# DER WAHRE JACOB 





Wablverwandtichaft.

# －Roniervativez Rlagelied．： 

（Ez ift Doch cine Schmad）und Gdande， $\mathfrak{S m}$ einzelnen wie ubberyaupt， Was biefe rote Gctwefelbande $\mathfrak{S m}$ bentichen Reichztag fich erlaubt！

Wix machten fetz noch den Goldaten
Wit feierlidyem Tadd dudf tar，
Đã̉ Bebel fold ein Teufelzbraten
$\mathfrak{G l n b}$ Einger noch was ఖ̈rg＇res war．
Segt aber haben ofue 3andern Sie citen $2 \mathfrak{l n t r a g}$ cingebracht，
Der ficter fie－man möclite fanatibern！－
3um 2bgott der Golibaten macht．
Waz follen woht die Rerle benten， 2Bent Bebel jeßt ify Staftament， $\mathfrak{A m}$ ifure Gumit auf fich zu lenfen， BoMftandig unzureidyend nemt？

Tidyt eingefuchit auf foldue Rniffe， Serfallen fie ber（Gier nact Geld； EEz werden fämtliche Зegriffe Bei innen anf Den $\Omega$ opf geftellt．
Go billlt fich bant in einen $\mathfrak{F e b e l}$ Der Roten wabre Mbfidt eitr， $\mathfrak{U}$ nid ber Goldat Dentit：„Diejer Webel


$\mathfrak{Z u f}$ Diefe $\mathfrak{Z r t}$ erwirbt im seere Sid f（bließlicd warme Gympatbie Die fayenjlicy Deftruftive Pebre Der Gozialbemofratie．<br>Welch Unheil wirb Daranz entfebn－ Daz Reich mut fractz fugrande gebn！ $\mathfrak{S a}$ ，gibt＇s Dent gegen fold Gebets Gar feinen Gefus int Gerafgeies？

## Blitdrabtnamridten．

ふerlin．Zfngefidto ber eigenartigen Зeitverbältnifie foll ber Reidisabler zum pleitegeier umgeftattet werben． －Dic Zuftigreform ift trebs tetions geworden．
Zrotódin．Der Robritort bes Dolfsidullebrers Зebebäus Зipfelbut von steim，Lawaufe wribe jeßt wegen TRangel an Stoff penfioniert，natjbem er fün Jaibe fang ben potentinbern Religionountervidet in deutider Spradje erteilt batte．

2Rom．Bei ber Begegmung von ©aëta wurbe unents megt＂ber tleine Kobn＂gefpielt，bamit ber Köntg von Jtalien fid）im Qebränge niddt vertrümelte．

Egaag．Fifit bic friedenstonferenz bat man nod teinen paffenben Situngsfial finben tomnen，senn es wirb vor， ausfidttid）to gelogen werden，baf̂ fld）alle Batten blegen．

Detersburg．Die ruffifle Regierung will ste freund： nad）barlide preupifine bitten，the bas mittelalterlide folterwertzeug aus ben stufeen tetbweife ou abertaffen． Befonbers refiettiert fie auf bte betannte netferne Jungs， frau＂aus bem zrienal ber frublexen Buxggrafen von 2uifnberg．

Kamerun．Bier brad bie Eenifflarre aus．Ein Eeutnant mit $3^{3}$ bobem kragen bat fle eingédleppt．

Jap（Karolinen）．Ein nidtsmusiger ©aifun nabm Ste fünf Kiofoopalmen mit，Sic Reidtum unb $2 w o b 1$ ftand Ser gansen Znfelgruppe bildeten．Jum Eroft fïr Die betimmerten Eimpobner foll port jebt ein faijerlitheo ऐoftamt erridtet wersen．

## Wes Seufels Maxigejctent์．

＂Rlappt＇s？＂
＂Sebr wobl，Majeität．Den Someten baben wix beute friut um fünf $\mathfrak{M b x}$ Losgelaffen！（5x follibiert mit bem $\Re$（aneten $9 x .7304$ am 19．Mai präjis um Mitternacht．＂
 item verwidfelter \＆Mipfen，Sreife und sarabeln， Das fein Sofiternguder bingemalt hatte．Recjt Diabolif（c）grinfent firict ex feinen תnebelbart：
，．s̃a）muß mal ein ©yempel itatuiexen！Die Bande wito mix juthg．Nin ben lieben（3）ott glauben fie ja fcion feit ein paax Millionen Sabren nidyt mebr．Jebt aber fabeinen fie jogar mich veralbern $z^{u}$－was hajt bu， Bitcu？＂
＂Srlauben Sie，Majeität！＂meinte ber naje＝ weife §ouenfanzler：＂Da tun Sie Pix． 7304 Dod roohl ein wenig unrectl！©ie find nock lange nidjt to weit．Und grabe meil fie froum fins，matien rix mit ibnen ja fo gute （Beidäfte．Dex Ronfiftoriatrat zum Beifpiel geftern．．．＂
„，Manu？？！＂
Wit einem Sage war Satan vorm §aupt
bud）und blätterte aufgeregt．Damn beganm ex $31 t$ toben：
＂§at Dies verfludte bumme \＆uber von $\mathfrak{F r o s}$ fefion aljo ricftig wieber（Exbe und Mars vermechfelt！！शr． 7303 foll Doch faputt geben， bu Monbtalb，uno nicht unfere bejte §und： （c）aft！Das fann eine fdjone（sejかid）te werben．

Mein शuto ber！！＂
Beyn Mimuten fpäter fitigte bie infernalifdie Majeftåt wie ein geölter Blis Durd ben Welt＝ raum，auf rilber Jagb nact bem verbăngnis： volfen siometen．2aber ber batte adt Stunben Borfprung und war nicht mejr ju faffen． Daxum änberte Satan $\mathrm{fux}_{\text {z }}$ entfかlolien feinen §urs und bielt bireft auf bie（5rbe $\mathrm{zu}^{2}$ ．（sx fonnte fo ben parabolifden Weg um Die Sonne fparen und traf mindeftens zwei ${ }^{3}$ odjen fritber als fein ફrojeittl bort ein．Da Itef fich mobl noch retten，was zu retten war．
 Iaud） zи iprechen．（sx fei regierenber Souverän und reife infognito．（sx bat feine $\mathfrak{B i f i t e n f a r t e ~}$ und ftinft wie झect und Sctroefel．＂
＂Wimnach fiebt er dem aut？Nach＇nem §ocbitapler oder＇nem Weimreifenoen？＂
 ßieffeic）t ber ఇegus von Мื์fīnien．．．．＂ ＂乌er mit Dem Ћerl！＂
گüryt Bâlow exfannte ben felbitbemust（sin＝ tretenben jofort und befleißigte fich auggeseic） neter §öffichfeit．Mit Dem Teufel ijt nid）t gut Sixjc）en efjen．
＂Sat es bent poldue Eile，Majeität？＂fragte ex，Irampithait＝liebensืwitvoig Iảd）elno．„Jす） wäxe gern noch ein bibdjen ふanjler geblieben．＂
＂Das jotlen Sie auch，mein lieber Jürjt！ （3rabe aus biejem（3runbe tomme id）ja $\boldsymbol{3}^{4}$ §りtren．＂

Und bann fegte ifm Satan mit buirren， furzen Worten bie Sachlage aumemander． Juirjt Büfom wurbe blas：
＂Sie haben uns ba eine nette Suppe einge： brodt，乌err Teufel！Das geht oow faum ant，Daß $\Im y \mathrm{Brofeffor}$ mix nid）ts bir nicfts bie ßlaneten verwedjelt，als mem e马s Regenfditme wären！ Wifien Sie benn gax feinen 24 Kiveg？＂
„Nux Rube，Berebrtejter！Mix liegt felber genug Darant，Daß fo prädtige Muiterjtaten wie bie $\Im \mathfrak{j r i g e n}$ nidht sugcunde gehen．＂
＂M10 ．．？＂Der Rangler trommelte nervöふ
einen Tijctpplattenmarich．Satan futr fübl＝ fadlidu jort：
＂Sie laffen morgen ourch bie（3arbe bas Tempelfofer Felo abiperven．Sic fömen fagen， es handle fich um militärifose §lugverfuche． J（d）werbe mein 2futo mit ber Jront gegen Often ftellen，brei neue Energiezntinder eint føurauben，gleid von vomberein，ganze firaft nebmen uno tangential bie（5roe verlafien．Miein Motor ift fäbig，einen Derartigen Wuppoid зu voufübren，fo daß $\mathfrak{j b x}$ gefäbroter（3lobus im Eaufe befd）leunigt wirs uns ben fritifden Funft feiner Babn paffieren Dürfte，bevor ber Romet da fein mixb．＂

