## $70 G 870$



## Aibfammung

$\mathfrak{B i r}$ find nur Blüten an einem Boum： Ein Эeder träumt feinen Btütentraum Und weiß nidt viel vom 2ntem； $\mathfrak{W i r}$ bredjen fervor aus 3 weiglein uns $\mathfrak{A j t}$ ， $\mathfrak{W i r}$ füblen der Blätter unb Blättdjen（5etajt Und ber Winbe und Wolken Wandern．

## Der Baum ber Menjoffeit，Der uns trägt，

 Der Sturmwind Tod，Der uns niederfegt， Sind＇s，bie unjer Dajein umründen． 2 Bir ftammen aus Crbe unb Simmelslidft， Nebr wiffen aud）unjere Weifeiten nidgt： Den Gtamm konnte keiner ergründen．> \&ubwig Sおalf

## fomunculus

Bon 2Iffed ：Itanns

Mit heiben，muiiben 2lugen faß Doktor Bertfolo Smag vor jeinem grogen Milkroflop und farte voll ungeheurer Epannuing durd Das Phular．In Der $\mathfrak{S}$ ant bielt der junge Gelefte ein Capillar： Tropiriojfrdjen，in bem fid）cine felfiam rötlidje Tlififigkeit befand und bas Berthold von 3eit 3u 3eit dem Beobadjtungsobjeht auf dem（Jlas＝ plättden näherte．

३Bb̈blidy iprang er cuif．＂Siein 3weifel，＂mur＝ mefte er，„mein Erescentin verwandelt Die Sitaft Der Teilungsfortpflanzung bei biefen rumben ©in＝ zellern in cine firaft Der Fortentwidlung．Das it nidjt blos Ieilung－ein feites organijdjes （5efüge baut fit）aus vielen 3ellen auf！－Da übert gevifife Зelfgruppen ganz beftimmte Tunls： tionen aus！Ridjt meffr ber Gejamtkörper ift es， Der fid fortbewegt－fadenförmige ginndteile ver＝ treten bereits bie Stelle ber ©fliebmajen－－＂

Smag idmwindelte es；etwas Unerthörtes war geidjehen：2llle $\mathfrak{Z e r f u d j e , ~ b i e ~ z u t ~ K m i o r m u n g ~ b e = ~}$ itehender Orten fühtren，waren unter 2lusnugung bekannter शaturgeiege burd bie शatur jelbjt auss gefïhbrt．©ex，Berthold，war der erife，Deme es ge： lungen，mit Sjilfe ber Chemie，die idföpferifden Entmidklungskräite willkiirlid ju beeinflujen，ganz im kleinen natürlid）mur，aber：weldje $\$$ Berpelk $=$ tiven eröffneten fidd！

2llle（5egenifände imt Bimmer idjienen fidj vor ben Yugen Des Taturforidjers zu brehen：„Mit meinem ©rescentin tut fidi cin ganz neuer 3 weig ber 2bifieniddaft auf，Die Egperimental＝2futhro＝ pologie！＂＂ddrie er begeifert．Darn entmahm er feimen $\Re$ Reinkulturen cine neue תolonie von 9 Tikro： ben，legte fie unter das Milkroikop，tat von Der roten Flüfigheit lin3u und beobadtete abermals： Die cinzelnen Riernzellen ipalteten fidd im Smern， vermehten fidd，wudjen unt，was war Das，bil＝ beten fidid nid）t Da regetred）te ©（Slicomajen aus？－ शod）cin Uttomdjen Crescentin．－（Ein Tierd）en war befonders itark und füllte balb bas ganze （Tefiditsfeld aus，feine Durdfitidfigkeit hatte es längit verforen，Dod）oie Geitenjpiegel belidjteten es nod）eine 3eitlang unb jefst，wabirhaftig，bas waren wirklidje Яiuberfüßdjen und $\Im a c e t t e a n g e n, ~$ oud）Piefer liepen fid）erkenmen．

Der Gelefyrte zitterte io hefitig，daß́a er ben ganzen Refit feines $\mathfrak{P r a ̈ p a r a t e s}$ aus der Sipette auf bas $\mathfrak{G l a s p l a ̈ t t d j e n ~ i p r i b t e . ~ D o d j ~ e r ~ m e r k t e ~}$ eg nidht，Denn er war gezwungen，fidd auf bent Stuble zuriidzzuleftuen und die 2lugen zu \｛dsließan； bas（Fejefene brohte ibm den Werfand zu ver： wirren und madjte ihn unfähig 34 weiteren $B^{\text {Be }}=$ obadjtungen．So hörte er midit bas Silirren bes Glajes und ein fonderbares Sirabbelin，Rutfden und enolid शoltern．Erit als bas 9rikrofkop umfiel，bffrete er Die 2lugen und da fab er：cinen


K．Arnold
madken Menidjen，ber auf der Tildjante fan und ifn groj anblidte．

Die Gたlieber des Gefdjüples warent zart，aber von einer berrlidjen Ebenmäßigkeit；am aufs Fallenditen aber waren bie wumberbaren 2 lugen， unt bie gewaltigen Yhomefiungen bes Edjädelo， Die imbeffen nidits $\mathfrak{B a t h}$ ologif́d＝Malkrocephales an fid batter．

Ein Edjanter Der Clyriurdt durd）riefelte Ber－ tholb．Dem grojen Weitgeift hatte es gefallen， ifm Die £öfung Des Gdjöpfungsrätfels zu geben， ihm，der fidh zu biejem Meiferwerk verfielt，wie ein＇2uitralneger su cincm תaukajier．Sa，bie （5ehcimniife bes $2 B$ erbens waren entfuillt，zwar nid） ur（ädjlid，aber Dod）effektiv．

Ittemlos fás Dr．Smag，er wagte fid）nidjt 34 rïlfen umo wartete auf die erften fluperungen Des 3 Itellekts mit einer 2 tufregung，bie nod zeln＝ mal gröjer war，als vorthin，wie er Die erite WBirkumg des Grescentin wafrnahm．

Eine Wbeile herridjte Iotentille in 9aum， bann ertönte eine fonberbar rautje，krädjenbe Sieblifinme：

9tein，wirklid），lieber Mann，Sie miilifen nidht von mir crwarten，bás id）mid）über mein Dajein wumbere，id）bin bariber viel melyr im klaten，als Gie es jind．（Oewumbert habe id） mid）mur cine kurze 3 eit barüber，Daß̉ Gie midj burd）Shre Beritanomislofigkeit Dazu zwingen， midj）Der kümmerlidjen，atavifitijden शiefte meines Epredjperntögens zu erinnern．Shre niebrige \｛pirituelle Drganifation war mir nidjt fojort ges laufig，trobbem id）meine Gebankenwellen mit beteibigender Deutlidfeit mefrere Mate erfolgios gegen Shrent Sirnbehäter geworfen babe．Stum bem，to fei es gefagt： 23 ollen Sie mir nidt cine Sope leiten？＂

Bertholo 3 mag war beleibigt，aber er erhob fid） mid holte cinige ©arderobe．＂Bon Shnen häte
 fid）nid）enthalten， 34 fagen，＂wemn Sie aus fid） heraus die fertige，bödjifmöglidje（Geifesentwidde lung mitbringen，io Tollien Sic bod）wilien，bak Gie meiner erakten $\mathfrak{F o r}$ idulutg $\mathfrak{S h r} \mathfrak{D}$ afeint der banken．

2Bährent das wunberbare（đeidjöpif fíd）etwas umitänolidj ankleidete，antwortefe es：
，2（d）fo，auf Threr Entwidklungsfufe ift man nod）fentimental－－＂
＂Eentimental？＂
„ $\mathfrak{F a}$ ia，natiurlidj，wem Gie Die Gebanken Shrer 9xitmenfden ftets in iffer ganzen $\mathrm{Ht}=$ ［priinglidjkeit vor fiid）hätten，würben Sie fid） baran gewöbmen，alle 2 Babrbeiten 3 u ertragen， fubiektive，fdjöne unt häflid）e．Für Gie ift Das unfábbar，ein Suitant ber Ciigentofigkeit wäre für Gie cime Sjöle，Shr ganzes Smmenteben ift nid）t auf $25 a b$ brjeiten aufgebaut，ionbern auf（Ge fïblen．Da glauben Sie zum Beifpiel allen Em＝ ites，Dás Gie in mir bas Rejultat Slyrer ，erakten

Foridjung＇vor fidd haben ums baften mid Sthen
 nur mit menig Siombination uno unglaublid）viel 3ufall ben Eytraht ber Menddenwerbung，bas 2nuthropologin entredt haben．Wirklidh，es hat nidits 3 errididenbes für mid），als einziger eine $\mathfrak{M i l l i o n ~ S a b r e ~} 34$ friih geboren 34 fein．Denken Sie cimmal，Sie wiirben plobllid）in Shrem Ent＝ midklungsitaoium unter die Menidjen der Steins zeit verjegt．Gino Gie der थnfidt），Daß̉ Gie fidj unter ibnen dauerno woblfïhlen wiirben？＂

Doktor Smag war völlig nièergeídjlagen． ＂2tber if es Demm io idjlimm？＂fragte er be＝ ideioen．W3ir haben dod，idjon redt Tuiddtiges geleifitet：Mit feinburdjoadjetn 2（pparaten durd）＝ fliegen wir Die Luift：mit－－－
„5alt，＂unterbrad）Der Wumbermeníd）ঔert＝ hold kopfididuittelno，＂bleiben wir erit cimmal bei ber Lujt．Sdj will Shre EEmpfinbjamkeit nid）t verlegen，bie zu Shrem 2bejen num cimmal in bemictben Maje geljürt，wie bie Tatfadee，daß Die Embryonenhaftigkeit Shrer pindiidjen Fhuib＝ kräfte Sie zwingt，Die umerkannten，Ideeinbar Feindlidjen शaturgéeje burd）ebenfo ituimper＝ baife wie komplizierte Mifteldjen－3u bekämpfen， anfitatt in ibnen Den $\mathcal{B u m b e g g e n v i f e n ~ \delta u ~ i u t j e n . ~}$ Die konkreten $\mathfrak{W}$ irkungen meiner reingeifigigen WBillensfähigkeit verhatten fiad）zu den Siräften Shrer gewaltigiten Maidjimen，wie bieje 34 bem Sammer des Eteinzeitmenfder．Shr geriihmtes Sliegen num gar，war idjon ein paar humberto taulent Sahre dor meemem 3eitalter hödjiter nemid）．
 mals hatte ber ©eift ©ewalt uiber die Materie erlangt，ifjon Damals warb mit Dem Sinte bie unwillkürlidje Fäbigkeit geboren，Die 2 Birkung bes Erbmagnetismus auf bie Miolekulargewidte Der Cörperfubftans nad）马elieben zu verändern oder aufoufeben．Diefe Fähigheit auf bie tans gential wirkenbe Erbrotation angewandt，it bas ，Fiegen＇meiner 3eit．＂

9rit biefen Worten erthob fiid）bie（5eitalt des Epredjenben langiam vom Eroboden und fitieg， olyne ein（5lied zu ruilyren，zur Dedke empor．

