


Eckmınn－Schäler H．B．

## Đer ©ekrōnte

Dor eintes funftgeweibten Tempels Stufen Stieg er herab：der Sieger im Gefang． In abendidider Dunfel didqt gedrängt， In langen Reibert harte fein die Menge． Wohin er fädelind fdritt，סa bramute， Braufend im 2nppall，סie Begeifferung； Der facfeln Gbluth umflog die hohe Stim Gany wie das diiftre flacferlidht des Ruhnms． Und mit ibm ging die woge ihres Jurufs Luto trug ihn wie auf holdbewegter flutb． Erftiegen war der Gipfel－und vergefien War das verfdywiegne Elend langer Jahre， Seit nie belobntes Rintgen um den preis， Der Mtaifen Stumpffint，2aiedertradit und E：obn． Des Dolfes Gumft erthob ihn aiber zllle


Uno wie er סanfend，Iäbelno faritt daḩin， Bört＇er Gelädter neber fidh－Geladdter．．．． Fört＇er dergleiden nidt in friihern ©agen？ $\mathfrak{H}_{n \delta}$ eineet Mamt erblictt＇er bald，bedröngt
 ＂He fremoddert，føau：So fieb̧t ein Didter aus！ Betradt＇ihn redft！2IIfein，wie ift mir Semn？ Du bift ja＂and ${ }^{4}$ ein＂Didter＂！Wentigftens Glanbit Du es felbet！Ja willit Du demt dem Sieger ZTiøt Deinen $\mathfrak{G r u E}$ entbieten？2ridt die Бant Jhm reiden als－Kollege？Eahabaaa！＂ Uno lauter fdoll das sadjer．

## Der $\mathfrak{G e}$ fámähte

Sah fern in＇s Dunfer，bleidg bis in סie Sippen； Die Seele war nod jung genug jum Sdimery．

Der Sieger fannte nidgt bert fo Derłobhnter， 2tiodt feines siedes Kraft．UWein er famte Dortrefflid Stimm＇and 2utlity jener Edien． Das waren gant diefelben breiten fratjent， $D i e$ in den Morgen feines jungen $\mathfrak{C l a u b e n s}$ Eimeingegrinft，Diefelber Stimmen waren＇s， Die ihm das reine，ablerfrołe Eers mitit Geifer uiberftrömt．Der pöbel war es， Der untgeheure，der nidt（Götter hat， ZTein，felbitgemadjte Götjen nur，wid Der
 Mit Efelshufen hinten auszufdlagen．
Der Seele（5leingewidft verlangt es fo． Und fah or iiberall nidat gleide Biilge？ Uud bier－mod bier－？ $\mathfrak{H z n}$ fold Gefindel pries ily
Und hob iffn jandzant himmelhod empor
Da grifif in des Gefrönter Eerz das Keimmeh 2Tad feines Kummers reinen，foljent 『agen， Exeimmelt naḍ tiefer 27ädtete heifigen Sdjatten， zTad ihrer Stimment，ither Sterte Grub． Keimmel nady feines Glaubens Miorgenuötbent， 2Tad hohert feffer feiner Einfamfeit， 2Tad jener Jiinglingsthräne，סie nidqt flieft， Weil fie des 2uges Gluth 3ul rafd verjehrt
 ZTad reider 2Zoth und Pöniglider Sdmad．
 Die er verlafien，סie in Stanb wid Eunger， Derhöhntt，verfolgt in dunfler ©iefe fendten， Sudeffert er auf freier böhe ftand－
Zusftrect＇er jäh סie Бanto，daß der Derböhute Sie juah ergriff mit danfbewegter Eajt．－－
Wennt hobe Kraft die Søöpferfeele fiiltt
－©rägt auđ̧ der Mtenge（bunft thn bis an＇s Ende－ 2tr feinter friihe §eident hängt fein ظerł， Bei den Derfdpuähten ift fein Ǩeimathland．

Die Radle bleibt nidt aus

## Don Gelma Sagerlöf

eร war ein Yanges und redft breites Thal．शu S．feiner einten Seite erfob fid）eine ॠeibe zadiger Siiftenberge，an der anberen cin gleifinä̈gig hoter Firift，ben didter Wsalb bedte．Unten int Thale itand eine ふirdje uno rinģิum war eine weite offene Gegent，in der aller sisald ausgerodet war．
$\mathfrak{A n}$ cintm ©onntagabens twar e ，unt der ©on＝ nemuntergang lag brenneno hinter ben Siiftenbergen． Seute，bie ben ganzen ఇag brimen in ben ફiltten geidilafen Gatten，traten vor die Sdwelle，fitedten fiid）und ipittent die Dhren，umt zut erlautichen，ob bon irgeno einer ber vier CEiten ber Welt $\mathfrak{I}$ anz＝ mujit eridallte．Wgem es glüdte，einen einrzigen （Beigenton aufzufangen，ber madte fidi）babon iiber Die f（G）maten，fifinceigen Dorfwege，und fam bant wie von Ungefähr bafergegangen，Iangiam unt be＝
 ©imt．

So fam（bruppe auf ©ruppe ourct）bie Thitive
 Da fragte Stiemanb Darnad，wer fam；ber neue （3aft fand ein $\mathfrak{T z e i l d e n t}$ unten an ber Thitre，ge＝
 bem Æaudiange berborwälzte uno in Daş Bimmer qualute，biz er ben \＄3eg zut ben Sodi im Dadje fand；unt bant mififite fith ber nette Ontommeling au（ in＇s Epiel．Der Reibentanz ging iiber ben Eroboben，bas etrob war weggetreten，bie チertel Gatte man bon der Grube unter bas Dadlod ge＝ ichaft，to fite fith amt liebiten auffielten：grober ©dpvingraum war nifft，aber 2rrils felfit ipielte bie（beige，und ber Tanz berlief drinnen im Winter＝ quartier ebentio gut，als ex an einem ©ommerabend iiber den 2salbeshang gegangent wäre．

2frilo gatte cine צrau，bie $\mathfrak{L o r a}$ bieß̌，fie pflegte Fith）immer in eine Duntle ©ite zut berfrieder，wemt er zum Tanbe lito．Sie war leute（d）ent und jffreef＝ haft，war faft immer als 5girtin im $\mathfrak{2 s a f b e}$ unther＝ gezogen und fanto im Rufe mefr feben zu tömen， ala gundere．
$\mathfrak{2}$ an biejem Mbent war fie ingewönnlid bergniigt，

min，woo bie flamme bibt neben ifr brante．© war wenig శ్arbe in ibrem breiten，fettent Befiddt， Ste 2 Uugen，סie helf wie Wafier waren，blidten lebens Dig，und fie bewegte よie grojen ફänbe，währent （ie fpradf）．Wsem die §ente fie bemertten，traten fie aut ben §eiben der ranzenoen unt tamen heran， им fie зu begriīent．

Weefien אamb fie bann ergrifien katte，ben bielt fie feit，big fie dos erzählt hatte，soas ibr biejen Morgen geidechet war．E5 bereitete ihr Berlegen： heit，${ }^{3}$ Gerauszubringen，aber gleiduceitig war fie buci）jo ftolza barauf，bás fie eş nidt veridipeigen pomite．

Den Seuten fiet es jonit jdimer bas ¿athen zut berbeiben，went fie erzäfite，was fie gefehent unb geträumt hatte．Sum follte man fid）aber uiberjeu＝ ger，da

Qtle fie int Morgengratert balag，batte fie ge träumt，bás ifre orei Biegen broben im bidten Wald in die Jrre gingen．Sie batte fie fo jämmer＝
 nadiah，erblidte fie foport alle 3 iegen in ihree siirbe unten an ber $\mathfrak{I f}$ fure，und fie batte ja zuerit gebacht， dies jei nur eint gewögntider Iraum．शber bam famt eine thrutye iiber fie：，Meint，neith，bas ift ein
 gejagt．

Damit war fie aufgeftanten，hatte fich in zell＝ fleiber gejiiflt，bas Mebelhornt iiber bie ভduulter geworfen imb war in ben \＄alo binauf gewanbert．
 Des（6eiftes gegangen utto nothe baran geveien，fitif） in Didididt zut veritrifert．Sie Iadite leife，ade fie Daş erzäflte．MSußten fie，was das mar，im didfen TGalde bom Kicge abzutpumen？Grmbloier Boben， Der bei feiner Sälte zuftror，Geitriipp，Das jeben lecert Raum zwiidjen Den ভtämmen ausiuilte，Sdure＝ baujen und Sisurjeln und fedjenbe Dornen und umgeitirzte Büune，fo war es oben int 2 Bald．
，Mber bort oben fano idf brei wilbe Böde，＂ jagte fie．＂Siomut unt jeft，wask id）bort fand．＂ Sie fuihrte ibren Gait bie Fieiben der Tanzemben entlang bint zut bent Bette，das mauericit war unt burd）Thiiren geiduikt．Sie bifnete bic Thiire， leudttete mit cinem Sieripan，und ba jaf man orin＝ nen brei Männer liegen．Sie waren शtle in zev：
 Badentnodjen fabmarze ©（battent auf bie KBangen warien，aber ifte Büge waren tiibn und idion．
 $\mathfrak{B u r z e i g e n}$ fie weden formte．

Das find meine brei wilden Böde，Die id im Dididet fand，＂fagte fie．＂EB find brei ame（Ge fellent，bie fid int tiefen $2 s a r y e$ berint Gabent und Dort adit Tage umbergeb＂mbert fint．Fizäre ith） niđit gefonmen，wïrben fie jeft tobt jein．Den gamzen Lag babe id Elien für fie gefodt，und jegt iか）lafen fie．Sebt，wie fie ićlafen．＂
＂（ES）ijt Gottes（3nabe，die Did）fie retten lie Tora，＂fagten iffer ©äfte．
，Gott wollte，DaÉ ich nidgt allezeit zum ©ejpoitt feint jollte，＂jagte Das æreib．
So berfritid Der 2tbeno．2tber al3 bie © $\ddagger$ lafenşseit berantam，ba waro bie §retto unterbrodien．Die Thire wurbe nuit Madjt aufgeitogen，uno ein Langer，grōer Man fan Gerein，


Fritz Erler (München)

Des Ganges $\mathbb{C f e r}$ hörten des Ereudengotts Triumph, als allerobernd vom Indus her Der junge Bacchus kam, mit heil'gem Weine vom Schlafe die Völker weckend.

