


Jm Resseltrieb
E．L．Hoess（Immenstadt）

## Sidne＝＝5ex！

$\mathfrak{G n}$ weiter，grauer Ferne liegt die Stadt， 2（uş Deren Difftrem Bannfreis id）entloben， $\mathfrak{B o m}$ §och Dezz 2fltagz nuniogeoriutt unt matt． Bor mir in ernfer，weíger Pradt der boben， （Selifbten §eemath＝Bergwelt Efinfamfeit， Ein 3acfermeer，phantaition，tiefveridn neit， In beffen Blaulitht rof＇ge ©djimmer loben
©mpor zum neuen $\mathfrak{T a g}$ ！！verjiungt bergan！－


WBeld）＇（Seppann！！
Ein Sdlitten ziebt bort funfelno feine Babn， $\mathfrak{B o n}$ weigen Båren federleidht gejogen；
Drin fteht ein Mam，gehilllt in weigez Jell， Bereifte Mifteln Sapp＇und Stirn umwogen， Ein junger（Sott mit Xugen mumberbell， $2(1$ batt ein Somtenftrabl fith Drein verflogen．．．
，WBabs ftehit unt ftaumit $\mathfrak{D u}$ ！？－
Sdneebeil Dir，Gefell！＂ Siief er umb ladte，DáE Die Bergwelt Dróbnte； ＂fiemft Du midh nidht？－Midt？！－

Freilid）man gewoibnte $\mathfrak{B o n}$ Sindheit ithon Dith an Den Summelgreiz， Den mírrijad tiefgebengten，grámlid）graufen， Umftarrt von Tammenzapfen unt von ©iz！
（5eb bit zu Deinen Brivern，Den Bantaulen， Sag itnen，leiolid）liefé fidhz mit mir baufen， Bei mir mirb＇felig man nach feiner æBeif！
（d）zifrne nidft，Dán man mir Unred）t that， Unt lad fie alle eint alz liebe なbáfe！ $\mathfrak{I n}$ meinem 刃ieid wird jeber $\mathfrak{T a g}$ zum Tefte， Uno golone Fruichte trigt die fleimfe Saat．＂

Gåh fubr idf auf－waz gibtz！？－
Die Sansimago－ooh！！
$\mathfrak{G n}$ einer ©tumbe mux id）inz Bureau－－
Hrthur Schubart

## Hus ந．D．Choreau＇s Tagebüchern

（Bisher unveroffentlicht in Deutichland．）
Mein §eim if fo grok in ber ఇatur，alz mein Serz fie umfaft．Weun（id）mur mein Sauz wårme，fo ift baz allein mein Seim． Ween id）aber fympathifiere mit ふitae und Rålte，mit ben Stimmen uno Dem Sdpeigen Der Satur，wem ith theilnebme an Der Sube unt Dem（bleidmuth，Die rings um mid）auf ben Feldern berrithen，Dann fino fie mein §aus， fo gut alz wenn ber Theefefiel fingt unt bie Stheite prafieln mid die Ubr tifft an ber Wand．

Geder Baum，jeder 3aun，jeder ©razbalm， Der fein Roppdyen ibler Den Sdynee erbeben fonnte，war beute frith won Didtem Maubfroft bedectit．Die Båume feben auz wie luftige Geinexpe der Jinfternify，die bei ibrem Sdilaf＝ den erwifitht warben．Sier fanten fie Durd）$=$ einander beifammen mit fliegenten grauen Saaren in einem abgelegenen Thale，bort eilten fie im （Sanfemarich baven an 5effen und Balferláufen entlang，wåbrend bie ßufithe und Grajer wie clffen und Feen der શadtt thre verbůlten Saapter int Sdnee ou verbergen fudten，Die 3weige und bóberen Grafer waren mit numberbarem


Still ilt die $\mid$ Helt und eingeldoneit
Willibald Föhring（Leipzig）

Eiblaub bebectt，Das ßjlatt um Blatt threm Sommerfleio entipract．Die Mittellinie，die ausceinanderftrebenten，ja felbit die fleinften Stippen waren Dentlid erfembar und Der Siand regelredyt eingeferbt．Diefe Geipemferblatter， und bie grimen，Deren Form fie annebmen，
 fann nidt eite Folge von zweierlei छiefeţen fein， Dan der vegetabilifhe Saft fith emerfeitz ju Dem volfonmenen Blatt außbildet，und die Sriftalfpartifel fid andererieitz it Die gleid）e munberbare 2frorbmutg figget．
（Deutich von Emma Emmerich．）

## Wabnfabrt

Endlofe Eifenbabnfabrt．Trüber $\mathfrak{T a g}$ ． Trofiloje Randichaft．Uub im wagen brimen Sch und fünf weiber，deren Reben rimten！

Und wieder bält ber 3utg．Berflucfte Brag＇！ Thür auf，Thitu zu．UnD ju Den Schwäbzeriment $\mathfrak{R o d}$ eine meff！Und Gält in meif̄em Rimen， $\mathfrak{S e r r g o t t}$ ！ein תind im $\mathfrak{A r m}$ ！Der $\mathfrak{T e u f e l}$ mag ．．
Und Weiterfahrt．Das situb ermacht，exfdricit Und fdreit und fobreit！Sie neigt fich） 3u ifm nieder， Unib neitelt an ber Bruit：„（S）feid），gleid）！

Sei gut！＂
De Weiber，jtill，fif）aum zu，erregt，begliuctt， Sehn Briüte fehnen fick aus ibren Mieder． Und mir ift andadjuboll und fromm zu $\mathfrak{M u t h}$ ．．

Kugo Salus

## Winter im Bergwald

§m ßergmalo fiteg ich an zur Winterszeit， MUein；ganz tief war Weg und Steg veriduncit
Rein $\mathfrak{B o g e l}$ rief mid feine $\mathfrak{y c t}$ erflang； Still lag bie Scjöpfung，ifill und ferbenぶるang．
（Da fief）！Muf cinmal eine Menidenfpur！ Tief in ben Schnee geftampt！Wher ging bier mur？
Sch folge nacti．Die Dämmrung finft herein； © Atf eimual aber fitef）tidy mie gebannt； Dent bor mir ragt grau cine Felfenwand．
Thurmigoch umb lothrecht fteigt ber ftarre Stein （Empor；ein finitrer ©palt nur rī̃ fich eint．
Husgegt die Fußjpur hier．Ein（braufen fapt Midif）an．Wer ging in biejen Spalt als（saft？
Uno rüuffärts eil＇idy，bajtend und entjegt， Thalab，bon $\mathfrak{U n f i c h}$ tbarem fortgebebt，
$\mathfrak{B i s}$ ich des Bergoorfs Şäufer brunten fef） $\mathfrak{U n D}$ tiefaufathment an Der Straje fteg＇．
Ein Şorgfnedgt griiß̃t．§dx gef＇mit inm． Mein Brick


Max Kaushofer

## Die Samilienebre

## Sine Gefdidte obne Ducll Don Kurt 2xam

Rectitsanwalt Mayer，eint dider Mann in den beiten ふahren，fufjte und laß ben $\mathfrak{B r i e f}$ zum zweiten Mal：，Rieber ફans！wir alle fennen Deine（but＝ miitfigteit，umo wie（dfrach Du gegen Deine Jrau bitt．Deghalb tomme id nädjiten Somutag auf einige $\mathfrak{F}$ octien $\mathfrak{z i t} \mathfrak{D i r}$ ．Selbit unter unfern $\mathfrak{B e}=$ fannten reset mant in wenig efrerbietiger Weife iiber Deine $\mathfrak{F r a u t}$ ，felfit zut unt ift bas seriudt ge $=$

 Daran ift，Dent wir tömnen ummöglid rutig bleiben， toent bie ©bre Der 飞amilie auf Dem ভpiele fteht． Sch meip，Dut benfit grade fo．Nber $\mathfrak{D u}$ bift ein twenig bequem und immer nod berlieft in Deine Frau．Des̆balb perbe if beriuder，Dem（beriidt aut den（brund zu tommen．Das fint wir umirer EGre fifuldig．Deine treue ©chweiter Mbelfeid．＂ 2ts Madifdrift folgte noch ber Gak：，Dit nemit
 Weiutifes．Sie tönnte fonit $\mathfrak{Z o r f e b r u n g e n ~ t r e f i e n t , ~}$ Sie es eridiveren，biefleidht ummöglid machen，hinter ibre（Seichidtten zu fommen．＂

Redthanwalt Mather itügnte atno wari den $\mathfrak{B r i e f}$ zum zweiten Marl wiitgens auf ben శruibitiaichtidd zwifthen bie Theefann und ben forb nit Semmefn．

2 HIS Jrau Sili erichjen，mertte fie gleich，סaß fith ify Mant alterieyt hatte．Er ergrifif wieber Den $\mathfrak{B r i e f}$, nabm einen Bleiffift，feuchtete die ©pitge nit ben Rippen an und，madfte cinen siden Strid unter
 Dá̉ fie Deiner umb damit unfer 2Mer ©fyre zu nabe tritt．＂Dann reidfte er ben $\mathfrak{B r i e f}$ feiner §rau．

Fraut Lili las，fah auf ifren Mant，Ias ben unteritrichenten ©at zweimal und lachte laut und Geerflict．


## Foridob！

，\＃ぎあ bitte Didi，నili，nimm die Sadhe nidit zu leidit．Dut femit Mbelgeio nid）t io gut wie id．Sie fann gräßlich energifç）fein，zumal menn bie（5bre Der Familie auf bemt ©ptele ftegt．＂
 puntt tlar machen！＂
＂，
，＂Nはล geft fie Deine und meine Ehre an！＂
＂Du wirit ganz Karmlos feint．BergíB Dodi nid）t bent Radj）
，Ma，bas fönten angenebme Wodient werben！＂
Redtazanmalt Miaber ftöhnte aithmatich．
＂İch berreife fo lange，＂beid）lon Frau ¿ili．
，Du bleibit hier，verjehjt out mich！＂Jhr Mamt war ermitlid）böje．，，？？lles weitere wivd fich finden．＂
＂Da bin ich begierig！＂Fran Qili verlié geträntt das Bimmer．Seer Miater fonnte alleine früt $=$ ftücfent，was ihm feht unangenehm war，Dem er
 mit feiner Frant plaubern liej．Nun hatte der ber＝ bamnte Brief fie glït tlid）（ch）on verovorben．Er warf die Epiftel bor fich auf ben Bobent unt trantpelte mit beiden Füfien zornig auf ign berum．श1s fie Gimreichend fanubig und zerfez̧t war，frühjitüdte er．

Eonntag，gegen Mittag exichien $\mathfrak{A}$ belbeio．
＂，Šajt bu meinen Rrief nicht erbalten，Šanz？＂
＂，Doct．＂
，Warm hajt bu mid）Denn nidut won סer Bahn abgeyolt？＂
＂„ら）batte zu thum．＂
，Munt，was jagit but zu ber ©adje？Sift es nidht idurectlid）？．

Seanz Mayer befant einen rothen §opf．
 Junge．Wie tönte eß auth anders fein．2tber verlá Das bin idh mir，bir，unk allen iduldig．＂
＂Erlaube！Wäre Das nid）t in erfter Linie meine 2ytgelegentheit？＂
＂Rber Šants！（s．handelt fich bodi auch unt ben guten Ramen bon Sapa，Manta unduts Schweitern．＂
＂（Eud）fagt Doch niemand etwas böfes nach．＂
，Diefe fdrectlid）e Frau trägt ood ulfern Ramen， Den fie beid）mutz．＂
，（D）
Obelkeio läd）elte．Wie man ein Sinb anlädjelt， Das nod nidte bon ber Welt tho ibrer Saledtig＝ feit weig．„Ĩd fant mix benten，wie peintich es

，＂£े（）fage gar nichta！＂
Qbelheio lädelte mieder nadjitabtig．Sie tannte ia ihren Bruber．Man mupte ihm bieje follechte Stimmung folun nactjebu．
$\mathfrak{D}$ as Mittagefien berlief felbitverftänolich höcit tngemilthlidy．Dent went zwei Frauen harmlog tbun und fid fatt Sottifen Riebensmirbigteiten jagen，ift $\mathrm{e}^{\mathrm{S}}$ immer unbehagliah．

Fack Tifd ging Frau Rili att．
„Warum geht fie zu bicjer Stunde aut，אूans？＂ ，＂Serrgott，ich weifis es nidut，Mbelfeio！＂
＂，Das fomnt mir fefr beroächtig bor．＇
＂，Miact Dich nid）t（ächerlid）．＂
 in Rilis ©djlafimmer tam，Daふ Dem ভd）lafzimmer ibres Mannes entgegengejezt，am andern Ende bees §lurs lag，bürfite fie fict jogar，unt unter bas Bett zu fefin．Da fie aber unter bent Bett niduts erbliden fornte ala etwas ©taub utb $\mathfrak{T a u t e n f l o c t e n t , ~ f a g t e ~}$ fie fich：was foll fie ibren Riebhaber hier verftecten， da fie jegf boch böchit mahricheinfich bet ihm ift． Dem Bett gegeniiber ftand ein geräumiger fileider＝ ichrant，bent 2 delfeio netgierig b̈fnete．Wie Das Duftete！Was fiir herrlidje Sachent ba hingen！Das jah wakn baftig nidjt nadh einer ehrbarent Fran ante．
 siopf．Seaftig，aber leife ictich fie aui Den Flur子urüct，erichien bald wieder mit afferbant Sandwertes＝ zeut und fanitt ein freisrundes Rodi）it die ©ifrant＝ thür．Nidht zu gron burfte eร fein，bamit eふ nidht
 Das Binmer einigermagen ïberjeben tonnte．Mot＝ Geib trat int ben Schrant und nictte beiriedigt．Dann febte fie bas freisrante ๔tiud Soulz wieber vorfichtig in die Sdranttgür und bertlebte es fogar ein toenig auf ber গnnenjeite，bamit es nidt herausfiele，went ber Schrant eimmal zu beftig geb̈finet rourbe．Sunt endlid）Iegte fie fích im（Siatzinmer auf Das 彐ett， Dent ibre sfieder zittertent vor 2 turregutg und Emt＝ pörung，boß̃ fie zum Schuße ber Fanilienthre zu folduen Mitteln greifen muiste．

