

Münchner illustrierte Wochenschrift für Kunst und Leben. - G. Hirth's Verlag in München \& Leipzig.


Bernhard Pankok (München).

## Taffiti！

 benn fie trug sie 2nbatrosfeber im fotwarjen baav und Lief ifd imt zievlid gefanigten Canoe auf ben blauen fluthen wiegen， wâbrend bie anderen middden fifaen und müblam bie fawecen Vege einsieb）en muften．Draufen an ben Korallenriffen bon－ nerte bie Brandung，bee weide Wind trug faneeige floden berúber und fie gitterten auf den golsbraunen 2 Brüften 太oviras， wic weife Btüthen an Cangaftraudf．太oriva fah binaus auf sie weite Gee，borthin，wo bimmel uns Meer fif faften，und
 fiffiden fprangen eviduredte empor und fielen wie filberne


马ent＇frilb war bas frembe Sdiff mit Sen groken weiken Setgeln wideer gen Vorden gefabren und mit ibm ber blaffe， （c）lante ©ffizier．Wie feltrame er fprad！：Widit wie bie tränner ibres Dolfes in weiden Zebllauten，es flang fo náfelno！Uno warum orácte er sic dippen auf dic Kiovita＇s？©b das Gitte iff dort oben in ben Falten אanbern，von wo die blafien Manner Fommen？lind wie er bie tätowirten wangen frecidelte und ladite uber Sie blauen，feinen Rinien！Yber er war bübid und fo fecandid！Unt Eiocita lief mit ibut unter ben Rianen

 an sie goloffimmernoc Uniform und fpiclte mit oen filbernen Sdunten．Hub bann fam sie Fiadt，bic warme flifteende TVadt Tabitis．Draufen glanjten bie Riditer ber fregarte，sie Ebranoung sonnerte beran，Palmen regten Ieife oie groken fidder uns am Stranse faken Eiorita als oce fecmoling． Der thond warf cin filbernes 2 band auf die sunflen flutben und fant ticfore und tiffor，bis bas 17 cer mit fowarjer Rinic die glángenbe Edeibe abfónitt．Jegt bligte nut node cin famale Bians uns dann wars es gans surfel und fill．Der frembe ©ffizier flüferte，Rorita verftano nid）die náfolnoen \＆aute， aber fie verftand sie Eprade ber zärtiden Siebtofungen unto oer Ieifen，fannellen 2trbembage．Hus bic ITadtt war fo suftig， fo warm und weid．

Eun wat er fort，fion weit fort．Uns Kovira tranume im lafe fid）bebenoen $\mathbb{C}$ anoc ans blitte binaus sorthin，wo bimmel unt 11tere fids füften．Sine watme flate Derle fiel auf bie golobraunen לrififte，und sie Sdarladblüthen im fawarjen baar welftert
 fagen．Geftalten，wie bie Demus bes－na，wie beiñe bee thenfd）benn nod ？＂His ber Eppetifer nippte am guten 22 b ． fintl）bes 『afé be Rode．



Gein 太amerab nifte．＂famofes weib，Kavivi bić fic． Säuptlingstodeter glaub＇id，jeocufalls was Befferes－Domer．


Kuzf §amfaf．


## Ein Liebesbrief von＂Fancy＂ <br> Von Multatuli

Ja，Haare habe ich wohl，aber ich wohne ．．．nein，ich wohne nicht．Meine Eltern wohnen und ich bei ihnen．Bitte，frankire Deine Briefe in Zukunft．Ich bin manchmal ein wenig schlecht bei Kasse，und Du wirst begreifen，dass bei unserer Einnahme keine Extra Gelder für Porto zu Liebesbriefen bewilligt werden können． Man will auch nicht，dass ich mit einem verheiratheten Manne korrespondire．Alle Welt weiss，dass Du verheirathet bist．Auch sagt man，Du habest noch eine andere Frau－in Amerika，glaube


Anner（Baden）．


## Hyde Park

ich - ist das wahr? Ein Jeder sagt es. Ein Jeder ist böse auf Dich. Ein Jeder erklärt Dich für einen elenden Menschen. Aber ich habe Dich sehr lieb, und während ,ein Jeder" dabei ist, Dich schlecht zu machen, denke ich immer an den Jäger im Liede:
"Wenngleich verspottet und verschmaht, Hab' ich um seine Lieb' gefleht."

Jenen Jäger findet ,ein Jeder" nett. Aber nur, weil die Geschichte in einem Buch gedruckt ist. Sonst gefiele er ihnen gewiss nicht!

Ich glaube, dass ,eein Jeder" Dich auch sehr nett finden würde, wenn Du blos in einem Buche stāndest, und im Uebrigen das grosse Verdienst hättest, todt zu sein. Nun geht die Geschichte sehr schwer, das kannst Du Dir denken.

Ich habe Unterricht in der Grammatik und vaterländischen Geschichte. Erstere lehrt mich nichts, während ich aus der andern ersehe, dass man überall die Partei der beiden de Witte ninimt, die einmal ermordet worden sind. Das kostet nichts. Aber wenn sie noch lebten, müsste man am Ende die Hände für sie rühren, und das wäre zu unbequem! Darum finde ich es für Dich ebenso richtig, dass Du bis nach Deinem Tode wartest. Ich aber will Dich vor jener Zeit lieb haben, und wenn man 's mir auch noch so schwer macht. Sage mir, was Du nach Deinem Tode zu thun gedenkst und ob ich das für Dich thun kann? Ich warte sehnsüchtig auf Deine Antwort.

Sage mir, Hamlet, soll ich in ein Kloster gehen wie Ophelia? Soll ich Unterricht in
der Grammatik ertheilen? Kann ich vollenden, was Du unvollendet liessest? W as kann ich für Dich thun?

Ich schreibe eine hübsche Handschrift, wie Du siehst. Und dann kann ich auch fechten und schwimmen: aber das braucht man ja so selten!

Ich habe wenig und weiss wenig, aber was ich bin, kann oder besitze, das gebe ich Dir. Viel ist's nicht . . . .

Aber ja.... . ich habe Geist, Gemüth und Energie . . . . . Kannst Du davon etwas brauchen? -
(Aus dem Holländischen von E. Otten.)


Die Eippe
Wie fie liebevoll uns quälen, $\mathfrak{W}_{\text {ie }}$ fie mit der reinflen Guite 2 2ifhe frreu'n auf jede Blüthe, Diefe frommen Kaţenfeelen!
$\mathfrak{W}$ ie fie unfer Gluic beflagen, $\mathfrak{w i e}$ fie tröften, wemt wir leiden, $\mathcal{Z}$ ber auch den Sdimery uns neiden, Weil wir thin gemciufam tragen!

Itschner (München-Zürich).

Ziemals haben fie empfunden Gödhten Jubel unter Thränen. Was fie fïhlen und erfebnen, Jit an's fnappe 2Tan gebunben.
Dodh bas Blut in unferen Wangen Wallt nod) feurig, und wir wollen Zhus dem Keld, dem übervollen, $\mathfrak{E e b e n}$ oder $\mathbb{T}$ od empfangen. -
paul zitbof.

## Gedonken son Jano

 Frau: Oft bringt er nur ifre 2lCitgift Surð̈, aber wic vide and ify ganzes ねRitgebradhtes.

Das Geffen lernt das ふind durib Gefon,
 Stiirge wächit Nant und Sitherfeit und Suit. Saum dafs es focfen fam, will s gefen, kaum kann es gefen, will es jpringen - nein, es will mur foffen, um zu gefen, murgefen, um zu füpfen, und wor dem Fliegen fölt wenigitens fein 29 unfif nifot inne.

Die 2 Iifnnis maffe cinit den 2Renffen zofm, die Jafmfeit ifn fente wieder wild. Fber es ilt eine metkürdige 29 ildjecit und wis cine merfwurdige Bändigung evfeber.


