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


## Theatermådel

Don $\$ 1$ lsbetb $\mathfrak{m e v e r}$ ．förter
„21Tein liebes Eerjblatt，einzig vergöttertes Kint！27m ift＇s io gefommen，wie Dein＇ miutter fifjon Iang＇gefiirddet hat，es ging nidt aufuhalten，סेe ©onerl hat miffien bran glauben．Dit wirft empört fein，dem $\mathrm{D}_{\mathrm{n}}$ bift unter ©ngenbfitro－，ady，aber Sdaty，bort in Berlith mag＇s nod to hingelh＇n，aber in Wien mit der ©ngend，Das ift halt numöglid？ auf die Dauer einguridten；wir baben uns gefperrt fo viel，aber der bobe Miethzins und die fumpigte $\mathfrak{G a g}$ am $\mathfrak{W}$ tedenertbeater，－es trug＇s halt nidit．इwei Mtonat ift＇s mu her， und die 『oterl batte fidh and neit gefundent， da es Sdidfials Wille ift．Es ging ums aud？ foweit redft nobel，er，was ber Eere von Kringinger war，＂Kammerherr，＂ältlidp doton， aber forft febr ein feifher llemfo－that was er fonnte，Die ©onerl dutte ibren ©omfortabel baben alle ©age，nad dem Prater＇rans，mo nad Sd孔ötbrum，fie hat Kleioer idöner wie Die Jane Lading gebabt，alles von der Spitger．－ 2lber jest，ad grofer Gott，es ift ans，gant mod gar，－veronftet is ber Berr von Krin－ ginger，und idf fiirdtt＇faft，wir find cinem Bodftapler in die fingern gefallen．－2tw зeiden denten mix dranf hin ans feiner Einters lafiemidajat．
 nood feit boffendes Nutterherj．Weif́（5ott，


Der ©onerl iiberhaupt freie Madenidaft in סicfen traurigeı punft gemäbrt hab＇－
 find wir，und weiñ Gott，ob wir uns ie wieder ＇ranisfrabbeln．©onterl liegt jul $\mathrm{Zeftr}^{2}$ ，die ift To elend，daf fie faum fothifen fann，wno id， felbit fithe in ©odesangit．Ein Dofument ift eingelanfer von ber Staidfanjelei，－ermittirt foll＇t mix werden，weim wir den ふins bis 3um 15．niḍt jablen，mid die mtöbeln fint geitern verfiegelt．Kein Brot in der 【ade， Fein 2lieht im Kaftel－unt dabei folf die ©oterl wieber anf die fiuh̆ gelangen！（b） Kätherl，dies Kranfiein，nutd der Geer vont Krunginger－es fain eins nidot ohne das antere－mehr fag＇iḍ midt．So miiffer wir demt it（5ottes 27amen ju（Grutbe geh＇t－ Goit mit－Dix，©odter，wito wobl Dir，Dii warit von jeher unter Қeryensfind；an Körper und Seele biit $D_{\mathrm{n}}$ rein geblieben－$D_{\mathrm{n}}$ biit mein eintiger ©roft anf diefer Welt．（Gott er－ halte Dir Die Unfoulo！－Deine Mtutter．

N．S．Eeffen famit $D$ Jaff wir nidt verfommen？lhto wents funfjig Guldert wären！Die ©bige．＂
＂Kätberl＂Las den Brief vor ibrem Sdreib－ tifid，dett die portraits ihrer Simmerwirthin uto derent Kinder fomiifften．Sie hob den Blide，fah iiber die Bilder hinweg und fahaute ftarr und wie in einer \＆abbung auf die Stelle ant ber Want，wo brei dinefifide fäder unter einem Palmenwedel fith $3^{n 1}$ einter fithlofert

Deforation iibercinanter meigten．Diefe brei fäther jogen ibren 23iff，wemt er vont dent Bricfen oder Biidern fid in＇s Weite bob， ！mmer wieder magnetiíd ant．Wie audg ein idfenflidjer flecf im ©eppid，oder eint $\mathfrak{I}$ od？ it einem Dorlang ein empfindlithes 2 fuge immer wieder auf den gehaften punft bintenfen．
＂1hto wentr＇s funfjig（5ulben wären！＂ Lus dem ganjen，herjzerbredendent Gewäfd． ifrer theurer Itama war ibr mur diefer eine Saty volltëntent im Thefiihl guriidgeblieben， unt laut und tomlos fprad fie vor fith bitit：
＂llnd wemn＇s fünfjig Guldert mären．＂
Es war friihe 2tadimittagitunde，vor ihren ferffern fiel lantlos der groffloffige，unto in ber $\mathbb{E u f t}$ idon grauweroende（Grobiftadtidnte． Das war fein Sdnuee wie סrauget auf dem freien Eatbe－nein．Ex fiel in（5ofien unt gerlief auf den wont den fiühen der nenge warm getretenen 『rottoiffeinen；er Iegte fith als tanembes Riminfal auf die fentitervoratite， with madje die suft dumpf und voll，unt die Jimmer voll weifer，todter Dämmernug．Er breitete fid wie eine Sdlittendedfe auf die【ebensweller des Grojifadtgeräniゆes，tönte idwermiithig die fraffen §ante ab，und gab bem Bilde etwas Exfticftes，Sebnfuditsunterdriidtes．

So wenigitens fiiblte das fleine Theater－ mädel，das rathlos an dem ungeheuren，threer Wiuthiu gehërigen Sdreibtifo fak．Das $\mathfrak{b e}$－ fiilh ithes 2tidthefefitthums，diefer völligen periönlident 2tidttigfeit，und ber totalen Silf－ lofigfeit gegentiber den wilden Eebensforder．


Vor dem Münchner Hoftheater
R．M．Eichler（München）
Von alle die Musikanten is mir der Wagner scho＇der allerz＇widerste． Der denkt scho＇gar net dra＇，dass a armer Dienstbot＇aa＇in sei＇Bett möcht＇．＂

nngent, die der Brief der Mutter wieder eins mal vor ibr aufgethan, Iegte fith oumpf auf ithe eben nod fo frenbedurftige Seele. Sie hatte iblue erfte, grofe Rolle einftudirt, mit gliithenden Wangen und flammen im Blid? war fie in Diejem fleinen Käfig bint umb hergewandert, - als der $\mathfrak{B r i e f}$ fie traf. $2 \pi n t$ war ein Sdneetud uiber ith Wejen ausgebreitet; fie fühle, wie inten alles fumm und lautlos wurde. -

So fák fie, wie gelähmt, eine lange ふeit. Shre flenten, gefdäftigen ظände lagen idplaff; der thand fand ein wenig offer.

Gegen die Defperjeit hin erfdien dic Wirthin. Sie bradte ilhr den Kaffee, Das Fleine trodente Weiffbrod. Da fubr fie $\mathrm{j}^{\mathrm{t}}$ s fammen unt gab fide einen Ruct.
"Kann das Mädel einen Brief hernuter* tragen, fran Ribuidé? Jdy foreibe fogleid.." "Immerju, fräuleindern. Wenn's fo weit is, rufen Sie nur." - -

- Der Stubent, der סen Brief erhielt, war wie pom Domter geriihit. In dem 3 Briefe ftant, mit ciner furjen, Ieidtrinnigen Eandidprift:
„Thommen Sie nur, eb̧e Ste abreifer. Ȩent 2bens wollen wir alio jum 2 Ubidied vergntigat fein. Was muty das fopledfe $\mathbb{E}$ eben? - 2 ht tritt 911 rr . Käthe."

Er legte bas Blatt auf den ©ifd, bann nahm er es abermals anf, las es von nenem, fdjiittelte den Kopf und las es abermals. Wie war das mögliḑ? Konute das fräulein Käthe fein?

Er fiiblte, Diefe Sadfe warf ihn nm und nm.
 ihnen beident. Diefe 2lubetung ans ber ferne von ibm $3^{n}$ ibr, und ihr ichiidternes, cin gany Flein wentig fofettes Entgegennehment feiner furmmen Eulfoignngen. Sie wohuter in eint und derfelben Strafe, - or fannte fie von der Buibue ber, auf der fie ibre erften Derjude wagte. - - Wemn er vont der Univerfität fam, fïgte es fid, dafj and fie gerade auf dem 2Tadhaufewege von den Proben war. Bei einer folder - Gelegenbeit hatte er feinem Berjen einen Stoḱ gegeben. - Unter Stoden und Errötben hatte er fie eines ©ages angeproden. - Seitoem trafen fie fitd faft tägs lid. auf den gemeinfdaftliden 2Tadibanfewegen. - Xber zwifden thnen blieb eine gewifife, conventionefle frembbeit, - Sie famen beide niḍt dariiber ḅinweg. Es war ible
fopidterne Jugend, ihre liebe, unmänotge Seelen-Befangenheit, Die ithren Bejithangen das ${ }^{\text {®uriicfhaltende gab. - Und Käthert, das }}$ Seidensfind aus ehemals reidem, aber durd? eine findidde ITutter verarmtem und verlotter= tem Eaule, fiihite infinftiv in dem jungen Stubenten den Mtenfoen aus "guter" famifie, den forgfam und järtlid gebpiteten, in taufend Dorutheilen grobgejogenen §ebens dilettanten. - Sic felbit fam fid vor, reben ithm, und feirem Joealismus gegentiiber, wie ein welterfabrenes Miitterden. - Welde Stufenleiter von Jammer und Erfentutif war fie mit ibren neunjehn Jahren entlang geflommen, währeno er nod Wolff'the Gedidte las, unt fith an ihrem Klange begeifterte. -

Und das Øufammenfein mit ihm war fiir fie cine 2 rrt täglide 27 engeburt, einte Satis faction nadh den Beeleidigungent itpres ©heater-mädel-Sebens. - - Sie füblte, dáb etwas fie Beide verbant, was alle biefe Conlifienmenidhen längit nidpt meḥr befag̃en. - Er Glieb ibr cinsiger Befanuter, und hartnädig wiḍ fie allen anderen Eroberungen aus. Er gefiel ibr, er erfiillite fie mit Sehnfugt und mit Sden. - - Unt mun hatte er Diefen Brief!!