Bur（Safeftumbe ftelfte fid）Frau Sili wieder eint． ，İd bin Sdjarif begegnet und babe ifu zumt wbend＝ efien gebeten＂，fliifterte fie ifrent Mamme zu．
，，ञ（t）bitte bith，Sili，bente ant bie Ebjre ber Familie！＂
＂Deine ©（b）weiter hat bid）wohl fanon angeitect？＂
 gegangett＂，murrte ફૂanz Majer．
＂So geh Doch，Mam！＂，
，I̧a）fann（Eud）Doch unmöglid）allein Yaffen， id）mut boct auf meine Schmefter ঞïcticht nebmen．＂ $\mathfrak{F r a n}$ Qili lächelte．，DaS bachte id）mir． $\mathfrak{D e j}=$ halb bat idf ©charff．Sonit dürfte e马 gar zu lang＝ meilig werben．＂

Sants Matjer rang die Fände．，，Woritht，Bor＝ fitcht，Sili！！Seine Fraut erflärte ichalfbaft：，Sei ogne Sorge，id weiß auth，was idf ber すamilien＝ ehre fa）uldig bin．＂
＂Da hat man nun endlid）iein behagliches Seben＂， ianmerte Šanz Mater
＂Utno jeinten $\mathfrak{K l u b}$＂，warf $\mathfrak{F r a u}$ Qifi ein．
，Da lebt munt zufrieden umb glüdlich，bums，
 pfeife auf bie Familienthre！＂（Ex ergob fid）fatwer＝ fällig und ging leiner Sdupejter entgegen，bie grade in die Thiur trat．
，Es ift wohl recht warm braunen？＂wandte fich $\mathfrak{H}$（blbeio an ibre ভchmägerin．

Midut dá ict wïbte．
，Wie fonderbar．Dut warit boch aut？Dber bift ou fifon lange wieder hier？＂
＂צัawhl，ganze zwei Stunden war ich aus．＂
＂，lnd weißt nidat，was für eine Temperatur brauken berridut？＂
，Reint．＂
2Deltheios（befid）berzerrte fidi）zu einer（brimaffe， während fie fcherzhaft nit dem Finger brobte：，DDa lábt tief blicten！＂
，上ás bod）ben alten Sabor in Æuthe＂，murrte Sృans Mater．
，WBie berliebt beine Fraut immer noch jein mut， Sane，daß fie niat eimmal weib，ob es falt oder warm ift auf der Strabe．＂
，＂Mein（bitt，ich bin Dod tein Thermometer， liebe ©（chwägeritt．＂
$\mathfrak{A 1}$ Šauptmant Scharff zu Iijd exjdien，fubr HDelheib ordentlich zufamntent，dem bas war ia der Mann，mit dem Silit Sents betrügen follte．Uno
 behandelte ben Fauptmant wie jeinent beiten freund． Unt Rili？Sie that Deesgleichent．Wie ichamlos das war！
，（Sx）habe fan viel bon Shnen gehört，Seerr Saauptmann＂，fonnte fith Moltheio nid）t enthalten zu jagen，ats man beim Maditical jab．
＂Fon mix？＂Sauptmant Scharfi foh ganz er＝ id）roden brein．
，Meine ©dmägerin bildet fich nämlid）ein，Seerr Seauptmann，wir Gätten ein Berbältniß mit cin＝ ander＂，fagte Fraut sili läafelno．

Wie roth ber Sautptmant witbe！
＂श्tber Rili！＂rief א̌anz Miater．
＂，Mein（5ntt！＂id）rie $\mathfrak{H}$ belbeio．
Rili ladite laut．Tiun bielt es ber Scauptmann fiix bas Ratgemefiente，Dasjelbe zu thun．Sanz Mater fhlob fidh bem an．
＂Sielft Dut，liebe ভchwägerin！＂
2tbelbeio verlieñ indiguient das Bimmer．
，Noun formateft but rubig it beinen תlub gefn， Scante．＂
＂，Meinit ou wirflid，Rili？＂
，，Mbelbeid bat für beute gentg．＂
＂，Wirtlich，Lieber Junge＂，meinte ber א̌auptmann und beugte fith zut dem Rechtanmalt．
，Deine תleine ift mir begegnet．Sie ift auber iich，bab fie mut idjon zwei Tage bergebens auf oid）wartet＂，fliifterte ber אauptmanm．
„fant ict benn？＂erwiderte §ans Matjer leije． ，Wedente boct，meine Schmejter！＂

Jim Sauie Matuer gab es jebr utgemittalide Wodien．ADeltheid liex nidht ab von ibrem Beroadt， trobdem fie den Sauptntann nur felten zu ©sefict

$\mathfrak{J u n g}=\mathbb{C} \mathfrak{n g l a n b}$



## Rendez－vous


befam．Aber silt war biel ausmärt，ohne daß die S（b）wägerin in（Erfahnung bringen fonte，two fie eigentlich all bieje Stunden berbradte．Stellte fie Silt zur Rede，fagte fie，fie habe jebt biel mit Wor＝ ftandejfbungen für ein neu zu gründendee $\mathfrak{g o g}()=$ nerinnenheim zu thun．Dder fie behauptete，Šant in feinem ，，Slub＂befucft zu kaben，wab ifren Miann immer wieder in Berlegentheit brachte．Da Molbeid int der fleinen Stadt unbelannt war，aud niemand Frembes autsragen wollte mit Rüudficdut auf bie Familie，reiztent fie biefe untontrolierbaren $\mathfrak{A} 1$ º fluthte ibrer Schwägerin eryt recty．Je weniger wirtlid Bersächtiges fie entoctent fonnte， $\mathfrak{H}$ \｛o hartnäctiger murbe fie．

Shr Bruber zeigte juth meift mürrif（d）und ber＝ fimme，dent er lam fo gut wie gar richt mehr in
 trok allent guten willent nicte（brabierendee aus＝ findig machent fominte，athmete er auf and lächelte zuweilen wieder．Saum mertte das jeine Saweiter， io berfolgte und plagte fie ifn mit ben herbiten Borwirfen wegen feiner \＆eichtgläubigfeit und $\mathfrak{B e}=$ quemlichleit．Und ba fie ibnt bant zuweilen recht mistrauifd）muiterte，füthite fich Sancs Mater jozu＝ fagen moralija berpflidtet，im Bruitton Der Ueber＝ zeugung zut verfichern，Daß auch itm nichts über jeine Eftre gefe，und daß̉ er jeben niederichiejen witrde，ber ift 子u nafe träte．Ja，um 2delheid recht mifbe zu ftimmen，bantte er ifr jogar gerübhrt fïr ibren fabeiterlidyen Eifer．Alferbing nahmen ifn folde Reden jebesmal farectílid）mit，trobsem er Fechtsanwalt war，jobab ex fich ihnent nid）t allzu oft ausjeßen burite．

Der eintige Menfa int Šaṫ，Der bei bem allent fidatlid）geDieh，war Rili，der eß fehr gut befam，
 hagerer und fpiker murde．
，，Wemt bas jo weiter geft，erftictt fie an ifrer

，Sajt but denn gar lein Mitleio mit beiner Sdwägerin？＂fragte ફant elegifđ）．＂だる ift bow， wenn man es recht betraditet，ein iftöner und ebler Bug，wie fie fich aufopfert fïr meine Ebre．＂

Nun hatte e马 dex arme Şans rieber mit feiner Frau berborben．

Da geid）ah das Schrectliche．Şant Maber war endlid）einmal wieder im，，ritub＂getwejen，fam aljo bergnügt ind guter Dinge nach §auje，las jeine Beitung unt rauthte bebaglid eine Upmann．Da fiürnte Mbelfeio Gänderingend in Das Sinmer und fant jofort ichluthzent in einen Sefiel．

Sants Mayer wollte ibr zu Silfe lommen，aber er ppirte eint jo unangenehmes Bittern in ben תinteen， Dás er Dent boch ！ieber vorläufig nocti fizen blieb．
 ＂，Wer？＂
＂，Dieje ．．．Dieje ．．．Deint Æraut＂
，＂）Uun wird mix：denn Doch zut bunt！＂jdurie Scante，Blieb aber immer noch fizen．
，IJd）habe fie in flagranti eetappt．
Sanc Meater wurde weib wie freibe und fchappte nach Ruft．（Er，mollte etwas erwidern，aber eฏ war mohl beffer，er idhwieg borläufig und wartete bas Weitere $\mathfrak{a b}$ ．
＂（3eh und erichiege ben Sauptmann！＂befabl 2delfeio．
，Rtber，liebes Rind，jo ofne Weiteres geyt das wirflid nid．

YDelkeid faluthzte wieber．Dam aber fapste fie fid 1 tnd erzäblte，fie babe fid in Rilis Schlafzimmer berpertt．
，＂Wo？＂fragte ibu Bruber．
＂§nt ihrem תxpiberid）rant．＂
Šans Mayer wollte auffahren，bezwang fich aber． ，Du warjt int Den Silub gegangen，Deine Fraut hatte bas io verbädtig freundlich aufgenommen，ba badfle idif）
，Was hörteft bu aljo？＂unterbrach fie der $\mathfrak{B r n t i d e r .}$ ＂，Jd）hörte niçt nur，id \｛ah auch alle ！＂ ，WSte？！＂
＂Durch ein Roch，Das ianin ben Schrant gebohrt．＂ Sants Mayer fanappte febr aithnatifa nach Ruft．
 Beit eridienen ber Šauptmant und beine Frau and fliifterten mit einander．＂

Šanc Mayer fpißte die Shren．＂Sie fliifterten？＂
und bann！＂MDelheio falug bie $\mathfrak{A u g e n}$ nieder ，Die ふleiber legten fie jorgfältig auf einen Stukgl．＂ ，Da Hlirrten bie Sporen？＂
＂Er hatte Civiltteiber ant．＂
Srans Mayer fpibte immer mefr bie Ohren．
，＂Sähle zwifthen unt und ihr！＂rief 2belheib．
，，（Du erfannteft fie alfo ganz beutlia）？＂
 founte id nidut erlemtent．＂－＂Wie？＂＂
 recht itand，war bie §efinung im Scjrant zut niedrig，〇obañ idh die（Sefichter nidat jebn fumte．ltat Dant ．．Die siopftiffen lagen zu weit nadit rechta ．．＂

Sant Maner erthob fitil eilig，Denn feine תinice zitterten nicht mehr，trat zut feiner Schwejter，legte ifr gewidtig jeine Æedte auf bie Schulter utho

 Lafien，id Gabe dich in Deinen Radjforidungen jogan unteritiibst，idh bin ein nachichtiger Brutber geween， zut nadifatig， $\mathfrak{u m}$ unjrer（shre willen，aber was zu
 lich bin id aud meiner Frau æǘcfichten ichulbig， nicht nur Sama，ßapa und bir．Saß mich auç＝ reben，Mbelheib！．Jit beinem blinven Eifer haft Dut Dich nun fogar hinreigen lajien，Mbjcheulidfteiten， Die Dienjtboten int Simmer meiner zrau begangen， ifr zuzufareiben ．．Und debhalb muf id bid grabe int Interefie meiner Ebre erjuthen
，Dienjtboten？Mieitft Dut wirflid）？M Melfeio ladte laut und herzlog．
，（ix）werbe fie fofort fonfrontieren，unto but wirit jehn，wie rectht idd babe．＂
$\mathfrak{A D e l h e i b}$ eryob fich，um סen Bruber in bie תüche 3ut begleiten．
＂Šaft but bent gar tein Sdamgefïht，सDelbeio？＂
Da blieb bie Schmejter in Bimmer．Nade einiger Beit erfdien ber Bruber wieber und erllärte：，＂Sie haben alles geftanden．Jd nuts bidh erfutben， Adelyeio
＂Das glaube idh einfach nicht！＂
Da wurbe ifr Bruber fo böle，wie fie thr nod nie gejehn hatte，und er verlangte，dan fie bis

## Nr． 2

morgen Mittag Das אaus berließ．M1E ein guter Bruber brachte er bie ভchweiter felbit auf bie Bahn． Sogat Rili ging mit und bebauerte，Dás bie f币b̈nen Wochen wie im Fht bergangen feien．Sogar sautpt＝ mant Sdarff eridien now im lebten Autgenblict mit
 Ernit idüttelfe der Bruber ber Schmeiter die Sand． als der Butg fich it Berwegung jetzte．，„frïbe Mama， Bapa und bie Schwejtern．Sage ibnent，idit wache felbit und berubige fie．＂

Schmeigend jabritten bie brei neben einander
 anwalts Mayer näherten，rectte er jeine Sand aus， deutete auf bie æeniter im eriten Stoct und pprach，
 einmal poldhe Tage burdzumachen．Э̌d wïniche fïr alle Butuntt，dan mein Soat

