Phys.m.


#  

mit
monatlid)en 解rophefeihungen.

Erfter Jabrgang.

Mrintulut $186 \%$.
Bei (ङ, 5. ©ummi.

## Thys.m. <br> 231 g <br> Propport


<36610758900018
<3661

Bayer.

mit monatliden propheseibungen.

Erjter Jabrgang.

$\mathfrak{B e t}$ ©. ફ. © $\mathfrak{G m m i}$.


Digitized by Google

# Japofeon III. und Wifferm I. 

3 นufunfth = Povelle

整erkuleg am Sdreidewege.
 id aber ftellte, als iథ fajon in einem Allter von 27 Jabren an ber Uniberjität einer Saupt= und Refidenzfadt ordentlidjer Profefior Der Medicin und ein jo gejuぁter praltijder 9xrzt war, Daß id brei $\mathfrak{A}$ jififenzärzte braudjte, Die mebr praftidde Frage an mid: , $\mathfrak{J d e i r a t g e n ~ o d e r ~ n i d i t ~ g e i r a t g e n ? ~} \mathfrak{U m}$ Die befte $\mathfrak{A}$ ntwort war id feinen $\mathfrak{A}$ ugenblid ber: legen; fie lautete: "nidut, Geiratgen!"

Aber warum? Weif ber Beruf Der Wiffens
 langt, um fia bem gewäblten Berufe mit voller \&iebe Gingeben zu tonnen, wenn, man ben möglidif Gödifen ©ray der Meifteridaft erreiden will. (Eit ©gentann gat immer Gäustidje Sorgen, die Den , 2Xufidmung Desz Seifeas zeitweife mefr ober minter lägmen, felbjt went er ein reider Mann 1*
und fohin ofne Rafrungsiorgen if. Qiebt er feine Familie, was ia woraubjeße, jo wird jede fie beim= fudjende תrantbeit ifn Durd quälende Sorge betru:= ben, und auf feine Berufstbätigfeit nadtheilig ein= mirfen, biza die bolle Sjenefung wieder eingetreten ift ; Die Smifdenzeit bleibt aljo eine für den Beruf berlorene.

Riebt er aber feine Familie nidt, Dann fteft
 weil fein ganzes ©emüth ertrantt, und bieje Srant= beit Des Seelenlebens nur burd bie bödjit feltene, Dauernd einfebrende Riebe zu feiner Familie gebeilt merben finnte.

Ferner Dadte id, Das idy ein troftos unglüaf= lider © Bratte märe, wenn id) meine geliebte ©attin oder mein תind burd den Tod berlieren würde, abgefegen Davon, Das meine freundliden Sollegen, Die andern praftijijen Merste, esz gewis nidit unter=
 gepriefene Dector unld $\mathfrak{U n i b e r f i t a ̈ t z p r o f e f i o r , ~ D e r ~}$ immer in einer prädtigen Equipage burd bie Straßen rolle und fi屯 fogar drei affiftenzärzte $\mathfrak{a n}=$ geidnallt, die gemib megr müßten, alz id, im ©runde Dod nur ein qualifizirter ©fel fein müffe, weil id nidft cimmal imt Stande gemejen fei, in meiner eigenen Familie eine jo unbedeu= tende Srantgeit furiren zu fönnen, tas dem nädften beften Babergefellen etmas ganz Leidtes getocien maire.

Mrine Mutter and igre Expmefer waren ganz

## 5

anderer Meinung, als id. Sie mollten Durdauz, Das id Geirathen folle, und ftellen mir bor,
 Sertrauen finden merde.
,Wenn bie $\mathfrak{D a m e n}$ meiner ärztliden Suăffe bedürfen, werben fie mid (idon mit ibrem Bertrauen beegren," antwortete id lädelnd.

Der Bater blief neutral, und jagte famun= zetno: "Nar ©eduld! Wenn bie Redte tommt,
 oft erlebt."

Die mütterliden und tantliden Bemüfungen Glieben Deßbalb dod in umunterbrodienem © Sanje;
 $\mathfrak{z}^{4}$ meiner Crrbolung in , Das Seeiblad W, reifen werbe, und zmar fibon in vier Tagen, ba nady bem Stande bes Barometers auf jebr fab̈ue Julitage gefofft werben dürfe.