#  

Eine raotionaliftifde Philojophie<br>Gewibmet סen Witgliesern Ses DamenzRabfabrocreins＂Zallipygos＂

$\sqrt{88}$iematr $z_{\text {meifelt }}$ hente meḥr，ठán die ©biere denfert fömen und dág and diefe＇fähigleit wie die des Efiens und ©rinfens uns mit ibnen gemeinfam ift．Wie es aber Dorjug unt Wuirbe des Menfden ift， 3 n viel
 das wuthderbare Dermögen aus，daf er gu viel denfer fann．©b es viele Mtenfdent gibt，die viel denfen，wage id nidpt 34 entfdeiden； ganj beftimmt aber gibt es einige，die 弓u viel denfer．Nan nemut fie philofophen．
－Wernt es mut in der Weit immer blos verrünftig juginge，dafg fie，wie von $\mathcal{B c w n g h t ~}^{\text {chen }}$ fein erhellt，der Sdönheit ifrer Biele und Erfuillungen entgegenwiidfe，dann hätten die philofophen wenig $3^{n}$ thun；and wenn fie immer blos muverniinftig wäre und finte wito berglos ibren tededanismus von einem ganz gleidgiltigen punfte $3 \mathfrak{n}$ einem andern ganz gleidgiltigen fortrollte－fo wären die philo． fophenföpfe hart genng，um fith an ihr nidpt $3 n$ zerbredfen．Das mumberlide ift aber，סaj die welt weder gant vernünffig nod gant unvernünftig ift． 27 m wiffen wir zwar fehr gut，wie wit es maden，theils vernünftig theils unverninftig ju fein，und סafi wir leioer in beiden fällen immer eitrer und derfelbe find．Wber daf die ganze Welt cinterfeits Stoff mid andererfeits Geift ift，blinde Kraft und fehenoer Sinn，und dennod eine und dies felbe－das wollen die phitofophen verftänd． lidy maden，nadjoem fie es erft unverftändidf gemadt baber．

Wber erit jefft fann bas gelingen．Wohl haben die pefifimiften befauptet，alle Dinge jögen die Kraft ihres Bewegens ans cintem blinden Willen，der immer mur drängte and itieke，ihre form und £enfung aber von Jer Weltoernunft，bie zwar an fidh ohn． mädftig ift，aber Bebeuturg baburd erhält，১а $\mathfrak{b}$ fie manḑ̧mal－niḑt immer－den Wiflen thr ju folgen beftimmt．VTiemals indé fonnten fie ein Ding aukerbalb des Tlenfoen aufweifent，an dem die Einheit diefer Elemente fitdtbar wirrde－bis end lid die Entwidflung der welt gum万ెweirab gefangt war．F̧ier fonnte man es nun mit Gaän๖en greifen uno begreifen，ja，man fonnte es fogar befitsert：der blinde，aber frafts volle，alle Bewegung erjengentide wille in den pedalen，die Dermuft， die［enfente，zielfirebende，aber，ady， ntiकt immer burchareifente，int ocr Senffange！Und beides entlidy in cinem Wefer 3n $^{11}$ gleiden Redten vereint！27un erit begreifen wir den vorwegnehmenden 『ieffinn，der den Menfक्य einten miffofosmus nennt：dent mun famu er ja das Bild des Weltfens verwirfliden； an einem Wefen auferhalb feiner， das ihm dod innigft，von ihbm ber herrfidt wnd ihn beherridend，ver－ bunden ift，objeftivirt fid die trans． icendentale Etinbeit der medaniíゆen，

לumpfen Kraft der Weltpeiale und der fitieren， bewuften，im Eidtreid des శieles uno arwedes bewegten weltlenffitange．So aḩute es der Grobe：„21m farbigen Radfranz haben wir das Keben！＂

So ift denn der Bam der Erfdeinung durdforodent，vont bem nod ein Kant glaubte， $\partial_{a}$ er ans für immer von dem Dinganafid der－belt trente，und leudfend ragen ant unt jäbligen punften die geheimften Kräfte Des $^{\text {den }}$ Seins in die Sidftbarfeit himeit．Was ift dent die formel，nad ber die welt fith be wegt，fitd entwidfelt？Jit fie nidft ein ewiges fortfdrciten，das dod die gleiden formen ftetig wiederholt？Jit fie nidt eit ewiges wiederholent，das benmod in＇s Intendide fid， fortentwidfelt？Derbindet fie nidt das Side int：Sid，Sdliefert des Kreifes mit dem grenzen＝ lofen Derlanf der geraden £intie？Das ift nun Fein unerwicfener ©raum verflogenen Denfens mehr，fondern ju $^{2}$ der greifbaren Wahrteit des Rajes verförpert．Wemn die pejale fich drethen，jeder punft unermiỉlid， in feine 2lufangslage zuriiaffehrt tho detnod bas Ganje fid fortbewegt－wemn das fort． eifen durd immer neue punfte，in＇s Unbe－ ftimmbare，bentoch von ber wiederkolung unabänderlider Bewegung getragen wird－ ift das aljo nidt die Sidptbarpeit der geheimpten Kraft，Der leftergreifbaren form alfes Seins？ Unt es jeigt，wie der tieffe Grund der Wirf＝ lidifeit and die Zufföfung der Disharmonien enthalt，ant denen ihre Erfdeinung franft． 2 Hles in ibr bewegt fitd durd Ungleidmäfig． feit．27ur weil 万as Kalte neben dem Warmen liegt，gleident fid beide aus，nur weil die фemifden Stoffe ver\｛dieden find，fromen fie 3n nenen MTifdungen intinatioer，nur wail

ihr Bett fidh hebt und fenft，fliefern die fliifie， nur weil die Mrenfiden einander ungleid fint，
 und Domeinander，Streben．Das Rad allein bewegt fith，weil es im Gleidgewidt $\mathrm{i} f \mathrm{t}$ ．Es belehrt uns，daణ́ jenes（5ebundenfein der Eewegung unt Entwidflung an die Unt gleidquäfigfeit der Elemente，an die Sebufudt nat eintem immer wieder veridiobenen $\mathfrak{G l e i d}$ ． gewidft，nidt das letgte Wort des Seins ift， fondern nur die Unvolffommenheit vorbereiten ier Erideinung．2Tur fo lange durfte diefo mus ängitigen，bis der tiefe Grund der Dinge das Rad gebar，bas nun endlid alles Streben und Bewegen，fiegeno und verföhnend，an die Sdönheit des Gleidgewidftes bindet．Unt wenn wir nun an den fortigritt der Welt． entridilung glauben－wie damt immer mehr todte Materie organiidic form anummt，$B_{e}$－ wuftein und Dergeiftigung immer mebr die Organismen ergreift，der Simt und 5 Eeift ber Dinge immer meht Egerr iiber die Unvernunft des Stoffes witd－fo ift mun endide die Ridtung ies fortfdritts gebentet，dett wir bisher nur inftinftio gefählt，ohne fein Biel 3n $^{11}$ Pennen．Es hat nämlidy cill grojer phi Lofoph vor eith paar humbert Jahren behanptet， Gott habe der Welt cit für alle Mal cin be fiummes Mraak von Bewegung verliehent，mit ber fie mun haustlalten miiffe，obue fie $j$ n ver mehren oder $3^{11}$ verringern，die Bervegung die ein Wefen abgebe，miifie ein anderes anf nehmen，nud fo gäbe es niḅt in der Summe ber Bewegungen，fonbern mur unter ibren Crägert eimen Wodife！Da nun aber immer mehr gerabelt wird，im vorigen Jabr mehr als wor zwei Jahren，in diefem Jahr mehr als im vorigen Jabr，fo muE bei ber fort． fetyung diefer Entwictlung ins $\mathrm{Lln}^{2}$ endidic falieflid alle Bewe gung der Welt ant das Rad abgegebett werdent，es mun alleint als der ©räger aller Bewe． gungen ïbrig bleiben：Die planes tent rabefn um die Sonne，Die Zttome im demifdert $\mathfrak{m T o l e f i i l}$ radeln um． einander，die Zäntgenfrablen radeln durd die Materie．Damit ift die MtamigfaltigFcit der formen，in die die vont Gott der welt verliehene 23 ewegutg auseinandergegangen ift wièer jur Einheit verföbht，der hödfite punft der Weltentwifflung hat alle Dorfadien in fid verfammelt und dic unmittelbarte ©ffenbarung des Dinges an fid hat fith die Er： ifteinumg unterworfen，die bisher nur ftammelnd und taftend die Er löfung $3^{n}$ ihtem eigenen reinften Sein fudpte．