 Maber！＂

Dann fchittelten fie fith aufathmend bie Saände．

## Schulbumor

Der Eerr S\＆ulinipeftor befithtigt die Scqule und wohnt and dem Religionsunterridt in der fünften Klaffe bei．Da feiner der Schiller auf die frage， warum der Wein anf der Eodzeit $3 \mathfrak{n}$ Kanaan $3^{11}$ friih ansgegangen fei，antworten farn，will ber Reftor der $2 \mathfrak{n f t a l t}$ den Sdülern behilfliøa fein und aagte einem Jungen Ieife vor：＂Weil 3 u viele Gäfte da waren．＂Der Junge frredft den finger． ＂So，Du weikt es，mein Sohn，＂redet ihn der Eerr Infpeftor an，＂na alfo，dann fag＇s uns＇mal！＂
＂Weil $\mathfrak{W}^{u}$ viele Geiftlidhe da waren，＂antwortet prompt der Jutrge．

## Jor der rechtshistorischen Staatsprüfung

（2wabres $\mathfrak{B e}$ efbichtchen aus（Defterreich）
Profeffor：Eerr Graf，bitte mir $3 \mathfrak{H}$ fagen， in weldes Jahrhundert fällt das Contil von ©rient und weldes ift die midhtigfe Firdenredt＝ liche Beftimmung desfelben？

Graf E．．．：Das Concil von Urient fand ftatt im 2uguit 1812 und die widtigiten $\mathfrak{B e}_{e}$ ． ftimmungen desfelben bezogen fidh auf die Eqe． rathscantionen der Infanterie＝und Cavallerie （1）ffiziere！

## Síebe Jugens

Jur feier von Kaifers（Geburtstag veriammelt der $\{$ äuptling von $\mathcal{L}$ ．．eine Kanoniere um fid und hält thnten eime durdh den reidglid vorher gentof fenter Kaftiodampagner infpirterte Rede uber die hohe Bedeutung des ©ages für ben deutfhen Krieger：．．．＂So feht mal ein，Kerls，am heut＝ igen ©age，um whe viel leidfer ihr es habt，gute nith wadere Soldaten 3 werden，als jede andere 2Tation，als 3．B．die franjojen；denn blictit ihr $3^{3}$ unferm ©hrone auf，wer fitit da auf dem－ felben？Seine Majeftät，unfer oberfter Kriegsherr， ein leudhtendes Dorbild afler militärifあen 『ugenden， ein Soldat vom Sđpeitel bis zur Sohle，den ftd jeder von euch Kerls gum $\mathfrak{H T u f t e r}$ nehment follte． $\mathfrak{W}_{\text {ent }}$ anders aber der franjofe $3 u$ feinem ©hrome aufblidet，wen feht er da？－Einen armfeligen ziviliften．＂

Bejकwifter verfohedenen ZIters freiten fi屯
 befriedigenden Einigung iiber dies ©hema $3^{11}$ forment．
＂Wir alle fitd aus 区roe gemadet！＂fagt faliefo Iid＂der Sextaner frity．

Da ruft plöglich der fleine dicfe Eans，folz auf feit jugendlides Embonpoint：
${ }^{\prime 2}$ Wenn Jhr aus Erbe gemadt feid，id bin aus Spect gemadt！＂


John Lavery（London）


## Ciroler „friedensapoitel＂

Der ©iroler Epifkopat hat an ole Beiftidjkeit Des Eandes ein Sdjreiben geridtet，das groges zuffeben er－ regt：1．werden die Beiftideen als die eigent－ lide Quelle des Unfriedens im Lande ©irol bingeftellt；2．riro den Beiflidjen frrengftens verboten，für oder gegen den neugegründeten Bauern－ bund，der bekanntlids gegen den willen der \｛onfer－ vativen voriges Jabr am Sterzinger Bauerntag ge－ grūndet rourbe， 3 a agitieren，und 3 ．wird allen Silff－ geiplidjen freng verboten，eine andere politik 3 u befolgen als ibre geiftidjen vorgefebten．

Die Kutten im ©iroler Iand， Man fieht fie railos ídmieden
Des Eafles ulld des Zanfes Sdmert Statt predigent den frieden！
21 m 2lmbos fteht ber Eerr Kaplan，
Der Pfarrer an dent Effent，
Es haben die Eodwwitben all
Des Eeilands Wort vergefien！
Sic trngen politif und Streit
Bis in die fernften © Thäler，
Diel widtiger als ein guter ©hrift
Sind Jhnen trene $\mathfrak{W}$ ähler！
Den grofen Eixten wird＇s zu dum，
DaB aljo untergruben
Die Glaubenseinigfeit đirols
Die Eerren Eirtenbuben！
Was foll der Bauer benfert ba
Und afl die andern Sdäfleitr，
Went mit bem Bifinof rauft berum
Des Pleinfen Dorfes Dfäffeim？l
Jndef fid balgt oie ©lerifei
mit wettern und mit fluden，
Geht das Tiroler Dolf vielleidst
Die wahrheit felber fuchen！
Rudolf Greinz

## Kalte Ueberlegung eines Feissen

11 m baş 8 ufammenvirfen ber $\Re$ Regierenoen unt bes Solles jur Begrinoung freibeitlider Etaat woblfabit zu erreiden，gibt es brei Wege：© es walt，llnglḯf und Эntelligenz．शber aud） ba，wo ber erite 2 tuftos von ber Revolution ober von grensentojer sloth gegeben maro，nuß bie Jntelligens alle voribergehenoen शöthigutgent iiberbauern，went bas Erreid）te von Beitano bleibent foll．

Deutid）lanb hat bas（3lüd，feitte 2Boblfabrt unb Madjtentfallung vielutebr ber Finfidit als ber äuseren 9 ötbigimg zu verbanten．Suteiner Seit und in teimem antocent Stantemefen baben fid）fo，mie jest bei uns，Die Regierenben und fait alle Boltstreiie fretmillig－bas beibt obne Fevolution ober allgemeine $\mathfrak{Z e r a r m u n g}$－in bem Beftrebent zufammengefubent，ben Sdroadent zu belfen，Die llnwilienden $3 t$ belebren，סie franfen ge fund јu madjen，ieber ebrlidhen Thätigleit bie Wege зи ebnen，allenthalben R1uflärung uno शäd）ten： bitle zu propagieren．Gewī if ber Widerftano，ber ben lleberrebungstiuften bes beutiden Joealismuts「eitens höfifder，agrarifder，bierardhifder unb fon＝ itiger Jnterefientenfreife entgegengeiest wiro，ein ges waltiger，jebod）vertraten wir auf base（3 ewifien ber Yation，Daß eß Die begeifterten Berfedter beutidjer Joenle nid）in Stide lafien werbe．Wolfen wir aber auf bieiem Sicgessuge gittiger Jntelligemz fortid）reiten，ober and）mur bas̊ Erreid）te feithalten， bant miffen wir alle offenen uno verffedten 24 ，$=$ griffe auf bie freibeit ber Mleinung äuferung mit Den allerfdürfiten Wafien bes fämpfen，bent jene Joreibeit allein fant uns vor Rïdjallen in bie alte Barbarei berwabren．

Llnter allen（Einfid）ten ijt mithin biejentge in Die $W_{n e n t b e b r l i d f e i t ~ b e s ~ f r e i e n ~}^{W}$ ortes und bes freien Bilbes bie widtigite，uto folg． lid）muß id）alle Dicjenigen，die leidften Serzens nad）Sincbelung ober fleintider Benfur ber litera： rijdent uno tünitlerifd）en Jrcibeit idurcien，entweber סess berwiten Berrathes ant Der offentliden Wohl＝ fabrt zeiben oder für Efel in folio balten．

Georg Firth

（3eitungsnotiz：2llfons fäbrt zur Braut（d）au！）
 ftändig auฮ，wird aber jock an den 正übner $\bar{G}$ ö $f e n$ mit freu⿱igem Gegacker emppangen．

## Der Eabrling

（ 2 eitrag elnes Chefs 34 Der in Berlin gegrūndeten erften Cebrlings．Zeitung）

Wer ift Der Jiingling，Flein und glattgeidorent， Der fets als Eefster morgens im Bureau， Intit langen，zupenswerthen，rothen Obrent Llto iiberhohem Zraget comme il faut， Den man vort frïh bis abends hört rumoren， Dod fowafit er nidts，Der Bengel thut nur fo； －Das ift ocr sebrling，oft und freng befrittelt， Dett mant and＂Stift＂unt＂moritjde ${ }^{\prime \prime}$ betitelt．

Die Preffe des Kopierens wird auf Erden Don feinem muspelftarfen 2 rm gefdunïrt， Dods miifien meiftens abgeidoriebent werdent Die Sriefe，Die ber junge Manm fopiert， 2ud das Kopierbud madt ibm viel Befdwerben Es wird im Jahre einmal regiftriert， Dent feiter Eeele Sdwarj ift faum geringer 2lls die entorme Sdpärge feiter finger．

Sebu Streide finnt er aus it der 2 tinute， （1）b Chef，ob Kommis ift ibm ganz egal． Uno gibt ibm Einer eine anf die Sdrute， So hant er wieder mit dem sineal．
Des 27abts hingegen，sa ponffiert oer Gute， 27idt leidt $3^{4}$＂fräftig＂ift ibm ein §oFal， Ulid trinft er 2benos sagerbier in Mraffe， So ftimint am eltorgent nidpt die portofafie．

So treibt er es zwei Jahre unverbrofien llito mit der fredheit wädft feir rothes（1）br， Die Kaufmannsmeisheit bleibt ibim 3war verfकloffen，
Dod menidlide etbifd feigt er hod empor．
Uno went die f́böne Selprlingsjeit verfloffen， $211 f t$ ibn der Chef in das Privatfontor Lnto fpriddt mit väterlidem ©on allhier： ${ }_{\text {„ } 27 \text { nit bift }}$ Dit Kommis－aber

> nicht bei mir!"
> Karlchen

## そTilitárifide ：Tothwelyr

Der（Webeime Sriegsrath Romen－ertennt int ＂Sag＂bie yiothmehr in Militäritrafredt ant，bes unertt aber zolgendes：Der abzuvebrenbe 9tngrifif milife nidit blop entient möglid）fein，fondern un＝ mittelbar beboritchen，er Ditife anorerfeits nod）nid）t beenbet fein；er miffie redhtsiviorig，alfo nidt darauf geridtet fein，dem Befebl Deß Borgejebten Behorfam \＄u verfdafien；enotid）utilife fid oie Bertheioigung in Den gebotenen（5renzent der Mbwehr balten．－

Diefe Fiedtsbegriffe werben den meiften Soldaten nidjt redht berifandolid fein．Da es aber fiir fie von ber grobibten Widitigteit ift，Den Redtabegriff ber Sothmehr genau 34 temmen，to wollen wir ifnent an einem braftijden fralle flar madjen，wie fie fict gu berhaiten baben：

Tans in Mirborf．DieSanoniere 2fugut Bähtamm uto（5uftab 2rillerlopp tanzen mit $\mathcal{G}$ ugufte rod） IOffel und Minna Bejentein，als plogfid der Lnter＝ offisier Sautmant ftomen beibe Tanzerimmen an Dem 24 rm reist，Den Mäbdien ©tōße veriest，Dás ite binfliegen，Das Seitengewebr ziebt uno es gegen Die ganoniere mit ben Wsorten zuft：，कummeriert （Eud）man Eure Smodjen，Sifr Sibier，if ited）Eud） cene u＇th sropp，Dat（Eud）oie Qäufe piepen，unt Dat Ihr in teenen Gard）mehr rimpabt．＂

Wemn die sanoniere nuи cinerieits einer ¡向meren Gdjäbelberletsung，andererícits eimer immerbint aud unangenthmen Sudthaugitrafe entgehen wollen，io werben fie fidh nad Meloung beim \＄3adtmeiter ant ibren Batteriedjef mit der grage venden mifien，ob ife anter ben geidjifberten limitänden bered）tigt finb， Dem 1 nterofistier das Geitengewehr mit Gewalt 34 critminden．Der Batteriedjef viro bet Borjall 3 tt Brotofoll nebmen lafien unto in allen，nid）t gand cinfadjen Sadjen die 厄̂rage Der Ranomiere an bas rriegsgeridt weiter leiten．Sit bie Gadje eilig，io wiro die forrepondens telegraphifd erfolgen mufien．
 nontere dem Unterofilisier dos Seitengenebr im WSege der शothwehr zu entwinden，borausgeie bt na＝ türlid），Daß Der Vingrifif bes lebteren nods immer umittelbar bevorfteft und nid）t inzroijden beendet ijt．

Sallt bie 2 nntwort berneinend an 8 ，fo erbalten bie Sanoniere wegen ungeredtfertigtem Ningebens eites ふorgejeţten 14 なage Wittelarrej．

Frido

## 

## Redende perfonen：

§räuletn Rotip orn，mehrfadje §üujerbeitgerin obne Qunifenorben，aber febr orthodor：
Euiebiu\＄Bohnenjtroh，Boritand mehrever Sittlidjteiţ̄vereine mut iefr viel Gdiangefübl， bãlt aber trołjom öfientlidje $\mathfrak{B u}$（räge．
Cuifebius：Werfen wir alfonothgèrungeneinen Blid in Die §bble des Qaiter§．

Fixf．Motip．（errithet）：श（d）ja，bitte！
©uicbius：Da frieden fie，bie ভdtangen，da winden fie fíd），סie $\begin{gathered}\text { surmer，da heufen fie，bie §yänen，}\end{gathered}$ da brittent iie，Die Ziger！lito wie tomnt bas？

Frl．Motiv．：शुic Demt？
©uicbins：Bon der zunebuenden（Entittlidung． D theure Freundin in Ebrijto，die Mloral ift antes geitorben．

