



noblesse oblige
Paul Rieth (Mänchen)

${ }^{\text {WWiffers, }}$, ठös is, wie mit die 2luftern: graufent thuat's mir davor und frefient tha $i$ 's dod, weil's afle feinen Eent frefien!"

## Grifte Station

## Eine Scene von Max Bernstein

Debes 28 arteginmer ciner ficinen Eifenbafinitation. Thiire in ber Mitte bes §intergruntes und vorne lints. Feniter redits. $\$$ Solzbant. (Einige Etiifle. Bafirpläne, Befantunadhugen, Mellameidifiber ant Den 28 änden, Fremenbe §ätgelampe überm शiid. (5s ift Radt. Der Stationsbiener, brementbe Zaterne in Der Siuten, bifinet Die Mittelthire unt Iajit Waufa unb $\mathfrak{T r a n s}$ cintreten.
Diener: ©o, bo wärt ber Wartianl.
fran3 (mmter): ©o, Das ift ein Enal?
Diener: §a, id) fam ibn nidt gröber madicn. franz (feinen mitrunbliden Ion berubigenb): Ma, ma, na.

Diencr: $\Re_{0} \mathrm{ja}$, e3 ift ia wabr, 16 Etumben Wienit unt bas getter bazu.
frams: 16 Stuntoen! Mitten im Desember! Gdaunolid!! (6ereift in bie raidic uno gift ibut (belo.) Da, auf cin (5las sier.

Diener (bat den unerwartet grogen Betrag an= gefeben, feine Wienc erbellt fid): Mad mein' Dant.
 Waula): §it Dir beifer? (Waula bejabt. Er greift nadj Der Sanotajide, bie er mit ferengebradit hat): SBillit $\mathfrak{D n}$ nidt cin bisden twas nebnen?

Paula: Dante, gar nidttş.
frans: Jit bas eine Ungemitflidteit in io einem Sotal! lind bie ídeufifiden Dinger, die fie Da ant סie \$sano bängen!

Diener: §a mein Gott, auf io ciner tleinen Station.... Mebrigens, im Drt orin iit eint fehr gutes sirithstiats, ofs faum id) §onen febrem pieflen, ba betommen Sie cit $\mathfrak{B i e r}$, wie nidt leidt. . qiber bie §erridaiten werben halt midt binfinben, iebt bei ber 9adt, es ift ein Stiidt toeg von ber Etation, wie's balt fidon if bei uns da bernusen, ein tleines $\mathfrak{B i e r t e l i t i m b e r l}$ -

Jran3: Das fem' i申 ifum. Das it cine groje Galbe Stumbe. पֶSir wolfen mit bem nädfiten 3 ug weiter:

Diener: Ia jo - id bab' nur gemeint, weil bie Secridafiten bodi erit grab ausgeftiegen find -
fran3: ga ja, bie guäbige ærau - meine đ̃raut (\$aula zittert) fann bas §afren in einer Tour nidt bertragen - Siant man ba nidt mebr Sidft maden?

Diener: $\mathfrak{Z}$ a, id bari eigentlid) -
fran3: : शd was! (Er fidraubt die \&antpe figfer.)
Dience: §a, wemt Sie fdon mit bem näditen tveiter wotten, bo fomuen Sie nidt binein und beraus uno bei bem gistter idjon gar nidt. Wemn's tiod latrg io fortreguet, bami biort's balo auf, unb fíneit. Die sialt'n fat's fdion bazu.
fran3 (зu Gaula): ©rtiert's Didi? (Faula ber= neint. Er geftr jum Sfen uno fiefot ginein): शus.

Diener: Sa, ausgeb'it thut er gern. शber bis ber cimmal atgefit -
fran3: Rsillit $\mathfrak{D u}$ Did nidt cint bisdien bin= regen? אaben Ele nidft ein Sififen ober cine Dede oder fo lvas?

Diener: §す bätt' balt nut ben Gtrofjad von meiner \&iegeritatt ba auf ber Etation . . . Sdlafen gibt's da nidt, eb' meine 16 rum find, da wär it gleid um meinen Pojten und tömt betteln geb'n - Galt, \{efics, wo hab' id Dem meinen Sobf, id) hab' ja was, ein gans idün's शederl, bat mir grao ciner bejorgt aus der Stadt, wifien $\mathcal{S}^{\prime}$, aus io
 friegt, $\mathfrak{z}$ um Ginvideln fiir unier fleines Madberl, es gefit ifion wicber befier. (Sott fei Dont, aber 's Recib hat boft nod ein biberl $\%$ mgit - ift eine gute Saut - gleid bring' id's 3bnen -

Daula (ablebuenb): Dante.
fvans: Pfeer wantu?
Paula: शein, id rvill bie Dete nidt. Dante.
Diencr: J 0 , nadber . . . ein alter Mantel wair Hedo ba bom meinigen ©ollegen -
fran3: $96 \ldots$ (wirit ben Mantel ab, ben er über ben Edpultern hängen hat, Faula madt cine ablefinetioc (Geberbe): Sd friere gar nidt, mir if gans warm - (Paula lehnt ab). WSie $\mathfrak{D} u$ willit. WSirit aditlos ben Mantel auf bie Bant.)

Daula (зum Diener): Bitte, fagen Sic, es ift -es find ovd nod \&eute ausgefitiegen fier? Sebt gerabe, mit uns, orei ober vier, nifft?

Diener: §̃, ia.

Paula: W8er - wifien Sie, wer fie twaren?
Diener: $\Omega \overline{3}$ utt id wirtlid nidt jagen.
Paula: 280 -ind fie demt fingetommen?
Diener: siount id wirtlid) nidft fagen. WBer
ben halt in's $2 s i t t h s$ baus binein jein.
Paula: Sie fint alle fort - aus bem ßabn= Hof? शtile?
 falaften fonit nidts - (Oriifet, ab 9xitte).
 bie oa ausggeftiegen find?

Paula: Midts, nidits.
fran3: 2tber ifi veriteb' nidjt -

fran3: Mas bait Du dem? (Er nimmt ibr 3art bie §änbe von ben Itugen): ©ich mal, Sind, $\mathfrak{D u}$ mubt mir Dodf fagen, was Dut hait. Du wirif mir im Bug immer erregter, סas game (Coupé mertt's idjon, $\mathfrak{D i}$ jagit mir: Merben, ansiteigen,
 vorats, pafiiren tant midtto . . alfo meinetwegen. Sit ia gant gleid, wo wir find, wemin wit HII betjanuten inb. Siber was bait $\mathfrak{D i t}$ bem?

Daula: Der Sug twar io beieft. Yiddt cinual ein (Soupe alfein. 28 ie Ieidt bätten wir $\mathfrak{z e n t a n b e n t ~}$ trefien fömen, ber uns tenut.
fran3: Wisas liegt denn ba bran? Morgen ober iibernorgen weís es bie ganse verefrititie
 Tage... Iaß́ fie fdwädent . . . bas haben vir : di vorausgewngt.

Daula: Hno bann ...es tam mir vor, ale măre nod $\mathfrak{\text { Bcmant }}$ im 3 ug.
fran3: श2od §cmand?
Paula: शein, es war nur Einbiloung -
fran3: 88 er bem?
Daula: S(6) babe inumer das (beiiibt, bafi Das er idfon Mlfes weib mio beimfid mitgefahren iit. Mit uns. Ltm uns nidit Lossulafict. Danit id) nidtt frei verde.
fran3: $\mathfrak{D u t}$ träumit. Das fount nod bom Fieber. Deine Yerven fint) nod nidft wieber in Srommg.