Z3is in alle Einjelheit des Sdpid fals hinein jeigt fíd das zad als die Eintheit aller $\mathfrak{B e g e n}$ \｛äthe， 2 Im 2 Lus ， gang des trittelalters lehrt ein tieffitniger philo oph，סaǵ Gott die coincidentia oppositorum fei，das



Ein．trittskarte zum ${ }^{\text {w }}$ Fest in Arkadien ${ }^{\text {a }}$ ．

## Herkules und Omphale

Jullus Diez（München）．
fammenfallen．Und nun，wenn zwei Radler aus entgegengefetben Ridtungen zufamment prallen，ift das nidt die Sidtbarfeit jener coincidentia oppositorumi Dern fie fallen 3nfammen．——

Und damit it der llebergang $3 \mathfrak{u}$ dem eth： ifihen せheil des Syitems gegeben．Die Der ［öhming der Weltgegenfäte wiirde dod nur einte oberflädflide und darafterlofe Derfidmel3． ung bedenten，wenn damit das $\mathcal{B o ̈ f}$ e，die ne gativen Werthe des \｛ebens himweg esfamotirt fein follten；wiirbe felbit am Rade die Saterne leudgten förnen，went es fein Dunfel gäbe？ Berade dak dem Rade fortwährend der fall Droht，jaf daÉ es nur durd munterbrodhene Dorwärtsbewegnig dem fonft unvermeioliden fall entgeht，bas jeigt nidtt nur，wie nahe die Reize des rebens dem Sinndenfall bernad． bart find－ift denn Eva nidgt unfterblid？ －fondern and，$\partial a \mathfrak{j}$ nidits anderes als fetes Dorwärtsfreben uns vor dem fall rettet；das ift es，was fidte meinte，als er die ©rägheit als das radifale 3 zöfe im 2 teniden bejeidnete． Ein Mtoment des Stillftebens，eine Unter． brechung der Bewegung－und der fall ift gefdethen．Wber wie es uns fo in die ©iefen des Ethifíhen verfenft，hebt uns das Rad in feine हु̈hen，in die Göhe der Ȩerrennatur， die ihren Glanz an der ZTiedrigfeit der Diel． зu－Dielen fфärft．Demn nad Rade heult die Eqeerde der Sflavennaturen，zu Boden geworfen，weil der fahrer gum Meberfahrer aufwädifi．－Was die philofophie bisher vergebens gefudt bat：Die Einteit des Seins und des Sollens－ift mun entoedt；die Kräfte der Wirflidpfeit und die Werthe unfres willens haben endith im Rade ihren ©reff． punft gefunden．

2ber es genuigt nidqt，daf dies alles fo fei；es mus aud erfannt werben．In der Einheit des Geiftes muf die Einheit fíd $a b$ ． fpiegeln，zu der die Dinge fi申p im Rade 3 u－ fammengefunden haber．Das aber ift dem gewöhnliden Denfen verfagt．Darum fagt
ber Sđuiler，als ihqm Mephifto feine fiefjte Weisheit enthillt：＂Mtir wird von alle dem fo $\quad$ umm，als ging mir ein Rad im Kopfe herum．＂Das ift die－Unıulänglidpeit des Geiftes，bas 2 bfolnte anfer fld $3 n$ ergreifen． Er fïhlt es wohl in fith，als den Grnnd feines eigenten Seins，der in folden Stunden intelleftueller Erregung and Bewegtheit in Sdpinguntg geräth，aber es bleibt in iḅm，er vermag niḑt it der firnfiकgen Erfक्inung Das Ewige $\mathfrak{j u}$ fdanen．Uber dennod führt uns and hier die endlid errungene 2 bolut＝ heit des Rades über die Unvollfommenheit hinaus，die bisher die ©ragödie aller philo． fophie bildete：Daf̂́n alfeint die Erfabrutg unts fidpere ExPemtnif gibt und dak fie dod das अbfolute nidt in thre formen aufnebmen fantr．Dent feit wir das kad haben und wiffent，was es bedentet，ift uns endlid，ge＊ geben，das 2 bfolute $\mathfrak{j}^{\text {u }}$ erfahrent．L．B．


## Das erlösende Wort

lch hatte mich wirklich für and＇re gemüht； Viel Arbeit und Aerger war mir erblüht． Ich kämpfte und schuftete um＇s Gelingen－ Mir sollt＇s und konnt＇s keinen Vortheil bringen．

Da kommt so＇n Mensch，den Gott in die Welt Als Stativ für＇n Nastrōpfel hingestellt， Und sagt ganz frech hinter meinem Rücken： Ich wolle mich nur mit Lorbeern schmücken．

Zwar dumm war＇s，doch auch niederträchtig； Drei Tag＇lang war mir＇s im Herzen nächtig． Am vierten aber，da fiel mir＇s ein：
${ }$ „Der Kerl ist ein Gesinnungsschwein．＂
${ }_{n}$ Gesinnungsschwein＂ ！Famos ！Famos ！ Gleich war ich allen Kummer los． Muse，hab＇Dank für das hehre Wort！ Ich pfeif＇mir ein Lied und wirke fort．

OTTO ERNST．

## Thenar

## Dic fartjerzige 5niffi

Milfi，was id）für \＄id füble， fühl cs balb nur fo für midi； Dod in Deince Sternentüble， Mabめen，wie exwåtm＇iぁ（Did？

Wenn mid auf umftürmten Wegen，
Winterføauer uber mix，
211 cm GIüct und Sめmter；entgegen， Kiebe treibt und treibt $\mathfrak{z}^{4}$ Dir－

Wiur cin Kádelin voller（butte， Warmes Wort und Drudt ber 弓anb， Int id athme früblingsblüthe， Uns in Rojen febt oas land．

Doめ cin Kädeln，o wic feIten！ ఏdnbedruat und Gruß wie fübl！ Kann mein ber；Dir gar nidts gelten？ 2あ，ein Stein bat mebr Gefathl．

历uftav falte．



## $\mathfrak{D e r}$ jedjffe $\mathfrak{B i n n}$

Melodie：ad libitum
Ein neuer feffiantus für $\mathfrak{B i o}$ ，Dhyfio＝，Diydoo und andere $\mathfrak{E o g e n}$ ．

Sdon wieder fáll＇id）meinen Sumpen thit füumifidem Beegciftrungse Sett um mid）gelórig vollzupumpen： （es ward ber fedfe einn entoctit

Dee febjite Sinn zu bem der $\mathfrak{H a f e}$ Der obren und bes 2 fugenlidits， Des $\mathfrak{f}$ üblens und $\mathfrak{G e f}$ ，macťs beim $\mathfrak{f r a j e}$－ IEs iff ber Sinn bes $\mathfrak{G l e l}$ dyewidits！
Der Sinn，Der uns beim Wandeln g＇vad bált Und uns im sunfeln orientirt
Dev madt，saff fajon fid ber Solbat bált und fid bee Kieiter nidit blamitt．

Det Sinn，in bet 保manglung beffen Der menfab ein flaglides Gewàd）s， 3u סämLid，um allein зи eflen－
Ia，biefer Ginn 隹 50.61
Und wift Jor，wo ber fedite Sinn fift？
©，Die 保tbectung ift curios！
Das labprintl）if＇s，wo er orin figt Im Mittelohe und gav nidet grofl
兔 fidwimmen bort in einem Getum， 2 IIs ihtem $\mathfrak{L e b e n s e l e m e n t ~}$
Gany fleine Steinden bin：und berum Die man sie dtolitben nemnt．

Und went wir uns fur Scite werfen Beici einem ungefdictten Sduritt， Go tippen fie an einen Werven Und theilen ibm dic Sdwanfung mit．

EXann es nod Jweifeln unterliegen， Daf man ben fediten Sinn jegt wein？ Dod，Krüder！Das heraus zufriegen Das braubte febr viel fauern Sdiweif！
Un§ bacum fallt beut unverbroffen Dev Sannger in fein Gaitenfipiel Lus preift ben folauen 3eitgenofien， Der auf ben fedyfen Sinn verfiel．