O weckt, ihr Dichter, weckt sie vom Schlummer auf, Die jetzt noch schlafen, gebt die Gesetze, gebt Uns Lieben, singt, 耳ृeroen! ihr nur

耳abt der Єroberung Recht, wie Bacchus.
（5r סurcifrač den Ming ber Tanzenden，ftelte fitid） mitten in ben ₹aum und erbob jeine şant．

Da\＆war ber ßfarrer，§erv $\mathfrak{A n e}$ ，und er fam um Den Tanz in Der Gomutag gundt bu berbietent． （Er Gatte an siefem Tage in der Sitide geitantert unt leeren W3änben gepresigt．Er Gatte geglaubt， Sitieg und æeit muīsten alle Menjden babingecafit Gabent，aber nein，bier waren fie，hier in der Spiet hiitte waren fie zu fintort．Und ber Bfarrer ber＝

 Gören．Lutio er fprad，und zeetriinmerte ifre Fren＝ be und idfredte fie mit ben furdtbaren，Piunfigen Seben，io don fie vermeinten niemals megro Dent ซuts zum $\mathfrak{I a n j e ~ h e b e n ~ z u ~ t o ̈ m e n ~}$
，， $2 a n j e t$ num，wem e马（Cud geliiftet，＂fagte ber Sfarrer，„tanget num，Sht wiliet jekt，modhit Shr tantset．＂
（Einige idflidfert fiff ftumm vont bannent， 2 frbere itanben vertegen ba und jubten fid tapfer zu hal＝ ten，aber beganmen bald leife $\mathfrak{z}^{4}$ imluthzen．Eint Dirntein，bas eben noch ant milbeften getant thatte， fiel auf bie Sniee unt tiibge bie қant De马 刃farters．

Sieiner wagte ifm 34 wiberrèen，auber Tota． Gie，Die jonit immer bange war，fan breit umb ifree ©adhe ficther beran．＂MFarrer，＂fagte fie，＂hier Gabent wir jeben ©omtagabens getanzt，all biéfe Yahre，und bod itit bies ein §ats（Sottes．Du jolfit güren，wie（Sott hente feinen Segen ifber mid） ergojien hat．＂
 gen！Was an ©eget 34 Dir fonmt，Das if De Teufers Segen．Sexut Mbend rebe idi \}u Menidjent, bie fith betefren und befiern Fönten，mit Dit redine id）ein anternal ab．＂

Damit ging der \＄farter，unt in ber spitte Gervidife grobe Betriibnias．2arilo berfutife ein paar Stridie auf ber（beige，aber legte fie gleid）wieber fort．Die Meiftert von Denen，Die getant batten， gitgen beim．
 in bie（Shuth unt ichien ebenio froh，alş zubor． Clinige，Die fabent，Daß̉ fie Den Mutth nidt berloren Gatte，gingent auff fie zut wito beganten，tibel nom Biacter zu ipredien．

 bem ßapite zugegörte，ourite man jelbit in Wiarr＝ hof tanzen．
＂（Ex ift nidt fo gut，twie er fid feeft， $\mathfrak{D u}$ ， $\mathfrak{D o r a , "}$ fagte eint 2 Hiderer．

Thut er mir etwas，bam werbe ifif fojon er＝ zählen，wie er zu feinem Gelde getommen itit，＂ fagte Tota．
Und Da nutn Kiele fie fragtet，twas fie meinte， erzäglte fie：„Der Bfarrer，ફetr Yyne，war cinmal fehr $\mathfrak{a r m}$ ，aber er hatte einen $\mathfrak{B r u b e r}$ ；Der ein $\mathfrak{G r o b}^{2}=$ bater war utho fehr reid．

Der Bauer ftarb unt §err $\mathfrak{2 t r e}$ zog in feinten Wof，ber nähber zur Sivafe lag，als feitt eigener． Uno jobald er int Den §of getomment war，fing er ant，nad bem Gelbe Des Brubers fu fuden，aber
 Die Seffermauer und bie Siichemroand eint，um bas （Gels zut fimben，aber es mollte fiim tibm nidit zeigen．

Das beld tam nidt au §erm Ine，obgleid）ev in langen（bebetent zut Gott bartut flebte．Unto Sert Qine twars frant wio verzmeifelt bom Sud）en amo ఇiduffinioen．

Und in der gantsen lintgegent ladfe man Serm Mrne atş，weil er feinen summer nicflt berfieglte． ，＂Sajt $\mathfrak{D u}$ meintes ßruberse belo gejeben？＂tonnte er ben ärmiten Bettler fragen．
Da fam meine Mutter，bie nidts megr war， afs ein armes Bettelweib，bas von אyof 3u §op zog，eintes Rbenos in bas sfarrhaus uno bat §erm Whe um Serberge für bie Madt．
， $\mathfrak{D u t ~ j o l l i t ~ t e i n e ~ § e e r b e r g e ~ h a b e n , ~ t w e n t ~} \mathfrak{D i t}$ mir nidft jagen tanmit，wo mein Bruber fein Gelfo bee＝

 „bamt braudde id wobll nidit auf ber Ranbifraje ＂иmberzuzichen un）mein かrot zu erbetteln．＂

Utus fie bat ifu tum Gotte Banntherzigteit willen er möge iffr Dboad gewähren，bent es war nidit gut fïr fie，in ifrem hobjen glter braugen unter freien \＄ximutel zut liegen．
 fagt，follte es feirt Bewenden baben，umo fic fonute Pein Dbbadj betommen，wemn fie ibm nidft Das Gseld beridaffte．
，Wber wemt mir Das gelingt，fomm idf Dboaff int Wfarthof babert，bis zu meiner Tobesitumbe，＂


Da bat Mutter，ber fefir bange wirbe por bem， toas fie auf fitif）genomment，Seer 2tre möge ift grobe Simnenlater geben，und bie guille fie um fitd alg toäre fie eine Reide．Daun ging fie auf ben Sitchfor umo nabut（3raberbe und frente fie tiber
 dentriuir $\quad$ jifnent，unt er folgte iffr in bie Stirde und half the auf einen Dadbalfen．

Und ba $\operatorname{lag}$ num Matter auf bent Baffer unter
 lidgent Wathe，in ber bofimurg，fith badurd ein


Stut，es modfte gegen Mittertadit feint．Da butrose es bell it ber sirithe unt eint paar Steine int Boben ergobent fifd，und cinter ber $\mathfrak{Z o b t e n}$ tam Gintauf it bie sirde．Eas war ein groger，berber Mamu，er ging metirere Mrale unt סie Sirctje ferum， Da erbliette er meine Wutter．Wift Du todt？ jagte er $\mathfrak{z u}$ ifr．Hed fie wagte nidt $\mathfrak{z u}$ antivorten．
 Ginaufflettern．Unto Mutter fagte mit heiferer ©ftims me：„ふ̃a，idf bitt toot．＂Htro da ließ̉ er fie fein．

2tber bieier $\mathfrak{D}$ Dte toar bes Bfarrers ßruber， und er ging nun wieber fut feinemt ©rabe．Ex Golte barats eine Tome herbor，bie boll Silber unt Gold war，unt Mutter jagte，bas jic jah，wie er bie Gold unt Silbermünen nabm wno mit
 $\mathfrak{B a d e}$ umid befprizte fiuf mit Mafier．


Dex Rabentönig L．Hohlwein
 Geld ints Grab ginab und fiteg in feimen ©arg mb


Mutter blieb biz zun Miorgen auf ibrem $\mathfrak{B a l f e n}$ Gängen，umb bant fam ber Wfarrer，ફetr Qut，und fragte，ob fie nod）am Reben fei．Sawohl，Mutter war frifid und geiuts．＂Dann tomm umo is cinen Bifient，＂jagte ber Wfarrer．，Meint，zuerit will id mir ein Dbbad berbienen，fiut meine alten $\mathfrak{L a g e , "}$ iagte Mutter．

Gie bat bent अjarrer，Seute zu idiiden，uno io liés fie den Boben über jeines ßruderẻ Brab auffredien umb ben Sarg herauzheben．Ind als fie bies thaten，war nidfts 2 sunderfictes $3^{3}$ merfen； aber als 9 Butter fagte：，．，Seft mut nadi，was nod it Dem（irabe liegt＂，oa begann Ser $\mathfrak{D}$ obte fitd in feinem Sarge fin und herburväzent．Hber Mittter bedentete Den Burfden nur，fith mit der Mrbeit zu futen．

Mutter hielt ihre §and auf Den Sargbedel，Dem fie Ğörte，wie Ser Tobte Doct Drimmen arbeitefe．So holtent fie aus ben Grabe eine groge Tome boll （Sold witi Silbergelis．Itho Manter mar froh，alz fie bert Tobten wieber unten int Grabe hatten tuto ber תiteffenboben über ihnt gefdlofien war．
，（ङieb mir zu efien，＂fagte meine Muutter bant
 fïr Didf getfart．＂

Uno Ser §iarrer gab ifr fut eifen und befielt fic bei fidh fieben Zage，bann bieể er fie wieber gehen．
$21 / \mathbb{M}_{1}$ utter fo bon Menem auf bie Strabe ge worfent war，berflufite fie ihn unb jagte：，DDas belo， Das idf Dir errungen habe，foll Deint Lingliut werben．＂

Und Mutter exzählte，doin ber Wfarree ige jagte， er fiutefte fiđi bor Midita，was ein Settelveib ifm anthaben fionte．
，，Die Frade bleibt nidt aus，＂jagte Mutter．Das
 аиद̆бleibe．
 fort，uno num heigt er ibre ఇodter ein Irolfocib．
，（Ex wiutbe Die groge Siite neben feinem Bett nifitt io bollgepfrop ft mit Gelo haben，went meine Matter nidtt getvefern wäre，＂fuft Zora fort unto ridtete fid．auf．，Ex mirbe nidft dajiben tönten tuto ©edo uiber fidf werfen tho wälzen，wie er es $z^{4 t}$ thunt pflegt，er gerabeio wie ber Iobte，went meine $\mathfrak{M u t t e r}$ igm nidt gelyolfent bätte．＂

WSie Tora bieg fagte，bürte mant cin jadtes S（jarten．－© 5 war nifft ganz nake，aber aud midit weit weg．Siemant wigte，wase jein lomite．©
 wand zu feilert．
 plöplid．
 twieber in 欠llut gefonment war，beganu es auf Reut zut Entividen und zu fidarren．

โora nahm einen 尺ienipan，girg zun ßette Ђin unt fah bintin．Da lagen die orei 2santerer auss geftreft ant idfliefen，io wie fie ben ganzen Whemo geidilafen hatten．

शun war es wieber eine Weite ftille，bant bes gann Dag lutwejen abermala．Эeber höte beutlid， twie Mefier gegen Stein uno Reber gerieben umb ge ［由liffert wurben．＂（Sott helie uns，Das it ein Dmen，＂
 weil twir Hebles bom Wfatrer geiproctien haben！＂

Nber ant nädifen Morgen lag ber Wfarrer，§err Qre，ermorbet in feinem Bett，und fein grober（Gefo idfreint war veridumaber．Uno es wurbe alfogleid） befant，bá die orei mandernbent Gefellent，bie bei 2xild dem תobller gelegen unt ihre Mriidigteit ant geidilafen hatten，bie Urheber bes Morbes waren．

Sie batten Iora vom（ङeloe bes \＄farrerả erzäblen Gören，währeno fie Dalagen undt gaten，als foliefen fie．Und fie batter foport Den Miord geplant und fith baran gemadtt，ible Mefier zu ifileifen．
 Bettelmeibes mie ein Warfriprud durd die Untgegenb． ，，Die Rache bleibt nidft aus，＂lagt mant．＂（Bntt fann mit einter ©age fällern．（bobt tant mit cinem Traume fकlagen．Die Fadie bleibt nidjt aus．＂
（ֵ．১．Sdivedididn bon francisß Maro．）


Die Gedanken Serenissimi

## ＠orbci－

Mteine Eiebr war wic Maienbfulf， ＠ot $\mathfrak{Z B E n d r o t h}$ To tief， So rein und tifif wie junger Eag — Ein Kind，Das träumend Fibfief．

## ＠leine Eiebe war wic＠わetterzorn－ Ein Zdierflug $z^{\text {un }}$ Eicht－ <br> Ein Affutfrom，Der aus Fepfentchacbt Sick mächige digabnen bricht！－

＠leine Eirbe ging nun Pänglt zur＠ub； Mleine arme todte Eteb！
©er junge Mai？©er Somnenflug？
＠otr 「agt mit，wo das Bfieb？
Thelene von §abweinits

## Sdőnbeit ift 節etyerei

8ir Yeioen hart unter ber ভduule．Wutter ibrem Butiel tut Sutwentig．Butiel bes Worto framts，beş lecren 2 Hferweltwifienŝ，Der eingebilbeten Recftbaberei．Suwenig ber tebenbigen Erfennt＝ nī̄，ber befaternoen Sinnlidfleit，ber 24rregung ichöpferificher תraft，ber gretioe am Mäcubftwirfen＝ ber，Des Muthes jum（igenen．Into bie Sdule geforit nod nidt einmal fid felbit mod madht ifre fragwüroigfeiten nidft aus eigeremt Genic und auf ibre Gefabr und Redfung：wie viele frembe Einfliifice uno Riuffidften pfuififen ibr ins Wirt＝unt §antwerf！