- Matter und Tante bewiejen mir jegt igre \&iebe Durd rajde und bolftändige $\mathfrak{A l u s i r u} f$ tung zu meiner Fieife, and alz id im Partfalon I. Elaffe bou ignen $\mathfrak{A c j a j e d} \mathfrak{n a b m}$, 'fagte bie Matter:
"Sieber Frib, bring' eine Braut mit!"
„Reidtt möglid, Das mir bie Braut irgend eineß $\mathfrak{A 2} \mathfrak{n}$ Dern anvertraut mird, um fie in die Nefidenffadt zu geleiten."
"Sderze nidy!"
"Semis nidt, Matter! So ungefanig fann id nidut bandeln."
"J̌a, bring' fie mit, Frrik!" bat bie Tante.
 nidt barauf vergeffen."

Sum Blüde erlopete mid in Diefem Mugenblide Dase letgte Beiden Der ©llode; idy eilte in bie Ein= fteighalle, und eine Minute fpilter bampfte Der Sdanellzug babon.

## CFin Tund.

© Cưatifid fam id in Dem reizenden $\mathfrak{W}$. an, und benüß̨te gleid ben nixdifen jonnenbellen Morgen zu einem Spaziergange in bie $\mathfrak{A} \mathfrak{l l a g e n}$. ßlőzliф er= bliate id, 'um cine Edfe biegent, auf ciner Bant eine jegr jdjöne junge Dame, gidiftens 18 biz 19 Jabre alt. Jn einer Entfermung bon 10 biz 12 Sdritten lonnte id fie genau betradten. Die feinen aldjblonden Saare mogten über igre Sdultern berab auf ein graujeibenes Rleib, bas̉ unter dem Sinne idllok, mit einem viotettfarbenelt ©ürtel, beffen Gdflicke bon mattem Sbolde war, in ber Mitte erglänzend bon einem fleinen, aus Edelfteinen geformten Sterne. Die ©effatabiloung war rein griediifd, aber auf den Wangen lag eine franthafte$\mathfrak{B l a f f e}$, Die auf ein gaut bejonderess innerezs \&eiben


Go liebens̊mürdig mir biefe intereffante Ers fゅeinung war, fo erregte fie in mir bod) nur ben $\mathfrak{a r g t l i d e n ~ W u n i d , ~ m i t ~ i f r ~ f p r e d j e n ~ z u ~ f i n n e n . ~}$ Der 3 ufall, Der übergaupt cine groke Rolle im menidliden $\mathfrak{l e b e n}$ ppielt, begünfigte mid. Stin nod ziemlid entferntes̉ ©elädter bon ©pazierenden
facuate fie problid aus ibrem Sdlummer ober Traume auf. Sie riß rajd einen feinen türtijden Sbaml, ter auf ber legne lag, auf bie fie ibre red)te Sand geftübt batte, an fid, falang ibn leidt um ibre ©dulter, marf einen fdüdternen Blia nad Der Ridatung Desి ©elädteridalless mit igren fdönen Duntlen, grogen Uugen $^{\text {und }}$ entflob fo flüdtig, wie eine ©azelle.

Intem fic fidi von der Rubebant entfernte, fab id auf bicjer ein Bud mit jdwarzem Einbanbe liegen, Dasz meine Reugirr erregte, weil eş mir burd Siadfrage ter Dame, die eß zufällig liegen ließ́, ©(elegenheit zum Nadifpüren und zu einer $\mathfrak{U n t e r}=$ redung geben tonnte. Blitgidnell, wie ein Beier fid auf eine Taube ftürst, jprang id auss bem ©̧ebüfde, pacte Daş Bua, ftectte es flugs in bie
 gegegengejeß̧ten $\Re i d t u n g$ fort, $\mathfrak{u m}$ burd bie $\Re$ Rütlegr Der bolten Dame, doer burd eine zunt Solen bess Budjes entjentete $\mathfrak{B e r}[\mathfrak{o n}$ meinen $\mathfrak{F u}$. nidt mieder zu berlieren, bebor id ibn näher unterfudt batte, Denn - baş vermeintlide \&efebuab war ein
 über dicie Dame geben tonnte, und atbmete Die feinftert und füßejten Wboblgerüde, war alfo glaub= lid baz ©igentgum einer bảberen Salondame.