Sdjon gegen die adfte 2 bendftumde riiftete er fid. Jhm war wunderbar $\mathfrak{3} \mathfrak{n}$ Tuthe. Er begriff fie nidpt. Thr Brief war ihm unver= fätrolid. Er fiitịte etwas wie ©raner, wie Enttäithung, wie peinfide leberrafdung. Tlber zwifden Das alles drängte fido ein anberes Бefiihl, - jelpmfiidtig und \{dmerjlid und qualvolf: Das munt beftimmte Derlangen nad. ithem Zefitg. Sie hatte alfo das Signal ge zeben, Itrplotglid war ihm die Gegend be lendtet:' Sie waren fa ein Mann und ein Weib, fie beioe! Und ber verwirrte Junge fitirmte biut.

Injwidhen hatte Kätherl uiberlegt. Den gantjen $27 a d$ mittag bis in den 2lbeno hinein. Ja, das war gut geweien, das mit dem 3 3rief, wobl ibr, dák fie diefen Mruth der Deryweif, lung gefunden batte. In der ©hat, was follte es mutjen, das idpledte seben? 2Tuछte ©onerl nidgt die fiinfjig Guiben haben? Sollten fie alle ${ }^{2} u$ Grunde gefin? Wojn it man ©heatermä̀el? Jit man nidt geradeju prädeftinirt da* ju? Eintes ©ages muß es eben fo fommen. Utut fie begam cin sied 3 n trällern, mit Flenter, falidere: verfdobenter Stimme, und anf und

mit nadgemadt gleidgiftigen Bewegungen. Uber fie jitterte, und ihr war heif und falt, und weint es and der Entreethiir läntete, zuqfe fie $\mathrm{juf}^{2}$ ammen und hordte wie ein Dieb bino aus. - Jhre eintige Sorge war nur, gu wifine, $^{\text {n }}$ ob er reidh war, ob er bas abelo, das fie ithm abverlangen wird, wirflidg befak. 2her das mu®te er ja! Er fah to wohllabend aus, unt er haatte iḩr erjäḩlt, סab́ fein Dater noḑ in biefer Wodje eine Dergniigungsreife nady Italien antreten, und dā̆ er ihn begleiten wïroe. Das fömnen mur reidge £eute - ober wenigitens foldee, denen es cin §eidtes ift, im bringenden falle fiinfzig Gulben aufjntreiben. -

Es Iäutete. fran Ribnict's Stimme Flang Durd ben Corribor, bamn ibr etwas verwunbertes, gleidmohl fofort wie geolt flingentes:
${ }^{2}$ Bitte fぁönt, meint Eerr. Mant immer geradeaus!"
"Jeţt Nututh!" fagte Kätherl vor fith hin. ${ }^{\text {nfrifan, }}$ fromm und frei. - 27ur feite sans gêne, wie der Berliner fagt. ${ }^{\prime \prime}$ -

Sie ftand anf und ging dem Befuder entgeger.
"Shauen's, Das ift aber lieb von Thnen, "Eerr 27enbert, fefent's Jhna!" Sie hatte fid ihrem Dialeft iiberlafien, um von vornberein einen cordialen uno freien ©on feitzubalten. 2ber fie founte doḑ nidt hindern, סakf fie roth geworden war bei feimem Eintritt, wie Der jiingfte und dimmfte Badfifit, und dañ fie jetht, während fie iḩm Iädelnd einten Stuḅl hinidoob, felbit peinlid, verlegen ftehen blieb. -
"2ber wollen Sie fie, nidqt gleidfalls fetgen," fragte der Student ftodend, indem er Platy nahm.
„ $3 a$ - da woll'n mir alfo planfden mits einanber."

Sie $30 g$ fito einen Sefiel herbei, und rang nad einem neuen Wort. Es fotien iht nidis, was fie bisher erlebt, fo qualvoll gewefen $\mathfrak{j}^{4}$ fein, wie diefe Mtinuten, in denen fie fieberhaft denfer muğte: „Die fïnfjig Gulben! Wie frieg' id fie herans?" - wäḩend der groke und unbeholfene Ment|d int gegenuiber, gleid ihr, feine Worte fand. -

2Tein, fein Debiit auf der Buibnne, vor den 2 ugen io viefer falter und frember Meníden, deren 1 ththeil fie abyumarten hatte, war gleid qualvoll gewefen. - Ex fah fie fo feltfam an; in feinen Zugen war etwas eigenthiimlidees - etwas fo warmes, fragendes, fait

Bef币wörendes，das fie vermírte．－Hnd dabei Die Eiţe，die von dem grob̄en，fuctbeladenen Kadelofent ansging．－Die Gluth auf ibrett Wangen wurbe bremtend．＂Idh will das fenfer anfiperr＇t－gelt，Jhnent wird＇s aud？ ju beib bier herimuen？＂fragte fie．Unt wie oer Blity war fie am fenter，bas fie öf̈nete． $21 h$, Duttelheit unt Kiible bier，in סetten fie ibe Wefidt verbergen fomte，ibre Stirn，anf der es gejdriebert fteben mufte，das mit den fïutjig（5ulder．－
＂Kommen＇s andy סaber，Eerr 2Tenbert！＂ rief fie in＇s Eimmer zuriicf．＂Dabier itt＇s nod amal fo fぁön！＂Sie rïffte anf bem fenfterpoliter mit den anfgeitityten 2lrmen beis
 ＂Jd fḑan＇ju gern hinans－mant fieb̧t unt hört fo viel dahier＂－bemerfte fite，während fie auf die Strafe farrte，in ber vor Sdute geriejel nidts jut erfenten mar！$^{\text {and }}$

Der Stubent batte fits neben fie gelebut． Thre Elfenbogen anf bem buntgeticften Polfter beriibtent mut eitander．Er atbmete rafd mid erregt．Was fïr ein Mübden war bas！Wes： balb batte fie ibn fo fategorifd bergernfen？！ War fie bod nut wie Ste anderen Mäbden？ Und whe fiif und fefig，fo nebent iḅr ju Iehnett．－
＂fränlein Käthoen，＂frotterte er．＂उळ tocif nidt，idf fant mir nidt erflären－ Jhr Briefden，naddem Sie immer fo－ berb gegen mide waren．－－Sind Sie mir dent ein bisden gut？？＂

Das Wort war herans，es war gefpringett wie ein Steit vomt felfen，Fopfïber，fopfunter， itt eittem eirtigert，wilden Saty．Mnd mut es heraus war，gart ohne fein Buthur，befreit und erlöft סurd？diefe furje，innige Berïhrung mit the，mit dem रुarten，hageren N 1 ädden ellenbogent，ber gegen feinen Xermel Yehnte， berente er es nidt．＂Ja？＂murmelte er，in＊ bem er plöţlides der grofe，friidẹ，ftarfe Buride wurbe，der er war．Unto da fie fowieg，who er mur das Jitternt ibres 2irmes fiiblte，um－ folang er fie，und jog ftïrmifd thren beibent， gefenften Topf an feine Bruit．

Ulfo flatio es vorgefdriebent int 2 unde bes Sbictfals，das auch＂דonerls＂Derhängnif bettimmt hatte－baf Zätherle nidot firber die ©ngendhafte bleiben ourfte－סemn es feblent סie fïntjig Gulder．

2ber fie fagte nidats von denfelben，in diefer Stunbe und den folgenden ．．．．．．． 2heir，in threm छerjen war niduts vor den fïnfigig（5uldert，fie waren zeridoflen，verjtorben， verweht．－27nr Kiiffe，unt Siebe，und Danf， und Begliigent und nidtsverlangende，gebende mid alles vergefiende SeligPeit mar לarin．－

Sdon am nädpiten Morgen fam das Tele． gramm．＂Eergenstodter，fannft $D_{11}$ סie fïnf＂ jig Gulben 反dicfert？＂
－Veein，fie fonnte nidか！©rothig ptarrte fie auf bie Exilen．Wie Fomte fie es？－ Der Student war fort．Unt fie hatte ibut nioht darttad？gefragt．－Iaje fie wiffert，wie fie mit der 1ntgerathenen ©onerl fertig werden！！ War fie jetst reider wie ©oner ———？！？—— Kriminger und nidt Zurimgitger，und Ehren－ mantt und nidft Ebrenmant－es fam halt alles anf basjelbe hinans．Siebe nnd Geben， －and Z Tebmen and fein Geld，－und fein Geld und §iebe und Weiterfallen－halt mur ©beatermäbeln！！！

－ITa，太inber，Jbe feio jest beim Jelephon？
－Ja，aber nux provifocifd！Definitiv entlaffen werden wir erf zu Pfingten！


## Mutatio rerum


Theesje: Wa betin, wo bif कu bem mate? Du bei Dit io fo fie moft.


Checole: Wer is ocnn boet Seint Jan therersierda
thetole: Jan miegersierds? wat Du fegnt Eo io

Gein: Dita
Thecsice Did, it mute sor mitumner fo an senten
conn id nu oof mol farve
Grin: Dja - benn ware Du oof begrobci.
Srin: Dish bon wars Da ro Ret (Ratec).
checoic: Did, un acmin?
Setn: Dhe semn makt Geas ut DL
Cliectile: क्रd, un senn ?
Grin: Denn fritt of be Kooh.
Th cesple: Did, un bens?
Seint: Denn frime fe Di wever ut.
Tbectic: $G_{00}$ ?
Thecole: Dia, as ocmu?
Sorin: इam?
Tbecole: Dia



In ber frangefiiiden Stunbe
Earl bebt son finger: "Bst il permis de sertirfu Dre
 bettrage nide îsern unt winlt wifore ab.