Befonders it alfem sünflerifden heerfidt nod）viel zu biel ber alte Iriduter．Mädutige Wiberfïnigfeiten muiffen fids bie jungen תïpfe eingießen Yafien．Die rädyen fictu bamt badutrox， oás fie bodfablento und abiprectierifa）werben in all＇ben feinen，fliefenben Dingen，bie fid mur mit mendider \＆iebe und Gebuld fafien laffen． Die Sunft weiß ein traurig Sied bavon zu fingen in bentificen Randent，wo alfe Welt to idurlgeifuciot ift uno fo autoritätsfiü

WBas ift Sdjübeit？
Dariiber wirb nod medr gefatbabert， geifritten，feitgeifellt und infallibel Dog． matifirt，als über bie đrage：Was ift Wabrbeit？
${ }^{2}$ Wुent $\mathfrak{W h r}$＇s nidyt fitiblt，Эbr werbet＇s nie erjagen＂－

Der ভゐünheitぶbegriff ift eine miffer． idaftliche sioniftultion im beften galle， alfo etmas rein，aber nidyt immer tein－ lid）Theoretif ches．Eine 2800 thiulfe，eime Bhrajentajde，in die jeber etroas anderes bineinftedt uno berausidgmedt．Int Die תälteften，bie am wenigiten Sebnuucht nad）Sđjöntheit umb gar fein（Gefiith für die $\mathfrak{F r e f h e i t}$ ber fonnemmanbernben Geele baben，fatreien und befretiren am lau＝ teften：Das it bas શ્સlemedte！Damit will idf（Eud）Mnderen Mores Yebren！

Эn ber dinefifíd ummauterten ©dulfe gibts felbituerftänolid immer wur cimen Sdjubheitgbegriff，einten eimsigen uno abs foluten．2uberbalb ©bina，in Gottes freier， ervig fith verjüngenber uno neugebärenoer Welt，gibt eş fo viele ভdjönbeitsbegriffe， als ess Gebirne uno mechielnbe Sebn．
 Yeiben und leben zut lafier．
¿efucte man ie，bаß̄ ber ßegriif beß Sdönen emig berveglid）unt fließend fei？Smüpte man ie baran bie eble Bernünftigteit，wenn nidt ©br＝ furdt，fo boct Ioteranz zu prebigen allem S（b）önen
 beit git gomment

2tber aller Enge und 5ärte ber Sdulloognatif zum $\mathfrak{Z}$ rob：Sdjörbeit und תunft bleiben ielbito berrlid）in alle Ewigfeit，uno es wiro niemals gelingen，für cinen gegebenent Edbühbeitsbegriff allgemeine Giittigfeit utub Berbinolidffeit zut er＝ zwingen．Jn jeber philofopbiifden，äfthetifden， ethifden ober gar theologitiden Weltanidjatung witb er anbers exflärt werben．Die Seidicnounter tuto bie in 2 Bortent unt Eormeln frament，werben ftets ibre liebe Noth mit ibm Kaben．（Goetheif（） 3t reben：Das Befte dirrfen fie ben Buben dod nid）fagen：Jin 21nfang war bas Gefdledt． So bleibt meridiutterlich aud bie（3rumblage alfer fiimfiterifden Scförbeitszengung：Das omni＝
 eintigermaken braudbaren Sdjöncitsbegriffs be tubt auf beibem：Dee Ruft Des Gefalecfitsbemuft feins，Der §raft Des zelgungstuldtigen §unfftriebes． Sicbe unt Sunft baben als gemeinfame Wurzel Des Menfichen göttlide Nothourft und Seligfeit， die 2 2ht $\mathfrak{3 t}$ erbaltert mo immer höber aut bringen in Sdjöngeit．So dedt fid volltonmentes Seben mit vollendeter Sdjönbeit umb natürlider（Ge＝ jumb heit．

Die Sutuitmerfe einter befinmenten Seit，unt barin in erfter \＆intie bie bevorzugter mentid）（idjen Joeaffiguren ber iemeilig merfannten Meiter， zeigen uns，wie es mit der götlliden Mothburft ber Meridjen biefer 3cit beftellt war．M（Ie muiti－ ifjen Träume in Ebren uto alle fymboliftififien Bifionen：Siumitter fallen nidit bom Simmel． Mag ihte Bhantafie it affen §etuen Beidecio wiffer umb ben Sosmos mit blaten Wumbern bevollfern，bie Riunftler felbit find mur bas ver－ feinertite Drgan，ber vorgeid）obenite Boften ber Geelen＊unt Renbenfraft ber Menfifheit einer geo gebenten Beit．Shbr Blut ift ber fitärfite Saft．


かaminianct „Prof＇t－auf unf＇re Epigonen！＂
 fitery fügt．Die תünfiter alleitr riddten vor unfern
 Seit auf．Sie alleint finben bie überzeugende， peithin Ieudtenve Formel für ben ভdönbeits＊ begrifif ibree Beitgenofien．Die Dater ber formel， ihre Minfung auf die forgenoen Gefafledter bängt ab von ber Summe ber fuggetivent Eintruts． momente．Die Schürbeitsformel Der $\mathfrak{A}$ ntife be． herridt durd bie beifpielloie §öhe biefer Eumme bente nod alle anderen．Die Ueberlieferung uno initematifide，verjiitcte Bropaganoa butwdi bie flaj－ fiitide Sdulutug der ftubirenben Jitgent brädbte bas nidgt alfein fertig．

Der Rünftler gibt uns alfo bas Máa uno Siel Der Schönbeit feiner Seit．Sein Normal＝ menid）ift ein Seittnpus． 2 （fis folder ift er ber Entwitulung，Der Bariation burd unzäblige feinere und gröbere $\mathfrak{2 l f f u f u r g e n t ~ u n t e r w o r f e n . ~ 2 H f e s ~}$ Jndivibuelle arbeitet unablaffig an feiner Ber änberung．Je reidfer eine Seit an Jndividuali． tät，befto fiatrfer bie ßeränbernmg．Was ift $\mathfrak{J i n}^{\circ}$ bivioutalität im Grambe？Die 2fbreicifung vom
 revolutionäre Efienz als Reattion wiber den bog． matifirten normalen Meniden in allen ₹ormen
 ung burch ben 5eerbengeift．
 Sdiontheit eines geiunt entwidelten Menidjen，fei er Mant ober Weib？Sidher nidt in bem，was er mit bem Duberb，mit bem Sunbert，bem Tau＝ fent gemeinjam bat，jonbern in bemt Reiz，ber ihm perionlidf eigntet．Jit feinem 2tnbers．anto
 felbit zu fein．Jin feiner cigenen ßrägung unt Werthung．Unbefiummert um bie aufgeftelten Mufter und ibre öffentlidye תonseffiontirung． 3 m refohten đajagen zut fidj felbit－mit allen תon－ fequentien．Entgegen aller uniformiftifiden Staats． raifon．

So wäre alio alles̊ Werfönlid）©tarfe，J̌ubi－ vibutell－Sdjöne mit allen anbaftenben Reizen fïr den fiemitterif（）gearteten Meniden im Grunte beidhlofien it ber 2tbweidutng vor Regel und Gefers？Gewib．Die effte ভdürtbeit eint Epott auf bie bobe Dbrigtat gemeingittiger $\mathfrak{Z n}$ ． （thaumgen und $\mathfrak{Z u g e n b e n}$ ？ 2 （ber ja！
 Die Sdjobtheit eines menfonen liegt it feinen Feblern？Ganz geviß－warum bern nidtt？Die डぉjonbeit eines Men－ fden liegt in feinen Treblern，mie bie $\mathfrak{Z} u g e^{2}$ eines Menidien in feiner aparten Simobaftig\＃cit．Da mir ja סock cinmal， Yaut Bibel und Sitdentebfre，＂allzumal Sintoer＂find uto＂Des Rutmes mangelt， ben wir wor Gott baber foller．＂

Sduönheit ift Retgerei，bas wito unts （क）fieflich）jeber fromme Gottesmann be－ ftätigen．Fatr legen roit gar fo grojent Werth nidat barauf，ठа巨 er＇s wns be＝ ftätigt．Wix wiffen felbft，wo Farthel Den Moit bolt．
（Ess bleift babei：Die feltenften mo ＊ouftlichiten Scjönheitswerthe erbliihen unts auterbalb des Gefeges，ber Regel，Des Dogmas．Sie fint der göttidje Witlo． wutjs im §arabiefe ber ฮreiheit．Je höber Die §ulturftufe，je reidjer an Eigen＝ milligfeit，Mraft uno Quit ber jiföpferifide Menía，befto mannigfaltiger umb berr： lidjer bie Offerbarungen ber ভcjönteit －and befto biabolifder bie Unter．


Salzmann（München）


Drïulungs̃orfude ber impotenten Maddigeluiftigen． $\mathfrak{Y}$ Hs ber gräßliffen $\mathfrak{B e r f t i m m u n g , ~ b i e ~ b e i ~ b e n ~ \Re i u n j o ~}$ Yern oic 1 tuterorïtumgsuerfuthe erregen，ftammt bei alfen $W_{\text {Boblgebornen uto Sdjütheitgruiroigent }}$ der beilige Born gegen alle Bfäfferei．Da wird es flar，Dáa in jebem nidt ganz verpfuidten Menfder ein Stüdduen Rimittler ftedt．Die beftige ßroteftbemegurng Der jürgiten Seit gegen geiek－ geberif（t）e Hebergriffe ift $\mathfrak{B e w e i s , ~ w i e ~ r e i z b a r ~ b i e ~}$ fiufflerifare Empfindung int modernen Sultur＝ menifden und wie tief Die gefunbe Ueberzeugung von Der Unmöglidffeit ift，mit（Gefegen zum গadh＝
theil ber freien Bififenidaft und Sunft jent ge－ wifie Sittlichfeit erjwingen zu mollen，bie ber
 gebeime शididtarubigfeit att jein pflegt，obye virt＝ lid）ntoralifde Gefuntheitwerthe zu fdaffer．

Ueberbaupt！ 215 ob nidft alle $\$ 3$ eft es evtebt bätte，wont ben Tagen Der atten Erzuäter umb bes alter ईellas und Rom，baß felfft gute Geejege unto tiefe Beroorbenteit einträd）tig beieitantoer wobnent fömen！झ1F ob סie Mafie der 刃ebi＝ tamente，Die bie 2 ppothefer zufanmenbrauen， ie － mals Bolfsgefumbeit gefdaffer ober Mafferer＝
frantungen verbinbert bätte！ভtïnben plöglid） alle Gefegesfabriten ftill，bie Sittlidteit witrbe nidift git befonderem ©diaben fommen．Wer glaubt benn nocd an biefen alten 今ram ber 2t（fl）eilntittel？ Taufenomal mebr Єdönbeit，Siraft unto suft wär＇ in ber 2 Belt，ließ̉e mant uns endidis mit biefent ärgerliden Beug in Rube．

Wie die Edjönheit，io lebt audb bie mabre Sittlicffeit unt int geiuthoert Blute，in ber ange brocjenen \＆ebensfraft und Simtenfrenbe．』uăt man bie Rünitler，fo trübt man banit zugleid Die Quelle aller guten mo lidjönen Dinge．Abber
eher verlöre bie Sonne am §immel ibren Sđein，ats baß bie moberne Sulturmeniofgeit fith um die freie sumft bringen ließe．（Eber mögen alle Regeln uto Giefege mo Dogmen in Scjerben geben．Das Mort bleibt befthen：Schönbeit itt．Reserei．Denn diefe Retserei it eine beilige Ounttion－unb eine nabrbafte obenorein，fintemal bie infallible（6e＝ meinbe ber allein zur ভeligfeit Berectfigten bavon Yebt und zehrt，wie einftmats bie anserwäflen Juben vom Mama in ber Wiifte．Man frage Docti）Ront！शber $\Re$ om ift flug umo verräth fein Rebensgebecinuif nidft．（Ebher fludit eş zebrmal mehr，als bás es eimmal feiner beims liden शäbrmutter，ber Regerei，bantbar bie 引anb füßte．－
mishacl Georg Conrad