Dev Sinn，bev unfre 2lfiniften Bewabrt yor cinem Gtur；in＇s Ebal，
Und der bem Delocipediffen faft widtiger，als fein Debal；

B̌ei beffen plöglidem krlófán Ein Jeber tortelt，ganz travers， Wie man es ausprobirt ant frofojen，
Rarnifeln und bem Sawein bes Iffeer＇s．


Jaj nenn＇（Eud jubelnd feinen ITamen Denis bee ift sentid，s＇rauf bint
id） $\mathrm{ftol}_{\mathrm{ol}} \mathrm{F}$ ；
Dev forider，meine 万eren und Damen Ere beifit Drofelfor Doftor Golg．

Luto סarum trinf＂id，wohl
verftanben！－
Solange，bis if findle bin
3 is mir ber fedifte Ginn abhanben Gefommen－auf ben fedjuten Binn！
$\mathfrak{B i c d e r m e i} \boldsymbol{e r}_{\text {mit }}$ ei．

## Was halten Sie für das grösste．Unglück？

Im Folgenden geben wir das Er－ gebniss einer bei zahlreichen nam－ haften und namenlosen Personnlich－ keiten der verschiedensten Berufs－ klassen veranstalteten Umfrage wie－ der，welche die Frage ventilirte：„W as hielten oder was halten Sie für das grösste Ungläck ？${ }^{\text {© }}$ Erbeten waren Antworten von höchstens zwei Zei－ len．Es antwortete：
A．Bebel：Wenn der Zukunfts－ staat da wäre！
Köchin：Wenn abgerüstet würde！
Lieutenant：Für mich？－Die Weiber！－Für die Weiber？－ Mich！

Mime：Wenn ich stürbe！
Mimin（ 45 jährig）：Wenn ich alt würde！
Dr．Sigl：Wenn der Teufel die Preussen holte！
Emile Zola：Wenn Dreyfus plötzlich ein reumüthiges Schuld－ bekenntniss ablegte！
Dreyfus：Wenn sich noch ein französischer Dichter um mich an－ nähme！

Meline：Wenn meine Nation die Wahrheit hören wollte！
Eugen Richter：Wenn ich taub－ stumm wäre！

Backfisch：Wenn die Offiziere ausser Dienst Civil tragen müssten！
Heldentenor：Wenn das hohe C noch höher läge！
Richard Dehmel：Wenn Ich nicht dichtete！
Dr．Lieber：Mangel an politi－ schem Charakter！
Bertha v．Suttner：Dass das Pulver erfunden wurde！

Ein Claviervirtuose：Den Haarschwund！

Fürst Löwenstein：Die Frei－ maurer，den Teufel und die Buch－ druckerkunst！
Dr．Daller：Die „Jugend！＂
Ausverkaufs－Geschafts－ mann：Den reellen Wettbewerb！
Ein gekröntes Haupt：Wenn der Storch－einseitig bleibt！

Operetten－Componist：Wenn ich der Erste meines Metiers wäre！

Velocipedist：Die Fussgänger！
Fussgänger：Die Velocipedisten！
Nansen：Wenn die＂Fram ${ }^{\text {a }}$ ohne mich an den Nordpol getrieben wäre！
Berufsparlamentarier：Wenn der Mensch drüben wirklich für jedes unnütze Wort Rechenschaft geben mûsste ！
Balleteuse：Wenn man bei uns wie bei den Eskimo＇s die alten Herrn todtschlüge！

Jesuit：Wenn ${ }^{n}$ sie＂alle würden！
Nothleidender Agrarier： Wenn der Zoll auf Champagner er－ hőht würde！

Der Alte in Friedrichsruh： Wenn ich wieder dran müsste！．
Kammerjunker von Frosch： Wenn Serenissimus der Knopf auf－ ginge！


Kohldampf
H．Fritsch（Dresden）．

Ein Grieche：Den Dalles！
Abdul Hamid：＂
Li－Hung－Tsang：Die Völker Europa＇s！
Fürst Ferdinand：Die Cari－ caturenzeichner！

Die weise Grossmutter：Dass die Enkel so schlecht pariren！
Hermann Bahr：Wenn ich aus Versehen einmal die Meinung der Andern hätte！

Ein Münchener：Die Fremden， die Einem das gute Bier wegsaufen！
Ein Berliner：Dass Berlin in den andern Bundesstaaten keine „ Fi － lialen＂hat！

Prof．Knaackfus：Dass die Leute so anspruchsvoll sind！
v．Stumm：Dass unsereiner keine ＂Fünfundzwanzig＂diktiren darf！
A．v．Werner：Das Fehlen einer kgl ．preussischen Civilkunstgesetz－ gebung！
F．v．Lenbach：Dass die Andern auch da sind！
Jüngstdeutscher Dichter： Dass immer ein Begriff beim Worte sein soll！
Badensischer Demokrat： Dass wir 1870 keine Schläge gekriegt haben！
Iwan：Dass die Marianne nicht mehr Taschengeld hat！

Professor：Wenn sich plötzlich der pythagoräische Lehrsatz nicht mehr beweisen liesse！

General Weyler：Wenn man immer Siege erficht und der Feind merkt nichts davon！

## 28

## $\mathfrak{H e n e s}$ voll Gerenifímus

Der frau Commergienrath 耳irfd gelingt es gelegentlid eines Wohl－ thätigleitsbajars iłre ©ödter und ihren nengeadelten Sohn Serenifit． mus unterthäntigft vorftelfen $3^{11}$ dïrfen．
fran ©ommerjientath 耳ixid（vor， fteffend）：„Meint 『ödter，mein Sob̨ von Firid．＂
Sereniffimus（zerftrent）：＂Into die andert，von mem？＂


## \％igas sie somfe fageth

， 3 な）tam meiner $\mathfrak{F r a n}$ teinen Wormurf madjen！＂fagte ber（Gatte， ba warf er ibr bie Sdyuifiel nad）．

## K

„そ̌d bin Mittags mit einemt Elei－ nen Sdroargen zufrieben！＂fagte ber Menidjenfreifer．

## 3

＂Das Rleio fibt wie angegofien！＂ fagte ber Rellhter，ber eint Saucière auf eine Dame fallen ließ．

，$\}$ §b）beirathe mur obine（Gelo，bas beipit， wem ith feines mebr babel＂verficjecte ein junger §err．

## 3

，WBir Sünfler find eben ein luftiges Boffo dien！＂fagte ber Babntiumfter，als er eimen Babn mit ¿adjgaş auszog．

3
＂Sie fit zum anbeißen！＂fagen bie §erren von einem fવhönen Mäddjen．Nber e§ beißt Siciter an．

## ＊

＂Eo bat eben ieber fein Stelett im Ђaufe！＂ fenfite ber ©atte einer mageren Oraut
 leiben fönnen，－geftano eine graut，－jegt ift er mir f（b）on ganz glecifigiltig．＂

## 3

＂Die gute 5autl＂ \｛agte ein Cbemam in oen Oflitermodjen von feiner fraut．－Stach einem Sabr fagte er：„Die Gute baut！＂
„（Sie maden zut viel Bälle mit，－fagte ein $\mathfrak{2} r$ rgt zut einer alten Jungfer，－bie fitbenbe ¿ebensweife befommt Sonen nidyt＂
„W3ollen Sie meine Wittme werben？＂jagte ein alter §ageftolz zut einer Dame，bie er bei－ rathen wollte．
$\Rightarrow$
 Yenter §err，als die Sibflädfe des Stubles unter itm barft．
$*$
＂Sente roth，morgen audul＂fagte bie Dame， bie fich eben idmintte．

## ＊

，Whan folle ben Rebafteuren ben Sapier＝ forb böber bängen！＂fagte bie gefürchtete Ein＝ jenderin（お）lec̆̈ter Rovellen．

## 3

 verfiderte ein Berliebter，bei Betradifung ber Sinine feinter（Geliebten．
„Mtödten Sie fix nidft autid anfeiten？＂ fagte ber Delinguent，סer gebärigt werben follte， ${ }_{3} \mathrm{mt}$ S（f）arfridider．

 ber Gatte．

## 3

„Was beginuen wir mit bem angebrodemen Abend？＂fagten die betrunfenen Stubenten， naddem fie fid）von ibrem luebelfein ergolt batten．

## 3

${ }^{1}$ Die Brinben in Femua fernen meinen Tritt，＂fagte Fiessco．Eine feltene Robbeit， Blinbe fo zu behandeln！

## 3

＂Man fant aófolut nidyt in bie Edrocts gehen，－fagte eine Sriibe，－wegen Der nadter そelien！＂
paul pon Gøöntban．


Pfui đeufell Jit bas cine Ridte！
Max Feldbauer（München）．



Humor des Auslandes (5ro bpapa (eben зи Befud) an= gefommen, fiegt 3 um eriten Mal jein fleines, blondes (Entelfint): Serthie, willit Dut mir nidt eine bon Deinen idönen Qoten idjenten?