Da ruft Rart untriffet: , Zber it muf mal! ${ }^{-1}$

## bat er gejagt

Thafim: Sbinuht, wo bife grocifer?


 Ehajin: 广7u, wirs sof pafixt fein cbbes tries in

 \& dambI: Worim wirb er gebellt haban? wail itn ather Dat getretth asif'n Juf.
©hafion: Weekink hat'n ainer geteeten auf' faj , Stmul! : 774 woehm wite ece 'a haben getreten! tDait
 baben fie gciderant'n?
Sdmabl: Wonim wersen fe geffotans'a baben? Wail ain' Bturfitr is affallen in ©bmmadit
Cba im: : thatn edrorite is gefallen in ©bnnade! worim Sameかt: mosim mirs fe gefallen fein! wail Dain

chatimi Bon inger is
or gapotion verhafter?
Sфmubl: Worinn wirt or grooeben foin berbafita Wait ar bar gefidifor we bed


## Warum fid mein §reund Sranz  ถaufen＂ 3 äblt

C8 toar fo ungefätix in Dbertertia，ba began＝ nen wir，nämlid）mein æreunt Əranz unb
 jonbern eigene Bjabe zu manveh，bie utierer Meinung nad auf ben walbigen（3ipjeft des Sarnais babinfiifurten．Den Minitob bazu gab ein 2tuijathema：„Sas mag（6utto Mooli füi Gebanten unnittelbar vor ber ©djladt bei \＆üten gebabt haben？＂

Der Sebrer batte 143 angedeutet，baj wix babei bejonoers ben fitorifiden §intergruno be＝ nügen müßten und außerbem bie Gebanfen in überjidtlide $\Re$ ：ubrifen emgetheilt：I．Solitif）e Eage，II．Etürfe bes Šectes，III．Stelfung im Gelätbe，IV．Stärle unt Steflung bes Jeindes． V．Rein menidlide Betradtungen，VI．（Sefiib）•

上säbrento mun der größte Theil ber Silaje Fïd baubtiädslich mit ben Rubrifen I－IV be $=$ idä̈tigte，bielten wir Beibe un fait ausidhlieb＝ lidf）an sie miterer Feder wirbigeren æubriten V unt VI．

Mein Freuto Franz lehnte Den Simpeden＝ tönig an einen Baum aui beut bunteln Sdiladt＝ felde unt legte jobann den innigen 8 utanmen＝ bang zwichent Freundidait，Religion uno zapfer＝ feit bis in bie femiten waüzeld）en binein flar； id）bagegen breitete（buitaw Mooli auf einem Fiubebett in jemem Belt aus uto benizte dant Die（3jefegentheit，unt alles Das，was idt fïr redht bielt，von ibin Denten aut Iajien，währenb falidne
 banten bes zeindes niedriger gehängt und mider＝ egt murbet

Jd）müdte mut heute，alz gercifter Mann， um alles in ber Sdeft nid）t behaupten，baj（Suitnu Toolf Diffe oder ähnlidhe（Sedanten Donale nid）t gebabt babe；es ift bas ia binterber ithwer feit＝ zuftellent．Untijer Qebret intoeijen idseint feinen Bueifel bariiber gebabt 3 h haben；er gab bie Tuffäße mit ber Fote：faum genügeno，ver＝ worren，aber fleibig，zuriid und exatele mit Der Borlejutg ausgewäblter Eäbe einen Seiterfets＝ erfolg bei ber slajie．

2tui Dem Seimueg bon ber Sdule murde es uns an jentm Zage flar，Dak wir bon ber grogen Majie nidgt verjtantoen und verfannt wirben und daß wir शhtuabmen jeien，bentu ber grobe sacuien feinslid）gegentiberitebe．－


Das（5nmuafum lay binter uns；Die Stus bentenzeit flog voritber wie eit $\mathfrak{Z}$ raum，utid die Wsogent bes Qebens veriditugen uns nad）ver＝ idiebenen Eceanen． $\mathfrak{H}$ ber nad pielen Jabren
 int Rathateller und ftiejen an auf ben Erfolg， ben Frant mit jeinem Sdaupiel entlich ergielt Gatte；id）aber tlagte igm，Daß̉ meine Werfe vom grogen §aufen imurer nod nid）t ridatig gewiurbigt twirben．Framz lädelte．„Du，Da马 erimnert an Dbertertia，bas mit dent grojen Sanfen！＂

刃ith jah ifn fragent ant．＂9a alio，＂jagte Franz，，，tioir rootten in biejer Frage einmal ganz parlamentarif berfabren．Beiteffen wir nod eine Flajche，und id）werbe $\mathfrak{D i r}$ eit Gelbbuth vorlegen itber bie Frage： $\mathfrak{F z a z}$ ift ber groke §aufen？uno wer gebört 子um großen §aufen？＂

Die Flajae fom，uto Frant zog aus feiner Rodtaiche eine riefige gelbe Mappe，bie eine Llmanije lojer，mit fenographiichen Sdriitaïgen befrizelter Blätter enthielt．Sier iit bas（Selb＝
 （5S enthält Die gepanmelten ærüd）te meiner jabre＝ langen $\mathfrak{T h}$ ätigfeit ala goumalīt，foesiell eine Menge Interviems berübuter Weriöntidfeiten． §ier Gabent wir bie erite．

Serr $\Re$ ，beriigmter Bianift．Trefie ihn in jeiner Wobmung in Sampi mit einem（Serid）tes volfzieher．Unteritilbe ibn．Ex Darauf jegr Liebenswirdig．„Biehen Sie Rheimwein ober Mopelwein vor，＂begime id meine Fragen． ，．，Geft，＂antmortet er mit geiftreidhem ఇädueln， invem er jeine Manidietten umfehrt．„Sie benfen Sie über bie Mujit Fsagner＇s？＂Jährt jid）mit ber Sant ourd bie Mäline：，．，ปd feme teine Wifif von Wagner．Sid teme mur Betbie umb （beräuide，allentilla nod）（5eftimper und（3se＝
 itens einige Steffen ieiner $\mathfrak{E s e r t e}$ bon unbergleid）＝ Lider Sdjüngeit find？＂Wsird hierauf grob． ，．，Wein bejter §err，biejenigen，סie Da⿳े behaupten， beweifen eben nur，daj iie fein Urtheil in fimit＝ Lerijchen Dingen befizen，jondern zut bem grokent Soufen gefobren，ber bon jeger，wie bie ©djaje Ginter bem Kocl，ben Tagesberithmetheiten nad）＝ läuit．＂－§th nebme ein anderes Tbema．－
„Selden Maler liebent Sie amt metitent？＂
$\ldots 2$ th！Suber，meinen Freund，bent poetiochen
 Gemn Sie ein Bild bon igm ieben，meinen Sie， Sie ftehen am See jelbit！Da fehlt fein fird）＝ thurm，feine Dampifidififitation！luts wie er ben Reudd malt，welder ben Ђirjden aug bem Mante geft！Eminent！Seit leßte马 Bilb： ＂Iubing ipiegelt fid）im Starnberger See＂be＝ abpiditige id）zut falfert．Spa！Das jino anbere Farben，als wie fie dos（Sros unicrer Minter eben auf bie Remwand patgt，um Dem groben इенien zu imponiten．＂
（Seridtavollaieher fefit zuriite，©adje mirb geftio，ich empiegle mich）．

Weiter ift bier §err Y．，unjer beriitmieiter Bibhauer．Grädtige Mämergejtalt mit jdmar＝ zem Bollbart utio ticier Bagitinume．Empfängt mid）in Ittelier．2trbeitet gerabe an einer（5nnppe

geitalten umidmeben ein idafandes städhen von göttlicfeer S（t）önteit．Bergefie bor Bewunber＝ ung fait，zu interviemen．
，Meldues Spiel ipiefen Sie am liebiten，＂be＝ gimne id）enolid）．，，Siegelideeiben．＂＂Waldue Mafif regt Sie am meiten an？＂＂．．ich bore mut Wagner．（bejtern habe id）ben æing zum 32．mal zu Enbe gehöt．＂＂Eifen Sie gem Sieler Sprotten？＂．，Mein．＂．＂Whie benten Eie über bie Joce eincs alfgemeinen Seltfriebens？＂ ，．．ect war neulid in fo enter Berfammlung． Wifien ©ie，was id）am liebiten mit ber gamzen
 nimut ein Stiot（5ips，Iegt es auf ben Tiid und Gout mit Dem §ammer Darauf，Danj bie Stiide
 einigen weiteren Fragen．
§ier haben wir ferner den Beneral B．§at 4 Jelozitge mitgentad）t，int lebten 10 Reger： itänme gebänoigt utto gribitenteils anfgebangt． ，WSie benten Sie iiber bie Joee eine马 Welt＝ Friebenลื？＂，＂Ebarafteriftidhe Sadhe Daß，welt＝ friede．Sebent Sie，Die groge Mafie，Die jo Das $\mathfrak{B o l f}$ repräjentiut，ift völlig Degeneriut．Begeifert fich nid）t meht für selbenthaten，wie frïber． Das iduwelgt in ber berweidlidenden Muif Wagners，verfimmelt bie jüblidjen Bilowerte
 Siterwiewten）unt entiernt îch überfaupt immes mehr von ber urjpringliden Matur bes slent ident，Die mut cimnal Die einer Beitie ift．＂Int
 Estreibtich bervot．（benteral fliud）tet iid）mit gellenbem Sd）rei auf jeinen ©tubl，Maut in ibr Mauslod．．，Weinlid），was？？＂äutert des Beneral，idd leide jeit einem ふabr ant einer Joinjuntrajic gegen Mäuje．＂．Hnto er wijdt fidt Den 2engifichweiz von ber Stim．Jid empieble ifm meinen Rervenarst，bann mid．

