

Die Muie der bildenden Kūnite iit ein โchillerndes Weib, das fidt dem einen als ftrenge, keuídhe Wädterin edelifer Menídliidikeit, dem anderen als treuloie Derfütrerin zu iimnlos-finnlidien Sdwelgereien offenbart. Sie hat auch Koitgänger, weldhe grade dieie ihre Doppelnatur lieben und mit der Scwillernden frohgemuth auf allen Piaden der Zugend $^{\text {und }}$ des Lsaiters wandeln, - die ihrer Mlimne Sold heut in der Entiagung Seligkeiten, und morgen in berauiftenden Genüfien finden. Wenn id Dir rathen darf: verwafire alles, was die Creuloie Dir geídienkt, in der Erinnerung leidit gewebten Sdileiern, dodh Dein deutíthes 5 erz - das gieb der Treuen!


## 0 wir seligen，albernen Jungen！

 Uns bielten bie bánbe veridulungen． Durdi＇s Itidlaub fipielte ser Gommenfdein－ （3）wie feligen，albernen Jungen！

Wir baben 3 ufammen ein altes Ried
$V_{0 n}$ Renz uns von liebe gefungen．
IPs thaute Sas Gras und bee さag verf币ico－ © wie feligen，albernen Jungen！

Du lebnteft an＇s ber3 mir in jener Etuns＇， Dein 2fntlig gluthourøbrungen，
Unठ i屯 Füfte סen fawellenben Kinbermuno－ （3）wie feligen，albernen Jungen！

Dod）als fíd bie zuctensen Rippen berúbrt， Sind beibe wir aufgefprungen．
Id hatte fo beiti，Du fagteft ：＂171id friert！＂－ （1）wir feligen，albernen Jungen！

ฟun liegt bee Sđnce auf oer gránen לaio＇， Und sas alte 见ied ift vertlungen，
Derfühlt Ser 太anf，verweht Sas Reio－ （3）wir feligen，albernen Jungen！

Dod bene id zuráct an sas fróblide Jabe， So zifdelt＇s mit taufens Jungen：
 （3）wir feligen，albernen Jungen！＂

Edgar Steiger

## Moralifche Unterbaltungen

## I．„und ist denn Liebe ein Uerbrechen？＂

Ein Ebepaar it rubigem 2benogeipräb．Die Jugend hat ibuen langiam ju verflingen begomen； Sie reine und gliidlide Stimmung liegt iiber ibuen Die jedes ftille 23eifammenfeit am 2beno als Eafen entpfindet，and wemt der ©ag feinetlei Stirme gebradt hat；Demt das Eeben hat fid ibuen fo geveitet，bafj fie den 2ugenblide níht meḅr ant $\delta \mathrm{cm} 2$ tugenblide，Der voranging，fonbern an $\delta \mathrm{em}$ Dajein iiberhanpt melien．Unid je weiter jebe Secle in fid wurbe，defto enger wurbe ibr © defto mebr dedte jebe vom Llmfange der anberen． 27 ur die fiefe Øweiheit des mämlident und des weibliden §ebensprinjips iiberhaupt war 3 wifdent ibmen acblieben－Die fo tief und myition it，wie Das Gfiid，das fid ant ibr entjuintect，unto wie Dic Humēglidppit，fiф iiber fie binweg $3 u$ verftändigen， wemm eit Segenfaty der lleinungen fid an ibr näbrrt．Mno vielleidt läft gerade bas $2 l i t e r$, in Dem Die Weiblidfeit ber fran nur nod als färbung ibrer Geiftigfeit 3 un betteben beginut，währeno die MTänulidpfeit des Manmes，länger ausbanerno， fein Scin nod von den Wurjeln her belecrídt－ vielleidt täft Jiefes $2 l i t e r$ am ehgiten den Gegen－ fats ber weiblident und ber mänuliden sebens－ ridtumg hervortreten．Sie fprefen ibber cin jüngeres Ehepaar，bas ente Zeibe vort Jaḅret in ruḩigem

Sliide－vielleidt in etwas allfurubigem－ge lebt hatte und defien frieben סurd bic 2teigung Der fran 3 It einem anderen Hamt bebroht war．

Der titauti．Es war dod mur cint Drcivier－ telsaliid gewefen．（J）er vielmehr，it batte immer Den Einornct，סaf dies Derhältnī́ cigentlid nur
 ein Juhalt voll gant anberswo ber an fie herant－ fommen fornte，der diefe form $\mathrm{jun}^{\mathrm{n}}$ fillen verlangte． Sie benahmen fid wie zwei gliidlide Mtenfdent－ nidt nad aukein，als ob fie gehendelt hătten， fonbert and inmerlid；in ibrer Seele war Die Gefte ber £iebe，bie ein Stiict ib̧rer Wirflidpeit ift，aber mur ein Stiid．

Die frau．Das fant hödftens fiir ibn zutreffert． 2 In frauen babe is folde ©heilgefïhle nie bemerft．llufre siebe it natirlid färfer oder fowäher，unt in dem Simi，daई wir nur mit der abjoluten Fingebung ober uiberbaupt nidt lieben fōnuten－in $\delta \mathrm{em}$ Simt gilt das ，zllies ober 27idts ${ }^{\text {a }}$ Peineswegs，womit ein philofoph umfer Wejen begeidnent wollte． 2 ber im Lutterídied gegen end Penten wir bod unt cin Itiehr ober Weniger， aber nidt das Spalten unfrer Geffible，das £ieben mit einer provint unfres Scins．2Tein，id glaube， Daf fie ibren Itaint mit dem gantert Itmfang ibree Scele geliebt hat，mur nidpt mit ber ganzen Kraft．
 Eerjenserfabrung gemadjt．llm fo cher hatte fie fidi Dagegen wehzren fōnten．


J．Carben（Mänchen）

Der Itanit．Dn fbuft ja，als ob bie Eiebe cin Derbreden wäre．Jd babe nie begreifen Pōmen， daf man Jemandem ans einem bloben あefüh！ eitten Dorwurf madt．Lutre Gefiible fommen万od，fiber uns wie Regent und Somtenidein．©b fie unfer ©bun und 玉affen beftmmen biirfen ober nidpt－Dafüir fint wir verantwortlid，aber für fie felbjt dod nimmermelor！

Die fraut．Jd geftehe meinericits，Jaf id mir and für meine Бefühle verantmortlid vor－ fomme．Es gibt vielfeidt Gefuble，Die uns iiber－ fallen wie der Dieb in Ser 2Tadt，ohne לaf mir fie fommen gehört haben．2tber int 2IIgemeinen hörent wir moderne Mieniden daju 3 h fein．Er－
 genaidt batte，und fid entidnuldigte，er bätte nidgt widerftehn Pönten，als er Die Бand an der Suder dofe gehabt bätte？Dut warf febr geteigt，das
 meinte aber，Jie Sdulo läge and gartidt it bem 2 Uugenblid des 2tebmens，dem da hătte er aller－
 vorber，als er fíd in die gefäbrlide 27äbe ber Dofe begab．Jd glaube，mit den Sefiiblen it es ebenfo，es gebt allmăhlig von bem ganz leifen 2 2nfang bis 3 um Sturm ber seibenidaft，unto weif wir beim Eiften nod hemmen Ponntent，find wir and fïr das Eezze verantwortlid．

Der Marm wabte nidjts mebr daranf 3 fagen． Das Wort，Daf wer einte fran and nur begehrlid． anfebe，fobon citt Ebebredier fei－Dies unheimlide Wort，vor dem er fid immer gewehrt batte，riidfe ibm in cine nene Ecfle．plötglid empfand er， дấ zwiident dem Gefübl bes Begehrens und der That tiddt ein 2 tbgrund，fondern cine 2 rriide liegt und daf，wem Sas Thun cime Sduld ift，and fdon das füblen cine fein muf．Dent an ibm begimt Dic ©bat und ant ibyt miff fie gebemmit werden．