Frf．Motip．：© bitte iehr，bei mir nidt．Fd） lebe büdjit fittian bon den Sinjen meines פaujes． （30tt hat meine Zugeno belohnt unt mir orei $=$ hundert milether für ein cinsiges §aus beideert． llnd da reben dieje fündigen blätter immer von Wohnungennoth！
©uicbius：ปัa，Dieje Blätter！Seben ©ie，theuerfte §reundin，beute werden die Geelen bon Sinbesbeinen an vergiftet．WSie rein，wie abnungslos tỏnnte fo ein junges Wejen aupadjen！श 2 ber ba Pommen diefe elenden Rsibblätter，da fommt diefe Simit und wsifienidjait unb wie fid ber Edmuts fonit
 werven：eine Lex Berger muis ber，Die \＄\＄ib＝ blätter miifien berboten werben，Die $\operatorname{Bififenid}$ ）aft mub aug̉gerottet werbent，Die sumit wiro vernidtet．

ङrl．Motiy．：D belter Mann！
 gerottet，Dant gibt es teine Sroftituierten mehr， Dam tomment feine Morde mebr vor，Dan werben feine Sittlidteit3berbredien mehr begangen，o nein， theure Ereunbin in Ebvito，bann wird Qlles wieber fo fittliø，fo tugendyaft und ges redt，wie e马 vor ber（Erfindung ber $\mathfrak{B u d}=$ bruderfumitwar．§alleluja！

Bim

## Resoutengeflüfter

${ }_{n}$ Ainsi，tu est aussi ici？＂－${ }^{\text {OOni，je suis }}$ aussi ici．＂$-{ }_{n} \mathrm{Et}$ to t＇amuse ？${ }^{4}-{ }^{~} \mathrm{H} m,-$ il va．${ }^{4}$－＂Tiens，tu as de l＇ésprit．${ }^{"}$－${ }^{\text {＂On }}$ dit．＂－＂Pardon pour un moment，ma tante m＇attende，${ }^{*}$－${ }_{n} \mathrm{Ah}$ ，ne fais pas des histoires， tu n＇as aucune tante？－＂Quand je te dis， ma tante m＇attende，oh j＇ai tant des tantes． Au revoirl Attends moilk－${ }^{4}$ Avec tant de plaisir！＂

P． $\mathbf{v}, \mathbf{S}$

## Ergänzung der täglichen Nahrung

mittelst kleiner Quantitäten von
Dr. Hommel's Haematogen
gereinigtes, concentriertes Haemoglobin, D. R.-Pat. Nr. 81391, 70.0, chemisch reines Glycerin 20,0, Wein 10,0 (incl. Vanillin 0,001)

# Kindern jeden Alters wie Erwachsenen 

## 



Nachstehend einige ärztliche Aeusserungen, soweit dies der beschränkte Raum gestattet. Litteratur mit hunderten von ärztlichen Gutachten stellen wir Interessenten gerne gratis und franko zur Verfügung.

Ich habe Hommel's Haematogen vielfach verordnet. Der Erfolg zeigte sich elgentlich sofort, indem Appetit und Verdauung angeregt und das Allgemeinbefinden der blutarmen und entkrafteten Patienten sich ganz uberraschend besserte. Von allen Eisenpräparaten, die im Gebrauch sind, hält keines auch nur annähernd eine Konkurrenz mit dem Hommel'schen Haematogen aus. Das Hacmatogen stellt durchaus nicht allein ein Pralparat vor, welches Anämischen als blutbildendes Mittel zu entpfehlen ist, sondern durch seine appelitanregende Eigenschaft fördert es den ganzen Stoffwechsel, daher ich es denn auch gerade bei nervös-reizbaren Individuen ganz besonders vorteilhaf wirken sah. Vielfach habe ich Haematogen Hommel rhachitischen und heruntergekommenen Säuglingen verordnet, stets mit dem zufriedenstellendsten Erfolge. Vertragen wurde es stets ohne alle ablen Nebenerscheinungen, wie sie fast allen Eisenpräparaten mehr oder weniger anhaften.
(Privatdozent Dr. med. K. Baron Budberg in Dorpat.)
Haematogen Hommel bewährte sich auch in der diesjährigen Ferienkolonic als ganz unvergleichlict es Kräftigungsmittel von hervorragend blutbildender Wirkung. Die Zoglinge nahmen ihr Haematogen sehr gerne. Die gänstige Wirkung auf den Organismus trat nach kurzer Zeit deutlich zu Tage, indem die Esslust wuchs und das Allgemeinhelinden sich bedeutend besserte. die Esslust wuchs und das Algemeinbelinden sich bedeutend besserte, -
Auch heuer konnten wir mit Freuden nach Schluss der Koloniezeit sehr namAuch heuer konnten wir mit Freuden nach Schluss der koloniezeit sehr nam-
hafte Gewichtszunahme und vorzagliches Aussehen bei den mit Haematogen hafte Gewichtszunahme und vorzagliches
Hommel bedachten Zoglingen feststellen.

Für die Briunner Ferienkolonien der Section Brünn des muihir.-schles. Suleten-Gebirgs-Tereins
Der Vereinsobmann: Dr. Krumpholz. Der Koloniearzt: Dr. Lorenz.
Dr. med. Grekow, Merv (Transkasp. Gebiet) schreibt am Schlusse eines lăngeren Gutachtens: "Daher begrisse ich in Haematogen Hommel mit Freuden ein Praiparat, das für unsere Begenden, wo in Folge Malaria viel Blutarmut und Appetitlosigkeit vorkommt, ganz unschătzbaren Wert besitzt."
"Ich habe Hommel's Haematogen mit sehr gutem Erfolge bei meinen beiden Kindern (Zwillingen im Atter von $\%$ Jahren) angewandt. Namentlich das eine von ihnen, das erheblich in der Entwicklung zurackgeblieben war, bluhte unter dem Gebrauche des Präparates förmich auf und nathm imnerhalb eines Monat Pfund zu."

Dr. med. H. Goldxehmidt, Breskan.)
,Mit Dr. Hommel's Haematogen bin ich ãusserst zufrieden. Ich habe von diesem Mittel ausgezeichnete Erfolge gehabt und gesehen. In einem schweren Falle von Blutarmut, Scrophulose und Phachitis, wo der Appetit und die Eruâhrung ganz darniederlagen und duroh dio neueren Nahrpräparate nicht zu heben waren, erwies sich Haematogen Hommel geradezu lebensrettend. Gleich nach der ensten Flasche hob sich der Appetit und die Krifte nahmen rasch xu
(Dr. med. Bartels, Friedewald, Hessen-Nassau.)
Hommel's Haematogen ist ein Priparat, weiches ganz der modernen Geueration angepasst ist und der modernen Nerven- und Blutbildungs-Absicht der Aerzte und Laien zu statten kommt. Vom klinischen Standpunkte kann man der Verwertbarkeit des Hommel sehen Haematogens das Recht geben, das nach allen den heutigen subakuten Ersctōpfungszustãnden, Influenza, bei Blutarmut, nach allen den heutigen subakuten Ersctopfungszustanden, Influenza, bei Blutarmut,
Rhachitis, Scrophulose, bei allen nervösen und menstruellen Verstimmungen, ist HomRhach'tis, Scrophulose, bel allen nervosen und menstruellen Verstimmungen, ist Hom-
mel's Haematogen am Platze."
(Dr. med. A. Ralin, Krippen i. Sachsen.)

Ich habe Dr. Hommel's Haematogen bei meinem eigenen 9jahrigen sehr blutarmen Solne angewendet und schon nach den ersten paar Löffeln einon so uberraschenden Erfolg in Bezug auf den Appet't gesehen, wie bei keinem andern uberraschenden Erfolg ill Bezug aur den Appett gesehen, wie bei keinem andern
(Dr. med. Ad. Hippelein, München.)
,Dr. Hommel's Haematogen hat sich in meiner Praxis insbesondere beiblutarmen Wöchnerinnen und Tuberkulosen, sowie bel Nervenkranken auf's Beste be. währt. In einem Falle von Nervenschwäche war es mir möglich, selbstverständ lich bei geeigncten sonstigen diatetischen Vorschriften, das Körpergewicht binnen 2 Monaten um ca. 13 Prund zu heben. Ich werde nicht verfehlen, das Prī. parat auch fernerhin bei Ernaihrungstorrungen jeglicher Art anzuwenden."
(Dr. med. Mayer, München.)
,Ich wendete Dr. Hommel's Haematogen in einem Falle hochgradiger Bleichsucht an, wo vollstindige Appetitlosigkeit, ja geradezu Widerwillen gegen jede Speise vorhanden war und wo sellst Pisen-Arsenwässer nicht vertragen wurden. Gleich nach der ersten Flasche erwachte der Appetit und nach 3 Wochen war sowohl blühendes Aussehen eingetreten, als auch Herzklopfen, Atemnot und rasches Ermüden verschwunden.
(Dr. med. Ernst Echlichting, Distriktsarzt, Eggersdorf, Steiermark.)
,Dr. Hommel's Haematogen ist meiner Ansicht nach ein vorzügliches Ner-ven-Stirkungsmittel (brain-food) und gerade das Richtige zur Bekămpfung von Nervenschwäche (brain-fag), an welcher die meisten Manner der Wissenschaf zur Zeit leiden. lch werde es meinen Kollegen auf's Wärmste empfehlen."
(Prof. Dr. Gerland in Blaekburn, England.)
Haematogen Hommel hat sich bei meiner 90 Jahre alten Mutter sehr gut bewährt." (Dr. med. E. Hedtke, Kreisarzt, Insterburg, Ostpr.)

Besonders mőchte ich cinen Fall erwähnen; es handelte sich um eine nach vorausgegangenen Unterleibsentzondungen sehr heruntergekommene, blutarme, vollig appetitlose Dame; diese hat nach zweimonatlichem Gebrauch von Hommel's Haematogen it Pfund an Körpergewicht zugenommen.
(Dr. ned. Emil Meyer in Bad Grund i. Harz, Prov. Hannover.)
, Ich habe Hommel's Haematogen bei meinen 2 Knaben in Anwendung gebracht, die $21 / 2$ und I Jahr alt durch eine vorausgegangene Influenza sehr geschwicht waren und deren Appetit zu heben mir nicht gelingen wollte. Beide nahmen das Haematogen ungemein gerne: der grössere zitterte formlich darnahmen das Haematogen ungemeln gerne; der grossere zitterte formich dar-
nach und bat fortwährend um dasselbe. Der Erfolg stelte sich prompt ein, nach und bat fortwahrend um dasselbe Appetit nahm von Tag zu Tag zin, die blasse Gesiohtsfarbe schwand und nun der Appetit nahm von Tag zu Tay zul, die blasse Gesichtsfarbe schwand und nund sehen - nach
aus wie vorher."

Seit Jahren kenne ich Hir Haematogen Hommel und von allen Seiten hōre ich es nur lohen. Ich habe ganz vorzügliohe Erfolge damit erzielt und verordne es seit langem. Es leistet brillante Dienste bei Schwächezustānden, wo der Appetit darnieder liegt, in der Rekonvaleszenz, bei Blutarmut und bei nervösen Zuständen, die mit Mattigkeit und Appetitmangel einhergehen. Das Präparat habe ich für meine eigenen Kinder verwendet, die eine Zeit lang nicht recht essen wollten. Sie verlangten stets von selbst danach und ihr Appetii und ihre Blutverhaitnisse besserten sich sofort ${ }^{\prime}$
(Dr. med. Behrens, Mieste, Prov. Sachsen.)

Da das Kaiserliche Patentamt uns den Schutz für die Wortmarke wegen verspäteter Anmeldung definitiv versagt hat, so ist sie zum geworden, das heisst, es kann Jedermann ein beliebiges Produkt

## "Haematogen" "Freizeichen" "Haematogen"

 nennen. Man verlange daher ausdrücklich ,,DR. HOMMEL's und lasse sich Nachahmungen nicht aufreden!
## Nicolay \& Co.,

Hanau a. Main. Zürich.
London, E. C., 36 \& 36 a , St. Andrew's Hill.

Vertretung für Nordamerika: Lehn \& Fink, William Street 120, New-York.
Hauptoliépôt für Russland: Apotheke Gross-Ochta in St. Petersburg, „Abteilung Haematogen".