Smag fagte fird an die Etirn：＂Das ift un－ erhört，unfápbar
＂2lber nid）t im minbeften，＂idjnarte es von oben．＂Denken Eie cinmal reifidid nadj）unt Sie muificen mir 3 ugeben：bei weitem wunderbarer if Der Umitano，Dás umb wie bie Milliarber 3ellen Shres Gewebes，teils ielbit idjafiend，teils von Threm 2Billen becinfluft，in den ©efamfunktionen Shr animalifdes Peben uno Shre 3 Pindee bar＝ ftellen．Die（Jewöhnumg hat Sie zu einer［onder＝ baren Fiefignation gebradit，wăbreno Sie über Die einfaditen und elementarften Dinge fdjier Das bisdjen Zeritant verlieren wollen．＂
＂Sie haben Redt，＂ittoblute ber Gelefirte ver＝ sweifict：idfuidftern wies er auf ein wundervolles Fernrolyr in einem kiteinen Dbjervatorium．
„3it bas aud）nidtos？Der Mono erideint mur 100 Silometer weit．＂
„Sieber Freunt，＂entgegnete der andere，，meine Яeghout bat belio－alative Эabhigkeiten．Für mein 2huge eriftiert keine 2tmoiphäre，keine Foripeltive， keine Enffernungen，id fehe Die Dinge im ganzen Weetenraume wie fie fint．aberhaupt gibt es
 Gewalt feines 2 billens erlangen könute，voranos gejegt，Daje er es intenfib gemug will umo bie kurze Epanue von einigen humbertauient Sahren nidit alo cine zu grobe Oebuldoprobe anfieht．Se niedriger num die Êntwidilungsitufe der Menidjen， um io geringer ift bie Intenifitat ber fluibaten， empororganififerenben $\mathfrak{W i l l e m s k r a ̈ f i t e , ~ u m ~ [ o ~ m e h r ~}$ Seit ift alio aud）zur Servorbringung eimer be＝ ftimuten $\mathfrak{W}$ Birlang erforberlid）．（Flauben Sie mir， Die tangiame，unbewugte Llmformung eines $\mathrm{lt}=$ tierdjens in ein darmlofes ift ein ungleid）ratifelo hafterer Borgang als dic Crkemung umb 2has nugung Der jogenammen Faturgebeimuifie burd） ein vollorganifiettes 2 Bb ejen．＂
，2bem Sie Medt haben，find Sie alfo das abjolut vollkommene 3ukunftegeidjöpf？＂


An den Stufen der Ewigkeit
Julius Diez (München)
 ,ind Das .int













 fiople: :






 nickenc.







Mitrobere
Sate Srith the it in ber 3ciame: . Wrofitior Merfdyifin!
 Whirobar in ien Digarionms. War foll so maden ais id, Sicr



 Decarl Dostle if madj mò (dipante: Eolic in





 Echicl: (a)








Prosit Neulahr

## Siebe Jugeno！

Hinter meinen Sdülerimuen befand fid and cine ettwas hyteriíh verantagte Jungfrau，Bie fubicren mollte，um fí中 „olyue Mann＂alleit durds Eeben 3 ur 伸lagen．

Dicem mäden bradte id die Gehcimniffe Der lateinifiden Grammatif bei．findet fid da neulidf trgentwo in einem Kommentar angegeben： cf．Ovidii Ars Amandi．Ealt，Dadte id，bei ${ }^{\text {，Amandia }}$ farmf $力 \mathrm{n}$ gut einige verjwifte Derb－ formen repetieren！unt lafie die Worte fiberfetjen，

Gans veroubt fieht meine Sdülerin mid an －mird dann rot－ftammelt verlegene Worte－ und da id vermute，es hapere ctwas mit ber formenfenntris，ermuntere id：${ }^{227 a}$ ，immer hero ans damit．Wird fion fo folimm nidt fent＂

Ernentes Bieren，Drehen und Stottern－Dann mit plöflidjer Energie und furdterregendem Roto werben：„Wemn＇s denn fein muk，Eerr Doftor， Ovidii Ars Amandi－Das－Das Veif́t：＂Der Eintern des liebreizenden Ovid．＂

Int mir tobte es．Jdy gab die ridftige Heber－ fefjung－unt die Jungfran Pam nimmer wicher． Wber fudiert hat fie aud nidt weiter．Geftern lyat fie fid mit cinem Seldermeifer verlobt．

Ja，ja：Ars Amandi！

Im Reffaurationswagen wird beim Diner an cinem fleinent ©ifdden，vis－vis einer jungen Wiencrin，ein £entrant plaziert．

Die Dame gefäll ibm augenfकeinlid，unt bercits burd ein Diertelftiindden verfudt er bei feuriger 2rngenfprade and bas zarte fïigden feines Gegentiber $3^{11}$ crreidjen．
plöflidh ertont in die nugebenbe fufinariide Stille cine friide Stimme：„Jengen S＇Eerr §ent－ nant，Sie reden wobl immer nur mit die filif！＂

## Refrutenbefidtigung

万ur Muterridtsbefidtigung batte id befonters ${ }_{3}$ wei ©hemata cingeiibt，Sdieğlehre und bie frei－ heitsfriege．Einigen befonbers begabten Jiing－ lingen hatte id wenigfiens eine 2 untwort cint getridtert，id boffte auf mein gutes Sblife，da aud Jer Brigadefommandenr，cin fremb fleiner aberrafdurgen，ber 23 efidftigutg＂beiwoḷuen＂ wollte．

Die Sade begann felhr fentielig：＂27un，Eetr §entrant，fellen Sie mal cinige fragen iiber die Sdiejplełtre．＂

Jd，wollte mit bem redten fliggelmann beginnen．
＂ODt nein，bitte beginuen Sie ciumal linffs．＂
J\＄begann alfo lints：„Wie beift die durch die thitte bes £aufes gedadte £inie？（Die Seelenv adife）．Der linfe fliggetmann．＂
＂2teint，junger fremb，bitte den Mann des 2．©liedes 34 fragen．＂

Mir wurde etwas fфpwill，demu dort batte id ben gröğten lungliiffswurm verftaut，aber was half＇s？möglidit freuntid und aufmunterno fragte id unn alfo：，17lusfetier Kacszmorsfi！＂

Sकlotternd mit biffeflehenden 2lugen erbob fíd Der Brave und iiberlegte，iiberlegte und－iiberlegte．
„27un mein Sohn，Denfen Sie mal nad，＂half fremblidit ber Eere General．Eintige Mitale be－ wegte ber Ungfictlide bie §ippen，wie wem or fpreden wollte．Sämtlide＂Beivolynenter＂，id am beftigiten，niften ermunterno mit den Köpfen．

Endlid fommt Die 2ntwort，die cin3ige，Die Kacsjmorsfi geben fann：－＂Königin Eobife．＂

Der Ȩerr General danften darauf für Die weitere Dorfilibrimg jer 2bteifurg．


## Ziteine Siebesgeoidtte

Did）mödje＇idf fragen， Dir mödjt＇id）fagen， Wem סu nid）t da bitt， Taufenderlei．
$\mathfrak{W e n n ~ i d y ~ b i d j ~ f e j e , ~}$ Bor dir itehe， WBenn bu mir nab bijt， Sit es vorbei． 2lles Berlangen Berrauiddt und vergangen， Daß mir aud）keine Bitte mefr blieb． Nidhts mehr $z^{u}$ fragen， शiedts mehr zu jagen साs mur bas Eine： Sc）habe did）lieb！

## 21bent

Der laute Tag verklingt，es kommt bic Tadjt， Still wird es in ber Welt，fitil wirb＇s im Innern． Jegt erjt vermeint id）Dein mid）zu erinnern－ Und füble，Daß̧ idj immer bein gedadjt．

## วัwiege（präd）

$\mathfrak{W a r u m}$ liebit bu midd？Reine der（igenidjaften Sab idj，Dran Serzen und Nugen baften． शlio ：warum？Эd frag＇s．Gag＇s！

Da ladjt fie．＂Wbem idj＇s nur felber wüßte！ （Glaubjt Du，idj tät es，wenn id）nid）müßte？


2fen Velbaas

## Die 3willinge

## Eine alkoholhaltige ©eidjidjte

## Won benty f．turban

Co war cinmal cin alter beuffder $\mathfrak{B r a n e r}$ namens Simsetmann，mit einem gany kaflen Siopi und cinem weifen 3iegenbärtdjen，Der braute ein überaus trinkbares Bier in Silverlake（gans hin＝ ten im Wbeften uon 2 mmerifa）， $21 / \mathrm{er}$ cein Enbe heramathen fühlte，ließ er feine 3willinge，ben Эrib und den $\mathfrak{B i l l n}$ ，an fein $\mathcal{B e t t}$ treten und（prad） 34 ibnen mit wadelndem Зiegenbärtdjen：＂Weine Siimber ．．．Rämpit wie id tapfer weiter gegen Die Untulbjamkeit Der $\mathfrak{W}$ affergläubigen unt für cine liberalere Qebensouffaifung．Weripredt Shr Das？＂

Das veripradjen die beiben tränemòn 2 fuges unto bas weife Зiegenbärtdien wadkelte nie wieder． Die Brauerei，Die nidht groß war，leitete don mum an fein jüngerer Bruber Jakob．Trib unt Billy hieften ibr 2 Beripreffen ehrlid）．In dem Sample， Der zwifden 2 Baffergläubigen unठ 2lkoholglau： bigen in Silverlake tobte，foditen fie mutig auf Seite ber 2fmbänger freierer Pebensanidjauunger． Gans leid）t war bas nidt．Die $\mathfrak{W B}$ aiferglalabigen kämpiten wie gewölynlid）mit den färkkiten Miitteln． Sie bopkottierten fowoly $\Im r i k$, ber als 21 rzt cine gute $\mathfrak{B r a r i s}$ hatte，als aud）Billin，ber 2tpotheker war，und bezeidneten jeden als einen Selfers． helfer des Teufels und 2 erräter am allein felig madjenben W3afier，der fidj von Frib behandelin Infien ober von 3 iily $\mathscr{K r}_{\text {zanceien }}$ kaufen wirbe．

2lle Jrommen beiberlei Geidiledts，Die unter
 Den，leifteten Denn aud）Dem Зerruf mit begeifterter $\mathfrak{B o ̈ s w i l l i g k e i t ~} \mathfrak{F o l g e .}$ Uumuterbrodjen erhielten Die Brïber anomme Edjmäbbriefe und $\$ 30$ fitkarten gleideer 2 ft ．Eine alte 2 Bafiertante fang morgens gank in ber Fruile vor bemt id）mudken weiben gand häusd）en，in bem bie beiben Briiber nad） Des Waters Sode gemeinfame Sunggefeflen－2Birt． id）aft fübrten（aud）bie $\mathfrak{M}$ utter war längit tot）， ；romme £ieber zur $\mathfrak{F i e t t u n g}$ ibrer alkoholburd）： feudjteten Seelen．Tuimi andere $2 \mathfrak{B a f i}$ ertanten，bie eine Bereinigung zur Beidjimpfung aller 2tlko holiker gebildet hatten，hieften fidh Die Naje 3u， wemm eine pon ibnen Trib ober Зilly auf ber Strage trafen，und fagten：＂\＄3uil＂