Biertens！Serr B．；beriibuter Didfer．©ibt gerabe in Simnen verloren bor eiter flement antifen Biilte．Das ebelgeidnittene Brojil bebt fid）wirfiant ab oon den Dunkefn Büdern，Die ibn umgeben．Td）bitte，ihn interviewent $3^{4}$ Ditifen．Er jenfft．，Itagen Eie fieber wollene voer（einent 5emben？＂begimte id）．．，Das fonunt Darauf ant weldhe meine ôrau gerabe gewajden hat．＂＂Wie Denfen Sie über Den Weltrieden？＂ ＂．Eine idune，berrlicte goee！Sonnenidein ani Den Fluten，ber Willg zieft bariber hin；Wohl＝ ftato uno Rute ringsum．Wo iebt die Menid＝ Geit in Siajernen zujammengebjerdit ift，erbeben fick $\mathfrak{D e m p e l}$ Der Tseisheit und ber Sumit！Sber adh，mur ein Traumbilo！Der grope Seauent ift blind für bie Edfönbeit jolder Gedanten， uniäbig，bie beftialijden Driebe jenter gementen Matur zu unterorüden．－－－Semmen Sie Dаз Bud）bout 9 ？EFS enthält berrlidhe（5es banten bariiber．Solt werbe Jgnen vorlejem．＂

Sudt emifig auf S（d）reibtiid，finbet nidte． （beräth in Wuth．slingelt．Dientmäddhen er idfeint．J̈urdterlidhe Scene．Mädoden entidul＝ Digt fich．Didhter pactt fie amb wirit fie eigen＝ bändig zur Thuir hinaus，biz auf einen 2 fermel， ben ev in ber 5and behält．Sd jdüke 及eit $=$ mangel bor und empfefle mid）．－


„Denn der Husar hat ja ein gutes Herz．．＂

Eünftens，negmen wix Seern B．Beriuthmter． Bhilojoph．（Sharaftertopi mit buidigen，grauen Saaren．Sit gerabe mit Der Dperation eines Бübnerauge beidäftigt．Jd）empiehle ifm meinen S（bubmadjer ale gut．Sädelt mitleibig． ＂（5．gibt feinen guten ©（h）utmadier，＂ertlärt en mit boller Beitimmtheit．－Jd）beginne ben meinigen zu preifen．＂Berzeiben Sie，＂jagt er， ＂Dá der groje Sauten，id）meine，jo das（5ros ber Mienidigeit，ant bie vermoriene Sippe ber Edutmadjer glaubt，ift mix wobl befannt．Jit aber fage Jbnen，es gibt teine．＂Sd）lente ab． ，，Rieben Sie Wagner？＂．，Wemn Sie fragen wirben，lieben Sie，einen Shrer Merven zwifhen зぃei Ћeibeijen zu legen，fo wäre bas ungefähr bas nämlide．Э̧孔）lente allerbing mur cine jeiner Dpern，aber bei diefer rurbe es mir nach

 weif ichon，was fie jagen wollen．Sie theifen eben aud das allgemeine Borurtbeil，daß Wagner eint（benie jei．J̌d）jage §tnen，nidfot ift idhlim＝ mer，al⿳ bie Borurtheile beş grogen Šaujens．＂ Jdd Iente ab．，„Sie follen ber Qöjutg Des $\mathfrak{F c l t =}$
 maken nabe getommen fein．＂＂Weiter ala meine Borgänger．＂，ภ尺ibunten Sie mix das bielleiat etwas näber auseinander jegen？＂＊ ，Dazit müßtent Sie erit alle meine Borgänger lejen．Uebrigens ＊ömen meine（Sedanten nie＝ mals bom groken Saufen beritanden werven．＂ ，\％heduen Sie mid bent aud）zum groben Saufen？＂，＂W3ent Sie an bie Exijtenz guter Sduthmader glauben－alferbinge．＂§d ver＝
 mix ber．——————

Sier eine prädtige 9 unmer！Selr $\mathfrak{D}$ ．，itabt＝ Geforntes Driginal．Soff frïher Bhilojophie＝ projejior gemejen jein，lebt jebt ohne Beruf und fiibrt einen jogenannten，fortgejesten Rebenze wandel．＂Jit gerabe mit Der đ̌abritation eineß Sojenträgers aus einer alten（barbine beidäftigt．

Wie benten Sie über bie Wgilojopbie？＂ ，＂Mon cher，es hat bis iest nut 4 philojophijche Gedanfen gegeben．Der erjte wurbe gebadt in
 Der zweite in תobnigasberg：Da uifer Berftand aus einem bunflen saften heraus burti bie beiDen Guctob̄ter， $\mathfrak{R a u m}$ und Beit，Die Melt betradtet，fo wiffen mir nid）t，wie bie 贸elt an
 britte itammt bon mix．Er heibt：Wemt wir mit unferen Berftand jiber ben Jithalt unjeres Beritanbes nadbenten，io benüzen wir alg \＄ert＝ zeng $\delta \mathrm{as}$ ，was mir bearbeiten follen．Wir glei＝ den alfo einem \＄2ammer，ber einen Ragel in feimen eigenen Stiel follagen mill．Das if wieder dasjelbe．Der vierte ftamme ebenfalla
bon miv，ift ber bernimitigite unt lautet：Sth peif＇D＇rauf！－Sier haben Sie eine gebrängte （Beidid）te ber Bhilojophie．＂＇
＂Erlanben Sie，id fenme aber ement \＄atos jophen，ber bem welträthjel cinen Edhritt nöher getommen ift．Eritens jagt er es ielbit umb bueitens ftand eร im Jntelligenzblatt in einer sxitif zu lejen．＂
 ienter Egtambteure．Wenn fie auf ben Fatheder iteigen，hoffen wir 2tntmort aui uniere antgit＝ boften Boveifel zu belonumen．Serrgott！\＄ir trefien auj entem Qebmtlo imt bie Eome！ $\mathfrak{E S e r}$ weiß，jeit wam？Wir＊ommen，wir fterben． Wober，wobit，warum？Das find bie Bro＝ bleme！！——— Wemt fie aber bom Satheder henuterfommen，baben fie（Gud）einen Schntarren bemieien，Den Shr nidgt braudhent formt．＂
„Berzeiben Sie，Sie gleiden bem Manm，ber weil er nidht reid jein lam，audh jeme paar Groiden zum かeniter binausivirit！＂－Jutchtelt in der Qujt herum．
，．．Wetrug，Betrug！Da Gaben mir＇s！Der groje §auien begreijt eben den qualitativen Unteridhied nidht zwijdent bent，was wir wifien und Dem，mas idh wiffen mödte．Ssemt ber Mamn niddt reid）jein tann，io iit es cine Dummt＝
heit，went er jeine（5rojden hinaumint；wem er aber wertbloje Bleditüde wegmift，bie man ihm itatt Belo geidenft Gat，io hat er Feedt． Ulebrigens－id bfeif＇o＇rauf．Sajien Eie Die Whilofophen mut portwurjteln！Geben ©ie mit子นแ घbjinth？＂＇

Weiter，§err S．，berïtbuter Waler，Defien Bilder wegen ibrer ungemein frätigen Mal＝ weije ungebeures शuifehen erregen．Qtelieutbiur fteht weit ofien；er icheint gerabe einen Jungen mit iemem Binfel Durdjufauen．

Entoede beim Säherfonmen，Daß er Miemand burdbaut，fondern malt．（Fr holt mit bem Binjel über bie redhte ©dulter aus mo fübt furse Siebe gegen die \＆eimwand．Wjeift Dazu Die Melodie des Jentzaubers．
＂Eie lieben $\mathfrak{B a g n e r}$ ？＂beginte id）．，．，Ych ber＝ gïttere ifn！＂，＂Eie Kaben fid）ba eine eigen＝ thümlidje โecf）nit angeeignet．＂，，（ES jreut mid）， Dã Sie das bemerfen．Sicats ift mir verbanter， als jene Langmeilige，glatte Walweife，bie den groben §aujen．

Etanz murbe fier burd bie Extlärung ber fiellnerin unterbrochent，Dan jeßt bie Sidjter int תeller ausgelojd）wïrben．（Er flappte bos Gelb＝
 audt，＂jagte er．

Sebt minide id）mur，bab midh emmal emer interviewen würbe：Wag denfen Sie über ben groben §aufen？Sd wïrde jagen：Der grobe Saufen beitegt aus Did）tern，Malern，Mujitem， Bhilojophen，Sxiginaten und allen mögliden anderen Qeuten．Ueber ieine Eigemidhajten geben Die Meinungen weit augemander．So biel itelt feit，dafe er blind，taub，gemtein，bon niedriget （5ejinnung unt ofne thrtheil in tünflerifgen， philpiophijden，militärijden uno anderen Dingen iit．Seine 9 gatur ift im aflgemeinen eme beitia＝ lijche；indeffert idfoärnt er für bie vermeid）（id）＝ ente Mutit Wagner＇s und jüblidue Bilswerfe uno gibt fict ber feigen Sbee eines allgementen Welffièen hin，was andere Beitien qiadt zut thint pflegen．Er glaubt ant Die Bunft der E（t）ut $)=$ mader，begreift bas welträthiel nicht umo pabt mit bem Simiel über bie Remmand．2nterer＝ jeits aber gibt es aud）Seute，weld）e，twie jie jelbit fortwährend berfichern，nicht zumt groben Saufen gebüren，bentod aber getwifien feiner Qiebhabereien，wie z．B．Segeljdeiben，Meigung， 3u zoedfofem 棵ilopopbiren，：wagnerauffïts＝ ungent uno anderen bejtialijdjen Dingen zugäng＝ lich find．Eierin liegt natürlich ein tiefes Räthjel berborgen；eş it aber but hofien，daß ourdy fonjequent fortgejetstea §uterbiemen bedentender

