

Hhelergien

## Geurưberfall

Tannfäufer abenbs ．．Sn der গrüf brei $\mathfrak{T o t e}$ ． ©sleidfgültig jurrt ein graues Æalteripiel． Flad）bämmert Mors auf einer Waukennote Uno Durd Die Wolken fingt ein Wrojektil．

## Mectuaniid zäblen wir Die kurzen $\mathfrak{P}$ auien，

 Bis \＆uft fid）wieber wie（Jebläje bauldt， Bis wieder Diefes feudjte，idfwere Saufen $\mathfrak{I n}_{11}$ Die Ergebenbeit Der $\mathfrak{W a}$ alder raufd）．$\mathfrak{T u r}$ eine（djwadfe ©djwankung Der £ibelle， Siur ein Sommando küht und meilenfern－
 $\mathfrak{S n}_{n}$ શiaudj und $\mathfrak{T}$ rümmer fitidt ein irrer Gtern．

Erleb idj）＇s，werbe idj，— bevor Die Sonne． Sidh wieder zeigt，－am Siragemrande ftelyn UnD jdattenflumm Die Wunitionskolonne $\mathfrak{M}$ it［djwarzen 8 ündeln beimwärts fabren febn．

Surt ©rid）शeurer（．St．im 2Beften）

## Eine bayerifकe Divifion in Sumdnien Bon Franz Єarl Endreø

Un allen $\mathfrak{F r o n t e n}$ kämpien baneriidje $\mathfrak{T r u p p e n}$ un bas Sdjidijal bes Waterlandes．In Эlanbern， an ber Gomme und bei 3 erbun baben fie ge－ blutet，in Rubland unb Serbien，in Rumänien unto an ber italieniid）en（Jrenze haben fie bern $\mathfrak{B a b l i f p r u d )}$ ifrer Selmbier＂In Ireue feft＂walfr gemadjt．Geadttet bei allen Freunben unb ou beionbers fdweren 2ufgaben mit Worlicbe ge＝ rufer，gefürdtet beim Эeinde，haben fie geseigt， Daja alte baneriidje Piraft nodj ungebrodjen in ber modernen，als kraftlow fo oft verfddrieenen 3eit wirkt unb idjafit．

Treu und kraftooll，beibblütig im Sampf uno rubig und geduldit，gutmütig und froblinnig， wenn Siampfespaufe ift，und babei ftill，nid）t auf Fieklame bedadt，bas ift Der Bajern शrt．Der Mamb，Das ift ihre（d）ledjefte Waffe．Sat＇s aud） nidj）nötig，wo bie Fauft hinfdjlagt，ift alles fitill， und Dann kommt der Bauer heim，und $\mathfrak{D u}$ mubt ibn feljr gut kemen，wenn er Dir ctwas erzäblen foll．Lino went er es tut，ersäblt er niddt von fidj．

Gut ift die alte baneríde 2 rtt．Wbär＇fdabe， wenn fie ausfierben wîrbe，wenn der शhund bie Fauft erfegen würbe．Wäre fefjr fdade！

Eine bayerifidje Divifion hat in Rumänien． mitgefodjten．Won 2tipenkorps weif Sedet－ mann，aber oon ber bayerifden Divi． fion weiß niemand．Srgendeine शummer Yatte fie－aber aus alten Landmelyrleuten uns Eanditurmleuten beitand fie．Buerit maren Die alten Seute irgenbrov sum Suifitenidinus be－ fifinmt－Das iit eine redite Randifurmaufgabe． शber Dann kam ber firieg mit Яumănien，uno da braudjte man Die Bapern，bie alten Burijjen mit verarbeiteten $\Re$ Rüdken uno veriddwielten Fäuften Ђum $\mathfrak{D r e i n h}$（auen und zum „Beiben＂．Un力 Beiber waren es！

Won fironftabt zogen fie，im ganzen brei $D_{i-}$ vifionen und eine öfterreidjifd －ungariíde 3 Brigabe unter Dem Dberbefefl Des（Benerals Morgen nad） Guiben，Die Bayern unter General Sjuller im ఇörs＊ burger $\Re^{3} \mathfrak{B}$ gegen（Campolung．Sed）s $2 B o d j e n$ keine Untertunft，beftigite Siampfe gegen bie Ru＊ mänen，die fíd iftre Flanke nidf）eindruiden laffen wollter．


P．Segleth（im Felde）

Und Tovember war es in unvirtlidjem，hofen （כebirge．Da gab es erfrorene Sübe unb Sänbe und（d）were Berlufte．ゆas warme Efien wurbe auf Iragtieren nadgefdjafit．Feuer burften fie nidut bremnen，Denn fie waren immer didjt am Feind．Regimentsitäbe verkrodjen fid）Des शadts in laubgefiiltte Erolödjer．Drei（כegenangrifie der überlegetren Яiumänen muften ertragen werben．

Das war viel für cine iunge Truppe，unjagbar viel für Die glten．Da ift mand kernbancrifdes Sireusteufelfahtradi sum Tovemberbimmel finauf． geftiegen，aber lodier gelafien baben fie nidj）．2fm 29．Tovember fdameiken fie bie Яumänen bei Campolung über ben Saufen，am 3．Dezember fid）on finto fie in der alten rumänifden Riefibens Targovifte． 2 mm 5 ．Dejember［＂rmen bie Banern， Die ifre Maiddinengewebre felbft auf dem Rüden uiber סic verciiten $\mathfrak{Q B e g e}$ tragen，Darmanefit，weiter gefyt es offne Itempaufe．2tm 2bend haben die Bayern das redje $\Re$ rationa $=2 \mathrm{lfer}$ geftuirmt．2tm nädjiten $\mathfrak{T}$ ag gelht es auf $\mathfrak{P l o e f t i}$ weiter．Eencuter 2 Widerftand，erneuter mütender Siampf der Banern．
 alfo gédjieftes．

Das war an bem Tag，an bem weiter füblidi） Bukareft in Deutide Suäne fiel．

Tiun nafm Kuglans bie ßerteidigung §u＊ mänients in bie Sano Das war ben Bajern „＂wuridft＂．Worwärts ging＇s．Db man den शufien verfaute ober ben शumänen－gilt alles gleid）．
$\mathfrak{W e i t e r}$ ging es auf Buzau．Tauwetter war cingetreten und madfte den Sixieg nid）t Ieidjer． In aufgeweidftem，grumblopen Boden keudjte bie $\mathfrak{I n f a n t e r i c}$ vor，Die Batterieen blieben fteden． $\mathscr{D a}^{2}$ war faft kein Tag offne Siampf，kein Tag ofjne
 fidjon war Mitte Dejember voriber．Kum erfiten Male feit Onfang Dktober bat da mandjer bie grobe Bagage，Den＂fagrbaren Rebenogeruis＂ wieber geieber．शan hatte nun थinidjlufg an bas 2tlpenkorps，das im weiteren linhas binansgezagen wurbe，und redts mit cinem Sorps ber 9．2frmee． $\mathfrak{1 m} 22$ ．Dejember ging es zum 2 ngrifif gegen bic ftarke rufifidje Stellung bei Mimuicul Sarat．

Das habt She damals in ber 3eitung gelejen， biefer Warabogon des Sirieges： $\mathfrak{D i e} \mathfrak{2 B e i h}$ ． nadjtsf（d）（ad）t．Das waren böfe Tage für bie Bayern．2fm 2Beihnadtsaabeno klingen Dabeim in Den baneriidjen פörfern bie Chriifmettglodken， und bie Bauern wandern einträd）tiglid）übers £and ber $\$ 3$ farkkirdje 34 oder kommen auf altem， idjweren Worväterkahnt über ben Gee gefaftren．

Da bat Mandjer bran denten muifien．Wei－ nent tun bie Weiber，aber＂gebruckt＂bat＇s is， Dod，Da三 er in Dem gottverlafienen Land am beiligen शbend gegen ben Ruffen bat angeben
müfien．Mandjer fat die Cbrifitmettgloden nid）t aus dem Gimn gebrad）t．Smmer fyaben fie ge－
 fanterie uns Majdjinengewefren．

Das war eine blutige Weibnad）1916，bluti－ ger nod）als die von Senoling vor 200 Saftren， wo die braven oberbayerifden Baucrn für ifren Siurfïriten geiforben finb．

Won ber Divifion Şuller fino piele 马ataillone， bie haben $2 / \mathrm{s}$ ifres 3 Beitanbes verloren．

Das Morben ber Weilgnaditsnad）t geljt fort uber bie Feiertage．Erit am 26，reift Die Ent－ f（b）eibung．Tatürlidy ift es ein Sieg．Das it bas einsige $\mathfrak{W e i f f n a d j s g e i d j e n k ~ f u ̈ r ~ D i e ~ B a v e r n . ~}$

Und barn gejt es weiter an ben Gereth unter leid）teren $\Xi$ ©efedten，Dann werben bie Forts oon Focfani geffurmt．Seit Dktober hatte der $\Re$ ulife Die bortigen Stellungen veritärkt．

Und nun erft war ber 2luftrag erfullf．Fun kamen rubigere 3eiten．
（5eneral Suller konnte mit feiner Divi－ fion bufrieben fein．Er war ein fitrenger Serr im Эrieben und gefürd）tet． 5 hm ging blinder Eefforiam und Stranmbeit uber 2mles，wobl aud uiber die fiebe．सber sie hat er im firieg kennen gelernt，Die Riebe feiner Reute，die allein Edjfadjten gewinnt und iede Miühe übervindet．

So finto bie Bayjern：fie miuffen einen gern haben，baun tun fie alles，bann fturmen fie wie Die 3 ungen，wemn fie audj fdjon von ber Rebens－ arbeit lrunmm gejogen finb．Nit den Serjen wirb ber §eino gefidjlagen！

## M mbden

Sie gebn einber，ber fâken fotle frob， Uno baben felige viddte zu verfdenfen Unt tragen ibre Maienfrone frob Uno leife Glóflein in Den 乌̧aloggebenfen．

Uno wilien faum，wie fie geruifet fint，
 Da fie die Eráume in ten Jráblingômino Uno in bie blittenblauen fernen tragen．
Dort weilt id）eint und Sieber waren mein Uno §eimat bell，vom geigen frob umflungen－ Der 2fbent fifnveigt．St bin mit mir allein． Sor lieben \＆ieber．．．Sd bab eud）gefungen？ Bictor §arbung
$*$

## Die＇Surgfitalerent＇ <br> शovelle von $\Re u$ bolf gileinecke

Der alte Burgitaller ift mit feinen Buben gar nid）t zufrièern．פrei polle Safre ftehen bie beiben num \｛dion im §eld，obne Daj fid）einer befonbers hervorgetan hätte！＇Sorporal und Зugsführeer find fie geworden－das ift alles．Wenig genug， nad）Des Waters Meinuing！DaE zu bet Eternen nidjt aud）（id）on eine Mrebaille gekommen war， Das wurmte den Bauert gewaltig．Und dajß bie Buben nidito andres ou fdjreiben wuiten als immer nur：＂Эdd bin gefund．Wir geht es gut．＂ Da bätten fie ia gleid）zu Sauje im Dfenwinkel Goden bleiben kömen！

Die $\mathfrak{M u t t e r}$ freilid，bie bat allemal einen hoben $\Im$ Feiertag，wenn to ein rotes Blättden den $\mathfrak{W e g}$ aus ber weiten $\mathfrak{W e}$ elt ins $\mathfrak{B u r g}$ fallerbăusl finbet．23ie ein junges Ditmbl fíjiegt fie bann immer herum，unठ wälfrenb ihr bie hellen Tränen aus den 2 lugen rinnen，murmelt fie in einemfort
 Buben mur g＂und fein！Und dág es ibnen gut


Feldpost im Schnee
Ludwig Putz (Kriegsmaler)
geht! ${ }^{4}$ Und io oft fie bei dem Chriftusbild im Sherrgotiswinkel vorïber komunt, verhält fie immer eine 2 Beile den Gdritt und fergt nod bectrauenss voll und einbringlid) finzu: "(Belt, mein fieber Seergott, $\mathfrak{D u}$, tufit mir oud) weiterthin fein [djau'n auf Die Buben, Dajk ifnen nir g'idjieft. .
"Wbeiberg"idjid)ten!" grollit Damm wobt Der Bauer im Etillen und ärgert fid) babei. ©ilrgert [iid) über fein $\mathfrak{W e}$ eib und - mefle nod) über fidf felber. Dent ba will immer etwas auffteigen in ifym, Das er bisher fein £ebtag niddt gekannt, bas er bajt wie der Teufel das 2 Beibwaifer. So cine $B^{3}$ angigkeit ift das - faft fidon wie $2 \operatorname{lngit}$. .