## Devifen

Der §äger：
Wald，Weib，Wen，Wild！
Der Bicyclifen：

Der Stubenten：
תöter，תater，תarzer！

## Sdufterbumor

Meifter Beeforaft iit Der beliebteite Damemidufter am Drte．Seine Sonfurrenten liefern ebenfo gute \＄3aare，verfteben aber bas ßublifum nidt io geramot zu bebanbeln mie er．Das zeigt fied fifon beim Majz

 fleine 乌autverbärtutg nad）Mëglidfeeit ber gejellidaftlidjen Stellung ber Sumbinten anzupafien．So ipridht er bei vornebmen mot reifion Damen，menn fie älteren §abrgängen angebören，wie bei ber Ərau Dberbofmaridallin Exce umo ber Frat Gebeimen ©ommersientäthin， vont einter fleinent＂S autperle＂，bei jiingeren Danten biefer Gefell＝ ［ ©

 lein＂．Gehört bie Sumbin bent flenen Miftelftande ant，wie bie Fraut Sdjü̈ditermeifterint uno die Frau Poitafififtentin，fragt er theif

 metterlauniid ift．Bei Bertreterinnen bes vierten Standes，Dienfi＝

 Zootengräberin gebrauめt er bas Wort „Zeidborn＂．

## Sobwierige Commiffion

Baron von X．：Johann，geh＇mal Gn Ferrn Seutnant Pfeil und frage，ob ihm fïr heute abent cine partie whift pafient wäre．

Johann（bei $\mathfrak{z e n t n a n t ~ P f e i l ) : ~ D e r ~ F e r r ~ B a r o n ~ l a ̈ ́ h t ~ f r a g e n , ~}$ ob ihm der Eerr sentnant fiir hente 2bend cine paffende partie wifít＇．

## 集ine Ђeilige

Eine junge Dame aus der Gefellidaft geht zum Beidter．Da fie nidits vort Bedentung， $3^{n}$ beidten weif，ermahnt fie der Priefter，
 hauptet，fragte fie der priefter \｛क力lieflid，ob fie am Ende ein mutheifiges Bud gelefen habe，das auf dem＂Jnder＂ftehe．
＂（1）nein＂entgegnete bie Dame，＂סiefe Sadjen Tefe id immer， bevor fite auf den＂Jnder＂Pommen．＂

## Antoinette

## （Zur Zeidnnung von भdolf münzer）

Eine süsse，sanfte maid，
Don Gemüth und Fitt das deutsche Grethchen im Pariser kleid？－ Frauensesle！tuer darf wagen， Dit cin Foroskoy zu weib＇n！ Antoinette－wer kann＇s sagen？－ Wird vielleicht in künftgen Cagen Hlles dies zusammen sein．

Kory Towska


Hntoinette


## Der <br> 6ang nad den wifubanmev <br> Bon Georg oirtb

5๔yi zwei Monaten war ber trefflide Menfdemater ©rib Ehrlich itbelbetall. ter Wittwer. Gein Ieiblid wie jeelifich iiberaus zartes ifrauden batte ifm einen Sautgling weiblidfen (5eidi)lectis binterlafien; aber Diefes ant fid jehr reizembe Stebespfant madje ifm mehr Summer als Freube, ba ees trog der größten Sorgfalt, womit bie fünfllide શabrung vom ßapa
 elenber murbe. Der arme Mam litt unter biefen Berbältniffert futrdutbar: er liebte bas binfiect)ende תindlein, liebte aber audd feine תumit, fiir die er mun meber Manse nod Mufen batte, ganz ab: gejeben bavon, Daß mande Sorträtaufträge in $^{\text {and }}$ Del babei zu Wafier murben. Sein altes gebred)= Lidjes Maitterchen theilte mit ihm oie Sorgen, fomute aber nidid viel Gelfen, ba fie felber ber Bflege beburfte. Das mubte anbers werben. Die fterbenbe Gattin hatte ibn zwar beidmooren, bem Sinbe feime Ytmme zu geben, weil fie an bas 2xmmenmärdjen von ber (Sharafteriibertragung burch bie Mutter= mild glaubte (als ob wir butch Submild pinctit §dfen werber muibten!); aber eigeness शadbenten itber bas Broblem "Bruft voer Flafde?" - uod meht bas Drängert bes §ausarztes beftimute Werm (Gbritid) bentod) zum (bange nadi) bem
 bas நaus, bas er mut auffud)te, weil bier, im Gegenfake zul ber fimnigen ©rfinbung Des Grafen von Savern, immer mebr lebendige Mlenfiden
 lucendo.
(Eint paar bunbert Edritt vor biejer 21nftalt, Die zugleid als Rlinit für wiffenŝbeflifiene 2effulape und bebammen funttionirt, bege= grete ifm Etmas, bas ben Meridicrmaler mit eintemt S(f)lage eleftrifitte umb ben Marn für einten $\mathfrak{A}$ agenbliff vergeffen lieē, dā̄ er trautern= ber Wittwer war. Es war eine jugendidye ©rautengeitalt, ftoIz uno zugleid) beidetion, voll Woheit uno $\mathfrak{A} \mathfrak{H}=$ nuth, nide) ftätif(d) uno bod
 frembartig. Er war verwirt, als fie im Borbeigeben ibn mit ibren griurticid bramen etugen
anblicte, und nupte ibr naddidanter. Sie hatte eint
 aud fonft war bie Geftalt verbiullt, trobbem erfarnte er an Ђaltung umb Gang, an bem そuitritt ber éel gefornten uno fräftig gefefifelten Ơiliße, ben $3 \mathfrak{u}$ fammentlang ungervöhnlither ferngejunber ऽchönbeitent, bei deren firmfälliger exhnung wir jafma= ¢jet Mänter um einige Gorad Rẻaumur ftärfer werben. Und mut gar erft ber Menidenmater!

2 Ule die Yeibbaftige (forttin um bie nächfte Stra= Beneffe feinen Blifen entidimuthen wax, ichmantte Serr (Ehrlid) nod ein Beträdtlides, ob er biefer Berle aller Mobelle folgen follte; benn Mater (jogar \&anbjøaftsmaler) bürfen ja fo etwas thum, ohne fitw iubler Nadrebe auszufeger. Da badte er an bas blaffe (Gefitutuben Der flenten Dora, Der Bater und $\mathfrak{B f l i d f t m e n f i}$ fiegte über den Maler uno bas beveglide stänterberz, uno in wenigen Minuten ftano er vor bem ibm wollbefanten〇berarzt Des "EEijenhammerş." J̛awohl, ber batte eine trefflide 2 (mme zut vergeben, fie war eben erif bei ibnt gewejert unt wieber fortgeganger, um thbe vergebliden ©änge zu madjen. "Demu", fagte Der Dberarst, "fie bat zmar Mild fuir Drei, aber fie ift ben Jrauen zu idün; num bas bat ia bei Shnten feire Moth, ba Ste als wittmer allein zu befinbert baben."

Der Mater ftano mut fofort unter einem Sreut ${ }^{\circ}$ feuer ftarter Empfinbuggen, Denn nad, ben weiteren Mittbeilungen bes $\mathscr{A}_{r_{3} t e s}$ tomute fein Bweifel fein,
 auf der Etrake ein uto bieflbe Berion waren. Ob feine malerifde seiberifjaft unt bie zitternbe Begeifterutg für bas faöne Weib ficth mit ber fiteng bygieniicthen 2 4 fgabe, bie ibrer babeim barrte, ver* tragen würoe, - er bachte faum baran, or batte nutr bie eine Sorge, baf̃ fie vielleidyt in biejem


Frau Dietlein (Hannover)

Bato batte er ify filmmerlitifes 2fiyl bei arment Seuten erreidat. Sie mar nod nid)t Geintgefefrt; To hatte er Beit, fith nadu ibr zu eeftmoigen. Das
 für ifte Dromungeliebe iprach bas autserf fauber gebaltene Bettdjen ibres §indes. Das §inäblein
 mo blithenberes Baby hatte er nidit gejebent, feit Dorden fam ifm mut boppelt eleno vor.
 über ben Bejudid bes jungen wittwers, in weldjem fie fofort ben ftaunember Baffer aus ber Eifen= hammerftrafe wieder erfante. Hber ber erzählte
 fie Butrauen fapte. Erfit iegt legte fie mit einter natiurlityen (Gragie obne GFeidfen bie minterlidjen Umbiiflungen ab, mobei bie von 5erm (Ebrlide) geabnten Sdönbeiten Deutlidjer hervortraten. Bei folder Edxlantheit foldde suille, bei joldder zeinbeit folde Sicaft, bei foldem ©berman folde Gebrungerbeit - body warum foll id ber \$hantafie meiner ¿efer Sdranfent iegen! Relomt von all bem Sdjönen, bas Euči) je erfreute, Das Edjönfte, bazu bie fräftigiten wurzen aut §arzwalomitten, thuet 2 Hes in (Euren Siuffitodtopf uno laßt es orbentlich auffocjen, - io babt She ein Bild diefer berauidjerto ipmpathifder, blonobaarig braun= äugigen baiwarif chen §iebliteffeit, weldye bent bu= foliffent Ramen Benfit trug.

Mber aud urier fritg (Fhrlid) war fein Stroh= fatt. Job bente babei gar nidft ant feite Siunfter, ifaft - Dem was heipt "Riunitter" bute, wo Einer morgen für bas nifft mefre gebaltent miro, was er geftern raar; - fonbern idy benfe an ben Menfden. Er geböre zut (Gattung ber tiibnen Bugreifer, Die fïd nid)t lange befinmen, wemt ignen bas Sditital ben redbten Bipfel entgegen. ftreatt, umb bie audd) baun mutfig banad) greifen, wem ber 3 ipfel einen 5 afen bat. Der mar freilid) bier vorthanden; aber Origens golbenes Werz war fiärfer als ber §afen, und fein größter Reidthum war, ठав er füß pfeifen fomute, wo anoere bas faure Mhaul verzoger.

Mämlido mit Зenfis §ino batte es noch eine ganz befonbere Bewanotnī. Das Natiirlidifte unt Entidullobarite wäre ja gemefen, werm ein ifneidiger Sauernburide ober - ba fie Felber ciness ๆobriters Zoditer war - eint Mant ber grïner Jarbe babiuter geiteft bätte. Nber in Wirflidfeit hatte Der đ̌ebltritt des

Fradftmädels etwas pafiiv Saftilegifdes an fid， infofern fie nämlidy im cigentlidften Sinue Des Wortes einem geiftliden Simb das §eben gegeben， woburd fie fich nidyt mur ben Born ibrer ©ltem mid Bajen，ionoern aud nod ben glutif afler beimath． lidfen Betidmeitent zugezogen batte．In berent 2ugen war bie foföne Benfi zur Berfiib）rerin eines （6iottesmames，zu Teufeline geroorben；Dent die ganze Sippidaft war ibr neioig，weil fie alle，jutg tuto alt，it ben bilbbiibjden Bracrer＝Seutnant verliebt waren．Mit biefen frommen Berwituid $=$ ungen belaitet，war fie in ben Gijertammer ber fremben Refibent entfonmen．Der ßapa，Defien תonfefition mir aus paritätifichen Griinden lieber veridmeiget wollen，war，begleitet won bem ifiludzenden $\mathfrak{B e b a t e r n}$ bes in feinen $\mathfrak{x}$ iefen aufs geregten Jungfernbubes，an eine andore Bfarrei verfegt worden，othe ben Sipfel des Edidifats zu erfafien．Dem wemt er nid）t blos bitbid unb verliebt，fonbern aud nutbig gewejen wäre， Dann bätte er feine，nid）t ohne fein $\mathfrak{B e m i i l h e n ~ g e = ~}$ fallene frithere Sdyitlerin gebeirathet．2tber Bfaff bleibt 刃gaff，unt die foforne 3enfi blieb－Gott fei＇s getronmelt umo gepfiffen！－Einem vorbe＝ baltent，ber ibrer §errlidfteit würoiger war．