Daula：Za．शber er wirb fi申 rädjen．Dut temit ibn nid）．Er bers gibt nidjt．Mie．Ex war immer ber Strengfte bon allen gridjtern，am ganzen（berid）t．
fran3： $\mathfrak{R a}$ ，twas bem？Duelliren vielleidtt？Dummes Betg． 3 ．bin bod）tein Stubent．Das beigt－wenn er vietleid）meint，id）bab＇Strgit－ lieber mad）＇id ben gansen B！bbs fitit mit．

Paula：D，er fant bafien．Wors Dent tount＇er mid），glaub＇id）．Qieber， als daj er mid）ゆir läst．
fran3：©o wadi＇bod auf．
Daula：Ja．Du ljat Fedjt．D， id）bin wabniminig．
fran3：Jid wero＇s balb aud，wenn Das jo weiter gefjt． 92 ，tomm＇．28as quälit $\mathfrak{D u}$ Did）benu？Bift Du nidt bei mir？§it es nidjt gut jo？Seßt bleiben wir beijanmen，immer．Ind es bat bod fein mijien，Dut baits ia jeiber gefagt，Du tanmit fhm nidjt utejr－
Daula（ifaubernठ）：D！
fran3：llut id bätt＇s auđ nidt gebulbet．शtio．lino jebt ift es ge： idebent und jeft bift $\mathfrak{D u}$－

Paula（anf，zu ibm，reibenidaits
 Saji $\mathfrak{D u}$ mid）lieb？
frans（aufg（iit）ent）：Waula！
Paula：乌ieb baben！Lieb baben！ TRatuiturig－mic id 2id）— hait Du mid licb？So licb？
fran3：Mein－mein－
Daula：ltno meeigt Duts，Daǵ iđ Didf jo lieb habe？
franz： $\mathfrak{J a}$ ，in．
Daula：lund immer－niddt mur iegt－immer－veripridit Du mir＇s？
fvan3：So lang id lebe，Waufa． Yd tam ja bud nidt anbers．28as gibt＇s denn da ju beripreden？\＄3em id ia bodt nidtt anbers tam．Wsic famifit Du nur fragen？§id liebe Did）．
 Frau！HnD Du？
Paula：§d）？Da！（Cie füft ifn．） Whas bab＇id）bem fonit now auf ber gect？Lnto idh will ia oud nidts mefr． $\mathcal{P u r} \mathfrak{\mathfrak { L }}$ ．Du．
fran3：llut id？（\＄d hab ja bod aud nidits－

## Daula：lund bic תunft？

fran3：© Sas geft utid benn bic Sumit an？Meinetivegen fant fie sum Sutnd faften，bie gange Bildbauerei！Die Sumit！ \＄a，ba，bic Sumit！Uno übrigens̊：סie läuit mir nid）t Dabon．
Paula：Mein，nein，i由 twifl Did nidft für mid alfein baben．Was bin bem id）？T（\＄） will Dein Reben nidjt haben．Dazu biit Du 3II gut．Rur fitill im 2 Sintel fitent utb zu
 stimitter－tub 2 nt follit es bleiben．Se crit redit．Das verjpred＇id Dir：
fran3：©in grofer Sümiter！§abt ibt
 Qeute fagen！Ein groger Siinitter！Midele angelo war ein groger siuntifler．9lber id bitte Did，twas iit bas fuir bumures Berg， ieft，Mididelangelo－bol ifn ber Teufe！！ Ya，finb wir ictbt rufig？§ुürdten wir uks nidit metre bor ©eipenitern？Eine fo ges仙cite Jran！Du bift ja viel geideriter alß id－iamofil，guäbige Jraut，meinen Eic， bas tweís id nidt？\＄3as bab＇Dem id ge lennt？\＄80 foll benn id was gelernt haben？ Bielleidt auf unferm Dori beim शdern unb


Sichtyiten？DSet at M Maurer tehrling？luti bas bisdicn Seidmen umb Mobelliven－ o jeb！
Paula（itreidft ifm uiber＇s §aar）：Dumuter §unge．Baw erniunge．
fran3：\＄rincciiin．©đüne Brinzefiin．（Er füjt ibre §găns Be．Waufe．）Oriert＇s Didmint lid）nidft？ $\mathfrak{D u}$ zitterit in． Õriert＇s Did gewî́s nidt？
Paula：Mein．Ess idauert mid）nur mandumal．
Stans（greit mad）feinem Mantel）：（Eingewidelt wirit Du（breitet ben Mantel um fie）wie feudter $\mathfrak{Z}$ bon． $\mathfrak{D a E}$ nitr nidtts b＇ron fonmt．©ants 3IL．（5ecib．）Sd weibi in bod）， was D＇ruter itedt．

Daula（fegt ifom dię §amo auf ben Munb）：Yidt．Midt． （Sie ífliegt Die stugen．）
fran3：©diau midh Dodb ant．Meimit，id twero＇fie ver＝ gefien，wem $\mathfrak{D u}$ fic zumadit？ Dic awei Da，unter Det Stirnt ba，und ben Blid．．．weigt शu，lvie＇s mid getrëntt bat， Daß ifm ber Marmor nidft bergift ．．．Der fat mid gefangen． Ja，gejangen．©ans ridftig cinger fangen．Mit Setten gebmien，dā id nidt mehr los gefommen bitr．

Daula：§d－Did）？§d bab＇s Dod nidjt gewollt．
fran3：9kin，（bott im §inulet， regt fid）fiden wieber bas fleine ©le twificn？Sein，neit，id geb＇Dir ia （ $\ddagger$ on Das Beugnib：it warts，nidft Du．Die Srinsciiin itit gant folla nuf Gifem Thron qeiefien，nidt eimmal bas flemite fleine zimgerdent iffer idmalen §gano bat fie ausgefredt－ （nimmt ligren tleinen dinget）nidpt cinmal das da－mur ift $\mathrm{par}^{2}$ ³，id Jab＇fie angebetet und geilelit und ge bettelt，basis fie nid）lieb baben foll， nur ein wenig lieb，mur cin gans tlein wentg．Qseil fie nit gar io gut 1 gefallent bat．（Gar jo gut gefallest． （Er liegt au ifren \＆uificn．）
Daula：Eo gut．So gut．
frans：lind jeft－ictit ift fic futi－feine Srinsefiin mehr－
Daula：\％ein，nein－teine \＄ringefin meljr－

Jrans：Und wir geh＇t in bie weite selt， nad） bem Siiben，ba lif＇s warm，ba fideint Die Gomue，ba gibts Blumet－

## рauIa：Blumen．

fran3：Dat jajt fie ja fo gern．Du follit ia io viel haben，to viel，gans zubeden will id）Did סanit，ganz begraben follit Du wer： Den in Blunen，von Den fdparjen Saaren bi万H Den tleinen ชิīien．．

Daula：Itro frei．（Sebnt fid）surü̈d，itrelif Den Mantel bermater，breitet Dic 9 （tme aus） §rei．Das－bas hab id nie gebabt．Sic in meinem ganzen Seben．Sumer gebunden， inmer ein Tag wie ber anbere．Wolidt，

 cines Beamten＂．Tidts Gdjunes，nidts Jrci C s，nidits $\mathrm{fo}-\mathrm{fo}$ wic $\mathfrak{D}$ ．Wicic $\mathfrak{D u}$ getom： ment bift ．．．als wem id einen Irumm ge babt bätte，io（dhwer！und aui cimmal wadh＇ t由）auf und ber Tag ift ba wib bie Somte und शucs bell und fidin．Was bab＇i由 bemi gemmpt，was das it，bas（slidd？Sid）

（i）ungliidliad war．9idits mar eben，MItes leer． und bas ift io furdftar ．．．Dh－bergeifien，ver gefien，Qules wid id bergefien．Sithmen，mur athmen． llnd Dir gebören．Dit ganz allein．
frany：Mix gant allein．
Daula：Int gut fein ．．．．of bas thut io wobl．．．wirit Dis inumer gut fein mit mir？

Juan3：\＄iebe，liebe－
Paula：Id bin fo wimb ．．．Diefe Sual， fierumgehen miifien mib rufig fein，wemt mant

 gut ifm＂－und bei Dir，Seimlidfteit，immer mar auf ©
frant（lefint ifer saupt an ieine ©djufter）： Wiflit cin biedjen idlajen？©bams rubig，gans fitill． TSie ein fleines sint．Wgeigt $\mathfrak{D u}$－wie man Skitber it ©djlaf fingt：Eiapopeia．2Bic ein Sint． （Gang Ieije wiegend．）Site cin Sint．

Paula（Ieife，vie träumenb）：（Fin Sitho ．．．wem if ein Sint gebabt gatte．

Stans：Foula！
Daula：Sei gut．©ぁlafet．（Baufe．）
fran3：Goll id Duntel maden？
paula：Mein，nein．
fran3：sint fiirdtet fíd？
Paula：Rein．शiber id ielie int Dimtelit． Geit－feit wir－．Seitben feht if in Duntln． frans：Siehit Du，wie geidcit Dut bit？－ Samit jogar int Dunteln iebert．İd bin froh，wem id）int Sellen fele．lhto was jieft fie bem im Dumteln，Dic idjüt ơtan？