Die näditen Wocjen bracten aufregenbe （Ereigniffe miffenf（）aftlicjer satur．
$\mathfrak{H}$ fif bem Tempethofer Felde murbe ein Ient： bares $\mathfrak{Z u f t i c h i f f ~ e x p r o b t . ~ D e r ~ B e r f u c ) ~ g e l a n g ~}$ glänzeno－bis allf die bevanerliche Tatiađue， Dаß̈ man von einem Wieberfanden ber Ma： fdinte niçts görte．
 bem Scjidial beß ungtaidfidien Evfinders zer brad）en，Iäuteten fämtlid）e Stermwarten Sturm．
2 （m）Gimmel wax ein Somet exfotenten，bex mit rajenber Gefdwinbigfeit näber fam uno 3weifellos 2nnitalten mad）te，mit der（erbe ans $^{2}$ fammenjuitoken．Die ajtronpmifçe Reçnung beitätigte das；als ber Welteivagabuno Mitte Mai zifchend und faud）end，aber boct mit an－ itänbigem 3 wifdenraum vorüberjaujte，ergab ïid），Dấ ein theiner Jetjler vorlag．

Wan hatte auch balo beraus，was bas für ein Seffer war．Die Beiten ftimmten nicht meør．Sämtlidje Ubren gingen Tag für Iag unt je vier Stumben nad）．In ber ，92orb＝ beutfden $\mathfrak{A l f g e m e i n e n " ~ l i e s ~ f i t h ~ e i n ~ S a c l u v e r s ~}$ itändiger bahin aus：Der תomet fei içulb－ er babe bie Beiger magnetif）abgelenft．

Die Beiger batten aber red）t und bie＂Morb beutid）ぶMgemeine＂batte unted）t．

Tur die internationale Ubrmacherfippe freute fict．Wififig wie fie ift，grübelte fie nidt lange， ionbern änberte bie Raberwerfe um，bis fie wieber 24 mal ftatt 20 mal am Tage bie volle Stumbe wiejen．

Dod）bas bide（mbe fam nact）．Die（sube Drebte fich jegt foneller und bie Stunde war it Wirffichteit gegen frither fürjer gemorden．$_{\text {git }}$ Sie 子äblte mux nod）50 Minuten von ber alten
（3）Preukifめe Preffreibeit．©c

＂Hber allen unjern Geriditen idjpebt unjehlbar Seine Majeftat der fouverärte Sdjutynam．＂

Sorte．凡ber Das muß́te ja teiner－auser Dem fuiriten Bülow！

Man fpurte balo eigenartige Folgen．Die SchifïzreeDer unb §abritanten punberten fich Dás währent der Yrbeit fo wenig gefमaff rourbe unb belamen angit vor dem $\mathrm{Bl}_{\text {leitegeier．}}$
§n ben बdreibftuben ber Behobrben unb auf den Rafernenföfen，Hiberall da，to formiefo nidt viel zu tun war，floß bie Seit him wie \＄utter uno bie Langemeile entifoh．
Stantabeamte uno Broletaxiat waren guter Eaune，zogen am gleidjen Seil und warben Dide greumbe．Die einen，weil fie für bas̉， relbe（Selo weniger zu arbeiten brauddeten－ bie anberen，weil fie fiir weniger 2 trbeit baz： letbe Geto friegten．Uno die unternelfmer raten dic Dummen．
Sweimal löte man Den Reidsitag auf．Dam tourbe der Ranzler abgejぁhoben won einer foms patten Oosialbemofratif cjen Wefrcheit gegen eine vergeblid）bodenbe Minberbeit in \＆andriet ［क）ait，§nduftrie，§anbet mo §ocjfimanz．
Uber Die weiteren Borgänge，Die fid）Daran amicjloifen，Drabtet man uns：
Bebel wurbe Reidjtamjler und regiexte Hody viele Jabre．Singer alifitierte ats Sdjas fetretär umo sebebour als Roloninlbireftor： Den ßrieg übernalym §eine，währenb §aben， Geyer，Stolle unb §orn in Sadjien bie Sotat verioaltung in Die §and naljmen．Dr．David triegte Das sultusininiterportefeuille，Stadt hagen und 3 ubeil murben Bürgermeiter von Berlin
Sier ift leider Der Drabt geviifen！

## Gplitter．

Das ฒaultier fuあt noch immer
Sm Rebel feinen Weg－
Die liberale Sinte
Fano aum nidt ben redten ©teg．

## Bombenerfolg Der beutfden ©iplomatie！！

 Onfel Ebuarb uibertrumpft！！ Deut（d）en Reidje und Dem giriftentum Monaco ift zuftanbe gefommen und umfapt forgenbe Baragraphen：
1．Deuti（）land und Monaco garantieren fith ifren beiberfeitigen Bejibjtand．
2．Gerăt ber eine ober anbere $\mathfrak{x e i l}$ mit einer oritten Majt in Sxieg，fo hat ber andere Dem einen und ber eine bem andern beizuiteben．
3．Dic Bant won Monte（Earto pumpt ber Deutiden Reidjsregierung telegraphitich Das nütige आetingelo

4．Die beutiche Reidsregierung empiecfit Durd）Die＂Rölnifdje Beitumg＂Monte Earlo ats sufturort．

## Silferat．

Sobersolonialbeamter，ber bimen furjem in feinen frïheren üterfeeifकen
 begleitung und alo Muterfitityumg in feinem ¡çweren Berui cine zuverläitige，verz ifjuiegene unb ourt）aus wabryeitsliebenbe ©oufine．Sobes（bef）alt unb gute ©pruig： federmatraße garantieut．Standeserhỏhung nad ひbereintunft．शäfie zur §ins und शĭd＝ fabxt，auf jeden gewünj（d）ten Ramen โaus tent，ftetent zur toitenlofen Berfïguig． Dfierten mit Gefundheit3ntteit，Whotos graphie uno Sonfirmationsidein unter
 „2Babren Jacob＂erbeten．

## Qieber Yacob！

Uniere Ieitenden §reife find wieber mal in iroke Ufirejung：Der olle englifde Reifeonte！ bat ie＇n jewaltijen Sdirect injeiagt，indem bet er mit feinen Mafterfoffer unfere bisherijen

## ©：hobelfpăne．：®

Wix rufen breimal jegt：§urxa！ Der Dernburg jieft gen 2 ffrifa Itho wird uns alferlei Bejdfichten $\mathfrak{2 u s}$ Diefem 2sumberland berichten．
Wo Dernburg，mifien Den Sant ein wenig angefeudtet， Sd）wabt über＇s §abr idion eine sora §n $\mathfrak{Z B i p f e}$ In einer Riefemfora，
this obne weiteres Bemithen WBito alles duften，grimen，blĭhen！ ia，eb＇er nod daş Lamb verlieis Erytano allba ein Bazadies．
$\mathfrak{\Re i t t e r g u t a b}$ efitjer $\mathfrak{B r a u m}$ in $\mathfrak{B e}$ eimar，ber eimen alten $\mathfrak{M a m}$ йber： fabrent batte，rief dem erregten $\mathfrak{F u b l i f u m}$ zu：„©s wiro alles bejablt！＂ Der §ers ift in cinem fleinen §rrtum befangen：2lles fäßt fict）niddt mit（3efo bewerten．Unbejablbar iit jum Beifpiel aud Dies Betemntniঞ einer fcfönen 2 grarierjeete！

Mit סem Mtoriiften wär es
Gewiß ganj redyt und gut，
Somit＇man nur eimmal finben Dent，Der zuerjt es tut．
Wie bei ben iieben Edywaben， So fagt da jedermam Woriditig ju bem anoern： Mein Rieber，geb＇Du poran！