Srib und Billy überfahen umo überhörten das alles．Sie liejen fidj baburd）nid）t abhalten，ihrer 2nfid）t über bas Treiben ber 2bafierglatubigen laut umb Deutlid） 2 tusbruck $3 u$ geben，wo immer fiid）Gelegenbeit bot．Das burften fie，weil fie an Dem ftarken beutiden Element Des Étädtd）ens cinen Riuidhbalt hatten．In diefen Sixeifen liebte man bie beiden 3 riiber，die in iffer blonden und rofigen Woblgenährtifeit io unverfäficj）t beutid） ausjaben，io vergnilgt ins Leben blidaten unt mur oadurd）von emander 3 u unteridjeiben waren， daß̈．Trís eine Brille trug uno Billy nid）t．Den 3 willingen kam aud）zugute，Dás fie vom Yater etwas Bargeld geerbt，umo dafj fie aud von ber Brauterei einige Einkinfte hatten．Diefe wurben freilid）zufehenos geringer，feit bie श（bitinengler an Boben gewomen batten．Inmer fanatijder wurbe Deren Ireiben．

Da bie 2Bablen beramabten，fo mollten fie Der Seritellung，fowie dem Berknuf von 2lkohof Durd） 2 Ibjitimmung ben（Garaus madjen．Зu diefent 3 wedee eiferten die Geifitidjen von den Sanzeln ber beiben amerikaniidden Sirdjen gegen Die Sjülen－ getränke Wein，Bier umb Gdjraps．Die un＝ ¡duulbigen Gduulkinder wurben in ben Dienft Der heiligen Sadje gepreft und muften 2mmbüge ver＝ anitalten mit $\Im a b$ nen umb Bannern，die aller＝ hano Sinidjriften trugen wie：＂Jagt Den 2llkohol＝ Teufel zur Stadt hinaug！＂oder：„Der 2 Beg 弓umt （夭luidk filhtt burd）bas $2 \mathfrak{Z}$ afifer！＂ober：„Water ．．． ffimm＇für $\mathfrak{W}$ afier unt $\mathfrak{F}$ amiliengliidd！＂ober： （5ott iduuf das $\mathfrak{W B a f i e r}$ nidjt für $\mathcal{B r a u l e r}$ unt ＂Brenner！＂oder：＂In ber Eimonabe ift ewige Geligkeit！＂

Beipnbers auffallig war in den L muzügen ein jugendlidjes $\mathfrak{B}$ aar，ein blafier，idmmädjtiger §nabe


Nleujabremorgen im Sfeet
"Kobel, iat beww nu nod twintig Grofden, Da fopt wi uns for neuntein Srojden Gnaps un for eenen Grofden Brot." - "Wat foll wí benn mit fo veel Z3rot??"





Erautes Wheim - Gpück afleín!

und ein rotbädkiges, Dralles Mädden, die ganz für fiid maridjierten. Der Sinabe trug an einer Stange ein Sdjild, Das befagte: "Mrein $\mathfrak{Z a t e r}$ war cin Bietrinker!" Des Mägoleing Sdjito bejagte: „Meime Eltern tranken jeberzeit $\mathfrak{W a f i f e r ! " ~}$ Weiblidje Igitatoren hatten eine Lifte aller $\mathfrak{F}$ = milien ansgefertigt, mo irgent ein alkoholhaltiges Getränk getrumken wurbe. Diefe judter fie auf, von Saus ${ }^{314}$ Saus, und beifmworen fie, vom Sündempfade abzumeidjen und fid iffnen angu= idjliejen. 2ud) 3u Frits uno Billy kamen fie. Die liegen fie aber gar nid)t efft binein.

३illy," fagte Jris eines 2benos, wie fie babeim waren, „es fieht wäfierig aus, fehtr wäfierig, trok unjerer (5egen=2nifitengungen!"
"Sa," [agte Biilly betribt, „es ift wie eine Epioemie, bie bie Menidjen plöglid) befallen hat. Einer ftedt den andern mit feimem Fanatismus an, befonders bie fanatifden Weiber."

Shre $\mathfrak{B e f i u ̈ r d ) ~ u n g e n ~ e r f u ̈ l l t e n ~ f i d d . ~ D i e ~ W a h l e n ~}$ endeten mit einem Siege ber $2 b$ finensler. Die ganze Grafídaft uno das Stä̀tdhen dazu waren "trodken gelegt", wie Die Wafferapoifel das namnten. Эede Sireipe mugte (djliegen, aber aud) Die Sinzel= mannidje Brauerei. Dnkel Эakab uno bie थribeiter konnten fiid) num nad) anderen Bejdä́figungen um=「ehen. Der Subel Der $2 b$ fitimenkler kannte keine (5renzen. Die eine ber beiden 3eitungen des Stäbtdjens, סie für bie dbitinengler eingetreten war, bradjte den Beridjt des Gieges mit der fettgebrudaten ulberidurift: "Triumph des 23afiers!"
 im Sampfe mit einer Wुeinflaide, einer Bierflaidje
und einer Wbhiskenflaide zeiate. Die תaraffe und Die drei Faidden waren als Borer Dargeitellt, mit Diden Borbanbidulben an ben Sänben. शlle brei Flajden lagen zerbrodjen am Boden. Shr Snhalt entiftrömte thnen, wie das $\mathfrak{B l u t}$ eines $z^{2} \mathfrak{T}$ ode (5etrofienen.

Frib und Billn waren von dem Ergebnis nidis meniger als erbaut. Die Eduliegung der Brauerei bedeutete für fie einen empfindliden finangiellen Berluif, der fie $3 u$ wefentlidjen Eimidjränkungen nötigte. Dann hatten fie zu ber (5egen=2lgitation gegen Die थbfinnenzler Gelo hergegeben, Das natür= lid) ebenfalls verloren war. In Berbindung mit
 fühlbarer als früter.
 3u 3illy:
„Billy, id, fange an $3 \mathfrak{u}$ erwägen, ob id) nidft unter bie $\mathfrak{W G}$ afiergläubigen gehen [oll! "
„ 2 ber Trig!" erwiberte $\mathfrak{B i l l y}$, „Denke Daran, was wir bem 3 ater veriprodjen haben!"

Frib 3 udkte bie $2 d j$ jeln.
„Dann müfifen wir abwarten, ob bie Qeute wie \{onitwo die थbjtinenz auf Die Dauer leioig be= kommen uno wieder abjdjaffen! Soldje Wumber geidechen ja."

Das war nun zwar nidht ber Fall. 2tber ein anderes $\mathfrak{W u n b e r}$ geidah. ©es modten fo an bie adjt $\mathfrak{T}$ age nad) Dem $\mathfrak{W}$ aiferfiege vergangen fein, als eines Morgens ein Bekamer zu Dr. §rib Sinzelmann in die Epredifunde kam. ©s war Der Sufeiien=Fabrikant Didinion.
"Serr Doktor," fagte Mr. Didainfon und kniff mit (pigbübbifdem Rädjeln ein 2luge 3 , , ,id) füble midd gar nid)t wobl. शeein Magen ift irgenbwie auker Dromung - Crkältung deer fo was. Wäre oa nidyt ein guter $\mathfrak{W b h i s k e n}$ eine vortrefflidee Miedi= zin? Nls Mle $\operatorname{siz}$ in auf äzatlides Rezept hin gejtattet uns ia das (5ejek, ihn zu nelbmen."

Frig ladte veritänoniswoll.
, 3d) veritehe (idjon. Fatürlid) it für joldje Sadjen $\mathfrak{W b}$ hisken eine gute Miedizin. (Sleid) follen Sie Shr Rejept haben. Woollen mal jagen - Ju= nädjit einen batben Siter - wie?"
"Sa, das wiro geniigen - zunädjit:" "fagte Didkinion grinjent. "M3enn's nid)t bifft -"
"Siommen Gie wieder ber!" beendete Fris und [d)rieb ihm das Rezept. ,Sier haben Sie 3 hr $\Re \mathrm{e}=$ zept - aber unter einer Bedingung. Gie lafien Das in der $\mathfrak{U p o t h e k e}$ von meinem $\mathfrak{B r u b e r}$ madjen."
„2tber felbifverfiandlid)!" ermiberte Didkinion vergnuigt und feedhte Das koitbare Piezept jorgfältig in Die Bruiltaidje. Dann reidjte er bem Doktor bie 5 and. Idd fürd)te, mein Magenuibel wirb eine langwierige Sadje werben, wie alle Magen= leiben."
"Jdj hoffe es!" jagte Эrib uno jduittelte ihm ladjend bie bargebotene Sand. Dam trollte fid Der $\mathfrak{B a t i e n t}$. Er fteuerte geradeswegs in $\mathfrak{B i l l n g}$ 2 2potheke, erfieft feine Miedizin und bradje fie
 unter - hinter $\mathfrak{B y r o n s}$ Didftungen und einem diden $\mathfrak{Z u d j e}$ über Den Gegen Der 2lbfinenj.

Unid fiehe Da - Didinion folgten andere $\mathfrak{F}$ a*

fie bei ifme ein befonderes Entgegenkommen Doraus Tegten．©es waren keineswegs nur ausgeiprodjene Freumbe non cinent（Glas 3 Bier， 23 cin ober 23 his hey． थtud ebenjo nusgefprodjene W3 afferglaubige waren
 fontern ipielten Srib cine geidjidide Riomöbic vor， indem fie mit einem Leidjenbittergefid）t fein Epredj＝ zimmer betraten uno zumädjit vorfidftig unt Den Brei herumgingen．Der eine doer andere ließ fid） umftänolid）unterfudjen．（Ein gropes Siirdjenlid）t vorm Serrn unt Säuptling ber Wbaifergläubigen lieé fid）fogar ieden zweiten $^{\text {Iag }}$ den $\mathfrak{M t a g e n}$ nus： ipiilen，frobjemt ifm garnid）ts feflte．Diefe mujte Fribs iehr voriidtig behombeln．Ere Durfte fidi um keinen $\mathfrak{F r e i s}$ merken Iaffen，Dā̧ er bie תomöbie burdjiffaute，iondern mugbe mitipielen．So unter＝ fudjte er fie mit willemidhaftlid）gerunzelter Medi＝ zinerftim，mit foriddenden 2 lidken uno vielent 5 m － $5 \mathfrak{m}-1$ ，mit betaften und beklopfen，mit Erioriduung Der $\mathfrak{N}$ agenfäure unb anderen Dingen．Das Wort 23 hisken ober 9 Ilkohol nabm er niemals in Den $\mathfrak{N u m b}$ ．Sonbern er fagte zum ©djlū̉ mit einem feierliden Exnit：
＂Eba－mun－es ift nidjts Beforgniss erregendes．Sdj weroe Shnen zunädit eine $\subseteq$ ti＝ mulanz verfdureiben，bie erwärmend auf die Эers Dauungsorgane wirkt．giefmen Sie fie am Rbeno vor bem 3ubettgehen．Somintags aud am Tadj， mittag．Sie bekommen fie am beften in der 2 tpo $=$ theke meines Brubers．＂Und mit meland olijd）em （5efidj）idflid）bet ßranke von Danmen．