Berthie: Jัa, Brobpapa; aber (zögerno auf Defien madthige (5labe ictauend) - meinft $\mathfrak{D u}$ Dent, ba eine für Did reid)t? (Punch.)

Im Café debattiren zwei Herren über Dreyfus:

- Sie sind , gegen'? Ich bin, für', ganz entschieden ,für'. - Da haben Sie wohl auch Be weise?
- Nein, und Sie?
- Ich auch nicht. (Polichinelle.)

Sie: Mit Trenben mill idf Shre Sorgen unt תitumternific theilen. Er: $\mathfrak{H}$ ber id) 'bab' ia teine.
Sie: Die fonment fhon, wenn wit derbeitathet find. (Golden Penny.)


Olympia *Wanderer Columbia
Opel * Germania Populär.

## E. Härting, k.b. Hof.

München.

## AKT-STUDIEN

weibl. u. männl., nach dem Leben, Landschafts-, Tierstudien etc. Grösste Coll. d. Welt. Brillante Probecoll. 200 Mignons mit illustr, Cat. M. 5.--
Kunstverlag, Monaehia ${ }^{\text {M }}$

Kränkliche Kinder

Herr Dr. med. Pöschke, Stabsarzt a. D. in Grossenhain (Sachsen) schreibi: Dr: Hommels Haematogen habe ich in zahlreichen Pailen mit vorzitgliehem Nrfolge angewendet. Ausser bei kleinen
Kindern wegen köperlicher Schwăche, sowic bei Erwachsen nach schweren Krankheiten in der Reconvalescenz, Kindern wegen korperichcr Schwache, sowic bei Erwachsenen nach schweren Krankheiten in der Reconvalescenz,
habe ich insonderheit bei sclion grosseren, hochgradig blutarmen Kindern von $6-14$ Jatiren, u. A. bei meinem hate ich insonderheit bei sclion grösseren, hochqradig butarmen Kindern von 6-14 Jatiren, u. A. bei meinem nannten Fallen war die Wifkung bereils nach 5-6 Tagen geradeza iiberraschend. Der Appetit hob sich in ungeahnter Weise, und Fleisclnahrung die vorher mit Widerwillen zurückgewiesen worden war, wurde nun gern und reichlich genommen.:

Herr Dr. med Pust, Stabsarzt in Posen : „Dr. Hommel's Haematogen hatte bei meinem dureh Keuchhusten arg heruntergekommenen Kinde cinen geradezu verblüfenden Grfols. Die Esslust nahm tüglich mehr und mehr zu, das Fleisch wurde wieder fest und die Gesichtsfarbe eine blahende.
Dr. med. Hommel's Haematogen
ist 70,0 konzentriertes, gereinigtes Haemoglobin (D. R.-Pat. No. 81,391). Haemoglobin ist die naturliche organische Eisen-Manganverbindung der Nahrungsmittel, Geschmackszusiatze
Ungarn fl. 2,- ö. W, - Depots in den Apotheken. Litteratur mit. rines Glycerin 20,0. Malagawein 10,0 . Preis p. Flasche (250 g.) Mk. $3 .-$. In 0 esterreich
hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko.
Nicolay \& Co., Hanau a. M.

## Humor des Auslandes

Sie (zu dem jungen Mann, mit welchem sie durchgebrannt) : Adolar! O Gott, hier ist ein Telegramm von meinem Papa!

Er (eifrig): Gib her! Was steht darin?

Sie (liest): „Kommt nicht zurück und Alles ist vergeben und vergessen! Smith."
(Tit-Bits.)

- Sirtlidy fantiocrfaft! Das ift nun idyon der zebnte Mord in Diefen Sabre, obne סаह̈ man cint ©pur bon bem Mörder hat!
- 2 nein! おaben Sie demt nidat im Morgenblatt gelejen, baß geitern Yibend Der Mörber gejabt wurbe? - §2m, mertwürdig! Mber jagen Sic blog, Der Яerl mub es dod tolvitial raffinirt angeftellt haben, um ficl) von
 laffen?
(Chinesische Tagespost: Wei-hai-wei)
- Mr. Jinks - sagte der Prinzipal, - mein Gedächtniss ist so schlecht, éinnern Sie mich doch am 31. daran, dass ich Ihnen am Ersten kündigen will.
(Answers.)


Ein saubres Mädel auf schneidigem Rad Zwei Gigerlherzen entzulndet hat.
,"Verzeihen, mein Fräulein, dürften wir wagen, Nach des schmucken Rades Herkunft zu fragen?" "I bitt, san's halt net gar so fad,
Ma kennt doch 's „VICTORIA-LUXUS-RAD"."
VICTORIA-FAHRRAD-WERKE ACT.-GES. NÜRNBERG.

Charakterurtheil etc. etc. aus der Handschrift. Brochüre 40 Pfg . P. P. LIEBE, Psychographologe, Augsburg.

## Magasin d'Antiquités


kgl. bayer, und rumänischer Hoflieferant, gerichtlich beeidigter Expert und Schätzer
8 Briennerstrasse 8 Jafé Luitpold (Eckladen) München.

Ein- und Verkauf werthvoller Alterthümgr.

Photograph. Natur-Aufnahmen,
$w_{c i b l}$, mämut. uns Rinseracte, Eansidaften, zurditetturen, Sculpturen, ©ypen fiir Mater, 3iishaner, 2trditetten, prof. ber
2ntatomic, 2 nutomic $2 C$. - Winfterfcrourgen gegen (Einfendutg bont fr. 3,5 ', 10
 शidatconventrenbes riro ef ce: sinte
S. Bloch, Wien, I. Robtmarkt 6 J .

HEFT 1/2 (DOPPELNUMMER) SEPARAT M. 4.-. FL. 2.40 80 SEITEN TEXT, 45 ILLUSTRATIONEN UND 5 VOLLBILDER (4 DAVON FARBIG)
REICH ILLUSTRIRT. PROSPECT GRATIS DURCH JEDE BUCH- UND KUNSTHANDLUNG.

V. bedeutend erweiterte Auflage mit Illustr. von Otto Fischer,
F. Czabran u. L. Möser. F. Czabran u. L. Möser.

Neue Schönheiłspflege: Jugend und Schönheit!
Dr. med. Єarlet, prakt. Arzt u. Frauenarzt u. W. Fisgrace. Aus den vielen interessanten Artikeln nur folgende: 1. Pflege der Haut; Entfernung von Unschönheiten: Leberflecke, Muttermale, Sommersprossen; Mitesser; Warzen; Gesichtshare; Rothe
Na ase; Ausschlăge; runzlige, fette Haut; Schweisserc, Na se; Ausschlage; runzlige, fette Haut; Schwesssetc.
(Bewälrte Mittel, Recepte, Rathschlage etc.). IV. Pflega (Bewährte Mittel, Recepte, Rathschlage etc.). N. Plega der Haare: Austan, (Mittel, Rceepte ) vili Gymnastik und körper liche Uebungen. IX Erhaltung männliches Kraft (nur Herren-Ausgabe). X. Beseitigung von Schwäche (nur Herren-Ausgabe). IX. Unschöne Magerkeit bei Damen, Ahhulfe und orbeugung (nur Damen-Ausgabe., Xa, Er-
 Sehatten. XIb. Wie soll man fahren zur Verschönerung der Körperformen? (Herren und Damen apart). Anhang: 16 Eriginal-Novellen und Gedichte. Separat-Ausgabe für Herren wie für Damen. - Preis 0,50 (Marken
des Buches in elegantem, farbigem Einband Mk. $\underset{\text { vom Verleger }}{\substack{\text { Nur } \\ \text { vokt }}}$ H. Fortagne Nachf. Dresden-Blasewitz

