ Möhring，H．Prell，F．v．Stuck，H．
Thoma，A，v，Werner，H，v．Zugel u． Thoma，A，v，Werner，H，v．Zugel u．
vielen anderen ersten Kanstlern． Vielen anderen ersten Kanstlern．
Prospekt H kostenfrei vom Verlag Grospekt H kostenfici vom Verlag
Georg Siemens，Berlin W 57.

## Rino－Salbe

Wird gegen Beinleiden，Flechten， Bartflechte u．and．Hautleiden angewandt u．Ist In Dos．a Mk． 1.15
$\mathrm{u}, 2.25$ in den Apotheken vorritl aber nur echt in Originalpackung， weif－grün－rot und Firms
Bloth．Schubert s Co．，chem．
Rioh．Schubert \＆Co．，chem．Fabrik Weinbehta－Dresden Man verlange ausdrioklich „Rino＂！


643

## 2fuf Den ©dutweg

foliten ©ie ifren Rindern cittige 2bybert Zabletten miigeben， um fie bor ben צolgen rauber zzitterung bu bewafren．

## notherad TABLETTEN

fint mit feinfter Eafribe und edter piefierminze bergefeltt und betwirten burd erbabten ©pei申efliug Desinfettion
 nis bei 2̇nfledungss und Erfättungrgefagr．
Originabegiaditet in aflen aipotigeten unb Drogerien 2m．1．－Die Kirma D．S．©Dr．D．©riger in cc．Lubbig i．©，veriembet qratif uno pertifire eine retizenbe


## Cin praftifめes Befめenf für unfere geldgrauen！

Boun sriegsumitiftarium ourch beronberen errâ̂ cuppoften

## Tornisler－Wörlerhïcher

 gRit genauker Yugabe ber शusipradie nact ber Wethode Zouffaint－Rangenidcibt．
 3eber Bamb rut 60 Gfamig．Int jeber Budibaublung vorrätig．





## Auf Vorposten

verlangen unsere Krieger gegen Erkaltungen die seit 25
bestbewaihrten Kaiser＇s Brust－Caramellen mit den 3 Tannen．Von Millionen im Gebrauch bei Husten，Heiser keit，Katarrh，Verschleimung．

u．wo Plakate sichtbar．Nur in Pakeren zu 30 Pf．，Dosen 60 Pf．，Kriegspack． 15 Pf，


## Neu！Gesetzlich geschützt！Neu！ ＂Bombardement Littich．＂

Schönstes u．interessantest．Mörser－Schicß－Spicl mit Anwendung meines ges，gesch．
$4 \mathbf{2}$ em－Mirsers mit．
 Hoch－u．Bogenschuß auf verschiedene Entfernung beschießen 2 u können．Preis
des hochinteressanten Spicles 1 Mk ．Porto 20 Pf ．Nachn． 30 Pf ． Zu beziehen von des hochinteressanten Spicles 1 Mk ．Porto 20 Pf．Nachn， 30 Pf． Zu beziehen von
M．E．Sehuster，Spielwarenfabrik，Nürnberg，Leonhardstr 9 ． M．Gg．Lux，Breslau：„Da das，Bombardement Luttich meinem Jungen Gg．Lux，Breslaut „Da das，Bombardement Luttich meinem Jungen
viel Freude macht，bitte ich um Uebersendung von noch einem Stuick zu 1 Mk ．


furaufPapier－Kanevas，Format 3040 cm ． herzustellende Wandspruche in Handstickerei，aber nur zeitgemais－ sen Inhnilts kauft J．F．Irame，
Kunstanstalt，Berlin－Niederschönhausen． Kunstanstalt，Berlin－Niederschörhausen

 $\left\{\begin{array}{l}\text { Straulfedera bleiben immer in der Mode，sind } \\ \text { immer clegant und vornelm，der dankbarste }\end{array}\right.$
 wieder Yerwendung finden konnon．＂ATAMA＂
sind meine besondere Spezialitat und Ingen den Ruf menciner Firme abar die Erde．
mate ＂ATAMA＂－Edelstraussfedern $53 n d$ nur von mirzu haben und kosten jetzt
30 cm lang $M 3 .-35 \mathrm{~cm} M 6 .-40 \mathrm{~cm}$ M 10．，, 50 cm M． $15 . ., 60 \mathrm{~cm}$ M $25 .-$ Ausw．gep．Re，Federstian，mur M 8．50． H．Hesse，Dressien，Scheffelstr．10，12 u． 23.