Gefrr balo verbreitete fid）ber §uf von Fribens Tüddtigkeit als Mragen＝Epezialijt aud，in ber $1 \mathrm{~lm}=$ gegent．Cos bauerte nidjt lange，io ftampfte ber erite，bürre $\Im a r m e r$ mit einem Magen：Seiben Fribens Treppe binauf．ひls er fein Rejept in Der Taidje batte，kragte er fiid）ben תopi umo geftand bem Doktor，daj audf feine Mitanda magenkrank fei．
＂Shre $\mathfrak{F r a u}$ ？＂fragte $\mathfrak{F r i b}$ ．
＂शein－mein（Baul，＂ 「agte ber Farmer． Uno＂ob er nid）t aud，für fie ein $}$ kriegen könute．
＂Cha，＂fagte Эriz ernifhaft，„Die ßferbe find beutsutage genau fo enpfind did，wie סie Nenifden．＂

Der Mititanba veridurieb Fris gleid）eine balbe Gallone ひืhiskey．

Drei Tage ipäter bradj unter ben WFeroen und תüfen auf bem \＆anbe eine cben－

Den pffenen umo fitlen Sreunde，Frib zum Bürger＝ meifter zu erwählent，als wieder einmal diefer थmt 3u beiegen war．2tbermals gab es einen 23 able kanpf von unerfjörter Seftigkeit und Qeibenfidaft． Die Wafiergläubigen ließen alfe Mimen ipringen， fie boten fogar Die Gäuglinge in Den Simberwagen aut，um in Lumzïgen gegen Srib mitzuwirken und beteten fid Die Lippen wumb，auf baß̉ ber Simmel ＂Diefe Sdjande＂nidt zur Iat werben laile．Sdjrifts lidy muģten bie Bürger mit den chroniidjen MNagen－ leiben ibr $\mathfrak{W o r t}$ geben，Daß̄ fie für ben $\mathfrak{B a j f e r}=$ Sandibaten fimmen wiurden．Es half alles nidtes Gerabe biefe $\mathfrak{M}$ agenleibenden jtimutert insgefeim für ihren verehrten $\mathfrak{Z}$ obitäter．Jrib wurbe nit erorriidender Melfrbeeit gewäblit．
，शtun können wir was erleben don biefem Satansknodjen！＂fagte der Methoditen＝\＄3rediger ૬artis mit unfägfidjer ßitterkeit in ber Stimme und fein（Đefidt，Das wie eine alte Bitrone ausfab）， wurbe nod faurer．

शber fie erlebten gar nid）ts．Frib betraute
 idjaftigte，mit ber Fortfïfrung feines g＇änzenten Rezepthambels und regierte，ohne irgendwie Die Sireife der Wbaffergläbigen zulforen．Das ges bot ja bie gefdäfiflidje sluggeit．Da ergrifif bie 2 Baffergläubigen eine maßlofe 23 ut．Sie be fdifofien，ben 3willingen einen Stridj）burd）ifre fetten 23 hisken $)$ Redjuungen 3 z jiehen und ifnen Die Quelle ifres itetig amidwellenben Reidftums 311 veritopfen． $21 / 5$ bie nädjiten $2 B$ ablen flatt＝ fanben，ftimmten fie wie cin Mamn fïr $\mathfrak{W B i e b e r}^{2}$ einführumg des offenen 2usfdankis alkoholfyaltiger Eetränke．2lber was tat＇s？Frib uno $\mathfrak{B i l l t y}$ waren bereits angehende 9 Rillionäre．Uno wemn fie nid）t an ibrem Reidjum geftorben find．．

## Zut dem Gípfel dee＠arnaffes

Won Gerbars ©atama 太nosp †

## （2us dem गradlaffe）

2uf bem（5ipfel bes ßarnafies， $\mathfrak{W e l d}$ ein lautes $\mathfrak{S i n}$ und Wbider！ Und $\mathfrak{I f r}$ fragt verwumbert，was es Sei；Denn idjwerlidj klingt＇s wie Lieber．

2（d），סie 2lten modjten gerne fiünitlers fitlles Jürfichwandern， Dodj fozial ift bie Moderne， Einer idfliést fid）an den andern．

Wollten fich konjituieren 215 ein grojes $\wp a r l a m e n t: ~$ Erit wo Biele fith abdieren， （5ibt es ein Totaltalent．

Möge Зeus den Trieden［कfügen， Einbeit wird gar bald Entzweiung； Dodf bem wackern Manne nü̉en 2luch Die §ämple Der Warteiung．

Räßt fidj bod）nidat immer bidjten， Ein $\mathfrak{F r o g r a m m ~ i f t ~ z u ~ v e r f e d t e n , ~}$ Eignes Lob ift zu beridten， Lnd mit Feinden muß man redjten．

গeio vermag ifn nidjt zu kränken， Der da［pridjt am hoben Drte； Denn er hört von Treundesbänken Soldes Edjo feiner $\mathfrak{W B o r t e}$ ．

Wie jid £ärm uno Qärm vereinen， Sid）zu neuem Lärm vermijden！ Beifallsklatidjen auf ber einen Geite，auf Der andern Bifdjen．

शuf dem $\mathfrak{F r a ̈ f i d e n t e n f i b e ~}$
Wirb＇s 2 tpolf，dem Seitern，jupwüle
Und aus der Debatte Size
$\mathfrak{F l u ̈ d}$ tet er in $\mathfrak{B a}$ albeskiühle．
Sei zu finben ihm beidjieben，
$\mathfrak{W e n n}$ jein $\mathfrak{F} u \mathfrak{B}$ Das $\mathfrak{I} a l$ betreten， Gimneno bei ber Quelle Frieden Einen einjamen $३$ oeten． to plöglide wie epibemijde Mragen＝ krankheit aus und Frigens Spred）$=$ zimmer wurbe von den Farmern ge＝ rabeju belagert．Die Jolge biervon war wieder，Daß́s fidh einter grojen $2 \mathrm{n}=$ zahl von Buirgern in Gilverlake cin gant ungewobnter Drang nadj Dem （5enus ber mageren शaturidjobnheiten der 2lmgegent bemädtrigte．（Ganz un＝ poetiide Dollariäger entwidkelten eine abionberlidje 9 ieigung zu einfamen Spajiergängen und beenbeten fie regel－ mä́gig mit Dem．Befud irgent cines Farmers，ber einen kranken（5aul poer eine kranke sub hatte．Es entipann fid）Damn ein Geppräd，Das mit einer teilnabmsonollen 9tadffrage nadj Dem Befinben bes ober Der vierbeinigen Watienten begann，won Deren Erkran＝ kung der cimjame © $\mathfrak{W}$ anderer＂zufällig＂ getbört hatte．शaürlid）kamute Der ge＝ riebene Farmer feine Bappenbeimer ganz genau，luo ben（כait in feine gute Stube und labte ihn bier mit der Piferoes oder Rulbmedizin，von der er ja geniigen－ den Worrat hatte．Smmer reidjer wur＝ Den Die 3willinge，immer rofiger，immer fetter．In dem gleidjen Maje wudfs ihre．Wollastümlidijkeit，Der bie giffige Feindjdaft der $\mathfrak{W}$ Baflergläubigen keinen 21bbrud）zut tur vermiodte．Diefe Wolks＝ tümlid）keit ber 3willinge verlangte un＝ willkürlid）eiven äukeren und befonderg deutliden 2tusbruck．（Er fand fid）in bem Entidjup ibrev immer zablreidjer werber．

„Fa，id bórt；Diefferbergs waren von Lifd uns Bett getrement
＂Iawoll，－elff jeftern baben fe＇s verfegtl＂

## Cango

शur nidtts merken laffen．．．Gluidks lidj bafigen uno lädjeltn ．．．Mir wird idjwindlig ．．．．Sellner，nod）eine $\mathfrak{M u m m ! ~}$

Sd）fab＇mal fo ein Bild gefefn． ．．von Boccioni，ober wie ber fierl bié ．．．ad）ja，Die＂Juturitten＂（wie lange it bas idjon ther？）．．．．शan homute es ganz deutlid）erkennen ．．． na，beutlid）gerabe nidjt，aber es war wie fier ein wirtes $D$ urdjeinanber von Beinen，Buiften uno fj）waŗ̌en Mäns nern ．．．Und alles in einem zitterns den $G^{2}$ cwoge ．．．mit Lid）teffekten
$W_{\text {Bie kam man to blobfirmig fein }}$ umb tanjen？Sd）meine： $\mathfrak{W a l} \mathfrak{F}_{j}$ er itt gans nett ．．．2ber＂la danse à la mode＂．．．Wenn man fidid Die Dhren zuhält，dás man von der Mufilik nidfts hört，um內 auf＇s Warkett idjaut ．．Fellner！
＂Sofort，mein Serr！＂
Эd）weîß nidjt ．．．meine Stau ift Dod）garnidft ungewölntididg grok ．．aber die antern feh＇idj kaum ．．Thur meine Frau ．．．meine liebe junge \｛dj̈ne Trau ．．．meine liebe iunge ídöne．．．treue？ Dho！．．Und Den Dr．Wbinkbüblen ．．
（SchluB auf Seite 1613）


AELTESTE RHEINISCHE SEKTKELLEREI,GEGR.1837,HOCHHEIM4MAIN

Inseraten-Annahme durch alle Annoncen-Expeditionen G. Hirth's Verlag, G. m. b. H., München

Insertions-Gebühren
fünfgespaltene Nonpareille-Zeile oder deren Raum Mk. 1.50.





Die pmarte Viaio
"לaft Du fit Sylvefter idon ctwas geplant?
"Ja id bebe sa meine weibnadts. Verlobung auf."

## Autoren

bietet Buchiverlag gänstigste Bedingungen. Modernes Verlagsbureau gungen. Modernes Verlagsbureau
Curt Wiaand, Rerlin-Halensee

Echte Briefmarken sehr billig,
Sammler cratis. August Marbes, Bremen

Die Geschlechtswaffen in der Liebe u der Moral v. G. Keben. 237 S. brosch. 2 M ., geb., 3 M . Das die Beziehungen d. Geschlechter mit do. Iron. Offenheit d. Weitmanns e. e. geelautert. Empfisden d. Etilikers aufdeck. Werk ist ein Filtrer firr jeten, d. ethern. Maturgesetz d. Liebe Unter. Worfenen. Zu bezieh, durch d. Buchbandlg. it Veriag Ernst Hofmann \& Co., Berlin W. 35 .


## Jeder Kemerer tinules "Ousana Sprudel"

## der König Ludwig Quelle, Furth \& EB,

Hauptniederiage für München und Umgebung: Heinrich Flora, Drozenhaus Merkur, Marienplatz 28. Telef. 293



## Ein humorvolles Buch



Eine Sammlung von Scherzen und Wahren Geschichtchen aus verschiedenen Jahrgãngen der ${ }^{\text {Nugend". }}$

- Preis: 1 Mark. -

Wir bitten das Buch in den Bahnhofs - Buchhandlungen zu verlangen! Bei Voreinsendung des Betrages senden wir auch direkt.

München. Verlag der "Jugend".



## Gallensteine

(Magen- u. Leberfoiden) werden in
kurzer Zeit durch ein bewãhrtes kurzer Zeit durch ein bewährtes Milfel dauernd beseifigt. Frau

回 Marie Rottex, München5 | Marie Rotter, Munchen 5 畧 |
| :--- |
| Franz lose'str. 18 I . Broschare frei. |

## ,Barzarin'

ärztl. erprobt., wirksamstes Mittel geg. Zuckerkrankheit ohne Einhaltung strenger Diat An der Universität Tübingen phar makologisch geprüff. - Garantiert : unschaidlich. - In allen Apotheken :
Beck \& Cie.,
Schillerstraße 16, Cannstatt a. N.