Er fland auf und trat zum Seffel feiner fran und fah $3 u$ ihr herab，mit einem ztusbruct，als fähe er $3^{\text {t }}$ ibr binauf，fo feierlid demuilhig war er．Dent aff Die verfliegenden Eoffungen der Phan－ tafic，Die er niddt abgewehrt batte，weil er fideer war，Daff fie immer unt phantafie bleiben warben －die füblfe er plöglid als taftende Sünden，die unr die Cbür nad angent nidot gefunden haben． Gewif waren fic nie in dic ©tefe und Sdönheit סes Derbältnifies 3 n feiner fran eingeornnger． Zlber bod－wäbrett er fir diefe flatternben Reizungen fid to wenig verantwortlid geglaubt Watte，wie cit Wandrer fïr die Sdatten，die von irgenowo ber anf feitren $\mathfrak{W e g}$ falfent－muffe er nuit interlid vor ber Seele feiter fran 2bbbitte thun für die unbegangenten Sünden；und er filblte， daß nur ibr Befentuif ibn ganj enflaften wirde mind 3 ugleid，$\partial a f$ er fie ibr nie geftelpen wïrde， ja，daf bas ummöglider fei，als wem es wirflid begangatte wäret．

G．S．

## Hus einem Cyclus ，＂ZJinter am Gardalec＂ Schutzrede

 9taliid Wolf，wem id gejebn，
 Und ifteng verbanment weitergelin．
©đumuß，Trăgheit，böber Mberglauben， Der $\mathfrak{B i l p u n g}$ Mcij，ber dir gevridjt， luto dā̄ die gremben auşuratben Dir fait erfidecint als effrempfididt；

DaẺ vor $\mathfrak{W e t r u g ~ o u ~ n i e ~ e r r i ̈ t h e i t , ~}$ §n Dumpien Maurerböblen wolnit， Dic lieben flcinen Böget tö̀teft， Dafiur daş lutgesicfer idfonitit；

Der Wälber greulide Benviiftung， ©amorra，Moro，Beitectididfeit， Luto weis in fittlidfer Entriiitung Man fonit nod，gute§ Boft，bidy jcibt－

F（d）wolft，io（effr idf dir gervogen，
 Dem Icider warbit du íledft erjogen Bon ऐöbern，iकflimmer nod als du．

Desspoten Jerri（ften mand Jabrthubert §in Bumo mit ílauter Briefteridnaft， So daf̄ uur Eines uns verwundert： WBic umberniiittid becine Srajt！
 Ein deutidjer 1luterofijibier， §Birro＇aud fein Drill fo Mandies töbten， Kas licbensิvirbig ift an dir．


Dod）wie man enblid）ber Fuinen Berjähyten $\mathfrak{B g u j t}$ beifeite räumt， Eo maferiid）fie lang erídiencn， ©o mumberjam man brin geträumt；

W3ie felbit in Roms veriallne Gafien Demt Sidt man cinen $\mathfrak{W e g}$ gebabnt， Ob audy efriviro＇ge Triummermafien In eine grope Beit gemafynt：
©o wiunta＇iđ，bā̄ aus beinem Buvinger， Du Boff §tatienš，did beireit， Dant jenemi Sidtst wit Qeberbringer， Der Sucifer ben \＄Fafien beift．

Dann wirb auf beine fぁø̈nen 凡uen， Fscm aller Madtifiput fie verlieछ̄， Der $\ddagger$ immee jitrafleno nieberífauen， MIs auf cin irdif（ Parabies．

Paul Feyse

## Edelsteinwabnsinn

## Eine wahre Gefdidite von Hlired sriedman！

Dor eintigen ©agen las i\＄mit grofer $\mathcal{B e}_{\mathrm{c}}$ wegung in Den бeitungen，Daf unfer alter Jugenð．， Sdul－und 1 niniverfitätsfremb Ernft Eelimer in das Irrenhaus gebradt，dort in eitrem ©ob－ fubtsanfall von feinen £eiben erligt，geftorben fei．

2 mm 2 beno nad Diefer traurigen §ectiire traf id，in eintem der neuen Reftaurants Berlins，nad dem ©heater，cinen befannten $2 \mathrm{rr}_{3} \mathrm{f}$ ，der mit Ȩellmer unt mir in Eheibelberg funbiert hatte．

Wir fegten uns natirliob 3 ufammen，der golDent Cafeler funfelte alsbalo aus der grinent langhalfigen flajde in die baudigen ziömer unt wir ftiefert an－auf－

> "Was wir licber!"
＂Dic бufunft！＂

## ＂Das Gliid！＂

＂Ja，ja＂，\｛agte id，naddentlid dent guten $\mathfrak{W e i n t}$ follirfent，＂freuen wir uns oes £ebens，fo lange wir es nod Pömen und diirfen，fo lange nodd der Saft der ©raube，uniddädid fiir uins， wie ein ewiges £ämpden im Glafe glifht，Wer weif．，weldes Sdidfat ans binuen furjem bevor－ fteht！Denfft Du now Der ס̄eiten，סa wir mit Eeifmer in Jer לirídgalie fodpten，auf den Königs． fubl fletterten in Eis und Squee．．．＂
\＃Ja，Damals waren wir jung unb gefund，cor－ raggiosi e forti，wie Ermete 27ovelli fagt！Später muß Eellmer cinmal cin Uuglïd，cin Sфidfals． idilag beftig getroffen haben．Jọ behanðelte ibn


## Eockere Zeisige!

Paul Rieth (München)
 fomut Der (Serid)tavollzieljer!"
lange．Er war mehr feelifo als förperlid franP． Jiingft nod liek er mid nad siner Dorftellung Der＂Eefpenfter＊rufert．Ex war wie irrfintig． Dan＂faher nod＂Uleber unfre Kraft＂und waro Davon eigenthuimlid，beriibrt．2luf cinct im 3uhe von $\mathcal{B j}$ örnfon felbft gegebenten $\mathfrak{W i n f}$ las er zulejt die Unterfudurgen von ©barcot iiber das Zlerven－ fyfem und die Flinifden Stubien iiber die Eyterie von Dr．Rider．Jd glanbe，dies und die 2 fb bildungent iiber Epileptifde darint gaben ihm den 2 Eeft ．Er hätte lieber luftige 2 futoren， 2 trmand Silveftre，lefen，unt laden follen－＂
＂Was war dem eigentlid feine ．．．Ifarotte？＂ fragte id．

万ulełt，－benn er hatte jèes Jabr eine neue，war es ber Glaube des Einflufies der Edel－ fteine auf ibn．＂
${ }^{\text {＂Wie das？＂}}$
＂Ja，er ging befonbers gerne ant Winterabenden durd bie futhenbe Mtenge uno feelte fid，ausrubend， vor die glifernden，gleibenden Sdaufenfter der Juweliere．Er firirte feden 2 tbend beifpielsweife uur Saphire und hatte dam blaue Eriebrific．So namte er fie．Dentr er erjählite mir of ftumben． lang feine eingebildeten abentener．Er fprad woht gank verniinftig，ein wentig poetifd，bilder－ reid－－bis auf die Sфluffolgermingen，Die waren dann total abentenerlid．