# Das Geheimnis jung und schön zu sein 

ist der Titel eines soeben erschienenen Buches，welches jedem Inter－ essenten kostenlos und portofrei zugesandt wird．

Jede Frau，jedes Fräulein，ob alt，ob jung，sollte nicht versäumen， sich dieses hervorragende Buch kommen zu lassen．

Wer durch Schōnheit glänzen und Eroberungen machen will，wer dem herannahenden Alter mit Erfolg Widerstand leisten will，und wer von allen anderen beneidet und bewundert werden will，lese unsere höchst bemerkenswerte Broschüre ，，Das Geheimnis，jung und schön zu sein＂．Dieselbe ist von einer der ersten Autoritäten in diesem Fach geschrieben und hat überall die größte Aufmerk－ samkeit erregt．

Jeder Interessent erhält diese Broschüre vollständig kosten－ los und portofrei als Drucksache；eine Postkarte genügt und ver－ pflichtet zu nichts．Falls Zusendung in geschlossenem Kuvert ge－ wünscht wird，sind für Porto und Spesen 25 Pf．in Briefmarken ein－ zusenden．Die Auflage ist bald vergriffen；man schreibe daher sofort an


## VERLAG JUNO，G．m．b．H．，Berlin 186，Stallschreiber－Straise 5.



## Kínftlerifde fefteefかenke

## Dic <br> Originale

der<br>in diefer lummer ent． baltenen zeidnumgen， ［owie aud）jene der friiberen Jabrgänge， werden，foweit nod） vorbanden，käufli申 abgegeben．

Derlag der „Jugend＂ münden farbergraben 24

Originale der mitindner，Jug， end ${ }^{\text {b }}$ wurden vom Drestner Kupferflid－Kabinet，von der Kgl．Preuß．nationalgallerle in Berlin，vom Städt．Mufeum Magdeburg u．A．erworben．

Die Modenwelt；anerkannt beste deutsche Moden－Zeitung；nicht zu verwechseln mit＂Kleine Modenwelt＂und＂Grosse Modenwelt＂．¹／4 Jahr $1 \mathrm{M} .25=1$ Kro． 50 ．

JllustrirteFrauen－Zeitung．Ausgabe der ＂Modenwelt＂mit jährlich 48，bisher einzig da－ stehenden，farbigen Modenbildern usw．1／4 Jahı 2 M ．$=2 \mathrm{Kro} .40$.
＊Man abonnirt jederzeit bei allen Buch－ handlungen und Postämtern．


## Zur gefl．Beachtung！

Das Titelblatt dieser Nummer ist von Fritz Erler（München）．

Sonderdrucke vom Titelblatt，sowlo ron den ubrigen farbigen Blättera sind dureh den Verlag der ${ }^{\text {Jugend }}{ }^{4}$ crhältilich．

Redaktion der sjugends．
fort mit dem Petgten Rht！ Ein âfthetifd oramaturgifdees æabnnoort für angebende oder bereits geftempelte Didfter
Dic neuten Etüfe bes heurigen ©pieliatrs Gaben fait alle dasjelbe ©didfjal ju eroulben． Grit werben fie beflatidit，bam wirb ber Didter an Die ЯRampe gerufen und zum ©dluई sifdt dic Beitie ねublitum．
Die umgetefirte §odzeit von תana！Dort twinberten fid Die Suben，Daje mon itnen Den guten secin zulest voríette．Sier örgen fiid）Die（3ăite，Daje Der ent to erfriidectide Irunt jumt Edhluj idat wire．2isber fommt Dos？（xinfad）Daber，Doik atle movernen Dramen einen Stt ju viel haben．
Gort mit Dem lefien 9itt！muß Der ©dladt＝ ruf ber Rerbenbert lautert Das 2ramt ofne legten 9 ift ift bas goeal der 3uthuit． Ein jumger（6inmaniait buar，Der Mleranter Den ©roben und Caciar idjon löngit unge－ bradit hat，umt jid ieft mit Esceetind＇ider deierfidfteit in Seliogabals Ergich ju bers $^{2}$ ienten，meinte filingit，man tönut dent lebel audd auf anbere siscic abbelfen．Man minste Dic ©tiide nur von binten nod）vorn fipielen： Danu täne on Ş Zangmeiligite，wie $j$ ．W．Die Berlobung inn ，（Sriinen Baum zur Madtigall＂ 3uerit oran und das Luitigite und कbdelite，wic f．B．Das Bierjungentrinten，zuleft．

$\qquad$ Ciin
untreuer Mann
existirt nicht mehr，wenn jede Dame es für ihre höchste Pllicht halt，sich so jung und schōn als möglich zu prö－ sentiren．Raschester，sicherster Erfolh durch Crême，，Peau de velour＂，In Dosen a 2,50 und 4 Mk，oder Probetube a 50 PFg ．Alteinverkauf fir Deutsch－ land：Kreuznach Bad V， $\mathbf{B u}$ reau Execl ior．－Ratschlage fur Schōheitspllege gratis auf Anfrage，

## Blüthentese der „Jugend"

Gerr Brofeffor Dr. Rieth fdilbert in bet "(0cmania" Die idredlid)en golgen der fons feitionelofen Sdute
„SBiro bie tonicifionsloie Eduule alfqe mein eingefiilht, Dant, fatholijider (5briit, werben bente sinder und die sinder beiner Sinber mur cine Mporal gelebrt werben: Die Der Bejtien, Die fid) gegenfeitig, aufirefien. Yein, cine idfinmere: Die Beitie bandelt ridtig unt naturgemäß, beine stinter merden Hunaturfide litgebener werben.

Qber nidt unt bie stitber twerdent oege: Heriett werben, Hein, jugar der Teufel wird verfommen unt das boethe'ide wort, dag fid) bie sultur aud auf ibn eritredt hat, $3 u$ Edjanden madien. Brof. Dr. Fieth itellt feft:
,isollte der Teufel betraten, utur cine watre fonde feiforentoditer. Mber nut von Fro= fefioren a la gaedel.

Bon disfreter Eeite erfaften wix, dah nidt nur ber Teufel, jonbern aud) Defien (3rómama von beitigen §eiratsgeliitten geblagt wird. Die p. p. alte Dame bält bercits unter den Miedafteuren und Mit= arbeitern ber "sermania" eifig llmid)an, woriber die 「eufel auber iid fein jollen. "Wit ouldencenefoldie Mresalliance nidt!" idrie Belzebub, "'s ifno eh iduun genty ititramontane bier unten Vicie Mittheifung geben wir unter $\mathfrak{Z o r b e}$ balt, on unfere Berbindurgen mit Der इolle begreifildjenteife nidt jo gut jind, wie die Der "Sermania"


Die beste Nahrung der Blutarmen und Bleichsüchtigen Originalflasche $2,50 \mathrm{MK}$.

## Perdynamnimpaka

Das Frühstücksgetränk der Kranken und Schwachen Erwachsenen und Kinder

Originaldose $2,50 \mathrm{Mk}$.

## Nach ärztlicher Vorschrift!

 Morgens: Perdynamin-Kakao Mittags: Ein-Esslöffel voll Perdynamin Abends: Eiñ Essloffel Käuflich in den Apotheken. Fabrikant: H.Barkowski, Berlin 0.27.Fïr Kïnstler!
ute AbveisskalenderEntwiivte gesucht von ErnstKaufmann, Kalenderverlag, Lahr, (Baden)

Stotternheilt gründl. Sprachheilanstalt L. Warnecke, Hannover, Parkstrasse 6 ausgeschl. Mannigfache Auszeichn, v. Behord u. dank. Anerkennung v. Geheilten.


Studenten-Itensilien-Patrik illteste, grösste u. leist-
ungsfihigsteFabrik dieser Branche.
Emil Lüdke Nachf. Josef Nachtrab, Jena i. Th. 53. Man verlange grossen Katalog.

> GORICKES GORICKE' WESTFALEN-RAD MOTOR-RAD

## Diercesundheif im Winter



登 zu erhalten. ist nur dann mög. ue zeit erwärmte, stets zu trockene Pad was Bestandteile des Wassers, in welchem der normale Luft fur den Menschen. Der Kontrast zwischen der erwärmten, zu trockenen Zimmerluft u. der zu kalten Luft im Freien, ist dic Ursache fast aller Erkältungskrankheiten Nasen-, Rachen:, Kehlkopfleiden, Rheumatismus ete.) und der Verschlimmerung bereits bestehender Leiden.
A. Rodenstock's Humidophor D.R.-P.No. I48465
Apparat zur Befeuchtung der Zimmerluft)
werden genannte u. sonstige Erkalitungskrankheiten verhiitet u. ge lindert. „A. Rodenstock's HUMIDOPHOR ${ }^{\text {at }}$ verursacht keine Un terhaltungskosien, braucht keine besondere Wärmequelle, passt sich jeder Heizvorrichtung an.
Apparat fur kleinere Zimmer von ca, 50 cbm Mark $\mathbf{1} \mathbf{2} .50$,

Dr. med. P. i. Ch. berichtet u. a. darûber:
lch muss Thnen die Anerkennung aussprechen, dass Sie mittels Ihres Apparates die Aufgabe einer Intensiven Fiussigkeitsverdunstung in sehr zweckmalssiger und gliieklicher Weise gelost haben. Der Apparat ist kompendiös, geftillig und solid in seiner Ausfuhrung. Fur Leute, welehe vieleicht noch mit chronischen Katarrhen der
ist die Einrichtung eine wahre Wohltat.
Weitere Zeugnis-Abschriften V. Fach-Autoritäten ect., sowie ausfuhrl


## Gereadte

mamman them monpors Flatulin-Pillen. die sich auch bei Blähunฏ́en, Säurebildung.Sodbrennen vorzüglich bewähren.


Cesundheit und Kraft
wird erlangt und bewahrt durch Anwendung der Electrixität als an Rheumatismus, Gicht, Ischias, Neurasthenie, Rocken- oder Muskelschmerzen, Magen-, oder anderen Schwächen, Lähmungs erscheinungen und dergleichen Krankheiten,

wird Ihnen helfen. Schreiben Sie uns bitte sofort, wir senden Thnen gratis unsere hochinteressante, illustrirte Broschure mit Ausspruchen arztlicher Autoritaten ober die praktische Anwendung der Electrizitat gegen 30 Pfg . fär Porto.
Kuister \& Co., Frankfurt a. M., $\begin{gathered}\text { Fabrik electro. } \\ \text { med. }\end{gathered}$

Gegenwartsbilo aus dem 3ukunfitrfaat
Sert Bebel băt auf guten, Gryicherififen Ton: Gr riigt und brobt mit Mutber lutb erntet Spott unb Sobri.
Sert Melfring peitifit Genolient Sit Stuiten uno fagt led, Bur Gegenvegr eatifiolofiern, 3um Roliner*) nidits ols "Sed" Serr \}aeth barf feine ॠerven Surrieren. Dottor §rank Bewafinuet bie Relerver lino zupit an थuguit's Srans.
Serr Mebring forit verwegen Serrn Cisner's ftilles Gliid; Gr iffrwingt Den fipiten Degen, Der , "Borwärts" buit zuriid.
Serr ßarvus tamt niddt lieben, $\mathfrak{B}_{0}$ alles tott uno idreit. Die శ̌uerfunten flieben Эm hellentbramuten Etreit.
(Es mito nidit blind geídofien In ber erthisten Sdaar, Die führenben Genofien Berjautien fiid Das §aar;
Eie idimplien umb befefben Sidid felbet in ibrem Mabin Das bat mit ieinen $\Re$ eben Der . . Griübdenmant getban! Ein stiller Verehrer (Wiarareterer dee nleatraten Wirzabateses)

* Webel fif ouss sölt.

Kunetler-Entwilrfo
für Cigaretten-, Chokolade- und SeifenPackungen und Etiquettes kauf Kunstanstalt Iris, Dresden 19 m .
Gegen Monatsaten von M. 10.- liefert
 zu Originalfabrikpreisen. Wilhelm Hess Fachgeschäft für Optik. Cassel 43 Preisliste kostenfrei.


VEVEY

## SCHWEIZ

Winter-
Station


GRAND HOTEL DE VEVEY ET

Eug. Michel. PALACE HOTEL GRAND HOTEL DU LAC Ant. Riedel. HOTEL MOOSER - Chemenin P. Koehler-mooser.

GRAND HOTEL DU MONT PÉLERIN
Th. Unger-Donaldsor. (alt. 900 m. .) Bestbekannte Töchter.

HOTEL DES TROIS COURONNES Alex. Hirschi.
(Monnet) WHITE'S HOTELS: Hotel des Alpes Thos. White. Hôtel d'Angleterre PENSION COMTE L. Comte. CLINIQUE MON REPOS
pour neurasthéniques, Dr. Zbinden.

## Einbanddecken und Sammelmappen

fuir den Jabrgang 1905
nad Entwurf von Rd. miunzer find bereits fertiggestellt und zum Preife don a mk. 1.50 in allen Bud, und Kunfthandlungen fowie beim unterjeibneten Derlag erbältiód.
münden, färbergraben 24. .Derlag der Jugend'.

fla ${ }^{\prime}$ de $\mathrm{m} .2 .-\quad$ 2.


## $\rightarrow$ - <br> Frisch und frei

 und deutsch dabei!Nummer 10 des Jahrgangs 1905 (Datum 6. März 1905), die Fasohings-Numdem Protektorate des Vereins gegen betrügerisches Einschenken als

## Fest-Nummer zur Heunn des Fremdenverkehirs in Bayeri.

Glechfalls in den ersten Monaten 1905 gelangen zur Ausgabe:

## Zuloaga-Nummer,

Sondernummer "Tirol" und
Sondernummer "Don Quiohote und seine Nach kommen".
Die Don Quichotes aller Länder werden sich ein Stelldichein geben, um ilrem berūhmten Ahnherrn zur Feier seines 300 jahrigen Jubilăums ihre Huldigung darzubringen.

In Vorbereitung befinden sich ferner Goya-Nummer,
Anzengruber-Nummer,
Soldaten-Nummer und
Sonder-Nummer, ,Berlin".
Wir bitten Bestellungen schon heute aufzugeben, weil die Sondernummern in der Regel sehr schnell vergriffen sind und wir sonst nur den Abonnenten die Lieferung bestimmt zusichern können.

Manchen, Färbergraben $24 / 2$.
Verlag der „JUGEND".

## Stereoskophbilder

beste Aufnahmen, Kataloge gratis. Ansichten-Genre, a 25 Pfennig, Neu: Liliput-Apparat mit 100 Bilder, Daimverlag, Charlottenburg, $4 x$.

$\in \mathbb{N}$ KURIOSER KAUZ
mufí Das sein, Der noct nidt begriffen bat, Dafi "JAVOL" Das eínzige faarpflege= mittel oon mirklíd positioem Dert fift. Derbüuffend grofiar= tig! Damitifitallesgefagt.


SAmtl. Dedikat.-Gegenstãnde, Parade, Fechtu Mensurausstattungen, Bänder, Mätzen, Cere-
vise, Bier-u. Weinzipfel fertigt als Spezialitlit die Studenten-Utensilien- und Coulourband-Fabrik von Carl Roth, Wlirzburg M.
$\rightarrow$ Catalog gratis -
A. De Nora: Stürmisches Blut.

Für die Leser der ,,Jugend" eine willkommene Weihnachtsgabe.