2 fber ber Burgitaller müste nidtt ber $\mathfrak{B u r g}=$ ftatler fein, um einer folden शiegung nid)t immer bald wieder Seer su werber. Jum Ruddud nud)! 23 ar es bemn nid)t als balbwiedffiger $\mathcal{B u b}$ idfon fein liebjtes 3 ergnügen gewefer, cinen Fidjtenfitamm, 84 erklettern umo fid) auf dem abgefägten Wלipfel auf den Sopf 3 u feelien? WBar iffin ein Zeriteigen in Den $2 \mathfrak{B a n b e n}$ ober cine tolle $\mathfrak{W B i t s}$ fausraufere ie mehr als , eine $5 \mathrm{Se}^{2}$ gewefen? In der fdjönen 3eit nämlid, bevor ibm ber ffirizende 2 Balioriefe ben $\mathfrak{F u}\}$ Beridmmettert Katte, in ber 3eit, Da er nod) ber gefürd)tete 2ßibidjuüs getwefen war.

Einmal in biefen langen brei Saften ift der Ferol, fein giltefter, auf Hellaub au Sauie ge= wefen. Sizankenurlaub. (Jrad' aus bem Epital feraus. Lum immer nodj ofne 2 luszeidnung twenn man nidft den von eincm STugelidung burd):
bofyten 2 rm in ber weiken Edjlinge als folde geliten lafien wollite.

Das wollte aber der 2llte natuirlid) niab).
 "nniddießen lafien wie cin Stuidkl 23 ilbpret ${ }^{\text {" fuht er }}$ Den Serol an. Uno weil ifm babei feine cinfitigen Raubidjütenabentener in ben Sinn kamen, fubt er leffrljaft unterweiieno fort: , 3 3u was gibt's denn Baumitamme unt Eteinfelien auf der $\mathfrak{W e l t ? ~ D a ~}$ budk mant fidd halt idnnell Dafinter -"
"Sa, wann's joldje gibt!" fuhr ifm Der Ferol ladjend ins 23 ort. ${ }^{23}$ enn aber nit is als ein 3ioben, fo bretteleben "wie eine Siegelifatt, kein ' 3 erg , kein Stein, kein Baum, - grad' nur Dredk uno Wafier - -"

Da idjüttelte aber ber Bauer energifd ben Sopf. "Ein fo cin £anto kann's ja gar nit geben!" entiddieb er. „यlno wann's es geben tatt, bann miifte' mant halt aufipringen und müft' Den Ruifien nieberhau'n, bevor er nod 3eit hat, bie Buiddjen anzulegen. - Sireuzteufel, wann idj bie elendig'n Saren nit Ђätt', idf) müdtt' Cudd 's idjon wecifen, wie man's madi!"

Bei foldjen Fieben veridjlug es ber Bäuerin exit die Stimme. Dann aber kreifdte fie plöplid) angituofl auf: „2Bas tuit mir Demn ben $\mathfrak{Z u b e n}$ verheçen aud) nod)? 35 's denn nit g'nug, Daß er Den zeridjofienen शrm da hat? Und is er denn nit ch io ein $2 \mathfrak{B i f o b l i n g}$, wis $\mathfrak{D u}$ felber ciner biti?

Der ßauer itreifte mit einem folken Blidk feinen gilteften. Ein Wbildling, ia - das ift ber

Ferbl fein Sebtag gewefen. ©anz wie ber Water . 2tber Damn verfitedte er feine 2therkemung Dod) wieder finter einem zotnigen Brummen. "Eein balt nix melfr wert, bie beutigen $\mathfrak{B u b e n .}$. 2 enk' nur einmal an den Qois, den Srauminit! Sd) mein' frei, ber hängt fiid im Sirieg noch) allerweil ans Seiteng'wehr von fein' Bordermann an, wie er fiid) $3 \mathbf{3}$ Saus immer an Dei Siittelfalten ans g'bängt hat. "

Der Sois itit nämlid) von jeffer des Burg. fiallers Gorgenkint gewefer. Tidht wegen Sirank, Jeit oder ©duwadjein - beileibe nidt. Der £ois iit gerabe fo ein 2 Joros herl wie fein älterer 3 ruber, ber Эerd. 2ber fonit halt gar kein tiddtiger $\mathfrak{B u r g}$. ftaller, $2 \mathcal{B e m n}$ Die anderen $\mathfrak{B u b e n}$ am Eonntag auf Die Riegelfittt gezogen waren oder auf Den Ediciefitand, fat ficd ber Loist Datheim in ben Dbjto garten verkroden unb bat eines Der alten Sialens berbiidfl doer fonft cinen gedrudkten 2Biid) durct): fubiert, als db ba weif (5ott was Merkwürbiges orin zu lefen wäre. शtid) anbers, als ob er hätte 2tbobkat ober 3 faff werben wollen. Ltho ift er a cinmal unverfetens in eine Rouferei geraten, io hat er fidjer wollen ben Friciennififter ipielen, flati Dem 9taddfitbeften ein Bierkruigel an Den Siopf 3u fabmeisen. Uno fowas will cir 3 urgitatlerBub jein! Uno fowas ididkt ber Saiicer ins Yeli, um gegen die Яulien zu kämpfert!
3ornig cufladen mubte ber 3 Bauer, als er in feinen $\mathfrak{B e t r a d j f u n g e n ~ a n t ~ d i c f e m ~} \mathfrak{P}$ unkt angelangt war: Luth fo oft feitbem die riede auf ben firieg




















 adrlnalt workx. Prei SYufing









 sieke in ou Cuit tu preagat, ©s if an Oang aft Eabe


 tat Mraifd $\mathrm{cen}^{\circ}$. Yadkidt bitic br alte Buratalice su blden 2horten nur



















In den Karpathen
ums Saus herum, bie Tîre vom wirb aufger rifien. 2tber der Loisl hat nidft 2dbt barauf, ber bodt feelentubigig in det §infternis, läßt das Reiv tungskabel priffend Durd) Die Singer gleiten und fühlt mit vorfidftigem Taften über bie kleine 3ünd= mafdjine. „B'buit Did) (5ott, Bater und Bruber. З'buit (Did) (®ott, mein lieb's Mutterl, סu," lifpeli er leife vor fidid) hint. פDie teuflifden Piojaken iollen Eud nil unier S'eimatl rauben. $\mathfrak{D a}$ gibt (d)on ber Roisl aud) ned) 2ddt braufl" Ean3 froly if ifm. 3u Wute Dabei. (Er weíß ia aud) niidt, Dág fein MJuttert, fein fieb's, mit tauleno Frenden ifhr Seimatt, ify eigenes Reben für ifn bingeben wirbe. Cre meiB es nidht Doer benkt nidft dran ... Sonif wiurde - ba num von bwei Seiten bie Feinbe auf ifn cins ftiirmen - fein §inger nid)t auf ben kleinen Sinopf
 blidk das Sauns mitfamt ien rujfifiden Beobadterm und mit ifm felber in Die $\mathcal{L u f t}$ fliegt, und eine Winute fpäter nid)ts me'r davon ibrig if als nur cin wüfter Trümmeri), ,ufen und ein paar un $^{2}$ kernititide Mienfdenleiber

Der alte Burgfatler fift am इifh im Serr* gottswinkel, hat ben Piopf in Die zudienden §ăufte geitiligt und farrt mit bremmenden 2 tugen auf ein Briefblatt, bas vor ifm auf der Tifdplatte liegt. Er wagt den $\mathfrak{B l i d}$, nidft zu heben, nur um feinem 2beibe nidft ins Gefidtt feben ou mülien. Denn ba - Da hat ihm ber Doktor alles mitgeteilt vom Sterben feines gilteiten und oon feinem uner= [dirodenen Selbentum ... Uno der Burgifafler furdftet fifi) nutn vor feinem 2 Beibe. 2 Bemn fie ifym nur jebst niddt Das Wbort ins (Gefidjt wirft, Dajs er felber feinen 3 uben in den Too getrieben hat burd fein 2luffegen. .. Suur jegt nidd)! 5 htm ift ia felber fo unjagbar wely uno clend 34 Nut nid) anders, als ob plöglid) alles © (Blüd und alle Freub' aus der 2 Belt verfíjuwiben mär'

2 Wer bie Bäuerin ruilftt und regt fid) nid)t. Stare fdaut fie vor fidd hin, wie leblos. Sieine Bewegung, kein 2 Bort, kaum ein ftodenoes 2 temholen

Das laftet fdiwerer auf bern \%aucr, als es ein lautes 2 tufidjludzen, als es felbit cin $\mathfrak{B o r}$ wurf hätre tun kōnten. Ulnerträglidh wirð ilfm auf die Dauter dicie mortiofe Etille. 2mm liebiten mödte er auf und Davon, hinauf in die 2Bilbmis Der Ěemāuer, um nurr allein $3 u$ fein mit feinem bittern Serzleio um den verlorenen $\mathcal{B u b e r n . ~ 2 l b e r ~}$ Der kranke $\mathfrak{F u s}$ gittert, Dáß er iffn haum vom boven heben kam. Lnd ifme ift, als dürfe er gerade irst fien 23 eib niddt allein lafien.

C:n gutes Wort mödte er iff geben. Uno findet keines. Shre Sond mödte er fafien. Und traut fidh nid)t. Bio es fide ifm enolid) rödjelno aut ber Seble ringt: „Wubt nit ganz verzagen, Mutterl. Sait ia ben Loisl nod). Der is kein To ein Wbibling, ber wito fidjon g'iumb wieder beimkiommen 34 uns.,

Segt entlidf) kommt Beewegung in bas ge brodjen bahodenbe WBeiblein. Langfam fteft fie vom Tifde auf und ridtet einen fangen, Fonber baren 3 lide auf ifren $\mathfrak{M a m}$. Ein ftarrer 2tues brudk, faft wie Soj, glinmt auf in diefem 3 lidk. und etwas wie eine fumme, brobende Эrage: ,2billit ihm dae iest etwa aud) nod, uibelnclumen? Sit's nidit fidjon gemug an bem einen?" Dann wenbet fie fidh langfam ab von ifm umo gchet mit muiden Edjritten, ofine cin Wbort zu crwibern, aus Den Simmer.

Eo if es num iceden Tag und jebe Etumbe. Die beiben alten konmen gemeinidjaftidid im 5 5aufe ibren 2 Irbeiten nadj), fiben am felben शifde, idlafen in beriefben Gtube, - und gel)en Dabei aneimand poriuber, als hennten fie fid) nid)t, als fâhen fie fiid) kaum. Rein Zorwurf, kein Troits [prud), nidjts.
und bas wird aud) nidjt anders, als fie die Sfumbe vernelmen, Die Der গadjbarsbub, Der Fieithofer Midil, ins Waterljaus gefandt. "Mein Ramerab, ber $\mathfrak{L o i s f}$, ift von cinem gefälyrliden (3ang, $z^{n}$ dem er fidid freimillig gemelbet hat, nid) meffr zuriidgeckommern. $\mathfrak{P a n}$ weiß nod) ridtto

## LUGEN

## Sie haben mich geschlagen. Getreten und geschunden Und über meine Wunden Stricke gelegt

Und mich an den Pfahl gebunden.