＂Schen Sie，Doltor＂，erzäblte Eellmer mir cinmal，, geftern ging id im Sducetreiben ourd bie Eauptseilen．Die Mrildfrafe fiel herunter it ©ropfer und floden．Unter meinen fiigien fnarrten bunberttaufend zertretente 3rillantent．Lhto da halte iक vor dem Juwelierfaden werner fill und febe urr das $W_{\text {eibe }}$－；gefrorne Bimmelstropfer－ 3 rillanten！Id ftarre auf cimen grofert alten Jtber－ Diamanten，Der wohl adt bis jelpu Zarat miegt unb hypuotifire miф daran．Jф weif es．Jhn ums geben addt Pleinere Steine，alle weif，immer 3 wei auf einatiber gelegte Dyramioden，eine abgefladte Spitge nady oben，eine nad nuten．Und in jeder der 56 facetten jeden weifen Steines bridt fid das eleftrifde sidt，jerlegt fidh in feite fieben $\mathfrak{G r u n d} \mathrm{arben}$ wie im Prisma eines Glasliifters und fingt mir den heionif申en Gefang der Jris， went fie den cinen fub auf den ©lympos und den andern auf Die Erbe von Eellas fettr；die philifter fagen：Ziegenbogen！Baḩa！Jd böre Die farbent fingen．Hnd damt fehe id afte De－ manten an unt es wird wieder ganj weif um midф und alle die weifen Steine erjäblen mir Märden．Der grofe Demant ift Salomo， die adht Steine und die anderen Deman－ ten，Die ibn umfdlingen，umfreifen，um－ tanyen，find feite adt franen，feine 10000 Weiber－Salomo hatte erit 10000 Weiber，und dann fagte er：2tIles ift eitel！Jebt fdillert er blänlid，der mittelftein－es if 2 laubart und um ihn tangen dic franen，die er föpfen wird． 2 tein，alles if wieder ganz weif，eine tōnende，Plirrende，glänjend－verwirrt－ verwirrenbe Symphonie in $\mathfrak{W e}$ eif．27un Dreht fíd alles im Kreife；hören Sie niddt Den Sphärenflang？－Es ift סas Zad der Miffdifrake，סas fick im Weltall ums $\mathfrak{W e}$ eltall orelt．EDelfeine foweigen －aber id－id Parm fie f́pweigen hören unt id weif，was fie fagen．Sie fagen：wemt wir fomeljent，fo find wir es，die den Sdaum des Chanpagnters maden．Und mun \｛位meljen wir．Du haft 3 ll lange anf unfer Weffimmer ge－ ftarrt．WWir 3erfliefien．2fber Du fanut uns einholen．Sehe in die X，Strafe und beftelle Dir cine flajde thenerfent Seftes，Was oben auf flieft und brauft und raufdt，Das find wir：Demanten， Brillanten aus Brafilien，vom Eap， aus Eabore．©rint＇uns，da haft $D_{u}$ uits wicder．＂

2 In ठiefem 2Fbend wurbe Eellmer bewufillos，iфpwerbetrunfen nad Eaufe gebradit．


Eine $\boldsymbol{E}$ be
Richard Pfeiffer Kumratídeln 3＇lang．
versehrent wollte，in eitre feurige Efife，an Den ©ytlopen hämmerten，derent Sdlage funfen，die idmerzten，int feinemt Gefirn wedten．Er glanbte vor dem nenerwadten Defuv $3 \boldsymbol{f}$ ftehen，mil fah rothgliihende £avajtröme gegen ihn rinnen，io Dấ er entfȩ̧t davont lief．Die Eente fdanten thm nad，er fah nod eine ganje Weile roth． Er geftand mir，Daf ibn nad．3lut gefehut habe， und wemt ihme eine Waffe 3 ur Derfiigung ge $^{\text {g }}$ flanden，wirde er den erften beften Mendden um－ gebradt haben，Dem alfes in ibm forie nad
 und unterdädigend nad Banfe gelangte，erflärte er felbet fiir eint Wutber！＂

Eint alter philofoph＂，muterbrad id nad－ bentlid，，hat gefagt：Utles fliegt．Id meine： 2 Iffes verfettet fid．Bätte er，mit fener 2ntulage， nidt aufregende Stiide gefeben， 23 iider iiber Kranfleciten gelejen，es wäre vielleidgt nidpt fo weit gefommen！＂
，2Woht möglid！！＂pprad der Doftor．＂Ectlimers lefte Eryählung war die relffamfte．Er war nic verheirathet，Junggefelfe．Sфon iiber fiinfoig， mied er das andere Gefdledt und warf fogar eiten gewiffen நabs auf die franen；viefleidt weil er viel ourd fie erfahren？Jefft aber hafte er fid eingebildet，ein faönes，jutges Wefen， eint Engel von Körper und Secle nad feitter 3 Be ídreibung，liebe ibu．Er idiloerte fie mir fo ge－ man，and ibre focale wobmung it cintem parp mit uralten Bäumen，Seeen uno Sdwätten，סa氏 id gewif war，fie egiffiere gar nidt．27un wollte er ihe cent Gejdenf maden：
，©horen behaupten，Opale bedenten © Chänen． Opale bebenten ©rente，Went ein 17 ann feiner Eiebften Opale fdenft，muf fie ihm tren bleiben． So fellte id mide cintes 2 bends vor das fenfter von friebなänder und fudte mir die f申す̈nften（1）pale aus，afle anberen Edelfteine mifadtend．Da lagen viele ovale und rumbe，mit gelbliden，röthlident sidtern．Byacinthrothe feneropale，Intericater， apfelgriin und carminroth，glänzend wic Glas， Durdifidtig und Dod verbergend．Es flof wie $W^{W}$ ein und Sdwefel ourdeinatber，es riefelte wie WalDbäde，auf Denen Blattgriin und Somnenflede fíd miíden，fकimmerte gelblid，griutlid，röthlid， wie Wads，wie Mitld，wie Esonig durdeinander． farbe wie（O）der，Sdwefel und © ©irfis funfelten， flofien in Eins．Jda aber madte aus all＇ben Opalen eine groge flade fenfterídeibe und fegte fie in రas Sdlafgemadfenfter meiner Weliebten． 27 H แแघ่ fie tren bleiben！Wber was fah id？ Id erblidte die Einbe，feine，Ecife， binter dem groget，irisfóimmernden ©palfenfer in den 2 Irmen eines jungen Itames；fie fiififten fid，unt ladten heimlid－iiber mid．Demt aud，fie fabent midp woblt．Dann filirgtet mir Chränen aus den 2 Ungen，id f ¢̆lid，cin gebrodpener $\mathfrak{G r e i s}$ ，heim，legte mids in＇s
 aus．Was fie am nädjten 27 torgen mit mir thaten，weiff ith nidt．＂＇

So fotlof Eellmer．
${ }^{2}$ Wir bradten ihn in ein $2\{i y!$ und balo jur ewigen Rube！＂So der Doftor．

## €lsässer－franzzösisch

A．：Bonjour，comment allez－vous？
B：In＇s Spatebrän．
A．：Mais non，idp mein，as wie＇s me gelpt？
B．：Ah si，merci，ben guet．

## Heucs von Serenissimus

Ein Italiener ruft auf ber ভtraje， wäbreno Serenifiimus borbeigel）t： ＂ゆeife Maront！＂

Se．Durdfaudt bemerten Gier＝ auf $\mathrm{ju}^{\mathrm{u}}$ jeinent $2 \mathrm{bjutanten:} \mathrm{"Sagen}$ Sie mal，af），lieber Stinbermann， wanm heifen bem，ãh，alfe §ta＝ liener Miaroni？＊

Benno


Messer Cangrande der Scaliger in Verona
"Dio mio, bin ich froh, dass ich kein Brandenburger Markgraf war, - sonst stund' ich jetzt in Berlin und war' von Begas!"

Es war im fobönen Märchenland－
Trali！Crala！
Da bat die alleridoönte Maíd
Sid）einen diden $\begin{aligned} & \text { rofd } \\ & \text { gefreit }\end{aligned}$ Бibi！「aba！
Jit das nidt eine Sdjand＇？
O nein：der Froid）war idorecklid）reid）！ Crali！Trala！
Und war er aud）ein dummer Cropf， Er trug ein Rrönlein auf dem Ropf－ Бibi！「aba！
Da fab or aud）was gleid）！
Prinseछblein fand ibn wundernett－ Trali！Crala！
「at 3ärlids ibm den Ropf gekraut Und ftieg mit ibm als frobe Braut－ Бibi！「aba！
Ins goldne நodzzeitsbett！

Weut＇iff＇s wie damals nod）genau：
©rali! ©rala!