Diefe ganze（6eididjte batte fie bem Meniden＊ maler erzählt，io natiirlidy umb arglos，daß es zum Entjuilfen mar．Sie bapte ben Sintosvater nicht， im Gegentheil，er war ia immer ，io gut gu ihr＂ gemejen；aber lieber fornte fie ifn aud nidit mebr，ba er fie umt feines fetten göttlident Be： rufes willen in ber mageren irbifdjen Siebesnoth

Katte figen lafien．WBie aus biefer mumberbaren Mifdutg von bäuerlidem Stolz unt menifdlidem， mitteibigem Berzeiben zwifden ibr uno bem idma＊ den，boppelt iffroaden Mame ibrer erfien Siebe eine eigenartige Sdjrante entftanoen war，bas interefifite umjern Grib mobl am Meifen．Er hatte mut bie（̧ervißheit，baß ber erfte §iebespfeil fiur fie zut Epifode geworbent，bie Whunde，bie er ibrent 5erjen geifllagen，ber Weilung nabe war． ＂Gebe in ein Salofter，＂batte ibr bas beimatblide Whilifterium nadigerufen；－，＂ভudhe Deineşgleiden，＂ rief bie Stimme ihrer einbeitlidy fraftoollen Seeten＊


Nod gat vieleríei Sonberbares uto Rithrenbes fönte ich von §ernt ©rib uno gräulein Benfi erjählen，wovon fíd biejentigen nidfts träumen latien，bie ibre moralifiden Sonzepte mit bem Sinienblatt madjen．そ̌ंd will mur noch ervähnen，
 ibr eigentes תino 3t Yafien，uno dáa der Meridjens maler fonder（Eiferfutift auf ber geifflidfen Bapa diefen allerliebiten Milde）ling des Defterent verbilo． lidfte，ia an biefem Modell，wie an feinem burd） Bentis（Gnaben mubeloid gervorbenen Dord）en fith iogar zu einem ber geiddidteften Rleintinbermaler entmidfelte，was beforntlich cin garz，eigenartiges Metier ift．Dem nidits ift idmiertiger，ats to eint
 Menfoflide nods it paradiefifider Unidulo läduelt．

Hnverfeberts war nun bie fröhlidbfefige $2 t r b e i t$
 feimes $\mathfrak{D o ̈ d}$ berchens war für thr zur §umitfee ge－
worben，bas ambrabuftige Raturtino batte ifm mit ibrem talentoollen，geiumben Menidenveritano mebr Dffenbarung gebradft，als alle Qefrer unb Siritifer zufammengenommen．Da ift es nídit ${ }^{3} \mathrm{t}$ verwuthoert，Dáß eines $\mathfrak{Z}$ ages ber brave Menfichen－ maler mit beibem \｛opf uti nod beikerem ఏersen brauken int Stabtpart auf ber Briude iiber Dem braufenden Bergiftom ftand，mit fräftigem $\mathcal{H} \mathrm{rm}$ ein grobess Bünbel fdwang umb es weithinein in Das braufenbe Gemäfier warf．शod cit paarmal taudde es ans ben tansentoen Weelfert entpor，bamt entictivano es den Blifen des Mantes，ber Gier feine legten Bonththeile，woblveridnuirt uno auf அinumerwiederifegen，über Borb geworfen batte．

Das mar ber numberbare 2 Ugenblid im \＆eben Des §ervn（bbrlid．2II er beimgetehtt mar，reidfte er ber（Epbefiidjen die 5and motiprad）bie 23 orte，
 gevocht batten：＂WBilfit Du meine grau werben？＂ lhno es überrafohte fie nidgt，in ihrer ländliden Ratiorlideteit madje fie bem ibr von（sott befinm． ten Mante feine Szene；wie cine Reifige auş Der §ölferwanberung ftano fie ba，ber vont threm Streitgenofien bie §unbe wiro：morgen geht＇s nach Rom．Ein imaragbertes 2uffendter ber Yugen，cint feiter इänbebrud，ein nod feiferer Suti．2ber fie witroe nad unb nad fillenbe Mutter vieler §rribdjen，eines frätiger uno fichöner als bas anbere，umb lange nadibem bas halbe Dubend woll mar，nannten ite bie ？eute nod immter－theils mit 2 （d）tung，theils mit geio－ ＂ठie føföne Jrau ßrofefīrin．＂

Rräftigungsmittel
Jinder und frwachsene unerreicht！

Herr Dr．med．Carl Boytinck in Rheinberg（Rheinland）schreibt：，Mit den Erfolgen von Dr．Hommel＇s Haematogen bin ich sehr zufrieden；insbesondere habe ich schwächliche Säuglinge unter Anwendung des Haematogen prächtig gedeihen sehen．

Herr Dr，med．Paregger in Holxgan（Tirol）；${ }^{\text {He }}$ War in der Lage，Dr．Hommel＇s Haema－ ogen bei einem 21 jährigen Bauernmädchen anzuwenden，die unter Erscheinungen starker Blutarmut Herzgerauusch an der Spitze， 120 Puls in der Minute）und unter starkem Magenschmerz，Appetit－
losigkeit，krank darniederlag．Nach Einnahme der ersten Flasche Haematogen bedeutende Besserung losigkeit，krank darniederiag．Nach Einnahme der ersten Flasche Haematogen bedeutende Besserung； nach Einnahme der 2 weiten Flasche konnte das Madchen bereits inrer bauerlichen Beschäf tigung naehgehen，
sie konnte riemlich hart arbeiten und bedeutende Strecken in＇s Gebirge ohne Mühe zuracklegen
ist 70,0 concentriertes，gereinigtes Haemoglobin（D．R．－Pat．No．81，39）．Haemoglobin ist die natürliche organische Eisen－Eiweissverbindung der Fleisch－Nahrungsmittel．Geschmackszusảtze： chemisch reines Glycerin 20，0，Malagawein 10，0．－Depots in den Apotheken und Droguerien． Litteratur mit Hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko．
Dr．med．দ̧ommel＇s দृaematogen Litteratur mit Hunderten von ärztlichen Gutachten gratis und franko．

## Warnung vor fälschung！Man verlange ausdrūcklich

喽
Nicolay \＆Co．，Hanau a．M．，Zurich u．London．


 | billigit |
| :---: |
| tm |
| Spezialhans Berlin |
| Srantienftr． | 108 Katalog（450 3unfte．）Emil Lefèvre



Weltberühmt
als der feinste Kaffeezusatz．

## Weber＇s Carlshader Kaffeegewürz

ist die Krone aller Kaffee－
verbesserungsmittel．

## ㅍ NOTIZ！三

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．


Pratis！
（interessante Sendung Auswahl：franco Brief Pf．Grosse Kunstverlag A．KAHN，Hamburg 3.



## Dab

bringt gevibbritid einter hartnäde igen Edmubjen mit，ber Ieid） andere srantheiten rad fich zebt， wemn man ifn nidat fifort durd） Sozojodol－Schnupfen－Pulver bertreibt．さัt allen größeren 2tpotheten fiir 50 und 35 Sis． 34 haben．Muleiniger ₹abritant： 5「rommsoorff，由emifide æabrit，
 2\％oijo opararaphenoliflfoforares 3 int， Menthol und milldauder．

## －Kaufen Sie Seide

 wetie．Un Brtbate portos mo solffreter Berfant．Was Reuefte in urterretater




Das Beste und Billigste
Prof．M．KOCH Act－und Freilichtstudien 250 Blatt．Bildgrösse $15 / 20 \mathrm{~cm}$ Einzelne Blătter à 60 Pfg ． H．WENDLER＇S Künstlermagazin Berlin SW．

## Anleitung zum imponirenden Auftreten

nach der epochemachenden Methode D．Juan de Lastanovas．Radikale Beseitigung von Schâchternheit，Be－ fangenheit，Menschenscheu，Redefieber，Lampenfieber，Stottern，Sprachfehlern，unwillkürlichem Zucken，Zittern，Er－ röthen，Schwinden der Gedanken，von Linkshändigkeit，Schielen，Kahlköpfigkeit，Haarausfallen，Ausschlägen，körper－ lichen Schönheitsfehlern，Fettleibigkeit，Magerkeit；Anleitung zur Erzielung schlanker und hoher Figur，guter Haltung， zur Kunst des Befehlens，zum Verbergen eigener Mängel und zur Sicherheit im offentlichen Auftreten．－Kein Geheimmittel und ohne jede Arzneit Broschür mit Erigsiges
franeo！
Leipaigern Medizinischer Verlag．

$\rightarrow$ Neuheiten
von hochinteressanten Büchern und Photos 100 Muster incl einem interess． Buch nebst Catalog Mk．5．－（Bfm．） Catalog allein Mk．2．－gegen vorher． Einsendung．Rud．Heine Triest（Oester－ reich）Postfach 340.



Hauptnieđerlage der erstklassigen griechischen Weine des Hauses E．A．Toole，Cephalonia．


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

## ＂Iエロス』卫IN

sehr hăufig eine vorzeitige Abnahme der besten Kraft，woraus dann mehr un－ glackliches Familienleben resultirt，als man ahnt．Woderartiges wahrgenommen oder befürchtet wird，säume man nicht，sich aber die weltbekannte＂eassen＇sche Erfindung＂zu informiren，entw der durch seinen Arzt oder durch direkten Bezug meiner sehr instruktiven Broschure mit eidich ertheilten Gutachten erster arztlicher Autoritaten，sowie nit gerichtlichem Urtheil und zahlreichen Klienton－ berichten．Preis Mk． $\mathbf{0 . 8 0}$ iranco als Doppelbrief．


Zur gefl．Beadtung！
nr． 52 der „，Jugend＂（Datum 22．De－ zember era
shberin als
Märchen－Rummer． Unsre ersten kinasterischen und lierarischen Mitarbeiter werden in dieser Nummer den Lesern der＂Jugend＂eine reiche Sammlung alter und neuer Märchen auf den weibnadfts－ tifd legen．

## nr． 1 des neuen Jabrgangs

 （Datum 29．Dezember）erscheint zu Sylvestet in festlichem Gewand，gleichfalls mit Beiträgen der hervorragendsten Mitarbeiter．Bestellungen auf diese Nummern nehmen schon jetzt alle Buchhandlungen und Zeitungs－ Expeditionen，sowie der unterzeichnete Verlag entgegen．

Wir weisen jetzt schon darauf hin，dass der nächste Jahrgang während des Faschings eine glănzend ausgestattete

## Johann Strauss－nummer

bringen wird．Weiterhin gelangt im Laufe des neuen Jahrgangs zur Veröffentlichung：

## Bismarck＇s Ceben u．Chaten，

den jungen Deutschen geschildert von Fritz von Ostini und Arpad Schmidhammer． Die einzelnen Abschnitte dieser Dichtung wer den auf eine grőssere Anzahl von Nummern vertheilt werden．

G．Firth＇s Uerlag．
2tmrliche Mitttbeilung
Die 311 Cermit wom 28．2 Oovember
 einem Kinde und deshalb vom Erjdeinen itt Siefent Cermin entbunden wordent．
$\mathfrak{B i r g e r m e i f t e r} \mathfrak{\xi}^{\sharp}$ ※．
Im Sarbladen
Commis：Sie wäniden，mein fräulem？ Badfift：Rothe farbe．
Eommis：Weldhe zziance，bitte．
$\mathfrak{B a d f f i} \dot{\text { d }}$（verlegen）：Sdamroth．

## $\mathfrak{C l y a r a f t e r i f t i f t h e r ~} \mathfrak{W}$ umich

Millionär（am Kriegshafen）：„27n， morityden，wie gefallen Dir die panzer－ folofie？＂

Derfünfiabrige Morit：„papa， fauf＇mer fo e Sdifthe！＂

## 

Gigerl：„Inädigfte，fuir Sie fönte id
 ílafen！＂

## Otto Gruson \＆Co．

## Magdeburg－Buckau

fertigen mit 57 Formmaschinen roh od．geschnitten in Stahl und Eisen


Zabnräder，Schneckenräder． In eiligen Fällen in wenig，Tagen．


#  

Humor des Auslandes

- Meint (Bedädturíß hat in der Yegten §eit mectivitroig abgenonmen !
- תönuteit $\mathfrak{D u}$ mir nid) bunbert $\mathbb{R}$ ronen leiben bis morgen früh?

