

Münchner illustrierte Wochenschrift für Kunst und Leben. - G. Hirth's Verlag in München \& Leipzig.

## \＄nt Efraf̨crgrabur

Stizze von Emil תréen．
（E）wat eine（cbent mit weidengebuifd）en， groben eingefriebeten Bauentbïen unt Pleinen Umengehölzen unter einem wolfenlojen §uli＝ himmel，Der fid wie eine weibblaue Suppel über die（froe wölbte．Weit weg am Sorizonte erhob fich）
 felben zeid）neten fid）berfdpommen bie fonturen einer fermen Stadt ab ．

Mitten סurd）bie（5bene idlängelte fich eine Galmgelbe $\mathcal{L}$ anditraje，mit grasbewadtienen 9 （b＝ hängen，an benen fich breite，jebt autgetroctnete Gräben himzogen．

In Dem upptgen（6rium deฏ（ $r$ raben ain＇s lag ein Minn auf Dent Rücfen und ftarte gedanten＝ los in bie tlare Ruit hinauf．Sein 2 nnatg madte ben Einorudf，ala ob er bon überall her zujammengeliehen wäre；ein fabenideiniger Boniour mit grojen \＆ödjern an Den Ellenbogen， eint beinabe jammetgrïne Wejte，die feine Snöpje hatte utho ein Baar grobfartirte Beintleiber，die an beridjiebenen Stellen Ilaffen．

Rod fdjlimmer war eả mit ben Gduben beitellt．Sie waren idiefgetreten und vorme auf＝ geiprungen，fo Dá̄ Die Beben herborgudten．24if bem ropje tutg ber Mamm einen ichadbajten Strobhut mit breiter ふrämpe．Die Jarbe beรె （Gejidt）war bon der andauernden Sommen＝ Gibze gebräunt，und die gebogene Raje mit ber riffigen §aut jpradi in lebjaften ©armwifit Diefelbe unzweibeutige Spradje，wie bie aus
 ragente $\mathfrak{B r a n n t w e i n f l a j}$ de．

Da§ einzige ©nmpatfijdje in oicjem vermitter＝ ten $\mathfrak{2 d n t l i z}$ waren Die tlaren，Duntelblauen $\mathfrak{A l u g e n}$ ， Die treuberzig in bie Gelt hinausgudten．

وeben ifm $\mathfrak{\square} \mathrm{B}$ ein junges $\mathfrak{F} \mathrm{eib}$ ．Sie war bont Duntler §zautfarbe，hatte ichwarzbraune Gugen uno leuthteno glizerten Die grojen，meiben Faubtbierzäbne．Das（sefid）t verrieth Deutlid） ibre Bigeunerberfunft uno batte jenen qusbruct bon Sinulidfeit und Beridlagenbeit，ber ben Mädd）en Diejes Wandervolfes eigen ift．

Sie batten fich bor einigen Stunoen ge＝ trofien，bieje Beiben，gerabe bor ber Stabt umo es maren noch nid）t biele $\mathfrak{B o r t e}$ zwijden ifnen gefallen．Das Wräda）en fiihlte inftinltib，daß ber Mann，ber ba neben ibr imt Graje Iag，bon emer anderen 4 art fein muste，als die sano itreid）er，mit denen fie bishber zujammengetroffen war．Wemt er（prad），gebraudde ex 怨ort＝ wendungen，deren Sim fie mur ountel beritand， und jeine 乌änbe waren jafmal unt fein wie die bon §erridjaitsleuten．Sie fragte fidf）im ©tillen， wer er wohl fein modte．（Fin um＇s andere Mal Bffncte fie die Sippen，wie um etwas ou jagen， aber fie fitlon fie mieder zögerno und verlegen． （Enolid）aber fiegte die 刃eugier uno die zurüct＝

„gïr Er，Er war gewiß mal was शndereß， bevor Ex jo geworben ift？＂Der Mann int（5raje erbob nadjoentlid feincn cinen まun und be＝ fidhtigte bie Schuthipige genau．（Er idjuittelte bent siopi．（Fiz jah jdlimm auts－das pberteder hate fid）bon der Gohle getrennt，unt went er Dic Beben bog，tant ein tlafienbeg Rod）zun Borid）cin
, 2 b id）eimmal etwas 2 （ntocres war，fragit Du．Y（d）ja，baふ̧ tanin jdon jcin，vbwobl cs jo eigentlid）niddt bergebört．＂

Wieder entitand eine lange Bamie．Der Mann lag nod）intmer ba uno ftatrte sum §immel hinauf，ber wie ein cinziger，frablender Sid）filed war．

Daほે Mäbchen war in ennen 3 亿itand bumbfan Woblbehagente verjunten uno jás zujammenge＝
 סaş angenehme 凡iłeln Derธounengluth im Rüđen．


Hans Rossmam（ATimilan）
＂Wixuft Dut Branntwein baben？＂ertönte cs pröblich vom（sraje her．Sie horfte fofort ant und wanbte fid）bem Fragenten zut．
（Es leuchtete gutmiithig，Gumbriftifid）in den Dunkelblaten $\mathfrak{V}$ agen auf，uno ber Mann ergoh Fiid mit einer gewiijen Behendigkeit．Er zog bie zlaja）ants dem Ead，bielt fie einige $\mathfrak{2}$（ugen blicfe im Sonnemidjein vor fid bin，und reidte fie mit einer ironijat zierliden Serbengung femer Begleiterin．
＂Rber，meine（3näbige，＂fagte et 上iürbeboll ＂bebor Sie mir bie Ebre erweifen，ift es woh Das befte，Dá ich mid，voritelfe，Damit Sic wiffen， weffen Bramitwein Sie trinfen． $\mathfrak{Y}$（fo：mein
 idhweifung zu wieberholten Malen verwarnter und ídliesplid）verabjatiedeter Geiftlider．Unt Sie，ichöne Unbetannte，wie nemmen Sie jidi）au Jhrex Manberung burd bie grobe \＆ebenswilite？ Mun ja，turz und gut，wie beift $\mathfrak{D u}$ ？＂
，Mtnta Ebriftina Jobanion，＂lautete Die widerwillige $\{$ fitwort．©S Iag etwas in Den Ton und ber Grt bes 2tnderen，Das baš Miabd）en unfider machte．Duntel begriff fie，baf fie bor einem Räthfel ftand，vor etwas ©diwerertfär＝ lidicm．Unt gemobnt，wie fie es war，iffe（be＝ Danten gerabe wege twandern zu laffen，gerabe wie bie $\mathcal{Z}$ anditraße，auf ber fie fid）weiter trieb，füblte fie fid）won biefer neuen Befamtiffaft vervirrt．