＂．．．Pfui，Arthur，also so lockere Dinge hört man aus Deiner Vergangenheit？＂
„Aber bitte sehr，meine Liebe：Das ist ja nicht meine，－sondern ihre Vergangenheit ．．．！${ }^{4}$

Sorfonlid）leiten es fich allmäblid hermagitellen unti，was ber grobe §guifen eigentlid）ift．＂

Die fellnerin，welche Franz wäbrenb biejer Edflỉworte mit wrïfenoem Blid betradtet Gatte， brebte jekt Die Sidter aus und wir traten bent secimueg ant．

Draußen lag baş Mondlidit auf ber ftillen Etrabe unb Den boben Biebeln．2ut 马eniter waven Duntel，nut auf Dem sirdhthurm frablte ein cinfames \＆idht．Yuf ber Brücfe，bie Den Fluf itberpannt，blieben wir itehen，bent ber Mono beleudtete jeltjam bie Gteinbilber Der Seiligen unt jpiegelte fith in cinem langen ©treijen int Wajfer．Meint ふreund ぶanz ift ein mert＝ wïroiger Menid）；meijtens madit or idjledte
 binans，fo wirb er plobifich ermit und redet nidits mebr．So blicte er aud jeft icflweigend in bent
 （．Jd）werbe Dix ein Märden evzäblen．＂Ilno er begant：

915 bie Erbe entitanoen war，rubtent bie ichafienden（5bitter am lifer eineş grojen §tromeş． 2（ud）ber Menjdemidjobier weilte ba uno jeine Finger glitten iiber Die Saiten einet fitbernent Sarie．J̌ber Ton，ben er ibr entlocte，wedte ein Deniduenleben aus ber Rieje beล Unergrüno＝


Gegenwind

Liden．Die Töne aber，bie ber Ђarfe entitröm＝ ten，waren alle gleid）und jo whwen bie Men＝ johen，bie fie folufen，aud）alle gleid．Into bie （Gibtter betradteten סie（Erj（h）affenten：alfe hatten Diefelbe 尺raft，Diefelbe ©djönbeit，Diejelbe（5ite und ifue（bedanfen bewegten fid）alle in ben＝ Gelben Beleijen．G8 gab feinen Streit und feinen 3 ant ，aber aud）feinen $\mathfrak{T}$ riumph utto feine hobe まreube．Da trat ein beiterer（5ptt zu bem SRenichenidöpfer，hob bie §and gegen die Er＝ idjafienen unt jeine leuthtenden Qugen redeten zu bem anteren（ 50 otte．

Dieier aber neigte lädeent jein §aupt mo Tpannte bie Gaiten ber Sarie，fo baj fie ber＝ fchiebenen תlang gaben．Wieber glitten bann feine Jinger über bie Sifberjäbent，und mut er： tlang eine berrlide Melosie，balo rauident und ftart，wie ber Strom，balb flagend und flüiternd， wie die Erlen an feinem lljer．Ind wie die Töne，io waten anth bie Memiden beridjieden， Die fie in＇s Dajein riejen：Und Darum medjelten iebt auf ber Erbe Sieg und Sieberlage，Edpmerz unt Frente，Mibtlang unb Eleid）tlang．§afß und Seio entitanoen uni Jreunojidait und Qiebe． －－Om llier Des gropen Stromes aber tuben bie（3otter und laujchen der ewig wedfieln＝ bett Melodic．＂－－

Fritz Salzer

## Als <br> Jorraftigungsmittel

Herr Dr．med．H．Kraus in Wien schreibt：，Dr．Hommel＇s Haematogen erklăre ich nach vielen Versuchen als oines der vorzüglichsten Mittel，das in allen Schwächezustảnden，nach schweren sodann im Ve，ja selbst im Verlaufe derselben，ferner bei Blutarmut，Bleichsucht，Verdauungsstörungen， Präparaten vorziehe．－Dr．Hommel＇s Haematogen repräsentiert eine durch zahlreiche Versuche unwiderleghare Thatsache，dass der nur einigermassen längere Gebrauch desselben die Zahl der roten Blutköperchen rasch vermehrt，den Stoffwechsel beschleunigt，überhaupt den Appetit und demnach die Ernährung auffallend hebt

Herr Dr．med．Wr．Ph．van Erekelens in Aachen：＂Dr．Hommel＇s Haematogen habe ich in Fällen von hartnäckiger Blutarmut，bei Schwächezuständen wiederholt angewendet．Es wurde gerne genommen，ausgezeichnet vertragen und leistete glänzende und häufig schnelle Besserungs－Resultate．
Dr．med．मुommel＇s দृaematogen
ist 70,0 konzentrirtes，gereinigtes Haemoglobin（D．R．－Pat．No．81，391）．Haemoglobin ist die natürliche，organische Eisen－Eiweissverbindung der Nahrungsmittel．Geschmackszusãtze：chem． fl．2．－ö．W．Depots in den Apotheken．Litteratur mit hunderten von arztlichen
Gutachten gratis und franko．
Nicolay \＆Co．，Hanau a．／M．

## Whach－Wring－u．Mangelmaschinen Repraturen 



## Zudier ift rin trilligrs flabrungrmittel， <br> bem er bat bohen وäbrwert．

Für die kommende Reisezeit empfehlen wir den Inhabern und Directionen von

## Treaiderne， Cumeor－tern，醞e日lanstalten，

## Sominimerfrisclien unind


zur Ankündigung ihrer Etablissements den Inseratentheil unserer illustr．Wochenschrift ．．．IUGEND＂．Anzeigen in derselben finden die weiteste Verbreitung und sorgfältigste Beachtung．Bei Aufträgen für die ganze Dauer der Saison entsprechende Preisermässigung．

G．HIIRTEI＇S VERIAG．

Humor des Auslandes - Wennt id dosi Unglüct Gätte, einen etwaş befdräntten Sohn zu haben,
 igtt zum (beiftliffen ausbilben ließe. - Da fjeint §hr §err Bater aller= oings anderer 2 nfidit gewejen zu fein. - !! (Home Journal)

Er: Was wolltest Du thun, wenn ich einer von denen wäre, die sich morgens schon in übler Laune erheben, über Alles räsonniren und einen Heidenlärm schlagen, wenn das Frühstück kalt ist?
Sie (bissig): Ich würde Dir's schon heiss machen. \| (Answers.)

Denis: Buten Morgen, Mrid, haft Du Pat beute id on gejeben?
Mid: Mein! - Wor einer halben Stumbe jah id ibn, D. K. id glaubte igut futhent. Weeißt Dut, id) war auf ber einten Seite ber Straje und $\mathfrak{F a t}$ auf ber anbern; idi minte sat, sat wintt mir; id geb itm itber Die Strake entgegen, $\mathfrak{F a t}$ thut Das gleid)e. Wie vir beieinander fino, feg id) mir Wat an, Sat fieht mide an, und wie mir une io amjehn, zum Duntrermetter, do watet twit's gar nidt. I\| (Whiffs)

Von Rud. Wilke „Mutatio rerum" sind

## Sonderdrucke,

vor der Schrift, auf extrastarkem Carton, für 1 Mark (nach auswărts 25 Pfg . Porto- und Emballage mehr) zu beziehen.
G. HIRTH'S Verlag, Müncher.


Torkaufs-Niederlagen in allen bemseran Parfimerie-, Friseur- u. Drogen-Gesch.

Dr. Emmerich's Hellanstalt für Nerven- und MorphiumG und dergl. Kranke , Entrichungskuren ohne Qualen

Slehe Dr. E., Die Heilung d. chronischen Morph. ohneZ wang u. Qualen Vering $H$. STEINITZ, Berlin.
II, verm. u, verb. Aufag. II, verm. u. verb, Auflage. Dirig. Arzt: Dr. Emmerioh. 2 Aerzte.
Otto Gruson \& Co.


Maglevurn - Buckau. Schneckenräder, Zahnräder in Stahl und Eisen roh od. geschnitten. In eiligen Fallen in wenigen Tagen. Modellverzeichnis anf Wunsch.


GOSSMAN N'S Naturheilanstalt | Anerkannt |
| :---: |
| schbnsme |

 berühmten Willhelmahöhher Park.
(Lieblingsaufenthalt der kaiserl. Familie). Reinste ozonr, Luft. Physikal. diätet. Heilmethode. Hervorrag. Einricht. f. Luft-Lichtstationen, Sonnenbäder. Erfolgr. Behandlung bei Erkrank. d. Nerven, Athmungsorgane, bei Magen-, Lober-, Nierenu. Blasenleiden, Schwächezuständen und Folgen der Quecksilber behandl., Fettsucht, Skrophulose, Zuckerkrankh., Gioht, Rheumatismus, Blutarmuth, Frauenieiden, (Thure Brandt-Massage durch die Aerztin). Vorzügl. Heilerfolge be
Tropenkrankheiten, bes. Malaria selbst nach vergeblich. Chiningebrauch. Herrlicher Aufenthalt für Erholungsbedürftige. Approb, Arzt und Aerztin. Näheres im Prospect.