Nun trittst du herbei, Reißt mein Gewand Mit Lachen und Geschrei Mir vom Leib Und schlägst deine Hand Mir ins Gesicht.<br>Dein Rasen und Höhnen, Deine qualdurstige Gier Zu wehren vermag ich nicht. Meine Lippen stöhnen: „Was tat ich dir?"

Und ringsum in prunkhaftem Ornat Aus Samt und schwerem Brokat Sitzen sie mit vollem Magen, Ein fröhliches Behagen Grinst aus ihren feisten Zügen,
Und des Schauspiels freuen sie sich,

## Deine Lügen.

FRIEDRICH WALLISCH

Gevilices pon ifm. Wielleidt haben ifn die ॠuffen gefangen."

3uerit padt ex ba ben Burgifaller wie eine unbändige 23ut. "Sid) fangen taffen - bas id)aut ibm gleid, Dem Srauminit!" 2tber bant mū er body denken, סaj ber andere Teil Des Briefes bamit nid)t red)t in Einklang zu bringen itt: "Ein gefäbrlidjer (5ang, zu bem er fiid) freiwillig gemeldet bat" . . . Da kommt wieber diefeo 3 ittern in feinent kranken $\Im u \oint_{3,}$ oás er fid) nut idjnell niederfegen muß, um nidit binjufallen wie ein Stüd Solz. Und nun fteft es in feincm Blidz wic eine bange, ftumme Frage: „Bin bo iegt aud) id) Edjulo baran?"

Die Burgitallerin bat aud) auf biefe ftumme Frage kine 2ntwort. ©s ift, als ob 2lles ct= ftorben wäre in ibr. W3em fid) jebt Die Geemäuer plög (id) neigen mollten, um nieberzuwud) ten auf fie, - fie wirbe fitlefteljen unt keinen Edjritt breit aus bem Wege weid)en. Sejt ift ia ood) fijon 2lles aus uno zu Ende. So utto faßbar, und foll bod) W3irklidjkeit fein.

Und eines Iages wiffen fie es aud) von aints. wegen, baß ifte idflimmites $\mathcal{H}$ nen und Türd)ten bittere Wabrbeit itt. Der Sauptmann felber bat es dem Burgitaller geidurieben, wie ber Roisl, in ebeliter Gelbitaufopferung fein junges Seben fin= gegeben hat.

Unt nod) zwei andere Blätter liegen vor demt Burgitaller, ba fteljt es idjwars auf weib gebrudt: ${ }^{2}$ Das Riegiment bellagt in ifm eimen tapferen
 Sthen bas Bewubtiein, Daje er, wie fo viele feiner Sameraben, fid) burd) treue $\mathcal{F}$ flidjterfüllung aus, zeidjnete, uno ciner geredjen Eadje icin Qeben opferte, ein Sroft fein." Das galt fir ben einen ber Buben wie für ben andern. Wenn auf bem einen Blatt fand $\mathfrak{F e r D i n a n d}$, und auf Dem zweiten 2llois Burgitaller.
"Eo bab' id) Dit allerweil Unred)t 'fan, mein lieber $\mathcal{L}$ oisl," murmelt ber Bauer mit aitternoen Eippen. "2Barit halt bodj ein red)ter Burgitaller, und nit ber $\mathfrak{T r a n m i n i t , ~ f i ̈ r ~ b e n ~ i d ) ~ D i d ) ~ g ' t a l t e n ~}$
 2lugen, ofne daß er's weip und fühlt. „Tu mir 's Galt verseif'n, mein 3 ub , mein lieber ...."

Die zwei Seifigenbilber, bie redits und links von bem bolggefdniigten Chriftur im Sertgottswinkel hängen, nimmt er von ber 25 and berab, iut bie Bilber aus den Rabmen und legt fatt ibrer die zwei Brätter fincint mit ber Tobess:2ftzeige feiner $B$ uben. Go bängt er fie Damn wieder surüuk an bie alte Stelle
"Was tuft benn Da?" fragt סie Băuerin mit ciner fittrigen Stimme. Es ift bas erfte 23 ort, bas nad) modjenlangem Sdjweigen pon ibren Sippen kommt. „WBas fuft dent da?"
,2 2 bbitt' leiften tu id)," erwibert ber Bauer. . Mno Dem Buben bie "dulDige Efy' erweifen." Er bentet auf Die Sdjrift in den verblabten (3olo raljmen. ${ }^{\text {Das }}$ foll Seder lefen könen, bee im Burgitallerfaüsl zuipridjt. Daß ste £cut' wifien, wie gut und brav unire Buber g'wefen fein."

Tum fdieft aud) ber aiten phutter bas hefle Tafß in Sie 2luger. "Was hab' id) allweil fdon g'wupt," [dflud)at fie auf. 2dber es klingt nid)ts theljr baraus bervor wie cine 2nklage, und and) ifr tränenumflorter Blidk Yat den 2luodruds bes Sajfes und ber 2 engit nid) mely.

Und Der Bauer foludt und wurgt, und end (id) bringt er es heraus: „2ber id) bab's bisfang nit red)t g'wust. Wenigitens pon bem einen nit. Uno fo tu id aud) Dir 2 (bbitt' Ieifter, M Hutterl, wic iff) Dem Soisl fdon सbbitf' g'leift't fab' . . .

Das Weitere, was er nod) fagen mỏd)te, erftidt in einem frampifaften Sdjud)sen. Und elje es fid) bie beiden $2(t) e n$ verfeben, balten fic fid) umid) lungen und weinen, wie fie wohl feit ifrer Sinderzeit nidjt mefyr geweint haben. 2 lnd - jest könten fie von ibrat Buben wieder reben mit ciriander. Denn jegt wiffert fie beide erft fo red)t, wie brav und gut Die Buben find, - yat keines mefir etwas auszufegen an ibnen. शtid)t anders if es, als ob die 3 wei nad) einem langen, bittern §ernjein wieder heimgefunben hätten. Segt kann fie aud kein Tod und kein $\mathbb{T}$ cufel mehr trennen pont ifnen. Segt bleiben bie Buben, die lieben, für immer baheim im Baterjaus..

## 23 afres ©effiiditden

Es wadfen bod nod Diplomaten nad. Sebt ba in einer anfebriliden Warnifonsfta力t eint frau Uberflentrant, - von Blocifätt mag fic beigen. Die hat ihre liebe 27 ot in den fdweren Kriegsjeiten mit der Erjehung ihres zebnjährigen Buben. Zeionders ionlfreie Dormiftage, an denten Der junge Eerr eifrig Steffugsban im Dorgarten Ser Diffa treibt, eröffinen fritifde ©age erfier (Or) mutg. Grumdäblide veridiedene 2lufafingen befehen iiber Die frage, ob ihm die Derpflegutg an Die 2urbeitsfelle gebradt werder, oder ob er fie felbe an ber "felbfilde" empangen miifie.

Eittes fdönen Mtorgens, umt die Stmbe, oa fein Itragen illm friibgtintsjeit melded, fest ex fent Sdarjzeng zu\{ammelt und ruft enpor:
"Mntter! - Minter! - Mintter! -" Die Mntter bört ibn wobl, denft aber: „Zuif Du mur. "Itntter! - 2ltatter! - Vtutter! - " ertönt es wieder mit juter Gleidmä̈figleit, die am eheften Mrenfden mirbe madit. - Dic Iltutter bleibt fanbhaft. Senfjenb nimmt unfer junger (1)bertlenfrant die 2rbeit wieber anf, wenige Spatenftide mur, dann labt er unter ben fenftern ein wabres Ständden erfdallen:
„fran Oberflentnant von Bloditätt! - fran Oberitlentuant von 23lodffâtt! - fran -"

Die affo llmworbene fint wie auf Koblen, aber fie gibt nidht nad. - 2zun Iädelt fic; es if untent ruhig gewordent, סer 2lugriff if abgeidlagen; der Junge wird jegt herauffommen; er hat naḑ gegebent der liebe Starrfopf - gant der Dater! - 2tber $3^{n}$ friib froblodt! Sdrrecter und 2 trger malt fid anf ibrert हiligen. Durdoringend fdallt es von unten berauf: , fran Oberflentrant vo: Bloctitatt, geborete 2tiiller! - fran (1) berflentnan! von 23 lodftatt, geborene Mitiller! -"

Da ift fie am fenfter: "Junge, fdurei bod nidt To fiirdterlid, $D$ n befommit ia gleid Dein frib. finid!" - Es wadjen Dode nod Diplomaten nad!.


Dionysische Szene
Max Hagen $\dagger$


Svennetci: RüDesfjeim am Sfjein

Zevfaufofeffefur Defterveidi:



Hochwertiger Aluminiumguss prompt lieferoar.

[^0]Anzeigen-Annahme
durch alle Anzeigen-Annahmestellen sowie durch
G. Hirth's Verlag, München
 in Umschlag oder Rollen wit Porto Mk. 9.50, im Ausland Mk. 10.-, bei den auslandischen Postímtern nach den aufliegenden Tariten. Einzelne Nummern 70 Ptig. ohne rorto.

Im Zeichen der Rationierung

A. H

## Charakterabilidung

Eine der gröbten Lehren, welche das dentsehe Volk aus diesem furchibaren Kriege xiehen muB, ist die von der Notwendigkeit der Heranbildung gerechter, gewissenhafter, zuverilissiger, fester Charaktere. - Man denke sich zwei Geschäfte. In dem einen ist der Inhaber wankelmatig, kammert sich wenig ums Geschĩf, weil ihn seine Passionen zu sehr in Anspruch nehmen. Sein Personal ist unpünkllich, wie er selbst, maeht die Arbeit höchst mangelhaf, versucht sich mogglichst davon zu dracken und wilhrend der Arbeitszeit seinen Privatinteressen nachzugehen. Was wird das Ende sein? Der Ruin des Geschilts, des Inhabers und des Personals, denn keín tüchtiger Geschaftsmann wird solches Personal anstellen bezw, behalten wotlen. - Nun denken Sie sich ein Geschift, in dem der Inhaber selbst stets panktlich, arbeitsein Geschatt, in dem der Inhaber selbst stets panktich, arbenssum, umsichtig. guten Ratschagen zugungich ist, das Persona
vom Prokuristen bis zum Lehrling in gewissenhafter und zuvervom Prokuristen bis zum Lehring in gewissenhafter und zuver-
lissiger Arbeit wetteifert, ein volles Interesse am Emporkommen des Geschăttes hat und das Büro nicht verlabi, bis alles auts Beste crledigt ist. Zu welch' ungeahnter Hohe wird dieses Geschift emporsteigen! - Und so ist es auch im Staat; denn der Staat ist auch eine große geschaflliche Organisation zum Wohle jedes Einzelnen. Darum hat heute jeder Deutsche die Pllicht an der Veryollkommnung seines Charakters ebenso zu arbeiten, wie an der seines Wissens und Willens. Die beste Antetung zur Erlangung eines testen Charakters, eines umfangreichen Wissens und Könnens sowie eines zaxhen Willens bletet Ihnen Pochlmann's Gestesschulung und Gedachtnislehre, gegrandet auf nahezu 25jăhrige Erfahrung.

Auszige aus Zeugnissen: "Es gibt wohl kein Gebiet ím Wissen und Konnen, wo mir nicht die Geistesschulung von grossem Nutzen geworden ist. Gauz besonders noch mobchte ich ilhren heilsamen Einfluss aut das Seelenleben hervorheben. C. S." - "tch kunn auf Grund der bisher gemachten Erlahrungen nur sagen, dass mir lhre Anleitungen in meinem Berule sowoh, wie auch in meinem burgerlichen Leben ungemein forderich sewesen sind. W. B." - „tch war mit allen Fehtern behaftet, die mieh an Erfolgen zu hindern vermochten. Und nun obwoht ich erst am Anfang des neuen Lebens stehe, beneiden mich schon manche ob meiner - Willenskraft. W, N.:

Verlangen Sie heute noch Prospekt von L. Poehimann, Amalienstrasse 3. München A. 60.