Else Moxter
Huch eine freiwillige 5elferin

## Sanquinaliremel

บиm groungtru \＆rsönngfinn won Blutarmut u Sleichsucht

，Lrampormoogrinins
 gixs Oyntiving


1 Flac．à 100 Stuck Sanquinalpillenll2e 1 kleineFlasche a 40 stuck＂＂80

3in forbun in allen Apotheren．

Torintowis soon vinzteingm Ginsorytion， wifgr erls 60 Grofernilinugm soon Örzatm in wnizzinifym zrisffriftom．

Sanalorium Friedrichroda Moderner Neubau，1911／12 vollendet mit jedem Komfort，verwöhnten Ansprüchen Rechnung
tragend．Erstkl．Kureinrichtungen fur das ge－ tragend．Erstkl．Kureinrichtungen fur das ge－ same physikaisch－ciatetische Heilverianren． Prachtvolle，ruhige Lage， 4 Morgen grober Park．
Voller Jahresbetrieb．Prosp．durch den Besitzer i．dirigierenden Arzt Dr．med．Lippert－Kothe．
In vollem Betriel

## Schuss－Verletzungen

Bewegungsstörungen，Knochenbrüche，Eiterungen werden erfolgreich behandelt durch den häuslichen Kurgebrauch Jeder d．letzten Kriege befestigte von neuem ihren Weltruf．Heilung such da，wo andere Mittel versagten，desgl．bei Gicht u．Rheuma． Anwendung in Kriegslazaretten．Herstellung in konzentrierter Form unter amtlicher Kontralle der Stadt Wiesbaden． Erhilitl．in Mineralwasserhandlungen oder direkt in Normal－Dosen à 1 Bad．Kurbrosehüre bereitwilligst．Brunnen－Contor，Wiesbaden

## Ein outes Cexlichtrinis <br> ｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜


 erbeben，im Seben vorwärtgu－Dtefem 3ielgelangen，wem erbier．
 oder in gefells EECDädifutis． idjafflitider 2 e 3iebung．Eingu－ tes Gebädftuis filtry sbuen in teder Sage ghre Bortcile klar por tugen， Den Slidt futrs马raktiíde，gibt Synen Siduer beif und seluife vertrauch imt
Gebraud 9 bures \＄sificne，ervedts unv vergröfert Sbre 9 ntelligen3 atus bito uti＂ bemutst－Das Bud iff aus der Fraxis filt die Brazis entftau－ ocen， 9 mutere f（decioet fild Da－ Durd vortcit－ baft voll anbe ren \＄erken die
 ste es grimblidy Durdgearbeifet baben，fo wiffent Sie，wie sie jede Gaøe affangen

 Dem Erfora im ecben befticoen fübrlitien wrofpett G 4．Dic
 keineswegs argeboren．Seder，Der hoftenlos．

Sangenídeidtific §erlagebuøbanblumg（Frofefior $\mathfrak{G}$ ，Sangeníteibf）， ほerlin 5 ¢jünclers

马abuftensc 29／30．

## Deulsche Kriegsislänne 1914／15 <br> Erstes und zweites Heft

## Ausgewathlt vo

Johann Albrecht Herzog zu Mecklenburg
1．Feldpostauspabe Preis jedes Heft versandfertig（portofrei） 40 Pf．
2．Buchausgabe in elegantem Pappband Preis je 1.20 Mk ．
3．Liebhaberausgabe aut Buttenpapier in Leder gebunden， 150 hand－
hriftich vom Herzog Johann Albrecht signierte Exemplare Preis je 15 Mik Herzog Johann Albrecht，der frûhere Regent von Braunschweig，
Hent 15 Mk． Herzog Johann Abbrecht，der fruhere Regent von Braunschweig， der deutschen Sache bekannt．Die von ihm ausgewahlten Gedichte， denen sich weitere Fortsetzungen anschließen werden，sollen in ernster und heilerer Abwechsclung die Taten und Stimmungen wiederspiegeln， die in dem jetzigen Riesenkampf um unsere Freiheit die Seele unseres Volkes ergriffen und durchbebten．Verlag von K．F．Koehler，Leipzig．



## Heilung durch Licht！

Das Lieht hat für das ganze organi－ Dashe Leben auf der Erde die gröste
Bedeutung，und deshalb ist es mit Bedeutung，und deshalb ist es mit
Freude zu begrufen，daß die Lieht Freude zu begrüßen，daß die Licht behandlung von Krankheiten aller
Art in neuerer Zeit immer weitere Art in neuerer Zeit immer weiterc
Fortschritte macht．Besonders Fortschritte macht．Besonders uber rasehende Erfolge sind neuerdings
durch Bestrahlungen mit Dr．med．CarlBrills，，Strahlkörper （ges．gesch．，Pat．i．all，europ．Staat．ang．）
bei Gallenstein，Mieren－und Darm－ koliken，Nervenschmerzen，Rheuma－ tismus，Luftröhrenkatarrh，offenen Wunden，Bartfiechte und Haarkrank－ heiten crzielt worden． Ersatz der Hohensonne bel tuberku－ lösen Lungen－，Drisen－und Gelenk－ erkrankungen．Wichtig bei Leiden der
Blase und der Vorsteherdrise．
Vom Geh．Ral Pror．Dr．Neisser－ Bromern andern Autoritaten ausprobiert und glanzend begutachte Bil．Lichtheilappararder Gegenwart． Jeder Leidende solte sich die beschr．
Preisliste E．Kostenfrei send．lassen． Strahlkörper－Versand Körnelitz