Man fam die Monaxdenictumurbärte à la §aby tragen，ober mut wie Der Sdhah von Berfien．शber nie verbecten fie E（f）ithterntecit， fondern im ©egenteil ftets－ne Sippe！
§br getrener Säge，Sdyreiner．

Sumben befud）te un fe uns abppenjitig jemad）t hat．Wir waren ja fxieber ooct ville ufi Reifen un baben de Geite wat Scjeenes vorjeredt int jloobten，Set rix bet §efdäft maden wirben －und nut fommt De תonfurrens und（d）nappt ung de janze $\Re_{\text {rojtemablyeit vor be Reefe weg！}}$ Na，fc）abt nijकt；een fieser Iroft is uns jes blieben：Mfbert von Monaco haben wix ficher！ Mit feine Dper is er neilid fobon bei uns jerwefer，un nädjites Jabr zu feinem §eburts． tag folenten wix ifm al马 Mevanfde＇n Dents mal von feinen beriebuten Deitfaten Sollejen， Den offen ebrlidgen Seemant．Wemm bet Freinoid）aitsbinbnis awif（d）en Deitjalano un Monaco ufi Diefent शBeje bejejelt is uno fid） viffeid）t nod）Raifuti ant Marofto unt auts （d）Liepen fut，benn brauçen wir bem jänzliфjt in be $\mathfrak{B i n j e n}$ jejaugenen Dreibuno ieberbaupt
 mal burd）unjere S（blaubeit jefichert un unjere Diptomaten tomen jeder＇n Sroen friejen．

Bix werben ja ieberbaupt ieberall miß： verftanben im unterjdäbt，im et wäxe feen Berjuilien for uns nid mef）ufi de Welt，wemt wir niđ）wentigitenß unfere folonien bätten． 2 2us Sübreeitafrifa tommen wieder jfanjoolle Madridten．De §eujdredfenernte foll Diejes Jabr bort fo jropartig fino，wie feit 1871 nid） mehr．2tus eenen Jraben alleene gat＇n fleener Jartenbefiger achtsig Bentner von bie anjes nebmen Ziere jeerntet．Er bat ie an feine Schreine verfuttert $u$＇$n$ ieberrajchendes Rejultat mit erjielt．Jif rate Dernburi＇n，
 De folonien zu orjanifieren uth be einbeimifde Schweinejucht bamit uff be Beene зu belfen． Wher ex muß $\operatorname{\text {fich}}$ beeilen；fonjt fommen wieder de（Engländer un frefien ifm ood）nod）be ఏeuich）recten vor be Raje weg！

28omit iff verbleibe mit ville Jrieße Deint jetreier

Jotthilf Raute，
an＇n §örliger Babubof，jleid）lints．

## ©ine Worjtanbsifunig Dex "Schwaxzen Sunbert" untex dex Qeitung des Friedenszaten.



Die Dephtation ber wahrbaft rufifichen Leute: Smmer luftig, Wäterden, morgen wieber brennen und totfalagen! Nifiolaus II.: Das fei euch gnädigit gewähut.

# - Jnterbaiturgs-3ciage des wahren 3acob 



(Ein gefdultes ねuge erfennt fegr (eid)t Die ftaatjerbaltende §ätigfeit bes 》botograpbierten.


## －Piobert Gedweidyel．：

（Ein WolEzmann ino ゆid）ter．

（Ein Mamn Des weritưtigen Boffes und ein Diffter：Seil thm，ber bas won fïd fagen fann！Denn bie beiben 2 sorte fofließen ein eçtes freieß̉ Merichentun，itarten，unbeugs famen，unbeftedflidjen（bhatafter，idjüplerifdjen （Beif，fury uns gut eine volle Berfölidfteit in fid ein．Wid viel，viel siebe umo（3laube unb mutige Entjagung bazu．©® iit eben tein ©seringes in unjerer gertlifif teten Beit，「ī）al⿳ edter ßatriot auß volifter überjeugung zum ©oziatis̊mus offen zu betemmen，aber дugleid als vor＝
 nen ©djövfungen（ Seltung 弓uverídafien uno fraft defien fein Fecht aufs Qeben， auf feine wittidjaitlidje Exitenz дu be： haupten，ohne Dodi）ben（Ebaratter ou verifübtigen．Und baxum barf ber Mam，Dem Diefeßeilen getten，mitMe cht ein Ränpfer uno פelo genannt weroen．
Den Zefen Des＂Msabren 乌acob＂ ift er ein alter vertrauter greumb．Demn Robert Sdiveidel bat fie oft durd feine gehaltoollen Beiträge zur erbeben＝ ben §reieritumbe gefeitet．§noem wix Des mun Dabingegangenen Didfter马 ge： benfen，tut fich uns ein Seben auf， Daß̉ reích war an תämplen unb Mritfen， an Stürmen uno Sdmerjen，unb baş iid）zugleid）in feltener Rielfeit auss gebreitet uno in tlafiifcier Mefenšeins heit uno idflidfter menfぁlidjer ©rö̈pe barmonifo vollenoet bat．
Robert Sdweidel wurbe am 12．Juli 1821 ；u תönigsberg in Dit＝ preuß̂en geboren，wobin feines Bater Borfabren Der §amilieniberlieferumg jufotge einjt mit ben vertriebenen $\mathrm{Gal}_{j}$ ： burger $\mathfrak{F r o t e f t a n t e n ~ g e f o m m e n ~ w a r e n . ~}$ （5x batte fidid）nadi）ber（5ymmajialyeit auf Mumić Des Baters bem（5ott Merfur vericjureiben miafien，wurde aber idjlieptidh ifm boळ abtrümig unt bejog im 2Itter von 23 §abren bie
 ichaften ou ftubieren．Sdj）weidel（s bochlimige Battin，Irxau Elife，hat in ibrem Foman ，3om Stamm gerifien＂won bem Sounig ${ }^{2}$ ， berger inswifden elternlos geworbenen ©hus Denten eine turge trefiembe ©haratteriftie ges geben．，suut Dettinger＂－fo heißt bier ber junge Didfter unt Biechtabeflifiene ，，oer in 2bohlleben ergogen worben，leime（Entbel）－ cungen femen gelernt hatte，bewobnte jeft Die düritigiten Fiakume，die er überdiea jtets mit einem §reunte teilte，bef（bräntte fich）in ת̌teibung uno Speife auig äuß̄erite unb war bermved aus tiefiter Scele glictlid）－glüct＝ （ich）in bem reidjen geiitig bervegten Qeben mit feinen תomilitonen，in bem gemeinfamen toealen Streben，weldees neit über baŝ Brot＝ itubium binaugiging，in bem inmer tieferen Eriafien Der gropen posiaten Bewegung，oie