Paula（idpweigt，blift vor fiefl hint）．
Sranz（verifelt，fäbut ouf）：2th！（Eintige ©dritte） Baula－wie fontit Du nur－wic fomit ₹u nur－

Paula：Qber ifí tanu ja nidts offiur．（§3 fommt bod gans bon fibler．Unt gerabe meil id） immer Daran bente：es wiro dodit nidt tommen？ bo tommet es－
fran3：©o benfe nidt 8 ran－
Daula：Das thu＇id）ia．İd bente ia imuer， basi id）nidt baran benten will－
frany：stic？Wisas？Das it in ltufim！－ －So mad Did bod Ios，endlid）！©ag＇হir bodl：
 Religion und toas fie einent Mtles in＇s ©ebirn ftopien，baje es antlebt wie siceten？（Sliidlid） wotlen fie fein，felig twerben，weiter midys．Finf Erben ober inl Simunel ober（Gott weiis too．इail Dut nidht aud Das Medt？Dariit $\mathfrak{D u}$ Dir $\mathfrak{D e i n t}$ （sliid nidt aud）nelbmen？So greif Dodi jut．Dent＂ nid）t imuer，greif＇Ju！Miad＇Did）Dod fret！ Somit Du＇s midt mefre？

Paula：Idd bab＇s ia getfan．Sab＇（Sedutb．Du biit fo ipät getommen．（es wird jo ©lltes gut werben．
fean3：Ya aljo．Hud baun，wem Du gee
 jogar ber §ert．Wiarrer nidfts mebr jagen fam．

Paula：Sa，bas vivid er tfun，gleid）auf ber Stelle．
fran3：2isas？
Daula：Sid iffeiben Taifen．Nber Iang tvirb es batert．Das dauert iumer folang，bicie \＄rosefie．

Jran3： $\mathfrak{F s a s}$ Du afles weifit．
Daula：D ia．इd weiß viel．§riuber fab
 hibent．Bont Beridt．Seben Miitag，jeden 9benb． Sd babe gar nidt gerubit，was es stles in ber qselt gift．©s hat midh oit gans vervirrt．©dledt ifit es，idjecdt unto bä̉jlich．
frans：©düne luterbaltung．\＄3o bleibt bem ba ble mioral？

Daula：§ sod．Er fat es inmer gefagt：„e3 Hat fif）aber wisun gerädfy＂ober＂（Es viro fifi fifon rädent．शlles rādt fidf．शtles turb शlles．＂
frans：शdd，bas fint fo Biidergefdidften．Das erzätifen fie io lierum，Einer bem 2 troern．Rädht iid．Sas bem？Räderlidt！Pitces geht feinen matuirliden Gong，शules gebt wie＇s gebt．Fotiirlidi： ber liebe（Sott fitt oroben mot fiihnt Bud）：Di ift tint Sitinbe tutb iett fommt bie Etrafe $\delta$＇ranf wie＇s Sitiperl ail＇s §．Oreilid，Der §errgott wird euth den Staatsanvalt madten！Stud eine abee！ （Sbllagt fid）an bic Etime）surison！－©s if
eine（Semeintheit，io einter armen Geele，bie von ber Welt nidtts toeiß，bie 2tngit eimujagen，es wird ifr im §inmel anfgelautert－－Sd tem＇fie


Daula：Rein，Du thuit ibnen luredt．Sie meinen＇s ia nidjt idfedt，es fint brabe，tuidtige Memiden－
 böre－bas itit wie ভand zwiiden den Bäbucn，oa
 Bab nebuten ．．Siidtig！Etrumpfitrifen！MReibt Dut，was（Finer madt，wem er tiudtig itit？Dam madt er ebent mur－id weif nidt．Stber $g^{\prime}$ rabt wie went（Einer fagt：Seb＇t Sie ben prädtigen Meníden，er trintt secibbier！शa，iest tomen fie nuts nadilanfen，bic braven Menidicn．Sjleid bis nad Mom．Rom！Siefit Du，bas if was！Du meinit，$D \mathrm{~L}$ meist，toas es in ber Tselt gibt und es it ？iftes garitig unt gentin？\＄scil Din cin baar etelbaite Gefididten gehört baft？Midt\＄weibt Du， gar nidtts．In Fiom，ba wirit $D u$ iefich，was es int ber welt gibt－was bie weelt iit．Mom，bas ift ifberbaupt erit die Belt．Da fängt＇s erit an． Da fieft mant erit，warum ber Meníd anf ber क2elt ift．S3cil er toas tann！

Paula：©o fajut if es ba？
fran3：§errlid．Da unten ift＇s iiberall fidion． 3 on slorens bis Syrafus．

Paula：Bleiben wir Dod suerit in flovens．
frams：शein，nein．
Daula：2tber $2 u$ fagit dow－
 it §lorens，veritebit $\mathfrak{D u}$ ．M6er icbt $\mathrm{g}^{\prime}$ rad＇－mit Dir－mein，Das verfinme mid．，Mämlid），id wilk Didf nidtt antitgent－idf bab＇oa tămlifd fo eine（secididide gefiabt－

Daula：Mit－
franz：Yaturlict．
Paula：§umer vieber ．．Itub jegt haft Dut wieber eite．
fran3：IGer Taufa，fei Dod nidt ．．Du virit Didi body nidit mit ？（nbern vergleiden？Sid bab＇ in gar nidt gervigt，was bas if：Siebe．

Paula：Das nivit Du jebesmol geglaubt Faben． Htro ç̉ lat bod midt gebauert．
fran3：Samin iein．Rber bies̃mat ift es matur
Daula：Fsitllid，Irans？lho Du wirit inmer gut mit mir fein？©ief，id tweiß ia：id bin nidts， id habe nidts anf ber ？zelt als meine Riebe zu Dir．शeine groje Siebe．Bont alken anben Memiden pill id nidits mefr wifien．Sie bon wir uidt unt id von ifnen nidat．

Svan3：28as fălt Dir cin！Dut wirit fefen－ ba find＇if）Zrembe genug，Betamte，iberall，cine ganse MRenge fem＇id．Lutb wemn wir nuld nod nidt verbeirathet firto－onas madot nifdts．Brautden tuns niddt 34 verifeden．Die fino nidtt io．Sein Me enid fragt onrnad．

## Paula：Msirllid？

frans：Denfat tidtt D＇ran．Itnb Dut wirit icten，Edjab：fic leben gand gemuitblid）．Sie jagen


Fidus（Berlin）
fidi cinfad）：©s gejot aud \｛o．Banj vermuinitige Meniden，Lafien fid rutbig Beit－wemn fie fid） iiberkaubt dazu entidliegern．

Paula：So？
fran3：Bleid in Fom zum Beippief，on ift ciner，ein Mrater，ber lebt mit Der Jrau bon einem Internt，idion brei Gafire．（Erit baben fie fid）auf： geregt，weil＇s Sdpwierigteiten gegeben bat mit oen Gefeben ober fo was－iebst madtt er fid）gar nidftas mehr D＇raus．Som Gegentbeil：id glaub＇，er wär＇fie gert mieber tos．Die Geivobntycit，Der Lleberornji，wie＇s eben mandmal gelit．Hebrigens cint fantojer Memid），Pant was－alle शddtutig！ GSanum maditit Dut bent bas reniter aui？

Paula：शut ein bisdien frifde Quit．
Jran3：9inm Did in 9（d）t，crtáite Didi nid）t． Ma，ieft gibt＇s balb teine sialte mefr．lind wem wir in Youn frieren，geb＇t vir nad Sicilien．Du， Das ift cin ZanD！So zum Sincinfpringen mit beiben Jiikent，voll，blithent voll，weift Dit，vie
 bait $D \mathrm{Dt}$ oa voll Sdjuntbeit，famit es gar nidit tragen．Und ba werben wir uns mitten fincins feben－und bant tvird audh wieber gearbeitet．Es fommt mir wieber in סie ginger！Seit den paar Mionaten hab＇id in nidtts gethan，erit war id） $3 u$ ungliidlidi und bain－jut gliiflid．Und jest－ （Er bemertt，Dás fie ifm midt mebr augebiort gat． Sie hat inbecien，ifm abgewenbet，sum Jenfiter binausigeceben und fteht farr，von ©dreden getähmit Tasas hait $D u$ bem？（Er vill fid）ihr näbern．Sie fitect ben redten 9 trut rudmärts，ifyn zut bebeuter，
 bleibt eritaunt fetern．）