## 

Erif in weiter CEntfernung, wobin die Badegafte nidy fu tommen pflegten, zog id unbemertt Das
gefundene Tajdenbud Gerbor und Bffnete ex. Jax fand barin zaflreide Notizen in italieniider Sprade, $\mathfrak{u n d}$ obgleid id Diefe, wie die franzofitide und eng= lijde Sprade, mit gleider Fertigfeit idurieb und (prad., fo war id bod jo dizcret, mid um ten Sngalt nidjt zu belümmern, fo lod̉end aud bieje Berfudung fein modjte. Jథ blätterte fort und fand in einem Seitentajdden Bifitentarten, bie mir ifren Namen nannten. Nun mugte idi, was̉ id子u miffen münidte, ftectte baş Tajぁenbuç wieder in meine Bruftajde und eilte uad Dem Converfationgs: Gaufe, wo bereitz ein $\mathfrak{A x}$ iddag in franzöfidjer Sprade $\mathfrak{u m}$ gefällige $\mathfrak{R u ̈ a ̆ g a b e ~ e i n e s ~ i l l ~ D e n ~} \mathfrak{A x}=$ lagen berlorenen Taldjenbudez gegen $\mathfrak{B e l o b n u n g}$ Dringend bat.

Ohne Säumen ging idy in ben franzöfidjen Sbof an ber Promenadebrüfic, um mid, meiner duftenben Bürbe zu entledigen, und nidft in eine wiedergolte Berfuduang zu geratgen, bei längerem Befibe beß̄ $\mathfrak{T a f d e n b u d j e s ~ b o n ~ b e m ~} \mathfrak{T n h a l t e}$ deffelben näbere Renntní zu negmen.

Der Portier Dexz ©ajfbofesి fand eben am Thore; id fragte ifn nady ber Wohnung der ©fräin $\mathfrak{E} \ldots$. und ergielt Den Befdeio, dan fie mit dem italieni= jden ©ejanden, ©rafen $\Re \ldots \ldots \ldots$, im zweiten Stoctwerte die 3 immer 31 biza 36 bemogne.

Mit eigentbümliden © © füblen fieg id bie pradjtoolden, mit Drangerie gegierten Treppen hinan, und ek' idh an eines ber begeidneten Bimmer zu

Hopfen magte, mugt' id mid jammela, biz id meiner bangen Befühle Meifter gelvorben war.
$\mathfrak{T u f}$ das Bimmer 31 zuidreitend, affnete fid Die さgüre deffelben, und ein geraustretender $\mathfrak{B e d i e n t e r}$ Dezz (Strafen ill. fraste mid in franjotifiger Sprade, ten תopf bod,müthig in den Naden legend, waş id minjaje?
"J̧) münfde die ©räfin 2. zu fpreden," er= miderte id, „weil id ifr Tajdenbud gefunden babe, bas idy perfönlid zurüafgeten mill."
"Jit nidat notbmendig," fagte er; geben Sie Dass Tajdenbud nur mir, id beforg's \{djon; Daş Trinfycld für die $\mathfrak{R}$ ücfage mird Jbnen Debgalb bod niat entgehen."

Bei diefen Worten frecte er bie Sand nadi dem
 andern Syand reidite er mir cilt FFunffranfenftüdf.

2uf dieje franzöfifac Jnjolenz antwortete id mit einer deutiden, weithinidallenden Ohrfeige, ullo gewiz wäre jede große Sängerin mit einem ebenio fandenden Mpplauie feelenvergnügt. Jedeniallz muß fie febr vernebmlid gelautet baben, Da jofort bie Flügelthüren Desz näditen Simmerẑ fi千w auftgaten, und eine intereffant = idjüne Dame, in Der idf die Tafdenbuduergefferin in den $\mathfrak{A x}$ lagen erthante, über Die Sdmelle trat, um fíd von bem geräulduodlen Borgange an ter Front $\mathfrak{\text { cezz }} \mathfrak{B e r}$ immers zu unter= ridten. Wein bechrfigter ©egner zog fid ideu зurüat, mit einem unmilltürlidjen fanften Sündedruăe
auf feine von mir mie ein $\mathfrak{R e f o n n a n z b o b e n ~ b e g a n d e l t e ~}$ Wange.
©Fine merkmürdige *enterrcoung.
$\mathfrak{U}_{\mathrm{m}}$ midj nidit zu verratben, dań id die Dame mögliderweife bereitz fenne, fragte id mit einer artigen Werbeugung:
 ber ©sräfin \&. vorgeftellt zu werben ?"
"J̊め felbjt bin die elräfin $\mathbb{L} ., "$ antwortete fie mit freundlider Miene, und lud mid ein näber zu treten.
"Darf id Sie um Jbren Samen erfudjen, mein Serr?"
"Dector M.".
" ${ }^{\mathfrak{A}} \mathfrak{G}, \mathfrak{U}$ niberfitätęprofeffor zu $\mathfrak{B}$.?"
"Ja. Wuber miffen Sie Dieß́, meine © $\mathfrak{F}$ ädige?"
, $\mathfrak{H}$ (uß bem Frembenbud) fit Grute fiüb, in meldjez Sie fidh ganz einfads alz Dr. Mr. einidyrieben; ein anderer $\mathfrak{\Re u r g a f t , ~ b e r ~ m i t ~} \mathfrak{J n}$ en fugl:id) antim und im namliden Wagnon mit Jgnen reifite, Sie aud perjönlid lennt, ri.i, lei tem Frübitüdfe, mir gegenüberfißend, und allen Anmejenden görbar aus:
"Dr. $\mathfrak{M} .!$ Jn, meine Sgerren und Damen, menn wir frant merden, babin nit eine trejtreide
 $\mathfrak{U n}$ nverfitätzaprefeffor zu $\mathfrak{B}$."
"Ein allzugütig:s $\mathfrak{u r t b e i l . " ~}$
(ভ) in bie $\mathfrak{A n l a g e n}$, berlor aber Dort leiber mein Tajden:

 bitten einzutrcten, und neben mir $\mathfrak{P l a t}$ zu negmen, Damit id auf cine jaiditiae Weije nad der $\mathfrak{U r j a d e}$ Deż $\mathfrak{B e}$ иuđeż mid ertundigen lann, mit Dem Sie mid) beebrt baben!"

Man cffiebt auzz biefem artigen Benegmen bie felngebilbete $\mathfrak{D a m e}$.

Jdy trat in Das jebr gefímactooll eingeridjtete Bimmer, und nabm, ibrem Wunjde entipredend, $\mathfrak{a u f}$ dem Sofa neben ibr ßlak.
"Die Urfade, meldje mid zu bem Wánide ver: anlaß̂te, perfönlid mit Jhnen zu [preden, meine gnädige ©räfin, ift sanz einfad - Jbr Tajden= $\mathfrak{b u d}$, bas id auf ciner Rubebant in den $\mathfrak{2 l n l a g e n}$ gefunden babe. S.ier if eza!"
"Sott jei Dant!" ermiderte fie, Das Tajぁen= bud) freubig ergreifend; "Sie baben Durd bie Rüdfgabe defficleen mir mabrbaftig einell Stein vom Serzen genommen."
"Nidit ohne Sinderniffe," außerte id lädernd, $\mathfrak{u n d}$ erzaflte ibr Den $\mathfrak{A x}$ ftritt mit Dem Bedienten, für biefen mit thunlider Sdjonung; zugleid midg entiduldigend, Das jein megwerfendes Benchmen, $\mathfrak{i n}$ हbefondere aber bie Mbfertigung mit Dem Fünf= frantenfü̆fe alz $\mathfrak{Z r i n f g e l d , ~ m i d , ~ e m p z r t ~ u n d ~ z u ~}$ einer bon ifm zwar wobl veridulbeten, aber bei
 fertigenden Begegnung bingerifien Gabe.

Unjere ganze $\mathfrak{U n t e r r e d}$ ung murbe in italienijder Gpradie gefübrt．
＂Brabo！Brabo！＂rief fie belladend ausi，＂Dem baben Sie gerade $\Re$ Redjt getban．Ja frelte mid mirtlid，bab biejer arrogante Franzoje，Der mir wie ein Spion auf alten Tritten nadid）leidt，einmal feinen Meifter gefunden habi．Mein Dntel，der （Stcjandte，und meine Taite，unter deren Sduţ id in $\mathfrak{B a r i z a}$ lebe，find in diejen Menjden wegen feiner Siriederei und Şeudyclei，ignen gegenüber， ganz bernarrt，obgleid fie fobon mefrmalz und von beridiedenen Seiten vor ifm gewarnt worden find， und fie felbft ifn für einen Spion $\mathfrak{R a p o l e o n z}$ Galten！＂