Geboren am 12．Suff 1821，geftorben am 25．Sprif 1907

Geiteszidfung felbitveritandrich．Er hielt es fuir bie ebelite uno wirDigite Qebensaufgabe， zur Яuftärung Der Mnviiienben unठ zut Ber＝ befierung des soles der 2trmen tuto ctenben mitzuvirfen．Die Sibnigaberger Birgerver＝ fanmtungen vor 1848 ，uberbaupt bie ganje bamalige liberale Bewegung in Ditprenisen， weldue natürtion bis in die Sörjăle ber Stu＝ benten bineimvogte，bot Scjuveidfel milfs tommene Gelegenticit out reonevificjer und propagandititicher Betãtigumg．Wollends das ＂tolle gafle＂trieb ibn in bie 2trena ber Bolfsverfammlungen und beß Rönigäberger 2trbetervereins．Fiex wie bort ats unez
 glänseno begabte unt feuxige energifaje Mam aud）al§ Publizitt in zablreid）en grimbliamen Seitartifetn im＂Bortsvertreter＂iein tatfuäi＝ tiges（Eintreten fiix bas Bolf und eine auf
freibeitlider（Brundlage aufgebaute Berfañung． Da war naturfidich an Die Beamtenfaufbabn nidjt mefyr zu denten gewejen．
Nadjoem er fein Referenoareyamen gemadit und gläntjeno beitanden batte，ging er daber jur Sournalititit über uno war ath §evou§geber und Redafteur De3 „Ditpreupicticn Boffas blattes＂in Rönigs̄berg tätig．Balo Gatte Edyweidel aber Ronflitte mit oer Зemiur uno Staatsbehörbe．um fein Btatt，Das man damales nicét fo olme weiteres verbieten formte，tot 3 u madjen， fam man auf ben naiven Einfall， Sdjweidjel im Sommer 1850 zum Mili： tär eingutberufen．शts \％ortepecunter：
 welfotompagnie zugeteilt，mit Der ev Dam nad，Жuppin abmaridierte．Won da follte es in den Zhüringer 2sato weitergeljen，bis wobin fïd won §ol＝ ftein Die preupiiche Truppenfette 30 g ， weil man fürdtete，Daß́，währeno Die Sauptnacht mit Den Dinen befajafigt fei，in $\mathfrak{B e r l i n}$ abermals cin 2 Lufitand ausbredjen tönte．Die Sompagnie meigerte fich aber，weiter ju geben，uno
 jidyt auf Rōbrung nady §aule gelafien．
Satürlid batte unterveifien bie Sei＝ tumg nicht aufgeljurt su erifyeinen．Ja， Sdjueithet verband fidh mit einem Etudienfreunbe namens Sommerielo， ber $3^{4}$ gleidjer 3eit in Tilfit bie eben＝ falla demotratiod）e „Doriseitung fïi Wreus̃en＂berausgab，su gemeiniamer ¿atigfeit，indem er fein＂Bolfsblat＂ mit Diefen Drgan veridumols．
Der Wefjube war e3 trols fortgefedster Scjifanen umb melryadfer Berbängung von Jxeibeitsitrafen über edfueidgel
 Dies gelang ithe aber Durch das feit 5．Tuni 1850 eingeiüfite Gejets ber Beis tumgetaution，weld）e die §erausgever nidgt $3 u$ leititen vermodten．So maren mun beibe zun Bermögen umb（Exitents gebrad）．Soms merfeld ging baun nad）刃isen，wo er mit einem eigens begründeten Drgan ber Börjens forruption tapier oul Qeibe ging，aber durch niederträdtige ßrepmanöver Der Gebrand martten jugrumbe geridftet uno idfliē阝icid） aus 彐ersrveifung sum Selbitmoro getrieben purbe．
Schweidjet war in Rönigäberg geblieben． Dhne Mittel，ofye Griftens－was folfte er beginnen？（bltutlidenveife fano er an ber ＂Sarturgidien Beitung＂，beren §erausgeber einit fein Sdulfamerao gervejen par，als Ibeaterfritifer eine，wenigitens vor den leibs lidjen Sorgen notbüritig ictuitenbe Stellung． saum aber fatte die Behörde biervon 2 Bind
 Sdjweidjel fu entlaifen，wiorigenfalls 3eitung？
verbot zu geroabrtigen jei，was freilid）eine gejefrvibrige Majnabme gewejen wäre．Gins gefchüd）tert folgte Sarturg ber ifm gemorbenen
 Ios auf ber Straße．
Da ibm jeøe journalijitifde（Exijtenzmöglid）＝ Ieit genommeut war，befolos er burdi）Unter： ridetstatigteit fein Seben au frijten．Dutc） Bermittlung eines ebemaligen תomilitonen， Der bereitฏ aļ Mjfeijor amtierte，gelang eß ibm，bei cinem Berwanden Dejfelben，einem Sutsbefiger im Majurijchen，ala §austebrer untergutommen．Nber nicht lange erfreute er iid）Der Rube．Fines Tages erbielt er vom Scuutinipettor und Superintenbenten bea Ireifes eine brieflide Einlabung zu einer Unterrebung．Scjweidjel ging bin unb traf bort einen ©́dutrat von（Sumbimen．23äb） renb mun bie brei Mämer ganz artig bem Frebenzten Weine zufpraden，wurbe Sd）weis あel einem barmło erideinenben Berfjor über leine Stellung zum Religionsunterrid）t unter： 30gen．（Er jagte：weld）en Stanbpuilt er per＝ bölici einneyme，Das waure ja wobl burd bas volle శreibeit bes Denfens und 乌anbelns aud） in（Blaubenşjaden gewäfrenbe bemotratif（j）e Barteiprogramin zur Genüge befannt．Was bie §anobabung bes Unterriates in ber biblijcjen（Bejdichte，ipeziell Der befragten Grzäblung von \＆ban und Eva in Barabiefe betrefie，fo Lajie er bie finber Iieber ruljig gewalbren，weil ifnen nadi jeinem Dafür Gatten das Beritänonis für den Simn und Bujammenbang ber Faber abgebe．Sclfmeidjel badfte Iängit niat mef）r an jenen－Bajtoren＝ rein．SBie erjtaunte er Da ，ats er plöblid） von ber Ћegierumg，2bteifung für תitcdent unt Sdutangelegenbeiten，in（5umbinnen ein Styreiben erbielt．Davin wurde ibut furzers band bas Red）t ふur 2tußี̈bung ber §ebrtätige teit entjogen．Die Beboube fano nämlic），bas ， feine Bergangenheit feine（Sarantie für jeine Moralität böte＂
Wieder grifi Der gejejste Did）ter zum WBander： Itecten：im＂freien＂Sanjajtaat §amburg bofite ex endicic ficher vor sladjtellungen au fein． Die §ofnung erwies fī）als tritgerif（d）．Dem taum war Sdroeidel cinige $\mathfrak{I}$ age ba und ging baram，fict wolynli（i）einjurid）ten，ats er ben Befud）eine3（benbarmen erbielt，ber feine ganje 乌abe nač verbảd）tigen æapieren burç： ludte und ben Didter mitjant einem Manu： Ifriptheft（Sebid）te aufs 刃ofizeiant verbrachte． Dort wurbe ijm bebeutet，Daß er innerbalb adt Tagen bas §amburger（3ebiet $\beta^{4}$ ver：
 tourben nid）t angegeben．Sduveidel inters benierte beim preupiff）en（Bejanoten．Der lebnte ab，etwas zur 2lufbebung bes Befebls ou tum， reil er，wie er jagte，Die Berpilidatung cin＝ gegangen fei，ficif）nidjt in Die Map̂nabmen oer Gaujeatif（d）en Regierung ju mifden．Rad）＝ bem der \＄polizeipräitiont Sdroeidfel nodmath einen mebrtägigen 2ufidub gerwäbrt batte， bamit er fid）aud）wenigitens bie Staot ans， gefejen habe，bevor er fie verfafie，begab fich Diefer，gutem Rate folgenb，iiber ben $\mathfrak{Z h} i=$ ringer \＄3alo nad）ber Sdiveis．

Jin \＆aufante errang ex fid）als ærivat＝ lebrer，bam als Brofejibr ber beutichen Sprad）e an ber 2 ffabemic allmäblich eine Ieiblidje Exiftens．Dorthin bolte er fich fpätex von Rōnigsberg feine（Gattin．2fferbings nid）t ogne §inderniß：Beibe murben nămlid）auf Der §odjseit3reife verbaftet uno nad．einer in $\mathfrak{p o l i}=$ zeigewabriam verbrachten Madyt ausgewiefen．

So wanbelte Sdreidjel mun auf bem barten Sfabe des（Exila，emjiger \＆eb）$=$ und publizijtijd）er $\mathfrak{L}$ digfeit bingegeben．WBem es für ben Werbannten einen Zxojt gab，fo war eş allenfalls ber，bás mit ibm viele politifde Sefinmugsgenoffen umb beutidje \＆anbsleute bas gleide Sos teilten．Unter anberen fán Da im naben Benf 2uguit Brā，Der＂blut＝ rote＂Republitaner von 1848 her．Der wurbe mit Sdjmeidjel befannt und beroog ign $3 u t$ Witrebattion an feiner＂Senfer（3xenzpoit＂． Einige Jabre jpäter jollten Dieje Besiebungen ubrigens ${ }^{3}$ u einer gan ${ }_{3}$ neuen $\mathfrak{W e n o u n g}$ im Qeben S（wweidels fübren．Braß batte 1861 in Bertin bie ，Morbbeutic）e Mugemeine Bei＝ tumg＂，ein Wodenblatt mit bempfratijćjer
 Dann Scfreicjel Die rebattionelle Seitung des Blatte anbot，zögerte biefer nid）t lange，ant zumebmen，weil fich aud eine＂neue $\mathfrak{H}$（an＂in Sreuken vorzubereiten folien，und fiedelte aljo im September bes genamnten Jabres nad Berlin iiber．