Schöne fuswafilenueit unler Catologpress Briefmarken
Writh Sellschoopo hambrasigseliste frei

## EREANA

 olut wirkendes Mittel gesen Nasempöte
## nf. von Kilte, Hitze, Temperaturwechsel,

 Nervosität, Verdauungsstorungen u. s. w., auch in d.erst. Stad. d. Trinkernase. Vor2. Mittelgeg.vergrỉ3. Poren u. Blutäderchen. Keine Salbe, Puder od. Schminke, dienurtum verdecken dienen. Soforr. Erfolg u. zum verdecken dienen. Sofort. Erfolg u.
absolute Unsehädlichkeit. Zu beziehen absolute Unschädlichkeit. Zu beziehen
direkt gegen Einsendung von M. 3.direkt gegen Einsendung von M. 3.-
(bei Nachnahme 40 Pfg . mehr) durch BLANCA.Vertrieb, Wiesbaden 80.


Jucfertranthect?
IIfe, bie baxan teiben, follen jofort meite fleine Statios Sraichitre betfangen. Eie beroen nir Duntbar iein!

## Darlehen!

Offizieren, Beamten, Hausbesizern Landwirten. Geschāfls- und sicheren gesellschaf (keine Genossenschaf) in jeder Hohe ohne Versicherungsnoch Bürschaftszwang. Grobtes vornehmstes Institul der Branche: Ersiklassige Rererenzen Ehe Sie in diskrete Ericdigung Wucher- oder Schwindler-Hănde fallen, richten Sie vertrauensvoll eine unverbindliche Anfrage an den Generalvertreter Schröder. Rerlin-Schöneberg 141. Am Park 12

2Bo hat fie den blog aufgegabelt？शda ja．．． in ber Tanzitunbe．．．Tansitumbe fiit Erwad） fene ．．．Sdj batte nidjts dagegen．．．，2ber geviik，mein Sdjaj！＂hab＇id ifr gefagt ．．．Denn warum？Eine Trau foll fiid nidt langweilen；
 idj＇s nerweigert，wär fie miiptrauifd geworònt．． Uno hätt＇es erfit redit getan．．．Sd）bin ia fo beidäffigt ．．．es ift keine Sileinigkeit ．．．als vortragenber $\mathfrak{R a t} \ldots$ Mupte id）gerabe cine fo junge Frau beiraten？शa，wo bie £iebe bin＝ fällt．

Reliner！－Endolid！－－
Werbieten ift Das Gdjlimmifte ．．．madjt bloj neugierig ．．．（Эd）bätte Dberlehrer werden follen ．．．）
（Eigentlid）ift nidtss babei $\qquad$ Es ift jogar Teffr anitandig．．．Die Sndianer baben ifn er $=$ fumben，glaub＇idf ．．．Wen ober was？：Den Tango！．．．Wbie fie bie Fuike fegen ．．．Ces if zum Berriiddtwerben ．．．গa ja，bie $\mathfrak{Z}$ anzmeifter hatten fith audh Dagegen verididworen ．．．2tre fangs ．．．2ber bie Srauen find fiärker Sawobl，bie Frauen
（Eigentlid）ift wirklid）nidfts dabei ．．．EFs geht ganz anfitandig ber ．．．Man tanat nidht mal to eng wie ．．．wie man könnte ．．．Unı Dann：alle find ganz feierlid）geftimmt ．．．2las ob fie beter ．．．W3abrhaftig，als ob fie beten．． Das ift bie neue Religion，ber neue Rult，bie $\mathfrak{M e f f e}$ Der Ingläubigen

Berfludjt，Da liegt der $\mathfrak{S a f e}$ ．．．© $\mathfrak{E}_{s}$ ift eben kein Sumbr ．．．Die Gadje wird ernft

Smmerrfin，man benimmt fidd ganz aniftändig
Da unten in den Weiberkneipen don Buenos Aires ift es toller ．．．（Sd）wär＇bald mal hin＝ gekommen von der Regierumg）．．．शa ja wir fint in der guten（Эejelfidaft ．．．Die mobelt


A．Schmidhammer

## Der Kbemann

Du Famif idon さango tan3en，Rofa，aber bitte，mebr feelifo vertieft als fórpectid） ausidweifens．＂
alles ．．．Meine Sran it matürlid）aus einer ber beften Familien

Meine $\mathfrak{F r a u}$ ift eine anitandige 5 rau
Dem warum niddt？．．．Sie iit immer lieb zu
mir ．．．Unt hat nod garnidts getan，was
man taktlos nemen dürfte ．．．（Id）rebe papier＝

Deutid）．．．）গiod midts ．．．গein，wer wolite das befaupten？Tia，দouren Sie mal！

Es it gans aniftärdig－Tangol．．．©r， meine idj ．．．ifnn（wanum bin idif）nid）t Dbers leflere？？．．．Trecilid），wie fie da idjon wieber． Sie tun ja nidids ．．．immerfin ．．．immerthin Dieje ripthmifde Ruble ．．（rlypthmiifde
 vierter（Ehebrud）．．gans äffentlid）．．．vor jeder＝ mann ．．．2ber man kam es niddt beweifen； Das ift es

Sd）könute rajen．．．Sören fie Denn nod） nid）t auf？．．．Meine Frau winkt mir ${ }^{3}$ u，als ob fie unidulbig wäre ．．．शein，fowas ．．．Uno Der 5 err Doktor ．．．Wber fie baben glühenbe Söpfe．．．Un力 gar die 2lugen ．．．„Seniationelle Eheidjeidung＂leje id iddor ．．．（6ott iei Dank．．． bie Sjerren geleiten die Damen an bie \＄läbe ．．． „（گeleiten．＂（2äderlid！！）．．．－

Sinder，habt Thr Eudh gut amuifiert？
„थber，Piebiter－Das mußt $\mathfrak{D a}$ lernen；cs war bimmlifd！＂
＂Serr Gefjeimxat müifen unbedingt．．
„Sinber feio net fad ．．．［old cine obe（be ［djid）te mit Den Beinen redits rum，links rum， hinten rum，vorn rum ．．．Du guter Simmel！．． Unt dann：Sd）veritehe ja nidfts vou Puufik ．．．！，

## Kuct Baudwig

## Riebe Jugeno！

In dem medlenburgiden Dörfden $p$ firbet Somutagsgottes dienft tatt．2lis der Choral angeftimut wiro：

Werr Gott，Dater im Gimmelrein，
Dor dir firto alle Merifiden gleid＂
wendet fiid der afte हerr von $\mathfrak{X}$ ．ganj entrriiftet an feinen neben ihm firbenden Sduwiegeriohn Graf 2）． mit dent Worten：＂1trmöglíd！gans unmöglid！Das



,Zufolge Verfügung $\$ . \mathbb{M}$. des Königs habe $i$ db aufgebört Jhr Hmtsvorstand $\mathfrak{z}$ u sein. - Job glaube ganz in Jbrem Sinne zu bandeln, wenn id Sie zu dem Rufe auffordere: S. $\Omega$. lebe boch - hoch - boch!"

## Siebe Jugenv!

Gretf ift, wie ibr Dater, Patholifd, wädit aber bei ithren 2tigehörigen mitterliderfeits, Die Juden find, auf. Dasjelbe ift der fall bei Kurt, ibrem
guten freund, ber jeit einer Wode Sdiiler ber I. Klaje ift. Llntängit, als wir ipajieren gingen, fam Kurt ganj atemlos anf Gretl jugeftiryt uno
fragte it anfgeregtem ©on: "Gretl, gehit Dil in Die duriftlide Zelligion?"

Sretl antwortet: „Ja, natiirlid.
Daranf Kurt mit einem tiefelt Senfjer der Erleidterung: "Gott fei Danf, da bit id wenigftens nidtt der einsige Jud."

Der Ordinarius der Quinta biftient den Sdii lern, wem fie irgend etwas anfgefrefien haben oder faul gewefen find, cime Berradridtigutg ant den Dater, die fie mit defien Lluteridntift veriehen zurideforingen miffen.

2Tenlid, legt mir mun mein Jïrgiter ein unbeidriebenes weifes 23latt vor mot erjucht mide ${ }^{11}$ unterforeiben.
"Ja was foll id bent ba unterjdreiben?" frage ion erftannt:

Woranf der Sdjlingel antwortet: "Das fidreibe id nadpher hiit, Dater."

## O sancta simplicitas!

Däterden befindet fich anf emer Weidaftsreife. Don 3 erlint teilt er jeme baldige Zailäfehr mit unto unteridreibt die ant jeine fran und Codterben geridfete Karte: "Ener frener Dater."

2 m nädjten ©ag trifift eine Karte ans IKagde burg ein mit ber LInteriकrift: "Ener fets trener Dater. ${ }^{\text {. }}$

Ulto am סritten đag fteht nuter der von frantfurt abgejandten Zarte: "Ener ewig trener Dater."
"Siehit $\delta 11$, Mutter," fagt da die fleine Sophie, "je näher er formmt, Defto trener wito er."



Fuit alternde 马oerfonen, uberbaupt fir alfe, Die Der Gioftigung und sufruiflumg beditten, ift

## Wiintalf



## Schädelräubercien

In der nädjften 3eit eridjeint das tange crwartete Werk von $\mathfrak{F r p e e f i l o r ~ \Im r o r i e p ~ u ̈ b e r ~ E d j i l l e r s ~ G d a ̈ b e l . ~ श e r ~} ß$ rofeefior bewerift, Dá̉ der Edjäbel, ber bisher für ben Edjilleridjell ge= halten wurde, einem Bürgermeifter Siarl ©hriftion 2luguft Waulfien geljört habe.

Tataïrlid) hat Frotiep, wie jeber ßrofeifior, (5egner. Diefe wollen beweifen, daj́ der von Troriep angefeindete Gdjäbel mit bem ibentiijd) iit, Den Gdjiller bei Rebzeiten auf feinen Sdjultern getragen hat. Ufls ob bies ein -fdjliffiger (Jegenbeweis wäre! WBenn biefer Beweis felbit gelingt, io wäre dadurd) hödjfens Dargetan, Daßß Sdjiller bei Rebzeiten einen falidjen SdjäDel getragen hat. Der edjte Sdjilleridde Edjädel itt von dem jegt in Slorenz verhafteten 3immermaler Bincenzo Werugia - vielleid)t idjon bei Edjillers Rebzeiten aus Sena ober 23 eimar entwenbet unb nadj Gajwaben, Dem (Jeburtslanbe Edjillers gebradt worden, woljin er geffort. Die (Edtheit Diefes Sdjädels wirb Dadurd) bewiefen, dás bie Sjaare, Die auf ibm gewadjen waren, mit Gdjillers Saaren identifd finb. Daburd itt jèer 3 weifel unmöglid)!