Bergendahl nahm ibr die §lajche aus ber §and und legte fith wieber int（5raje zured） Mit blinzelnoen Witgen lag er ba unt betractitete fie unberwandt．Er bemertte bie llmuke des Mäbdens und bejdiloß，fie zu bermehren．
＂Gejtraft iwegen
Sie zufte zufammen，und langit erfülte ibre Yugen．$^{\text {ren }}$
＂Woker wein（ Er ，báß id）geieffen habe？＂
＂Fidatig gevathen alfo，＂Dadte er unt lädjelte
，Mut ja，went fold ein tleines Mäbel an fängt，fïd auf ber Strage umberzutreiben，hat fie immer fanon irgend einmal was mit ber Solizei $^{\text {in }}$ зи thun gebabt．9tber Das gebt ia mid）nidtis an．Sun－war es Sinosimorb？＂Sie nicte IJa fo，bas twar e？？Ja ia，finber fint eine Gottesgabe．Wenn fie nur nidut mandmal＿io ungelegen＊ämen．＂（Ex lad）te rauh）．
＂Das itt＇s gerabe．＂
＂，Wie biele Jabre？＂
，Mar zwei！＂
（Dut biit natiurlid durdgebrannt？SBas？
Wicber blizte $\mathfrak{A}$ tgit in ibrem Blide auf．
，Woher weiß Er？＂itammelte fie．Ex zutte Die Majeln．
 fängntipprediger war，batte id mit bielen Deine （bleid）en zu thum．＂
mint Er Sfarter am Salof gewejen？＂
， $\mathfrak{3} \mathfrak{a}$ ，ja．Fatr geht eß mit gar Miandjem ichief auf ber Welt．Wit Gat bas ben תinacts gegeben．＂Er rid）tete fict）auf umb bielt dic Flaid）e in Die §z̈be．，ひ̌a freilid），bamals mar＇s nid）t Branntwein．EFs wat Bunid）und（Eognot unt（Shampagner unt luitige（bejellid）ajt．－5ait Dit eimmal ehampagner getrunfen，2man（5bri ¡tina？＂
，Yein．Sit baş jo＇ne Yrt Wein？＂
Ina，allerdings．Der theuerite 䑁ein，ben es gibt．Yut io eine flente slajde，wie die fier toitet viele，viele 今ronen．＂
＂，tno Daढ़ hat Ex gettunten？＂
，Dit，febre oft．＂
Эhre \＆ugen reudteten，fie jab ibn mit jupider Bemunderung an
＂及ehn Mak？＂
，Broazig，humbert Wal vielleid）t．Wber jegt trinte ich ume Branntwein．§it ebenfo gut －und um io biel billiger．－Soure jebt，शana ©lriftina，bereuft Dut nie，waş Du gethan bait Das mit bent find：，meine id）？＂
，Daran Dent＇id nimmer．Wem wan jeine Strafe berbiikt gat
©a，ia，wir mollen ieft nidft alte Gieiçichten рieberauiviifinen，fonסern uns beş Mugenblids ireuen．Lut Darauif foben wir ant ．．Stuna Shrifitita， $\mathfrak{D u}$ Todter der Sulinde，haft $\mathfrak{D}$ es ichon eimnal bebadtt，wie id） on es ift ，zu leben？ Was für cint angenefmes Gefiigl es iit，eine tuddtige Mablzeit zu friegen，wenn man §unger Gat，zu iddlajen，wem mant miide ift！．．．5jör mal，2hma（Shriftina，wic alt bift $\mathfrak{D t}$ eigentlid）？＂ ，＂Yduturbzwanzig．＂
，Iddumbswantig，adtunobreibig．Behn herv＝

 wivit $\operatorname{Du}$ umarmen unt betrifgen．－Die ganje Mannigfatigteit bon bes ¿cbens डcturerz uno Frtube liegt nod）wie ein ofienes Jeld bor Dir． Unt all dies mird Dir zufallen，wie der atpel int Werbit in bie Schiurze ber Wfliiderint fält．

Sinb，simb，wie berrlid duch das Ecben ift！－Yber $\mathfrak{D u}$ börit mir ia nidt zu．Du hourit nidht auf Deincut Seeliforger，Deine geift＝ lidhe Stuize，mid）（Sarl Mathias Bergenoabl． Wormn Denfit Du eigentlid？？＂

Das Mäddent zügerte mit ber 乌ntrovt． Wit ifren gleikenben \＆ugen，fammtiveid，ínwar $=$
 betradbete fie ifn veritoblen．
 den Seerrn fein，der dod）ein fo feiner（Bawlien gewefen ift

Er unterbrad fie eifrig：„lucber bie Qanto＝ frraje zu itreiden，wie ein gewöbntidjer ©tra＝ banzer，meinit $\mathfrak{D n}$ ．Sa，bas̃ meinen wohl mehr Sente，alß $\mathfrak{D u}$ ． $\mathfrak{H}$（erer fiebit $\mathfrak{D u}$ ，id）babe meine Whiloopphie．Du weißt natiurlid）nicht，waş bag ift．Sa，Whilopphtia，＂－als er bas æbut aus＝ iprad，itand es in griedjifiden Buditaben bov feinen（bedanten－，ift ein frembiwort und be＝ seutet Qiebe zut ©scisbeit，zum 2sifien．＂

Baitor 2ergendatil jegte fia）im（3raje auf． Wobl mujfe er，Daß feine worte wie ©aat auf

Felggeitein waren，aber feine（3edanten beraujate es，fith in der blautlaren §oodandsluit ber ab＝ itraften Begrifie tummeln zut fönten，fie in $a b=$ gerumbeten Wendungen 34 formen．（5̌ war eine $\mathfrak{Y}$（rt intelfettuelle ©efbitauividtung，bie ex fiid）bereitete．Danm fuhr er mit einem piiffigen Blinteln voll Selbitironie fort：
 Das Rebent Einent tetrit．Qlijo：－famit Du mix jolgen？－iit TBjilviophie gleidbedeuteno nit \＆iebe fum Qeben und dem，wase es zu bieten Gat．＂（Er rib cinen（braşanm ab unt bielt ifn vor fiid）Gin．，＂Sceiğt Du，was bas itt？＂Das Miädchen tiderte und idjielte au der zlaide hin．
，＂Daş werì＇idh woht wilien，Das ift ja Graş．＂
，（Ein Otrasharm
ia，ganz ridutig．Biele poldele gibt es in ber Welt．Mande werben ge－ mäht unt bringen $\mathfrak{F u g} \mathrm{m}$ ．Sie werben aui ber ${ }^{2}$ Siefe aufgeidjidtet und in Den ©deumen als Sect getorger．－Mlles zleifich ift \＄eet，wie in Der ভdrift fecti．$\because$ Wher bas geforrt mun eigent＝ lidy niddt her．－andere fingegen bleiben iteben und werben bergeiien－wie id）und $\mathfrak{D u}$ unter Den Menfiden．Wher glaubit $\mathfrak{D u}$ ，daß̉ fie e ${ }^{2}$ Darnut imblimmer baben？Scheint bic Eome nidht ebenio warm auf ite，wie auf die anberen， fäll Der æruiblingảregen nidt ebenio lau？ふa． －Ganz ebenio ift eg mit unts．Wix zieben über Die ©trajen gleid）ausgechungerten इwuben．
 mörberin ？ama ©brifina gohanion，haben wir
 rinve bier im Strajengraben nidft ebempo gut，wie die Ћeisgrïße ovimnen in סen ভtuben？Yimnt der Branutwein nidt eberio fart wio warm burd） unire Sehle，wie Der witein Durd Die Dea reiden Manneş？Msärmt die Somne nidft unjere（Blie Der Go ichönt wie Der wărmite §actielofen？Uno damt biefe berrliche शiatur！Sd）aue nur um Did）－ fieb，wie allez̊ griint und wädit uno ber \％eife entgegenbliibt，ober wie es fonit int Budhe heigt！＂
（se bielt ime uno jah fid）mit lenditenden Yugen um，2lugen，bie in ibrer naiven §renbe
ben blaten $\mathfrak{F i n m e l}$ unt bie grime Erbe wider ipiegeften．Damn fuhr ex fort，währent fidh ein Uu૬brud von Süiternbeit um feinen Muno legte：
 wie einem Srinzen，Das tamit $\mathfrak{D u}$ mir glauben．
 einen alten Studientameraden，der jegt gier in Det （begeno ßjarrer ift．Wseigt $\mathfrak{D u}$ ，waş ç da gibt？

Das Resib id）wieg，aber ibre Majenfitigel weiteten fifth，als fügen fie den $\operatorname{Duft}$ bampienter， gevilizter 马－leifdipetien ein．
， $\mathfrak{3}$ a，bor 9 Iffem friege id）einmal 9 （bendbrod
Bocuf，ober to etivas bergleiden uno zum Irinten，foviel id）will．Dam fommt（abon） in＇s Simmer des \＄jarrers，und eine lange 解eife befonume id in den Mamb，umi dann platioern wir bon alten תamernben umb wie e马 ifnen in ber Weett ergangen．（Ein wirtlide马 Bett mit rwinen weiken $\mathfrak{Z a t e n}$ Gabe id hum Siegen－ $\mathfrak{D u}$ ，
 Bramntwcin，bebor idf midd am Morgen wie＝ ber aut ben weg madje．Dem fiebit $\mathfrak{D u}$ ，id bleibe nie länger als einen $\mathfrak{T a g}$ am felben Dot． Das ift wolitit．So friegt man（Garl Mathias Bergentafit nidt fatt und er ift ebenio wiatommen， wenn er cin näddites Mal wiebertegrt．－Mber weil wir gerabe bon ærribitiid reden，fo tönten wir wogl bier im ©（3rimen einen Bifien efien．＂

Baftor Bergenbaht tuöpfte feinen Boniour auf und zog aus feiner $\mathfrak{B r u f t a j}$（h）ein groges Butterbrod，Das in ein ©tiif Beitungฐapapier eingemifelt war．（Er bradh es mitten entzwei und reidte bem Mäbden bie eine §älfte．
 zeit．Den Bramntwein iibrigens auc）סazu！ Yun nebme id）erit einen ©dluct，Dam befommit $\mathfrak{D a}$ ，was übrig bleibt．＂

Und er trifete in ©raje nad ber glafde， die da lag，den §alる greidiam liebtojeno gegen ben grautfaarigen stengel ciner תirctifenidelle geidumiegt．

Kus bem ©diveeiiden überiegt von if．Mraro．



Angclo Jank (Münchon).