Stockholmer „Kaspera)
Missionar: Kannst Du mir nun sagen, was das Hauptstreben eines Mannes sein soll?
Der kleine Heide: Annektirt zu werden.
$\|$ (New-York Weekly)
Gones: Jit Dir auf Denen Reifen emals ein erniflider Unfall zugeito Smith: Uno ob. 2fls ict im Siiden reifte, hab' idh meine grau femen gelernt.
(Harper's Bazar)

## Notiz!

Das Titelblatt dieser Nummer ist von Eugen Spiro (München).



Weibliche Schönheiten visit ${ }^{20}$ gegen M. 1,20 Briefm. Verlag "VENUS" Berlin 34, Friedrichsgracht 50

Marine Moltongu. Cheviot nach Vorschrift der Kaiserl. Marine zu Anzügen, Kinderanzïgen u. s. w. Vorschriftsmässige Matrosen-KnabenAnzüge in allen Grössen auf Lager. Christian Yoss.
Christian Voss, Kiel.
Dhaf graph. Künstler-Studien. Katal. u. 100 orig. Aufnahmen 2 Mark arken) gross. Ausw J. Gerö, Kunst-u. Buchhdlg., Budapest 71


EINBANDDECKEN und SAMMELMAPPEN zUR
„JUGEND"
(JAHRGÄNGE 1898-1900)
à Semester Mk. 1.50
sind durch alle Buch- und Kunsthandlungen zu beziehen.
G. HIRTH's VERLAG, MÜNCHEN \& LEIPZIG.


## Wie werde ich energisch?

Durbu bte ebochemacjenoe Mretbobe Liébeault-Lévy, Fiabitate §etlung bon Gutergiea


 tifen und §eilerfolgen auf Berlangen gratiß. Leipzig, 24. Modern-Medizinischer Veriag


Wer seine Augen schonen, Kopf- und hitze schutzen und gut sohen will brauche: Wolff's hygien. Lampenschirm

## ,Augenschutz"

 D. R.-Patent und patentiert i. f. allen menste u. beste Lampenschirm, darf an keiner Lampe fehlen! Probe-Exemplar ede Lampe passend franko gegen Mk. 1.20. Neu! Spee al-Modell für orasgiahileit. Stack Mk. 1.6e. Prospekte m. viel. Anerkennung. gratis. Optisch = oculimeiseho Anstait
Berlin W
Leipegerstr, 108/809

Billige Brieflimarken en er pros on detail. A. Bestelmeyer, Hamburg


Schablon., Pausen, Vorlagen, Pinsel, Bürsten u. sàmmtl. Bedarfs? artikel. Briuckmann, Boysen \& Weber, Elberfold.

## Photogr. FictModellstud. Naturauf. weiblich., mănnl. und Kindermod. fur Maler etc. Probes. mit Catalog Für Nichtconv, folat Betrag retour.

Kunstrerlag BIOCII, Wienl. Kohlmarkis 8 .


# คan sinca <br> Jfuffrirte 耳afbrooden：EBronif <br> ift eine nene reich iffituirte ©eitictrift，weldie wöchentlich zwei Mal－ <br> ate beionteres Beiblatt bem，Berliuter Cugehintt＂knftri－ frei uan 1．Zanuar 1901 ab neut hinzugefügt wirb．Mithin find e马 jeß̧t im Ganjen 

ABONNEMENT－EINLADUNG

## FÜR DEN <br> VI．JAHRGANG der <br>  <br>  <br> Wir ersuchen unsere geehrten Abonnenten，das I．Quartal des neuen Jahrganges $\mathbf{1 9 0 1}$ recht bald bestellen zu wollen um Störungen in der Zusendung zu vermeiden．

## 6 werthvolle Wochenschniften <br> mostenfrei

jedem Montag：
jedem Mittwoch：．．©echnifiche Rundichan infuftrite boltutedniíde zadasetitidrift
jedem Donnerstag：Der 2beltipiegel ifuftrite 反alb． mocdererebjorit

jedem Sonnabend：5aus bof（barten ifurturte jedem Sonntag：．．．Der weltipiegel ifuffrite §arbo mocten－©bronit

## jeber 2Kbuntent bes్ <br> Berfinet Candeflat

－und Handelszeitung

erbält．Das，，Betlinter Zageblatt＂ericheint tägficf 2 Mat，aud，Montags， in ciner Morgen－und Rbenoansgabe，im Gamjen 13 Mar wöchentlich）


Annoncen stets von grosser Wirkung．


Inseraten－Annahme
durch alle Annoncen－Expeditionen sowio durch G．Hirth＇s Verlag in Mänchen u．Leipzig． Insertions－Gebühren
für die 4 gespaltene Nonparcillezeile oder deren Raum Mk．1．－．
Die JUGEND erscheint allwöchentlich einmal．Bestellungen werden von allen Buch－und Kunsthandlungen，sowie von allen Postämtern und Zeitungs－Expeditionen entgegengenommen．Preis des Quartals（ 13 Nummern）Mk．3．50 Oesterr．Wahrung
4 Kron． 60 Hell．bei Zusendung unter Kreuzband Mk．5．－．Oesterr，Währung 6 Kron． nach dem Ausland：Ouartal（13 Nummern）in Rolle verpackt Mk，5．50，Fres．7．－ 5 Shgs． 5 d．， 1 Dol． 35 C ．Einzelne Nummern im Inland 35 Pfg．，ins Ausland 40 Pfg． incl．Porto．－Preis der Liebhaber－Ausgabe pro Quartal Mk． 7.50 （direkt unter Kreuz－ band incl．Verpackung Mk．11．－），einzelne Nummer 75 Pfg．Der Bezug der Liebhaber－ Ausgabe erfolgt der besonderen Verpackung wegen nur durch die Buchhandlungen oder direkt durch den Verlag．Postanstalten nehmen auf diese Ausgabe keine Bestellung an．

Die Freunde der，，Jugend＂ersuchen wir bei dieser Gie－ leqenheit höflichst，in Bekanntenkreisen auf unsere Zeit－ regenheit horift aufmersam machen und das Abonnement auf die－ selbe empfehlen zu wollen．

Münohen，Dezember 1900
Hochachtungsvoll
G．HIRTH＇s Kunstverlag，München \＆Leipzig．

## Originelle Entwürfe

 zur Verwendung für Anzeigen passend， kauft jederzeit und erbittet zur Ansicht Ulrich Patz．Berlin－Friedenau．$H^{\text {aidschnuckenfelle，pingetr．Schutze }}$ $H_{\text {marte ，＂Eisbăr，＂mooermit．，pralt．}}$ 3 immerfamuct，beit．Mrittel geg，Ealte Suke，Gidht und Ribcumatism，Srobe ctwa $1 \square \mathrm{~m}$ ；taðell．gegerbt，gebraud）\＄： fertig，liefere in folgeno．©ual ：la．ff． Salondecken，chem．gerein．，wolle didh， langbaar，locfig，fitbergran ooer weife， p．St． $7,50 \mathrm{mk}$ ．Ia，nicht 10 grof uno wollig，fomt gleichwerth． 6 Mk ．IIIa． 3 u Setrporlage u．f．w p．St 4 MIt． 3 Gt．u． oarúb，lief．froo．pressvers．it．Jeppide u．Wagenoect．fow．Gchlittenסect．u．fubs facte a．Scllen grat．W．Heino，反uinjo milhle b．Sdreversingen，Qúneb．Scioe．

# GTO ERVST 

 Stimmen des mittags some Vornebm．Band m．Budfobmud von M2．Bernuth． Preis brod）．Mk． 2.50 ，eleg．geb．M2． 3.50 ． Otto €rnft zäblt aud）als £yriker anerkanntermafsen zu den beroor－ ragendsten Perfönlidkeiten der modernen £itteratur．In dem vorliegendem Bande bietet er das Reiffte，Sdonite und đieffte feiner Versdidtung．Verlag von L．Staadkmann in Leipzig．

Curiositäten reiz．Neuheiten ảb．Photos Ein Buch u．ill．Catalog M．5．Ill．Catal． Ein Buch u．ill．Catalog M．5．In．Catal．
allein M．2．Geg，vorher．Eins，d．Be－ allein m．2，Geg．Vorner．in Budapest，
trages von Alex．Köhne in rages von Alex．Kanne in Budapi Korrut 35 （Ungarn）
Váczi

## Das Clitick inder Hiebe． Von R．Hessen． Interessante feingeistige Studic？ uber Liebe und Liebeswerben． Bine moderne ars amandi． Prais M．2．－，eleg．sel．M．3： Karleruhe i．B．J．Schmitt Verlas．

Feinsten
chleuderhonig versenden netto 9 Pfd ．franco

hoch weiss｜weiss goldgelb hoch weiss｜weiss｜goldgelb $8.50 \mathrm{Mk} . |$| 7.50 | 6.50 Mk |
| :--- | :--- | Machnahme 30 Pfg ．mehr． ALTOMA－ELBE No． 44.



Dr．Ulrich Bern hat tuber den absolut gefahrlosen，Klein und Gross unterhaltenden Eureka－ Schiesssport eine Broschüre ge－ schrieben，die prachtroll illustriert so－ eben im Druck erschienen und gratis und franko von den Un－ terzeichneten zu beziehen ist． Eureka－Waffen haben statt der lebensgerahr－ lichen Bolzen Gummipfeile mit denen man sogar in die Spiegelscheiben schiessen kann Waffen sind in verletzen．Eureka－ Waffen sind in allen besseren Spiel－
warenhandlungen von $1,85 \mathrm{Mk}$ ．an zu．haben．Wo nicht，direkt von Mayer \＆Grammelspacher，Rastatt

Humor des Auslandes
（5ro bteife zwei Ginger fint mix im Siriege meg： geichofien worber．
Dolly：Uno，Grospapa，baben fie Dir Deine baare autch alle vom Ropf abge－ geiddoflen？
$\|$（Comic Sketches）
Postkarte mit Räckantwort
Dringend！London

> Lieber Phil!

Ganz auf dem Hund！Beim letzten Thaler angelangt！Hilf！

Dein Bill
Sehr dringend！
Dublin．
Lieber Bill！
Du Glücklicher！Schick＇den Thaler
Dein Phil．


## Humor des Auslandes

## Der Anhaltspunkt

Gerr（in ber Stad）t，nidft mefy ganz gee rade bom WBithsthanfe fommenb）：§err Sduagmamn，fönnen Ste mir vielleifft fagen， wo idd molne？Jd heife Rigbodon．

$\mathfrak{D e r r : ~ M a r i e ~} 2$ tme．
Sduঞmann：Ab，bier，bie zmeite Thiite reditş．

 Tretife furt（Exempl．in
Etibündent
AImers，H．，SBerte． 6 Bbe M1 19.
 Himine © Bitber．$k$ ． 7.
－Maribenburi．3．2ff．« 7. －2．Iängit tu timgit bergang．Beit． 164
 Eddilter，Sleifit．7．THF．M16．II．©bate （peare．6．2ff．Th 6 ．III．（Briliparizer ゆebbel，Rubmig，Suxtom，Ratbe．5．9月 If 6．IV．Sbfen，2stibenbrudd，Eutorer Mant，sauptmemu．（unter D．Brevefic） －Dind groit tub Gluthen．Gebitute． charpentier， 9 Fu

Eckart，R．，Brantely unb ©itte，Mt 2.
Eckart，R．，Bratth une ©itte．©he 2 ． 1 ． －${ }^{5}$ Sinternädite．Bebifíte．4．थfl．$\mu 5$. ardini， $3 n$ o．© ternenbamer－Жrepubbit．

tzerott，M．，शg glaia，Dramat．Geotifit．
Вrof
Rene 民eteder．Brofic．\＆ 1.60 ．
 eliner，sie शotlenburg！Dititurg 2．2ftc．M． 5
nortz，K．，शiteder aus der శrembe． 2．aff．the 2，50．
 ifluffr．$M^{3}$ ．
Leben der Prinzessin de la Trémoïlle． Seransg．b．Dr．$\Re$ ．Miofer．M7．50． Murad Efendi，Dit uni 2Beft．（Bedtute．
－Bataben u．Bitber．3．eff． $\boldsymbol{k}$ ． 3.
oppe，8wijitien Ems u．शsefer．ot 7
reuss，Geitit II．Etoff．2 2ff．Brotic．M，M， －Puttkamer，D．Deutt（id．Seiffes Yubel＝ iabr． 1 it 1,20 ．


－Eommertage．${ }^{4}$ ． $\mathfrak{i f f}$ ．spit Forträt oland．Emil，（EMnmy
 －©antor b．Dxlantünbe．Diff）．2．भfl， Kantor 1
－3taften．Rambitiaftsbitber． 14
Buseler，Gubrum．©Cfiatipiei． 113 ．
Salomon，Spagietg．i．Eitbestatien． $\mathfrak{F l}$
lutift，M 4.
－（Beit．o．Deutific）．Betungsmefens．I．
Broi．in 3 ．
Schwartz，B．，Eifther im beutio．n．neute Latein．Drama D．Meform－seetalters3．
${ }^{2}$ ．${ }^{\text {enffle }}$ ，M 5.50 ．
Stair Ad．，Statien． 5 Ite． 4 ．Iff．M1 18.