Ein reider Froid）oon Rang und Stand Rriegt jederzeit in jedem Land－ Бibi！Ђaba！

$$
\text { Die allerfeinfte Jrau! } \quad \text { c. c. } \text { c. }
$$

## Uabres Geschichtchen

Bei Mtama ift 2lbenogeielfidaft．Klein Elsdent if gewöhut，vor dem Sdlafengeben der Mtama ＂gute 27adyt＂ $3^{\text {n }}$ fagen．Im Bamt סicfer Ge－ wobnbecit entfänft fie Dem Kintermäddjet，Das fie ju Bett bringen follte，und erideint－mur mit einem Eembden befleidet－unter den Gäften． Mtama fobämt fidp mebr，als wetnt fie es felbit getban bätte，und ruft entiçt：${ }^{2} 2$ bber Elsden，
 Klein－Elfe den unteren RZand des Gemddens，hält i！̣n vor die 2ugen－und iḍämt fid！！

## Schüttelreime

Das Leben gleicht der Hühnerleiter， Doch findets der Berliner heiter．
Wenn Frauen stets mit Reizen geizen， Dann kann mich dieses Geizen reizen．
Die Uhr hat einen Perpendikel，
Der＂Führer＂einen derben Pickel．
Die Schäffler ihre Reifel schwingen， Die Ferkel ihre Schweifel ringen．

Die Näherin muss Kragen machen－ Vor Hunger thut ihr Magen krachen．

## Das kleine Dings

Eine Bäurin ift effrantt．Der 2 rrgt unterjudt Fie，fest ibr das Zhermometer in bie 2Idifelböhle umb veridreibt ibr cine Mintur． Beim näditen Bejud fragt er nad）ber Wirfurg und erbält bie 2 athoort：
＂3a wifien＇s，bie Mebizin bat mir nir g＇bolfen， aber bos tloane Dings，wo＇s ma bo einig＇tedt bam，bōs hat mir guat than！＂

## AVIoBentiner codaffernotb

 §inumel und aut Erben．

Die Majeregeln Der unglăubigen Berliner Solizei gegen bie Geumbbeter uno ©piritititen batten סie bertimenden（Sbter ber ，Bierten Dimenion＂ger brrig veridmupit．－

Boll prophetifder $\%$ thmurg batte bas verfgitete Blumenmedium Siothe Dem Soliseigenaltigen，Serrn von \＄imbbeim，Die furdtbaren \＄worte in＇s＇（5eidit geidtenbert：，Mein §err，es wird cintmals
 fimen vom $\oint$ immel regnen．
lind es wurbe thatiadilid immer mutberlidier

 bete bas Evangelium．－Ein $\mathfrak{B a b m i d a j i m e r ~ b a t t e ~}$ Die（Ebinamedaille auģgeidlagen－unt ber unt
 Hug und Borabmung bojer Dinge frach Dem ionll ifíen Śdünebera．
Die Stataitropbe unu ite tommen umb－fie fam． Sie tom fo iduelt，bais iclbit ber ©hei Der，＂Wode＂ nidt mebr genigenbe 3eit batte，jeine Dispopitionen tu trefien und leme Stbotograpben nad allen be orobten Bläper unt Etrajen ju ienben．Er madite fid Daber in eigener \＄erion mit jeinem \＄afiernotor rabe auf den weg．

（Fines ber eriten Opfer war ber tleine ©obin． Gr beriant ifion in ben すuthen，als bas \＄safier bem ＂langen woller＂tamm bis an die strice reidte．


Um 8 ubr morgense fomute der Fofteridutmann auf dem \＆eipziger ©lab bereits bie bienifilite Mrela
 ten Untormfropi gefiegen fei．


Eine GaIbe ©tumbe panter galten nur nod bie Omnibusbedplate fiir balbwegs fitcre Bufludto ftätten，－Die unfälle mebrten fidi．－

（Ein mafirfaft bebauentswertbes ©didjal fatte Brofeifior Mar Qiebermant．（Er wurbe，als er oen soniggblas iiberimecten mollte，tros beloent mittbigen sifiberitandes von ben fluttien in Die


Siegesallee bineingerifien．„（58 war fürdterlid，＂ ergatle er foiter cernen すreunben in ber Erecifion．
＂Ediller3，Tauther hatte mir．gegeniiber cin bee utionswertbes Sdidial．Sim habe in den orei Etumben，welde id uuter den－llartgraien verbringen
 beit verloren．＂
（Fin tlaglidfeş Enbe fanb ein Eergeant bes britten Barberegiments．Er gerieth it dic（Sofie des ©difif＝ bautroanmes．Man berfinfte zwar det nod cinige male auftaudienben，jumgen sirieger zu retten．शber Die Rait der Medaillen，Sđiibenidnuire und jonitigen
 fam int bie Ziefe．


Einen hoben（Oras bon Eutfidlofienbeit Jeigte citt jüngerer $\mathfrak{B e r f i n e r}$ Didter，（3corg \＄iridfell．Er wollte Serm．Brahm iein neneites pratujenorama iiberreifict unb wurbe auf bem qsege sum ，．Dent＝
 uiberraidt．Mit bewmberumg P viroiger Saltolitiga teit entledigte er fid icines Modes，itiirste fid mit
 meenb，in ber boch erbobenen Medten fein opus battenb，wie（Emmpens cinit dos Mamuftript feiner Quifiben＂，umter bem $\mathfrak{Z u b e l}$ umb ben ernumterns
 idfateenben Mafentempel．


शber autd beitere Epvifiden liegen felbit in bent Toben ber ©lemente bier und ba cine froblime

 ber ftets mit seter fiur bie §eiligteit und linan taitbarteit ber Chbe cinz getreten，entging in der ${ }^{2} 3$ ofmug enter Salbs weltoame mur nit Maitbe bent bereiniftirsenben Gafiermaijen．Das in
ictlr peinlidin Garber robeberballtmifien beinds lide æärdien wurbe bon ber waderen 8euerwehr in Sidjerbeit gebradt unt bout \＄ublifum mit
 pfangert．－
Daneben fefilte cs aud nidt an Seiptelet matre bait antiter §ecDengröje． Ein alterer §err yatte ií） auf $\operatorname{DaS}$ Dad ehter $\mathfrak{B e}$ Bürinibanftalt gefliudtet． ${ }^{2} 18$ bam ipater unter Der wiudt ber $\$ 80 g e n$ baß zerbredlide $\S$ äßs
 tonute er mit weitbin hallenber Etimme Das dite： ，2）Yegir，Werr Der §luthen＂wib veridwano mit einem \＄och auf $\mathfrak{M r t h u r}$ oitger unter ben शरïmmern．

## 

## Kleine Gespräche

＂Eabt Thr＇s aebört，＂fagte ein frantzoffider Kürafifier $3^{\text {ti }}$ feinen Kamerabert，${ }^{\text {ber }}$ Präfident Sonbet hat Die franzöfifde Kï̈巾e fo gelobt．＂
${ }^{n}$ Ja，meint Gott，סer hat－leidt rebern，der hat halt ulfere Mtenage nod nidit probirt．＂
－Der 2lbbe Wetterlé if́d ja auf oimal olitíd－ friindli wore！＂
„Gang mer weg！＇S därf blog wieder a an－ Deres Windele fumme，nadia ifd an glei wieder a atberes wetterle！＂


## Gesang des alten Bittermeier

BuII und Sam，den da，den Jorten， Siebt mant rauben，fengen，moroen！ Unfre beften fremb＇finto das！？ frent mid riffig－oder was！？！