## 

Im H2ebelouft am \＄trakenlaum
Da left cin $\mathbb{E}$ Bereldenbaum． Die Jruibte［afimmern Blufigrotß， Im kablen $W_{\text {Bipfel budt der }}$ Eod．

Die Tiedel Bäft die सinocfenBand，
Khlit Hzenfdenjebnen Bleid Belpannt． Den §cfädel，Der wie Silber slänzzt， ©in ※iranz won Wogelbeeren kränz̨t．

Der Kivefer Blank die Zäßne zeigt， $\mathfrak{E r}$ geinft vergniugt und fingt und geigt， Aus ‘chwarzer Adrevfurd＇zuBuuf Ein \＄8bwarm von 太räfen flattert auf．

Der Singlang des Werippleins gellt： Taun Bift $\mathbb{D u}$ mein， $\mathbb{D} u$ weite 性elt！ Die 「finwarzen Wögel Bör＇id 「obrei＇n， Ibr Pollt die Teodtengeäber Fein．

WEas je gebliift，moas je geladt， Whio num in＇s kalte brab gebradft． Die 性elt ringsum fiegt toot und ltumm－ Was bör＇id dort nod für Cbelumm？
 Zur $\$$ dule trägt＇s Pein Rzänzel Tofwer， Der ©liftwind pleift igm in＇s あelicht， Den kleinen htzann bekïmmext＇s nidft，
and wie er fapfer fuirbak ziebt， Er fummt cin lieblich Weeibnadtstied． Dev Foo im Waume lauldit voll brimm，


Er wirft den 䧺anz ibm an den \＃oppf， Da labt Binauf dee muntre Trupf： Das 「øöne ※太ränzel beb＇idj auf！－ 27hit Sdree＇n ent［dwirrt der tirä̆BenBauf
paul Eepfe

## 2 2pborisment

Die exfe Grofimadyt ber Welt if obue jesen 3weifel Sobotien．Wbwobl feine er－ afte Zevolferungsfatiftif befrel），fann man bod mit（Gewifheit behauptent，baj es mebr Staatsangeljörige bat，als irgens eines bee bekannten dannoer bex welt， China inbegriffen．Wie bie Juben fint die Bobotier überall $3^{4}$ baufe unt，meht nod als bie Juben，in jedem Stanbe zabl． reid vertreten．Sie find aud in allen Religionen und Geften，Parteien und fraf． tionen，Gefellfdaften und Dereinen $3^{u}$ finben．wo Du Did aud binbegiebof，

 －uiberall triffit Du auf ben waderen Butger Böotiens．Du willf wiffer，wotan $\bar{D} u$ ibn extennit？ $\mathfrak{O b}$ er eine frumme ober grabe Vafe，frumme ober grabe Beine， blonbe ober fobwarge baare，braune ober blaue 2 ugent bat，ob er fith fo ober fo Fleibet，fo ober fo fpridt，böflid ober grob ift，ober ob ev vielleidt mit feinen mit－ börtiern irgent ein $\mathfrak{G e b}$ beimseiden bat？ $\mathbb{E s}_{s}$ Iankt fíd nidts Beftimmtes fagen auker סiefem： Bring＇，wen $^{\text {Du }}$ als 3 Bortier er， fennen willtt，auf irgens eine weife vis－ à－vis ber Kunft，gleidpiel weldjer，－und Du wirft febye bald erfennen，ob er aus jenem gelobten lanbe frammt．IEs fei benn，beutideer 3eitgenoffe，（D）wareff felber von bort．Denn es if eine therfwhirsig． Heit ber 2ngelỏrigen siefes Kandes，bak fie ibe ETationale nidit Pemen．

Wie，Du wiff wilt？Das if bebent． ［id）！Demn aum bas ift eime trigentluäm． lidfeit ber Eoblyne uno Iödter Böotiens，


Fidus．

Saff fie nidit einmal ben ${ }^{\text {Derbadjt ertragen }}$ Fönnen，für 3 Bobtier gehalten $3^{4}$ werben． Unts sies ift sie eingige Derbeugung， Sie fie vor ber tiunt maden．

## 4

IRs ift vielleidt evlaubt 34 fagen，dak man fid）Saburd nody nidt als oramatifdes さalent bewäbrt，dán man Sdiller vev： adtet．

Die meife \＆yrif，aud ber $\mathfrak{G r o g}$ grent，ift fibön geftaltete，verflärte さborbeit．2fber das if eben ibre grofe Runft，daf ife Sdönleeitswerthe føafft，die jenfeits von Weife und Eböridyt fehen．Juft sarum freilich ift fie heute in miffersit gefommen． Wir wollen geffecibte thufen baben uns felbf ber ©anz foll logif̆ förbern．

So im Reben wie in ber Runft ift Brutalität zuweilen nothwensig und vev－ dienflidf；mant wits es uns aber nidt verübeln sürfen，wenn wix，in Kanft uns Qeben，bie Gefellíhaft Derer meiden，bie nidts als beutal $\mathbf{z}^{\prime}$ fein vermïgen．
 in fíd bie Kraft zu finben，sies 侯ntuúden mit Worten weiterjugeben，bas ift im Grunde bie Gonderact bes poetifiden Ittenfben．Der Iretlum ber Dilettanten liegt daxin，daß̂ fie meineth，es genüge f（b）on，moglidit auger fid $3^{4}$ fein．

Ə．3．Bierbaum．


## Эugenurpgen


Idy honn＇ant ourly als an geliehte ©ounfe； Vom Sumenaufgany träum＇id！mikher， Inatak id！vinfam yeh＇im Ahturnafhe．




ferdinanb ®rofe $^{6}$


## §riiblingstimmungen！

## Jago－plauderei

von 2 Anton Sreibervn pon perfall．

## 2 luerhabn－Urhałn！

Zlitgermanifder $\mathfrak{w a l o n a d t j a u b e r ~ u m w e b t ~ i h n , ~ W i e n g e f f i i t e r . ~ E v ~}$ ift der legte ciner längit verranjゆten ©ुeit，ber abgefagte feino jedes fortidprittes，jeder Kultur，vor ibhr fliehend it die abgelegenftent ©häler，auf die untegfamiten £̆̈ben．Zusgelebte §änder，wie franfs reid，Jtalien，Pennen ibn nidt mehr；wo er nod feinen faljgefang tönen läßt，ift immer nod，eine hoffinugsvolle Wilonif，cin Zraftrefervoir．

Zud der 27idtjäger hat fthon Mandes von ihm erjählen
 зäbligen Bildern fthon bemubert，mit ausgebreitetem fäder，auf einer morfden ©ante，MJorgenfomemidein，gliibente Z3ergipitgen im Eintergrunde，－aber der edte，redte Zuerbabujauber ift ibm dod fremo．Enthüllt er fich dod nidpt cinmal Jeden vom GandwerP， fondern nur den auserwählten 210epten．

Stille der 2iadt！－Es gibt Peine Stille．Jeftiller，defto mehr Stimmen fprethen，die wablen Stimmen，vor denen die des ©ages flingen wie fredpes Sdeffengeraffel，2Jarrengefreifid．

Ehern fehen die Wipfel，nod hat fie die neue $\mathfrak{E}$ ebenswelle nidt erreiḑt，die febufïihtig anídwellt den Sdjaft bitrauf．－Driber die Sterne am fä̆hlernen firmament．－Unter dem Boden ein Sdliulfen und Sdpludzen，ein endofes Gerimufel，das unten im fdwarjen Walo． thal fidl fammelt 弓um tofenden Stury der Gewäfier，ein jitternDes Łaften und Drängen naḑ £öjung von ©od und Eritarrung，nad neuer Ingend，die aus oem ©hale herauf fhon thre erften Diifte fendet． In dem Geäjte ein hn $^{n}$ friit̨es Erwaḑen，fliigelfdplagen，Riident nno Senfjen und 27efteln in drangvollem 耳albjdlafe．Ewig neue Sdöpfer－ f $\phi$ merjen，ewige neue weroeluft：