## 48 (3)malde von

## Carl Spibweg

ato Suinflerfarten acgen Madnabme obe Boreinjentung oce 2 etrages von $2 \Omega$. 8 . iranto 30 begieben bom 3 erlas Deter \&ubn 9. m. 6, 6., Barmen

## Inieressantle Biichere!

Vertangen Sie kostenlose Propekte von Verlag
Aurora. Dresden-Weinbふ̈hla.


## Schriftstellern

bietet bekannte Verlagsbouchhandlung Gelepenbeit z. Veroffentichung ihrer
Arbeiten in Buchform. Anfragen unt. L. U. 2238 an Rudolf Mosso, Léipzig 7.

## Qer heiraten will? <br> sollte unbedingt die sozial - psychologische Studie De. Beraners Aerztliche Ratsonlligo uber die Ehe" lesen. Unser bereits in "Aerzthiche Ratsonlago uber die Ehe" lesen. Unser bereits in 1. des weibl. Korpers in der Entwicklungsperiode, 2, zerlegbar. Modell des mannh. Korpers sowic der dazagehor, Tabellen versehen) enithilt latsuchum ober das sexuelle Verhalten von Mann und Weib vor und in der Ehe, die für das Wohlbefinden und Lebensglitick bcider Gatten yon unvehatzbarem Werle sind. Versand geg. Nachnahme von Mk. 4.- olane weitere Unkosten. <br> Die aufgeklärte Frau. <br> ${ }^{3}$ Die Frau der Zukunft," Ein Lebensbuch von Truska Bagienski, 3. vermehrle und verbesserte Auflage mit vielen Illustrationen erster Kanstlef. - Professor Rohleder nennt dieses Buch das Beste, was aut diesem Gebiete erschienen ist. Versand geg. Nachnahme von Mk. 4.50 ohme weitere Unkosten. Linser-Verlag, G. m. b. H., Berlin-Pankow 251 b

## Geistesarbeiter

all. Berufe, Zerstreute, Nervöse, Gc daehtnissehwache, seel. Gehemmte crreich. H ochstleis sungendurch
GERLINGS Mcthode dic Kunst Konzentration
Preis Mk. 8.50, Prosp, mit Anerk. Preis Mk. 8.50, Prosp. mit Anerk. Anthropes Veriog. B. m. D. Ho, Berlin W. 62A.


Weibesschönheit in derKunst
Mit 32 Abbildungen
und einem leat von Heinnch Heane dem: briantesten aler Kurmadier

Prowpilte ebler interecuante Bocher kotendon AntonSchmid, Budihandlung, Mänchen 46


## Offenbacher Kaiser Triedrich Quelle .as Gicht Rheumatismus. gegen Blasen:Nieren-u.Gallenleiden

$K$
Priens:Briefmarken
30 verschied.d.ZentralmāehteM.3. Illast.Liste, auch ub. Alhums kostenl. Bar-Ankauf von Sammlungen aller Erdteile, auch ainzelner Seltenheiten Max Herbst, Markenhaus, Hamburg U

Dr.moller's Sanatorium Dresden-Loschwitz Ditrelischekuren Wirks Heilveri.ichron.Krankh Zweiganst.tägl. 6 M , _Prosp.fr.

## Zucker!!

 Likör und Branntwein. R. Sonnt sembernellsor in. 2.s. Laborat. R. Sonntag Nachf, Leipzig-Gohlis 7 f .

Ein
wirtschaftlicher
Aufschwung
die Folge dieses Krieges sein. Eine lie Folge dieses Krieges sein. Eine
simpitende Aenderung unseres gesimiten oflentlich. Lebens steht bevo und unzahlige Stellen werden neu zu chaften sein. Es werdendaher âberall geprifte und geschulte Kräfle gesucht Handels u. der Lehrer, Angestellte de versiumen, der Industrie soliten nicht zu treflenen, Das besle Vorbereitungen gründlich, Das besle Miftel, rasch und lachen Selbstunterricht aut ein Examen vorzubereiten, die Eini.-Freiw Prutung u. das Abitur.-Examen nach zuholemoder die lehlenden kaufmănn. trennithisse zu engănzen sowie eine vor eignen, blitgemeinbildung sichtanzu Methode blet die Selbstunterrionts 0 S . starke Broseh Ausfuhrliche Bonnestarke Broschilre kostenlos $\underset{\text { Postrach } 16 \text {. Potsdam }}{ }$

## Es war rätselhaft!

nicht nur in den davon betroffenen Familien, sondern in der ganzen Umgegend, daB die achtzelonjährige reiche Amemarie zwei passende Particen ausschlug und ihre Gunst cinem mittellosen und dazu noch inst häblichen Agenten schenkte, "Unerhörl," rief der reiche Kommerzienrat aus, "das wurde ich nicht dberleben!" während die Mutter ingendenen angewandten Zauber vermutete und sich die denkbar groste Mahe gab, den Bann zu brechen. Aber vergeblich. Der Agen fratte allerdings dem Madel das Kopfchen ctwas stark verdreht, aber nicht durch irgendwelche Zaubermittel, s ndern durch die Kunst, die Ihm eigen war, Damen 2 u erobern. Er hatte irgendwo das richitige Geheimnis des Glückes, bei Damen erfahren und konnte sich röhmen ein großer Liebling der Damen zu seil. - Niemaud soll scine Kunst mißbrauchen, aber etwas mehr Strategie mussen sich unsere jungen
Leute (auch die Damen) aneignen. Onter dem Titel..Die hohe Leute nuch ohe rifi Liebende* versenden wir ein Buch, das allen Lie benden lelart, auch eine unglitickiche Lifbe in eine erfolgreiche ou benden lelart, auch eine ungitiekiche Liebe in eine erfolgreiche zu
verwandeln, Trene zu erwerben und zu erhalten, wie man die Cour schneidet, das Wiehtigste tber moderne, feine Sehmeicheleien, Komplimente, terlfebte Neckereien, den modernen "Flirl", wie vielbegehrle Personen bestimmt zu erobern sind, wi- man den Reichen plausibel macht, das sie nieht ihres Geldes wegen geliebt werden, wodurch man sielı nicht verbiafen oder abschrecken lassen dart, wie man Gespräche anknopft und Bekanntschaften macht, wie glfickliche, Zufflle" mit Geschick unbemerkt herbeigefuhart werden, wie nait seine Liebe erklari usw. usw: Verfabt von Dr. Nora unter Dritwirkumg einer erfatirenen Schauspicierm. Auch Umtaush sern westattet Vur in beriehen durch Reform buch-Verlag hans Ludwig, Berlin-stralau Nr. 26.

## Gesundes Sieschlechilsiehen

Vor der Ehe. Ein Buch fur junge Manner Von Prof. Dr, med.SEV. RIBBING 61,-66. Taus. Preis $\begin{gathered}\text { H.I. } 80 \text { (Porio 10Pf.) }\end{gathered}$ Spricht über die geschlechtlichen Beziehungen des Mensehen ber Ehe, freie Liebe, Prostitution u. Geschlechtskrankheiten

## Ehe und Geschlechtsleben

 Ein Buch für Braut- und Eheleute. Von Prof, Dr, med, Sev, Ribbing. Leicht kart. M. 2.-, gebd. M. 2.60 (Porto 20 Pf.) 55. bis 60. Tausend. Aus dem Irhali: Gesundheitiche Forderungen bei der Eheschliesrung. - Verwancien-Etien, - Krankbeientder Eaeschilependen, - GeschlechisKrau als Mutter - Schwangerschaf - Wochenhett, Vorbedingungen fur teichie Entbindung u. s. w. Von leder Buehbandlung und gegen Einsendung des Berrages von STRECKER \& SCHRODER, STUTTGART 1. sendung des Berrages von STRECKER \& SCHRODER, STUTTGART 1.
## Zur gefl. Beachtung!

Wir machen die verehrlichen kinsender literarischer und kiinstlerischer Beitrlige daraur aufmerksam, dass die Wiederzustellung des Unverwendbaren mur dann erfolgen kann, wenn genilgender Rilickporto bellag. Redaktion der "Jugend".

Das Titelblatt dieser Nummer (Generalleutnant von Huller) ist von Karl Bauer (München)

## Siebe Jugeno!

fritden, pon Dem man nidt gerabe bechaupten fann, סaẼ en cin Ejeld itt, wird von feiner Mlutter mit jun Befannter genommen. Dor der 『ifre des baules bleibt er fithert und zert feine Mhuter

,Ztein, Mutter, in das Fhans gehe id, nidt! Da fteht ia ,Salve - und wemn's mun losgelt! ${ }^{\text {a }}$


Das Lexebuch der Marquise Mit Illustrationen, broschiert 6 is bund. 7 r. Es sind Meisterstâcke des galanten Genres, der liebenswärdi gen Liebe, doch ist nichts darunter, was den guten Geschmack verlets, Versandhaus, Berlin, Bulowstr. 54, fa.

Allgemeiner Briefsteller

 Dff. unt W. D. an DicGerb, Der - Jugend ${ }^{\text {C. }}$

# 2 Bolfstbund für §reibeit und 2 aterfano AU F 

Ein faries und freies Reid，in Dem unjere Kinder fiderer wobnen follen，ift uns in mannígfaden Kundgebungen Der Regierung als unjere Seutide Jufunft bezeídnet worden．

Tur diefe \｛oflung vermag unjer Dolf wabrbaftig zu einigen．Zeusere und innere freibeit，äusere und intere Rraft bängen jus jammen．Tur ein Dolf，in bem für Díe freíe unठ verantwortungsfreuסige ！Titarbeit aller Sdid）ten und Stände am Staatswefen Raum ges idaffen wird，if madtboll nad）außen．Jnnerer Teuaufbau und äßere Kraftentfaltung der Tation find nidt zu trennen Das verfennen alle，welde díefe Teuordnung verjdieben ju סürfen glauben，fatt fíe unmittelbar und lebendig aus dem Rriege jelbjigeboren werben зu laffen，wíe bereinft aud）unfer Reid mitten im Kriege geboren wurbe．

Der bierte Kriegswinter beifdt diefe forderungen lauter als je．Gebieterifder als jemals verlangt er den inneren 3 ujammenjolup der Tation． Dor allem rednen wir baju：flare Eínheit 3 wifden Reidsleifung uno Dolfspertretung．Im einjelnen bedirifen wir
erjtens：angefídts des beute nod nídt gebrodenen Dernidtungswillens unjerer feinde einer äuserffen 3 ufammenfaffung unjerer Rrafte， bis jener Dernidtungswille gebrochen if：；
3weitens：der fofortigen ínnerpolitifden Teuorbnung，eines freibeitliden Zusbaues unjerer fraatlíden \＆innidtungen סurd gemeinjame Zrbeit aller Dolisfreife，um jo díe Rraft dee Dolies zu färfen，die freubigfeit $3 u$ feigern，einer reformwilligen Regierung die Stütge eínes feften Dolfswillens $3 u$ geben，und die notwendigen folgerungen aus bem wejen bes mobernen Staates 34 jiehen，bie beute fede Tation im $3 u$ ： jammenbang ibrer Entw＇dlung zíeben muß；
Orittens：einer flaren von Dolf und Regierung getragenen Zußenpolitil，die cinen סauernden frieben anfrebt，Robfroffbezug und sandels：

2lle，die mit uns eines Binnes find，forbern wir auf，fid um uns $3 u$ idjaren．Unter dem 3eíden von Daterland und freibeit ift ein deutider Dolfsbund entitanden，der die innere und äupere freibeit，©lüdund 2nfeben des Daterlandes auf jeine fabne gejdrieben bat．Wir fínd Peíne Dartei und fein parteíäbnlídee Gebilde．Wir wenden uns an alle von der Redten bis zur Sinfen，die es ernft meinen mit der Jufunft bes deutjden Dolfes．
 frimmung zablreíber Dertreter aller anderen Stänoe，Díe nur in der Éinigfeit mít Dem großen und breiten Dolfe cine ftarpe Dolitil für möglid）balten．
Ein wabrbafter Dolfsbun＇fíns wir，der aus dem ungebrodenen Sebenswillen des deutiden Dolfes geboren wurde． Tur in der Dereínigung Eluger Realpolitif und voligtúmlid freibeitlider Staatgorbnung erbliden wir die Grundlagen cínes modernen Broßjtates．Dle Eingliederung diejes neuen Deutidand in eine ©emeinjdaft der gegenjeitíg ibre \｛ebengnotwendigfeiten adtenden und anerfennenden Kulturftaten ift eines unferer vornebmiten Jiele．Dieje freie und zugleid）frarfe Gefinnung foll unjer Bund verbreiten．Wer mit ung arbeiten will，סer fei williommen！