## KARLSBADER BECHERBITER

IST SEIT UBER 100 JAHREN DER BESTE MAGENLIKÓR!

| An Bidnis d. Dorian Gray" nur vorn. Brieh. Char. Ergriinde. Fern von banaler Dentg. Prolp. frk. P. Paul Liebe, Angsbarg I. |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |



## Syphilis

u. Geschlechtsleiden, ihre gründliche und dauernde Heilung ohne Quecksilber u. andere Gifte. Broschüre geg. Einsen dung von 1 Mark u. 2) Pf. (Briefmarken) dursh Ambulatorium für Dr. Eberth's Heilverfahren, Frankfurt a/M. 22.

## Auskünfte

 auf allen Gebieten, in allen Familienund Geschäfts - Angelegenheiten, Bear beitung von Vertrauensangelegenheiten, beitung von Vertrauensangelegenteiten,
streng vornehm, bestens empfohlen, schnellste Verbindung mit allen Lindern Auskunfts - Schütz, Eerlin WV 35, Potsdamer Strafe 32 .


## Neurastheniker a

 versuch. zur W iedererlang, d. verlor.Kräfe immer nochViricithin, eines K. aussichtsreichst. Mittel n. d. heut. Stande d. Wissensch. Acrztl. begut acht. Str. scell. Zusammensetz. Viele Anerkenn. Pr, M. 5.-(Stärke II, Dopp.* Quant.M. 10.-) Vers. nur durch Hirsch - Apotheke, Strassburg 76, Elsass.


## Siebe Jugeno！

Untex den Kandidaten bei der exfen juriftifden Staatspriifutg am Oberlandesgeribt $3^{4}$ ※．befand fidg and ein 5raf 2）．，ber weniger wegen feiner juriftididen Kemintiffe，als wegen feiner ungehener ergaftent und edt arifofratifden Korreftbeit hervortrat．So anḑ im Examen：
präfident：＂ظerr Graf
（Graf ※．（ifn unterbredieno mit einer furjen forreften Berbengung）： ，Witte，Ęerr präjident．＂
n．．．Können Sie mir fagen，was das nexum im römifden Redt war？＂
（Br af X．（obne Befinten，mit einter furjen feifen Berbengutg）：＂Be＝ daure，Eerr präftont．＂
präfident（cegnt etwas den Dberfötper fiber ben さiffa）：＂Danfe， Gerr Graf．＂

Graf 天．（wie oben）：＂Bitte，Ȩerr präftoent．＂

Im Sidlaps，einem entlegenen Seitental von ©irol，war id im Wirtshaus cingefebrt．©a Dem cinfaф̧en guten Mittagefien be fum id．and eine Sdjiffer mit eingemadtem ©bit，defien Eqerfunft
 fragte id das freundlide Wirtstöḑterleitr，uno frenherzig erviderte fie：＂Mier heipt＇s haft Kompot．＂
 mit Sewebrwads verfrident fein．Belegentlidi eines Sewefprappels findet der Dizefelowebel ein Sewebr，bei dem dies nidt der fall ift， und fährt סen ungliucfliçen ßefiger MTusfetier ※．an：＂Warum ift die frige nidt velftridgen？＂
${ }$ ITh babe fein Wads mebr，Eerr felowebel！${ }^{n}$
${ }_{\text {ul }}$ Was？Din haft feen Wades？fang Dit＇he Biene！＂

Đor ber 2．©ivilfammer in ※．bält סer junge Reḑtsanmalt घteyer eine fenrige Rede fuir die Glaubwirdigfeit des Kirongengen


## Cierpark in Munich


＂Well！\＆e uits fein gefonmen biev auf bee welt！＂
 Beuge Iאobnt ourçaus glaubwirbig if，verpfände id meiten IKap：．＂

Woranf der Dertreter der Wegenpartei redit biffig entgegnet： ＂Id beantrage den Kopf des Kollegen Mieper $3^{n}$ den $2 f t e n 3^{u}$ neط̧men．＂

2tein Onfel paul befaß von ieḩer Galgenhumor．27eulid fpielt meine Sdwefter etwas unzart auf feine fi屯 immer vergröfernde Glatye ant．
＂Ja，＂fagt er，＂it ber Зibel heibt es，bab̃ alle unfere Baare auf＇m Eaupte gejäblt werden：iब will dem lieben ©ott die Zrbeit erleidtern．＂


Was reichhartigste und beste illustrierle 10 Ifennig- Wochenblatt.
zu jaben in allen ßabingöjen und Zeilungsthicssfien Qbonnement för Das Quartal ( 13 Nummern): Mてk.1,30.


 Cernigniftron bringt. - Indorponiman forbmitir





Probminumusen Poptunfroi vïns ivin Cegritition: MÜNCHEN-LUDWIGST: 26.


## Wer krank ist

und Interesse hat fuir gute Hausmittel
(keine Arznei- oder Geheimmittel!) verlange kostenlose schriftl. Aufklärung durch:
Krankenschwester Marie, Wiesbaden S. 124, Adelheidstrasse 13.

Magenteiden, Stublver ftopfung, Fämorrboiden, Blutarmat, Bleichludt, Schwächequitände, Skropbutole, Hdernverkalkung nerventeiden, Gioht, Rheuma, Gallenfteine, Leber-, Nieren-, Blatenleiden, Zucherltranltheit, Husidläge, fledten, Gramptadern, fuB- und Beinleiden etc.

Studenten-
Utensilien - Fabrik Carl Roth, Wüzhurg M. erste und grösste Spezial Katalog gratis u. franko

 Bedeutende Gewichtsabnahme ohne Diait, ohne Berufsstörung. Aerztich empfohlen. :: :: Vielo Dankschreiben! 1 Paket M. 2., 3 Pakete M. 5.-. Nur echt mit Firma; Institut "Hermes ${ }^{11}$, München 55, Baaderstr. 8.

Zeugnlsse: ${ }^{\text {nNonstatierte }} 5$ bis 6, ja sogar $9^{1 / 2}$ Kilo Abnahme in
21 Tagen. Dr. med. Du. in m, ${ }^{\alpha}$, Der Erfolg war großartio, ca. 21 Tden werde thren Tee kunftig statt anderer Entfetiugsmitel germe weroranen, da er wirkitich gut und von bester Wirkung ist. Dr. mea. M. M. in Sl. ${ }^{\text {a }}$

Warnung! Um Tảuschung mit minderwert. Nachahm. zu vermeiden, bitte genau auf die Firma Institut, Hermes ${ }^{\text {"4 }}$, München zu Echtheit, Gûte u. Virksamkeit bietet. Alles andere weise man zurück.

MünchnerSchauspiel - $^{\text {u. Redekunst }}$ Schule $\stackrel{\text { \zh26े }}{\circ}$長 Vollständige Ausbildung bis zur Buhnenreife. - Hervorragende $\rightarrow$ Lehrkräfte. - Anfführungen. - Eintritt jederzeit. - Prospekt frei


## Volle Biiste <br> u.sch ōefestefermeneerreich ma sicher mit D. Fischers ges. gesch. Cleopatra-Apparat Illustierte Prospeste trei. 

 Zucker ${ }^{\text {kranke erthalt. sof. grat. }}$ Heilmitel. Dr.med. Eborth, cilmittel. Dr. Med. EberthDarmstadt 1. H. 53 . Darmstadt 1. H. 53 .
 gesunde Schnarchen! Preis M. 2.85 bei
Voreinsendu ang, Nachnahme 15 Pf, meir Sanitatsrat or. R. Weiso \& Co. Hamburg I.

|  |
| :---: |
|  |  |


parifer Spiritititen= Rilub
„Itreine Itaterialifationspbánomene fins mic $\mathbf{3 u}$ tief in Sen


## Siebe Jugeno!

Bei einer ©raunng fitt die Braut aus gewifien Griindent an ©ailfenerweiterung. Der Pfarrer fragt nun, ihnr": "Wie beißen Sie?"
"Jofef Fuber, Dorarbeiter."
"J hab eahna do net g'fragt, was S' jan; dös fiedf i a fo."


Photogr. Aufnabme des neuen "Zello" Modell 16. Dieser, ein überaus sinnreich konstruierter Apparat verbessert letzt jede Nasenform. (Knochenfehler nicht.) - Von Obigem, sowie von anderen zahlreichen Erfolgen sind
die Original-Photographien, ebenso wärmste Empfehlungen des Kgl. Hofrats Professor med. von Eok u. a. im Institut des Spezialisten einzusehen. Besuch erwünscht. Preis Mk. 2.70, mit Präzisions-Regulator Mk. 5.-, desgl. mit Kautschuk Mk. 7.- per Nachnshme. Nachweisbar 60000 Stück versandt. Bestellungen unter Angabe des Fehlers direkt an den Spezialisten K. M. Baginski, Berlin 2̊6. Winterfeldstr. 34. Fur Rußland, nach Riga, Gr. Schmiedestr. 5.

## Neueste Carneval-u. Festartikel







2telfermufterung
 bSdoftens fär sic - ELbe!"

## Siebe Iugent!

Die fran Profifior hat ihrem Gatten folange bas seben [dwer gemadt, bis er ibr ein Poftbares Befudgslleio fauft, weldes cinen fehr gewagten zus

2lis fie, gliadlide im Befits Diefes Kleibes, zum erfen Mafe zü cincm Befude ansgelt, trägt fie diefes Kleio niḍt. Der Gatte fright verwunbert, warum fie es nidit angelegt babe,
 Damer zufanmen."



## Prof.Ehrlich's

## Syphilitiker.

Aufk1. Brosch. 40 aber rasche u. grändl. Heilung all. Unterlelbs: leiden, ohne Berufsstor, ohne spezialarzt Dr, verschi, M. 1.20 Spezialarzt Dr. med. Thisquan's Frankfurt a, Main Kron. prinzenstr, 45 (Hauptbahnhof Krinzenstr, 5 (Hauptbahnhot, Berlin $\mathbf{W}$. 8 , Leipzigerstr. 108 .

Handstopf-Apparat stopft Strümpfe, Wäsche usw, wie neugewebt ohne Naimmaschine, Stek, mit As-
leitg. M. 3,40 fr. Nachn. Rich. Ackermann, Gössnitz 18.S.-A. Wiederverk, uiberallges.
 tletrischer Massierapparat :Mh.20.Keine Batterie, sondern Dynamo. Gegen Rheumatismus, Lahmungen, Mu whel-Schwarcie, viele Neverile den, Neveren - Schmerzen, Ischias u, s, w.
Glininzende Glänzende Anerkennuingent
Drucksachentrei. Wiederverk geuchth A. Jander, Mannheim 6.