Der wohlbekannte Autor vereinigt hier in einem geschmackvoll ausgestatteten Band hundert seiner besten Gedichte. All die Vorzüge seiner Lyrik: gesunde Sinnlichleit, bestechenderWohlklang der Sprache, kecker Freiheitsdrang und scharfer Spott, kommen in dieser Sammlung zur schōnsten Entfaltung. Stürmisches Blut im Leben $u$. in der Liebe

Preis broschiert, M. 2.50, in Originalband M. 3.50 .
Verlag von L. Staaekmann in Leipzig.

## Shampoon-Soppfwaschpulver? <br> macht jedes Haar schuppenfrel, voll u. glănzend, beseitigt Obermalsslge Fettbildung der Hasre, reinigt den Haarboden, verhâtet Haarausfall mnd gibt wenigem Haar ein volles Aussehen. Milionenfach bewahrt, fur Damen und Herren unentbehrlich. Vorsicht vor Nachahmungen. Shampoon ist echt nur mit dem schwarzen Kopf! Packet mit Veilchengeruch 20 Pig., in Apotheken, Drogen- und Parfumerie-Geschaften kinfich Alleiniger Fabrikant Hans Schwarzkopf, Berlin W., Fasanenstr. 94.

## Soeben erichienen:

## Fritz von Ostini: ,„Arme Seelen"

Gine Sammluna von 30 Geschidten und Schnurren - . mit Budsdmudk von Daul Rieth. . . Inbatt: Krme Seclen. - Ebarley Gänsbergers eluck und Ende. - Dut Siet Du. - Die groble Eicbe. - Der Jdneumont - Die Eawine. - Die wandernde Rerze. - Das Redr aut Selbitmord. - Dle Glodken. - Dle Centa, - Mein Eebensqludt. - Wern die Stunden Imlagen. - St. Ratbrith, - Mary's letzte Puppe. - Die Deulabrsgelder. - Ein Cbece. - Der aulge-
 Stedecapterd. - Des beinzdieter gelizneter Raufd - Se non e odro. - Der Sieger. Im Solarafferland. - Ueberfuiblein. - Der weike Elet, - Fans und I'vite. - Verkebrte Weit. - Der griune 亏erdinand.
$\qquad$
Vom gleiden Verfasser:
Biedermeier mit ei Eiseder inims Zoiltementen. mit Bud)(d)mudk oon Julius Diez.

Verlag von Hdolf Bonzz \& Co., Stuttgart.

Dr. R. Krügener, Frankfurt a. M.
 Aelteste und grösste Spezi
fabrik fur Handcameras ZJeltberühmte . . . e - Delta-Cameras
wichtige Neuheit Spezial Film-Pack - Cameras Prospeote gratis.
 In alikn நandal. ppologr. Srtikel $2 u$ baben
 bezoges nar 1M. 50 Pf. (Ausland 1.75) nir 12 Hefte . Probe-Nr. (mit wartvoller
Gratisbeigabel) nar gegen Eineonduo Gratisbeigabel) nar gegen Einsenduog
voa 15 PI ( 20 Heller) von
 Qobrider benr, leipig.
 In KIVNST:VND.NATUR.
 Preis broch. is Mk., geb. $\mathbf{4 . 5 0} \mathbf{~ M k}$. Versand durch die Bermiihler'sche Versandt- und Export-Buchhandfung Berlin S. W. 61, Gitschinerstrasse 2/II.

## ＋Ideale Büste <br> Entwicklung derselben durch Peraspera Essenz（äusserlich） <br> garantirt－unschädlich－garantirt． $\overline{\overline{1 F l}}$ Aerztlich glänzend begutachtet． 10 M .3 Fl ．（genüg．） 25 M ．Nachn，od． 1 Fl .10 M .3 Fl ．（genug．） 25 M ．Nachn．od． Voreinsdg．d．Betr．Prosp．geg．Ruckporto． Baronin V．Dobrzansky，Haiense日－Berin．D．

## 981 （1）CRID D $^{66}$ <br> Inseraten－Annahme

 durch alle Annoncen－Expeditionen sowie durchG．Hirth＇s Verlag in München u．Leipzig． Insertions－Gebühren
für die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum Mk．1．50．
Die，JUGEND＂erscheint allwöchent－ lich einmal．Bestellungen werden von allen Buch－und Kunsthandlungen，sowie von allen Postämtern u．Zeitungsexpedit． entgegengenommen．Preis des Quartals （ 13 Nummern）Mk． 350 ，Oesterr．Währ－ ung 4 Kronen 60 Hell．，bei Zusendung unter Kreuzband gebrochen Mk．4．80， Mk．Wahr． 5 Kr ． 25 Hell．，in Rolle Mk．5．－，Oest．Währ． 6 Kron．，nach dem Auslande：Quartal（13 Nummern） ${ }_{5}$ Rolle verpackt Mk． 5.50 ，Fres．． 5 －， Nummern $30^{\circ}$ Pf exclus．Porto Nummern 30 Pfg．exclus．Porto．

Publikations－Organ ersten Ranges， Auflage 6\％©0 Exemplare． Internationale Verbreitung．

Die intensive geistige Inanspruch－ nahme $u$ ．Unruhe in unserem heutigen Erwerbsleben bedingt bei vielen

sehr häufig eine vorzeitige Abnahme der besten Kraft．Ausführl．Prospekt mit gerichtı．Urteil u．ärztl．Gutachten gegen Mk． 0,20 für Porto unter Couvert Paul Gassen Köln a．Rhein Nr． 43

## LOHSE＇S weltberühmte Spezialitäten

## $\overline{=}$ für die Pflege der Haut：$\overline{ }$


welss，rosa，gelb，chamols， seit über 60 Jahren unübertroffen als vor－ züglichstes Hautwasser zur Erhaltung der vollen Jugendfrische sowie zur sicheren Entfernung v．Sommersprossen，Sonnen－ brand，Röte，gelben Flecken und allen Unreinheiten des Teints．
LOHSE＇S Lilienmilch－Seife
die reinste und mildeste aller Toiletten－ seifen，erzeugt nach kurzem Gebrauche rosigweisse，samtweiche Haut． Beim Ankauf mein．Fabrikate achte man stets auf die Firma HPT AM 1 AC Jägerstr． 45
Hoflief．Sr．Maj．des Kaisers u．Königs， Ihrer Majestăt der Kaiserin u Königin， K．u．K．Oesterreich．－Ungarischer Hofl
In－allen Parfümerien，Drogerien etc．des In－u．Auslandes käuflich．


Der Mozlauer Student Sdmirias fowaty hatte bei Der Mutter bon fajan ge＝ ictworen，fidh nidht eher zu wajchen，bis $\Re \mu \mathrm{B}=$ Land eine $\mathfrak{B e r f a f i a n g}$ erhalte． $\mathfrak{U m} \mathfrak{R a m e n s =}$ tage des Baren，an dem man allgemein den Berfainutsufas erwartete，fant man ben ar＝ men ©dumiriatomêtl erhängt．（Er hatte，wie jo biele Dptimiften，an bie Wahrheit des （Serüdhts geg（aubt und aus Furd），fid）nu！＝ mefr waiden zu müijen，feinem Leben ein Ende gemacht．

## Blüthenlese der＂Jugend＂

§n der „（ভd）warzburg ケưolfiädtif（）en ¿andeĘzeitung＂vom 16．November finden wir nadhfolgende gemüthliche Mnzeige：
Madhe bem geid．Sublifum hiermit bie Mittheilung，Da天 id meinen Beruf in wollem llmjange wieber aufgenomment habe．Id） bitte Die geehrten Einwohner，mid wiedermeiterinmeinentsernfunter＝ ftïbenzu mollent．

『（tungsooll
Leidenfrau Sdmiot，æriedhof．

## Humor des Auslandes

Der Fleitre Joe zeigt feitrem Onfel aus： getuidte Bilder．Derfelbe Flemmt fein UNonocle ein und Fneift das andere Zuge 3 u． Entriiftet nimmt ihm Joe die Bilder weg， indem er fagt：
＂So fanmft $D_{\mathfrak{n}}$ ja nidht ridtig fehen， $\mathcal{D u}^{\prime}$ fdläfit ja mit dem eiten Kuge．＂
（Comic Cuts）

6 Couplets， $\begin{aligned} & \text { Soloscenen，Paro－} \\ & \text { dien，Vorträge，eig }\end{aligned}$ ， Repert． 30 Seit．Klavierbegleit．，koloss．Er－ folg selbst f．Talentlose．Neueste Samml． fro．nun 1，20（Nachn．1，60）．Illustr Kataloge spottbill．Theaterstücke，Couplets，Requi－ siten，Perrücken，Bärte，Schminke usw．frc． Theat．－Verlag E．Demuth，Dresden－A． 18.

# Ursachen，Wesen und দुeilung 

## tur <br> Neurasthenie der Männer． <br> Preisgekröntes Werk．－Viele Abbildungen．

Letzte Auszeichnungen：

Intern．Ausstellung für Philanthropie und Hygiene， PARIS，Tuilerien，April 1903.


LONDON，September 1903， Crystallpalast． Special－Ausstellungen．

Gegen M． 1.60 in Briefmarken zu beziehen vom Verfasser，Spezialarzt Dr．Rumler， Genf，Nr．2，Schweiz，und allen Buchhandlungen．
Die Dr．Rumler＇sche Spezial－Heilanstalt ， $\operatorname{SILVANA}$ © ist das ganze Jahr geöffnet． Besondere Behandlungsmethoden－einzig in ihrer Art und Wirkung． Wissenschaftliches Laboratorium für chemisch－mikroskopische Untersuchungen jeder Art．


## England

Don unferm Nitarbeiter Bernmeid）Bülow
England ift das fあönfte sand－yes！yes！yes！ Sand der Engel ift＇s genannt－yes！yes！yes！ Weil fo lieb und mohlgefinnt
Dortjuland die Sente find－yes！yes！yes！
England if mit uns verwandt－yes！yes！yes！ Liebt uns deshalb unverwandt－yes！yes！yes！ 2Tödt uns faft vor Sitb verzehr＇n，
Gat uns rein $\mathfrak{j}^{\text {um }}$ freffen gern－yes！yes！yes！
England hat gern Kolonien－yes！yes！yes！ 20 mur was jat holen drin－yes！yes！yes！ Dürfen wir da anch hinein？
2Tein！Das wäre hunosgemein！－yes！yes！yes！
England ift＇ne friedensfee－yes！yes！yes！ Ganj befonders anf der See－yes！yes！yes！ Wer fein Sdiff dort fowimmen hat，
Ift feit Iiebfter Kamerad－yes！yes！yes！
England fdan Dir ant，meinSohn－yes！yes！yes！ Denn da Iernft Du was davon－yes！yes lyes！ Kiī ihm ehrfurchtsvoll die Eand
Und fag：Danf fdön，Engelland！－yes！yes！yes！

## Kleines Geschichtchen

Die tiddin des berrn Rieidsfanjlers be ridtete neulid mit Entiegen，dán in ber graf： liden Eüdenberoumgebung Sđwoben uns Rufien aufgetreten feien，uno bat um ©itierung eines＂Kammerjagers ${ }^{\prime \prime}$ зur $\mathcal{D}$ ernidtung des ungeiniefers．
 laffen Gie nur alle umbringen，＂aber thun Sie um Gotteswillen ben Ruifen nidts！＂

## Centrumstag in ทxünd）en

Seate hielt unjer hod）verehrtes baurifaes（entrum eine ieiner weltbetannten，allgemein beadteten uno jelbit für bie entlegenjten（Sebirgaberohner wid）tigen
 wurbe wieder in ebenio jachgemäßer alg jad）bienlidher Weije für bas fommende そabr entif）ieden，foban Se．ת．Sobheit der §rinzregent und die Titl．Serrit Minifer bon der id）weren Bürbe des Regierens mieder joviel alg entlaftet fitto．

Seiterteit und Rebensluit waren סaker auf ibren Befichtern felbit oon den Fernftehenden zu bemerfen， während tiefer Ernit auf benen ber Serrn Cent＝ rumbolegierten lag．תein Wunder，wem man be＝ Dentt，Daß fiat bier bie Elite ber baurijajen Intelli＝
genz und bie Blithe der Wäblerianaft סes Randes ein §tellsid）ein gaben，um bon hohent fittlidjen（Frnit
 brucemeije bie Bejdidfe ifres lieben Baterlanbes zu bejpred）en．Dieje Miänner，Denen bie ascetijche Rebenatweife fan am Meubern anzuiehen ift，anf Deren blajien 2 Ingefichtern Deutlid geid）rieben iteht： ＂Entbaltiam＂－jie find nicht nur entbaltiam in Dingen förperlider Widftigfeit，fie find aud ent＝ haltiam und beidjeiben in ifren politionen Wänfifyen und ßerbältnifien．
 verehrtes Centrum in Reidhe fid ide ierzeit erweijt， wie es taum Die nothoïrifigiten Æechte eines Stants＝ bürgere für fich $z^{4}$ forbern magt，wie es beicheiben hinter allen andern ßarteien zurüdftritt，vou meld muftergiltigem（sehoriam gegen Stant und Bejebe eß allezeit erfüll ijt ！Sim，umo all bieg gilt in noch Göherem Grabe bon der bayrifden ©entrumbpartei． Wahrheit，Jreikeit，Sitte find in ber That die Seit＝ iterne biefer eblen ©ejellidait．Eie temnt tein Falfat． Jhre Rede ift Ja ja und Sein 刃een！Sie berfolgt den Umiturz bis in die Safrifteien hitein，fie haß̂t Berleumbung，Qüge，Compromi $=$ uni Wahlmacherei uno fämpit auch gegen den politifden Wiberpart mut mit ben Waffen des Mnitandes und der driit＝ lichen Demuth．Fitr bie oreiheit bridht fie iebe Lanze，jowohl in ber ßolitif ala ber Religion，Der