Eins and hat mid febr verorofien： 2 ntrag Wörte und Genolfen！ Dem Minififer－jammerbar！ Sdeint der 2 （ntrag antehmbar！！

Geben nad der Steijn und Botha？ ztebmen fie zuriid fein Jota？ Eins mur if gewís und lidt： z7idts Gewifies weif man nidt！

## Der neue 3 futardf



2 fuf ciner Gebirgserife fellte fid）einem Touriften ein Etier entgegen uno wollte ibn nidt fo obne Weitetes vorbcilafict．
．Sie © dffl＂trumpfte ber 区ourife ifn


${ }^{2} \mathfrak{F T u r}$ bercinfpaziet！＂rief ber ELI．petrus Keintich XXII， 34 und rif sie Thür auf．
＂Sic f̛enten mid，wobl f币on？＂fragte \＄icfer．
＂Wo freili，－Serenifitims＂！Sic bam uns＇ja fapo fo viel Vergnügen g＇madit！＂

Simmelheretgottfafeement！＂begrüfte Dr． Sigh Eeintion XXII．＂Igg thean fid Dic Pecu－ fen Ieidet！So zwoa wie mit zwoa gibt＇s ets nimmer ba orunt！＂

＂לam Sie＇s g＇Iefen，berr Kaplan，＂fagte ber＂Sere Pfarree，，was f＂im RanDrat über Die 太atedeten g＇fagt ham？Da fehlet＇s 个申O vom Seminar weg！ 2 m wollen fehlet＇s net， aber am 太obnncn－＂

2 2ber，Ђodwirten，＊eceiferte fíd Bath）， ＂alls was redt is！Da is unfee beve Roprater ＂gewif net ocrmit g＇moant＂

## Ergănzung der täglichen Nahrung

## Dr. Hommel's Haematogen <br> (gereinigtes, concentrirtes Haemoglobin, D. R.-Pat. Nr. 81391 , 70,0, chemisch reines Olycerin 20,0, Wein 10,0)

 bewirkt bei Kindern jeden Alters wie Erwachsenen schnelle Appetitaunahme b子 rasche Hebung der körperlichen Kräfte -t Stärkung des Gesammt-Nervensystems. Warnung vor Falschung! Man verlunge ausdrleklich „Dr. Hommel's" Haematogen, Von Tausenden v. Aerzten des In- u. Auslandes glinzend begutachtet!
## Blüthenlese der "Jugend"

 Die "230 2 die" euttifelt bie folgenbeStimme aus dem pubtifum"
„ฏern $\mathcal{H}$. תnibpenberg, Dhroruf in Thuringen
Metallbettitellen= umb Matratenfabrit. शui einer Bejudjsreife iølief id bei mei ner © Oufine in einem Bett, bas eine Satentiprungiebermatraje batte. Da bie ielbe felten elafifid) war, ging id $z^{4}$ cintem biefigen ơabritanten, béditieb fic, fo gut id's bermodte, und bat, mix cinc foldie fit beforget. Sd erbielt cine Sprungieber matratse ciner Berliner sirmo, fiir bie id 42 Mart abbite, weldje aber nidit amatherno Die Elafisitat ber bon mir erprobten batte. Id tomnte auf berjetben nidt idjlafen, weil fic hart unt unbequem war, weegbalb id meine ©oufine um ben Tamen ihres Fabritanter bat mo erbielt als pute wort, bais es. bie चitma \&C. sutippenberg in Dhroruf, 2biringen, \{ci.

Yant werbe id meine Matrate 34 ber foufen fuden unt erjudje Gie ergebenft, mix umgeteno bie beite Sbrer Matrajen au fent Den, да id) eine bequemere idmerlid) bier finden werde.

Sodad) turgssboll $\mathrm{ge}_{3}$ A. J."
(Coufinen, aut) wemn fie nody jo claftifid) Fint, unt Miatrafen iollte man niddt Derartig burdeinanderbringen!

## Joigtlaender- Collineare

 lind die vollkommeniten Objektive für alle photographiliften ArbeitenFassungen
in
Jeder gewünschten Husführung
*

## UERKAUFSS-AUSSTELLUNG


im SALON NEUE KUNST (R. LACHMANSKi) KÖNIGSBERG IPRR., PARADEPLATZ 3 VOM 2. APRIL. BIS 9. MAI 1902


Hnpaifung an fandkameras koifenlos. Prospekte und Probebilder portofrei

## Doigilaender \& Sohn, ह..E.,

 Braunictweig.
## Wir Wuk

standig in mnnerer $K$ etehe verwenden? fragen sich vielo Hausfrauen, wenn die erite Probedose far 25 Pf , verbraucht int. Die Antwort wird atets anf , ja" lauten, denn die Proben haben davon uberzougt, dans Wuk" far einen kaum nennenswerthen Betrag jeder Suppe, jeder Sance, jedemGemilise einen herrlichen, kraftigen Fleiseh-brlibe-Geschmack und Kraft verleiht, dass man mit einer Meserapitze "Wak ${ }^{4}$ und Wasser schon filr $1^{1 / 2}$ If, eline gronse Tasse, Wuk'-Boullion, im Wohlgenchinack feiniter Huhnerbrate gleich, bereiten kann. Der Würz- Und Kraft-Extract "Wuk" ist in Bachsen 4 85, 55,50 Pf aberall kiuffich.
Veroinigte Nalhrextract-Werke Dresden 22.
Die fenerealiertretung liir Deulstsliand ciner allerersten Bordeaux- und Cognacfirma sucht for Minchen und andern Platzen
tüchtige Vertreter.
Verkehr mit Kasinos, Hotels, Privaten. Guter Erfolg sicher. Off. u. F. U, 333 an die Exp. der ,Jugend ${ }^{\prime} z u$ Manchen.


## Italienische

Lektlare z. Unterhaltung und Fortbildung in der Sprache bietet

## „La Settimana"

Diene bringt ausser politiachen Wochenberichten auch Novellen, Gedichte, Geeprache, Briefe eto. mit Eriauterung zum Verstandnif und Ueberaetannig far Deatsohe. Abonnements bef der Pont und den Buchhandlungen. Vierteljahrig Mk. 1.75. im deutsch-österreieh. Postverkehr direkt Mk. 2.15 , im Weltpontverein $M \mathrm{~m}, ~ \mathrm{~g} .10$. Probenummern gratis von M. Rieger,

Universitrits-Buchhandlung in Minchen.

| Das beste Rad der Welt. |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |

$\rightarrow$ UNION $\}$
Metallbetistellen a Drahtmatratzen
,engl. u. amerik, ,
,SYSTEMS.


- Geschâften erhâltlich. Deutsohe
Triumph-Fahrrad.Werke A.cG. NÖRNBERG



| ,Roh Ohr Thor Kuhr Kohrt |
| :--- |
| das ist genau ein Zehntel | das ist Eenan ein Zehntel

der STENOGRAPHIE von der STENOGRAPHIE von
KARL. SCHEITHAUER KARL. SCHEITHAUER
in-Leipzig-Naunhof, Lehrin Lejpaid-Namhof, Lehr
buch 60 Pf . Lesebnch 60 P



Protektor：Se．Kaiserl．und Königl．Hoheit der Kronprinz des deutschen Reiches．
Industrie－und Gewerbe－Husstellung

Deutsch－Hationalen Kunst－Husstellung． Eroffnung am 1．Mai 1902.