 9．Mfil．th 7，50．
Schinz，Deut
 Stern，Ad．，25anberbuld．3．berm．2ff．M5． Volks bote．Botestalemb．64．\＄ajrgang，
Retide tilufitt． 50 A ${ }^{3}$
Woiff，Eug．，अisoctit，M5．



 zacher，Dr．A．， tiönt．शugenblitifobile Zacher，Dr．
jer． ． 4.
4.

eftrbien，im 7 ，
－झreunj＝Deutione Sanbelspolitit，ak－
Gert．：sohulzasoh


$$
\begin{aligned}
& \text { 3. 2ff. Mi. } \\
& \text { 3. शaifte. Ebiodia. Dsman. Cutenip. }
\end{aligned}
$$

Sanatorium Ulm a．D．
Dr，med．Hartmann．


Das eigene Porträt als Briefmarkenphotographie lief．wir nach jed，eingesandt．Bilde per
foriert u．gummiert fertig z．Aufkleben afVisit－，Gratul．－－，Verlob，, ，Vermähl． Menu－，Geschäfts－，Avis－etc．Karten innerh．2－8Tagen．Die eingesd．Bilder folg，unversehrt zuruck．Preise： 10 St ， A． $1.00,25 \mathrm{St}$ M $2.00,50$ st．K． 3.50 ， 100 St． $14.6 .00,1000 \mathrm{St}$ ． $\mathcal{M} 4000$ ．Versd． nur geg．Nachn，od．Vorhereinsend．dea Betrages（auch in Briefm，all．Länder）． Wiederverkuferi，In－u．Ausl，gesucht， Muster gratis u．franko．Bemerk：Unsere Briefmarkenphotograph．sind wirkl． dergabe，iusserst，Feinheit u．Scharfe ergabe， billigeren Lichtdruckerzeugnissen Photograph．Kamstanstalt

Gebr．Laifle
Regensburg II（Bayern）．


Special－Naturheilanstalt Gicht，Rhenmatismen，Hautkrank heiten，namentl．Psoriasis，Gesichts－ and dergl．


## GARRETT SMITH \＆Co．

Denulsetlands illeste Speeial－Fharil filir den Ban ron Loeemobilen．


Nur noch $8{ }^{1}{ }_{2}$ Mark kolten untere grogen hodfeinen Euitarre olumbia： 3 itherrı in wunderbar føöner Husfubrung $u$ ．bert－ lidem $40 n, 50-51 \mathrm{~cm}$ lang，mit 5 Hccorden
s Bälfen 41 Saiten， Sdule，Sctulfel，Ring Stimmoorridstung，
 Stimmpleife，Earton u． 10 ziotenblat
rernimwertevon Rinder，find in dor sage familien：Jnitrument mit feiner geDie genell दañamuif nad）der Soule und den Dotenblättern rofort zu ipielen．Efwas kletimere und einfachere liefern wir idgon zu $01 / 2,51 / 2$ u． $41 / 2$ mk．Columbia： 5 arfen Bitber＇n mit Säule und Farfenkopf genau nad dieler Fbbildung aukergewöbnlids T申öne Tnftrumente koften $10^{1} / 2$ mk．，etwas kielnere
 len u．Barienköpien $131 / 2 \mathrm{mk}$ ．Bodffeine manualige $2 \mathrm{ccorO}=3 \mathrm{itbert} 50.52 \mathrm{~cm} \mathrm{Ig}$ ． mit famtlidgem Zubebör 6 mpk，ertra foóne slige，manualige $101 / 2$ mik．， 12 manu $18^{1} / 2 \mathrm{mk}$ ．
Harmoniums von $75 \mathrm{~m} k \mathrm{k}$ ．an． Garantie：Umtaufch oder Gclo Tntrumente nidot gut ausfallen，Waber $\ddagger$ etn Siftio，Derfandt gegen Dadnabme．Porto 80 Pfg ．Ratalog uber famtl．tifufit： inftrumente，Specialitāt Ђarmonifas ou ftaunenb billigen Dreifen gratis und franko．
Herfeld \＆Comp．，
Neuenrade 854
（Weitfalen）

## Datenthram C．bedravix mimy

## Geschlechtstrieb

und Schamgefühl
von Dr．Havelock Ellis．
Preis 6 Mk．brosch．， 7 Mk．gebd
Gegen Einsendung des Betrages Franko－Zusendung





Geschenke
von hohem künstlerischen Werthe bilden die ORIGINALE der Münchner "JUGEND", die aus vergangenen Jahrgängen wie auch stets aus den neuesten Nummern verkäuflich sind.

Anfragen werden prompt beantwortet
Verlag der MÜNCHNER ,JUGEND".


## Dr. Hmmerich's Heilanstalt für Nervenkranke. B.-Baden. Gegr. 1890. <br> Gänzl. beschwerdenfr. Morphium- etc. Entziehung. Sofortiger, absolut gefahrloser Ersatz jeder Dosis, ohne Rücksicht aur Dauer der Gewöhnung Sofortiger Fortfall von Morphum und Spritze. verlaufenden Kur etwa 4 Wochen. Ausführl. Prospect u. Abhandlungen kostenlos. (Geisteskranke ausgeschlossen). Frospect <br> Dirig Arzt: Dr, Dtto Emmerieh.

[^0]His willkommenes Feftgefdenk empfeblen wir folgendes in unierem Verlag? erldienenes Werk:

## Kulturgefdidetliches Bilderbuch ans arce jantrumberten von GeOR6 12IRCl

Französische Ausgabe: ,Les grands Jllustrateurs du 16., 17. et 18, siocle". Yollstăndig in 6 Bänden ( 72 Lieferungen). - Folio. - Preis à Lièferung M. 2.40. Jeder Band complet brosch. Mk. 30.-, geb. Mk. 35.-.
Hirth's KULTURGESCHICHTLICHES BILDERBUCH umfasst im Ganzen seohs Bände (72 Lieferungen), darin sind gegen 360 darstellende Künstler vertreten und haben uber 3500 interessante Blatter eine technisch vollendete Kunstsammlung - ein. Die Publikation bildet eine in ihrer Art einzige
Das „Kulturgeschichtliche Bilderbuch", spricht zu uns in der künstlerischen Ausdrucksweise der Zeiten, die es vorführt, und enthălt Tausende von Reproduktionen alter Holzschnitte, Kupferstiche, Radirungen und Zeichnungen: Porträts berühmter und interessanter Persőnlichkeiten, Kostüm-und Genrebilder, Darstellungen von Jagden, Kriegs-und Gerichtsscenen, Spielen, Tänzen und Bădern, Festzägen, Schilderungen des höfischen und bürgerlichen Lebens, Städteansichten und Marktbilder, endlich moralische und politische Allegorien, Mysterien, Curiosa u. s. w. Hervorragende Meister dreier Jahrhunderte und verschiedener Nationen - Dürer, Burgkmair, Cranach, Schäufelein, Beham, Solis, Amman, Stimmer, Goltzius, de Bruyn, Sadeler, Chr. de Passe, Callot, Hollar, Merian, Albr. de Bosse, Stefl. aella Bella, Potter, Boucher, Wu diesm Werke wher an kunsthistorischem Werth von keinem ähnlichen ubertroffen wird.
6. FTRCF'S Runituerlag in muinden und Leipsig.


Fussah! Bussah! Die Fatz geht los! Es kommen geritten klein und gross, Das springt und purzelt gar behend, Das kreiseht und zetert ohne End': Sie kommen, die Jesuiten!

Gefuitenzug
Da reiten sie auf \$chlängelein Und hinterdrein auf Drach' und Schwein; Was das für muntre Bursthe sind! Wobl graut im mutterleib dem Kind: sie kommen, die Jesuiten!

Бu, wie das krabbelt, kneipt und kriecht, Piui, wie's so infernaliseh riecht!
Jetzit fabre hin, du gute Rubl!
Geh', Grethe, mach das Fenster zu: sie kommen, die Jesuiten!

> Jon Kreuz und Fabne angeführt, Den Giftsack hinten aufgeschnürt, Der Fanatismus ist Profoss,
> Die Dummbeit folgt als Betteltross: Sie kommen, die Jesuiten!

## 0 gutes Cand, du schöne Braut,

Du wirst dem Ceufel angetraut!
Ja, weine nur, du armes Kind!
Uom Gotthard weht ein schlimmer Wuind:
Sie kommen, die Jesuiten.

## 1781*1900

sing Georg faß frob und beiter Einft 34 windefter beim Nabl. „Sieh dal Ein Depefdenreiter!" Staubig roankt er in den Saal. und er folottert mit den sinieen, Und er atbmet fower und tief: "Serr! In Deinen Colonieen "Beht furi England alles idief."
„2wie? Das Suknoden rill nod bellen, Dä zrobert längit das Eand? Sat oas Säufden von Rebellen Ban3 verloren den Deritand?"
„Ferrl Ein Teufel ift erftanden Den Verräthern überm Neer, Sufdht mit feinen Räuberbanden Durd das Eano die אreus uno Quer.

Blaubt man inn im hödjfen rorden, slingt im Suben fein ©rara. webe! web! Ein groges Norden Nelo' id aus Dirginia!

Serr! Cornmallis rard gefangen Und mit ihm das ganze feer. ©linton fotidkt mid) -"-„Sein Verlangen?" ${ }^{\text {SSende mir Der }}$ ©ruppen mebr! ${ }^{\text {© }}$
Kőnig Eeorg rűmpft oie Nafe:
,2mafhington? Wie bumm! Wic oumm!* und dann greift er ftol3 3 um Blafe Und fotưfft weiter feinen Kum. zber eb' ein Jabr vergangen, war der blutige Spaß́ vorbei, Eieß Georg Die Ohren bangen, und zmerika roar frei!
freil Don wem war gleid die Rede? slang es niddt wie afrika? England? Jabrelange febde? Kein, es biéé 2 (merika.
freil wie klingt mir in Den Obren Diefe alte Mär' fo neu:
2lis did) allesgab verloren,
wardf, 2 merika, ou frei!
zulles ift fohon dagemefen;
Reues nidtt befdeint die Sonn'. Zufl So laß̧t uns fröblide lefen Dewet anftatt wafbington! Künftige Sagen reerden melden, Was 3 D Demetsoorp geidhah, Don dem groken Burenhelden und von Meu-2tmerika!