Bez．Magdeburg

## Wollen Sie <br> elegant und billig gokleidet gehen？ seren Katalog Nr． 22 tiber wenig getragene Kavaliersgarderoben． Diamand MUENCHEN． <br> 

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

## Clarissa．

fus dunklen Housern Belgiens． Nach dem tranzos．Original von Alexis Splingard．
Mit einer Eincleitung ov．Dr．Olto Henne am Rhyn． Preis：brosch．Mk．1．20．eleg．geb．Mk．1．50．


Dieses Aufsehen erregende Budt， das fast die gesamte deutsche Presse anerkemnend besprochen tat，enthauk
die wahre Gesdildite der Verführung elnes braven Maddenens und bietet an Hand amtlichen Materials typische Einblidee in den schmubligen Ge－ EjF Deutscie Mánner und Frauen， leset dleses Buch，Euren Tö́htern kann dasselbe Schtdssal beschleden sein！ Za bezichen durd alle guten Buch－ handlungen wio auch vom Verlage Hans Hedewig＇s Nachl．，Leipzig 102


## Die neutralen Könige vor der Dardanellen-Bude

A. Schmidhammer


Der weife Türt
శrei nad subwig 1 thtanb
(Ss zogen Drei Säger zum goldenen Şorn; Sie batten bem Türken ben $\mathfrak{I o d}$ geidworn.

Gie legten fid) quer vor bie Darbanell', Uno teilten vorber fdjon des Tuirken Fell:

Der erite: Ponitantinopel ift mein; Sd) feed' aud) den Balkan und $\mathfrak{F e}$ erifen ein.

Der zweite: Und mir paf̂t $\mathscr{U}$ frika jefr, Die ganze $\Omega$ üfte am Vittelmeer.
Der britte: Jd) nehm', was id) nefmen kann, Wom Suezkanal bis nad) Sindojtan.

So lagen fie ba und jpradjen, bie brei,


Uno efj' fie bes Türken Tell geerbt,
$\mathfrak{W a r b}$ ignen felber bas Fell gegerbt Subu! Bumbum! Trata!
A. D. N.

Vur Ser Jretum ift bas Seben
(Mu§ Dem Brieftaiten eine§ $\mathfrak{F}$ arifer $\mathfrak{B o u f e v a r o b l a t t e s ) ~}$
Beforgte Soloatenmutter: "Warum veröfentliḍt der Kriegsminifter nod feine Der. fufliften? "

Die Redaftion: „Tes simple: weil wir nod Peine Derlufte gehabt haben!"
L. E.

Kin weifer Rabe
Der präfibent eines pittsburger Stablwerfes, James E. Bryson, weigerte fid, einer 2ntiffonenauftrag Englands firr Kriegsmunition angunehmen. Ehre diefem 2 merifanter!

Dermutlidg wiro ihn aber jeft Eerr 3 ryan wegen 2 Tentralitäts brud unter Zuflage fellen.

-     -         - 

Jegt，übern Fker gebeugt und die junge keimende Saat， folgen wir frommer väter uraltem beiligem Rat．
Leg an die trädtige Grde，Prophet，das laufdende Obr： Sdjidk \｛al wädjft aus der Erde mit griinen Spisen bervor．
Sojidfal und Zukunft geben in Roggen und Deizen auf． Keim an Keim wädft uns Sieg oder verderben berauf．
Raufden die felder voll hebren，raufぁen fie feindestod？ mädft uns Unkraut，wo findet Deutfdland morgen fein Brot？

Cäglid）geb）idd den meg an beftelten Fedkern entlang， Segne die braunen Sdollen links und redts meinem Gang．

Siebe，fdon bliten die grïnen Spisen im märzenfonein， Starren，ein feld von lanzen，in feindesberzen binein．

Deutime Erde，tu wie wir alle aum du deine Pflid）t Und verlafl＇deine Söbne in diefem Streite nidt！