Gine furze Paufe trat ein．Sie brefte bas̉ Tajdenbud）mit igrer fdionen Sand um und fragte mid Dann mit lem forjdenben Blife einer auf bie Qantwort gefpannten Erwartung：
„Wie erfukren Sie benn meinen $\mathfrak{N a m e n , ~ S ̧ e r r ~}$ Doctor？＂
＂（Durd）Sbr Tajథenbud），©räfin！＂
＂Sie baben ex alfo geöfinet？＂
„Ja，um＇nad）ber（Eigentbümerin zu foriden； Denn nad allen $\mathfrak{A l u z e d}$ angebören．Sie bürfen mir aber auf Bort glauben， （Sräfin，Das id von Dem Snkalte teine Senntnis nabm，fondern nur umblätterte，biz id in einem Geitenfadje Dess Tajdenbudes Sgre 彐⿰冫欠efie auf $\mathfrak{B i f i t e n f a r t e n ~ f a n d . ~ E r i t ~ b e r n a d ~ g e r i e t h ~ m i r ~ a u d ~}$
ein Briefden mit Der nämlidjen MXreffe auf Dem Coubert zwifden Die Finger."
(Ein leid)tez ßoth der Berlegenbeit Gaud)te über ibre blafjen Wangen.
"Sbre अXreffe auf bem ©ouvert mar für midy Die Beftãtigung Der $\Re i d_{\text {tigleit }}$ ber jajon gefunbenen
 mieber, Deffen ganzer J̌nhalt für midy, alz einen Lobalen Finter, natürlid ein (s) egeimniz bleiben - mugte."

Ein \&ädeln ber Beruhigung umppielte ifre Sippen.
"Erlauben Sie mir eine Frage?" jagte fie.
"So viele Sie an mid) zu frellen wüniden, ©raffin!"


"MWerbings, und zwar eine to umfangreidie,
 traut mit meinem Seeilverfabren find, Das fie mid an ben ßranfenlagern meiner ßatienten mürdig bertreter."
"(Sottlob!" ermiberte fie, "Dann Darf mogl aud id Sie um Jbren ärztliden Beiftand bitten."
"Semín, und Sie mürben mir burd Sbr Ber= trauen eine groke Gifre erweijen. SUber füblen Sie fid Denn frant, Esräfin?"
"Ja. Seit 3 Jahren bin idy von einem Nerbens leiben beimgefudt und babe auf baz Mrnatben itas lienijder und franzölider 9lerzte verjwiedene Seils
bider befudgt, jebod obne günftigen Erfolg. Ein Giefiger Badeargt empfafl mir, bei dem Dr. F., Der alg Specialif in Nerbenübeln fí cinen grofen $\mathfrak{R} u \boldsymbol{f}$ foll ermorben baben, Silfe zu juden; er woknt in (A), mobin aber mein Ont.I w:gen ber Berbältniffe Staliens zu Defterreid, nidjt geben tann. Jd idäz̨e mid glüctidid, Durd Bufall Shre Betanntidaft ge= madt zu baben, und boffe aud) die (Erlaubnis mei= ner Berwandten zu erbulten mid Shrer ärztliden Begandlung bedienen zu dirfin."
"Want fann id die ebbre baben, Syrem Serrn

"Morgen, wenn cả Sbnen belieft, Sberr $\mathfrak{P r o}=$ feffor; benn biz dahiut wird mein Dntel zurüct= fegren, der Geute einen $\mathfrak{A}$ иfflug zu einem in der Nadbaridaft zum Gemufie ser Randluft fid auf= Galtenden FFüften, einem betannten Napoleoniften, gemadt bat. Jod follte ign begleiten, blieb aber zurüat aus innerer lunutye wegen beß berlorenen Tajdenbudecz, und um zu verłiiten, daß eez nidat in Die Silauen tes bozzwillig lauernden wedienten falle. Defbalb befdilez idy aud, gar nidt mefyr auszugeben, big id wieder im Bifiße meines Tajden= budica fein mürbe."
(Eben wollte id mid empieglen, alz bie Esräfin auf $\mathfrak{D e m}$ Sofa zurüdijanf und in galbliegender Stela $\mathfrak{u n g}$ einer leblojen Statue glid).