- Dr. Valentiner's MaLaRIN

Patent. (D. R.-P. 87897 ) u. Name geschützt beseitigt schnell und sicher

## Heverenerregungen aller Art <br> wie Herzklopfen und Schlaflosig.

 keit, ferner Migräne, Influenza, Kopfschmerzen u. s. w. ohne jede schädliche Nebenwirkung.In Röhrchen und Tabletten-Packung zu haben in den Apotheken. Valentiner \& Schwarz, Chemische Fabrik, Leipzig-Plagwitz.
$\mathrm{C}^{\text {egen Nervosität und Schlaflosigkeit er- }}$
halten Sic ein probates sicher wirkendes Mittel. 2 Pulver 0,50, 1,4 Pulver 1.- M Marken aller Läder werden in Zahlung ge-
nommen. C. F. Schultz, DRESDEN A., Grunaerstr. 37. Adresse E. Rüdiger.

## Loge 2.

Mit Zeichnung, von F. Stahl. Mk. 1.-, Marienbader Reductions-Pillen

für Fettleibige
Ordination des Herrn Kaiserl. Rat
Dr. Schindler-Barnay
em. Chefarzt der Kronprinz-Rudolf-Stiftung in Marienbad.
Bestanctaile: Extr. rhei spir. sicc. Extr. chinae reg. frig. par. a 2.0. Extr. Aloes 0.10 . Extr. cascar. sagr. amer. sicc, 2.0. Extr. Fragul, aqu. sicc, 0.30. Solv, in Aqu. Marienb, q. s. Sal Marienb. natural, 1.0. Evap. ad mass. pilular, adde Natr. Taurocholic, 0.60 , sol. in aqu. Fiat pilul. No. 50 obduc, e. Sacch., tum fol, argent. In allen namhaften Apotheken vorräthig.
Hauptdepôt: Berlin, H. Barkowski, Weinstrasse 20a.


## Notiz！

Das Titelblatt dieser Nummer ist von Hans v．Bartels（München）gezeichnet．
Lungenkrankheiten （chronische，Katarrhe u．Langenschwind－ ucht）heilbar durch das vorzüglich wir Glandulen．
Neuesten Forschungen zufolge，besitzen die meisten Organe des menschl．Körpers Drüsen，welche den Stoff zur Erhaltung derselben selbst erzeugen．Wenn diese Drüsen nicht funktioniren，crkrankt das betr．Organ，wird aber durch Zuführung gleicher Drusen von Saugetieren wieder leistungsfähig，wie z．B，Kropf durch Schild－ drüsenpräparate geheilt wird．
Das gleiche ist bei den Lungen der Fall， weil die Lungen（Bronchial）－Drïsen einen Stoff erzeugen，weleher Tuberkelbacillen vernichtet．Zur wirksamen Bekämpfung der Lungenschwindsucht，chronischer u．Bron－ chalkatarrhe ist es also nötig，dem er－ krankten Organismus durch Zuführung der ihm fehlenden Bronchialdrüsen－Substanz Ersatz zu bieten．
＂Glandulēn＂，welches aus den Bron－ ischen Fabrik Dr．Hofmann Cheht Meerane i．S．in Tablettenform dargestellit wird，enthält diesen Stoff．（Jede Tablette von $0,25 \mathrm{~g}$ entspricht 0,25 g Drüsensub－ stanz，Geschmackszusatz Milchzucker）．
Hunderte von Aerzten u．geheilten Kran－ ken bestätigen die ausgezeichneten Heil． erfolge dieses Präparates，welches a M． 4.50 für 100 u. M． 2.50 für 50 Tabletten er－ halttlich ist in Apotheken oder vom Fabri－ kanten，welcher auch Broschüre u．Kranken－ berichte gratis und franco versendet．

Antiquitäten $\begin{aligned} & \text { aller Art，franz，n．} \\ & \text { and }\end{aligned}$ kauft stets zu angemess，Preisen u．erb． Offerto Siegfried Lämmle， Antiquitäten－u．Kunsthandlung

Humor des Auslandes
（Ein $\mathcal{Z u t u n f t a b i l o ~}$
Qefrer（in der latein＝ iifiden Stunde，zu einent fauter S（juiter）：Du ifdeinft von Den（Gefdiledits regeln aber teine blafie 2f（Gnung zut baben，ভdulze． Dut temit mogh teine eintige．
SめuIze：D boø！
ふegrer：Ra，weldife bent？

ide．

＂Safety＂für Anfänger
（Puck．）

Die ，Miinchner Jugend＂hat In letzter Zeit vielfache Nachahmungen erfahren，deren ausseres Gewand ge－ eignet ist，den Kăufer，namentlich bei der auf Reisen etc．gebotenen Eile，irre－ zuführen．Wir ersuchen daher unsere Freunde，im eigenen Interesse stets auf die Angabe des unterzeich－ neten Verlags，sowie die Namen des Herausgebers Dr．Georg Hirth und des Redakteurs Fritz v．Ostini sehen zu wollen． Die Münchner „JUGEND＂
G．Hirth＇s Verlag in München．


## Heilmann＇sche

## Immobilien－Gesellschaft

（Actiengesellschaft．）München．
Terrains，Bauplätze，Villenanlagen ct． Weinstr． 8 Telefon Nr． 2642.

## WANOERER－TAHRRIDDER

Die immer zunehmende verbreitung derselben ．bis in die hÖCHSTEN KREISE hinauf
giebt zeugniss fur deren vorzugache qualitit． ＂WANDERER＂
IST DER NAME DER FEINSTEN MARKE IM HANDEL

## WANDERER－ <br> FAHRRADWERKE VCRM．Winkihofer a Jaenicke． <br> Chemnitz－SCHÖnAU．

Paul Neff，Verlag in Stuttgart．
Neue Lieferungsausgabe beginnt soeben zu erscheinen：

Plastisch－anatomischer
Atlas zum Studium des Modells und der Antike．
Von Prof．Chr．Roth．
3．Auflage．Folio．
In 10 Lieferungen à M．1．60．
In Mappe mit farbigem Titel M．16．－ ＂Gewissenhafte Treue und künstler－ ischer Schönheitssinn gehen hier Hand in Hand；ein erläuternder Text fördert das Pruiher Vorträge iiber Anatomie fer Kebst ler getalten schrieb an Roth：Aufossung ler gchalten，schrieb an Roth：${ }^{\text {n }}$ Auffassung sind mir nie in so befriedigender sind mir nie in so befriedigender und wohl－
thuender Weise entgerengetreten，als in thuender Weise entgegengetreten，als in Threm wahrhaft klassischen Werke．Die Anerkennung，welche ich Ihrem Werke zolle，wird bald die allgemeine scin．${ }^{\text {ac }}$

Allgem Zeitung．
Lfg． 1 liefert jede Buchhandlung gerne zur Ansicht．Das Werk kann nach wie vor auch complet in Mappe bezogen werden．

Soeben complet erschienen desselben Autors：
Skizzen u．Studien für den Aktsaal
Von Prof，Chr．Roth．
30 Blatt Folio in Lichtdruck．
In 10 Lieferungen à M．2．－．
Complet in Mappe M．21．－
Das Werk soll als Beihilfe in dem Akt－ saal dienen und bei den verschiedenen Stell－ ungen und Ansichten der Gelenke Klar－ heit tuber die Form verschaffen．Dasselbe schliesst sich dem früheren „Der Aktsaal＂ an．Der billige Preis－eine Lichtdruck－ tafel in gross Folio nur ca． 70 Pfg．－wird es jedem Künster und Dilettanten ermög． lichen，das Werk anzuschaffen．

Humor des Auslandes
D ame (zum neuen Dienitmäbdjen, veldues ebent int Salon abgeftáubt (bat): 5un, Bribget, weld)e bon Dent Marmorfiguren gefänt J̧nen am uteiften?