Husstellungs－Lotterie， 7 Hauptgewinne mit 135000 Mk baar．Insgesammt 500000 Mk ．Qewinne．Loos I Mk． Beneralvertrieb：ferd．Sdうäfer，Düsseldorf，Königsallee．


20 Pfg．Markeg Kunstverlag „MONACHIA＊＊ Billine Bridmarken prathece sendet AUGUST MARBES，Bremen．


Tinutte
erveciterte Murilage iocemen erídienten万ृohe imponirende Erscheinung Gervorragenbe Storpergröfe erreidt Durd）Stei gerung des natire lidett 2sadssitums． （uf Orumb der grofe artigen Eriotge bes Brotefior Epringer Direttor des Labora orimms der Barifer medic．Jacultat， 10 wie eigenent Gtubi ums bargeitell von Dr．med．©F． 28064 ． mann mit Dr，med Fiolant．
Schneller Erfolg
Breis desi interefianten Budes M2t．1．－（Mitarten）．
Wan besieft Direct vom
medic．Uerlag von Goethe，Dresden 63.

## Salaperlen

（Salacetolsantel01）
Salacetol 0.00 OL．Santall ostind． 0.21 heisst das neueste，undbertroffene

## Blasenkatarrh

（Gonorrhoe，Harnolirenleiden） Pro Flacon 50 Caps．M．3．－ Keine injection！Ohne Beschwerdea Bequem sicher wirkend． Zu haben in allen Apotheken， wo nicht，direct durch
Witte＇s Apotheke，BerIIn W． Potsdamerstrasse 89.
＊Das Buch für die Frau ．．
pon Emma Mosenthin，frult，Eebamme，Berlin S．83．Sebaifianiftr，43，aber Ieniation．Erlindung．${ }^{13}$ Patente，gold，Medallie，Elirendiplom，D．R．P．94583．Tautende


Die berühmten Fabrikate der Senulfaburik „Hassia＂ Offenbach a．M．

stellen nicht nur das Vollendetste dar，was in Beang auf Eleganz und Passform die moderne Schulfabri－ kation erzeugt，sie sind auch wegen ihrer grossartigen Qualität und Preiswürdigkeit allgemein beliebt．

Man beachte den Stempel „HASSIA＂aup der Sohle． Zu haben in allen besseren Schuhhandlungen event． erfrage man nalchste Bezugsquelle bei der Fabrik．
－Goldene Medaille Weltausstellung Paris 1900，


2u baben In allen besseren Parfumerie－，Drogen－und Friseur－Geschaften


Charitas
„was，Bie woll＇n a a unterfiutsung？มtir pamm mit de Ceprer í申o ढ＇irett guna！＂

Noch ein jüditcher General！
Sebr geefrite Riebaftion！
Unter Bejugnahme auf Jhren werthen Urtifel iiber jiidifde Generäle erlanbe id mir，gans ergebenft in Erimerung，${ }^{3}$ ． britgent，$\delta a f$ and $2 t$ toensteben cin febr tiidtiger Mamt gewefen ift，womit id Die Ethre habe zu derbleiben Jhr ganz ergebenfter Jidor Eindenbaum．

## （\％）Die Liebe，

 Don Dr．med．Kübner． Preis 3 mark． Wohimeinende ärztlidie Ratschläge aber die Freuden und Iseiden der tsiebe．nutzbare Betradtitungen aber die Tdeate und materiellen Grundlagen derselben．
Zu beziehen durd Wil． helm IIFIIer，Berlin S． Prillzenstr． 95.

## lG Herren ${ }^{6}$

nehmen zur Kriftigung Yumbehoa－Elixir

Vorräthig à F1， 3 Mk．In der MOHREN－APOTHEKE Regensburg．

## Ceppiche

Prachtstilicke $3.75,6,-10,-20,-$ b． 300 M ， Garb．，Dortieren，2mbbelfoffc，Stepps． 16




Zum „Scheibenbild" aus dem „Sdrvarjen Zujufl"
it 90.14 ber, "צugenऽ" erkalten wir bout einemt alten Yoritmant bie obige Beidnumg unt bie nadfolgenten Berje:
Qt fo a Gdieib'n,
Die war redit,
Die $g^{\prime}$ 'rent mi alf'n ভđüb'n redit, Sdiejt' a amal batteb'it bitt,
Bift alfweif no imt "Eentrum" brin.

## DALLI



Das Entzücken der Frauen

Sst ,,DallI", dio selbsthoizende Patent-Plitt- und Bagelmaschine. Preis compl. 5 Mark. Doppolto Leistang in halber Zoit bei geringsten Heizkoston mit DalliGoit histoff. Keine Ofenglath, kein Kohlondunst, kein Rauch, kein Geruch, kein Wochseln von Stuhlou und Bolzon! An fodem Ort ununtorbrochen za benutron! Kitumich in allon groiss. Eisenwarrenhdlg, Kinufich in allon groiss, Eisenwaarenhalig:2 fodoch nockel, sonst direct franco fur $\delta^{1} / \mathrm{M} \mathrm{Mk}$., ebonso Prospocto gratis durch
Deutsche Glühstoff-Gesellsch., Dresden


1- Für Festlichkeiten Illustrirte Preisliste und viele originelle - regen Seherzarlikel- Xeuheiten M. $_{\text {gen }}^{\text {gen }}$ Buren bum-bum Geschossel Sehr unterhalteud! 10 Stüek mit Büchse a. Gebrauchsunw. gegen 50 Pfg. Alles franco,
Marken von uberall werden Marken von uberall werden
angenommen. ulred
Alred Rosenhain.
München E., Herzog.Maxstr. 2 i. Karlathor,
TechnikumStrelitz OMecklenbers)
Mominir, Tretnak-u Melaterharse Mesohinsabisy und Elektrotachna! Onsammt. Roch-and Tlefhyy Itsehiarsi
Otto Gruson\& Cin
Magdelurg-Buckau Eison-uStahlwerk. AHMRÄDER
geschnilten.

Schablon., Pausen, Vorlagen, Pintel, Buirtuen w. Tammtl. BedartisartikeL Brickmann, Boysen \& Weber, Eberfold.


Irrigatoren, komp. 1.50 M Meuzeit! heizbar $3,50 \mathrm{M}$ Damenbinden, Dtz, 60 Pf, 70 Pf., 1 M., Gartel dazu 30 t. 50 Pf., nach DrFirst 2 M. Neuhelt 1 Bruchblinder ohne Feder, Kopfkissen gegen Schlaflosiff keit 6 u .7 M . Prospekte
 Jos. Maas \& Co.,
Gummiwaren- und Verbandstoft-Fabrik, BEIKIIN 48, Oranienstrasse 108.
Photos
Katalog mit Mustern S0Pf,-Agenzia Orafioa, Casella 9, Genua (ttal.)
Casen

feilgymnaifilicte Zimmer= Uebungs = Apparate
Von Herzten empfoblen.

| $\quad$ Combination Exerciser |
| :--- | :--- | :--- | :--- | Mark - 16.- 20.

Uebungsapparat f. e, ganze Famillie. Health Exerolisor . ......... Mk. 9.- 10 - 11.50 13.Whitely "....... . 7.- 8.50 10-11.Traveller (für die Reise) ... ", 4.50 5.- 6.- 7.-- Nur gegen Nachnabme durch -Deriand-Geîdẵit ஙUGO SImOnS \& Co., Eö'n a. Rhein.

## Gicht

 Bad Salzschlirf Bonifacume Rheumatismus, Steinieiden. Prospecte, ein Heft. Hoilerfolgo und Gobratuchsanweisung aur frimkiur, welohe ohne das Badad ber suchen und ohne Berufistorung in der Fieimata der Patienten mit grossem Erfolg vorgen Kann, werdVerwaltung.

## fuir Amateur-Photographen

Loencher's Leitfaden der Landschaftsphotographie. Geh. M. 3.60, geb. M. 4.50. Horsley Hinton, Kinstlerische Landschaftsphotographie, 2. Aufl. Geh. M. 4.-, Geh. M. 5. - Tersehak, Photographie im Hochgebirg. Geb. M. 3.- Dr. N. Vogel's Taschenbuch der Photograplie. 9. Aufl, geb. M. 2.50. Ferner sei ein Abonnement auf die reich illustrierte Zeitschrif fur Amateure Photographisehe Mitteilungen empfohlen. Probehelt kostenlos, - Verzeichnis phot. Lehrbacher u. Spezialwerke gratis. Verlag von Gustav Schmidt in Berlin W., Lūtzowstr. 27.