## mill Defper

## Liebe Kriegskameraden im Felde！

Die internativnalen $\mathfrak{B e r}[$ djwörer wollten uns Den（Faraus madjen，jogar bie belgiidje शeutras lität itt als ein hundsgemeiner Epißbbuben＝ id windel entlarot worben，bazu befitimmt，uns befier in ben Riuden $\mathfrak{z u}$ fallen； $5 \mathfrak{S r}$ Braven habt mit Eurem ©ömermut und Earer Todess veradjtung bie Werbredjer niebergezmungen umb Deufidland vor den（Greueln einer englifd）ftran＝
 id）wemmung bewabrt，habt feindlide $\mathfrak{G e}$＝ biete im Werte von ungeaählten $\mathfrak{M i l}=$ Liarben erftritten und bejest，－aber wir Sol＝ Daten ber Feber müfien idjweigen，wollen aud nodj jdjweigen，bis uns das freie Wort über Die Siriegs＝und $\mathfrak{F r i e b e n s z i e l e ~ v e r i t a t t e t ~ w i r o . ~}$ Dann aber－Los！Das fint wir（Eud）， Das find wir den gefallenen und zu ふriüp＝ pelngeidjoijenen $\mathfrak{B r}$ ribern idjulbig！

Cinitweilen aber mödjte id）aus dem Ruckjadk meiner Erinnerungen ein paar lefrreidje ßleinig＝ keiten auskramen．

Waris während ber Weltausitellung 1867. Bor ben Tuilerien Sunberttaujenbe．Thuf zwei Stöde geftuist，angetan mit bem 1866 er $\mathfrak{F e l o}$－ zuggkreuz，ward idj von Dem im Souvre wad）． habenben Dffizier in zuvorkommenojiter WBeife empfangen uno auf einen $\$ 1$ laß̉ geführt，von wo id）Die prad）twolle \＄arabe im Sofe bes Saijer＝ idjloffes bewundern konnte．Er auf der Sölje feines Glanzes，neben Eugeniens $\mathfrak{W a g e n}$ auf feinem Sdjimmel Abbelkabr．Unjer ppäterer §aijer Friebrid）war ba，id）glaube aud）der damals 26 Sommer zäbleməe Ebuard VII．Wumber＝ bares Edjauipiel． $\mathfrak{W B a s}^{\text {Teufel，}}$ badjte id mir， jollte biefe glänzenden Generale und Truppen veranlafien，Deutfdjland mit 今rieg zu überziehen？

शbends hatte id）mit guten Jreunben，friid） gebadkenen $\mathfrak{F r e u s e n}$ vom Mittelthein，heftigen Streit in einer Boulevardkneipe．Wemm fdjon， fo meinten die Gdjwarzicher，Dann würbe $\mathfrak{F r a n k}=$ reid）fiegen．Sie waren eben halbe $\$ 3$ arijer und hatten täglid）ben Borgeidmmadk Des blöbjin＝ nigen à Berlin！Warum eigentlid）nad）re－ vanche pour Sadowa geidjrieen wurbe？Weil biejes unglïdjeelige 3 Jolk ，dem id）burd）die liebenss wuirbigite aller $\mathfrak{M}$ Zütter verwandt bin，auf bem （5runde feiner Geele neben den Gegnungen des Friedens und der Sparbûdje das Wrefitige，bie Gloire und den Ћaubkrieg um jeben $\mathfrak{F r e i s}$ ver＝ göttert，fidd an feiner Woritellung beraujdj．Das ift fein Sport und Sajdilid．

Drei Sabre brauf hatten wir ifn．शur ber

 Sätten wir nod）Belfort und die $\mathfrak{B o g e f e n p a ̈ f i e ~}$ gehabt，Dann wäre es Den Einkreifern ©duard und Jswolski nidjt gelungen，bie keltiíde Piriegsjeele und ihre Edjweftern，bie ruffifide $\mathfrak{W}$ alze und bie englijdje Seejdjlange，in Bewegung su fegen．

Für ben hunbertjährigen Frieden，den Shr Tapferen Eurem $\mathfrak{B o l k e}$ verbuirgt fehen wollt，
gibt es nur eine fidjere Bürgid）aft，aber id） idjildre fie nidj）．Uno wie es im $2 \mathfrak{B e j f e n}$ fteft，fo iit es im Diten．Gegen Feinde，Die uns er＝ würgen wollten，gibt es mur cine $\mathfrak{W a f f e}$ ，ben feiten Blidk ber gewaltigen äberlegenbeit．ßeine Eroberungen，jondern notgedrungene Gdjugwehren！Gie miffen erfabren，bás jeठer Riüdfall in ith Berbredjen $\mathfrak{W a b m j i n n t ~ w a ̈ r e . ~ 2 l u d ) ~}$ $\mathfrak{M i i}$ Rulethemaves wirb io＂lieb＂fein，fid）vor diejer Logik zu beugen．
（Eud）aber，Shr Starken und unentwegt Tap＝ feren，Dank uno ₹ubh！Wäbreno wir Dabeim in jdjlaflojen शädjen und tatenlojer Sorge Dem Mimutenzeiger der Weltuhr folgen，ergreift 3 hr mutig und fiegesfroh Die ftählerne Sand der उeit， um Eurem 3olke und allen Ehrlidjen Des Erb＝ balls bie（Siiter ber Menid）lid）keit gegen ben £ügenbumo ber शiedertrad）t und Entartung zu retten．Darum nodmals und tauiendmal © $\mathfrak{E}$ d） Ollen，bom Raifer bis zum Ranonier uno Mas trojen，Seil！Sieg！uno Dank！Eermania foll hod）leben，－Nuftria＝Sungaria und der Salbmono jtramm daneben！