Bribget (auf bie $\mathfrak{B e n t s}$ bon Milo beutento): Die ba, Mabam.

Dame: Sooo? Unt wartm dent gerabe bie?

Bribget: श(A), Mabam, bei ber Graud) mer fíd ttat zut fürcuten, obs mer ibr beim Staubent 'nen grmt abbridt. $\quad$ (Harlem Life.) - Fräulein!

Das junge Dämchen geht ruhig weiter, ohne den Verfolger zu beachten.

- Fräulein! . . . Bitte Frăulein, nur ein Wort!

Sie wirft ihm einen zornigen Blick zu, winkt dann einem Fiaker und befiehlt mit lauter, vor Erregung zitternder Stimme:

- Kutscher, fahren Sie mich nach Hause: Michelangelostrasse 172, $z$ wei Treppen rechts! (La Tribuna.)

hotoon nach Leben (Studien f. 100 Miniaturen 1 Kabinet 3 Mk . Verlag "Apelles" Charlottenburg II.

Echte Briefmarken 5ravanay 60 Spanien M. 150


60 Spanien
30 Australien 30 Australien 25 Griechenland. 12 Uruguay 12 Urugusy . . . 1.25 1000 Verschiedene " 20,25 Alle versch. Porto" extra, Preisl. ub, 1735 Ser. gratis Wrncu KUnast, Berlin W 64 gegr. 1866. Unter den Linden 15.


## K@NDYKE-FÄHRRÄDER

Fabrikat I. Ranges.
Stabil. Leichtlaufend, elegante Ausstattung.
Heprenrad 150 Mark. - Damenrad 160 Mark. PĀUL BACH \& C으․ BUCHHOLZI.S.

Vertreter hohe Provision.
Cataloge gratis.

## Kränter-Thee, Rus s. Knoterich (Polygonum avic.) lat ein vorzügliches Hausmittel beiallen Erkrankungen der Luftwege, Dieses durch seine wirksame Eigenschaften bokannte Kraut gedeint in einzelinenDistricten Russlands, wo es eins Höhe bis zu 1 Me ter erreioht, nichtzu verwechseln mit dem in Deutschland wachsenden Knöterich. Wer daher an Phthisis, Lufto ohren- (Bronchial-) Katarrh, Lungenspitzen-Affectionen, Kehlkopfleiden, Asthma, Athemnoth, Brustbeklemmung, Husten, Heiserkeit, Bluthusteneto. ato. Ieidet, namentliah abor derjenige, weloher den Keim zur Lungensehwind sucht in sich vermutet, verlange und bereite sich den Absud dieses Kräuterthees, welcher eo ht in Packeten à 1 Mark bei Erust Weidemann, Iiebenburg a. IIarz, erhältiloh ist. Brochuren alt äratlichen Aeusserungen und Attesten oratioc. <br> 



# Miiluctuct Melutit Maduriduten 

 ©ervorragendites Intertionsorgan. Seilenpreis 30 pfennige.

## Quartalspreis mue fit. 2.50.

Hausfrauen.
Gegen alte Wollsachen Itefert febr baltbare Miefiber, Unters rod- in. Mrantelitofife, Damentude, Striftwotte, sorterent, seppide, toffe: fermerembiele meine octinent tofe; feruer empfegle iteme 2citent citer Muthru it bifite in citelt Muftent bit bifiget \$retifen. 18. Eichmann, 3 allenftest. Sii $357^{2}$.
 Dmen toimen durd Bernitthmg von suftragen Lofnenden Mehen: seroienif finben.

fur Herren und Damen
(nur echte) empfifbt das bestrenommit
Bairoler-Loden-Versandthau
Innsbruck, Rudolfstrasse
ge Haveloks und Wettermäntel.
und Muster umsonst und postfrei.
für Herren und Damen
(nur echte) empfichlt das bestrenommirte
Tiroler-Loden-Versandthaus
Baur, Junsbruck, Rudolfstrasse 4.
ge Haveloks und Wettermäntel.
und Muster umsonst und postfrei.
für Herren und Damen
(nur echte) empfichlt das bestrenommirte
Tiroler-Loden-Versandthaus
Baur, Junsbruck, Rudolfstrasse 4.
ge Haveloks und Wettermäntel.
und Muster umsonst und postfrei.
für Herren und Damen
(nur cohte) empfeblit das bestrenommire
Tiroler-Loden-Versandthaus
Rudolf Baur, Jnnsbruck, Rudoljfstrasse 4.
Fertige Haveloks und Wetterntäntel.
Catalog und Muster umsonst und postrei.
fur Herren und Damen
Tiroler-Loden-Versandthau
(nureche
Fertige Haveloks und Wettermä̈ntel.
Talog und Muster umsonst und postfrei.
für Herren und Damen
Tiroler-Loden-Versandthau
TuOJolf Baur, Junsloruck, Rudolfstrasse
Fertige Haveloks und Wetterntäntel.
Catalog und Muster umsonst und postfrei.


Humor des Auslandes Ein Postscriptum
Entschuldige, wenn einige ordograhfische Feh'er in meinem Briefe sind. Das Schiff rollt aber so schrecklich.

Deine Claire
(Abcille.)

- §n ærantreid twroc jiingit von einem (3ctidtsbo in einem Beleibia ungesproses die emtitheioung gefalt, das eine unvergeiratbete Dame vom oreisigiten Qebensiablue ont ais alte Jungier zu betradten jei.
- Cim joldees Ertemitniß wäre bei uns in \%merifa ummöglid)!
- Mecil in 2merita überfaupt teine Dame breibig Sabre alt wirb.
( ${ }^{(1) e t r o i t ~ F r e e ~ P r e s s ~}$


## 

Giemigrabhischs ensmitalt OScIR CONSEE MUNCHEN
$\qquad$

Verbesserte Un'versal-Flaschen-VERKAPSEL-MASCHINE von Ziegler \& Gross, Konstanz 77 Preis Mark 6. -, steht bis jetzt in jeder Beziehung unerreicht da, redact. bespr, u. A. in Nr. 2296 d. III. Zeltung, Leipzig.

## WIENER KUMSTLERPOSTEKARTEN



ARVCX 3 VMD VERLAG PHILPP \& KRAMER - WIEN VI.


Ueberallzu haben. Generalvertriebsstelle Dutschland: Kunsthandlung STERN \& ALBRECHT, Müachen.

die guchiven 2bommenten, das zweite Quartal 1898 redt bals beftellen ju wollen, damit Peime Unterbredhung in der Jufendung der fortfetzung erfolgt. Dreis der cinfaden 2tusgabe bei allen Buchhandungen, Colportagegeidhäften, Jeitungsfilialen und Doftanftalten: pro Quartal
 Dreis für 22 Thonate 2rfi. 2.-, für 1 2Tonat 2rif. 1.- excl. franfatur.

Dreis der $\mathfrak{Z t e b h a b e r}-2 \mathfrak{Z u s g a b e}$ pro Quartal $\mathfrak{H z t}$ 2.50 (bei סirefter Jufndung unter Kreuzband incl, forgfaltigiter Derpadiung 2Tf. II.一). - Der Begug der Siebhaber - Zusgabe erfolgt in Znbetradt der befonderen Derpadung am beften durd die Budhandlungen oder direft durd den unterjeidneten Derlag. Doftanftalten nehmen auf $\delta$ iefe Uusgabe feine Beftellung an.

आ木iinфen/\&eip3ig, 2tärs 1898.


## G. HIRTH's KUNSTVERLAG, MÜNCHEN \& LEIPZIG.

# DER STIL IN DEN BILDENDEN KÜNSTEN UND GEWERBEN ALLER ZEITEN HERAUSGEBER: GEORG HIRTH. 



1. SERIE: DER SCHÖNE MENSCH.
ALTERTHUM: Herausgegeben von DR. HEINRICH BULLE. 16 Lieferungen $z u$ je 12 Tafeln à Mk. 1.-.