Bilx' Naturheilbuch $2 u$ bez. d. alle Buchhandl. Tausende verd. d. Buche lhra Genesung


## Photogr.

 laturaunfuamen mannl., weibl. und Kind. Acte f. Maler etc. Probesendgn. $5-10 \mathrm{Mk}$. u höher.
## Kunstverlay Bloch Wien,

Katalog for 50 Pf. franco.

lleromagende original-Puirrirlice für Postkarten kauft jederzeit Kunstanstalt Walther Neumann, Berlin S.W. 12, Koehstr. 29.

## Künstlerpinsel, ,Zierlein"6.

##  <br> "ZIERLEIN"

## ELASTISCH

EMAs whe Borstpintel, ZART vio Hanrpiasel
Fhiltio vomstiele D. R. G. M. No. 83205.

Feinster Künstlerpinsel am Markte . Jan Kunstmaler.
orragliche und eloren Vorzogiche und ehren
ollste Begutachtumien seitens einer grossen An zahl d. hervorragendsten Akademie-Professoren -Akademie-Professor

Kunstmaler.
Prospecte gratis.
Gebr. Ziemiein Pinselfabrik, Nin
Spealalitlit: Haar und Boratpinsol fur alle Kunstierzwecke.


Grbjte Fabrik Deulidalands aller Brten Eand- u. Statlp-Cameras, 700 Brbalter.

Soeben erschien und ist dureh alle Buchhandlungen zu bezichen:

## टOTEDTARZ

## von Karl Strecker.


Verlag von AUG. HARMS, Hamburg, Gindelalice.

## Dr. Dr. Teuscher's Sanatorium

 Weisser Hirsch-Oberlosehwitz bei Dresden. Physik-diätet. Kurmethoden,Für Nerven-, Stoffwechsel-Kranke und Erholungs-Bedïrftige. Neues Kurhaus. El. Licht. Centralheiz. Alter Park. Winterkuren. Dr. H. Teuscher, Nervenarat, Dr. P. Teuscher, pract. Arzt - Prospeeted

## Dr. med. Pfeuffer's

## 谓 H ämoglobin

Deutsche Erfindung 20927 vom 10. Juni 1882 ( m . der kgl. Universitiks-Kinderpoliklinik zu Manchen, Reisingerianum forts $/$ ©s
 Erwachsene, aber nuch for schwilchilche Kinder zur Krîftigung. Here Dr: Wacker, froiher Arzt an der k. Kinderpoliklinik zu Monchen, etzt prakt. Ars,
 Zeugnisse - En gros: Lindwigs-Apotheke. - Vorrithit in den melsten ad Apotheken. - Preis a Mk. 1.60 und a Mic. 3,-
Man achte auf die Bezeichnung oDr. Hfeuffer's Hamoglobin. ${ }^{6}$

## usammensetzbare

Bücherschränke,
Deutsche und amerik. Schreibtische Akten- und Notenschränke, Registraturen etc. in gr. Auswaht: Fur Export Lieferung ab eigenem Transittager. Illustr. Catalog gratis u. frco.

## Groyen\&Richtmann, Köln.

 Filiale Berlin, Kronenstr. 68/69.Die intensive geistige Inanspruchnahme und Unruhe in unserem heutigen Erwerbsleben bedirigt bei vielen

## $\mathbb{H} \mathbb{E} \mathbb{R} \mathbb{R} \mathbb{E} \mathbb{E}$

sehr halufg eine vorzeitige Abnahme der besten Kraft, woraus dann mehr unglnckliches Familienleben resultirt, als man ahnt. Wo derartiges wahrger glnckliches Familienleben resultirt, als man ahnt. Wo derartiges wahrger
nommen oder befirchtet wird, situme man nicht, sleh aber die welthekanite nommen oder befirchtet wird, situme man nicht, sich Aber die weltbekanite
(Gassen'scho Erfindung ${ }^{4} \mathrm{zir}$ informiren, entweder durch seinen Arzt oder durch $\eta^{\text {bassen'scho Erfindung's }} \mathrm{zu}$ informiren, entweder dureh seinen Arzt oder durch
direkten Bezug meiner sehr instruktiven Broschare mit eidlich erthellten Gut direkten Bezug meiner sehr instruktiven Broschare mit eidich ertheiten Gut
achten erster firztlicher Autoritaten, sowie mit gerichtlichem Urtheil und zablachten erster irzticher Autoritaten, sowie mit gerichtichem Urtheil
reichen Klientenberichten. Preis. Mk, 0.80 framko als. Doppelbrief.
-



## Der Unerkannte

Im Jrundoner Centralbabnhof murde bel bayer＊ Iidje Яammerprafident Dr．D．Orterer vom Con－ trolleur um feinen Greifabrteausrocis gefragt．Zus entrüftung bierüber nannte er den łeamten einen （D）fen．
Sabt Jhr＇s gehort，mas vorgefallen？ （1）Sdmad für Zavern，arg uno fdrwer！ verkannt in Ründens Zabnbofsballen waro unfer Beorg ©rterer！

Er kam mit anorer Nenfd）en Naffe Jurück von einer kleinen ©our， Die er，natürlid erfter תlafe， $2{ }_{2}(5$ Eandesbote gratis fubr！

Beim 2ustritt frug ibn der Beamte， Wie anores Volk，um fein zillet－ wie da Des Brogen Zorn entflammte， Das roar（doon beinab＇nidst mebr nett！ Er that inn einen $\mathcal{O}$ d fen fdimpfen， Den Kann，oer nid）t erkannte，סаß Don all den bohen Centrumstrumpfen Der hödfte vor ibm ftano，oie $\mathfrak{Z B}$ ！ Der Mann，der unfres Lands Befdike So meife lenkt，fo eminent， Der §auptling unfrer fowrarzen Elique， Der sammer erfter präfident！
wie？prangt denn nidt in jedem 3 immer， So weit man bayrifd denkt und（pridt， In Slas uno Kabmen feftid immer Ein zito von Diefem 2ngefidt？

Dem Mifftano rill oie＂Jugen＂fteuern， Daß kunftig soldes unterbleibt： Sier babt ihr ihn，Den Buten，©heuern， In 3 inkoruk，wie er lebt und leibt！ prägt fie Eud cin，Die bebren 3 üge， D＇ran aud der Eaie kennen muß． Daf einft oie Grazien in der wiege Befegnet fie mit ibrem sub！
präg＇fie Dir ein，verebrter $\mathfrak{E c f e r}$ ， Die foōne Rafe，orall und runo， Die feelenvolten zritlengläfer und den verfübrerifóen Mund！
Den wohlgebauten Denkerfdãoel， Nit oem er es fo meit gebradt， Dies ganze zuntlib，rein und edel In reifer Jannheit folzer pradt！ Dies Bildník，liebfte Eefer，fdncidet zus Diefer ₹ummer，（eht＇s Eud）an， Damit Jhr einen fade vermeibet， wie jenen auf Der Eifenbabn！
＂Jugend＂
270あ cin indifあer あeneral！
Sehr geehrter Ferr Redafteur！
Eurrab！Eurrab！Was fagen Se зum General 220 fenberg？Se werben beffent иі斤 Granit，wem Se wollen leugue，$\partial a \mathfrak{\xi}$ er hat gebabt a graube Befähigung for de 夭avallerie！Bitte，ergantsen Se！ Sdlome Deildqenblatt