Da plöblid ein 『on，als ob ein gliihender Bleitropfen in ein filbernes Beden fällt－mo nod citur－immer hajitger－fith faum mehr trenteno，in einem glühenden jifфenden Erguf endigeno， －all＇das føpwiile Seḩuen uno Drängen ringsum そu £aut geworden， ans einer fdillernden brünftigen Dogelbraft．－Das ift der ظahạufalj， der vielbefungene，vielbefdriebene．

Und mun beginnt das aufreizende Sdleiden，Springen，wäbreno des Dithprambus am Sdlúg jeder Strophe．Der Urnithologe wir久 erflären，der Zuerhahn habe die Gewohnheit，während des faljes die Zugen $j^{n}$ foliejen，wobei in folge eigenartiger musfularer Wedfelwirfungen and die（Ohrmufchel fidy verfoplieft．Was verfteļt
 hat nidt fidon ©ritte uiberthört in gleidjem falle，idpwere verbängnín volle ©ritte，laute，furdtbare Stimmen，die in feiner eigenen Bruft warnent，дroheno extönten？

Sprung auf Sprung näher．Dann und wann fetyt er ans． Eat er Deroaḑt gefdöpft？Eat ein veroädtiger $\mathfrak{E a u t}$ ，das Knaden eines 2 Keftdens，Das Rauidqen eines $\mathcal{B l a t t e s}$ unter meinem fuge feinen Siebestraum geftört？Mno idion grant der ©ag，weidft der holde Dämmer dem nïdternen，flugen，traumfeindidizen \＆idte．

Im purpurnen pompe rollt es herauf im Ojten mid bie erje Drofiel iflucizt anf．

Belingt der tiildifde mord，－gelingt er nidat？
Da oben hödfter Dajeinsorang，ein iber fid Einausfluthen；in mir hödfite Dernidtungsfrende；oder ift die auḑ Dajeinsorang fiir ben Egerrn der Sdip̈pfung？
$\mathcal{D a}$ faljt er ifhon wieder，und die Räathfelfrage bleibt vorecft ungelöft．
Ein fф̣merglides ふittern durd！äuft iḩn，jèe feder bläḩt fid， preijt fid，als ob fie fith von einer oriidfenden fefiel befreien wolle． Die farben werben intemfiver，der griinfide Bruffidild fdillert，der rothe Kamm ober den 2 ugen gliiht jornig auf，im fener grenjen＝ Lofer Energien，in demfelben feuer，in dem Welten entftanden， Mreifterwerfe，in dem jegt Juerhähne entfethen wiirben，wenn nidpt idh，MTenfdlein，Ealt gebote，mit einer Kriammung bes fingers，mit einem dent Waldfrieden fred ftörenden Kuall．

Dorbei die ganje pradt，das ganje frotjende £eben！Da verjucft es vor mir am Bodent，unt die Beftie in mir jubelt und jandj3t．2Tiḑt eints mal der Equiger，diefe Beftienentiduldigutg，＇fpriḑt für mid，and
warten feine gierigen Jungen סaheim in meintem 27efte auf den faftigen 3 raten，－ alfo reine－
（1）Jiefe ewige Gefüh！s ein wohliges Kraftgefiihl burch alle（5lieder， der junge morgen dringt in alle poren．

Jahrtanfende werbert abgeftreift mit all igren Entwicflungsifimerjen－das iff＇s，－ der nadfe junge Merifo athmet durftig die würgige suft und freut fid feiner Beute．Zus－ gefproøfener 2tavismus，－Ђöre id mir ent－ gegnen．Jd neme es RZiiaffehr zu den Quellen， und Quellen pficgen ju erfrifoen．

17nd fo geht es mir immer mit dem Jner＝ hahn．ठuerft faut id die suft nidt erwarten und dann fämmt der Kater und die philo： fophie．Das maḑt der inpermiithige，finftere Wald，－diefes geheimnígrolle．Juerhabno milien．

Da ift fein Derwandter，der Spielfahit－ id glanbe，der Stolje läft die Derwandtfdraft niḍt gelten－dod ein ganz anderer Burfकe！ Der Excentrique Elown der Berge！Der fôfo lidje Soutplattler unt Sduafler！

Kaum verfummt der ernfte Sänger im Bergralo，beginut er oben auf der hödfiten Inftigiten Sduneio feine ©aprolen uno ©änze， die reinften Parodien anf feinen Dorgänger， ja manthmal f巾nalyt und fonafelt er ibm， wie jum $^{\text {bohne，mitten bincin in feine er }=}$ habenen Weifen．

Er hafit das Durfel，die Enge．freiluft， freilidit find feine sofung．Er madt feint Gebeimnis aus feinem fentigen Werben．

Fier bint iml Kommt nur 2lle her，went ihr Sçncid＇babt．«idpiu－buii．

Unठ do trippelts，fächerts，fpringt and fotuafelt es anf dem weifen Sonteefelide，dak
es eine §uft ift，und fommt der Gegner an gefauft，haft er auf，－dann anf die Mtenfur！ regt end aus！ros！

Die Sporen werden eingeftemmt，Die fliiget geftemmt wie ein Sdilo，der Stoß̈，万ie ${ }^{2}$ wei Frumment federt mit dem weif̈en Bliithen－ bouquet in der Mitte，anfgeftellt wie eine Standarte．
 beprifyt ift der Kampfplaty，die buntert feemr fliegen，mit frendigem（Gegatler begriifen die Eennen die ftoljen，fide wiegenden Sieger．
 nad des Kampfes Preis，nut ber holt fich befier im heimliden safidhenfelo，als hier auf windiger Sdıeio．

Siegt er dann gefälft vont meintem Blei anf dem Sdureefeld，und rollt das Edo wie eine Ehrenfalve von wand $3 \mathbf{n}$ wand，unten im 『hale langiam vergrollent，dann hebe idh ih̆n mit eintem Juhføprei an den Ständern empor in das rofige sidyt，das heraufjieht hinter den erglïbenden firmen．

Keine Spur von Rene，Gewiffensbiffer， grauer $\mathfrak{p b i l o f o p h i e . ~ - ~} \mathfrak{\Sigma u f t i g}$ gelebt，Iuftig ge： ftorben，im 2bgalanz des Steges，die Brujt gefdwellt von eitebesluft，－was willft du nod mehr，Bentidenswerther！

Hnd jegt beginut eine glorienhafte feier． Die falten blanen Spitgen ringsum entyiinden fie，die Dämmernitg finft hitab in das er： wadte ©hal－und plöflim fteigt fie felbit heranf binter den feurigen wärtent，die $\mathfrak{E c b e n s}$ fpenderin，eint Strahlenmeer ergiefent．

Јф fende einen Juhfidrei ifr entgegen． Eirt fredheit！－eigentlid foll id frien，aber der todte Springer bort auf dem Sdnee hat es mir angethan．

Es fprengte mir fonft Die Bruft vor £ebens． freude．Dant geht es bergab，den 耳ahn auken am Rưffact，ठán dem Stöfel nir pafirit，denn das Stöfel ift ja die Eqauptfache，das befommt das făöne Marei－oder bas Eifei－ober gar－Bap－bap－ $5 a p$－

J\＄meine，id höre die begehrliden Eennen． Immer bie alte Befdidpte，fief untern，hod obent－im Wald nind anf der Sdmeid，fo weit ein Wefert athmet．Wir dienen ihr 2afle


Doch jetft ift das ©hal erreidit．Int höre wieder das fuarrende，ädzende seben des ©ages．In der ferne qualmt ein fabrip： fфоrnftein，unt ber pfiff ber Eifenbahn tönt ant mein $\mathcal{O b r}$ ．

Zuf Wiederfehen im Buderwalde，went der Rehbod fein Geweit fegt．

QND

## Heberictyungsfintite

Adempta bona in locum regiae gazae．
 Gasfabrif befølagnahnt．

Parturiunt montes atque exit－ridiculus mus！ Die Berge freifen，und herausfommt－ der Radicalismus！

Experto credite！
Glanbt dem（Squrifts）Experten！
Quid me alta silentia cogis rumpere？
Warum zwingit $D_{u}$ mid，ZUte，bas Sdwweigen 3n bredjen？