- Photogr. Naturaufnahmen
nach d.Nat., weibl.,männl. u. Kinder-Modelle \&. Bunstier. Probesendung v. $3,5 \mathrm{u} .10 \mathrm{i}$



## atente

最
AARAUSFALIL
Kopfsohuppen, ergrau ende Haare werdennach einer nenen, practisch orprobten Méthode mit erstaunenswerthem Re ulitat behandelt, kräftigato n. augen schoinlichste Entwickelung d.jungen Nachwuchses. ZahlreichoDankschrei ben u. Anerkennungen. Jeder Haarleidende sollte nicht versaiumen Prospect zu veriangen, der gratie u. franco versandt wird.
F. Kiko, Herford weltberühmter Haarspecialist.

echnikum der freien Hansestadt
Bremen.
(Baugewerk-, Maschinenbau-, Schiffsbau- und Seemaschinistenschule.)
zur Ausbildung im Tiefbauwesen Dic Baugewerkschule hat eine Oberclasse zur Ausbildung im Entwerfon (mittelalterL. Baukunst u. s, w.) und zur Ausbildung im Tiefbauwesen. De Unterricht beginnt am 10. Aprii. Bedeutende Lehrmittelsammlungen. Billige und gute Wohnungen. Vollständig eingerichtete Laboratorien für Physik, Chemie, Elektro teohnik, Elektrochemie u. s. w. Elektrotechniker werden theoretisch und praktisch ausgebildet. Abgangsprufung vor einer vom Senate ernannten Kommission

## Reimnicksl Rochagschitr



TRefnnickel= Gescbirre baben efnen bleibenben valert und werben selbst nacb łabren, wemn unbraucbbar ge= worben, im Uumtauscb 34 Ibark 5.per $\mathbb{1 k i l}$, зutickgenommen.

## Pfeil= 啋 Marke

und dem ¥tempel ,,TReinnickel
nebst compl. Sortiment in Cafelgeräten aller Hrt,
massiv bergestelit aus garantirt reinstem 99 procent. Nickel, das beste und renommirteste Fabrikat.
Die Jurch $\xi \mathrm{cbweigsverfabren} \mathrm{mit} \mathrm{treinnickel} \mathrm{plattirten}$, Fabren bekannten $u$. bewäbrten $\mathbb{N}$ ïcben $=u$. đafelgescbirte mit ocr

## Pfeil= 啋 IMarke

und dem Procentstempel der Plattirung
sino gtablbart unv braucben nicbt verzínnt zu werben. Zu baben in jedem Geschäft der நaushaltungsbranche.

## 77 [estälisches eeesee $\therefore e=$ Dickelwalzwerk

Fleitmam, whitte \& Co., schwerte (ulestf.)
Helteste uno renommirteste Jfabrik für $\mathbb{R}$ einnickel= $\mathbb{R}$ ïcben= uno Catclgeräte.
miederlagen fin:
Briussel Hmsterdam Kalperftraat $35 / 3$ ?
Condon EC.
Hew-York 10t in. 103 Duane Street.

Berlin: Leipzigerstrasse 91
Köln: Unter Fettenhennen 7
Hamburg: Stadthausbrücke 1 Mïnchen: Landwehrstrasse 24 Magdeburg: Breiteweg 3a
(2) Drul. Schanz \& \& Fio.

was zur Ausbildung eines Fachmannes in diesen wunderbaren Naturkräften nöthig ist. Viele Anerkennungen.

Der Preis des Buches beträgt einz schliesslich des zur Beschleanigung hyp= notischer Zustände erForderlichen:

Hypnotic Dise
Mk180 Nachnahmespesen extra Ausland gegen vorherige Einsendung von Mk.2-- evtl.in Marken Theodor Fieker, Leipzig. Böhlitz-Ehrenberc 15. Im Druck: Ueber 20 erläuternde Bilder meist nach photographischen Originalaufnahmen. Preis: 1 Mk .


Gedächtnif.
Dr. med. C. Sturm, Berlin, Verfasser der bekannten Schrift: "Warum gehen so viele Nervenleidende zu Grunde?" schreibt in seiner Monatsschrift (März 1899), ,Gesundheit und Lebensglück": Eine geniale That ist L. Poehlmann's Gedächtnislehre. Die Nerven des Gehirns wurden durch ein-seitig-schablonenhafte oder krankhaft vielseitige Arbeit immer mehr zu Grunde gerichtet. Dadurch wird das berüchtigte Krankheitsbild der Nervosităt heraufbeschworen, Von allen geistigen Funktionen leidet am meisten das Gedächtnis. Da nun die gesunkene Kraft des Geistes (wie jedweden Organs) nur durch entsprechende, schonende Uebung wieder gehoben werden kann, so ist es gerade fur Nervenschwache von hoher Bedeutung, dass vor Allem das Gedächtnis durch eine bezügliche Anleitung wieder gekräftigt wird. Die höchst eigenarlige und vernunftgemăs aufgebaute Methode des Herrn L. Poehl-mann-München erzielt dies in so vorzüglicher Weise, dass wir die Gedächtnis schwachen auf dieses System hiermit aufmerksam machen möchten. "

Poehlmann's Gedảchtnislehre heilt Zerstreutheit, entwickelt die Beobachtungsgabe und stärkt das natürliche Gedächtnis. Leichtes Erlernen von Sprachen, Wissenschaften etc

Prospekt mit zahlreichen Zeugnissen und Rezensionen gratis von
L. Poehlmann, Finkenstrasse 2, München, A. 60 .

Humor des Auslandes
Bauter (int Жeftautant, fid) mit ber Serviette ben Sdupeib bort Der Stirn trodineno): \$fifitige §erle find's Dod, Diefe Barifer! शitt wiffent bie faion, Das id mein Tafdentud bergefien habe! ! (Larks)

- Na , Jim, wie denkst Du über den allgemeinen Weltfrieden?
- Weisst Du, damit steht's gerade so, wie bei mir und meiner Frau. Wenn wir nämlich Streit haben, ist meistens derjenige Theil für den Frieden, der den Feuerhaken nicht erwischt hat.
|| (Sketchy Bits)
(Ein Bembruber buidt fich nad) ei= nem (Sigarrenftummel, den ein §err gerabe megivarf.
Der §err: Wher ben Stummel fönten Sie ooch nidit mehr rauchen! Er ift ia ganz aufgerveidt! - Dh! Sd will ifm ia gar nid)t raudhen, idh will ibn tauen!
][ (Le Petit Illastré Amusant)
Bischof Gullem: wJa, liebe Brüder, ich bin glücklich, Euch sagen zu können, dass unser christliches Missionswerk bei den Philippinen vom schönsten Erfolge begleitet ist: erst neulich haben wir 2000 von ihnen zu Engeln gemacht. "

J[ (Life.)

## Notiz!

Das Titelblatt dieser Nummer ist von R. Kohtz (Düsseldorf)

Zur gefl. Beachtung!
Obwohl wir im Allgemeinen jeden nicht verwendbaren Beitrag an die angegebene Adresse zuruckgelangen lassen, nieht ubernehmen. Zur Vermeidung von Unannehmlichkeiten, die - ohne unsere Schuld - entstehen können, rathen wir den verehrlichen Einsendern, Abschriften der Manuskripte zurückzubehalten. Wir sind gerne bereit, eine jede Einsendung zu prüfen.

Da der tägliche Einlauf ein sehr grosser ist, nimmt die Erledigung immer längere Zeit in Anspruch, was wir guitigst 2u berücksichtigen bitten.

Für eventl, Rücksendung bitten wir stets das entsprechende Porto beizulegen. Redaktion der , „Jugend ${ }^{6 /}$.

\section*{Billige Briefmarken | Presisiste |
| :---: |
| gratis |}

sendet AUGUST MARBES, Bremen.

| \% |  |
| :---: | :---: |

## Backt mit

## Dr:Oetker's

Backpulver

Humor des Auslandes
ভtrabenväuber（einem ßiano＝ Leiber，die Sifitole bor＇ş（efefot gatteni） §er mit bem ©elb，alter গube，ober．．．
ふube： $\mathfrak{H u}$ ？Mas forl id Der gebefor De alte Siitaul？Cage mer 3 Mart！ II（Hllustrated Bits）

## Nach dem Balle

Pepita：Gute Nacht，Liebste，es ist drei Uhr Morgens，ich bin müde und will mich nun ausziehen．

Elena：Noch mehr？
－！（Gazeta da Tarde）
－5aben Eie wirtlidid gefagt，Lamy Gätl＇Эhre Geldbürie geftohlen？
 nur gejagt，idy bätr meine belobarrie wiebergefunben，wemt mir niøt \＆amu） bei＇m Sudhen geforfen Ђätte．
］［（Pearson＇s Weckly）
§auswirthin（bie ifrem Mietfer Den Saffee gebradt）： $\mathfrak{g u n}$ ，finben Sie an siejem Saffee etroas auszuleten？ Miether：Meine gute Frat，ifiber Qbwefenve pffege id nie etwasి lubles $z^{31}$ fager．
！（Home Journai）

## Foulards <br> Seidenstoffe

 arbige SciDe ntit Batantfejchein firt gutes Sragen．Ditefter Berfanf fu §obrif refien auth in emzenten soben portos und 20 lf frei in＇s Gous Samientio bon （nectermmasifureiben．Sroben umgebent
Seidenstoff - Fabrik - Union

Adolf Grieder \＆C ${ }^{\text {iee }}$ Zürich，（Schweiz） $\begin{gathered}\text { Kobifigl．} \\ \text { ．}\end{gathered}$

Eine hervorragende chromolithographische Kunst－Anstalt，welche im Reclame－Fache arbeitet，sucht eine tüchtige Kraft als

$$
\propto M A I E R
$$

die Vorzügliches $\mathbf{n}$ der Erfindung und Ausführung neuer Ideen von Reclame Karten a la Liebig leistet und ferner einen Herrn，der im Entwurfe und Aus－ maten von Postkarten Tuchtiges zu leisten im Stande ist．

Gefällige Angebote，denen man Angaben über den Gang der künstlerischen Ausbildung und Referenzen beifügen wolle，befördert unter P．S．I516 die Geschäftsstelle des Blattes．

Die intensive geistige Inanspruchnahme und Unruhe in unserem heutigen
Erwerbsleben bedingt bei vielen