Wie nun genau naci）Jabresfuift Witbelm Qiebfned）t，ber Lonboner grfuthtling，ebenfalls in bie Rebaftion ber feit 2 （nfang 1862 täglid） eridjeinenben＂Morbseutidjen＂eintrat，wie $\mathfrak{B r a s}$ §arbe wectjecte umb bie utopiftifde Эoee bes Engländers llqquart von einem über affen politifajen ßaxteien unabbängig thronenden＂Bolfstönigtum＂ats Briide be nutsen wolfte，um alg bezablter Safai Biss marcfe sur Reaftion überjugeben－Dies und anderes baben wir in Yängit aus Siebtnect）t und Sdweidels Mitteilungen in ber＂Meuen $\mathfrak{W e l t "}, \mathrm{im}$ „Feuen Weltfalenber＂unD anderen Drten ausfiibrlid erfabren．Beibe traten furzectand aus und lebnten obenbrein aber aud）jebes 2ngebot einer externen Mitarbeit nadjorüdlid ab．S（f）weid）el ging bann als Rebatteur nac §annover．\＆iebtned）blieb in Berlin，fand aber，al\＄er im Spatiommer 1865 auşgeviejen wurbe，mit feiner Jamilie bei Sduweidels fid）ere Suflucht．Betioe seämpen trafen fid nad ber \｛nnexion §annovers in Zeipzig wieder．§iex redigierten fie feit §anuar 1868 Das won ber Sädiif grünbete＂Demotratifí）Wocjenblatt＂，Den ipäteren＂Bortşitaat＂，gemeinfan＂fleifigig an Demjelben इifde＂．
Nod）einmal tam Sdrueidel in ben poli＝ tifden 彐orfampf．G3 war bies an 5．Sep＝ tember 1868 aиf bem Berbanbstage bes Ber－
 wo er burd）eine meifteryafte Fiebe wefentlid） Daju beitrug，bas ber Berbant bic 厅unba mentaljäse beß fommuniftifden Manifeftes su den feinigen macj）te．
Jajt ummittelbar nad bem §ürnberger Iage wurbe Scjweidel bem Dienfte ber

Sarteipreffe entzogen．Denn fcton zuvor fatte er fís für bie lubernabme der Rebaftion ber Sanfef（i）en＂Deutj內）en Romanjeitung＂wers pfliatet gejabt mo nabm mumebr in Berlin feinen bauernben Wobniis．Rach breizebn＝ jäbriger erfprieflicher 2 rrbeit trat ©diweidel zurüct．Er batte von feiner jozialbemotrati＝ foben 2nfd）authg uto \＆nbängerf（b）aft nie： nate ein §ebt gemadt．Da war e²，wie id von ibm cinmal gefprädss？weife vernommen 3u baben glaube，woht bentbar，bás jo man＝ der Zefer ber＂Fomangeiturg＂aus deln reaftionären preupifuch گreubalabel 2 Anjto an bem＂anrüd）igen＂Rebafteur genommen und bie Beugung feine perfonlidien Ein：
 Ђaben modjte．Jn ber „Romanzeitung＂waren ia die meiften feiner alpinen Bolfagefcichten und 乌ockโandsromane exfdienen．Darin iit fo mancjes，was den bohen §erven etrwas berb und beutlic）ins（Sewifien rebete．
In rein literar＝füntitlerifd）er Sinfid）t war Diejer ganze Beitabjdnitt für © Sduriftitelfer，von bober Bedeutung gewejen． Die materielle Siderbeit hatte bie f（h）Bpferi＝
 fid）．Die Stoffe rudjfen．Mamnigfade Reifen und WBanberimgen，vorwiegend it alpine （Jegenben und burd gans Stalien，gaben 2tnregungen in 乌üle uno §utle．Die Ferjön＝ lidffeit Des Did）ters und Menjonen breitete fid auริ，grünbete in bie gebcimnişvolften Ziefen Des Zebens uno erffomm Die Somen＝ gipiel geijtiger Freiheit，fünjtterijajer Reife und Sdjönbeit．Mit alpinen Dorf und Bauern geidid）ten，＊beren meijte wohl auf ictweizeri－ fchem Boben entftanben waxen ober fpäter in Berlin（Sejtalt empingen，feste Sdureid）el ein．Die Scjueiz，Zivol hatte er ja aut eigener jabrelanger $2(n j(b) a t u n g$ femmen gelernt，wie felten einer．Ind wabritid），er bat fich als ein ed）ter Zinber ermiejen．Der Sdjauplak biejer （Erzählungen und Siomane erftreatt fid）vom franjoficden Jura bỉ in bie wallijer，Sa： voyer und Tiroler Mtpen．（Eine munberbare （Sebirgs̉welt erfafliēt Sctweid）el ba und madt uns hod broben und tief in ben $\mathfrak{Z a z l e m t ~ m i t ~ e i g e n g e a r t e t e n ~ M e m i d ) e n ~ v e r t r a u t . ~}$ Wix feben allerhand Botf：Bergfütyrer und Witbbeuer，§äger und Schmuggler，Эnouftie＝ und Embarbeiter，Gropterren unb Raufleute， Spefutanten umo Matter，Brens：uno Zotis wädter，Streumer und Zagebiebe，Bettler und fteinreiche Bawern．Die fino pfiffige Jronifer und Menfぁmveräd）ter，bie ebet bersige tiefangelegte ஒhilofophen，eigenfinnige Forjcjer＝unb Grütblernaturen．（3roßartige §öbenc）araftere find bie einen，fleinlicjes Śf）marogergejameis bie anberen，mo ba＝ zwijd）en jteben fünobafte，bod）aud feeten＝ ftarfe，vor allem opfermutige grauen．Wer bätte je afnen mbogen，weld）einen fdier un＝


 beuerth．＂＂Der uhtmaøたer vom Lac de Joux．＂＂Betmats los．＂＂Der Sramer von §lite．＂＂Der 28umberoottor．＂ ＂Der ©́dmuggter．＂＂2erforen．＂＂Der Bitoidntjer vom