Miündjen，13．III．15．Georg Firth

## Reimessufar

MIs der＂Matin＂erfubr，১afj ，Moulin Rouge＂ am Montmartre brente，war ber Chefredafteur geneigt，die Uriade der fenersbramit auf eine อeppelin＝Bombe juriictjufiihren．Der £ofalreporter wagte einjuwendert，ठá̂ ein f đadbafter Ofen Sduuld an dem Ende des alten Tanffaitens fei．
＂Sđ，ade！＂rief der 巨eilentenfer－＂wie hätte fid，die Welt wieder einmal entriiften diirfent Hiber diefe f $\ddagger$ änd lide $\mathcal{D}$ erwifitung eines инerietjliden Kuntheiligtums！＂

Ludwig Engel


A．Schmidhammer
Cburchills neue Vorfidtsmassregel
zufe die englifoben Schiffe，werden jetzt auch die felswände der englifithen Rüfte mit den Namen neu－ trater Staaten bemalt zum Sobutzo gegen etwaige Befchfefing durd die Deutichen．

## Deutfote Geemanns 22 trt ！

Sie hatten die＂Comway Caftle＂verfenft ${ }^{4}$ no die Sente an Boro genomment $\mathcal{L}_{n}$ f feinen als einent feind gefränft， NTan hief fie wie Briider willfommen．
Don Commay Caftle der Kommandant frug aber，von Sorge ergriffen：
＂Was tht ibr mit uns，ift ein Kampf entbrannt， ＂Ein Kampt mit englíden Sdiffen？＂

Da fagte der סentide Kapitän
ITit S̋lidien，סie feltfam lohten：
＂Went wir gum Kampf uns gejwntgen fäh＇n， Euch fegtent wir aus erft in Sooten！

Derlafft end סarauf，daf ibr eins dann feht： Daf wir nidt zitfern ums Seben，
Dajoie＂Dresden＂fiegt ober unfergeht－ Ein Drittes Fam＇s nimmermebr geben！＂

Er ipradis ohne prablen，ftill und $\{\infty$ lidt，
2luf feinem verforenen poften－
Ein deutidifer Scemann tht feine pfidot，
Mag＇s Sdifif und scben aud foten！
Und fo wie die Capfern，Die fern Jort im Mieer Int ewigen S $\Phi$ lummer mun liegen， So bält es das Dolf bier im £and und das beer－ Wirferben，oder wir fiegen！

F．v． 0 ．

## ＂＠lnter feuer genommen＂

§n einem der lekten amtfiden fransölifiden feriegs？ berichte fittoet fi¢ Die lapibare MRefoung：，2An ber Gisite nafment tir stoei bentide fompagnien unter そ̌eter．＂
Unto weiter habt Shr nidjts zu jagen？
Uno weldjes Ende nabm der Gireit？
Sabt Sht bie bäjen boches geid）lagen？ －Da idjweigt des Soffres Söflidkeit！ Ex fagt nur unklar und veridjomment： ${ }_{\text {„ }} \mathfrak{W}$ ir haben fie unter Seuer genommen！＂
அud） zum majur＇idjen 2 （benteuer Sour＇id）Serrn Tikolajs Beridut：
＂Wir nahmen Deutid）lano unter＇s Feuer！

Und tut mix aud ber Sdjäbel brommen， $\mathfrak{B i r}$ haben fie unter $\mathfrak{F e u e r}$ genommen！＂
Sm Diten，vor den Darbanellen， Ein englifd Gdjiff finkt auf den（Grumb． Cin legter Riopf gudat aus den Wellen： ${ }_{\text {„ }}$ Sd geb＇bas Refultat（Eud）kunb： Sab＇id）aud）bïs mein Sett bekommen， $\mathfrak{B}$ ir haben fie unter Feuer genommen！＂
Sd）fefje fdjon ein Denkmal ragen
3um Gdımudk ber Place de la Concorde：
Cin weineno $\mathfrak{M}$（äddjen，Das mit Filagen Die SJand nad）England ballt，gen Foro． Uno auf dem Sodel fteht beklommen： „Wir hatten fie，unter Feuergenommen．．．＂

Karlehen


Marke „U 29"
Erich Wilke
,2tber mur cine nehmen, 2hplors! Jhre nadfolgenden kerren Kollegen wollen auch weldhe!"