## (inimbin Tabletien - $20 \quad 50 \quad 100 \mathrm{Tabl}$.

 M. 4. 9. 16. Hervorragend. Kraftigungsmitt be1 NervenschwacheMünchen: Schulzen- Sonnea- Ludwigsu. St. Anna-Apoth.; Nürnborg: Mohrea-
Apoth.; Berlin: Bellevue-Apoth, PotsApoth.; Berin: Bellevue-Apoth., Pots-
damerplatz u. Victorin-Apoth., Friedrichcsmerplat2 u. ictorin-Apoth., Dr: Haller;
strafic 19; Bera: Apoth. Dr: Breslau: Naschmarkt-Apoth.; Cassel! Lowen-Apoth.; Coln: Apoth. zum gold. Kopt und Hirsch-Apoth.; Dresdon-A.: Lowen-Apotheke; Dusseldorf: HirsehApoth.; Frankfurt a. M. : Roses-u. EngelApoth.; Halle: Löwen-Apoth.; Hamburg: Internationale Apoth, und Apoth. G. F. Ulex; Hannover: Hirsch-Apoth.; Kiol? Schwan-Apoth; Königsberg L. Pr,: KantApoth.; Lelpzig: Engel-Apoth.; Magdsburg: Victoria-Aporat: Malaz; CoweaApotheke; Stettia: Apoth, zum Greif; Strassburg: Hirsch - Apoth.; Stuthart
Hirsch- u. Sehwanen-Apotheke; 2urlch: Hirsch- u. Schwanen-Apotheke; 2urich:
Vietoria-Apotheko, Uranla-Apotheke; Budapest V: Turul-Apotheke, Szondry Ut S2; Prag: Adam's-Apoth;) Wien IX: Apothoke z. Austria, Wharingeritr. 18 . Aporhoke 2. Austria, Muiningritr,
Dr. Fritz Koch, Minehen XIX/63. Dr. Fritz Koch, Munehen
: Nehmen Sle nur Marke ..Dr. Koch


Bei vorzeitigér Nervenschwärbe
hat sich das ärztlich empfoblene I Iuiracithin
seit Johren olanzend bewahrt $\times$ Literatur orotis
seit Johren dlanzend bewahrt $\times$ Literatur gratis tas SOP 100p 15OP 250 . $\times$ Kontor chen
 preis M6: M10:- M15:- M23so Präparate $\times$ Berlin $\$ 016$


Die neue 7 UGEND"-EinbandDecke 1913 erfdhienen!


ARPAD SCHMIDHAMMER
Ift der Zeidhner diefer neuen Decke, die in 2 Farben ousgefơhrt die ftattliche Reihe der .Jugend"-Jahrgänge mürdig ergänzt. Preis pro Semefterdede oder Aufberoahrungsmappe M. T.5o.
Durch alle Buch- und Zeitfdciriftenhandlungen zu beziehen; bel Voreinfendung des Betreges auch direkt pom Unterzeichneten. VERLAO DER „JUGEND", MÜNCHEN.


Sitzen Sie viel?
Gressners präpar. Sitzauflage 过 aus Fiiz f. Stuhle etc. D.R.G. M
verhütet das Durchscheuern a Glänzendwerden d.Beinkleider 98000 in Gebrauch Preisl frel H. Gressner, Bin.Lichterfelde 8a.

## +Entettung+

durch den echten Dr. Richter's Frith-
stückskräutertee. Natürliches Getränk yon angenchm. Geschmacku. sleh. Erfolg. Unschad. Dr, med. Q konstat. 13 Pfd . Abnahme in 3 Wochen, Paket M. 2.-bei3P. M. S. - Warnung v. Iäuschung, Gar, echt u. wirksam nur durch
Dr. Hans Richter. Berlin-Halensee 100.


Echte Missionsmarken garant. unausgesucht, p. Kilo
versend. Erklar. Notiz (auf deursch) durch d. Directeur d. Timbres-poste d. Missions, 12 - rue des Redoutes - Toulouse (Frankr.)

## Zwei memoirenbuicher von biftoriichem tuert

## memoiren der Marquife von ladaillac

Berjoain von Escars. Eeransgegeben vont ifrem llenfel Dberit Eitarquis von Siadaillac. Dentide Bearbeitung von E. von Kraats. Mit jafireiden Biloniflen. Jit Semen geb. 217. 5.-, it Eqalbleder aeb. SN. Z.Es if interefiant, 34 beobadten, wie fid die grogen weltgejdidtliden Ereignific ber Bie polution and Des napoleonifiten Beitalters in der Seele diefer glabend begeiferten 21 tra: Siopaliftin wiberfpiegein, - Die ganjen 2uffeidnungen atmen pinen fo tebendigen und feurigen


## Fiunfundvierzig Jabre aus meinem Leben

( $1220-1815$.) Sebenserinnerntaen der pringefint \&uife von prenfan (firtitin 2 Inton Zabsiwill). Eeransaegeben mit 2 tnmerfungen uno perionen* verjeidnis verjeben von fixtiftin Radziwill, geb. von Caffellane. 2lns dem franjölifden iibertragen von $\mathcal{E}$. von Kxaak. mit zablreiden Bilonifien. In


Hus dem Jerlage von George Zueftermann in Brauntchweig und Berlin.


Drogrammatische Erklärung
H. Bing
${ }^{\prime}$ 万óren Sie mir auf mit ziosin uns bobler, ein Kímfler, ser verffansen wits, if fuberbaupts 刃ect!"

Unter Sidöpfern
Süngit fanden bohe Gchöpfer fiad aujammen, Erzäblten, wie (Geftalten ihnen werben. Der erite rief: „214s meines Blutes Flammen." Der zweite [prach) mit läfigen (Beberoen: „Эdj chaffe nur mit hodggeweibten 5änठen Uno jcjöpfe Mienjden aus jublimen Qualen, Tus ibren rein ekjtatijchen Nomenten Und yol fie mir wie Nuitern aus den Gdjalen." Der oritte (prach: , 9 d) nehme Die Sontraite, Denn mein Gebilbe foll ein Chaos fdeenen. $\mathfrak{M i t}$ Biberiprüchen fucj' idj $z^{u}$ belaften: Yus vielen Menidjen alfo idhafi' idj einen." Der vierte jprad) mit jelbitbewuster Milde: ${ }^{\text {MWir }}$ ift Der Menjid gleid) einem blajien Rledjie. Dod) id) belebe ifn nady meinem Bilbe, Snbem idh pindjopathiidje Reflere
Durcf) סunkle Worte fud) zu verbrämen, $^{2}$ LIm ifn zum abermenidjen bodzuftraffen."

midj [djämen,

Daß id bie Menidjen mur aus Lebm gefdaffen!"
Quast1

## Zum großen Ge/tmafl

werden gegenwärtig allgemein zwei in ihrer Eigenart verschiedene Sektmarken gereicht, um den Vor- und Nachspeisen ein passendes Geleit zu geben:

# Kupferberg Riesling 

ist ideal zum Anfang und während der Mahlzeit.

Ausschliesslich aus Rieslingweinen der hervorragendsten deutschen Gaue hergestellt. Ein "Herrensekt", von äusserst rassigem Charakter und duftigem, flüchtig - elegantem Geschmack. - (Nur durch den Weinhandel zu beziehen.) -

## 12/1 Flaschen

Mk. 72,
Foflufereanten
 infolge halbtrockener Dosierung $z u$ allen Gelegenheiten geeignet insbesondere zum Genuss gegen Ende des Diners.

Die feine, pikante und dabei edle Art dieser Marke macht sie zum Liebling aller, die wirklich etwas von Sekt verstehen. Deutsches

12/1 Flaschen Mk. 57.-
Cegrif50.
CHR:AD ${ }^{\text {T }}$ KUPFERBERG 8 C $~ \cdot ~ M A I N Z ~$

## （1）Dansit，－Dansig ．．．．



D Danzig，o Danzig，bu wunberfdjöne Stadt， Darinnen muk kampieren fo manidjer Soliat，

So mandjer und idjöner，aud tapferer Solbat， Der Water und lieb $\mathfrak{M u}$ nuter fräflings verlaifen hat．
Berlafien，verlafien，es ift ein arg Bejdiper， So mandjer it gewanbert，er kehret nimmermehr．

Die Mutter，סie Mufter，bie ging vor＇s תönigs Saus： „थ（d）Rönig，lieber תiönig，gebt mir Den Sohn heraus！
3u lang fdjon tät er harren auf Euern（5nadenbrie ！ Die Mottlau，ad）bie Mottlau，fie ift io kalt und tief！

Nun ift es 2 Binter worbent，bie（Ehriftrad）t tät fidd nabln－ 2 Ber reidft ba meinem Solyne Wollwams und Marzipan？＂
Euern Solnn kann id）nit geben fuir nod）fo vieles（5elo！ Euer Sohn umb der mús figen im Sajemattenzelt！
$\mathfrak{M u ß ̧}$ figen，muß̄ idmwizen，daß̉ er＇s nit anders kennt！ $\mathfrak{W a r u m}$ ging ranbalieren er in mein $\mathfrak{F a r l a m e n t ? ~}$

W3nrum tat keck er idröpfen Bullvetters teures Blut？ Warum fpudat meinem Eibam er auf ben nenen Sut？＂
©S：̈nig，o Sönig，Shr fdjefer Wbeff uno Dadjs！
Mein Soljn aber，ber mus trinken zu Danjig in Dem Radjs！
$\mathfrak{M}$ uß trinken，muß trinken（Goldmaifer und Sinidebcin， $\mathfrak{W e m}$ gleid fein ¡dparzbraun Mäbe gar bitter um ihn weint！

Sie weinet，fie greinet，fie klaget affo jefr：
„2loe，mein liebjtes Edjägdjen，wir feljn uns nimmermefr！！${ }^{n}$
＂Dic Tränen，bie Tränen，bie ruihren midf gar tief－
D Daß er wuikt zu ídweigen，er hätt＇Den Gnabenbrief！＂
，D Rönig，o Rönig，es ift mein liebjter Sobn！
3u lang idjon tat id）warten，gebt ihm，gebt ihm $\mathfrak{F}$ arbon！
$\mathfrak{E x}$ wird kein＇ $\mathcal{B u l f}$ meht nedken，kein＇W3olf unt keinen $\mathrm{Mab}^{\prime}$ ！ $\mathfrak{E r}$ wird fein wie fein fönig：Berjduwiegen wie bas（Grab！
＂So nehnt ifn，（o nehmt ifnn！Dodj）kraj3 er fich den F（oh）：
Ess gibt auch গafematten in Grope uno Яlein＝æopo！＂Jörg Ritzel

## Los vom Ultramontanen



 barf．（！！）

Ja bies Wort läbt fidd erjeßen，
Wenn ein＂durijtlidjes＂Gubjekt
Sünftig wieder feine Selzen
Mit dem Tamen Gottes bedat，
Bieh kein Frembwort mefo herbei，
शemn＇es einfad）＂£umperei＂
Diefe netten Brüber alle
Die bie Religion benügen， 4 mm Dem（5egner ibre Galle Uno ify（sift aufs 3 rot 3 n fprigen Mit verorehten diugelein－ शenn fie，was fie find：＂gemein！＂

Uno wenn Dit bie frommen Füdj＂ Wit bem fajonen Worte＂פ゙lauben＂

Salbungsvoll uno binterrïds Chre，2mt und Leben rauben， Seib＇fie nid）t ultrampntan， ＂Sd）ufte＂bört fidd aud）gut an．

Wie gefagt， $\mathfrak{D u}$ kannft erjehen， Da§ für jenes ケïmerzeidjen Deutid）Worte aud beftehen， Die Den Snbalt gan ${ }_{3}$ erreidjen－ Deutidaland in ber Welt voran！ Fieber mit Ultramontan！

A．De Nora

## Est solamen miseris，socios habuisse blamorum

（Ein Sünddjen－Mufferl war＇s genannt－ Bemerkte wad）$=$ und tugenojam， Daß зu Der hohen Bforte kam Ein frember Serr aus ßreupenland．