Daula（beivegt die sippen）．
franz（eine unvillige ©eberDe Des utglaubens）．
Paula（tritt vorfidftig bom gemiter zuriid）： Dort．Sht tann jein Eceiidt nidit ichen．Er ift ganz eingebitilit．Er hat etroas in ber §anb．©s wiro eine \＄Safic jcin．Er wartet．©ant rubig． So it er．Bis er tus fidfer bat．
fran3：马部 will bod fehen－（will an＇s genfter）．
Daula（băt ibn auriid）：शein，nein－Бinnen wir nidt－（auf Die इhiire lints）bort finaus－fort－
fran3：MSir tönten bodi nid）unier Qeben fang bor ifme babont laufen．Heberbaubt－Das thut if nift．Bleib＇Dut mal weg－（er wifl fid） Dem İcniter nübern）

Paula：शein，fieber id）－（iie madit，elje er＇s Ginbern tom，enten Sduritt gegen bas Sernite．）（Ex bebt etwa§ auf，in der §and－（itbjt cinen §drei
 （fi）iteen）．

Srans：Da folf aber bo由－（er will zum żentiter）．
Paula（wirit fid in ben $2 s e g$ ）：Midt！ 2 san Du mid）lieb bait，nidft－
franj：©ut．Tiber bas ift uur ju Dunu！TSir fint bod nidt in cinter sefung，bais fidi ciner bo aufpilangt utb belaget uns，id werbe mat－（mi＂ ${ }_{3}$ uIr 9 Wittelthire）．

Paula：（Er wiro Did）－
Jean3： 9 a，iebe Suget trifit midit，icfit babt idt＇s jatt（er frredt bie orufte aus），It hab＇aui mander Sirdupeih gerayit，unt memt er mir io Tomat，holl mid ber Scufel，if idilag igm den Eddäbel cin！

Paula：Sterbett．§d fab＇s gewnigt．Er wire mid töster．
fran3（int furditbarer وbuth）：Dber id itu！
Paula： 2 cin，tfui ifum nidits－er hat in शedft．
 geifert）：（Et hat Medt？

Paula（neigt den Slowt）．
frany：Er bat Redt？
Daula： §d bin feine orau．
fran3（ichaumend）： $96,2 \pi$ bit Feine Jtau！ 9Fha！„Die $\mathfrak{I o d t e r}$ eines Beanten，oic ©ran eines Beanten＂．Meine nidt！Ecinc！Steil or Did bon Deinen Eitern genomment bat wie cin \＄uppert in ber ©djadtet，bas nidits weif als＂Wama＂ „Waba＂，und meil ber sert Stanbesbeamte，Der ba－ fiir begabit wirb，feinen Genf dasut gegeben bat ump weil der sert Sfarrer，ber bafiur bejafit wiob，fein


Adolf Münzer (Paris)
"Karum so ärgerlich, Hmélie?" - ,Hb - Nabrungssorgen!" - "Klie ist denn das möglid? ?
"Die Seeluft macht mir so viel Hppetit - und, wenn ich midh satt esse, bringe idb mein neues Spitzenkleid nidht mebr zu!"

„Die grossartigen Kunstsammlungen sind doch ein eminenter Uortheil für münchen．＂－„Fören \＄＇auf，mir ham gar nix davo，als dass alles mögliche G＇schwerl herzügelt werd，dös uns＇s Bier wegsauft．＂

Mein，nem．З（ hab Didi ja lieb，Du hait mir 9tles ges geben，9tleas mir，9fles－ Du arme örau．（Sie fieft tegr ungslos aui ibm nicect．）Sau－ Ia！Beliebte，Ginsige－（er fd）lägt fifh mit ber font an die Stime）ob，id bincin 9 arr， ein Berbredice，ein－Eoll id iortgeben？Rakillt Du allein fein？Goll id midt mit Dir teden？Miitre＇Didj bod，Jag＇ Dod）wask．Serzeif＇mit pod）， bebent bod，ids bin halt io－ （umterbridtt fid）Edjau，nidit mur $\mathfrak{D r}$ ，ibs bin ia aud Zaas hab＇id Denn？\＄2aś bab＇ id belln gejabt im Qeben？ （6cidumbent bab＇id mid，ge－ quailt，Mrbeit，Mrbeit，©u tweibt in nift，wic bas einen berumtreibt，wem man bor wärts mỉdte，nciu nidtt vor wärts，was geben midh dic Meniden an，dic uificrablen， nein，Gincuf，weift 24 ，and） T0 toas wie bie शlidern－ fiehit Dut，nuf dic befomm！ mant bent grvient Sort，bajs fie＇s gemadt haben，fo idured＝
 unb fribt in Cinem und fribt affes ？frocere auf mitb bremit， bis bas gamze Qeben verbraunt iit－ 24 mulit nidt glauben， 2t allein－id bin autd cin armer Ser！！

Daula（itreidt ibm mit oer Samb übers（Saat）．
fuan3：Berseifit Du mir？
Paula（neigt（fewaibrung）．
fran！（will lie an fid） aichen）．

Daula： $\mathfrak{D a s}-$－nidit． （Etebt auti．） $2 a i j$ mid）gebin， むrank．
fran3： 280 willit $\mathfrak{D u}$ dem Gin？
Daula：₹ot weif es nidit． ๕rit．
fran3：Bon mit？श马arum Dem？（Bant－fort？\＄auta！
Daula：Bclierjeçt，alछ̀ fpäz ter． 912 －bald．
frany：Fiemals，niemats！ Sennit $\mathfrak{D u t}$ mid fo wenig？
Daula：उф tente Did）， §rank．§eft wher Du felber？ 3d bin Dir nidt bes．Whir baben＇s ia nidft bö̀s genteiiut． Er aud nidt．Meine Eftern a\＃d）Hidt．G8 ift mue Plles io trautig．

Sirets Driber gematht hat，Deswegen getborit $2 u$ itm fir Beit umo Gwigteit！the ba bilit MIles nidits， ba tam er Dein Qeben beridanbeln umb veridnibeln wie ein Stiid Sols und ein Itnbrer tant Didi gent baben bis auf＇s 83ut，DaEk er für Didi 9ttes bins
 इe，Gie ba binten，tomment Sie mal vor，Mant mit dem ©dilejgewehr！Ediejen Sie los，lieber Jremb－aber bam zähten Sie Stre Snodien！ （sx begimet witthent） 34 ladjen．） $9(t)$ ，at－Das ift ia irgeno Einer von ber Safin，wahridfcintidy ber meinige（Colleg mit bem 9iantel－Matirlid）（3umt Jुenter binaus）शsas madfen Sie dem ba？－Die Yaterne ansgegangen，zïnbet fie eben wieber ant． Das it bie Rsafic，bas ift ber Manm，ber Medt bat！

Daula：Gei gut，fei gut，idf bin bodf auf citt＝ mal aus 9 tlfemt heraus，bon qlfem tweg－id）bints poif niddt gevibint，ifi）bint bod teine bon－
frams：Bon was？ 2 ass bem？Sind bie gar io jafledt？Die find twentigitens－was fic fimb）
 ia lieb，idi
frans（raiend）：Rther Dut linit ein idfledtes bes wifien？lint er hat Miedt？Unt cigentlid，wemt Du＇s tubig iibertegit，bitt id）ein $\mathcal{B}$ eriubrer，ein Simber，
 Y（d），id）feme cudt in，ibr von ben icinct æramifien！ Unto tocm sine mit ibrem Siebbaber burdigebt umb mur cin Sadtthemb einpadt，ifir 2ettelgeivifien twiro mit eingepadt！luth शtbenos wirb pas शadthemo allegepadt－unb in ber ơriih bas ©sevifien！

Paula（felet raidy auf，will gehent）．
Jran3：＇タas bait $\mathfrak{D u}$ bemt Saula！Dut bitit in tobtenblaỉ－（iic fdmantt，er fängt fie auf，läibt iic auf cinen ©ib gleiten，twitit fibl ibr au Suiben）． Dh，verseif＇mir．Das hab＇id nidt fagen wollet．
fran3：Einbilbutgen，Somm．Du bift witt lidi frant．§eft fabren toir weiter，in ben Süben finein，in bic Somue，mitten fincin in bie Gome und in＇s Gfind．Eurafus，wem $2 \pi$ willit．Da it ©ommer，ba blift 9 gites，jabraus jabrein，ofye （Enbe，auf－imeses－

Paula：（Es blift nidtts－auf immer．
Diener（eridicint in ber Thutr）：Wemn die §err＝ fifaiten ieff heranstommen wollen，der $\mathrm{Sug}_{\mathrm{g}}$ tommi gleid，er bält nidft fautg．
fran3：Somm＇，Pomm＇！（Pajit in frembiger （befdätigteit ibre ©adjen suаmuen．）

Dience：Soll id bielleidt nad）cimem（5omps idjauten，bais dic Secridafiten nidit umiteigen milifin？ STobjin iatbert bie serridaiten？

Daula（gebeugt，im！§inauşgeben）：．．\＄3obin？．． （ E n be．）

"Cenjl, סa is a Dogelausftellung, סa geb'n ma cini!"