J．M．





＂27atürlid wieder Boutons？＂
＂，Was fällt Dir ein，liebe，fïfee ©larifie？27iḑt fragen！ Weun id es einmal vorhabe，Did ju $^{n 1}$ Deinem Beburtstage $3^{u}$ iiberrafden．zididt fragen！Dut wirft idoon fehen．＂
${ }_{„}$ Zber aud fein Collier？Jḍ habe mindeftens fedps Bril， ［antencolliers．＂
＂2Tein，and fein Collier．Meberhaupt nidits dergleiめen．＂
＂Dielleiot die Braunen des Grafen ferdi？＂
 etwas ganz，garz 2uberes．＂
＂（Gewī́b etmas Derriïftes．Wieder um 5000 Gulden Deildene．＂
${ }^{\text {＂2ber nein．27idt fragent．Du wirft fhont feben ．．．＂}}$
Endlid ift der Dorabend des Beburtstages ba．Und das Ge， fמene des Grafen fam．Sie erhielt auferdem nod，ein zweites Befdenf，aber mur von einem Biirgerliden．2Jatiirlid miiffen wir erff von bem gräflident Sefohenfe fprectent．

Der Kammerdiener des Erafen batte es in einer jiemlida grofen §abe gebradt．Der Diener lädelte wie immer fehr liftig．
＂Der Serr 5 raf hätte es gern perfötlid ïbergeben，aber unfer Rheuma läft es niḑt $\mathfrak{j}^{41} \ldots$ fränlein，was fith der Graf $27 i f i$ wieder ärgert wird，went er es erfährt．．．＂

${ }^{2} 33 a \nmid!"$
27atiirliक：bah！Graf 27ifi ift Der ©odfeind ©larifiens．Bah！ 2öge er fid 34 đode ärgern！Unerhört，muerḅort！27un ja，man fant es allenfalls begreifen，wenn der alte Dinval $\mathbf{j}^{\mathbf{n}}$ fräulein Marguerite（Fanthier fict begibt，um feinen Sohn ans den fängen der ©amelientame $3^{\text {n }}$ befreien；Debhalb ift es ja ein ©ranerpiel．Wäre aber der alte Duval in סie ©ameliendame verliebt，und der junge Zumant fpräde bei fräuleint（Janthier vor－das wäre cine heillofe poffe， eine verriicite poffe，eine poffe zum ©odtladen．Mner， hört，unterhört！Diefes grünfd̆näblige Bräflein hatte bie Unverfrorenheit，fie 3 n befuden und fie mit fiblen Worten anfzufordern，die Begieb̧ungen $3^{\text {ut }}$ feinem Papa abjut． bredben．Es fei fめändid，den Sdwadfinn eines Greifes ausjubenten．Sie möge dod ein Einfehen haben．Wolle fie eine Ubfertigung，io möge fie es nur fagen． 2 ＂un？

$$
\text { "Was "mun"? Sderen Sie fita } 3 \text { num đenfell" }
$$

${ }^{\text {＂2hh？Sut，fränlein；Sie find ftarrfintig？Woblatt，es gibt ja }}$
 $\mathfrak{U}_{\mathrm{mg} \text { gang }}$ nebmen，dent wir müffen wegen $\mathfrak{Z l a m a}$ jeden 2 （front vermeiden．NTama ift franf．．．＂
${ }_{n}$ Was geht midq Euer Spital an？fredheit！Mtir $\mathfrak{z u}$ orohen！＂
Sie liéf ibn mitten im Salon ftehen und fubr in den prater．
Jetgt foll fid oiefe neunzacfige Bagage nur ärgern
Das Gejhenf des Brafen beftand in ciner mäfig grob̂en Steh． uhr．Wuf dem Boden ber Kifte lag das 2uthenticitäts Dofument， aus dem hervorging，ठaf bie vom NTeifter ©hriftoforo 27icoladoni verfertigte und mit Bildern des Meifters 3 ntoine Dattean gefdemügfe Uhr von Submig XV．，Köntg von franfreid und Zaavarra，einem 2hุtherrn des Grafen，auf̧erordentlidem Bevollmäđftigten am Eofe bes allerfatholifditen Königs ，zur Belohnutg nuvergänglider Dienfte und als 马eident unwandelbarer fönigliden（Gunf＂gejchentt worden war．Welder Zut die＂unvergängliḑen Dienfte＂waren，Darüber

 jagd hervorgethan？जder hatte er bei $\mathcal{U}$ bfaffing eines Staats： vertrages intervenirt？©oer hatte er gar die Gunft einer Dame errungen，Die dem Fönigliden Eerzen ganz nahe fand？－man burfte das Eine wie das 2ntrere vermuthen．Uber das interefirte fräulein Elariffe niḑt．Jhe war nur das Eime flar，dâ̂ fie it den untanfedtbaren Befitg eines foptbaren Erbftücfes der gräflidpen familie gelangt war，und סañ fid Braf zifi darob ganj entfetjlid ärgern werde．Mag er fid ärgern！Mag fith die ganje Welt ärgern！Sie ärgert fid and！Wegen jenes Gefdenfes von dem Bürgerliden，Wir werden fchon davon fpreden．

fräulein ©lariffe geht erregt auf und ab．MTandmal mirft fie eimen Blid auf die $\mathfrak{Z h r}$ ，die auf cinem Narmortifd fteht． Heber dem 匹ifd fteht die elegante Stehlampe，deren sidt durd den rofafeidenten Sdirm gemildert wird．Dom Garten wehen die weiden $\mathbb{C l i f f e}$ des Sommerabends anf die Deranda herauf．Das fräulein fareitet haftigen Sdrittes über die Stufen in סen Garten hinab．Dort paziert fie einigemal rafd ourch die 2lleen．Dant fteigt fie wieder auf die Deranda und wendet fide jur Ubr ．

Die Uhr ftellte einen geränmigen Burghof vor mit jierlidjen Sdanzen，Waffergräben nind Briidfen，zart gearbeiteten ©hürmen und Jimuen．Ulles ans purem Golde．Wuf der Unfenfeite der đhiirme befanden fid Porzellan＝Ifedaillons auf denen die reizendften Rococosfigürden gemalt waren：Sdjalfhafte Damentmit feinen
 und febr verliebte Sあäfer－alle fid neigend nnd bengend，voll Jierlidffeit und 2 nftand．

2иf dem hödften बhurm war das इifferblatt angebradt．Die Ub̧r war auf 12 Ub̧r fteb̨en geblieben．fränlein ©lariffe；jog


Die $\mathfrak{Z H e}$ nad der gleidgafls beigelegten Inftruftion mit dem golbenen Sdliiffelden anf．Die Ube begant ihren sanf．Eint melodifdes， filbernes ©id ${ }^{\text {Cltad }}$ erflang．

platy．Zuf dem Söller ber ©hïirme erfdicten đrompeter；Die bliefen einen ©horal．Das Königspaar niafte mit dem Kopf Daju．ZIs der ©horal verflungen war und die ©rompeter verípwunden，erhoben fidy 2lle und ictritten feierlid， 34 den
 Seffel hinweg．．
fräulein ©lariffe wurde ungeduldig．Sie riĭfte den deiger wohl weiter，aber faft unbewngt und fie laufdte den hellen Klängen nidt mehr，und fie beobadtete aud Die weiteren Sфäfer und Søäferinnen，Zitter und Damen，Mönde unt

Sie riidfe den Deiger auf Eins．Ein heller ©on erfdpoll． Da öfnete fid eine 『hurmthiir，unt ein Eqellebarbier in golbenter Ruilftung trat hervor．Er fipritt bis in die Mitte des Eofes，ftic die §ellebarbe jum Boden，winfte，wie griifent，mit der linfent

fränlein Elariffe riicfte die ฮెeiger mun weiter．Die $\mathfrak{L h}$ \｛dlug $3^{\text {wei．}}$ Da fam von redtsts cin junger Sdäfer，der wanbte fid jweimal um und winfte jweimal mit der Redter．Kanm hatte er Dies gethan，als cine junge Sdaferin getrippelt fam．Sie fnirte $3^{\text {weimal }}$ vor bem Sdäfer，dant reidten fie eimander die