Die beutidue 5ungersnot!
Uus Lonoon wird ciner englifd)=amerikaniidjen 3eitung gedrahtet: ${ }^{\text {Miteuntaujend Bewohner von }}$ $\mathfrak{M a i n}_{3}$, zumeifit Frauen und Sinber, itarben ge= fiern infolge Sungersmot. Der Inblidk, Den der Todeskampf und die Reiben boten, läjst fíd) nidjt idjildern. Die Gtraken jino gefüllt mit Menidjen, die halb waljnfinnig durd) bas Jammtern bet Sinder find. Trauen ziehen burd) die Etragen und rufen Die शadje bes 2llmädutigen auf Enge land herab."
$\mathfrak{D a}$ in Mainz bie Mot aud) nidjt gröber ift als anderswo, io wito nad) der Beredjuing der eng= lifdjen Siorreipondens wohl, bis diefe Funmer Der ${ }^{\text {nJugend" }}$ eridjeint nid)t blós der legte Mainzer
iondern aud) ber legte Deutidje überbaupt fid) am Suingertud) 3 U Tode genagt jaben.

Deutidjand ift jomit ausgeitorben bis auf einen kleinen शeift won etwa fed)sig Millivnen Menidjen uno etlidjen Millionen, die fiid) nad) Ruglano, Belgien uno $\mathfrak{F r a n k r e i d ) ~ g e f l i d j t e t ~ h a = ~}$ ben, um fidj) bort in Den Sdjügengräben iff Brot zul verdienen.

Triede mimerer 2fidje!
Die Crroe möge bem fo frül) bingerafiten deut= iden Wolke ein freunblidjes 2lnbenken bewahren uno ihnt vergeben, was es an ber Siultur gefün= digt unt vor शllem, Daß̉ cs bie Sirma 2lbion durd) feine Sonkurrens io (id)wer beleibigt hat!

2tmen!

## Bitte

erneuern Sie thr Abonnement für das
2. Quartal 1915 möglichst sofort! Wir erhalten bei Beginn des Vierteljahres stets Klagen darüber, daß die ersten Nummern unpünktlich eintreffen; genaue Untersuchung solcher Fälle hatte immer zu spätes Abonnieren als Grund. Namentlich unsere verehrlichen Post-Abonnenten sollten ihre Neubestellung bald aufgeben, weil sich bei Be ginn des Vierteljahres bei den Postanstalten die Arbeit häuft und infolgedessen Unregelmäßigkeiten nicht ausgeschlossen sind.

R. M. Eichler (München)

Herausgeber: Dr, GEORG HIRTH; Redaktion: F. v. OSTINI, Dr. S. SINZHEIMER, A. MATTHäI, F. LANGHEINRICH, K, ETTLINGER. Far die Redaktion verantwortich: Dr. S. SINZHEIMER, für den Inseratenteil: G. PoSSELT, Simtlich in Manchen. Verlag: G. HIRTH's Verlag, G. m. b. H., Manchen. Druck von KNORR \& HIRTH, Preis: 40 PfeMMig. Ungarn verantworllich: JOSEF MAUTNER. - ALLE RECHTE VORBEHALTEN. - Verlagsrecht far Amerika,
Mreis: 40 Pfenmig. 27. Märs 1915 bei G. Hirth's Verlag, G. m. b. H., Mänchen. - Nachdruck verboten

## Jugend

ACAD. LESEH


Wiederfeben und 2（bfdied
$\mathfrak{S e r}_{3}$ ，an beinem Serzen idflief id）lang， In ber Etille，bie kein £aut burddbrang．
Ferner weft der wilben 3eit 5 ebraus． Gieh，wir haben wieber Dach und Saus．
lind wir falten beibe Saände bidft Uber unjres（5lüds fladkerndem £idjt．

Durd）bes $\mathfrak{T r a u m e s ~ b a ̈ m m e r n o ~ F e n f e r l e i n ~}$ Sajeint nod）Liebe in mein Seerz binein．

## II．

Sord），（5ejang！－Wie bod）im fiefen Gdjlaf
£ied und Wanberidjritt ins Serz mid traf！
Dunkel brennt am Dadj Das Morgenrot． Deutioflanos Streiter ziehn in Siampi und Tod．
Und iff offine beibe Seniter weit：
Tritt berein，Du kühle Mtorgenzeit．
Sordj！－Es ruit audy midy bes
$\mathfrak{M a n n e s} \mathfrak{3 F l i d j t}$ ，
Dulbet anbre Liebe länger nidj．
Uni＇res ©sfückes kleine Flamm＇ertrinkt
In der ©Slut，die rot ins Fenfter finkt．