Vom 21．August
bis 28 ．September 1901
－JUGEND ．

Vom 21．August
bis 28 ．September 1901

## （Richard Wagner－Festspielhaus）

（Amphitheatralischer Zuschauerraum．Unsichtbares，versenktes Orchester．）

## 20 Aufführungen RICHARD WAGNER＇scher Werke

Dif Plenstirssurgir Tristan und \｜somid TOHIENGIRIA
Musikalische Oberleitung：Hofkapelimelater HERMAN ZUMPE Oberleitung der Regie：Intendant ERNST v．POSSART Oberleitung des seenischen und dekorativen Theiles：Direktor KARL LAUTENSCHLXKGER
Ausfubrliche Prospekte versenden die Verkaufsstellen：Mün hys：K．Hoftheater Tagescasse．Bayrauth：C．Giessel．Beriln：Eduard Bote \＆Boch． Wien：Albert J．Gutmann．Paris：A．Durand et fils．London：Cook \＆Son，New－York：Oelflehs \＆Co．Amsterdam：Lisson \＆Zoon．

Ergänzung der tăglichen Nahrung
Dr．Hommel＇s Haematogen bewirkt bei Kindern jeden Alters wie Erwachsenen
schuelle Appetitsunaltme or rasche Hebung der körperlichen Kräfte co Stärkung des Gesammi－Nervensystems． Warnung vor Fälschung！Man verlange ausdrücklich＂Dr．Hommel＇s ${ }^{4}$ Haematogen．Von Tausenden v．Aerzten des In－u．Auslandes glïnzend begutachtet！

Blütbenlese der＂Jugend＂ In 2boff Grabowsty＇s Gedidtfamm－ Iturg：＂Scipufudt＂（190t S．75）beifft es： „Gebären will id，
Sdwanger will id fein mit einer nenen beit，
 Ind id füble mid fdwanger，
 Dod es vermag nidt oḅue 3cifand－ Dic 20 chmutter
woift－bie wehmutter？＂
Das idpeint eine ridjtige $\begin{array}{ll}\text { Itifgeburt }\end{array}$ 34 fein！

## Für Schwerbörige！

Die Deutsche Ohrenklinik， 135 West 123．Str．，New－York，Amerika，berichtet， dass im letzten Monat 43 Patienten aus Deutsehland，die sich seliriftich an dieses Institut wandten，von Taubheit und Ohrensausen geheit wurden． und Onrensausen Eeheit worden．
Kostenfrele Untersuchung．耳－Nerven－u．Masenkranke－－ Gesunder Schlaf
100 belobigende Auszelchnungen von erit． Aerzten u．regier．Firsten．Preis M，1，50 gegen Einsendung von Briefmark
Dr．Didier \＆Cie．，Pforzheim 20.
 Ceicht löslich．－Leicht verdaulich acao Wolistipmediend－Billig in Gebrauch


Schneidiger Schnurrbart！


Uippiger Bartwuchs ist nur ${ }^{2} \mathrm{ta}$ erzlelen mit meinem berilhmten Haarnahrstoff ，Moeneolinn Zahlr．Anerkenn Erfolg sehnell u．sleher， Erfog sehmen u．sheher，
selhst bel schwilehstes Keimfahighelt． p．Dose $1.50,2.50 u, 4,-M$ Vorclnsdg，od．Nachin． $=$ Peter Horn，Düren Rhld．J．$=$
Hochinteressante Photographicn．Probe－Senduns I Mk．Briefm．F．O．Marks，Hamhurg 6.
Zurn hation Syphilis v．Prof．Dr．Kromayer．Mit 7 Taf． geb． 4 Mk．frco．geg．Nachn．vom Verlag „Aerztliche Praxis＂，Südende．

## 

 Hit Geschlechtskrankheiten， gimden．Raufingerftrage 10／11．
Beriant ae9（finient，bon mit： （Briefm．）diskret i．pridi（foubert Zed

# Die Jugend＇auf der Reife． 

wir ridten an unfere freunde Die ergetene zilte，auf ibren fommer－ lidjen fabriten in Sotels，Meftaurants，Eafes，penfionen，an Habn ． höfen，auf Dampfern，in Зädern，Surorten，Sommerfrifden etc，
 Orten，in reelden bie „Jugend＂etwa nidt vorbanden ober erbättich ift，find wir zu befonderem Dank verpflidtet．

Für die Reisezeit empfeblen wir unsere Reise－Hbonnements auf die＂Yugend＂．©air senden für jede Hnjabl von Klochen die betreffende，in der Mitte der Xloche erscheinende Nummer，an die uns aufgegebenen，event．auch wechselnden
 （einschl．Oesterreid－ZIngarn）， 10 〇fg．für＇s Husland．

Su baben in allen zudbanblungen，Zeitungokiooken，Eilenbabnbudbandlungen u．f．w．
München，Färbergraben 24 ．
Verlag der＂Jugend＂．

Correspondenz, geistreich, anregend und zu nichts verpflichtend von jumger Dame gesucht.



Photogr. fictModellstud.
Naturauf. weibllch, mlinnl. und Kindermod. far Maler eto. Probes, mit Catalog von fl. $3 .-$ aufw. Fur Nichtconv, folgt
Betrat retour.
[unstrelag BIOCNI, Wienl. Woilmarkths.

Weibliche Schönheiten visit 20 resen M. 1,20 Briefm. Verlag nVENUS ${ }^{4}$ Berils 34 , Friedrichsgracht 50 .

## Braut- und Hochzeit-




 Soldenstoff- Fabrik- Union

Königl.
Hoflicferanten.

## Dr. Emmerich's Heilanstalt

für Nervenkranke. B.-Baden. Gegr. 1890,
Gänzl. beschwerdenfr. Morphium- etc. Entziehung. Sofortiger, absolut gefahrloser Ersatz jeder Dosis, ohne Rücksicht au Daver der Gewöhnung Sofortiget Fortfall von Morphum und Sprice. Dauer der ohne Verlangen nach Morphium und ganz ohae Abhandlungen kostenlos. (Geisteskranke ausgeschlossen).
Dirig. Arat: Dr, Otto Emmerich.
2 Aerzte.

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

## 

> selar halnfig eine vorzeitige Abnahme der besten kraft, woraus dann mehr unglifekliches Familienleben resultirt, als man ahnt. Wo derartiges wahrgenommen oder befurchtet wird, shlmme man nicht, sich 0ber die welthekannte Gassen'sche Erfindung" zu informiren, entweder durch seinen Arzt oder durch direkfen Bezug meiner sehr instruktiven Broschîre mit eidlich ertheilten Gut achten enter firallicher Autorititen, sowie mit gerichtlichem Urtheil und zah reichen Kifentenberichten. Preis Mk. 0.80 franko als Doppelbrief.

> PAUI, ASSEN, Coin a. Rh., No. 43 .

## श3 ollen Sie etwaz feinç randen?

 "Salem gileikum" ${ }^{\text {sanm numat }}$
 2r. $10: 10$ Byt, per eturt.
 Orientalische Cabak- und Cigarettenfabrik "Yenidze" Dresden.




- Steigbügelschloss a e Patentirt überal!! D. R. D. Schütz̧t den Reiter *) beim Sturs. Uorrathig in den besseren Eecestund Sattelgeschättem. Preis m. 18 das Paar oder m . 9 das stïck.
C. Ciefenthal jr. Jelbert (Rnala)


?万ochinteressant ift bre Euficben erregenbe Odrift Caura Skublics. Erzherzog ernft ©ine gebeime cohe. Breis bel brancozafentg. 122R. Rubbanols O. Eracklaner, Leipzis.