Die Ub̧r folug orei．Jwei weife pierrots fprangen in muns tern Säten hervor；ibnen folgte eine griine Colombinte．In der Mitte des Kofes angelangt，ficlen die Pierrots vor der Colombine anf die Znice．Colombine wande fid fofett bald $3^{n 1}$ dem Einen，
 entlief．Die pierrots eilten ihr in langen Säten nady．
 langem Stwerte bemehrt trat in Begleitung feines Knappen von einer Seite hervor．Don der anderen Seite Fam gleidfalls ein Ritter in Eiferruiftung nind mit einem ebenfo langen $S_{\text {djperte in }}$ Begleitung feines Knappen hervor．Die beiDen Ritter fämpften gar grimmig mit einander，während die Zunappen＠urgelbäume folugen．Endlid fielen beide Ritter wie todt $3^{1}$ Boden und ver：
 eine Weile ihre purgelbäume，dann folgten fie ihren Gerren in die Erde．

Die Uḩr folug fïnf．Ein behäbiger Baner mit feinem Weibe und feinem Sobne famen langiam hervor und blidfen fith fort．

wäḩreno um；hinter iţnen Pam die đoḑter des Banernpaares nno neben ibr ein junger Eirte，offenbar ibr $\mathbb{S i}$ iebter．Wenn fidt Dater，WTutter nub Eruber ummandten，f\＄pritt das Siebespaar弓üわtiglide einher；faum aber hatten Jene ibre Blide weggewandt， of fiel bas £iebespaar fich in die Jrme．Juct fie verfdiwanden it einer ©hurmthür．

Die Ubr folug feds．Da öfneten fitd alle ©büren，nind eine ganje Menge von §afaien trat hervor；fie trugen Seffel und ©ifdee und ftellten fie auf．Dann fam der König mit der Königin； Ejofdamet und Cavaliere im Befolge．Die Eerrfdaften nahmen

2 onnen und die fonftigen figuren nidft mehr，die vom Meifter ©hriftoforo 2 iicoladoni it Jie Uhr bineingezanbert worden warent． Jedes figürden war fïr fith cin Kinntwerf mind fo zart gebant， dâ̆ das rafoe Umbrehen des Z̄eigers，wie es fränlein ©lariffe vor mabm， $3^{\text {n }}$ ernifeften Bejorgniffen 2ulan geben fornte．

fräulein elarifife erhob fid jäł．Die wanberubr lyatte elf gefdlagen．In der 2 wirflidfecit modte es and to viel fein．Die Uhe tiffadte fiir fitid．Ringsherrum war 2llfes fifll．Die Rojent bäume des Gartens fandten ibre duftigen Griife zur Deranda empor，auf der das fräulein nervös auf．und niederfdrift．Sie warf fidd in bell Sdanfelftuht unt barg das 2 Untlity aufitothnend in die Gände．Dant nahm fie ans der 『afde ifres Spitemfdlaf： rodies ein zerfnittertes Zbendblatt hervor．Jetgt las fie wieder unt wieber bie feds Jeilen im＂©agesberidt＂：Das Wefdenf！ Das Wcfdeň bes Bürgerliden war barimen entbalten；in diefen feds Jeilen．Eine gewöhnlithe 2Totij．In gañ gewöbulider Sdrift gedradt．Eint junger Mann hatte fith erfdeofien；ein Fleiner Beamter von der Poft．


Oh，fie hatte ibu gefiannt．Eiemlid genan geffant．Diel． leidet logar geliebt．Er hatte fo fdönte，trenhergige Zugen．Dabei war er fo fopindtert mid mubeholfen．faft ein ganges Jahr fafen fie im felben Burean，und or wagte es nidpt，ihe feine siebe $3^{n}$ geiteben，obwohl er fie idon am erften 『age geliebt hatte．Sie fühite es；fie wubte es；aber fie fam inm niot im Geringftet entgegen；fie ergötzte fich an feiner 2 nigft．Uber eintes Tages ging die siebescrfärning bod vor fidg．Es war um bie Ilittagsftunde； natürlid im Mai．Sie adoitte die poftanmeifungs－Beträge，uno bas wollte thr nidit fimmen．Sie rief ihn，er möge ifr helfen． Dann ftimmte es．Sie banfte ibm．Er blieb eine Deile ftehen． Sie waren allein，um die MTittagitunbe im NTai．Und da begann or $3^{11}$ fpreden．Sie lanidite feinen Worten．Es wurbe ibr fo warm um＇s 耳er，Wie find bas Flang！

## Doribber，vorbei！

Was dadjte fie jegt an diefes bureaulratifche Joy［ll Zomnte fie etwas bafür，daf́b es fo gefommen war？Wohl，ber Zugenblid batte fie eint wenig mit fid，geriffen，aber fagte fie ihm nidt fdon damals，daj̃ fie vielleidt für einander nidyt paffen wïrben？ 2ber er bat und bat，und feime 2ugen bliden dabei fo traurig， und er verfprad ibr，fie gu hegen，wie eine geliebte đaube，und dás er ibr dent Gimmel auf Eroen foaffen wolle．Unglïdjeliger Eimmel，den ein $\mathcal{P}$ oftbeamter mit 900 Gulden Gehalt auf Erben
 in der fie ihm veriprad，die Seine $3 \mathbf{u}$ werden！Was lieff fie fith aud von feinter bebenden Stimme in den Sdlaf Inllenpl erbärmlide MTittagsfunde， erbärmlider MTai！Dág fie glauben fonnte，es fei ihr befdieden，an der Seite eines fleinen Beamten if̣re Erdentage 3u $^{\prime}$ befdliefen！

Uber fie raffte fid anf，und fie zerri§ die rofentothen Bänder， die fith um fie geidplungen hatten．©horheit，©horheit！So follte der ©raum endigen，in den fie fidh binteingetränmt hatte？£ufto fकlöfier hatte fie fiti erbant，in denen es von Kryftall and Edel－ fteinen blithte mid funfelte，und fie war es，die darin als Eerrint befah̨；Seidengewänder raufdten，und fie war es，die fie trug； ein weiges Rob́ iquaubte，und fie war es，die darauf fak．In iḩrem Eerjen bänmte fitd cin ftarfer Wille，der all die Gerrlioffeiten erreiden wolfte．Shr Wiffe ftand wie ein ©iger anf der saner， mit ausgeftredten pranfen，bie Bente erwartend．Zגd，fie wird es idon erreiden．Sie hat der Waffen die fopwere Mrenge：ihre hohe weifée Stirn；die tiefblanen Jugen；das Carmin der £ippen； die Griibden im Kimn und in der redten Wange；bas Ķaar der Denus des 『ijian；die bohe fdlanfe Geftalt．Ud，fie fanute diefe Waffen genan．Sie betradtete fid gern im Spiegel，aber fie that das nidt mit der Kofetterie eintes unfduldigen mäd．

dens：fie prifte ibre Sdpänheit，wie ein Ritter fein blanfes Sdwert unterfudt，bevor er in die Sdladt zicht．Shre Sdjüheit war das Sdpwert，mit der fie die Sdladtt ihres $\mathfrak{y}$ ebens gewinnen wollte． Der Kampf wird fton beginten．Die Kämpfer weròn fǫon naher．Geдuld，Geдulo！

Und diefes glänjende Sdiwert follte in der 2ampelfammer einer birgerlident Ehe verroften？Sie－die Denus des ©ijian－， follte fie etwa wafden mid biigeln mid foden und die petro－ leumlampe niedriger \｛drauben，damit 1 mm Gotteswillen nid\} fo viel von diefem theneren Wel verbrenne，und auf einem fdabhaftent
 fein？Mit friihzeitigen Zunzeln im（Gefidte，auf dañ ihre frents＝ dinnen ans dem Penfionat fie mit nod größerem Mitleide bex gaffent？Xd，an threr Wiege war es ihr nidt vorgefungen worden，১án fie eimnal im poitfurs werde abfolviren miiffen，ठa fie einmal mit $33^{\mathrm{T}} / 3$ Guldent（Gehalt in diefem dumpfen，ftanbigen Sofal fitigen werde， 2 fber es wird nidt melpr lange danern，ob， es wirb nid，t meḩr lange bauern．Sut，gut；man batte fie nad． des Daters ©od ans der prunfenten Wobpung vertrieben；es ge－ höre alles den $\mathfrak{G}$ läubigern；ihr gehäre gar nidts，gar nidts；gnt， gut；oh，fie wird and hart fein fömten；wir werden fden fehen． Der Kampf wird fdon beginuen．Er mag beginmen．Jhr Sdwert ift blanf．

2Tein．Diefe ganje Spielerei mit diefem fentimentalen $\mathfrak{Z n b o l f}$ mun aufhören．2tein，ibre hodfabrenden pläne follen nidgt durch eine Gefühlsdufelei zertriimmert werden．Ginweg ans der dumpfen £nft！