## alll Vesper

## 5eimat

$23^{e n n}$ drausen ber Gturmwind geft und die alten $\$$ Bappeln，die klüger find als Der $2 \mathfrak{W i n d}$ ， fid）vor ifm beugen und Dodj wieber daftehen， als ob aller Wind der（Erbe nur fie grade nid）ts anginge－wemn Der शegen bald cintönig fropfend an bie Sdjeibe fallt，balt zornig dagegen klatidjt， als wollte er mid，treffen，Der id）ruljig weiter hier fitbe－wemn der Samin heult，dáß bald Melobien tönen，balb wilbes £ärmen allein übrig bleibt－wenn alles dies fiti）vereint unt Dod） im siänmerlein，bas buiritig mid）umlhüllt，ber Qampe milber Sdjein unbeirrt fitll fteht und mid） einhuillt in fein fremblidjes fidjt－Damm denke id）Did），Seimat． 2 Bas biit bu cigentlid），bu， Seimat？Bift Du bas Land，bas midh vor Diefer Seit trug，wärnte，etrălbrte umo barg？Biift du Die Mintter，bie mid）und alles，was mein Qeben bilbet，qeboren umb getragen bat？Sift ou＇s，bie mein 2 Weib uno meine Sinder ferbergt，detweil id）fern bin？शein，mehr biit bu，mehr．Dem meine $\mathfrak{B e r g a n g e n h e i t ~ w a r i t ~ D u ~ u n o ~ m e i n e ~ S u k u n i t ~}$ follit ou fein！Sieht an mir voriiber all ihr Bilber，bie ifr תind，Sitaben und werbenben $\mathfrak{M a n n}$ daritelif，Die ihr alle Freube und mandjes groj empfurberre unto Dod）to kleine عeib ber Wergangenheit wifit，und bann komme 2lhnung kommenden © $\mathfrak{F l u ̈ d}$ s，wenn wiè̀er zuwei braume 2lugen am 3 orthang ipähen，ob nidjt bie menidjen＝ haftenbe Gtraje midj birgt，Der id heim tradjfe， fie 3 ut umarmen und 34 kiilifn，die mein ift，to lange id）ein voller Mann bin．Töne mir in bie Ohren，Du wildes Subelgeidirei meiner Simaben： „Rommt，Briuber，kommt，Bater it ba！＂Uno eh＇id，mid umbreben kam，umid）lingen mid） Die kleinen 2trme，einer brängt den andern，jeber will，und wenn＇s aud）nur kurge 3eit fei，den Bater haben，ihn，in bem fie alles füblen，was fie kennen：© $\operatorname{Gliid}$ ，Gidjerheit，Sein und Werden． und abjeits fteljft Du Dann，zuriüdgedrängt von der felbitiüdtigen Sugeno，uno beine 2lugen wan＝ bern im Rreis．Und Dant reid＇id）Dir über Die blonden Riopje meine Shand und zieh＇bid）$z^{41}$ mir：（Jewib，Das junge Zolk drängt itark，Dod） bu follit Did）nid）t＇feitwärts druidken lafien．＇Stell＇ Did）зu mir，komm，lebne bein braumes Soupt an mid）uno laif＇Die Siinber uns umidjbiejen． －－Das it $\mathfrak{j}$ jeimat，bas ift fie，bas war uno


## Itnfre flement bäbdten ．．．．

Unjre klemen Mäbdjen wollen nididt
mehr klein，
Seine $\mathfrak{F}$ uppenmuitter der Siinberitube fein． （Sleid）Den jungen תinaben，（efljnfuditswoll geffreckit，
Яum in $\mathfrak{f r u ̈ h e n t a g e n ~ w a r b i f r ~} 3$ iel geftedt．
2ls die grōen Sungen mad Dem Sdjwert geld）rieen， Gab bie kleinen Mäddjen man bem Epiel
eniffliefen，
Gaf，wie סumure Sänodjen，
wehmutsvoill bebrüdst，
Tingertein fid）miulten，um ein $2 \mathcal{W e}$ erk gebiidt．
Its von Jünglingslippen rief＇s mad）
Siampf umo Iod
Gdjwand aus rumben Wangen mandjes
2lpfelrot，
Gdjuant aus zarten Eeelen，－
kinberweid）perträumt，－
Was dann－fief verwambelt－hart
fid）aufgebäumt．
WBie die fdilanken Mäitter，trauerwoll erblabt， Shre Seiben trugen，hat es fie eriajt，－ 230 im $2 \mathcal{B}$ lumenkränslein jonft ein junges $\mathfrak{D i n g}$ ， Tad）Der Sdmerzenskrone mun ber Serjifilag ging
und io idjuell der Sumker uns eritano sum Seifdt von $\mathfrak{B l u t}$ und $\mathfrak{I r a ̈ n e n}$ vollgeriittelt