Die Bejiebungen zwifden Deutiduland und 2 （merika laffen in keiner weife etroas 3 u ruüfdjen übrig．Unfer Bild erőffinet denn audh eine angenebme 3ukunfts． perfpektive：es ftelt den Noment dar，rie Speckie dem freubig überrafchten präfidenten Roofevelt die Kofjagd－aniform überreidt．

Sunit ala bem Reben！Die Maffenberbummung und Stimmviehzü̈htung，mit weldher ambere＊arteien rücfithteglo il）re（frfolge 子u erringen juthen，liegt Dem Centrum ferne．Bauer und Bïrger，Yrbeiter und Ebelutam，ieber hat feine bulle Freibeit Des WiMfen，Der Meberzeugutg，Des（blaubenebefemt＝ nifies utb geht vom Wablcabinet zum Weidtituth！ und bout Beidtituhl zum Sablcabinett obne ben Yeifeiten（Sewifienzzzang．Deabalb ift ibm aud bos Wort jeiner Fübrer heilig，weil er fieht，Dan diejelben bie gleiden Brincipien befolgen und æeligion von Der Bolitif，Blanbensjachen bon（sejdäftefaden ftreng und uiberall tremen．

Mo jonit nod in aller Welt wären fo vielie itige hodmürdige Seerren zu finden，die itet als treue Seelentirtent in ibren geifllid）en Bezirfent thätig finto， feine ihrer jchweren gottesbienftlichen mo ieeliorger＝

 terefie ihrer $\mathfrak{W a z h l e r f h}$ ait zu vertheten vermögen？ Jeber andere Menid）witroe bier einer Bweitheilung feiner $\mathbb{B e r j o n}$ bedürien，Da ber cine ben andern Dienit ateidliest，aber burd）bie hohe Intelligenz und－ felbitredend－Sottes silfe qelinat bas sunderbare סiefen Männern fieleno und noch bazu mit Diäten． Darats allein ift ifton bie vorragende Eteflung zut entnehnten，welthe bas banerifthe（Sentrum in \＆ande fich errungen hat，und Mänmer wie Dr．Seem， Sctirmer $\mathfrak{t}$ ． $\mathfrak{U}$ ．wären bei teiner anberen Bartei möglich als in diefer：bent bei ifr ift－ebenjo wie bei（5nott－MAle马 möglich Miöge uts ber liebe （Sott aljo diefe falmarze perle－bem bas fino die werthbolliten imb felteniten－nocf red）t lange et＝ halten．Vivat！crescat！pereat！

## Der Orakelberg

＂Die Enffent unterliegen！＂ ＂Die Ruffen miiffer fiegen！＂ ＂Oir frritten hit und wider Beim Bier im＂（Golonen Ritter．＂

2 uns Jweifelt mid 3 nu reigent， Bejdlob id，einet weijen Drafelberg， 3 u fragen； Der foll mir wahrheit fagen！

Id eilt＇mit Riefenfdritten Jum Bergland，wo inmitten Des Sdures＇ine felswand ragte， Die id m111 alfo fragte：
＂Sprid，Wer erringt den Sieg wohl？
Im oftafitat＇iden Krieg wohl？
Der Ruffe？Der Japaner？＂
Da fprad das Edo：＂Z ner．＂
M．D．


Mteufrafer $\mathfrak{Z n}$ TCBauung
Adolf Münzer（München）


 Po Fem Befchrei nack jreibeit und＠erfaflung die mobfropfenden Obren 「einer Macbibaber zu verfetzen！

## Ein Syplvettertpuk

（Ein neues ふafr！－Der תansler lien bie ©r＝ eignifie bes bergangenen đahres bor jeinem geiftigen Huge Æebue pafiieren．（Er lächelte．Erx badte an fin Worbild，Den ollett，ebrlictlen Wsarangel，nit feinem W3ahripruct），sit ärgere mix über nifictit．Er hïrte orbentlich，wie fein ভ（f）utbatron freunolid） 34 ifmt iogte：„Bernharb，mein ©obn，ärgere Dir nid， ooch nid uiber die WSibblätter．Madh＇et，wie ife，ict Iach＇ uber thnen，emen git lache ide mid，wemn idf thnent leje．Dat is ibnen aber janz rectht；warum fint fie mikig？（Ein 28 ibblatt mut nich misig fint，ein SSik＝ blatt mitj neutral fint．Der ケuffie is ianz iemís
 un cene Seele．Bald pumpt er uns an，bald borien wir ibm toas；bald fchmeipt er die beitifhen santo lungereifenden raus，bald fiefern wir ihm feine Stubenten aus；bald langt er uns eent runter， bald zieht er tuts eent riiber．Mber babrum feent
 Reitralität．SBent z．R．Der Bar Den Semitmo
 fafiung will，fo mus bat Wibblatt nid jleid den Baren uber den irient flee loben bon tween feine

Weisheit；Dent wemn man den Saren jo lobt，ftöß̆t mant Dent Mritado vor Den Bauct，un bat wäre jejen die 乌ceitralität．
 wie wir，allens ville irofartiger，feene fleenigteiten à la Mírbath．W3enn fie z． $\mathfrak{B}$ ．Telo fiir dat rothe Яreiz ímumeln，Dann fteblen sie iroben ૬erren Die Midioionden $\mathfrak{m}$ ，veriauten fie un bringen fie io mang
 Mittelitano unter sie 2 Hme．Wrie jcheen is io wat， aber ba derfent bie wibbläter nid fo wille sute oriber jifreiben，denn bat twäre unfreindlid jeien bie Rordamerifaner，die ben shumbug alleene ie－ padtet haben un nad bie Monroebottrin an ibn nid tlimpern lafien；ne，ne，die mirben uns dot hỉllij（ it ibel nefmen，un bant nähmen fie un马 unire Marmorbentmäler nich neehr ab ，un wir ber＝ lierent dat eenzige Crportjebiet，Dat wir for den $\mathfrak{A l}=$ tifel haben．

Hn went ber Brtber Ruffe unt in תönigふ6erg fein Strafiecébbuch überfezen läßt und wenn er Dabei Die şallfe megläßt，Damit er uns bie 民rbeet erleidtert，bamn nid zut ville uffebens macten bon unfre freioe und nich fu bille danten，weil er mat überjeken ließ $\mathfrak{y}$ meil bet nid janz ridtig war．

Demn bann fommt der Bruber Englänber un is beleioigt und rectunet unt vor，er bat die 5ereros int fein Rant uberjetsen lafien und bie wsitbois eben＝ falles；ant er bat alio ooct wat uberieten lafien und bat war ooch nid janz ridttig．Uta wemt wir ben Wruber Englander beleibigten，fo soüre bat jejen Die Bruber Entglander beterisigt
internationale $\mathfrak{j c e f f i d f t e i t . ~}$
Rtber mein ©ohn，Dat pdimerite is bod bie Eadhe mit Den Dreibunbbruber Deftreider unt bett Drei＝ bundoruser 乌taliener．Demt went der Italiener int annebrut ben Deitreither verhout，fo mugte ihm ale heeficther Mant jratulieren，aber bat nimumt ber Deitreider trumm；went aber Der Deftreider ben Italiener vertobact，io is bet tuttmaxbmicho in yrient，nur umietehnt．Siebife，mein ©ohn，Dat is eine ichlimme Sacthe，unt ment bat ber pifterreichichic Stuht is und bat der italieniifice，io fejite Dir irade mitten mantg．＂

Und dabei gab der olle ssrangel dem §anzler einter תraps Daß biejer zwiictien beiben ©tuiblen unfanft zur Grise fiel und－erwadte，wie er neben feinem \＄ett lag，aus bem er eben gefallen war． ， $\mathfrak{J a}$ ， $\mathfrak{j a}$ ，＂．murnelte er，indent er wieder itts Beft fletterte，，iid babe meinter $\mathfrak{F r a t}$ gleidi gefagt，Dan Der Sblbeiterpunid zut fart war．＂Erido

## Das neutrale Kiunftwert

In Breslau haben der Kirchenvorftand formie die Be－ meindevertretung ber katholifden Natthias－Kirchen－ gemeinde proteft erboben gegen Sugo Eederers nackte fechterftatue auf dem neuen Univerfitâtsbrunnen． Sie forderten den Nagiftrat zur Entfernung diefer Statue auf．

5）ichönt Beit，in ber bienieben Serridt aller תonfefionten Jrieden， Wo alle firchlident Gewalten Sidf friedlich mo neutral verrbalten！

Dod ichrectenvoll und merbört， Ein Rünftler bat das Bilo zeritort： $\mathcal{E}_{\mathrm{r}}$ itelle－ictand $=$ und ict）anderbar （Sin untuentrales תumimerf bar．
（Ein nacter Menid mar＇s，© Standal， （beichlectutich butchaus nidet neutral， Iemm deutlich jah man es mo flar，
Dā̄ er parteiif（ $)^{\text {（ }}=$ mämlich war．
Der תirchenworitano，tiefoerlebt，
ఇief：＂Weg mit diciem Ding！＂entickt，
＂Den！Diefer Jüngling in Einil
＂Stört bas neutrale Scbangefüht．＂－
5 Rünftler，folgt ber guten Rehr＇： Stelft ein meutrales Simitmert ber， Bei bem nam nid）t enticheiden fant，
Jit $\mathfrak{e}$ ein Weib，ift es ein Mant？
Bei bent die Jungfrant itehen bleib＇： ，9（d）；weld＇ein ideares Weib！＂ Bei Dem ber Jüngling ruft：＂Eeht ant， $\mathfrak{A}(d)$ ，meld $)$ ein ibeałer Mínn！＂

Bet bem fogar bas fino bleibt ftehn Uno Yeife fragt beim Weitergebin， Geplagt von Bweifeln，bie Manta：
＂Waßmar bent das für＇n Biepmabda？＂ Karlehen

Wie wit Görent，wirb bemnädit zur Feier bon ©chirlers 100．Iodestage Facholgendes mini＝ fteriell berfiigt werben：

Dem vormaligen 5erzoglid）Wiuttembergif．Wen Militärmedicus ofne Bortepee Friebrid Scfiller miro nadfträglich in $\mathfrak{A}$（njebung peiner Berbienite um bie Dentione Sitteratur Der Rang mid Zitel ente马 Dberarztes ©．\＆．verlieben．＂ 2825

Der weife und geredhte Erlan wiro ficher bei allen patridifa）Dentenden begeijterte 9tufnamme finben！

## Sum neuen Jabre！

是afiet 1 nts bie welt mit den $\mathfrak{A u g e n t}$ ber Siebe $\checkmark$ ariehen，©eliebteite！Ebel fei Der Mienich，nett uno berträglich！Blidfet unther int sreife atto er＝ fennt，wie bie Sblter im sumnde alle boll（suite find
 wollen fie befeelet gegen einander und zumeift gegen Dich，lieber Midarel！

Siebe，ba ift ber Brite in feinent Jnjelreid， mächtig zur See 1 mb gerecht bor bem Serwn！Ex
 itrebenden Weltutad bindert am immeren（Sedeihen und wie bie ©dtaar Deiner gebanzerten Sdiffe Dir Giels toftet $\mathfrak{H}$ to Sorgen utio Mrithen．Gr aber wilf alle biefe ©orgen，Muifen umo foiten Dir abnebmen mit gepanzerter Fauit und Did felig madhen，Denti： Eelig find bie 2 armen！תamit Dit ihn zumter， wemt er Dir thut，was er fo biel fitwarzent，rothent， brauten und gelben Solfern ichon gethan zuthrem
 mant auth im Wifiten！Went er Febanthe jcureit wie bejefien bom bibien zeinbe，\｛ag und Radht jeit 34 Jabren－fannit $\mathfrak{D u}$ ihm bije fein？Will nid）t auth der Mann Rebanthe，Der Segel idjiebt，oder $\mathfrak{B i l l}$ ard pielt mit elfenbeiternent תugeln oder Meine Tante，Deine Tante，wemt der Yabere gewomment hat？ 1 nid wiro ber 2htbere barim（5roll hegen in feinem §2ezzen？（sib ithm Rewanthe，oder beffer：gib ihm zuriti，was Du ibm abgewanneit in eifernem Witufelipiel！Dant wird ひrieben fein！Dent Der Franzunan iit ein reizender $\mathbb{M}$ enich，went er Friegt， was er will！Und berrlich，fiebe，ift Der Rufie，fein

ほrentis，ift bas ßole，defien milder Beberricher なrieben bringen will dem Eroball und ber fein Bolt liebt，wie jein find．Wer aber jein find lieb hat， ber züthtigt $\mathrm{E}_{\mathrm{S}}$ ，iteht gefdriebent，unt er züd tigt eS int geredtem Sorn，went es nadf まreiheit idjreit ober gar nad Bilbung und andern verbrecherifthent Dingen．Und er liebet auch Didt，Mriduael， 1 mo wird Frieden mit $\mathfrak{D i r}$ halten，fo lange er nid）t andere fann，weil er Did braudbt！