Da hat bas Sündden angebelft Die bobe Biorte fürdjterlid）， lutb zu bem Ständden haben fid）
Balb nod）zwei anbre eingeftell．
Sie bellten 【aut：„2ืuju！Wbuhu！ $\mathfrak{W a s}$ tut ber frembe Serr im Saus？ $\mathfrak{W i r}$ leiben＇s nid）t！Seraus！Seraus！－＇ －So ging bie Türe auf im গu ．．．

Die Rïdjin kam mit einem Topf： ＂Das geltt eud）gar nid）ts an！Falyrt ab！＂ Unto goj bas kalte Wajfer，fd）wapp， Den Suinddjen über Sajmans und Siopf．

Sie zogen ifre Webel ein，
Uno Яuiferl iprad）зum Freumbespaar：
＂Wian kriegt bei fo etwas，nidjt wahr， 3 u oritt bod）mehr ab als allein？！．．．＂

## Un3じdかtiges

Eg werben jeist jo viele Wojtkarten mad）Bilbwerken als unzüdjtig berdjlagnahmt， Daß סie nerfügbaren תiräfte nidjt mebr augreidjen，um Die \＄ojitharten aufzujudien， зu betradjen uno zur $2 \mathrm{~m}=$ zeige zu bringen．Dic Staats anwalt jd）aft fud）t beshalb ge＝ funde und kräftige शormal＝ menidjen，bie an ben $\mathfrak{F}$ oft＝ karten Das vorfduiftomäßige eltgernis zu nebmen baben． Das ift eine angenehme，nidjt anfirengende und bei einiger aburg aud）（eid）te Tätigkeit， ourd）Die fid）im 2binter viele 2rbeitsloje ihr Brot verbie＝ nen kömen．

## Der Staatsanwalt hat aud）

 bie Fojtharten mit der 2 nn＝ fíd）t ber Mona Rifa befdiag＝ nalynt，mußte fie aber frei－
w．Geiger

Cürkische Hnsidhtskarte
„耳erzliden Neujabrsgruss，liebe Criple－Entente！／4
geben，Da fid）berauglelle， baj bie Wiona Sifa auf bem Driginalbilde vollitändig be kleidet war．（Er beabilidtigt beshalb，gegen ben Maler diejes Bildes megen Ber－ hobhmung ber Staatsanwalt＝ idjaft vorzugeben，bent er hat bas Frauentimuer offen＝ bar abfidjtlid）bekleibet ge－ malt．Cine jold）e（Jemeinbeit！

Die Berfolgung der 2ine （ifd）tspoitharten hat 3 ur ${ }^{2}$ olge， Dá Die 3 abl der 9 potharten immer meefr abnimnt．Eiil anitänbiger Wenfd be＊ tubt tiberfaupt feine Foftharten mebr，benn fie find alle unzŭd）tig！

Frido

## Druatfebler

Gott aber iegnete 21brabam und idenkte ihm mit neum－ unסneursig Эabren ein Sino，

2014）
Don eme aloe franlforser
Des war berr fo e Dallesjahr！ Des warn Dert beefe 3eite！ 3 welf Mionat nix wie Ritiegsgefahr Unn Wleie iwwer Bleite！

3efriobe Łää Gefduäftgmann net！ Des Refulbat vom Ganze：
Die Sdjbeuern wern zu Dick unn fett， 3 u mager die Bilanze．

Des ganze Sabr lang fubr bes ©lick $\mathfrak{W i t}$ Sdunede ftatt mit Trabern， Mier benkt ans legte Sabr zuridk $\mathfrak{M r i t}$ 3ittern umn mit 3abern．

Wลääß（5ott，es war to fdjauberbar， Daß mer am befte idjoumm is； Des äänzig Ğute an bem Sabr 99：－dafj des Dos crum is！！

## Serliner Joyll

In alfen Sunithandlungen ift $\Re$ lut）． Ein Gcjubmann nimmt ab uno zu Alrgernis，－To will＇s der Braudu）．
$\mathfrak{E i}^{2}$ ，da bängt nod）ein $\Re$ ubens，ein guter！ Wart＇nur，bu Luber！
Bald konfisziert er didi）aud）！
Karlehen
Jwansigftes Jabrbundert！！
Der proteitantifde ipaniidje Oberit Qabra $=$ Dor hatte als Worigender eines firiegsgecidjto Die Teilnahme an ciner ber Eifigung vorans： gebenben Mefie abgelebnt．Sür diefes „Ber＝ bredjen＂wurben fedjs Sabre Gefängnig beantragt！

Wiel zu milb！Der Dberit geljorte in eine Etierthaut eingenäht unt in der drena ben $\mathfrak{I}_{0}=$ reados gegenübergeitellt．Die mirben ifn idjon bekelfren！

Gegner ber Æeurerbeitattung haben in ciner ßetition Dem Rieitstag Den Boridjlag gemad）t einen（5ejegesent wurf ausguarbeiten，burd）ben für jebe £eidenberbrennung eine Stem＝ pelfteuer von 30－50 Mark erhoben werben foll．－Eine fehr nette $\$$ bee！ $\mathfrak{M a n}$ kömute aber aud bie Moniften， थbjtinenten uno alle bie beftenern， Die anbers als 3entrum wählen．2ud） （Gatten，bie in ngemild）ter © $\mathrm{hem}^{4}$ leben，könnte die Steuerfdraube ant gefegt weroen，unv（dolieflid）müßften bie Simultanidjuiler ibr täglidjes Butterbrot bem Steucrishus zur $\mathfrak{B e r}=$ fügung ftellen．
c．Fr．

## Zurgefl．Beachtung！

Mit dieser Nummer schließt die JUGGEND＂das IV．Quartal ihres 18．Jahrganges．Sofortige Abonne－ ments－Erneuerung wird erbeten，da－ mit Störungen in der Zustellung vermieden werden．

Verlag der ，Jugend＂


## 9bflitge

 in Mituden zu bleiben！Midftin fit or oody bon ber modernen $\mathbb{B}$ \＃nft infisiert tworben！＂

## Mofantes Зenehmen

शeu geraljmt，in altem Werte， Niona Lifa，Langentbehyte， Sängit $\mathfrak{D n}$ lädjelno wièer do，－ Mittels des Werugia．

Wittels feiner itolzen Melbung， In betrefifens ber Wergeltumg， Siehrit $\mathfrak{D}_{11}$ in Dein Seim zuruid $\mathfrak{M i t}$ Demt muffiidd＝$=$ unkklen Blidk．
Durdf die halbgeidilofitnen Siber Sdjauit Du bie ©́ejegeshuiter， Die Did）wïrbevoll empfaf＇r＇n， शabezu beluftigt an．
Aberbaupt，in Deinen 3ügen
Sdjeint mir jegt nod，melle 34 liegen （Unto mitnidften meblr Feipett！）， 2lis bevor mian Did）entredth！
$\mathfrak{W a s}$ erwägit $\mathfrak{D u}$ denn fo liffig Mit dem Cädeln voller Minjitik？ Etua den Mufeumsdient，
$\mathfrak{D e m} \mathfrak{D u}$［o entbehrlid）idjienit？
Sit vielleidft ein leidfter Solfn ba Thuf bie $\mathfrak{F o l i z e i , ~ G i o c o m b a ? ~}$ Uno Den Singer＝2fbruck，Der Crit hernad）im gllbum mär＇？ Dicfes $\mathfrak{D a n e r g r i n j e n ~ t a ̈ g l i d ) , ~}$ Mona Lifa，it idjon eklid）！ £aï＇es ood）！－Wenn＇s wer veriteft， Stört es die 2lutorität！

## Brandenftin unt forfiner

$\mathfrak{W}$ ir leben in einem djriftliden Gtaat， Das merkt befonders ber Goldoat．
Dee Qeutnant Brandenitein erklärt： ${ }^{n}$ Wein Glaube bas Duell verwefyrt，

Tie üb＇id）［old）Piftolempiei！＂
－Er flog mit $\mathfrak{F} u$ ®trift ins Jivil．
Wie anbers felfot ber Foritner ba！ Weld edle 3 （lite！＇rrah，＇rrah，＇rrah！！

Den lahmen Sdufiter foblägt er ，－bum！－， Drum kriegt er das Gtrafminimum！

Und शeuter，Der fein Dberft iit，
Sobt Forimern als Golbat uno Chrift！
Der 3ivilift，סies mino＇re §ier， Frägt mit verougter Miene bier：
${ }{ }^{W}$ Wer dürfte mut＇ger，tapi＇rer fein，
Der Forftner Dder Brandenftein？＂
Wor Brambenitein füblt er Refpekt，
Den Sorfther weniger ermedat．
Es priift bie Fälle fein $\mathrm{Snfl}_{\text {tinkt }}$
Unto merkt：nidjt nur ber Sdufter hinkt！
Dodj wenn er nidt zu heib uno jung，
（Sibt ©ites ifm Berufigung：
$\mathfrak{W} i r$ leben in einem durijfliden Staat！
（Das merkt beionders ber Solbat．）
Karlchen

## Tempora mutantur

Der Raifer iprad）fiid，in Mündjen zu zwei bekannten 尺umitgewerblern fehr anerkennenb iiber Das Mündmer Sunfitgewerbe aus：＂Se mehr mir die थugen geëfmet wurben－wir waren in wohl vor 2 fntritt meiner Regierung nid）t immer gut beraten in künifterifden und namentlid，kunft＝ gewerblidjen Dingen－，Deito meljr hate id Diele indididuelle 2 fuffafiung，der man gerabe in Mündjen begegnet，idjägen gelernt，mid）barein vers fieft und finbe immer vort neuem Sdjöres barin．＂ －„Ja，ia，＂meinte ein Gkeptiker，Dem bie תunit＝ gewerbler bas erzäblten，„wern idj nur wüfte：meinte er Shnen ober Shne？？＂

Bim

$\mathfrak{S i l}$ Souvte


## Silvefter $=$ Bleigiefen beim Reidssfangler

Tbrobalb：．．．ob ift eine Fruif！ Eine zufammengeballite $\mathfrak{F a u f !}!$ Die $\mathfrak{F a u i t}$ Des 9idjel？थd）was，wemn ber $\mathfrak{B u m i d}$ hat，ift ex zufrieben．Wुie eime körper＝ lidje $\mathfrak{F a}$ uft fieft es fibrigens nidt aus． Ein $\mathrm{m}_{\mathrm{mb}} \mathrm{bol}$ ？Eine philo ioph idde Fauit？ 2（d）was！Eine literariid）e？2（d），viel＝ leidt（Goethes Fauft！？2fber was follte Das beiken？＂Sabe nun，ad，Whilo＝ ［opbjie，Эuriftere1＂－Fein！„Eritis sicut deus＂－शein！शuerbad）s ケeller－शein！ゆer ßalentin－？ 2ff，ber Balentin！！－शein，nidjt Der，ber Walentini！Der blaue Brief！！शadbarin，Euer Fiälddjen！＂ （Ex fult in ben अeidisicifer．）


Ordensregen


Kơnig 置afles
A. Schmidhammer
$\mathfrak{W}_{\text {as }}$ and Die NTenfabeit fagt uns \{dreibt,
Das Jabr vergebt, Der Dalles blefbt!