# 2usfidup Des deutidien（drififisnat．）2arbeiterfongrefles <br> （Seneralfommifiion der（Jewerfifiaften Deutidilands <br> （Jeiamtberband Der driffididen（Jewerfidaften <br> Interefiengemeinidhaft deutf（h）er ßeamtenverbände <br> Werband der deufiden（Gewerfbereine（ $\boldsymbol{\omega}$ ． 2 ．） <br> Berband Deuffider Giienbahn：$\oint$ andwerfer und $\mathfrak{2 r b e i f e r}$ $\mathfrak{Z e r b a n d}$ deufficer $\mathfrak{9}$ andiungsgethifien Berein Der deulfiden foufleute 

$$
\begin{aligned}
& \text { Der atrbeftobefrat: }
\end{aligned}
$$

Drof．Dr．friebr．Deinede／Drof．Dr．S．Onden／D．Riebel．Bencralfefretär／w．Sdumann，I．Edrifti．O．Düreb．／J．Saflenbad，Stabtrat／D．Sdneemels
あer，Beneralfefretär／Selene Bimon／Dr．friedr，©himme
gitglico ex beg a
afte，Derbandsjefretär $\delta$ ．Derbandes deuts
ither Sijenbahn＇sandwerfer und yurbeiter．
（1）to 211mann，Doríitender des 3entral：
verbanbes der Bäder und Ronbitoren
Deutjolands．
Drof．Dr．2lnjकüts，马eibelberg．
Dr．2loenarius，I Dorf．Des Dîrerbumbes．
Jol．Beder，©driftl． 6.3 rugewerfjdaft．
Dr．§rbr．v．Berlepid，Doribenber ber
Gejelljdaft fuir foziale Reform．
Berfin，Derbo beutjder Jandlungggehilf．
Dr．Bovenileper，\｛anoridter，Kiel．
Drof．Dr，\｛．Brentano，ytünden．
zugut Brey，Dorjitender D．Derbanbes
Der fabrifarbeifer Deutjolanbs．
Dref．Dr．Sane Delbríd．
Dr，B．Dernburg，wirll．Beb Rat．
Emil Döblín，Dorifyenber סes Verbanbes
ber beutjon Budoruder．
35 am Drunjel，Doritipenber bes 3entral．
perbandes der đöpfer．
Prof \｛aur，Dberlebrer
Dbeobor £eipart，Dorifitender bea Deuts
iden Solyarbeiterverbandee．
Drof．Dr．D．\｛if3t，घT，ס．R．
2．£oeme，Referenbar．
Dr．Itüller，Díreftor，In．©labbad，Dorj．
des Derbandes der fathol．2trbeiterbereine
watbeutjdlands．
Dr．fr，Toumann，g\％．© R．R．
frit Daeplow，Vorfitender S．Deutjden
Bauarbeiterperbanbes．
Doppenberg，Derbanb Seutider Eifens
babnésanbwerter und 21 rbeiter，
pidelt，Drafibent ber＠enoffenjóaftocut－
ider Bübnenangehöriger：
Sermann Gadje，gi．o．R2．，Dorfithender
o．Derbanbes 0 ．Bergarbeifer Deutídlanos．
franje deffel，Dorifitenber des Jentral．
verbands ber Ifajdiniften und Seizer．
Beorg Edmiot；Dorifithber bes Deuts
ithen 乌andarbeiteroerbandes．
Bdroer，weídenfteller，Bojiale 2irbeits：
gemeinj $\delta$ daft oer unteren Beamten．
©swald Édumann，IT．S．R．，Dorf．
8．Deutjden むraneportarbeiterverbanbes．
Sommer，Dorfitender bes Derbanbes
Seutider Raufleute．
©．Etreiter，Dorfibenber des Deutiden
Rranfenpileger Derbandes．
zIb．Strubelt，Deutione Bewerfvereine．
Irídler，Sifenbabnaffilitent，Beamtens
perbänoe．
Serm．Dogelfang，RR．ठ．L．，Ejfen ，Rubr，
Dorifitender des Bewerfvereina dxiftióder
Bergarbeiter．
prof．Dr．यlfred weber．
Drof．Dr．Brar Weber，Seibelberg．
©．Weber，Derb．deutder jandlungageb）．
Wímann，Dofthaffner，Deutdo Be．
amtenvertänoe．
Gran $_{3}$ Wieber，Duisburg，Dorifitenber
des कriftliden grefallarbeiterderbanbes．

Jabreabeitrag für sinjelmitglieber freiem grmeffen überlajfen，jebod）mindeftens ；gtarf


## - Thitrmger maltisamatorium CHWARZECK <br> Bad Blanhenburg $L$ Thirmaermala

 Für Nervöse und innerlich Kranko (auch Erholung).Schónsto Umwelt Gute Verpflegung / Jede Bequemlichkeit/Leltende Aerzte
Sanititsrat Dr. Wiedeburg, Besitzer / Sanititsrat Dr. Poensgen (früher Bad Nassau)
Dr. Wichura (fruher Schterke)/ Dr. Happich (fröher St. Blisien).
Prospekte und Auskinfte kostenlos durch die Schwarzecker Verwaltung.

## Der liebeskranke Bey

V. Hussein Rachmi ist der gelesenste Romanin der Turkei. Erbehandelt die Geheimnissed. Haremsilebens, Aktuell
u. interessant u. interessant. Pr. M. 3.50 , Nachn. 3.95
(Katal, grat.) E, Hersel ig Verl, Bresten $18 / 94$

Ein ernstes
wissenschafkliches Buch ! Die mangeihafte Funktion und der Misserfolgim Geschlechtslebend. Mannes Ein Trastwortfür dia Zashafton und Schwachen von Dr. med. A. DESSAUER Spezialarzt in Mänchen Preis Mk. 2.- Nachn. Mk. 2.20
Verlag v. Oscar Cobientz, Berl nW 30 /g


Dünne, unscheinbare Augenbrauen und Bärte werden dichiter und stärker durch Schellenbergs „Exlepäng Nr. $2^{\text {" }}$ (Patent. amtlich gesch.) Gibi blonden oder filisich roten Birien u. Augenbrauen nach und nach, vollständig unauffällig, schőne braune oder schwarze Farbe urd ist unabwaschbar un 1 unschädich. Der ganze Gesichtsausdruck wird dadurch ausdrucksvoller und schöner. Damen u. Herren sind entzückt von der schónen, unaufrall. Verinder, des Gesichts. Viele Danksehr, Diskr. Versand,
Karton M, Karton M. 7. - (Porio evtra). Man lasse sleh niehts anderes als ebensogut uuf
reden. In allen bess. Friseurgesch., Drog., Apoth. $2 u$ hahon, wo nich, direkt v. Fabrikan en Herm. Schellenoerg, Düsseldort 206, Parfumerie-Fabrik.

## W3abres (5efdiçtaen

Mein freun力 ©dgar ift wie der đenfel hinter etner armen Seele, hinter fedm frembwort ber. Der Derein in der Sandeshauptfadt, Defien Ortsgruppe er als Dorftand leitet, buldigt Denficlben ßeitrebungen.

Eines ©ages mun meliet fid jum Eintritt in den 『weig verein ein dänifder Jngenient Latamens ©brifianfer. freuno Eogar gibt die 2orefie nad, Der Gauptfadt 3weds 2lusfelling Der Mtitgliedsfarte weiter. 2Tad \& Cagen fommt Diefelbe auriid. Dod, o Sdrect, was ift aus dem däniffden Jngenienr Chriftianien geworben?

> "Ebrifitian der âtere"
fictet fiols auf der Mitatiedsfarte.

## 2us cinem Samugglerberiat

Der in Junt unter Ginterfaifung feiner Sdquigglerware bei Kufitein in den Jun gefprungene David mojer tandte mitte 2Tovember in paffan wieber auf, wo er in volffommen durdy



Wir kaufen

## Markerssammung

gegen sofortige Kassa
Philipp Kosaok \& Co., Berlin C, Burgstr. I3.

## Tw Now biptan formilins afoilt maw Ohalling Tinuy inn <br> Doffitifow Buiking <br> Sorelin SW Ss, Vreltsing fautb

[^1]

Vemefis
Fritz Heubner
"Diesmal verídid' id Ziegelfine, - blok oas Gefídt meddt' id feben, - wemn's ciner ffiblt

## Jio Drastionlina

von Dr. med. Iwan Bloch. 500 S . Preis geh, Mk. 10.-, geb, Mk. 12,-Ein farbiges relech entwi*kelies Stüec Sittenresch. wird da vor uns. Augen aufgerollt, in der Beschreibung der
Frauenhiuser und threm Leben unc Frauenhiuser und ihrem Leben unc
Teiben. Zu bezithen yom Verlar
 Die er oigreiche tekamp ung der,
Schilichternheilt, Beangenhelt
Ratlosigkeit, Larpenfieber. Furcht vor d, andern Gie.
schlecht, Mensehenscheu, Kr nkh fics Er orten, Stotern sow, fnd. seelische Leiden und die soforige Bescitijuny darch ein
kostenloses Verfahren v, Prof. Dr. Lohn. Kostenioses Verfathren v, Prof. Dr. Lahn.
Preís ces Werkes M 2, Nur W.A.Schwarze's Verlan. Dresden-N. 6.406

NidKreta Antwortot
auf vertrauliche Fragen.
315 crwānsohic Aatworien guf
Fr gen, die man ungernstelli. Ein Fr gen, die man ungern selli. Ein
Buch tür ernste Monschen von Buch fü̈ ernsic Monschen von
R. GERLING. II. Auf. 225 Setiten. thhalt: Liebe, Breutstand, Heiratslust, SI zeableiben, Mingift, Zeugung. Sinnliiohk. Temperaziente, Eheglicick cic.Keuschheit, En halisumk, u, Morit,Onanie, Pollutionen u. Schwichezu-
stilinde.- Die Periode u. was damit zustinde. - Die Periode u. was damit zu-
simmenhingt- DerLiebesiod: Eliersuch, Uatreueu. Ehebruch - Hyvien der Ehe. - Fruchtharkeit u, kinderiose Ehe. - Schwanger chaft, Woehenben -Kind u. Kircesplicge: - Wechsellahre u, Eheabend, - Ehepflichten u.
Fherechte, - Vererbung. - Verirun. Eherechte. - Vererbung, - Veririxun. gen in der Liebe. - Aberglauben a.
Liebesleben. - Krankhelisiragen, Liebesicben. - Krankheitsiragen, Schönheitspflege und K6rperkulur.
Preis brosch. Mk. $4 .-$, ebd. Mk. ${ }^{2}$.-. Orania-Verlag, Oranienburg G


## Buchepaus - Ol OM O O <br> Zeit mit Bildern von

 Doré und Bayros CASANOVAS Erinnèrungen BOCCACCIO S Dkameron 1001 NACHT nur für Frisisent Portofreigegén Einsendung De. Potihof Betrages Bon $\begin{aligned} & \text { derlin W30 }\end{aligned}$ Kein Bargeta In Briefe tegen.
## Die Sexualnof unserer Zeit

Beiträge zu den Problemen des Geschlechtlichen Aunlage! Preis mit Porto:

6, -8 .
Auflage:

## as dem Inhalt: Zur Psyehologie der Prostitution, - Ver erbung, - Dac Verhaltnis. - Liebe und Ehe in Dollaria. - Die Gieheimraislochter, - Sexuelle Versorgung. - Die Homosexuaitat der frauen unserer Łeit, - Lulucharaktere u. s.w

 Vom gleichen Verfasser erschien soeben in 3.-5. Aulage: Irrwege u. Notstảnde des Geschlechtslebens im Kriege. - Preis mit Porto Mk. 2.-. Nachmahmen 20 Ptg. mehr,--Zusendung ins Feld nur gegen Vorelnsendung des Betrages

Universal. Verlag, Abt. J-, München 6.