Er begleitete fie allabenolidy nad Gaufe．Sie gingen 2 rm in 2 rm ，da fie dod Brantlente warelt．Beim Thore nahmen fie damu 26 f巾iied von eintander．Eines 2 Ubents，gerabe als fie beim ©hore anlangten，fagte fie
 Er verfitand es erft nidt．
＂Wie fagit $\mathfrak{D u}$ ，©lärden？＂
Ste darauf mit $f$ fiqueidender Stimme：
 ein Gefdenf dafiir befommen．Dein Geburtstag fommt bald．Ein Ge：他ent！区inGeburtstagsgefdenf！！．．．． 2діеп，2ฎіеп．＂

Eadend and weinend war er da＊ von geraunt．

Unt jetft hatte fie das Gefdene ber fommen．Ein fehr anfmerffamer Mentid． $\mathcal{Z}^{\text {ur }}$ feier ibres Geburts－ tages batte er fid erfdofien．

Sie ftöhute vor Sdqmerz．【odt！Die fф̣̈rten tren－
 Wegl Sie mill daran nidqt denfen．Sie ift ja nidit ientimental．ひגぁ，fonnte fie etwas dafür，daf̂e es fo gefommen war？Seine frau hätte fie fo nidpt werben fönnert．Sie wäre ih̨m davongeflogen．Jetgt ift fie glïdlich．So weit man in diefem erbärmliḑen Seben gliidelid fein fanu．Sie hat ja 2fles，was ihr Eerz begethrt．Uno wir leben nur einmal．Ift fie nidht gleids： fam fran bes Grafen，der ibr dies Paradies gefdaffen？ Gleidjam？Warum gleidfam？सh ja，went ein ¢фӓnes आädden in blihhender Jugend mit einem manne，den fie gar niḑt liebt，vor den 2 Itar hintritt， nur beshalb，da $\mathfrak{b}$ fie für ibr ganjes £eben verforgt fei， mind mun für thr ganges צeben unglïdlide wird－ ah ja，die Saçe ift in Uronung，fie ift ja eḅrenwerth． Ebrenwerth？Deshalb ehrenwerth，weil der Gandel unter ©rgelflängen und Zerjengeflimmer abgefidiofien worden ift？Weil die ©heaterdeforationen der Ehre nibt fehlten？Unt wenn fie nad diefem Coulifiens
 fid ibn niḍt vergönten？wemn dic alte Gräfin hente ftirbt，fönte fie morgen die Ehegattin des Grafen werden，wenn fie nur wollte．Und braudte fie auf den ©od der Gräfin ${ }^{\text {un marten？}}$ §ätte fie nidt genugfam freier，wemn fie nur wollte？ 2 （d，ja，dicie Eerren von der Sdöpfung，fie 3 ucfen die $\mathcal{Z}$ dfefn，wenn fie in Sejellidaft find，aber wenn fie allein find und went fie an das Dermögen des fräuleins ©larifife denfen， daun fontaljen fie mit den sippen und beginnen ju er－
 unter folden $\mathfrak{U}$ mifänden，bätte id mid it einten Käfig fperren follen，id，die id in den siiften fliegen Pann！？

Im Garten fang cine 2Jadtigall．Die Plagens den đöne drangen gnt $^{n}$ ih̨r．Und eine unfäglide


Sie fah ibn wieder vor fith，wie er auf dem Boden lag und folidjzte．－Und fie weinte aud．

Die 27adtigall verftumme plöjlid
fräulein ©lariffe erhob fitb．
fort mit diefen thöridten Gedanfen！Was fann fie dafü？．．．Wenten wir uns wieder zur Mhr！

Die るeiger fommen gleid $3^{n}$ §ెwölf．Was wird die Jauberubr jety jeigen？
 hob fich，wie aus dem Grabe，ein SPelett，das hielt in der Reḑten die Senfe und in der Einfen ein porjellan－ täfeldent；auf demfelben fand das einjige Wort：Rien！
 （क中woren？！＂－Und fräulein Clariffe ergriff die $\mathfrak{U h r}$ und folenderte fie mit MTadt auf die Steinfliegen． Das Jauberwerf des Meifters Chriftoforo 2ticoladoni jeriplitterte in taufend Sdperben．


Banger Traum eines alten Knaben－oder：Was Hänschen nicht lernt，lernt Hans nimmermehr！M．Kleiter．

## Gratis u．franco

versendetE．Müller Nr． 027 Klingenthal i／S． die Broschure ，Meine m．Obstsäfte＂，die jed．Kranke u．jed．Gesunde lesen sollte．

## Otto Gruson \＆Co．

Magdeburg－Buckau，
fertigen mit 41 Formmaschinen roh od．geschnitten，in Stahl und Eisen


Zahnräder，Schncekenräder． In eiligen Fällen in wenigen Tagen． — Modellverzeichnls auf Wunsch．

## Architektur－Schule Strelitz i．M．

Holz－，Backstein－，und Hausteinarchitektur，Aquarellieren，Baum－ schlag，Figürliches Zeichnen，Innendekoration，Gebăude Entwerfen， Nachhilfe auf anderen Gebieten des Baufaches u．s．w．－ Prüfung．－－Täglicher Eintritt．

Hittenkofer，Direktor des Technikum．
Programme kostenfrei．Wind

Gesucht $\begin{gathered}\text { poet，schöne，dram．wirks．} \\ \text { trapischo }\end{gathered}$ Dichter alle gebr，Rechte garant．Event， Dxtrar alle gebr．Kechte garant．Event． Extra－Honorar a，Vereinoarung，Nicht ben．Manuscr，schnel zuruckges．Minsend．

Micily Instrumente aller Art，direk－ te，billige Bezugsquelle，ga－ rantirt gute Qualitaiten．
Ernst Simon，Markneukirchen i／S．No． 177.

GARRETT SMITH \＆Co



## Säk’sche Boesien！

9 9ummern，enty．：Dauder，乌anbidub Bärgidjait，Erigeenti，23ith．Dell，Eanger＇f
 2aderiolg．－ 9 ereits 25000 （erpl．bertant Mr．1－9 liefere fïr mur 2 Mif． Max Vormeyer，Leipzig 44.

## Humor des Auslandes

3wei grlieger mit cincer Sifappe
Mirs．Green（anf ber Beranto de马 Gutbauieş eine马ి amerifanifおen Bade3 fiit rheumatijde 凤eiber）：＂Sikt bort nididt pres．Emith mit thrree zumilie？ was mill bent bie bier？＂

Mes．Brownt，Mafride einlid） will Mirg．Smith ifren Rgeumatis＝ แนลิ Loต werven．＂

Mr马．（reen：＂（d）on möglid． अber warum bringt fie Dem bazu itre orei $\mathfrak{Z B d}$ fter mit？＂

Mics．Brown：，Mabridueinlid will fie bie auth）los merben．＂（Truth．）

Er soll Dein Herr sein
$E v$ ：„Nun sind wir verheirathet und folglich Eins geworden，darum bitte ich mir von jetzt an aus，dass Du Dich nie mehr in einem solch stark ausgeschnit－ tenen Kleide zeigst．${ }^{\text {＊}}$

Sie：„Von dieser Einheit bist Du aber nur die eine Hälfte，und die andere，also meine Halfte，werde ich stets anziehen， wie es mir beliebt．${ }^{\kappa}$（Tit－Bits．）

## So muti mant anfangen

Mers．Rirtl and：„ltio wie fom＝ ment Sie zu der Amnabme，dag die SBelt jeß̧t befier unt \｛domer fei，als bor fït und fünfaig §abren？

Mr．Dunley（Der fith unt ifre reide，bübl币e $\mathfrak{Z o d}$ ter bewirbt）：，weil －wetl Ste damals nod nicht lebten．＂

Bapa Rirtlanb＇s Einwendungen gegen ben jungen Mant waren bon otejer ©tumbe an erfolglos．
（Cleveland Leader．）
Jedermann Schnellzeichner olne Vorkenntnisse，mittelst der pripar． „Geheimblatteri．Stürmischer Beifall zu erzielen．Misslingen unmöglich．Lebens－ grosse beruhmte Manner，Carricaturen ic． 1 Dutzend 7 Mark．Prospekt gratis， A．Deutsch，Leipzig，Georgenstr．4a．

## Patente，

Gebranchsmuster und Waarenzeichen

## besorgt

Envique Witte，Ingenieur， Berlin W．，Linkstr． 22.