KEgar Steiger

## Ilod cin $\mathfrak{b u m u r e n b r i e f ~}$

Wir fint in ber Rage, einer Wajus aus einem Der entfeblichften 5umenbriefe zu reproduzixen, weldent Serr Bebel it feiner Mappe bat. (5s) banoelt fich in Dem Brief 1 m bie Einnabme bon $\mathfrak{E}$ ientiin, und bie Wabrheit feiner Mit= theilungen wird auker ourd) ben elorefifaten, cinen Serrn ड́d weizer, nod burw das Sengnís zweier ©bremmänmer, ber §erren Spiegelberg uno ऽおufterle, beftutigt. ©s beibt ba u. थ.:
„भ̛egt, fagt ber §auptmann, bremt an, bremt an! Die Perle flogen wie Sfeile, ftedten
die Stadt an סreiumboreiBiq Enden zumal in Brano warfen feurige ¿unten in die Mäbe Deş §ulver＝ thurms，in Sirden und Gcfeumen－Morbleu！ © 8 war feine $\mathfrak{B i e r t e l i t u n d e}$ vergangen，Der Morb－ oftwitho，ber aud feinen Bahn auf die Stadt ba． bern muk，fam uns treffllid）zu ftatten uno half die stlammen bis bincuf in die oberfent（Giebel jagent． 2sir indés Galie auf Gafie nieder，wie శurien－ Feurio！Feutijo！－Dutrob bie gante Stabt－ Gejeul－Geídrei－Gepolter－fangen ant bie $\mathfrak{B r a n o g l o f e n ~} \mathfrak{z u}$ brummen，fnallt ber Sulverthurm in bie $\mathfrak{Z u f t}$ ，als mär＇bte Erbe mitten entzwei ge boriten，und der Simmel zerplabt，unt Die Wolle jehntaufeno Silafter tief verfunfen．Darum ftanf auth bie Raft fo nadd Sdrwefel ftumbenveit，als witroe bie ganze Giarbecobe des Molodis unter bem Firmament ausgeliiftet． $\mathfrak{l n o}$ nebenber batten unfre Яerls nod bas gefundene frefien，über ben alten תaifer zu plimbern！Bwei goldene Saduhren babe ich wegitibity umb ein Dutgeno fitberne $\Omega$ biffel bazu．Weibt $\mathfrak{D u}$ ，wie viel $\mathfrak{Z}$ obte es gefegt bat？ Dreiumoachtig，fagt man．Der Thum allein bat ibrer fectsig zut Staub zeridmettert，Bab！Bah！ Was beitst aber bas？－ia，wern＇s Männer ge ween wären！－aber ba waren＇s SBidelfinber， Sie ihre \＆aten vergolben，eingeidmutrte Maitterdjen， Die ibnen bie Miilfen meforten，ausgebörtte Dfen＝ boter，Die feine Thüre mebr finden fornten， $\mathfrak{B a =}$ tienten，die nady Dem Doftor winfelten，ia zum Tuufel umo Rimobetteriment bazut uno was bas Gumbegefimbel mehr ift；es Yohnt fith ber Muihe midht，dás man davon redet．Wie id）won thas géähr to at einer Baracte vorbeigebe，hör＇idf orment ein（Gezeter，id）gude hincin und wie id．＇s beim Ridit befebe，was war＇s？（Sin תind war＇s， nody frifich unt gefumb，bas lag auf Demt Boden
 verftierft ia bier，mot marfs in bie glamme－＂

So viel aus bem Brief bes beuticter Solbaten． 5offentlid）wito ber ⿹err §riegsminititer den शa＝ men jenes fatberen §anptmann erfabren und bafiur forgent，Daje er nitibt etra gar nod für feime Sdandthaten Major wirb！

## O Publikus！

Die waarenhauuler von ©iek und Wertheim in Berlin baben fich jeßt eigene Kunftfalons eingerid． tet，was in gemiffen Greifen grofe zufregung ver－ urfacht．Die Befiter der anderen אunftalons follen logar beabfidtigen，alle jene Künfter künftig zu boycottiren，die fich mit waarenbaúuern eintaffen．
nur gar so vorschnell nicht die nase rümpfen！ Und echauffirt Guch ja nicht umeinsunst， Weil neben tUästhe，Filzpantoffeln，Striumpien hun Cietz und Zuertheim handeln auch mit Kunst！

Zwar mags im Hnfang immerbin befremden，
Wenn Böcklin zwischen Spielzeug eingezwängt， Gebeimrath menzel zwischen Damenhemden Und Doktor Letlbach zwischen Schürzen bängt！

## Wenn Fritz von dhase unter Kinderwindeln，

 Ditektor Kaulbach unter Blechgeräth， and unter wollnen wlinterhandschubbündeln Der bofbildhauer Reinhold Begas steht！Doch braucht es dfum noch kein Entrüstungstosen： Wler König ward im Reich der Künste schon， Der bleibt ein König auch in Unterhosen， hachtjacken，Gummibusen，Gonfektion！

## Und auch ein Jndrer wird noch nicht zum

Schmicrer，
Wueil ihm der twerthheim etwas abgekauft－
sind Keller，Reiner，Casper und Gassierer mit purer biypokrente dent getauft？
mich dünkt，die Einen handeln wie die Andern Und Fermann Cietzens Geld ist immer Geld： Zum Ramschbazare muss der maler wandern， Solang die bautevolee sich nichts bestellt！

## 0 Publikus，der Du da mit Emphase Den armen Maler tadelst，weil er kitscht， nimm Dich gefälligst selber bei det hase，

 Bis sie vor Reu＇und Schuldbewusstsein quietscht！Solang der Oeldruck Deine せJand verschandelt， Des Kunstvereinsblatts Gratiskupferstich dind allenfalls noch billig eingebandelt Porträts in Kreide，glatt und fürchterlich；
solang Du selbst noch keinen blauen Lappen Für Kunst entnommen Deiner sichern Crub， So lange muthe，von der Cuft zu schnappen Hus Kunstbegeistrung，keinem Hidern zu！
Geh＇Hbends minder oft mif Sekt beschwert heim hachdem Du manche Krone schnöd verprasst－ So braucht der maler nicht zu Cietz und wertheim， weil Du für ibu dann auch was übrig hast．

Biedermeier mit ei

## Seute grofer popularer Sieberabeno

 programm：§n tiefen 凡eller fit＇id Gier ．．ふraßper Yrenberg М（）Fönnt＇id ）toめ einmal folieben Sternberg
 Einfit lebt＇id jo harmlog ．．．．תabjier Wirtoalten feitund treuzuammen Bebel－\｛uan Seio umict） §（d）Katte eine โante ．．．．．．．Sivangiü
Mad §aule，nad §aute ge＇bn tvix
nifidt
Detwet

## Ciroler（IDarterl

Sier unter $\mathfrak{G r a s}$ und grünem 太itee Bettrub mant eine 吘celleny in spe： Doftor von Grabmayr，2 Det Leider Feimen andern Litel bat． Solang gewandelt et auf $\mathbb{E x}$ den， ETadit＇ibm fein Poder viel＇Beffuerben， Weil er tron wedfelndem parteiprogramm Uuf Yein＇Miniferffubl zu hoden fam． Juerf war er ben Sdwargen jum Deroruj Deutidefreifunity als politifus，
Sis bafe er über Bors den freifinn famin Und fröblid falog ein tlevifales Compromit．

Und als aud bas nidut bielt，was er evehnt
 blide cinmal der Papfi feensirt＇fúr feinen Jangger Win Pius－Kireugel oder ein＇Gregorius－Glangger bert，wenn $\mathfrak{D} \boldsymbol{u}$ ibn nidt baf verbamme， Dann føent＂im לimmeIrci申 ibm bod cin 2 mmt Wenn fein Miniferpoften if vakant， So nimm ith wenigftens als ittiniftrant，
 $\mathfrak{E v}$ fith bervorthun fann，wemn in den bimmel Sidy faiebet surd）bes famalen Pfórtlents Rits Kin Zoblrabenfawarjer vom Grofgrunsbefts Und wenn Du willit，o beer，baf ac poc
freuben iaumyt
So fidenf＇ein Sternlenn ibm，das Du gerad
nidt braudyt
In ber MTildftraf＇baft Du fie nad Milliarden－
Drum Iak fein 太nopflod ja nidt Jänger
warten！－
Und wits bei Dit mit weiden Pfubl
3ufällig frei irgend cin Miniferfubl，
Sei＇s aud）nuv eine Stuns＇in cinent Jabr
des beils
［2rbarm＇（idid feines bintertl）eils！
Laurin

## $\mathfrak{A n}$ £fanfreid！

Die franzöfifide Preffe fält müthend über Deutifd land ber megen feiner 5altung in der Burenfrage und der＂Baulois＂fodreibt：„Unfere Rolle gefäll uns beffer！＂

Miag uns vor Stham die Wange brentent Das Eerz unt fdlagen web und wund， Das wir dem Dolf niḍt helfen fötuen， Dem wir den Sieg，die freiheit götutn Zus allertieffem Ȩergensgrunt－

Wir ftarren mit gebuntrnen Eänden Zuf Siejen feigen Räuberfiteg， Unto England wird fein Werf volfenden， Und unfre heifent Wiinfoe wenden Die gute Saḑe niḍt zum Sieg！

Daf́aber Jhr mit wilbem Eohue Eud uiber Deutid！land Iuftig madt， Das thatlos feine Kräfte foonte－ Das nent id alfer fredbeit Krone In diejer Welt voll 27iedertradat！
Wir branḑten mur bas Schpert ju züdfen fiir jener 2 rmen Redt nitd 2 2oth． Unt hentend fiel＇t Jhr in den Raildent Dem Deutideen Dole，es ju erorïden Und faliigt den biedern Sdpwärmer todt！

Gefällt End Eure Rolle befier， Wie Jhr Euch rïhmet－\｛dreit tur lant： Wir fenten Dein Banditenmefier， Grob̄mäulig Dolf ber Eiferfreffer， Und wabren uns vor ibm die Eqant！
 2Taめ ungeredter Rade \｛कntanbt， Jhr babt die Sduld，daf wir uns büter， $\mathfrak{u}$ nd ob wir and vor Kampfluft gliihten－ Der Buren Blut auf Euer Equpt！ Hermann


Ohm Krüger der wird hoch geehrt； Wird er da drin wohl ooch gehört？


Bob spricht：„Ich geh，denn der De Wet Fängt ab mir jede Feldvedett＇＂．


Herausgeber: Dr, GEORG HIRTH; verantwortlicher Redaktear: F. vox OSTINI; G. HIRTH's Kunstveriag, verantwortich für den Inseratentheil: G. EICHMANN, alammatlich in München Druck von KNORR * Hirth, Ges, m. beschr, Haftung in Mänchen.

AHTERECHTE VORBEHALTEM


[^0]:    Vielfachen Wänschen entsprechend, Münchner, "Jugend
    been wir allen Jenen, welche die haben wir allen Jenen, welche die $\begin{aligned} & \text { kennen lernen } \\ & \text { möchten, einen },\end{aligned}, \mathrm{LODOC}^{\circ} \mathrm{JBAlD} \begin{aligned} & 66 \text { aus acht verschie- } \\ & \text { denen älteren Num- }\end{aligned}$ mern zusammengestellt, aus dem sich die Vielseitigkeit und der reichhaltige Inhalt dieser ganz eigenartigen Wochenschrift besser beurtheilen lässt, als aus einer einzelnen Probenummer. Der Band bildet zu= gleich eine vornehme, sehr wohlfeile Lektüre und enthalt circa 150 Illustrationen.

    Wir geben diesen Probeband zu 50 PIG. (bei direkter dem äusserst billigen Preise von
    Post 70 Pf . im Inland, Mk. 1.20 in's Ausland) ab; derselbe ist durch alle Post 70 Pf. im Inland, Mk, 1.20 in's Ausland) ab; derselbe ist durch alle Buch-u. Kolportagebuchhandlungen zu beziehen. Denen, die sich durch den Probeband angeregt fühlen, empfehlen wir dann ein Probe-Abonnement far 1, 2 oder 3 Monate, welches jede Buchhandlung od. Postanstalt annimmt.

    Preis pro Quartal ( 13 Nummern) Mk. 3.50 Pf. excl. Porto.
    MONCHEN, Firborgriben 24. Verlag der ,Jugend"