##  <br> gluckl. Ehe arschnt, lese unbedingt Dr. BERGNER neuesies hochinicress. Buch uber: "Die Ehe" unier besond, Berieks ichtig, der durch den großen  K. Lrobesibiben, Belehrungen u. Tatssachen, nebst elnem farbigen Modell dee we bi, Körpers In der Entwicklungsperlode. Preis nur M. 2.60 (Voreinsdg, od. Nuchn.) Zu bez ehen v. Aug. Hubrioh, Verlag, Berlin 45, Mauorstr. 83.

## Unser Kampf <br> Ehe-Glück!











## UnSer Kentin um das <br> Ehe - Glück







## 

Unverzeihliche Vernachlässigung





 fem foll, Siebe, (Sefunolitit tut Griid!

2as wiert bat folgenoe tubaltsreidfe sinpitel:

1. Wipie bictes nubers ift ats ef feitr follie.



V. Whutteraliinf ober Whutterieiben! Sbataftertitidge Beftantonffie

 VIII. Wuas fino lvir unferen simbern falubiat
IX. Sie Folacn der zemmenmärdien fiir die ₹ugrnb.

马iincling uno Suthiraik.
 Aeskulap-Verlag, Oranienhurg b/Berlin 12.
 heilt man Erkrankungen von Wag, Radican und Mideblohest





## Ђeirategefuache

baben fets outen Erfolg (cuf cin Oefud ginsen affein etwa 400 xingebpete ein for be Oemiden zrauenzerung, Leitsiguo. 21 nurnmern gegen ©infen oung v. 30 pis. Mlarte.


Gheframen nity bisum Eliejragen wime Aus dem Inhalt: Das Recht u. d. Pflehtz Ehe. Das Heiratsalt. Gattenwahl. Rasseu Ehe. Liebe od.Vernunt. Hochzeit. Flitter wochen. Hygiene d. Ehe. Das Rechr u.
Pflichtz, Kinde. Die Kinderlosigkeit. Dic Gefühlskilte der Frau u.s,w, - Anhang Gefuhlskilte der Frau u.s,w, - Anhang Hausarzt-Verlag, Bin,-Steghtz1.
 Segensruiche Erfindung Keln Verteckapparat, leine Beinschienen. Unser wissenschafti, teinsinnig kan strulerter Apparat heilt nicht nur bel Personen unschön zeformie O . u. X Personen unschon zeformie $10 . \mathrm{u}_{1} X$
Beine ohne Zeliverlust noch BerufsBeine ohne Zeitverlust noeh Berufs-
stōrung bei nachweislichem Erfolg. Aerztitich im Getirauch. Der Apsargt wird in Zeiten der Rube (meist vor dem Schlafengehen eigenhandig angeleat u. wirki auf die Knochensubstanz u. Knochenzellen, so dab die Beine
nach us. nach normal gestaliet werden. ,,Bequem im Felde zul gestaliet werden. elcht $11 / 3-2 \mathrm{k} 0$ ) m In wenigen blicken an- U, ab,eleat werden kann Verlangen Sie geg. Einsende von I M oder in Briefm. Betrag wird bel Bestehung gutecsehrieb.t unsere wissen
schafi. (anatom. phosiol.) Broschüre, dic Sie ïberzeagt, Beinfehler zu hellen, WIssenschattl, orthopatischer Versaud „Dssale" Arno Hildner, Chemnitz22A, tuhopanersiv.2


Bücher der Liebe Denund des Frohsinns kende HE\|SQMEM
kommen bald dahinter, daB nur dem frischen, geweckt. Gelst dic Zu-
 Sie thre Verhâltnisse, die Sie dracken u. hemmen, durehschauen u. die Gesetze kennen lernen, die thnen Energie, Ausdauer, Sicherheit, Geisies
Irische usw. ahmen, andererseitsaber schaffen. Verl. Siedaher Prosp. Ab. Krebs' Lehrbriefkurse. H. Krebs, Barmen M. 14, Werterstr. 51.

## Weer liid eine ctififenz gründen

und fdnelf in die ईöhe fommen wiff lefe das bereits in 3 . Tuffage erfotienme, anfeitig ats


## Das Borwärsfommen.




Drania $=$ Ferlag, Dranienburg $\mathfrak{D . W . ~}$ am Manne leidet u. der Mann am Weibe. Intalt: Reif $z$. Liebe u. Ehe Herretirechit - Eifersucht - Un-
Ireue rewe - Manneskraft - Kindersain ele. Dinze, die man nieht 1. Correspondent: Eins der erusle sten Bacher, die ich zelesen. Die
Bildier, Bilder, dier dor Verlasser entwirth, greifen an Herz und Gewissen Prels Mk. 1.60 .

## Mädchen, <br> die man nicht heiraten sol

 ZevthemãBe Aufklarungen u. War timnen mi 17 Abb . Das wich Beide Bocher zus.er. Persi.20 porlofrel. Nachen 鱼 Po melir Orania-Verlag. Oranienburg G.
## Hygiene der Ehe <br> Aerztlicher Fahrer fär Braut- und Eheleute

 yon Frauenarat Dr. med. Zikel, Char ottenburg Aus dem Inhalt: Ueber die Frauen-Organe. Korperliche Ehetauglichkeit und Untauglichkeit. Gebarffihigkeit und suillahigkeit. - Frauen, die nicht heiraten soltent ete- - Enthatsamkeit und Ausschweifungen vo- der Ehe, Eheliche Pllichiten. Keuschheit oder Polygamie? Hindernisse der Liebe ole. - Krankheiten in der Ehe, Rôckstănde früherer Geschlechiskrankheiten. Vorbeugung und Ansteckungsachutz etc. - Kïr
 die Frau. - Neurasthenie und Ehie. Hysterische Anfile. Hygicenc des Mk. 2.-(ams besten in Schecinen) oder gesen Nachnalme durch Medizin. Verlag Dr. V. Schweizer \& Co., Abt. 33, Berin NW 87, Repkowplatz 5 .

## Dr. Lahmann's Sanatorium


in WeiferHirsch beiDresden
Leitender Arzt: Professor Dr. Kraft.

einsehtiebl, Hohensonnen- und Rontgentherapie, Thermo-
penetration, d'Arsonvalisation, Franklinisation. Neu
zeilliches Inhalatorium. Luft- und Sounenbader

## Stoffwechselkuren.

Physiolog-chemisch. Laboratorium (Vorstand:
Prospekte kostenfrei.
(5ar kurgemado Verpllegung ist besteus gesongt.

## Siebe 3ugetnd:

2 huf einem abgelegenen Bauernhof hat ein Kuedt Das Bein gebrodern. Dee Bauce depeidiert an den 2 trjt der näditen Stabt .Knedt Bein gebroden - was maden? Der 2trjt Depeldiert juriid: "Wo das Bein gebrodert?" .Direft binterm Sdaffalla lautet Die prompte 2lutwort.

## Gin Raturfdwärmer

Im D-õug. Б̄wei keifiente allèn im 2lbteil. Der jiingere vont ibnnen, Der fibon längere Ђ̄eit vom fenffer aus die Sdjönbeit ber Sanbidaft bewmbert batte, fonnte es folieflid niddt muter Lafien, feinen Kolfegen auf die Gegent aufmeetfann $3 \boldsymbol{H}$ maden.
,Derfoofen Se der Eandidaft was?" war dic uiberrafdenibe 2 nutwort. Eegte fid auf's andere Mbr and fdlief weiter. -
 Nasenfehler gecignet (Kaochenfehler nicht). Einfachste Handhabung. Illustr. Beschreibung umsonst. Bisher 100000 , Zcilo versand. Preis Mark
Mark 7.- und Mark 10 ,- und $10 \%$ Teuerungs-Aufseblag Anlcitung un Mark 7.- und Mark $10,-7$ und $10 \%$ Teaerungs-Aufschlag Anleitung und

## Wer Aufklärung sucht <br> solite unbedingt dic soz'al-psychologische studie der Frau

 Doktor AnnaFischer-D0ekelmann; "Das Geschlec tsleban des Weibes" leven. Unser bereils in 17. Autlage en schienenes Buch (jelzt mit zalilreichen Dlustrationen und zerlegbar. Modell des Frauenk rpers in der Enlwickelungsperiode legbar. Modell des Frauenkerpers in der Enlwickerungsperiode
ist von der medizin. Wissenschalt ruckhaitlos anerkannt! - Es enthant Tatsachen, die Gar das Wohlbetinden und Lebensgineh Preis Mk, 4.30, Nachn. Mk 4.69, geb Mk. ©mang Nachn. Mk, 5.69 Ein weiteres hochwichtiges Werk, das soeben erschienen ist:


## 

 Von A. Tscherkoff. Mit 4 farbig. Tafeln, einem zerlegbaren Modell in der Entwicklunesp-rioce und 276 Illusirationen. Preis bmseh, Mk. 750, Nachnahme Mk. 7.90, If. gebd. Mk. 9.50, Nachnahme als Paket Mk. 10.40. Omt bilurende DlusinationHocluai.szebriuche for alle den Mensches berobronde Interessen
Linser-Verlag, G. m. b. H., Berlin-Pankow 251d. Fix

## Touf nín efterfgn




Dor ரizians Danaë
 Unfanfitelle entratgicten!"


## Elektrolyl Cieory Hirlh Energiessieigernd

In ieder Apotheke erhaltlich in: Pulverform (zu 0.50, 2.25 u .6 Mk .); Tablettenform (zu $0.50,1.50 \mathrm{u} .3 .20 \mathrm{Mk}$.). - Literatur kosten Irel. - Hauptvertrieb u. Fabrikation:

Lulwivis-Hpotheke Milichen 49, Neulhausersiri. 8

## Soeben aridien:

Siggiene bes (3)eโか) lechtslebens

3๐n Эुrof. จr. 22. จ. (3ruber
20. -23 ., bermefrte u. berbeflerte 2luflage

107-130. โaufend :: Wit 4 farbigen Safeln
Gut gebunden 9xt. 1.90
Jnhatt:
Dte Zefrudtung - Wererbung und Зuctipabt
 und Dic angeblide bugieniføce Rotwendigteit Des Beildiafes - Folgen der geídlecttliden Stnmäßigleit und Regeln für den
 lide Zerfinderung Der Befrudtung - Berirrungen des Be
 Frantbriten und ifre 豸etbütung.
Ghe oder freie Riebe?
 Ernft Seintid) 2lorit, Stuttgart 68 3 ne 8 eto nar gegen Worefinfoneung vtrages, oa zadma

Rhein- und Moselweine Fors Feld Spez.: Rodestennot und Rhotagauet Naturvein Figeiswert FOrs Haus Vicolaus Saht, Weinqutsoesitzer Zuverlassig Fars Kasino Nicolaus Saht, Weingutsoesitzer Bekomm/ich

Jet Wer sich uher englisches Vok, Leben, Sitten, sittenlos gkeit, Rohe, Das Geschlechtslehen in

## England

Von Dr, Eug. Duhren, 3 (einzeln käuflo) Bände, ca, 1500 Seiten, a Mk, 10.Der Verzeichnisse ub, meinan andern Verlay kostenlos! Herm. Baredarf; Berlin W. 30, Barbarossastrabe 21/g,

1000 GQisposhlilZB Anleitung, jede: zu wurzenu, den Nimbus des Geistreiche zu erwerben. Eine Fundgrube des feinsten und originellsten Witzes. Preis M. 1.20 W. A Schwarze's Verlag, Dresden N 6/406

## 

entferat in, wenigen Sekunden Dr. Strauss' „Florin-Tinktur ${ }^{4}$. Erfolg garantiert, sonst Geld zuruick. Sofort
blendend weisse Zahne. Greift Zahnblendend weisse
fleisch nicht an. Fir viele Monate ausreichend. Preis M. 3.- (Nachn. 30 Pf. mehr), Doppelflasche M.5.. F. Goetz, mehr, DoppelfascheM.5.-F. Goetz,
Berlin N w. $87 / \mathrm{M}$ Leverzowstr. 9 .