## Blüthenlese der "Jugend"

 Die "2zïrnberger Stadt3eitung" fdrecibt febr bübfd:उ̈ur Łerftellung von Sänglings. mild darf nur Kindermild ver: wendet werden. Es darf hiebei unr gutes ©rinfoafier verwendet регден."
Die 27ïrnberger Sänglinge diirften auf diefe 2 trt niḑt allju wohlgenäḩt weroen.

Heber Die 2 breeife Des Grafen 1WalDerfee aus Pefing fdreibt die "Jeraer उैeiturt" Die 2tbreife gab ben 2 Imlab 3 II ciner grofen $P$ arade der bier liegenden ©ruppen ver verbindoten 2mädte. Eiuc japaniíde Batteric feuerte Salat" ... Ob Jer wobl chr faut gefradt hat?

Huch für die \$aison 1901
nitb ber Excelsior Pneumatic feinent alten guten Maf bebauten.


Patentanwalt Paul Muller, Berlin, NW. 6


## Für dedermann bietet nunmehr die neue Schreibmaschine Edelmann Preis <br> Deuisches

## Originelle Entwürfe

zur Verwendung für Anzeigen passend, kauft Jederzeit und erbittet zur Ansich

Sohablon., Pausen, Voriagen,
Pinsel, Bersten u. sämmtl. Bedarfs.
urtikel. Brickmann,
Boysen \& Weber, Elberfeld.
Humor des Auslandes
©afife: Wass fagit Du bazu, \&aura, Ebarles ©mith hat um meine Бano gebetert. Saura: Зुa, ia, to etrmas ervartete id. - Mardbent er vont mir cinen Sorb betam, lagte er, er wolle fiid ein Reio ju füger.

## John," flasterte seine Frau, mitten

 in der Nacht, ,es sind Einbrecher unten." ${ }^{\text {. }}$ Geh' hinunter, liebes Kind, ${ }^{4}$ meinte John schlaftrunken, ssie werden es nicht wagen, eine Frau zu schlagen." 8 (Th-Bit)Jobnil) நenped: Bapa, was it cin Dageitiols?
Sapa? Senped: Ein Sagetiols if ein Mamn, ber - ber ju bencioen ift - Du barifit aber ber Mama nidd fagen, baÉ id 10 fagte.

I(Now-York Smin) phoulitid.
MRein, - bie Sdwvefter von Mrs. Emith," Iautete bie 2ntroort.
"Gutt, Die Edruefter wollte iá - -"
, 2tber - adb! Sie ertlären fifid io ume ervartet . . ${ }^{\prime \prime}$ "hörte er auls ruffen, worauf er eiligit © ©́dluß lăutet.

## C. L. Flemming,

 Globenstein, SachsenRadkămme,
Hölzerne Riemenscheiben


Vogel-
häuscr.
Kinder-

## Sportwagen <br> Hass und Kachengerintic.

Illustr. Katalo umsonst. Tausende treuer Kunden bezzuggen! Poetko's Apfelwein ist der Beste.
Von loichtem Rheinwein kaum zu untersohelden. Zur Kur, als Hausgerrink, zu Buppen, Limonsd, Maitrank höchst emprehlenswerth. Versand von 85 Liter anfwirts a 80 Pfg . Ausleso
a 50 Pf . per Liter excl. Gebd. ab hier. Ferd. Poetk0, Guben 16
Inhaber der Kgl. Preuss. Stasta-Medaille Fir besten Apfelwein
Groested prelweinkellereel Norddentochis Ceppiche
Prachtstucke $3.75,6,-10 \_, 20-$ b. 300 M . Garb. Portieren, ztob beffeffc, Stepys ic bimift SpezialhanS Berlin Erartiftr. 158


## e e . Münchner Borstpinsel Münchner Künstlerpinsel - , <br> "Meunier"

Hnerkannt beste pinsel für alle Hrten der Kunstmaterei. Zu haben in allen malutensilienhandlungen.

Es Meunier Pinselfabrik München.
Billige Briefmarken Prentite
sendet AUGUST MARBES, Bremen.


2er grüdilidpe ふiaudser.
Whas failt Dit etur Die zilligarohen!
\%is guter Soter ber gamilie


 Eo toite of ber cartiit mort, TBemf fie gevittert utb perodict, Daif tid mir -Eute" angefodict. Itro feiffenb, ad, fo picle Yafire Entbeitr bajecim I if Die Etgarre. Ea las id th bem zageblatte, Lnfs - 2alit" mant exfuiben bitte! Rauft gleto to eine filit oititle;
 Envarb id §rteben, ©filid umb Sulp! Borbet war ctbltíh' bas Getelie, utibl fetbit ole gute, alte qifelfe, Die mid ale Etubio io emptt, Gefittit meht gran mir jeft "gias fot Did armen Manifidibetn'gen", "Oo [prifit fic, „wo's Garbitren Felu'gen


 "Dalli", selbethoizondo Patent-Plitt- und Buagel-
maschino. Preis compl. 5 Mark. Doppelto Loistung in halber Zeit. Koino Otengluth, keln Kohlendunst, kein Rauch, kein Gerach, kein Wechioin von Stailen und Bolzon! An Jedem Ort ananterbrochen $2 u$ benutzon! Goringste Hoizkosten mit Dalli-Glühstoff. Klufllich in allon grössoren Eisonwaaren-Dand-Giuhstof. Khunich in allon grousoren Eisonwaaronsonst arect franco fulr $5 \%$, Mk., ebenso Prospecto gratis durch Deutsche GIIhastoff-Gesellschaft, Dresien T.




## Photographien

${ }_{3}$ Mark 50 Miniatur, 2 Cabinet, illustr.
Kalaloge, auch Stercoskop
Ida Herzog, Budapest, Karlsring No. 2.


## Curiositäten!

Muster Visit-Form. M. L. - Briefm. Verlag Friedel, Berlin C. 19 a.

Inseraten - Annahme durch alle Annoncen- Expeditionen sowle durch G. Hirth's Verlag in Manchen u. Leipzigs Insertions - Gebühren
für die 4 gespaltene Nonparcillezeilo oder
deren Raum Mk, 1.-.
Die JUGEND erscheint allwöchentlich einmal. Bestellungen werden von allen Buch- und Kunsthandiungen, sowie von allen Postämtern und Zeltungs-Expeditionen entgegengenommen. Prels des Quartals ( 13 Nummern) Mk. 3.50 Oesterr. Wahrung 4 Kron. 60 Hell. bel Zusendung unter Kreuzband gebrochen Mk. 4.20 , (Oest. Wabrung $3 \mathrm{Kr}, 25 \mathrm{Hell}$.) ta Rolle Mk. 5,-, Oest. Wabrung 6 Kron., nach dem Ausland: Quar: tal ( 13 Nummern) in Rolle verpackt Mk.
Einzelne Nummern 30 Pfg. exclus. Porto,

Gratis interessante sendung Grosse Wahl 1 Mk. ; feinste Wahl I Mk. W. Dige1, Kunstverlag, Hamburg 83.


.

Humor des Auslandes
Miss Jones: Herr Professor, wagen Sie mir in's Gesicht zu sehen und dann zu behaupten, ich stamme von den Affen?
Professor: Hml Es muss in der That ein sehr charmanter Affe gewesen sein, $\quad \mathrm{B}$ (Tik-Bits)
$\mathfrak{N} r_{\mathrm{a}} \mathrm{t}$ (höflid), feine Batientint unter= bredfenb): \$arbort, Mabante, aber meine Beit gebobrt uid)t mir; Sie haben mir Jhre Smmptome mut afle himreidjenb crllărt unt (id) barf ©ie iest vielleidt erfudent mir-
 ber §err Dottor mill Deine Bumge nid)t mebr bören, er möd)te fie cimual ichen.