und Menjchenfdicfjalen，bieje oft von tieffter， freifid）bann aud）meiftens befreienber Tragif， jene bodalpinen Regionen beherbergen．（5：3 muß eben einer fommen，befien 2ugen feben， wo andere nidyt feben，beffen ゆhren hören， wo anoere nid）t foren．Uno all jene Männer： und Frauengeitalten find gefd）aut：fie leben und weben und mit ifuen pradjtvolf und gefv
 wäre，wie fäme eई Dem，Dan wir fie mit all unjerer anteilnabme begleiten，mit ibnen weinen und fröhtid finb？！Sotdhe reinen Birfungen verjd）afit mux eirt edfoter Boet． Schweidel ift＇s．Das（broke jeiner bidhteri＝ fden శ̛abigfeit beftebt femer auth Darin，baf er mit Divinatorif（j）er Fraft in bie Menjc）ens natur binabauteigen und jenes unbeptimmbare gebeimnizvolle（Etwas，Das id）［d）leçtroeg ＂Erogeruç＂nemen möあte，mit dem Seimats： boben uns ber Drtlid）teit in Bejiel）ung $3^{4}$ fegen vermag，Der bas jeweilige Эnbividum entiprofien ift．Das（ Banze aber Durabl）aud）t er mit fenten warmen reiden（Semüt und
 innemben flaxen，oabei bod blitjenden fojönen Sprache．Daber fomme es auc）viefleid）t，das Die Exzäblungen faum eine Sinie zeigen，die uns beute fabon verblapt exfdeinen wilroe． und id．gebe mogl nidnt febl，wem idi）diefe （Sigenfd）aft bem bohen fümitterifa）en（3ebalt sugute fese．
Dex bervorijedsenbite，mix liebfe menjos $=$ lidje 马ug bei S（f）weid）el ijt bam feine efr＝ lidee innige Riebe zum $\mathfrak{Z o I f e}$ ，zum Bolfe， Deffen Sebenstraft und moralifde（Sefunbleit no（d）nid）t verbraudjt ift von einer entnerven： Den \＃berfultux und in Deffen Mitte nod） Mannesftolz belvabrt und die glamme ber Freifeit heilig gebitet wiro．Sum Boffe febrt ber Did）ter nach vereinzelten（Gängen in anbere Interefienjphăven immer vieber zuxiid，mit ibm freut er fich，mit ibm grollt er feinoliden Mächten，mit ifm tvägt er alle（ऊef（c）iafe uno zeiben und mit ifm fämpit er umben grieden
 materielle und innere geiftige freibeit．Der feelifde Mnteif，ben ber Mann uno Didjter unausgefejt an ben proletarifden silajent tämpien nabm，Ientte tinn wieberbolt geun auf（spoden fritiferer politifder und über： baupt freibeitlider Bolfsbewegungen bin． Wenn ex fie im Spiegel bes Brofaepos auf fing，gab er zugleid）Dem um die Berbefierung feiner wirtf（c）aftlid）en Exiftenj wio um die （Sleid）fellumg peiner itaatebutgerliden Redjte ringenben Froletaxiat erfebenbe Borbitber． Die bierfür in Betradt tommenden Romane wiro man mit Red）t hiftocif（d）e nennen büvfen， Das beipt＂biftorifh＂im Sinne Sdrweidjel？， bes edften Didjters．Dem bei ibm ift nidjt Die（Sefdid）te，fonbern Dic Scjildering mimb Entwidfung ber in ben Mittelpunft bes be trefienoen Зeitbitoes geiteliten Menfonen uno ifrer Exlebnifie fümitlerifder §auptzwed．Die biftorifden（Ereigniffe an fid）biloen mux ben wirffamen §intergrunb，von wo aus bie Ebarattere fith entwideefn uno won wetdem fie iftr（sefdict，jei es Zujt ober Suaf，Sinedjts f（d）aft ober Freibeit，geben ober ToD empfangen． Stion bieje $\mathfrak{A n b e u t u n g e n ~ l a f f e n ~ a u f ~ d i e ~ g r o p e n ~}$


Romane erofinen．Da neme id neben ber （bejdicfte＂Eamifla＂auş ber jungitalienifç）en Cinigungsbeftrebung zunäçj）„Der Mctjduwint ger＂auß ber \＄olenerbebung von 1863．Ex ipielt biiben und Dritben auf ber mafurif（ $)=$ polnt： f（t）en（3renze．Der ⿹аupthelb，ber „Poftrad）： topora＂mit Der Iangitieligen $\mathfrak{H z t}$ it Der Frait，fein mutiges झeib wie bie meiten anberen Eiguren，zwifden ifnen ein \｛piks
 ¢कе Majuren，Die teils als ছBaffenfomuggler， teils ate Mittampler mit ben rujfifdjen Rolen brïben gemeinfame Sadje madien．In dem Dreibänbigen Bauermoman „Die Falfner von St．Bigil＂ift es bie tiroler Boltserfebumg zrifden 1805 und 1809，Die ben biftorifchen §intergrund abgibt．Sm Mittelpunft bes Ganzen fteyt bie fommilie ber Folfner，näms lid）Der alte Riofterbauer und fein Solnt，zwei trobsige（beftalten，um bie fid）bam ein groper Sireis von Berwandten imo fonftigen ßer： fonen gruppiert．Зunädjit bören wix von ben perfölidjen Sdjidfalen，futz vom Srivatleben Der Framilte，bis bam bie \｛uiftanosbewegung Des Bolfes ringsum in \＆ande auch bier bie （Semuiter＇ergreift．Mit Der Befreiutg Zirola butch §ofer，Spectbadjer und afle bie anberen befannten §eloen，bie natürlid）auth bier über Die Szene geben，evreid）Der grobartige Ro： man einen alle Beteiligten exlojenben \＆uts flang．Whic mun bier yor ber biftorifden Wabrbeit nicj）Salt gemacit，fondern beis jpielşueife bie fchmählid）e Folle bes §abas： burgers granz I．in ganzer Racttyeit blops gelegt worben ift，io verfälirt ber Didter and in bem Roman＂Inm dic Freibeit＂， meldjer ben Banerntrieg von 1525 bejanbelt mo beifen Motive uno Fiben mit rucficidets： los biftorif（j）er SBabufaftigfeit und Strenge bargelegt werben．Da Der Bautrnfrieg ein ausgefproden foziater Befreiungstampi war， jo beamprudt diejer Roman aligementes Intereffe．Der Didjter，ber fich bier zugleid） at $\overline{3}$ tiefgrünbiger fompetenter Sozialfiftorifer erweift，hat ben Roman gleid einem rund）＝ tigen Branitbloct anf ber Bafis grinblidjiter Tatiactienforidung aufgebant．＂11m bie Jxei＝ beit＂Darf Das buindigite Epos jenex wiben Beit gerrant reeroen．（fx ift bemundernss wert in Der bidterif（）en 2 nflage und Son＝ zentration，wie in bex bramatifden \＆ebenbig． teit ber Mafien，padeno in Der sixaft ber Efarafterfditbenung und Darjtellung，grop： zügig binfichtlic）Des biftorif（jen Blidea uno pracituoll in der 2lufrolfung bes in ganz Sranfen uno Sdiwaben fin und ber wogenden ungebeuren Dramas．Dort，wo Siederage auf Miederiage bereinbrid）t，wo Floxian（5ejer， unbefiegbar im（3lauben an Die gerect）te Sadie Deふ außggeporverten Bolfeß，neue ßläne ent＝ wirft，aber meudtings anf 2 niftiften icines Sc）wagers withelm von（3rumbad）exid）ijen wiro，exhebt fich ber Roman zu einer Weibe Der $\mathfrak{L a g}$ git，wie fie mur von ben tiefiten und gewaltigiten Schöpfungen Der झeltliteratur ausitront．Beibe $\mathfrak{F B r l e}$ ，aber aut die anberen mit biftorifdjen Wotiven，follten als Boltss bidder im ebeliten Sinue Deg worte3 zum Bejtano jeber Warteibibtiotjef gebören．

2tm vertrautejten find bie Genofien groeifets： ofne mit afl jenen Exjäblungen，bie Sabve

Wel feit bxet Jabrjebnten vorwiegend in Tarteifatenbern verífientlidte．Wie bat er da die §erzen ergriffen und erjc）üttert，be＝ geijtert uno exjoben！Rein Sdurifiteller vor ibm，feiner beute femut des ßolfes \＆eben， Seiben und magere Freuben，bas mannigfade wirtfdaftlide und geiftige תampfleben de§ Broletariats jo genau wie Sdimeidel．Mber feiner iit aud berufener sum Woltsbildner uno Berater als er．Man wirb ibn einjt als Den auşgeiproct）enen Sçjopier ber eigentficjen， won fosialem Blute und（Beifte imnig burch）： tröntten 2arbeitererzäflung benemmen．תaum ein Jabrgang bes 1873 won Siebfned）t ge： guïnbeten „Wortsitnatfatenbers＂，bes fpäteren ${ }^{2} 2$ rimen Siomad＂，nummebrigen＂Meuen $\mathfrak{F B e l t}$ ， talenbers＂，Den nidat eine Sdureid）eljd）e（Bes （d）id）te jierte．Bwifden hinein wirtte er Durdi） Borträge unb befefrenoe 2fffifise über Deutio）
 S（d）riftiteller für bie geifige §ebung ber fromens Den Wrbeiterflafie．Dem dies war itets und immer bas födite Biel feines Strebens．