Unto blide weiter im Sreije：wie lieblich ift ber Feigent ber $\mathfrak{B o ̈ f f e r}$ unt Dith！Da ift Der Staliener mit dem Fruer de Siibens，Deit Bundeฐgenviie， beutider Barbar，mufifutveritänbiger，bem er Dié Berle iemer ©omponifen janote，tliglidues germani＝ idhee Didhtwert zu vertonen！llnid ex int tapier int Streit，unt luith fchient er mit ber Drefpiftole auf Die Sdhan tirolijther Sünglinge，bie ohne Waffen find ！Hnd bort，fiehe in Яom belt Keifigen 马ater， ber da gejegnet hat des ©entrums gottielige Šeer： ichaarent，Die tämpfen für $\mathfrak{Z a h}$ beit，Freibeit unt Recht，ofe fie meinen，und bereit find，wegzunehmen bie Rait Der Berantwortung pon ber giegierendent Schultern und $3 u$ theilen unter jich，was nidht ant genagelt ift an Würben und Brründen im Reiche！ und fiehe weiter bie fromment Säter vom guten Sirten Qobola，mit Denen Dit begLïift werben follit， Midhael，auf bab bes Rid）tes meihebolle simmels＝ factel nidut leuchte Durd）Das Brett，Das fie Dir vor Die Stirn binden werden！

Sieke ben Wenzel Dort in tindlider Dantbarteit für Die sultur，die Dit ifmt gebracht hait，unto den Ungar，Der in gleidher Meife jür Didh fithlt，töglich bemiigt，Durd träftiger ©tiefel Iritt Did zu Keilent bor ichädlicher Selbitibberidjätung！Siebe fie，Mi＝ chael！§iebe auch Den Japien，ben $\mathfrak{D u}$ mit freumb＝ lichem Bemuithen beigebracht hajt bie תutnit，Das Reder
 an Deiner eigenten Sxatt，iobalo er fertig ift mit Dem $\mathfrak{A}$ nidern．Unto blicfe zärtlidh bintüber nadd ber andern Seite uiber bas Meer，dorthin wo bie Tempel fehent Des Gotte M Momve unt dee Gotte Dollar 1 tid mo ber Singo jamerzlid）bebanert，bá er einit Deine Schiffe auf Dem Dzean wirb vernidten müfien Doer wegnebmen im אampfe imm Den Wgeltmartt！
＂Reget bte Wafien nieder！＂jo ipricht Bertha Die Tante，Die zürnento bas ？ auf Deine Berwerflicheeit．Dent Dut willit Didt wehren，Frebelnder，gegen die Budtruthe des Serrn， in Der Seand ber Bolter！Du baueit Schiffe und ubeft Deine Seere und labit in Deine enggebohiten Flinten Das Shleffraut，Das nidut rauchet， $\mathfrak{u t}$ ，zut tioden Dieienigen，weldhe bie Sand aufbeben wider Didh！ $\mathfrak{Q} a \mathfrak{B}$ ab，unjeliger Miduael，dem：æriede auf Erden Den Menichen，bie einen guten Willent haben unt eine Dide Saut，io iteht geichrieben！Darnact richtet （Fud），תinolein，und liebet cinander！
，，Das neutrale Witzblatt‘

## Zur gefl．Beachtung！

Sämmtliche Fenster，die in den letzten Jahren durch Telegramme etc．eingeworfen wurden， werden promptest von uns bezahlt！

Die Redaktion des
，＂Neutralen Witzblattes．＂

## Unser lieber Graf uon Sanssouci


，So leicht ärgere idf mich nicht．IIch bafte mich an den thatb，den einmal der alte Trelomartchatl $1 \pm 3$ rangel Teinem Fojutanfen gab：＂theiein Sobn，idz ärjere min to lelten als möglicg．＂
lödf trantige fall nout Jont dutljut
befungen von unferm diplomatifchen griegspoeten in Kintichau

## Gort $\mathfrak{A r t h t t}$ fier！Sif glatbe wohl，

 وutit barf ict fagen flar：Taí jeder Fitfie gatt uto woll ©it Seld int Rantpe twar．

Tod aud Dett 5ertu Sapatert fei Meit Beifalf nicht werbehlt：
2tith ibrer Seber war babei
Nut volf wito gaitz eit seld．
Dã Tapan joviel Sodte lieí

91m＝Miake，id）bedatte Dieß
Satiotiod volf thto gatts．
Dod）baiz auf cit paax tauiend Mantil
Serabínutolz Stöfielz 5cer，
Goff fiige gatt tuts volf barant：
2ludi biés bebant＇idf jefur．
Dem Genteral Mogi，per zulebt
Siti bod gefiegt utit Glant Shut gratulier＇idt hiezu jebt Crgebent voll hito ganz．
Doch auth Dent Gentral Etoffel foll ©richalfen nteit $\mathfrak{B p p l a}$ E：
Shut gratulier＇idf gatz tut volf，
Dã̉ ex \＃ut ，feit herauz＂．
Und foute ich irgend einer der beiden kriegfübrenden parteien 3 u nabe getreten fein，fo bitte id biemit böf－ lichft um Entichuldigung und erkläre mein Benef）men für gemein und pöbelbaft．Jch will es gervía nicht mieder thun．

Ein neuer Falf brutaler Foblyeit eine马 militärijchen $\mathfrak{Z}$ orgejebtem gegen femen linter gebenten！Der Fäbnorich Siffiener verbeingt bie 2 Jahre శejtung，Die ibm von bent Mifitärgericht betwilligt wurden，befamtlid）ant ægein．Dbwohl er fich tabello aübrte，inabejondere an iedem \＆bend zum Bapfenitreidh pünftlid）zut Sauje war und bes Fadto Die zeitung nie verlien，hat ber foblenzer そefturgsiommandant ibn bernod in Der Befoitig＝ ung beiduräntt；er hat ibm berboten，in Der Feitung täglidu mehr alg eine §lafthe Wein zit trinten！ Giegen ben fommandanten ift bie Unterjuthutg we＝ gen Mißbhandlung lntergebenter im Diente eitt geleitet worder．

## Desterreithische Schnadahüpfein

Is mir gletch，was fiir Minijter
WOir in Gefterreid bhab＇n
＇s geht ja mitoder obte
M intifermix z＇famm！
Eab＇mi＇lang g＇tua tats g＇ärgert， Sollen＇s andre probiarn！ Jlán mi gedulbig
${ }^{2}$ 2useinander regiar＇n！＂
Dös is guat fiur die（5） Und entichieden bequem
 $\mathfrak{U}$ th wad＇morg＇ H auf als a Behm！ Und hab＇i mi＇heifer Dor Ianter＂Jivio！＂g＇forier＇tt， Dannthu＇i auf einmal 2 walfoces Eers in mir g＇ipiar＇n！＂ Sacramento！Evviva！

## Trentino！Polenta！

Risibisi！Salamucci
Maccaroni！Irredental
Geut＇lieg＇n die Klerifal＇n
Mir fafrifch im Mag＇t
Beider prozefíionthu＇imorg＇t Die Kirdertahn＇trag＇rl

Die $\mathfrak{S o s}$ von Rom－Bewegntg mad＇$i$ Doll Begeifterung mit－
$\mathfrak{H}$ nd a Woめent orauf werd＇$i$
2 区rjjefutt！
Wir is 2lll s gleid－＇s geht nity uiber 21 g＇wiffe 2leutralität－
Vieffeicht fomm＇i auf oo weif＇
In＇s nädhite Kabinctt！Krokodil


Sunm cuique：Studentenvorftelfungen！
Die nerobfe Ueberempfindichkeit，Die in unferer verweidhlidten 3eit das theaterpublikum ergriffen bat，bat es nothwendig gemadit，befonbere theaterabende für ulkliebende Stubenten einzufübren，an benen，um mit Bülow zu reben，，oollkommene maskenfreibeit＂herrfdt．Mur Satisfaktionsfahige baben 3utritt．Obwohl ReDakteuren in Hnbetradt Des feidelberger 3wifchenfalls Der Eintritt oerboten ift，gelang es Der＂Jugend＂Doch，ein Bilo eines foldjen Stubenten $=$ abenos zu erbalten．（NB．fierr milke（chlägt fich nur auf entkorkte Sektflafchen！）

## Vom rothen Dreussentage

 （Eigenberidht des „Reutraten 2 itgblattes）Der Witrag §eine，den Religionsunterridft in Der Boltsidute Durch einen Unterrid）in æeli＝
 mit Epott und Sohn abgelefnt．＂（Ein Mann，＂io tief einer feiner heftigiten Gegner aus，„Der fith bei Sebzeiten in gem $=$ gort cin Dentmal ieß̉en läßt， pabt nidt in bie Sobialbentrontie．＂

Biebfnedit donnerte gegen die Einfüh rung bes Moralunterridits．Singer fitimmte Siebtiedta Qu®fifitungen zu；er neinte：„Moralift $\mathfrak{B r i b a t =}$ jadfe．＂

Der 3 efin＝©bebote $=50 f$ fmannt der feinten Samen bovon hat，Dak eine schrift，Die zefn（3e＝ bote＂bei ihm eriçienen ift，läßt jeine＂，＂inder an dem mojaichen Religionsuntervidt theilnehmen；er felbit ift Dififitent．
Daß ift boch nidut mutberbar．Ein Mann，ber bas Sauptwert Mopis verlegt，läßt feine תinder natirlifid auth mojaiid）exziethen．

Der Sreugentag nafm den 2ntrag auf gemein＝ jame Erziehung beider ©ifidlechter an．Der Mntrag hat eint Borgeididfte．Eine rabitalere Fidftung woulte uripriing lich weiter gehen und ber $\mathfrak{Y}$ ntrag auf 2 Lufbebung beioer（Beidlectler und（Ein＝
 2 ntrag wurbe inde $\dot{B}$ nitht eingebradtht，nachbem er＝ fabrenere（Senofien，ant Der Spike Einger，enfliit
 manctee fiur jid）．

Bom Cbenofien Marfaraf Mubrect wurbe der 2ntrag geftellt，bie Beinitellutg Revebours nidt るu ভdjlitien auf jeinen（Sharatter beranzuziefen．

We pin Sdiarfmadher ber fiblimmiten Sorte entpuppte fiff ©buard Bernilein．Derielbe fudte Durd bitterliftige Æeden Das georbnete foztaldento＝ Pratiche Staatşmefert zt erichuiuttern：Die widdtigitet Buntte ber ©taatsperfafiung，wie Die Berhb̉hung Der ©iegesallee utnd der §obenzoliern，bat er fir $\mathrm{ge}=$ id 1 mactlos erflairt！

Das，„eut શheater＂gab fiir sie Theilnefmer am
 aint＂．©übefut wurde gefragt，warum er Der $\mathfrak{B o r}=$ felliung fert geblieben fei．＂20（d），idh hatte Mngit，＂ erviderte er，„Daß §itara Bettin uno Roja $\mathfrak{Z u g e m =}$ burg aug eiditilten tonumen mixben．

## Frido

## Das neutrale Bindemittel

In Berlin foll vorgefchlagen worden fein，zur Be－ feftigung der guten Beziebungen zroifchen 2merika und Deutichland Belebrte auszutauichen！

Eurrah！R（unt muf ja fürs dentiche Reid， Sid ひlles 3 um Bejten änoern： Wir taufden，was wir haben，fogleid 2Tit unfern 2 2 adbarländern．
Mit dem＂gelehrten＂2imerifa 27atiarlid mufre Belebraten； Mitt China，das nie einte Sbeere fah， 2 โatürlid unjere $\boldsymbol{E}^{\prime}$ ¡ぁeerter．

Mit Ungarn，das fo viel Soweine hat， 27atïrlid unfere Rinder； Mit franfireid，das wentig Kleine bat， 27atiurlid unfere Kinder．

Mitt Rubland，das ja beherridit das Meer， 2Tatiurlid untire fregatten； 2Tit Englands prädtigem Sölonterbeer 27atiarliob unfre Soldater．

Und went wir dann von der ganzen Welt $\mathrm{U}_{\mathrm{m}}$ nidats mehr bencidet werdent
$\mathfrak{U n}$ ，uns 3 berauben，der 2ulaj fehlt－ Eurrah！Dant ift friede auf Erben！

A．D．N．
（3）leidh ber anderen Wreffe betheiligen aud wir uns lebhait an bent Berjuchen，die Urfache Des
 ton，fo meint eine neue Sonieltur，babe die neuejte Prebfebje der deutichen Sozialdemotratie eifrig itu＝ Diert；dieie ¿etture jei inm fo zu תopfe geitiegen， Dá er Darüber am gebrochenen SぁäDel geitorben jei．Dieje Annabme hat jebr viel，fajt alles für jide： nur eint einziger 1 mitand ipridtt gegen fie：Sybeton mar fchon todt，als bie Srefifegbe begann．－Die wirflidie und wahrbaftige wahr weit liegt io nahe， Daß man nidit begreift，wie bigher alle an ifr bor： beigehen fonntent．Sybetort it einfad）aut summer uber Die Nieberlagen feiner rufitichen ₹reunde ge＝ ftorben．Man fieht，Daß̃ bie Japaner ifre Dpfer nid）t nur untex ben fufien，ionbern auch unter ben nich） $\mathfrak{F}$ rieg fïbrenoen slationen zut treffen wifien． ⑧．liegt eben wieder nur eine der Don $\mathfrak{B u l l o m}$ mit Fedit io febr beflagten 彐erlegungen Der ఇeutralität bor， und §err Sybeton ift nicht an cinem Sdjabel＝，font



Wix befinden uns in eituer Зeit der wildeflen あährung： ぞinifterpräfoent Rörber ift gefallen！

port $2 x+h \mathfrak{u x}$ ift gefalfen，und von ser exoberten fefte aus bleat sie gelbe zaffe bie Jähne gegen das zitternde Europa ．．．


KIein popo ift mit Gottes hilfe surch einen Schwert－ freich $\mathfrak{g e f a l f e n . - D a l i e g t ~ e s ! ~}$

$\mathfrak{F l u x}$ Eines ftehtanfrechtin Ser Jeiten Stuxm：
－Der Centrumsthurm！