## Herren＝

sehr häufig eine vorzeitige Abnahme der besten Kraft，woraus dann mehr un－ gluckliches Familienleben resultirt，als man ahnt．Wo derartiges wahrgenommen oder befürchtet wird，saume man nicht，sich uber die weltbekannte，，Gassen＇sche rfindung＂zu informiren，entweder durch seinen Arzt oder durch direkten Bezug meiner sehr instruktiven Broschüre mit eidich ertheilten Gutachten erster ärztlicher Autoritäten，sowie mit gerichtlichem Urtheil und zahlreichen Klienten－ berichten．Preis Mk． 0.80 franco als Doppelbrief．

Paul Gassen，Cöln a．Rh．，No． 43.
＊，JUGEND＂
Inseraten－Annahme
durch alle Annoncen－Expeditionen sowie durch G．Hirth＇s Verlag in München－Leipzig． Insertions－Gebühren
für die 4 gespalt．Nonpareillezeile oder deren Raum Mk．1．－

Die，JUGEND ${ }^{\alpha}$ erscheint allwöchentlich inmal．Bestellungen werden von allen Buch－u．Kunsthandlungen，sowie von allen Postämtern u．Zeitungs－Expeditionen ent－
gegengenommen．Preis des Quartals 13 gegengenommen．Preis des Quartals（13 Nummern）Mk．3．－（bei direkter Zusend－ ing Ausland Mk．5．－）．Preis pro 2 Monate Mk inzelnen Nummer 30 Pfg． Preis für Oesterreich－Ungarn pro Ouartal Preis 2 －in Stel Ausgabe pro Quartal Mk 750 （direkt unter Kreuzband incl．Verpackung $M k$ ，unte einzelne Nummer 75 Pfo Der Bezug der Liebhaber－Ausgabe erfolgt der besonderen Verpackung wegen nur durch die Buch handlungen oder direkt durch den Verlag Postanstalten nehmen auf diese Ausgabe keine Bestellung an．


IIIustr．Briefmarken－Journal． Verbredtetste u．einizge Briefm． Z Zg．．der Welt，die in jeder Nummer wertolle
Gratisbelgaben kiebt und monatl． 2 mal Gratisbelgaben giobt und monatl． 2 mal
errcheint．Hilly ihrl．（ 12 Hefte） 1.50 M ． erscheint．Hnlbithrl．（12 Hefte） 1.50 M ．
Probe－No， 15 Pf ．（ 10 Kr ．）franco von
Gebriuder


## Victoria－ Luxus－Räder waren

＊＊＊＊tonangebend＊ für die deutsche Industrie
in Saison 1898
und bleiben es auch
in Saison 1899.


Nur rascher Kauf
dieser
beliebten Loose．

ㄷ NOTIZ！$\equiv$
Wir sind auf Wunsch gern bereit， unseren verehrl．Inserenten behufs An－ fertigung künstlerischer Inserat－Ent－ würfe，geeignete Künstler namhaft zu machen．

G．HIRTH＇S Verlag．

## AKT－STUDIEN <br> welbl．u．männi．，naeh dem Leben， Landschafts－，Tierstudien ete．Grösste Coll．d．Welt．Brillante Probecoll． 200 Mignons nit illustr．Cat．M．5．－ Kumstverlag ，，Monaehia ${ }^{66}$ <br> München II（Postfach）．

## ，Schlafe patent＂．



Neue Metall－Spring－ feder－Matratze mit elastischen Seiten－ kanten．Eiserne u． Metall－Bettstellen für Erwachsene u． Kinder．Einrichtg． ganzer Hôtels，
Pensionate etc．Man verlange Catalog II． gratis $u$ ．franko．
R．Jaekel＇s Patent－Möbel－Fabrik， Berlin，Markgrafenstr．20，Ecke Kochstr．

## Erste Münch．Mech．Zeppichklopferei

## f1．Giulini

Inhaber： Götz
Telephon No．451
Telephon No． 451
München－Schwabing，Mandistr． 3 Laden：Hohenzollernstr． 87
Eigenes Lagerhaus zur Aufbewahrung von Teppichen， Portièren，Möbeln etc．bei billigster Berechnung． Reinigung und Desinfektion aller Möbel Abholung u．Ablieferung kostenlos－Spezialität：Reparatur u．Kunststopperei．

Als FDST－und G尸工صGEINIIEITS－ GESCITEINER empfehlen wir die gebundenen
＊Semesterbände der ，„JUGEN D＂ ＊

1896：Band I／II，1897：Band I／II，1898：Band I／11．
Jeder Band in elegantem Leinwandband Mk． 8.50 （In Folge Neudrucks verschiedener Nummern sind jetzt wieder sảmmtliche bisher erschienene Bande der Jugend ${ }^{\text {a }}$～ zu haben

LIEBHABER－AUSGABE 1898：Bd．I und II gebund．à Mk．I7．50．
München \＆Leipzig
G．HIRTH＇s Kunstverlag．

Photos schōne Aktstudien für Kunstfreunde．Mlustr． Catalog m． 72 Bilach．u． 3 Cabinets M． 5 ． R．Gennert， 49 B rue St．Georges，PARIS．


## ETiniíd＝©

21 m fawargen Brett ber Berliner Lini verfitat wurbe cin protef ciner $2\left\{\begin{array}{l}\text { nabl } \\ \text { I }\end{array}\right.$太linifer bee liniveritat balle geten bie
 Stusium veroffentlidt．Darin heift es unter 2nderm：＂In bie Stätten ehelidjen Strebens ift mit ben frauen ber，©ynismus＇ eingesogen．Wit forbern die $2 \mathrm{Hug}^{\text {s }}$ f（diefung ber frauen vom flimifalen Untervidfe，weil uns sie IErfabrunty ge lebret bat，Saf ein gemeinfamer Flinifder Untervidt ber mänliden und weibliden 3ubörer fid mit $\mathbf{~ d e m ~} \mathfrak{I n t e r e f f e}$ cines grains－ liden medizinifden Stusiums ebenfowenig vertragt als mit סen Grundfäben ber Sdjit： lidf）Heit und Moval．＂
So mande 2 art won kumpenthum
bat fidh mastivt f由on mit ber Eugend－ Fiun hangt fie gar als Mantel um あer＂2Husfuñ＂oer ballenice Jugens．

Jhe 3robneio hat mit ibm bebedt Die 3 IIôen feines etlen Keibes－ Die Concurrenz hat fie eviduredt，
Die Concurtent bes freien Weibes！
Wabrbaftig：juft das falimmite wort In bem Proteft if nidot gelogen－ GFeidj）eitig mit oen mígolein bort Jit ber $\mathfrak{C y n i s m u s ~ e i n g e s o g e n ! ~}$
Bob

Seit bemt bultowollen Telegramm Des Deutiden Raifers an Rutyaro Rip． ling fteigt in Deutiflano wieber bas ons terefie fiir \＆itteratur，namentlich allerbings fïr englif（ $)=$ amerifanifiche．Bor ca．vier Yabren ftand es noch etwas anders．Damals fagte 2b．Jontane bei ber feier feines 75．Geburts．
 vertreten；alio bitte，（Sobn：Э̄bren $\mathfrak{A r m}$ ！＂

Gebr folgiam und nett benimmt fid）jebt bas preupijhe albgeorbnetentans．Der Fräfitont v ．Srödfer ermabnt immer wieber，
 aufjuerlegen，bamit bie Eefition inmer frïber geidblofien und inmer fpäter er． bifnet werben fam．Jinfolgebefien werbent int prenfiifoten 2 （bgeoronetenbaule iebt mobl die befdränfteften Reber ber Gegenwart gebalten．Selfft oer Bro＝ fefior Baaide zeigt bas liebenswirb． igite Entgegenfonmen．
（begen ben türfifden Sultan
 madjt．Der Grobberr ift iiber biefe Gemeinheit im hödfifer Grabe entrïftet und bat fofort eiren J̌ernan gegen ben unlauteren Wettbewerb erlaffen．
（Es mito in Den Seitungen erzäblt， סá Earnot gar nidet raudde，厄afi－ mir ©erier ab und ju einen Sug aus Der ©igarette nabm，Fantre ein eifriger Sigarremaudfer war uno Soubet nut gar Mfeife qualmt．Dccultiffen，Rabba－ liften umb bergl．fpitren babinter übev＊ finmliche 3 ufammenthänge uno erffären gebeimnißuoff，feit Cafinur Berier volf－ ziebe fidh Die शegierutg unter ber Devife ＂Rode fort．＂

## Kattlå

Meine Derfe im Gedidnt＂Die Kkinfter：＂ ，Der fortgefdritt＇ne Menich）trägt auf erhobnen Scdrwingen Dankbar die $\mathfrak{K} u n f t$ mit fíd empor＂ begieher fith natiirlid？auf bas Ende bes 18．Jabrhumberts．


Diefer Tage verified，ber mit Stolz fith lelbit to namute：Der Einfältigite unter oen EEinfältigen，－infolge entes unab iitsfitiden，aber jerbjtwerf（dulbeten Iobes．Der Dunme fiert batte von einem internationalen Duadfalber gehört，סaß reid）licfer Gemuß von Bhosphor bas beite Mittel gegen Batriotis＝ mus und äbulid）e fpießbiurgerlithe（Gefïhle Dufeleien fei，uno fitib）einige Tanfeno Süno－ hobljden äterer Dromutg zut verifhaffen ge． wubt，beren תöpfden er in Bodsuild aufo löte unto verid）Lufte．Der Doo trat langiam utwo nit mutherbar beutlider Marfinumg aller Bhafen ber Whosphorvergifturg ein．Bei ber Dbouftion zeigte es fich iifrigents，dás nidbt mur bas Saar und bie Mustulatur，fonbern auth bas Gehitn falid mar：es beitant aut Sdw wizerfafe，Defien Durd föd ecte Stultur trobs der bereits farf fortidurittliden（Erweidhung à la fromage de Brie nod）immer fementidy blieb． Die Smoden waren aus 乌inoleum；von Ђerz feine Epur．Ein myiteriōies Drgan enthielt einige Dusent in Oäuthís äbergegangener Ma＊ ieftätsbeleibigutgsembrnonen，welde fehr ftart fauer reagirten．Im Magen fanben fiid，gänz lid）unverbaut，Excmplare von iämuntlichent Summern ber Mitutifner＂Jugeno＂．Mit ber （Entfernung biejer（Giferfudteserreger wid）der legte Reft von Geele aus dem Cinfältigiten． Der ausgeitoptte $\mathfrak{B a l g}$ ，in beiien welfent Sügen ein（Gemiifi von $\Re$ ReiD，Dinfel uno Bhosphor fryitallifint it，wito nadis Baris geidafit uto im nädfiten f̛atre von ber Compagnie des pompes funèbres zum Betten ber Société des enfants terribles ausgeftellt．Эim Sata＝ Yoge wirb zu lefen fein：，＂Einen foldien Wopand mollte der 2Ullereinfältigite－Lediglid）for＇s Gejdäft－aus bem beutidhen Mithel madhen．＂