Wie der Sdriftiteller gebadt，gefdrieben und geiprocken，to hat ber Mann gejandelt． Wenn ex fick jabrjefntelang mit edelfter Selbit＝ loiggfeit uno in emjigiter 2rbeit um den Stand deuticter Bübnentünitler und Scjuiftiteller be： miibte，was war es benn anberz，ala bas ex， jumal in Sreije jeiner Bernfsfollegen，baş Gefüh ber Selbitacturg，Den（Seijt Der fosialen תoalition gegen fapitatiftif）e 2 use bentung wadj） Daß bicie bobe 2ufgabe ungetoft geblieben ift，lag uic）t an S（breiditel．（es flingt ja parabog，aber es itt fein Farabpgon：In jenem Stande，Den man als bobjiten geiftigen ₹ultur： träger eradjten jollte，herrid t in joziaten Dingen der betrübenofte ずndifferentismus，die Iäjïgite Jutonfequens uno gebäjifigite tnoulds famfeit．Das hat Dem aut Schreidjel genug criabxen，fo laut man ifn im gefdtofienen Sireife feierte mo ith äubere（f）rumgen סax brachte．Bei jeinent 80 ．Geburtstag war es， die porialijtifche Brejie und einige buirgerlide Drgane Der äuseriten Sinten außgenommen， Fel）r ifille in beutidjen BIätterwald．Dems gegeniiber natm fict bamn ${ }^{\text {Das }}$ literaxijd）e （Ed）o＂ben Mut，offen at fonitatieren，Dâ．， von einev Würbigung Kubolf（5ottichalla in Feiner befamten（5efchid）te ber Dentichen Mationalfiteratur abgejeben，feine von ben vielen modernen Siteraturge（did）ten aud）mat S（b）weidfels शamen nemt！Wie wabr und f（d）merglict flingt bod，was unier Did）ter eimit in feinen eingig fofornen ，ytalientid）en
 Steinigung ijt freilich nod beute febr im S（f）wange，und ife wiro tiber jeben verfängt， ber bie berrichenden Meinungen nidjt als un＝ feblbax ．anertemut．＂
Rag das bildung feinolicje patte Bhiliter： uno Strebertum immerfin bem Diddter beim＝ ［id）grollen，weil er nie anf feiner Scite ges itanben．Das beutic）e 2 （rbeitervolf aber，bem Sduveidel allejeit ein unabläfigger Rufer im beifigen Befreiungsfannfe gewejen，wirb jeiner nie vergefien，benn ex fifwang fein lange ${ }^{3}$ Zeben binouxd bas（elbitgejc）miebete blizende Sd）wert Deふ（Seijtes für §umanität，（Ges recjtigteit und §reifeit！

Enit swowsti．

Die Freunbe Der Gozialreform an ber Arbeit.


Wo Die Mlautwürfe to eifrig tätig find, fann ber Sturz nid)t lange ausbleiben.
$\mathfrak{2 u z}$ Dex politijchen Latrine.


Die Girma Butlow, Siebert \& ©o. madft bie gröjten \{nftengungen, beim deuti(d)en Wolte in guten (उerud) 子u tommen.




scherms Reisehanduch e fiur wandernde Frbeiter.
 zubez.d.j.Scherm,Stutt, art, u.alle Euddb. Vermögen jnhrel. Ginkommen jedermann ganz leichtzu eribhen. Prosp. gratis.
Genossensch.Der Anker, St.Ludwig i.E. Genossensch. Der Anker, St.Ludwig i.E.
$\sim$ PMSikvientice


Deutscheerstklassige Roland-Fahrrider Motorräder, Nath-, Landw--, Sprech1. Schreibmaschinen, Uhren, Nusikinstrumento and photogr. Apparato auf Wunsch auf Teilzablung. Anzahlung bei Fahrrädern 20-40 Mk. Abzahlung $7-10$ Mk. monatlich. Bei Berzahlung liefern Fahrräder schon von 56 Mik, an, Fahrradzubehōr sehr billig. Katalog kostenlos Roland-Maschinen-Geselischaft

## Rauchtabak!

Beziehen Sie Thren Tabak direkt von 5 Fistry Landm. Portorico mittel für M. 2,80 Feiner Petum Tabak fein Geino loichte Melange mittel Mker Rauchtabak grob
Brust-Kanaster 3 mittel Brust-Kanastor 3 mittel
Roter G-Tabak 3 mittel Poter G-Tabak 3 mittel Portorico mittel Pator G-Tabak 2 mittel Pastoren-Tabak A grob Pater G-Tabak 1 mittel Foiner Maryland fein Frust-Kanastor 4 mittel Sorida-Tabak foin Feiner Portorico mitt gro Java-Misohnng foin od Hollinder Kanastor od grok Havana Rauchtabak grob Forrster-Tabak mittel Eht amer. Rauchtab. fein Virginia-Mischang grob Varimes Mabak mittel Oronocco Kanaster grob Petit Kamaster fein Cuba Kanaster grob
Varinas Kanaster grob eroit wihme oder Umtausch jederzeit Vreitwilligst.
iohen rasende von Rauehern bealto scit dahren von mir und ercrkennu taglich schmoicholhafte AnAusfahricen und Nachbestellungen. Tabake Zier katalog uber Zigarren, Dienston. Punktliche und gewissensteht Bedienung; meine Fabrik beTabak Jahren.
B. Preisier; Bredsicedí 15

## (Schlesw.-Holstein).



Zigarren- und Tabak-Fabrik $=\mathrm{HOPPE}=$ Goslar a. H. Nr. 82.
Flor de Báaia ist eino sehr feine milde 6 Pfg-Zigarre, hergestellt aus Sumatra, Domingo, St. Felix Brasil und Havanna. Preis nur 3,50 Mk. pro 100 Stück. 800 St. sendo portofrei. Bei jed. uftrag v. Dk. 24.- erhalten Sie eine gute Herren-Remontoir-Uhrm. Goldrand, füder. gut. Gang ich2JahroGarantioleiste, grat. Nehmeaufm, Kostenzurück, w. nicht gefillt, Kraif ma Cesumdheit kann jedermann in wenigen Wochen durch das neae stärkende Körper bildungssystem erlangen.

(Muskulatur entwickelt durch das neue System.)
Diese neue Methode entwickelt schnell und harmonisch alle Muskeln des Körpers, sen Funktionen in die richtigen Bahnen, verleift eine ausgezeichnete Gesundheit u, heilt alle Krankheiten ohne Beihilfe von Arzneien od. schadlichen Drogen u. besonders: Nerven-, Nieron- u. Magenloidon Blatarmut, Appetit- u. Schlaflosigkeit Gicht, Fettleibigkeit u. besonders die Schwindsucht, indem dic lungen gestark und entwiekelt werden. Alle diejenigen, weiche eine sitzende Lebensweise fuhtren deren Folgen tragen oder von schwacher Gesundheit sind, sollien einige Minuten täglich dieser neuen Methode widmen 20) SPEZIALKURSUS: Den Wuchs kleiner Personen um 15 cm zu vergrössern - Illustrierte 32 Seiten starke Broschüre welche jedermann lesen soilte, grat. u. frk Prof. E. Wehrheim, Corso Valentino 34 Turin (talfen).

 M.48. Tु. Them sind die besten Garantie sind die besten u.bil
lirsten. Laufdecken Mksten. Laudaecken
Mk. 2.75. Schliuche Mk. 2.-. Laternen Mk. 1.-. Nahmaschinen Mk. 27.-. Verl. Sie Hauptkatalog 2. auch üb. Haushaltungsartik. grat. u.frk Fritz A. Lange, G.m. b. H., Leipzig 69.



Deutscie Wafien en. Pammad - Fabiken in frieinsen 255 (lanz).