М®ロ！！
frigga 3itoctoorfi－27oser

## Der ZUeg über die Blindbeit

## Won bermann born

Beim Eturm über bas freie Etoppelfelo ver＝ jagte dem ©djullehtrer und Difizieritelliverfreter aus cinem idjwäbiidjen Städtdden pläglidj）Der redjte Tub，als er barauf ppringen wollte．Ex fiiirzte vornuiber zufammen，（d）lug fidi） 3 wei 3 orderzälhne cin und blieb eine $2 \mathfrak{W}$ cile bemujtlos liegen．2lis er
 zul fehen．Unt ob es nidjt viel anders fein komte als dorber，fdien ibm bod），als fei ber Siampf． Das Edjicgen und Gdjreien idjon weit von ihm unt käme nur mefyr herriber wie ein wirres Seit．

Er ridjtete fiid langiam ouf，unteriudj）te fid
 am Sterben war es nod）nid）und bas merk $=$ wiirdige（Gefühl jweier ausgebrodjener 3ähbe war viel auforinglider，als der Sdjmers der eigents lidjen Bermumbung．Gr konnte fogar，wemn er Das Bein mit beiben Sänben fefthieft，ganz gut ein wenig umberrutidjen．

His er dabei war，fühfle er ein paar ernifte Thugen auf fith ruben．
＂Es wird wieder，Serr Gdjullefirer，＂［agle einer neben ilpm．

Da war es ein junger Gdjreinermeiter aus bem Syeimatifä̀tdjen，ber unter ihm geitamèn hatte．
＂Ramn id）Ead）belfen？＂fragte er ihn．
＂Da ift nidjto mehr 3 u helfen，Samerab，＂er＝ widerte ber $\mathfrak{M a n n}$ ．Mhit mir iffs aus．2lber wenn $\mathfrak{D} u$ mir was tum willit，idjuall mir ben Sornifter ab und gib mir ben Briefumidjlag oben Drauf，Das るilo von meiner Srau und meinem Buben iit brin．＂

Das tat Der Єduultehrer Dem 彐erwunbeten unð legte ifm den शianzen bequem unter den fiopf． Dam als er fid）felber aud）bured）t gelegt hatte und nadi）Dem graten Simmel idjaute，wo bie Wolken von einem raulen 2 Wins getrieben rafjer babin zogen，fiel ibm ein，er muiljte bod）eigents lid）fragen，ob er cinen Gruß ausridften polle ober fo etwas，menn er frîher nadj Syuife käme．

2ls er fidi）Dem תiameraden zuwandte，fah er num，wie biefer Gdjeiner vor dent Bilde feine 2hboadt verridftete unt nidjt gefitort werben durfte； unb ob er audd bald Darauf den irren（छlanz Des Todes in Diefen 2 lugen aufbümmern fab und bas

Das wird fie fein－－（5eht，ifr（5ebankern， fliegt mit dem Wbeititurm zur Seeimat，laft den Regen ziefn，er briidt eud）nidid；bu，fiamin， heul＇Deine wilden $2 \mathfrak{Z}$ eifen，wie Sieder ber Sinaben； bu Camplein aber fitej＇feit uno jtill mit beinem milden Gdjein，leudjte und fieh bu meinem Werk， To wie fie dajtelet in meinem Reben，mein Lidjt， in dem allein id）fein und wirken kam．Uno hier in ferniter Æerne，mitten in $\mathfrak{F e}$ indeslano ［piir＇id）Didj，Deutide Se Seimat，Didj und all bein ©link．Denn beine feinen Saben und beine Зeidten fino＇idf überall．Seimat，meine beutide Seemat．－－

Stabsarzt Dr．Eióblet Ref．－8ctrlajarett，Rel．－Sorps


[^0]:    ＊）Luto Gaborians Deteftivromant！Biörnfon （お）entte mir efin foldes Spus，bas thmt Bişmart ge－ føenft babe！Bon Björnion laß er nie etwas，bemt er twolfte mur noळَ amaffiert icin！Der alte Bismand hat einige bibpofratijde Büge． $23 i x$ temen dic ©e beimatten Dieft＝Daber unt mandes anbere．Der Gefberaditenbe，fait Beridiwenber（feine Gaifireuth ichaft in Franfiut ging uiber feine Mittel），ftebte ats Greis ben iantäben Manmont．Sbut Tauter Sぁön＝ pfläfterdent affteber，beift bic Bolmenif）fidfeit ent＝ ftelfen．Whic ben jutgen ©oethe wolfen wir unt ben jügeren Bismard bis 1870 bor शugen faften，eit
    
     fenilletonifitifice（Gebäfïgfeit gegen Den watern alten Hodbov，feinen rebrenben Borgänger it Franffurt， faut utr burd lutemutnis ber wafien Zatiaduen entímurbigt werbert．Dod bog anbert bas ait bent grogen（Befantoifo！

[^1]:     Kennitich．Hatatoo bei inn
    sabe der $\pi t .52$ arauts．