## pater 2 dbel

In oer wiener 2luguftinerkirche prebigte neulich pater 2fbel：„was bat es genügt， ১аहु 2loam und Eva fich losfagten von Bott？ Sie erkannten－aber was denn？Daß fie nackt feien．Seit oiefer zeit geben un－ fittlidjeit und Jntelligens Sand in Sand．＂
Intelligen3！Du bift das größ̂te Uebel！ So rief mit Redt in wien der pater 2 （bel， Zusgieß́no feiner Rednergabe Rübel und fobringend feines Sdjarfinns Dűngergabel．

wenn Du nid）t rärft，die Eva fanft im Brafe，
Und neben ibr fäß auf der grúnen wiefe Der zdam ohne 3widker auf der Jafe
 Sein weib，und dak er felber niddt be－ frackt fei，
Erfabren bätt＇er nie－ 3 u feinem ©lücke－ Daß́zer fowobl，als auct）die Eva nackt fei．
Sie fäß̈en kinderlos im Barten Eden Soch heutjutage－und im Donaubabel Könnt＇beute keinen folden $\mathcal{B l o ̈ d}$ inn reden Von Beift und Sittlidkeit der pater Zbel！

Bobemund

## s

Englifde Brätter weifen Darauf Gint，Daß ber Subanfelozug bem ©feletmangel abge holfen und fo ber 2 natomie einen widitigen Dientit geleiftet habe．Man fiebt，baj̄ bie eng＊ lifthen Expeditionen in 2 frrifa genat io gut miffeni（d）aftlid）e 3 wede baben wie bie franzö＊ fiitchen－jeber Englänber in 2 Hfrifa ift gerviffer－ mafen ein marchand．Hebrigens foll es that－ fäd）lidf Lange Beit auf bem Stelettmartt fein 2 Angebot gegeben baben．Gibt es benn feine Barriions mebr in England？

In einer „Revue＂，bie am Wiener Bolfstheater gegebert murbe，folite auth eine Berfiflage auf die beioen Berfer＝ tiger beş，Weīnen Roffele＂vorfommen， aber bie Ecenen，beren Rollen jdjon aus． geidurieben waren，murben im legten 2ugenblide geftridfer．Die beiben Didfter－ füriten $\mathfrak{B l u m e n t h a l ~ u n o ~}$ ®abelburg batten nämlid simo von der Sadje be fommen und gemeiniam ein Broteft＝ idureiben an ben Direftor bes Bolfs＝ theaters geridftet．－Daß ber blutige DSfar nidt viel 5umor bat，beweifen feine Etüde，baß er aber fu menig Ge＝ idfaftsfium befigt，eine fothe（Gratis＝ reflame fánumzelno cinzutbeimien，bas hätten wir von bem Berlinter（Gonmer： zienbidfter nidft erwartet．
$\stackrel{\rightharpoonup}{2}$

## An die，Die＇s angefit！

＂Relpret 侯uch von 侯uren bsjen Wegen und von Eurem bójen エbun！＂
（Sadarja I 4）

## Die Eunt im

## deutiden Reidstag

כum 20．Máry 1899
Midd nimmts nidqt Wunder， Daj̃ 2 Illes plunder
Und alles Kebridft Lund anles thöridt Jif，3um Entiefent， Was fie da fthwäten Mrit gröbern und mildern Dröhnenden Phrafer $\mathcal{D}_{\text {on }}$ Studens Bildem Und Eildebrands Dafert： Sie haben von Kunft Ealt feinen Dumit！ Was aber fuir Jeden Die £uft nidt mindert Uno iģn nidqt bindert，
Don dem zu reden
Im parlament，
Was er nidt fent：－－
Ery fam Eerr iteber
und 化impfte greulid，
zlls wie int fieber，
2Tod wiffer，wie nenlid－
Er 亻山impfte ictănolich
Don hobem Kotburne，
weil ibm der Urne
Simn unverftänd lich！
weifs ihm nidt möglic，
Zus Stude＇s Symbolen
Dert Sitn 3 ar holen； Er fobimpfte fläglid
Zuf wallots Sdilder Uno Wappenbilder． Er fopimpite mädtig Hind las bedädttig Zus einer Sdrift， Die ein Geraldiler， Ein gar gewaltiger，
Dolf Gall＇me（bift
Im Druct foebert
$\mathcal{D}_{\text {on }}$ fid gegeben，
1 m Wallot＇s Sitiden
Der Welt gnl $^{n}$ filitben：
Kaum eime Krone
Im ganjer $\mathfrak{B a n}$
Sei zweifelsohne
2 tho gary genau：
Eier jei ein sappen
2 2m Gelm nidt utett
Lind dort im Wappen
Ein Sen $\mathrm{j}^{\mathrm{n}}$ fett；
Unh bier erfledflid
ลั Diim ein 2 tar
Luto das fei fotrecflich
Unto fiirdterbar！
So deflamirt＇er
Zus 2hrent＇s Buch，
2 Ifs recititit＇er
„Des Särtgers fluç．＂ Er forrie wie toll：
Die Kanft，fie foll！
Sie folf den gefunfente，
Zn Weifluit ertrunfenen，
In freifinn erforbenen，
Der Kirthe verdorbetten
Geifomad wieder beben

2us $\mathfrak{U}$ nzudt und ふweefe！！
lhto went fie＇s nidy that，
Dann gebt＇s ihr nidht gut，
Dann holt fie der Tenfel！－
Dem Doftor steber
2Tit feinem Wabnuits， Jhm war noch iiber
Der Eerr vor Kants，
Der fand gleid ebrridid
Die Kunfit entberrlidh－ Unt gog die Sbliilie
Darans：man milife

כeitungsmeloungen：
 niesergelegt．－
fran3 Stult bat es abgelelynt，feinen fries abjuandern．


## Die Sutwort

$\mathfrak{G} 5 \mathrm{~s}=\mathfrak{W}$ allot（3um Gprecher bes Reidustags）：„ธag＇ Deinem Sauptmann：Dor Ilyo Kaiferliche Natafitat நab＇ich wie immer fobuloigen Refipeft．Kix aber，fag＇s ibm，er fann mich－－－＂
（Boethe，＂$B_{\text {Ök }}$ von Zerlidbingen III．2kt，Scene：Burg Jarthaufen）

Die Wandelbalfe
Gar nidet bematen－ In diefem falle Sei nidts ju begaflen！$^{\text {a }}$ Er meinte wohl idlau， Es fiefet am Ende Ja dod die wanto Griin an und blan， $\mathfrak{w e n n ~ f e i n ~ G e w i m m e r ~}^{\text {Gen }}$ Sie hören immet， Wie følimme sage Der 反anbwith ertrage！ Es feien die Summent， Die Stuce befommen， m̈g＇er aud brummen，万urididgenommen！ Itan Pömut＇fie beniiben すu unterftiityen
Mit siebesgabert
Die braven Knabert，
Die Sdinaps bereiten
luto 亏utfer fiteden Und fets to befdeiden Uno io juftieden！ Die Utmen，die alten Sollt＇mant bebalten！ To glaub＇s dem（5rafen：
Ein jeber Bafert，
Ein jeder Krug，
Selbit，went er lect
Jit gut getulg
fiir Stefen 万ived！
Ja aud das ift müfitg Ĥnd iiberfiiifitg，
Weil＇s ja gentiagt Statt ber Kugelung Weru man fidd verfiigt Jum fammeliprung．－ 2und von Sern5eeremann 2 lus §iebers fraftion Dernabm＇ne sehre man
In Sфulmeifterton． Er driidt＇an die Wand Eerrn Eitloebrano thid fprad zum Sdluf： Die Kunti－fie mubl Ste muर uns riibrent Uno pins verflăren， すu höhern Sphätrn MTuk fie uns fiiltren Eant ihrem Eontracte！ Und dam das 2tacte： Jd will＇s in Fulden Ja wohl mal dulden， Ja felbét befehen， Žhur mún bas 27adtfein Ju weit nidt gehen Und jut vertract fein！＂ $\mathfrak{W}$ ar bies Gemunfel 2lud etwas dunfel， （Gab＇s dod um＇s End＇rum Keifaff im Centrum！ Lut dant mit siteber Ging Jener hintiber Jum Saal der Speife， Den fantöder Weife Doll Eohngedanfen Mit Diftelranfen Ortiamentalet， wallot lief maler． Dort tranfen die Kentrer Und סentíden Männer Der Kunt 3 亿 Ebten und ipraden bejdeiden： ＂Ja，went wir Keiben So flug niddt wăren， Gitg＇s abwarts gleid 2nit dem dentiden Reio！！ Wir aber，wir rebent Don 2llem und Jebert， Was anf dem むapet Im Reidstag fteht， Uno ftets wie heut＇ So grunogefdpent！＂

KI－KI－KI