$3 x a v o!23 r a v o!$
（ 3 eitungonad）rid）：„Braf $\mathfrak{z u t o m}$ bat atle $\mathcal{S}$ d）wierigkeiten，welde Der Erneuerung beo Drel－ bundes entgegenftanden，vortrefflid）uberwunden．＂）

## Zum fliegenden Geridtsstand

Deutf币e preffe，Du summgutmáthiget Eacter， Geredtigfeit erwarteft Du von Deinen マTeibern und feinben？ Vevíaffe Dir $2(d)$ tung，－nidt jebem さrottel Diene als Sprungbectt bes ：iubmes uns． Vortheils； Deine Epalten verifliefe ben Viamen uns Sdmerzen Jener Die Did bafien，－bann wirs＇s beffer！

Schorsch

## Hus dem geistlichen Liederbuch des Freiberrn von Schorlemer in Traunstein

„MRan beidtet，weil es fein muß；menn man aber Dann ein（d）ōnes JRảdden fiebt und bekommt es，nimmt man ee aud mit．＂Sreiberr Sjubert von Sdjorlemer

Man beiḑtet，weil man beideten muछ； Sonft thät man＇s fidjer nidft．
Die Eiebe if eir Fodgenub，
Das zeidten aber Pfildt．
Drum，wem Didy mal סer Gafer flidt， Dergif，mein Soln，die sebre nidpt：

Erff fommt dic Zeidte，ठant das mảdel！
Man beidtet，weil＇s der Pfarrer fagt， Und liebt，weil＇s gar fo fdön！ Drum folle $\mathrm{Du}_{1}$ ，wem der Mlorgen tagt， $\overline{0}$ ur heilgen 2 eidte gely．
Dod 2lbents beim £aternenídein Sdleid findentrein zum Stelloidein！
©erbrid Dir weiter nidt den Sdädel－
Erf fommt Die Beidte，Janll Das mädel！

## ひUleltcbronik der＂fugend＂

Es ward uns riederum bekannt
So mandjerlei aus mandem Eano：
Зum zeifpiel，daß ein đelegramm Der Reifter wilbelm $2 \mathbf{u}$ id bekam， Worin oer $\{$ aifer ibm oas zefte Bervünfdt 3 u feinem wiegenfefte， was ebren uno erfreuen muß Den Didater Des „2ntonius＂ Und inder minder boderfreut Die allverebrte Beiftiokeit！ そod）Einer kriegte eine fefde， Vergnügte 2 Rorofeefabrtoepefde， Braf Zutlow war der zoreflat： Bemeloet ward ibm－obne Drabt！－ Daß fid der bobe zoreflant Ban3 ausgezeidnet roobt befand． （Dbrooht man ibn enorm verpflegt．－ Da fagte 3 âlow，froh erregt： „zei Der verpflegung，wie id Denke， War aud vorsüglíd oas Betränkel＂ Rod einem Dritten galt fodann Ein Celegramm－＇nem tooten Mann， Der，gan3 vom deutiden Reid abjeits， Bejerrídt im âttern そeuß－Breiz－Sdtei3， Geinrid der zrociundzwanzigfte． （Dbroobl nun freilid）ganz id ftel） zuf Preußens seite im conflikt， Sat mid Jie Neloung ood erquidkt， Dáß nid＇s der Kaifer that verfagen， Dem todten Seind ras nadsutragen， Uno ole Depefde madt ibm mehr 2lis zwanzig znore Kubm uno Ebr＇！－ Die viel genannte Ratalie， $\mathbb{E}_{5}$ beift katholif（ wourde fe； Es will die Sónigin der Serben Die erv＇ge Seligkeit errverben und aud die iroijde oabei： Ran fagt，fle ratbet nảdftens bei！ Fit der familie，（ $\mathrm{fg}^{\prime}$ id）blos， Ift ftets ein ziffel etroas los！－ Des weitern ftarb in diefem Nono Ein תőnig，weldjer nie getbront， Ein Vater，Der－rie wunderbar－ Im Brunde neunmal keiner toar！ Der Batte war＇s，Der offizielle， Der Spanierfürftin Jfabelle， Der rex franziscus oon zffifi－ Ja ja！De mortuis nil，nisi．．．！－ In finnland klopfen die sofaken Frai rieder aus des Volkes Jadken刃rit ibrem kaiferliden santidu．－ In Cbina bagt man jebt oie Manof（du
Und borert rieder arg herum．－ $\mathbb{E}_{8}$ werden jene，weld）e oumm， In preuken immer nod nidt gar， Dies naro ourd Sermann

Eangroinot klar，
Dem feine guten 3eitgenoffen Enorme Summen vorgéf）ofien， Weil er oie berrlide erfinoung Von einer neuen pofteerbinoung Der Erbe mit dem Жars gemadt uno glugmaidinen ausgedadot－
 mel trieien wir two anders teidter als in ber santine．＂

 was man in Fungland noç thun baxf．＂

Das Dolk verior（ein Beld－o web） Und Bansioinot nitt in plötzenfeel－ In Jünden tanst oie Sabaret－ Der Eenbad fano fie nidt mefor nett， Jebt aber wird fie von franz Studken Bemalt mit ibrer Sdoopiperruken．－ 2 in gleiden（Orte gab e9，ad）！－ Juft einen kleinen Ueberkrad） Es fehite oen Eif fめarfen Ridtern， Den Jalern，Componiften，Didtern， 2f blauen und an braunen Eappen， Die Jranidãar zu berappen！ was aber biefe aud verloren－ Sreuzluftig find oie Debitoren Und rie es freien Beiftern ziemt wird flott und munter fortgemimt！－

Herodot

## Vorsidt！Eangsam fabren！

Bei den Blibsug－Brobefabiten auf ber Strede Müиden－ईolatirden wurben zum Theil ©e＝ （d）winbigteiten bon 112 bis 1158 ilometer in ber Stunbe ergielt，fo bafs mant im Mottifall Die ganse obengenamte Strede in $209 R$ inuten $3^{4 \mathrm{E}}=$ riidlegen tönnte．WBie ofitiziell mitgetfeilt wird，will aber bas̃ bancríífe Miniiterium Deş शeusern，bem im gebenamt bie $\mathcal{F}$ ahnen，woblveritanten bie baner＝ iidjen，nidtt Die bess 9 uslanbes，unteritelt find，bieje Ednelligteit nidt oulben．Einmal，bamit baß̉ §empo Des Bertehrs das इempo der Solitif nidt iiberfiigle， Dant aber，weil es bei，ben leiber muermeiblident Tortidritten ber Tednit auth auf den Gebiete bes Eifenbabmwejens，bei Bulajiung der Göditen Ger idmindigteit balo baju tommen tönte，baí man in

Solationten eine Biertelinmbe fritiber outăme，al太 mant in Muinden eingefifiegen wäre．Daburd）aber wïrbe eine völlige．Itmwälzung ber Beitrednung berbeigefithot，bie ifirericits afle bisberigen Ơabr pläne зu Matulatur maden um力 die \＄aplerredmung， biefes ©dmerzenstind der fönigL．bajer．（Eifenbabnen，


## notiz！

Das Titelblatt dieser Nummer ist von Gertrud Kohrt（Mänchen）．

Von simmtichen koloritten Zeichnungen aller Nummern der ，Jugend＂sind Sonderdrucke durch den Verlag der ，Jugend＂erhalltich．

(2er unzufriebene Tenfel
Julius Diez (München)

Herausgeber: Dr, GEORG HIRTH; Redaktion : F. v. OSTINI, Dr, S. SINZHEIMER, A. MATTHXI, F, LANGHEINRICH, Far die Redaktion verantwortilch: Dr, S, SINZHEIMER, G. HIRTH's Kunstveriag, verantwortlich for den Inseratentheil: G. EICHMANN, simmtlich in Manchen, Druck von KNORR \& HIRTH, Ges m, beschr, Haftumg Manchen. ALLE RECHTE VORBE日ALTEN.