„SPORT＂．

## Fahriäder．

Material und Ausführung unübertroffen．


Schaeffner \＆Taggesell „SPORT＂－Fahrradwerk Oberursel．
$\rightarrow$ Cataloge gratis，مr－

Jährliche Production： 25000 Stück．


Jm Gebrauch： 100000 Stück．
 schmerzlos sofort für immer Dr．Meienreis

## Galvanostift（D．R．G．M．） <br> Preis 5 ，th 50 is franco Nachnahme． Alleinverkauf：

Paul Max Kirbaeh，Dresden－A． 16 ．

## FERAXOLIN

entfernt sowoh1 Wein－，Kaffee－，Fett－， Stoffen Stoffen，Preis 35 u． 60 P En gros－Lager：Joh．Grolich，Brünn．

，NEULAND＂
Monatsscheift．Verlag vonJoh．Sassen－ bach，Berlin 4．－Abonnementspreis pro Quartal：1，30 Mk durch Post oder Buchhandel， $1,60 \mathrm{Mk}$ ．bei direkter Zu － sendung，Einzelnummer 50 Pfg ，mit Porto 60 Pfg ．－Jede Nummer ist 64 bis 80 Seiten stark．
Die soziale Frage ist es，welche in der Gegenwart Politik，Litteratur und Kunst beherrscht，Jeder wahrhaft Ge－ bildete muss der sozialen Frage das höchste Interesse entgegenbringen．Um
diesen Interessen zu dienen，um jenen diesen Interessen zu dienen，$u m$ jenen weiten kreisen，welche an die sozialen rnsammenhängenden Litteratur．und zusammenhangenden Litterner and Kunstbestrebungen wollen－geistig be－ freit vou Bildungsphilisterei und Klassen－ vorurtheilen jeglicher Art－ein wissen－ voraftliches und litterarisches Organ zu schaftiches und 1896 die Monateschrift，Veuland＇6

Neuland＂bringt mur Originalarbeiten oder Originalubbersetzungen von Trägern der besten Namen des In－und Auslandes， Kunstlerische Vignetten und Portraits von Zeichnern ersten Ranges werden die Eleganz der Ausstattung mit dem Werte des Inhalts in Einklang zu bringen suchen．



Die 2Maḑt des Gewiffens

Sie: $\mathcal{U} \downarrow$ ja - aber bitte, verrathen Sie uns nidt!


Sanatorium für Hantkrankheiten Sorgf, spezialaratl. Behandl. Beste Gerpfieg. Schöner Aufenth. (Park-Leipzir-lindenau, Dr. med. Thle.

Nro. 512 M. $\mathbf{Z . 5 0}$.

Diesen hocheleganten Ring Echt Gold
mit dem gesetzl. ,333" Feingehaltstempc versendet zum Preise von M. 7.50
Gustav Staat, Düsseldorfo. 1. Liustrirte Preisliste aber Uhren und Goldwaaren gratis.


## Das Bad

in seinen verschiedenen Anwendungsformen wurde von ärztlichen Schriftstellern in verschiedenen Artikeln behandelt, welche mit Abbildungen, Beschreibungen und Gebrauchsanweisungen für alle möglichen Badeeinrichtungen za einem Katalog vereint sind, in welchem Jederetwas Zusagendesfinden wird.
Versand des Katalogs kostenfrei von Moosdorf \& Hochhärssler Berlin 108 Köpenicker-Landstr.



Theseus (Griechenland) muss sich wohl, ohne den Minotaurus erlegt zu haben, von Ariadne (Russland) aus dem Labyrinth der orientalischen Wirren herausführen lassen.

## 2 lusgleid

Ja, wirthfidaftspolitif betreibert Die (Griedjen jegt auf eig'ne Ehand. Was fie den Undern \{dulpig bleiben, Derpulvern fie an Kreta's Strant.

## *)

## Dergeltung

 Das mag die Grieden 3 war verdriefen; Dod braçft es Dentfdland Längft Derorub. Den 5 riecten - etwas vorjufdiegen.

## 童

M
 Abonnenten, das mit No. 14 beginnende II. Quartal gefl. sofort bestellen zu wollen, damit keine Unterbrechung in der Zustellung der Fortsetzung erfolgt.
G. HIRTH's Kunstverlag in München.

## „Siuderland" Deutsches Theater, Moünchen Räder <br> * Schwanthaler-passage. * <br> Sehenswürdigkeit I. Ranges. Grossartige Restaurationslokalitäten.

zeichnen sich durch zeichnen sich durch
grösste Eleganz, gegrosste Eleganz, ge-
ringes Gewicht bei Srosser Stabilitāt,
Bowie spielend leichBowie spielend leich-
tenLauf vortheilhaft tenLauf vortheilhaft
aus; das neue Modell 1897 iibertrift nach allen Richt-
ungen jedes anungen jedes an-
dere Fabrikat.

Bitte Preisliste
zu verlangen von der
Süderland-Fahrradfabrik Muhlen-Rahmede i. W.


Dargefteflt von den Eöditer farbwerfen in Eödft a. 21t. Das 2 tigränin-Gödfit ift in ber 2 2pothefen alfer £änder erbältlid.

Geg. Eins, v. Mk, 30 versende incl. Fass 50 Liter selbstgebauten weissen

## Rheinwein.

Friedrich Lederhos, Oberingelheim a. Rh. Zahlr. Anerkennung, treuer Kur, isn. Probefässchen von 25 Liter zu M. 15.desgl, Oberingelh. Rothwein M, 25.-

> Statt Eisen Statt Leberthran

von Kindern und Erwachsenen bei allgemeinen Schwäehezuständen, Bleichsucht Herzschwäche, Nervensehwäche (Neurasthenie), Lungenleiden, geistiger u. körperl. Erschöpfung Appetitlosigkeit, Magen- u. Darmkrankheiten, In-fluenza-Erkrankungen, bei welchen der Eisen-Mangangehalt des Blutes stets vermindert ist-ferner bei Rhachitis (sog. engl. Krankheit, Knochen-Erweichung), Scrophulose (sog. unrein. Blut, Drasen-Anschwellungen u. Entzundungen - Leiden, bei denen ausserdem noch die Blutsalze stark reduzirt sind, mit gTOSSEm Enfolde angewandt. Sehr angenehmer Geschmack. Mächtig appetitanregend.

Dr. Hommel's Haematogen ist 70,0 konzentrirtes, gereinigtes Haemoglobin (D. R. Pat. No. 81391), in seiner leicht verdaulichsten fliissigen Form. Geschmackszusätze: Glye. puriss. 20,0. Vin malac. $\mathbf{1 0}, \mathbf{0}$. Haemoglobin ist die natürliche organische Eisen-Mangan-Salzverbindung der Nalırungsmittel, also keinSpezialmittel gegen irgend eine bestimmte

[^0]
[^0]:    Or. med. Hommel's Haematogen Krankheit, sondern ein aus Nahrungsmitteln gewonnenes Produkt, welches als Kräftigungsmittel für kränkliche und schwächliche Kinder, sowie Erwachsene, rein oder als Zusatz zu Getränken ständig genommen werden kann. Die ausserordentlichen Resultate, welche mit Dr. Hommel's Haematogen erzielt worden sind, beruhen auf seiner Eigenschaft, den Gehalt des Organismus an Fisen-Mangan, sowie an Blutsalzen automatisch zu reguliren resp. zur Norm zu ergänzen. Yon der grössten Wichtigkeit ist der Gebrauch desselben im Kindesalter und in den höheren Lebensjahren. In ersterem, weil fehlerhafte Blutzusammensetzung in der Entwickelungsperiode von entscheidendem Einfluss fur das ganzeLeben ist, in letzteren, weil im Alter die blutbildenden Organe erschlaffen und einer Anregung bedürfen, welche das Leben im wahren Sinne des Wortes zu verlängern im Stande ist. Preis per Flasehe ( 250 Gr.) Mk. 3 ,-. In Oesterreich-Ungarn Fl. 2.- ©̈. W. Depots in den Apotheken.
    Litteratur mit hunderten von arztlichen Gutachten gratis und franco.
    Nicolay \& CO., $\begin{gathered}\text { chemisch-pharmaceut. Hanau. } \\ \text { Laboratorium }\end{gathered}$