## Notiz:

Das Titelblatt dieser Nummer ist von Richard Schaupp (Munchen).
Ileromagaqude Oiginal- Puntrifite
für Postkarten kauft jederzeit Kunstanstalt Walther Neumann, Berlin S.W. 12, Kochstr, 22.
atente murglasumineter arente gorunds sthnoll -B.Reichhold Jagenieur BERIIN luisenStr:24

## Anleitung zum imponirenden Auftreten

nach der epochemachenden Methode D. Juan de Sastanovas. Radikale Beseitigung von Schnchternhelt, Befangenheit, Menschenscheu, Redefieber, Lampenfieber, Stottern, Sprachfehlern, unwillkorfichem Zucken, Zittern, Erröthen, Schwinden der Gedanken, von Linkshandigkeit, Schielen, Kahlköpfigkeit, Haarausfallea, Ausschlagen, körperlichen Schönheitsfehlern, Fettleibigkeit, Magerkeit; Anleitung zur Erzielung schlanker und hoher Figur, guter Haltung, zur Kunst des Befehlens, zum Verbergen eigener Mingel und zur Sicherhelt im offentlichen Aufreten. Kein Geheimmittel und ohne jeale Arznei! Broschöre mit Erfolgshestitigungen von hoher Sefte gratis und france!

## Künstlerpinsel ,,Zierlein ${ }^{66}$.

## "ZIERLEIN"

EHANTYNCH ELhas whe Borstpinsel. ZAET wle Haarpinsel. Fintn_ Keinster Künstler- vollste Begutachtungen comstiele pillsel am Markte zahat d. hervorragendsten D. R. G. M. No, 83205. für Kunstmaler.

隹
$\square$

Gebr. Zierlein, Pinselfabrik, Nurnberg. Speolalitat: Haar- und Borstpinsel für alle Kinstlerzwecko.


Nehmen Sie nur Spratt's Fleischfaser-Hundekuchen und Geflugelfutter, kelne wertlosen Nachahmungen! Dic Verkaufsstellen sind durch unsere Pla: kate kenntlich.

Geben Sie nur Spratt's Futtermittel den Hunden und dem Gefügel. Es giebt nichrs Besseres, wie die Autorititen sagen, Proben, Prospekte, Broschüren liber Hunde- und Gefiugelzucht sendet Spratt's Patent Act.-Ges., Rummels-


## Der Kornzoll

## Epigramme von Edgar Steiger

## Chor ber Junter：

Surrah！Der Kanjler tebe hod！ Diel böher，als die б̈lle nod！
Wir Junfer trimmphiret．
Eurraḅ！Der Kanjler ging in＇s Joḑ．
Das netuten wir regieren！

## Der efiberale：

Es friimunt fid，was eint §äddeet wird， Und jedes 27äsden rimpft fid． Der grimmite Junfer wird gefirt Mit＂Weijen 6 Marf $50^{\prime \prime}$ ！

## Dex Offiziofus：

LDas foll，Jhe Eerren，Der Sfanbal， Das leidige proteftieren？ The nemit End fa dod liberal， So uibt Eud im Spendieren！

## Der Bund der ©andwirthe：

wemn Einter mir dic Sdpulden bledt， So laff tid mid nitht lumpert Uno fomme iiber＇s Jahe erft reḑt，


## Der Kanalgegner：

2 huf evig heut vergefien fei， Was id rod jüngit geiproden， Jegt bin id wieder Pörtigstren Zis auf dent leften Knodper．

## Der RIfeinbaner：

Der Korupreis fteigt－erfehntes ©iel！ Jitht fönt＇id miф verípuanfen， Eefâb＇id 2lermiter mur to viel， Lum etwas $3^{u}$ verfaufen！

## Der $\mathfrak{I n}$ йftrielle：

Derfor dem alles den Derftand？ Es fingen ritgs dic Eeute： ＂Eerettet if Das Daterfand， Die Jnduftric if pleite！a

## Der Eanfmann：

Wir Ieben im Jahrbundert des Derfehrs， So fagen ftoly die mädt＇gen und Geleb̧rten． Hhir aber idcint es faft，als wär＇s Iteb̧r das Juhrrhandert des Derfehroten．

## Der 3rbeiter：

Es frifelt fopon das ganje Jahr， Unt hapert mit den £öbnen． Jegt foll id mir $\mathrm{jum}^{\mathrm{um}}$ Winter gar Das Sdpwargbrot abgewöไ̧uer．

## Der Sozialdemotrat：

Eerr Builow，Danf！Wer it Eut gleiक， Im Eebet und im Wiblent Jhr giegt，wie Keinter rings im Ricid， Wafier auf minfe maiblen！

## Das Centrum：

Wer hifft mir Jermftem aus dem Sumpf？ Mhir wird gans melantolifos．
Id，weib：Katholijक if 3 war ©rumpf， Dode if Der उoll fatholifit？

## Der Bäd̃er：

Die Obrigfeit thut，was fie folf； Dod darf，was fie，and unfercinter： Derdoppe It fie fiir＇s Korn den हुoll， Whaḍ＇iḍ Die 3rödden viermal fleiter！

Der
diplomatifde 2 Igent für kaandelsverträge：
Was jeft and fomment mag，mir ift es fdyuppe． $27 u r$ wuthert＇s mid，Dấn fie fíd niḑt genieren： Erit ipuden fie mir hëflid in die Suppe，
Dam foll id，andern 玉enten fie ferviren！

## Einer ans $\mathcal{B}^{2} y_{3} \mathrm{an}_{3}$ ：

Wer fagt，১af 万̄oll den preis erhöbt， Der fiindigt an der Majefiatit．
Befinut Euめ dod citt wenig！
Sdon Shafeipeare iprid，t－
$W_{\text {ifit }}$ ifre＇s dettit nidt？-


## Lustige hachrichten

§n Sonbon weigerten fid）sabifreide Mant． idaften ber Veomanry，Dic Sriegämebaillet aus ben ఏänben Ebuaros bes Siegreibent ent－
 Solb utdit erbaltentonnten．Die Qeute find in vollem Redt．ఏäte bie englifde $\Re$ egice ung ben Sieg itber bie Suren in 2ccorb vergebent，io braudte fie efft abjurednen，wemt er aud）wirtlid）erfoditen itt．Da fie aber im $\mathfrak{Z}$ ag． Iohn arbeitent lä́st，muf fie begablen，audi）wemt （idjlcd） 2 trbeit geliefert wirb．

Wie＂Morlb＂melbet，will ber 8 önig von Englano timitig auf ben alten Braud verjibten， bie $D$ anten an titifen，bie bei §ofe vorgeftellt merben．Das Blatt veridmeigt，ob fid Diefer Bersidt audh oufi bie－nidht hoffäbigen Damen eritredt！

．，Sigst，Kathl，der Bischof hat＇s g＇sagt，wannst nur am Standesamt traut bist，nacha lebst in Koncubinat．Dös Geld bam ma schö derspart．Gêh， trimk ma a mass und lass＇n ma＇n Bischof leb＇n！＂

Cin fpantifjer 92iffionär hat auf J̌ernanbo Boo cine junge शegerin，weil fie ein Siebeso verbäthtuif augecturfipt batte，vont ben Sintbern ber 9 lififonsanftalt mit ipisen Bambutghaben tobtmarternt lafien．Se．Sodwitroen mirb barim bingeridtet werben．Seiber \＃ur eitt Mal！

Sorb Roberts，erbălt cint Ebrengeíhent von 100,000 ஒfiund．Was batte ber Mam erf be tommen，wemt er bic Яıren wirtlidi）befiegt hätte？

In ber Generalverianmlung bes jogialbento－ tratiiden Bercins in Ritruberg bebauptete $\$ 00^{\circ}$ ． mann， 1747 Mart fcien jumt Benfter bitanş． gevorfen．Die vont cintem Karteigenofien ver： fertigte Büfte（5rilten bergers feble nămlid）niddt biefen，wobl aber cinem Srautstopf äbulid．
＂Der Sopf ift gant prinsipiengemäfl＂ver＝
 Gogialdemofraten treiben teinen Berionenfultus！＂

Der＂E̛igaro＂beridfet，bie Grideciuma bes Brätenbenten Fbilidp don Drtcant（Prince Gamelle）fei zur Seit berart，bás bie Peciber in Geuma，wemt et зur Meife gebt，fid）nad）ibm umbreben．－2tber bod blos bic alten？

## （1）©

## Das

## Cied vom katholischen Pressuerein

frei mady Sфefiel
Chor：
：：Jeft weidt，jeft flielt ：：
Mit हittern und อืagen uni）Sdrei＇n！
Jeftr weidt，iebt flicht！Wir fungen das £ied
$\tilde{V}_{\text {om }}$ fatholifden prefocreim．