Interessante Bücher.
Tornius, Kiass. Kavatiere, Charaktere u. Bilder aus d. galanten
Welt, - Boceaccio, Dekameron Welt, - Boceaceio, Dekameron,

- Casmova, Erinnerungen, Heptameron - 1001 Nacht Vachted. Königin Liebe - Balzac, drolligen Gescluchten - Le Sage, Lebensgesch. GilBlas-Memoiren d. Don Juan - Geffirrl. Liebschat-ten-Briefe d. Ninon de LenclosLiebestesch, aus dem Vatikan. Alle Bande illustr, gebd. a 8.20 Mk. 40 Jahre aus d. Leb ein. Toten (Ein deutsches Casanova). 15.- Mk. Mares, Lill - Lillis Ehe 5.50 Mk.Begierde - Mätterreigen, Corvin,
Plaffenspiegel, gebd, it 6.50 Mk . 13. Torinus, Salons 2 Bde, gebd. Bon's Buothandlung, Kōnigssberg Pr.


## Auskünfte <br> über Heiratss, Familien- u. Vermö-gens-Verhalitn., diskret, zuverläss. Auskunftei. Reform'Berlin 103, Heinersdorlerstr. 28 , handelsger. eingetragen. $\quad$ gegr. 1902.

## Ansichts-Karten

400 pricht. Liebesseriea Posik, 4.00 100 versch. Muster $\quad 3.00$ 50 " Künstler-Postk. " 3.50 Verlag Marder, Breslau I-7।

## Dofffarten.

Gentralveriand. gsit liefent Stebesfarten, Blimens,
 Stadtartent it sidtortit, zumforud
uno eronifibe. - 2 sit envfeblen tuno eronittice. - $28 \operatorname{sit}$ emmeblen Mut. - इaufenbe Dantidreibent कrofp., fowie Dhifter gratis u. fuatifo. RarlæoegelsWerlag, Berlin D. 27, Blumenifrafe 75.


Ein austührlicher Wegweiser für jeden der sich im interessantesten Beruf
der Gegenwart ansder gegenwart aas-
bilden will. Der Berufsdetektivtindet in diesem Buche ebensovielNeues, Spannen. des, wertiolles, wie der Liebhaberdetektiv, der Yon Zeit zu Zeit cinmal delegenheit nimmi, ver-
seliwiegenenVerhältnissen setiwizgenenverhaltnissen
nachzuspuren, nachzuspüren, geheimen keiten usw, auf den Grund zu kommen Besondergsgang des Detektivs. BroBer und Detektivkünste. - Triks Sie selbst $k$ Diebe.
in der Lage sein sich schon morgen Uebervortellung, sing vor Schaden, zu müssen. Beruihmte und Trug häten heute ein marrehenhaft boktive, die kommen haben, mußten mit kleineren persönlichen Aufgaben beginnen. Det Detektivberuf hat cine ungeahnte ZuKunft, groBe Verdienstmoglichikeiten.
Das Buch wir Das Buch wird Talente wecken! M.ะ.zo Rudolphs Verlag, Dresden-D. 311.

## 80Posthantrten 3M.

it. farb. Blumen, Landschaften, Serien, 80 interess. Ortsinsichts, cinfarb, 2 M . 40 Künstl. Cod .30 Bromsilb. - Kart. 3 M . Prohesortim 25 Karten all. Sorten I M. 100 Briefumschlige 1 M . u. 1.10 M . Briejpaniere in grofier AIISWahl. Mappen $5 / 5 \quad 2 \mathrm{u} \quad 15,20,30,45 \mathrm{Pfg}$. Mappen. Happe Bledermeier-Leinen $\$ / \Sigma 1.75 \mathrm{M}$ 100 la Celloidin- od. Basliohtkart. 4 M . Reichhanko geg. Voreligs, Prosp, grat. E. H.F. Helisner, Lelpzig, Salomonstr 10 .

Unserneuer Bicherprosospekt
orzagl. Unterhaltungsilte Vax Fischert's Verlaghg:a Sie sofort gratis. Kar Iischer's Veriacshecthandlo. Drester- $116 / \mathrm{J}$.

Neue billige Volksausgabe Die sexuble Praine Ober Prof. Dr. August Norel Oher 300 Seit. Preis geb. Mk. 3.80 , portolrel Mk. 4.-, Feldpostbestel-
ung Betrag beilegen, - , Nicht ein ung Betrag beilegen, - .Nicht ein
Buch, sondern das Buch ilber die Sexuelle Frage. Kein anderes ist so vielseifig u . erse. Kein anderes is so Wachsene sollte es gelesen haben." Der bill. Preis macht nunmehr die Verlaf, auch d. Unbem. in Manchen N. W. 17.


Theo Waidenschlager


Woabt, Sdlotbuaba, an o' neuteale Jone Secfit mit sene 3igatn net z'nadat zuawiraada, fonft b:afats giei, da bouvide langfurm bat of fendieligtenn wieser er, डffint!"


## Denen im Feindertand

（Eud）aber，die im Feindeoland
Shr binter Etadjelorabt in Solzbaraden Das Seben friftet，reid）e id Die SJand．
Td）weif̂，mit 3äbnekniridjen beugt iid）Euer $\mathfrak{\text { Radken }}$ Dem Edjidjal．Saufenomal burdumaß ber $\mathfrak{F} u \mathfrak{b}$ Den engen $\Re$ raum，ber Eud）feit Sahren blieb． （Eud）alle fud）t von Sersen unfer（3rub．
2Bir haben（Fud），wie kranke Sinder，Doppelt lieh． Denn Die，die vor dem Jeind mit Siraft und Wbillen Und unter $3 u d$ ）t und Dronuing Tatent tun－ 2tnitürmeno tapfer ba ibr Qeio exfüllen，
Sie idmieden ibres Rebens Srone：Ruhm－
Dod）（Eud）hat man verbammt 子u bbem Weilen， Dem［d）limmften $\mathfrak{F}$ lud，der ie bem Wlame ward， Snbes oic Tage unerbintlid）eilen
Ind Euer Reben vor bem Sore barrt－
Dem Tor bes Etadjeldrabts！Shr armen Brilloer， Wer gibt（Eud）bie verlorenen Etunben wieder？ $\mathfrak{W B i r}$ id）reiten vorwärts und $\mathfrak{F h r}$ werbet müber， Wir leiben aufwärts und Shr Ieibet nieber． Wir juudgen Gturm，indefien Eutere Sieder Wor Seimmel）krank nur aus den Träumen ipredjen． Dod）eines hoben Tages konmit Shr wieder 2ts deufide Männer，Die ben Tlud）felbit bred）en． Dem Flud，Berad）tung，Edjwad）teit，Bann und 9lot－
Was beutfd ift，kümpft es nieder bis zum Too！ Katharina Weissenborn

## $23 i l f o n$ mit Dem Gitafterid）

Wie cin brafilianifdee Btatt feiffellt，bat Woobrow WBilfon，ber groje Fiedner und Wien－ idjenfreund einen groben Teil ieiner 3 otidjaft nom 22．Januar 1917 wärtlid）abgefdrieben non einer Borfdaft，bic Siaifer Dom Febro von Brafilien im Sabre 1864 an Den Wräfiəenten Eincoln rid）tete．Ein Sauptunteridied ift nur ber，Daß Dom ßebro ein ebrlidjer Mann war．

NIs ber erbabene अeberxider aller Y）ankees jüngit bei der Steujahrokur die Suldigungen feiner OFetretuen entgegennabim，hielt Söd）itberfelbe fol＝ gende 2Injpradie：

2Bir 2merikaner fürd）ten 5 bott uno jonit nid）ts auf ber Wुelt！Gegen wir barum 2fmerika in ben Eattel，reiten wiro es idon können．Die Törgler von 9 Reiner Siriegepolitil mögen den Etaub von ibren Wantoficin iduulteln．Wie fange nod），Satilina Lafollette，werben Sie Unjere（Jes buld mifbraudjen？Sollte es je cinmal Einer unternehmen，uns an unierem guten Redit zur Whobeuturg Europas zu kränken und unjeren Waffenerport gegen Deutidland su idjädigen，io fabret Drein mit eiferner Fauf！！Im übrigen gilt aud）für Mein amerikanidjes Seer und Meine Warine das Wbort：Suprema lex praesidentis voluntas esto！Unfere Зukunft liegt oriiben über
 Cererum censeo：Germaniam esse delendam， und зи Diefem 3 wedk grüße 3 d ）als 2 （bmital des Etillen Dzeans Mleinen 2mtsbruber（5eorge in Englano als 2 tomiral bes 2 tilantifden Dzeanc． Denn Blut ift bider als 2 bajier．Unt business if nod）Didker als Blut！Darum Iautet Wein WBahliprud）für dieien Sitieg des Dollars gegen Die Mark：Sie gut Wallitreet allewege！Uno Unier Werdikt gegen die Deuffijen：la mort sans phrase！Und num，Mieine getreuen Untertanen， ftimmen Cie das foume Lied an：God save the president！＂
-ps －

## Deufide Esranaten

Seulend und kradjend（5ranaten zeripringen－ Und fliegen die Eplitter，fummt ein Silingen abers Edjladffeld hin wie werbenbes Roden： Das ift verfprengteo $\mathfrak{D r o ̈ h}$ nen Der（Slodken， Die，umgefdjmoljen $3^{3}$ Deutidalands 2 Bafien， $\mathcal{U} \mathrm{m}$ künfigen $\mathfrak{F r i e b e n}$ mitwirken und $=$ id）affen．

Kari Mailler－Poyritz（im Felde）

## 3m Sdieber ：Saffee

（\＄int Betrbirbden）
IW（babe eine batbe Etumbe vergeblith auf bie Eseftrifde gewartet，bin jest zu cinem Cissapfert ge－ froren umb flâdte in bas̃ näduftefte Raffecjans，um Warme 3 H 他imben）
（Ein Serv（an metien さifa treten＇）：Sie er－ \｛auben bod），Serr Fadbar？

3d）．Bitte！
ITein（たr aenabber（nad）ciner Paufe）：（Ein fd） nes ulfel haben $\mathcal{S}^{\prime}$ ba？

3d）（erflaunt： 3 d ）？
Then Genenúber：$\Im a$ ，Sie，Serr Tadjbar！ －Mödten S＇das abrl nid）t verkaufen？

Jd： $\mathfrak{W}$ іејо verkaufen？
 Das abrt，bas hat fidjer feine fedzig Mark ge： koftet，in＇Friedenezeiten．Wifien $\mathbf{S}^{\prime}$ was？Эd） geb＇Эbnen bundert！

3d：Meine Uf5e ift nid）t verkäuflidi）！§d） braud）＇meine 4 ljr felbit！

Ulion ${ }^{G}$ genabber：Эebt，im Sirieg？2bas fangen $\mathrm{E}^{\prime}$＇jebt im Sirieg mit einer Utre an？ （（8）mutid．）©elon S＇zu！So gut wie jeßst können S＇bie Uht Ghr Rebtag nidjt verkaufen！

Jb：Sd）will fie überhaupt nid）t verkaufen！
2tem Gearnatoer：शd）fol Gind Sie aber komijd）！－Dann entiduuloigen $\mathcal{E}^{\prime}$ halt，Serr গadbbar！
（3Ф vertife m＇あ in cinc Betung．Bwed etim－ men am Maめbartifd fibren midf in ber Yettitre．）

I．Stimme：शlio，werm idj fag＇：Зwei Wage gonts a 17000 NTark－－－

2．Stume：21ber auf meinen शamen barf Die Gadje nid）t geben！

1．Stimme（febr crfamut）：Sa，find Sie benn nod）nie vorbeftraft？

2．Stamme：Dod）！Eben Drum！
Msin Gegenáber：＇ 11 munderjdjönen Welz $_{3}$ ． mantel baben＇S＇ba，Serr शadjbar！

Jd）（abertiöre es umb râfre metnen faffee）．
Etten Grgenáber：Der Welzmantel，ber hat fidjer im Frieben feine zweibundert Mark gekoftet ！

Id ：Siellner！！
Der Ouer：Bitte？？
Jd：（3ibt＇s bier kein Sad）arin？
Der Obec（Ieife）：Wier Sito könt＇id）nod） abgeben．

> Jdd: 3ablen!