## Fine ganze Rasiergarnitur murMk.2.50.

Diefelbe entgäft Ia Mafiermeffer, Streidrienten, Map;, Minịel, Eeffe; alle sufammen in Gtuis. Diejelbe Garnitux mit poliertem Solstafter, veritellbarent Epiegel utr wix. 4.-, sorto erta. zaufende ettertemturgen.
 $92 x .27$ fetr boht a mit. 1.50 G 29 regr poby $\dot{a}=2 . \overrightarrow{1}$
83 extra boblif. $=\mathbf{2 . 5 0}$ Sicherheitsmesser (Berteß. ummōgt.) nur घit, 2.50. Santptfatalog mit melte ats 30002 26; bilougen uber fämtltthe 28 aren Emil Jansen, Wald No. 45 bei Solingen, stand warantatrik
Glücklich ten, schmerzlosen Selbstbe-
handlungmit Ihremgesetzl. seschatzten Apparat, den ich allen Loidenden bestens empfehten kam, - Anerkannt yorzaglich in der Beseitigang und Verhütung von Nervenkrankheiten, Stoffwechselstörungen, chron, Leiden, Rheumaismus, Gicht, Rückenmk., Schwächezustānden, Lähmungserscheinungen wad violen anderen Leiden. Ammand now kostet nichts mit Aussprîchen
atr 20 Pfg--Marke für Porto.
Schoene \& Co., S. 6. Fabrik med, Apparate, Fraxnlefurt a. 龍.


## Prima



Bevor Sie ein Fahrrad oder Zubehörteile kaufen, verlangen Sie bitte grossen Prachtkatalog Nr. $\delta$ gratis und franko. Sie werden staunen über die billigen Preise. - Pneumatikmäntel Mk. 3.70, mit Garantie Mk. 4.50, 5.90 . Schläuche mit Dunlopventil Mk. 2,80 , 3.30 und 3.80 .

Stures frühtingsIted．
Sめon fikhten wix von Silben
Die Iinden Eafte siehn，
Die 3 äume treiben stilten，
Die 匹äler find fdoon griin．
Ein rebent pielgeftaitig Erwadt tim Kerizesbraus Da jieht es aligewaltig Den proken aud binaus． Es fudit radh pfaS und Stege Der wob̨l beleibte Erlann， Damit er feine 20ege Yaw Doridzift Iaufen Eann． Er fingt，went er ain Bađe 3ns Grilue bliat hincin
Koumt，Iieber §ent，uns made




Qualitaitsmasehinen． Doppelglockenlager v M．54，－an bls zu 6 Jahron vollo Carantle． billigsten．Katalog gratis und franeo．
F．P．Koller，Gharlotionburg

## 易 Echt silberne Remontoir＝dbren

garantiert gutes Werk， 6 Rubis，schönes starkes Gehäuse，deutscher Reichsstempel， Mk． 9,50 ．Dieselbe mit 2 echt silbernen Kapseln． 10 Rubis，Mk．12，－．Schlechte Ware fuhre ich nicht．Meine simtl．Uhren sind wirkl．gut abgezogen u．genau regu－ liert；ich gebe daher reelle 2 jahrige schriftliche Garantie．Versand gegen Nachn，oder Posteinzahlung．Umtausch ge－ stattet oder Geld sofort zurick，somit Be－ stellung bei mir ohne jedes Risiko．－ Reich illustr．Preiglisto uberallo Sorten Uhren，Ketten，Goldwaren，Musikwerko， Stahl－u．Lederwaren gratis u．franko． S．Kiretschmer，
Uhren，Ketten und Goldwaren en gros， Berlin 532，Neue KÖnigstrasse 4. Reelle u．wirkllch billige Bezugsquelle für Uhrmacher und Wiederverkaufer．


9．9．28．Wieg शaduf．，Stuttgatt． Geeben fft erfblenen：

## 3ur Kritik

der politid币en ökonomie
Bon Rarl WRate．
Serausgegeben bon sart sautsty． 3 roelte，vermebrte Feunusgabe． LVIII umb 202 Geiten \＄ret今 broid．शut．2．－，gebb．श2t．2．50． Gerner getangte sur भußigabe：

Dialeftijctes
Zolfittümlide Worträge ausi bem （Gebiet Deẑ proletarifcien $\mathfrak{M}$ กnis̊musi．
XVI und 142 Geiten．
Preis gut gebunben spt．1．－


Sprech－u．Konzertapparat von unerreichter Klangfülle．
Lieferung gegen bequemste

## Monatsraten

Veriangen Sie den soeben er－ schienenen neuesten illustr．

## Otto Jacob sen．

Berlin Bz Friedenstr． 9.
Vertreter gesucht．

## 

lefict bie Biopduhre git 154 u
Die Dostrahmper DieDostrahmethode gemeinverfänol．qurleitung z Selbstbehandlung ber meifer Beln－，Haut－ Gelenk－Lolden

 Evesialargt fur §eintrante， Hanburg，Refenbinberfoof 23 Qveratione． 1. fát $\{$ 的merslofe Wctjanblumb Boinschaden，
 Geldruif，ficilen Gelenten，
2Buben，శiffla，nasser unb 2Bubit，Giftefn，nasser unb
trocknerFlechte，Saffine， Eicfantiafis，Bheumatismus Bidtu．antb．dronild．geiben （20）Erfolgen u．Sant－ Qittidi 1005. Biele Bitialen
Bertrauenシáste Bertrauenéarste
in anbern Statoten Evesialärztlidie Beratung u．थाu finfite bereitivillig Babileridie seife， auf शBunid gratis

reines Gesicht und herrlichen und herrichen schnell u．sich．d． schnell u．sich． d ． Original russisches Sohönheitamittel gegen Piekel und Mittesser．－Frfolg garantiert P．Pete Perlin－




Kurz und gut！


Für die Hälfte
des Katalogpreises selbst bei Einzelbezug liefern wir Thnen alles，dadurch kosten Falirrider Mk．67，00．Freilauf Mk． 3 mohr．Multiplexrlider
m Jahre schriftlicho Garantie．Laut－
decken decken MK．3．90，4．25，4．75 schriftliche Garantie．Sattel jodemSystem staunend bilig．Prachtkatalog gratis usw．porto－ rei．Vertreter auch fiir nur gelegentlichen Verkauf gesucht．Nebenverdienst MULTIPLEX－FAHRRAD－INDUSTRIE，BERLIN 94，Gitschinerstrasse 15 ．


Edmund Paulus Markneukirchen Mr． 340 Musikinstrumente $=$ Katalog Nr． 340 gratis．$=$

Apparate I．Klasse Pfennig Aufschla： gegen bequemste
Monatsraten． Neueste Modelle．Illustr．Kat．gr，u．fr． Otto Jacob sen．
Berlin 40，Friedenstrasse 8

＊Ariadne－Fahrräder
Franko－Zusendung． 5 Jahre Garantie．
Konkurrenz－Fahrräder Mk．44，－，mit Pneumatik Mk．54．－
 Pneumatik 12－18 Monate reello Garantie．Decken Mk，4．25， Pneumatik 12－18 Monate reelo Garantie．Decken Mk． 4.25
Mk． 4.75, Mk． 5 －bis Mk．7．－Schlauch v．Mk．3．－bis Mk．4．－ Grösste Auswah1 Fahrrad－Zubehör bei billigsten Preisen． Verlangen Sic gratis und franko Kataiog No． 30.
Franz Verheyen， $\begin{aligned} & \text { Frankrurt Am Main } \\ & 31 \\ & \text { Taunus } \text { derase } \\ & 31\end{aligned}$


Pickel im Gesicht


Mitesser u．Sommer sprossenverschwind． aber Nacht durch An－
wendung der Cosmet． wendung den Cosmet
Seldenumschlages Cosmocoton Bryot diss weisse Stirn und Nase und ammtweiche Haut erzeugt．Dose 3 ．in．Frolg atertier Cosmetisches Laboratorium Rudolf Hoffers，Berlin－Karishorststr． 1

## Dis Wolfsfrentoraber finb bte bejten und bitigiten，beshatb verfende

8 Tage zur Probe a
als eveiaiditit 1 Rasirnab，moberner salbremmer mit Summi $3^{\text {un }}$ Greffe von

## 49 Marlk


mit 2 Gabren Garantte fux guten Rabmenbaut．Berfand：Qusablumg
 Brad）ttatatoge nitt iber 4000 शbbitoungen uns 9ammern von Fabrs räbern，Subebörteifen，Bummt，Sta引twaren 2c．2c．umfonft unb vortofret． Bertreter gefudit，beborgugt werben tüdjtige Fabfabrer．Weltbetannte Friedrich Wilhelm Emgels Gräfrath bei Solingen Nr． 193.