## Solo：

Der 2ibgeoronete pidjer，
Der \｛prad eites Itorgens：Kiem blem！
Die 2teider unt 2 törgler und Stidler，
Die werben uns unbequem！
Die £efer Iefen viel lieber
Die＂Jugent＂，סen＂Klabderadatif\＄＂， ©rots aller energiíden Stiiber 2 IIs unfern Patholifden Quatid．

Die Sade müfifn wir Fôfen： fiuintaufens Ducater padt cin！
Wir griinbent in adt Diöcefert
Den＂fatholifकen Prejverein＂！
Dod als er gegriintoct，wie bitter！ Da rang bald Eitter die Eănd： „Jejat reidts nod $3 \boldsymbol{u}$ cinem £iter，
Dan！fint die Ducaten 3 U1 Ent！＂
Dod pidler，der Doftor，fprad munter：
Riem blem！Was fidft uns das an？
Wir geben beswegen riddt muter，
Wir pumpen das publifum an！
„Wem Du，Patholifder Eefer，
＂Wwei Marf mur jährlid berappit，
Dant wirit Du nody religiofer
Lltul Patholifder als ber Papit．＂
Sфon íकwamm die famofe Erflärung
Im＂Mieer der Deffentlidipeit＂，
Da bob fíd bèenflitice Gäbrung
Lhid 2llles riff weit unt breit：

## Chor：

：｜：Jeht weidht，jeft flicht ：：

Jegt weidt，jeft ficht，wemm niḍt cinural＂jicht＂
＂Der Patholifde prejuercin．＂
A．De Nora


Siegesfeier in Wilhelmshaven

## ZUablifprüche

Der Sowimbler Gerbard ©erlinden batte, wie man Ser .frifi. Ditg." aus Oberhaufert mittheilt, in feinem privatburean cine Emailtafel hängen mit der Jmidrift:

> Ebrlid im Sandel, Ebriftich im wande!!"

2lud anbere beriibute 万eitgenofien bubigen Ser Gemolpubeit, finuige wablipridee in ibren Gemädert anzubringen.

Der fiebenswilroige Kinderfremb Sternberg 3. 23. hatte in feinem, „2telier" einent Sdild angebradet mit der 2luffdrift:
„Kein - aber mein!"
In Joë Cbamberlains 2tbeitsjimmer prangen in Goldidrift Die worte:
"Thue Жed)t und faeue そiemand!"
Der groje Staatsmant Ei-Entg- ©fatg hat in feinem $\mathfrak{G e m a d}$ eiuen groken 2 ogen rothen Papieres hängen, auf Dem - natiirliḍ auf ©hị пefifí! - géfфrieben fteht:
„Der gerade weg ift der befte! ${ }^{\alpha}$
König 2tterander von Serbien hat fid den tiolzen Sprude an die Wand feines cheliden Sdplafzimmers idreiben lafien:
„Noblesse oblige!"
Ueber dem Sdreibtiid des Sdrriftitefers Kart May ftebt $\mathrm{j}^{11}$ lefen:
${ }^{2}$ Wel) Dem, Der lügt! ${ }^{\text {a }}$
2luf dem Geldidoranf von Eecil Rhodes find Die Worte gemalt:
„Beben ift feliger, benn nebmen!"

## Hus dem Lande des beil. Malibusius!

${ }^{n}$ Die Mutteridaft ift ber Militärs bientit bet Erauen" fagte ber Biidiof volt Drleans in cintem frommen graumpereine. Stimunt: aber bie it Oranfecid) iblide atweis jäbrige Dienitjeit bat bem Sanbe iofledite J̦ülfte getragen!

## Graf Walderiee!

Dun idwwimmt er fobon auf feiner "Gera",
Guropa nab, im Wittelmeer, Der Griünder ciner neuen भ̈ra 3m Deutid)-Cbinelifden Verkebr! Dun fdwimmt an's beimitche Geftade Er fammt dem neuen Maridhallifab, Den ibm die kaiferlide Gnade à conto leiner Siege gab -

Grfodten bätt' er obne Zweifel Huc) diefe Siege - dod, infam: Es war das Ђeer der gelben Ceufel Sdjon ausgeriffen, eb)' er kam!
Da mukt' er feine Rampfluft zügeln, (toar auch die Sade für ibn trift Rein Sterblidyer kann Einen prügeln, Der nirgends mébr vorbanden ift!
Und, war's ein நorneberger Sdiefjen, Er ging in Єbre d'raus beroor; Liek fid das Jiasko nidtt verdriefen Und zeigte fröbliden 5umor!

Und mebr vielleidt, als Mander däbite, Wat er getban auf filile תrt, Der driuben im Concert der Mäbte Den vielbedrobten Cakt gewabrt!
D'rum wollen wir mit Bravorufen Jlon grüben jetst im Vaterland, Wenn er des Jallreeps Eifenftufen Berniederfteigt am Elbeftrand.
(Tlir grüken berzlid) ibn und bieder Und obne jeden Debenfinn Und brenzelt es in China wieder, So Idjiken wir ibn wieder bin!

Ziedermeier mit eí (am 30. Juli)

## neues von Serenissimus

Gerentifitmas (ennpängt einen Brofefor ber Wbilojopbie): „Mein liebet Brofefior, woritber tejen Sie?"

Brofefior: „tteber Mietidje, Durdlaudt."
Serenifitmus: „Riegide, Rieside, äb, befinte mid), äh, Grfinber bes lueber brettl."

## Die Selbstmörder

${ }^{2}$ Was bebeutet das viele Sđiegert, es ift wolth Itanőver it der 2tăbe?"
"27eint, wahridcinlid hat wieder eine BanP pleite gemad.t. ${ }^{\text {. }}$

Siegesfeier in Pecking

## Zolttarifliches

Der tewe 8 olttarifentwurf, biefes bebre Trubgeident an bie armen \&ibcitommif. brodefier, bilbet ein prädtiges Gegenitiid jur Ihterbriiduug ber dinefifiden Wirren. Bertebrs. seiden- unt vertranspolitijide 8 ufunfismuiti, aui ben $\mathfrak{B a f f e r}$ at blafen. Der beutide Midel freut iid) wie ein Edurectönig unb unfere licben Jreunbe it unb umt Guropa ididen fiid) an, unfer Bauditanfolo mit entipredenbem Meeriduveinolgequietíi) an begleiten. $\mathrm{Oh}-$, ob - , out munberidjobuc Etabt, wobl bent, ber bid imt Rïden, unb nidt int Mracen bat!

அad bent neten Tarifacieseumuri fint (Bes banfen nidt inebr sollifei. Mad \& 6 werben nänlid) Die in Zarif nidt bcionberśs ge Hawten WBaren benienigen Tariffellen 3u gewiefen, it benter bie iburen nad ben Ber= wenbungszwed am nüdften itebenben Baaren aufgeifibrt imb. (es tomunt alio ganj barauf ant, worauf fidh bie "Oebanten" bejichen. 2tint beften auf nidits Gtenerbares, nod beifer fiberbaupt teine Gebanten. "Meine Gebanten find gants bei Dir," fagte Midjel jum bäring, unb Fiebe, et mufte nadjträglidh ben boppelten Sollfás crieger. Der Gebante an bie Sartoficin blieb allerbings zollfrei.

Wits "bebauerlide 3 nbisfretion" rurbe bie umwillfonmene Beröffentlidung bes Soltarif. entwurf's vont offijioffer Seite bejeidmet. Sebr bebaucerlid, fürvabr! श(b) Gott es mär fo idjön geweien, ber Deutident biebre Sdjaar jutuberrumpeln, ad) Gott es bat nidtt follen ícin. "Itebers morgen idladtent wit bie alte Ean", jagte ber Bauer zumt Sredite. Der bumme Serl qebt bint utb fagt's ber Sau gleid) wieber, uto num wiro bas ¿quber vor ber Seit rebellíid. WBeld)' eine bebauerlide $\mathfrak{3 n}$ bistrefion!

Schorsch

## Zeitgemässe Zebersetz̧ung

${ }_{\text {"Papa, was ift eigentith ein Itifantbrop? }}$ "Ein - 2futomobilfahrer."


Ueltpolitischer Jabrmarkt
Der Direttor: „Die Dorftellung ift 3u Kinde. Wem's oen berrfdaften gefallen bat, balte id) mid) beftens recommanditt. VIäd)fte Dorftellung um 5 Hibr."