Kiriegegewinte
Feftern bat mein 21tann wieder 10000 matt verbient． 2 Aber id fage Dir－Sas ber3． floptenll＂

Itcin Geg náber：©ie，Serr গtadbbar，bräud） ten $\mathcal{E}^{\prime}$ keine Etiefeln？

Jd ，turs）：（Friif（Fott！
Ife＇n Gegenuiber：$W^{3} \mathrm{emn}$ ©＇Shnen bic Gad） mit dem abrl vielleidjt nodj überlegen wollen，－ id）bin jeden $\mathfrak{2}$ beno zwifden fed）s und fieben ．．．

Der Dartere（batt mita bemt Wertaffin Des Saffee： baufeß ant Mianterstyfet feit）：Sie，Serr Dbermüller， id）foll Shnen nur vom Serrn Treibler ausrid）ten， mit Der Sau wär＇s nirg！Die Benbarmerie wär＇ Dabinter gekommen！
 aufutlaren，oas idi nidit der §ere Dbermatuer bin． S（d）warte ribider auf bie Elelteride．Eieben belctete wagen fagren voraber．Etue batbe etunbe Faufe．）

Karlchen

## Eodigefang einer parifer Saterne

Siomm，Kaymonbdjen，komm！
Эd）tank mit dir ben Pas de deux，
Wbie cinft mit meinemt Amoureux，
Dem luft＇gen Gentihomme．
$\mathfrak{V l}$ lejte felf id）bier，
Urabne der Fraternité，
Jd）trảume von dent Elysée
Und lebne mid）nad）bir．
Söhwärts ftano flets dein Einm．
Drum komm，id）reid）Dir meinen $\mathfrak{A r m}$ ，
Der trägt Did）hod），Der Drïdat Did）warm，
$\mathfrak{W i e}$ deine Boincarin．
Es kniftert im Webäu！
Der Bodje heult an ber Mtauer brauß
und orimnen fdileidjen um das Saus
Der Siger und der £eu．
Bei mir märft Du beglüdat！
פu börft nid）t melor die Sunde bell＇n，
$\mathfrak{W e n n}$ fie bix an ben Lorbeer wöll＇n，
Der＇s cole Saupt bir idmuüdt．
Sảngit fribt mid）Das Dryd，
Dod）einet，einen trag＇id）nod）
Und cinem，einem fing＇id）nod）
Mrein altes Riebeslied．
Ess reizt midd deine Epur！
Dir weibe id）die legte Euft．
（Did）orüdke id）an meine 2 ruft
Uls meinen Fils d＇amour！
Drum komm，Rarmionodjen，konm！ Sd）krỏne Did）im（5lühitrumpiglans！
Эd）winbe bir ben Lidjterkrans
Und tan，mit bir bomm－bomm！
J． R ．

## 2：1

Die beutid）＝\｛ranzöfiif）en Werthanblungen über Den 2ustaufd）von Siriegegefangenen，die idjon tänger als 18 Wonate in（Sefangenid）aft（d）mad）： ten，find geidjeitert．

Die Franzojen verlangten in ifrer Beidjeiben＝ beit，Da§ Der 2lustaufd nad）Majggabe der We： fangenenzabl in beiden Ländern zu erfolgen bätte， Dáß alfo die Deutídjen etwa zweimal fo viel Fran－ zofen ausliefern follen，alo die Franzoien Deutidje．

Das ift natürlid）keine Unveridjämtjeit－une verf（d）änt war bekanntid）nod）nie ein Tranzofe． Es ift eine 2trerkennung：

Die 5erren geitehen einfad）зu，ठаß ein deut fider Solbat fo viel wert ift，wie swei Tranzojen！Was feit dem Жuguft 1914 an der Weitfront immer wieder feftzuftellen war！


Das amerifanifac Millionenbeer matidiet einfad auf einem Zreftengrab berüber．

Trau－ffiau－wem
Sit Raberborn bûfen Baftböfe mur bann angebs lifee（Ebebare auftebmen，wenn Dicie fich ourdi）einen Traufdont legitimieren tönnen．

Q hüte Did，mit Deiner Frau
Tad）æaberborn zu reifen，
Wermagit $\mathfrak{D u}$ Did）nid）t ganz genau 2ts $\mathfrak{F a t t e n}$ зu erweifer．

Denn ßaberborns Mioral beried）t
Jedweden，ob er rein it．
Der Eljering allein gibt nidyt
Das Redt，báb man 343 wei＇n iit．
2lud）Rinder，fo 2 u beren bait，
（Benuigen nid）t zum 2fusweis，
Damit als fittenloien Gajt
Fiein Sjauskned）t Didh binausweif＂．
शein，nur ber Iraufdeein，Flipp und klar， －Gejeln，jobalo Du da bijt，－ Begeugt，ob Du ein Ebepaar， Rid）t nur jojo lala bift．

Und bift $\mathfrak{V} u$ wirklid io verlor＇n Und follf＇fie mur Dein Edjas fein， Edjaff＇wenigitens für ßaberborn Dir einen Trau＝Erjas＝Edeein！

A． $\mathrm{D} . \mathrm{N}$－

## Sufer Troft

2 m Sdalter einer bayrifおen Eifenbabutation－ Einte Dame erfundigt fids angelegentlidy，want wohl das Derbot der 2Innalme von Sfiern und anderem Winterpportgerät wieder aufgehoben werbe？
＂Siderim Sommer！＂lautete die tröflide 3 intwort．

## 2（us Demofratien

Bon Bewunberung erfüll，exzäblt Serr Berri＝ Fifani im＂Warifer Figato＂not cintem Befud）bei den＂Seventh Volunteers＂in Rew＝York， einem＂＂Elite＝Regiment＂，bei dem jdjon jeder＂gee meine＂Solbat＂ein Mrindefvermögen von einex halben Million Dollars nadjweifen können muf． Die Rajerne biefes vorneljmiten Regiments ber 2lmee if ein prunkvoller \＄3alaft im Etil einer mittelalterlidjen Burg und liegt natürlid）in Der fünften 2venue．Die Serridjaften üben in ges bedten und gejeizten Riejentballen，jebe abung heibt Mateh，iejes 2tntreten der $\mathfrak{T}$ ruppen beifi man Meeting．Die Rlubräume find mit un＝ erbörtem Rurus ausge itattet，frenge Statuten for gen bafür，buß Die eblen firieger nidjt mit ge＝ wölnlidjen Eterblidjen zufammenfed）tert，bie nidjt Dollariftokraten feien．

Sedenfalls ift bas Æiegiment ein $\mathfrak{Z r t i f l e r i e =}$ Regiment，benn bie Serren werden ia dod）mur auf－Wroß wagen ins（Fefed）t fabren！

## Das alfe sied

Ifs Eva kaum eridhaffer war，
Gaß fie im Baradies
lind raufte fide ibr blonbes syar Un力 rief bekümmert dies：
„D（5oit，id）armes，armes Weib！ WWie hab＇id）＇s dod）fo fduwer！ Sd）bin ibm nur ein Зeitvertreib！ Er liebt mid），ad），nidjt mejr！

Gonit küfte er midj zart uno ftumm 2lno hoite meinen 民eib－

Gewiß geff ihm im Sopf berum （Ein Drang $=$ यtan $=2$ Beib！

Drum fot er für mein Reio nut Epott． Sd）gräm＇midj griiln und blau！ Qgottogottogottogott，
Td）unverftanone Trau！
Und wie er roh ift und brutal शad）altem Männerbraud）． E．ift fdon witklid）ein Skanbal！ （Die Sdjlange fagt es aud）！
Und dann feit unerfyöter（5eis！ Sd）larieg＇es nädj）tens fatt： Jwei Tage ftage it bereito Dasjelbe Feigenblatt！
§d）armes，armes，junges Blut！
Ulmionit rauf＇id）mein Saar－
2（d）（5ott，wie hatt＇id）＇s sod）fo gut， 2（Is id）nod）Rippe war！＂

Karlchen

## Siebe Jugeno！

Beim Korporalida $a^{\circ}$ tsanterridt ant Sord eines Uber＇eedampiers verbefirt der ${ }_{2} 1$ nteroffizier einem Märfer סas falide in mir＂umठ＂mid．＂Da fieht ibn der mant vorwirfsvoll an und fagt：＂Der Eerr Bootsmamsmaat find dod ood Berliner， aber hier find eben leider noį mehar setute，die ihre Mnuttaiprade verlänjuer．＂

## Der Prinzipal

„©enerungsjulage？2tee，aber id werd＇s ganse perfonal mal frenitbliक anf（dant！＂


Deutfol = Ditarrita

Thun iit euer legter Gdjuß vergrolit,
Den legten Sdjwertitreid babt ifr geidmwingen Wuf deufidjem Woden, und eingerollt Das Banner, Das eudj kein Feind beswungen.

Ergeben?! アरreuzbonner unð Doria! (Jeneralmajor von Pettow Worbeck voran Nuf Den शjafia und über Den Riowuma Uno brüben an die Wortugiejen heran!
Edjon ftammelt ber $\Re$ ieuteridje $W_{\text {Bubberidut: }}$ Die Deutidjen iimo kämpienð hinübergekommen, Siniridht feiner 2 gency verzerrtes (5ejidt: Wunitionslager faben fie fürment genommen.
(2) Du heloifdje Sdjar im erorüdenden Rampf,

WBie madjit ou uns itolz unter bitterfien Gdjmerzen; Selbit nodj Durdf ber Suige umidjweielnden Dampi $\mathfrak{S e l l}$ firablt uns Dein $\mathfrak{B i l b}$ in Die judkenden Serzen.
(2urd) $D_{j}$ eane voll uns getremut,
Fern unierer Silfe, wie habt ifre gerungen Sn Dpfern, die nur die Geele kennt,
In Taten, bie uns nur fraumbait erklungen.
Dod) was aud die Feinogier gerafft und gewollt Edjon ift bie vergeltende Etumbe nalj,
Die madjuoll eud) wieder das Banner entrollt,
Shr Selden won Deutid) $=$ Ditaitika


[^0]:    Verkaufs-Abteilung in Berlin: HOTEL BRISTOL - UNTER DEN LINDEN
    Leiter der Verkaufs - Abteilung: Motor - Pfüge und Landwirtschafts - Motoren: CARL FREIHERR VON WANGENHEIM, Berlin-Wilmersdorf, Kaiserallee 158. Fernruf: Uhland 5908. Ab 1. Januar 1918: Hotel Bristol - Unter den Linden

[^1]:    Gelegenheits-Käufe:
    Fuchs, Situengesch, Renaiss., Gal. Zeit Bürgerl. Zeil, Erau in der Karikatur (a 27,50 ) i 24.50 . Erg. Bde. (a 33,-) 129.50 , Weiberherrschaft ( 44 --) 38.-, Toussaint-L. Engl, Französ., Griechisch, tal,, Latein. Niederl., Poin., Rumãn, Russisch, Schwed., Spanisch, Ungarisch
    $(\mathrm{a} 27$. $\rightarrow$ ) 24.50 , Brockhaus KI. Konv,-L. neueste Aufl. (24.-) 21.- Europa in Waffen 2 Bde, a 3.50 , Frledrich d. Gr, aas gew. Werke 3.50, Alles Origbd, wie neu Bon's Buchhandl., Königsbereg i. Pr