Der Herausgeber hat sich dazu entschlossen, den ganzen riesigen Stoff nach sachlichen Gesichtspunkten in mehrere Serien zu theilen, innerhalb welcher eine kunsthistorische Anordnung herrscht. Als solche Serien sind vorläufig folgende in Aussicht genommen:
> I. Der schöne Mensch in der Kunst aller Zeiten.
> II. Sitten und Kostüme.
> III. Thiere, Mythen- und Fabelwelt.
> IV. Die Pflanze. Allgemeine Ornamente.
> V. Aeussere Baukunst.
> VI. Innere Dekoration, Wand- und Deckenmalerei.
> VII. Stickerei u. Weberei,
> VIII. Das Möbel, Tischlerei, Holzschnitzerei.

Bei der Auswahl der Abbildungen verfolgt der Herausgeber keineswegs rein kunsthistorische Ziele, vielmehr sollen neben den allgemein ästhetischen Rücksichten namentlich solche auf die moderne Verwendbarkeit massgebend sein. Jede Serie wird daher eine Art von praktischem "Spezial-Formenschatz" darstellen. Das Werk wird - mit Rücksicht auf die voraussichtlich grosse Verbreitung - zu einem so billigen Preise abgegeben, dass das einzelne Blatt nur wenige Pfennige kostet.

Jede Serie wird sowohl als abgeschlossener Band wie in einzelnen Lieferungen separat abgegeben; eine Verpflichtung zur Abnahme aller Serien besteht nicht. Die einzelnen Bände werden zwischen 150 und 400 Blätter mit kurzem erlauterndem Text enthalten.
,DDer schöne Mensch", - so ist also der Titel der ersten Serie. Der ${ }_{n}$ schőne ${ }^{4}$ Mensch ist hier natürlich der nackte; der bekleidete Mensch wird in einer besonderen Serie (Sitten und Kostüme) behandelt. Mit dem nackten Menschen beginnen wir unsere neue Publikation erstens, weil alle künstlerischen Regungen von der Betrachtung der nackten Mitmenschen ausgegangen sind ( m Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde ${ }^{\text {u }}$ ), die menschliche Gestalt also die Grundlage jedes kunstgeschichtlichen Schönheitskanons bilden muss; zweitens, um die ausübenden Künstler an die Schönheit als kategorischen Imperativ zu erinnern, und drittens, um in weitesten Kreisen die auch physiologisch bedeutsame Ueberzeugung zu befestigen, dass die Wohlfahrt des Menschengeschlechts nicht blos von geistiger Bildung, sondern auch von körperlicher Schönheit und Kraft abhängig ist. Alle spezifisch-menschliche Ge sundheit, Stärke, Gewandtheit und Schōnheit stammen aus Zeiten, wo von der heutigen Nuditätenscheu noch keine Rede war.

Von diesem Standpunkte aus erscheint daher die asketische Fleischabtödterei unserer Tage geradezu als ein „Verbrechen an der Menschheit ${ }^{4}$. Der junge" Mensch muss vielmehr dazu erzogen werden, Schönheit und Kraft als werthvolle Gottesgaben dankbar su ehren und durch Uebung und Enthalt-
samkeit zu mehren. Auch die blosse Freude an paradiesischer Körperschönheit ist weder unmoralisch noch irreligiös, nur der mit unlauteren Leidenschaften Behaftete kann dies behaupten. Die klimatische Nothigung zur Bekleidung darf also den Menschen nicht abhalten, die natürlichen Schőnheiten seines Geschlechtes zu kennen und zu verherrlichen, sonst kann es kommen, dass wir zu einer auch den Geist gefahrdenden körperlichen Inferioritāt herabsinken, wie sie uns in der Affenwelt so erschreckend entgegentritt.

Andere Serien dieses grossen Bilderatlas sollen, wie aus der obigen Aufzählung hervorgeht, neben Architektur, Dekoration und Kunstgewerben u. A. auch die Thierwelt, die Gebilde der Mythen- und Fabelwelt Centauren, Faune, Tritone, Drachen u. s. w. sowie die Landschaft behandeln. Während aber die künstlerische Verherrlichung des Menschenleibes bis in's grave Alterthum zurückreicht, ist die Darstellung landschaftlicher Schőnheiten verhältnissmässig neuen Datums; sie beginnt, gewisse antike Ansâtze abgerechnet, erst mit dem 16. Jahrhundert.

Jeder Abtheilung hoffen wir inhaltlich wie in der Ausstattung ein originelles Gepräge geben zu kōnnen. Unter den kūnstlerischen Dokumenten wird sich mancherlei Ueberraschendes finden.

Preis der Lieferung ( 12 Tafeln und Textbeilage) 1 Mark.

Wir bitten, unserem neuen Unternehmen die wohlwollende Beachtung zu schenken, welche es zweifellos verdient.

## München.

## G. HIRTH's ${ }^{\text {Kunstverlag. }}$

[^0]

ABBILDUNGEN aus:

## Der Stil

IN DEN BILDENDEN KÜNSTEN UND GEWERBEN. HERAUSGEBER: GEORG HIRTH.

## Dic §afirfecif



Gonit


Jcbt

Deforativer Wandidqmud für einen franzöfichen Juftijpalaft (Le Rire)

## STünffnct ฐifferjftage <br> ${ }_{\text {„Weldac Riesensaxt fángt mit }}$

 3ola an?"„30L a Man!"
F. S. Scb-r.
\%
Humor des Auslandes
Auch ein Gesichtspunkt

1. Cow boy : Du, Bill, in Kentuky sein die Leit withend, dass die Temperenz-Band' den neie Dampfer „Kentuky" nit mit Whiskey taufe will.
2. Cowboy: Die Leit in Kentuky sollte lieber driber froh sein.
3. Cowboy: Was! Biste etwa ach unner die Temperenzlers gegange?
4. Cowboy: No! Aber die Leit in Kentuky sollte froh sein, denn jetzt kōnne sie doch die Flasche Schnapps selber saufe. (Puck.)

in Deutschland $u$. in Amerika approb. Schwanthalerstrasse 69,
nächst dem Bavarienvillenviertel.


Ferkaufs-Xiederlagen in allen besseren Parfümerie, Friseur- u. Drogen-Gesch.

## FRANZ HANFST ÆNGL

k. b. Hofkunstanstalt MÜNCHEN

Atelier für Autotypie und Zinkographie
Künstlerische Durchführung, beste Druckfähigkeit der Clichés, Specialität fur feinere Reproduktion: Tondruck-Clichess. Specialität für feinere Reproduktion: Tondruck-Cliehes.
Resultat von Lichtdruck oder Photogravure kaum zu unterscheiden.



[^0]:    Dic "Neue Badische Landeszeitung" schreibt am 13. Febr. 'is98: ..... Unter dem obigen Titel erseheint von jetzt an cin Werk, das durch Inhalt und Anlage thatsächlich ein „Special-Formenschatz* des Ganzen der bildenden und angewandten Künste aller Zeiten zu werden verspricht. Von der richtigen Empfindung ausgehend, dass der Menseh das Mass aller Dinge ist, enthallt die erste des auf $2 w$ ölf Serien berechneten Werkes bereits einen Thell der Darstellungen des schönen Menschen" aus dem Alterthum. Dureh vortreffiche Abblldungen und kurze historisch-künstlerische Bemerkungen wird das Werk geradezu ein Museum der Kunste werden. Das Studium trockener Kunstgeschichten wird entbehrt werden können, angesichts der Möglichkeit, selbst Vergletche und Beurtheilungen anstellen zu können. Ja wir hegen auf Grund dieser Publikation die kühne Hoffnung, dass ein gut Theil des rein nachgeschwatzten Kunsturtheils verschwinden und durch selbst Erarbeitetes ersetzt wird. Das aber ist höchste erzieherische Leistung. Dleses Werk sollte nirgends fehlen, wo man auf Ausbildung künstlerischer Anschauungen und Urtheile Werth legt. Wegen der Bezugnahme auf woderne Verwendbarket** stellt sleh die Publikation nicht als nur ein hilstorisches, sondern als neues Leben und neue Anregungen gebendes dar und sel hiermit auf's neue Anregungen gebendes dar und sel hiermir aur
    allerbeste empfohlen.