Jd erlannte fofort den Grunk igres \&cibens - Starriudit: 9xufgrbung rez negenfeitiren Ceinfluffes ber Seele auf den תobper und dis תïr=
perz auf die Seele, folglia Unempfindlidecit gegen außcre (Sindriate und Hubeweglidlleit, dabei aber nidut frampfbafte Strifigteit ber wiẩteln, fondern mädjerne Biegjamfeit, jo Das die Sliteder jede £age, Die man ignen gibt, annebmen und bebalten; Selbit= berbarren bes̉ Leibes und ber Seele in bir Lage, in welduer ber Rlufall fie findet, alfo bez ßorperz in Derjelten Stellung, der Siele in derjelben Sedanten: reibe, ja in denferben Worten; der imnere Sium in fíd felbft zurüafgezegen und verfunfen, ogne tlares Betrußticin, oft mit Triummen und $\mathfrak{P}$ fionen; Das organijae Leben Dabei ungeftort; Dauer Dess $\mathfrak{A} \mathfrak{n}=$ falles: : Minuten, Stunden, ia Tage lang.

In biejer, wie in allen andern Sranlyeiten, gab id immer Dem Raturbcilderfabren Sen Borzug bor Den Mitteln ser $\mathfrak{A p c t b e f e}$. Sialte Bäber, $\mathfrak{Z u f t g e n u в , ~}$ ftarte törperlide Bemegung und Zgätigltit jolten Die Mittel jein, burd) bie id Die (Sbräfin zu beilen gedadte.

Plöglid fam mir ber ©fodanfe: ob igre Srant: Geit nidt ber Somuambulismuz jei, nit bem Die Starrfudt fegr nahe bermandt if. Serabe jeßt war ber 2 tugenbliat, mid bon ber Wabrbeit Diefes © Gedanfens zu überzeugen; id) tonnte nidyt Goffen, je mieder mit der ©rräfin allein gelafien zu werden.

Sd) magnetifirte fie, ein Berfabren, Das id aud fdjon gäufig gegen Starrin di $\mathfrak{a n g e m e n d e t ~ g a t t e . ~}$ nad menigen Striden über Stime und Sdläfen
regte fie fich mit einem tiefen ©eufzer. ©5s batte gemirtt.
"Sefen ©ie, Grafin?" fragte idy.
" Me edt gut."
"Sionnen Sie jeken, mokin Sie mollen?"
${ }^{\prime D} \mathfrak{D} \mathfrak{a}!{ }^{\prime \prime}$
„Sind Sie im Stande, Berfonen an entfernten Drten aufzu\{udjen?"
" $\mathfrak{N i d}$ tı I Leidjter."
"(Beben Sie nad St. (Sloud in Napoleonz $\mathfrak{2 r b e i t z}$ zimmer. Jit or bort?"
, $\mathfrak{J a}$; er légnt fid mit ber redfen 5gand auf eine ©fie bes Sareibtildez und pridut eben mit feinem Reibargte... Er beflagt fíh über Sajmer= zen in ben Renden, und erzäblt, dā́ er bei dem jüngften Befucie beş ®önigs son Belgien denjelben cinen Steincollega gebeiben babe."
$\mathfrak{D a}$ id muß̧te, Dā̄ Somnambulen aud Mittel gegen Firantgeiten angeben, fragte id) fie:
"Ourd weldes Mittel fönte $\mathfrak{R a p o l e o n a ~ b o n ~}$ feinem Hebel geteilt werben?"
, Er foll bas ßulber bon ber Wurzel ber rothen Neffilin in warmem Weine einnefmen. Dies wird nidet nur ben Stein zermalmen, fondern aud allen Sand forttreiben. Ferner foll er gut gebepptezs
 baben Biete, die an Bidat= und Steinplage litten, igre ©fefundbeit mieber erbalten."

S̊ぁ batte bie Befätigung, Das in folden Framen

Die Comnambülen immer Bollzarzaeimittel anratben, Durd tie biảmeifen auffallende Şeifungen erfolgen.
"Wird Raijer $\mathfrak{N a p o l e}$ on III. ned lange leben?" Nady einigem idecinbaren Befinnen antwortete fie: ${ }_{n}$ Wie lange $\mathfrak{N a p o l e o n ~ n o d ~ l e b e n ~ w i r d , ~ d a s ̧ ~}$ meiß id nidt, mobl aber, $\mathfrak{d a s}$ er 1868 nidt megr auf Dem Throne figt."
"WBie fo?"
"Meine 2 nnfidt gründet fid auf bie Berednung Der $\mathfrak{F e g i e r u n g}$ bauer ber $\mathfrak{N a p o l e o n i b e n , ~ w e l d e ~}$ Sonige waren; nur תaifer $\mathfrak{R a p o l e o n I . ~ m a d t e ~}$ cine $\mathfrak{A} \mathfrak{x}$ ถagme bon 2 Jabren; er murbe Saijer 1804; Die Bufammenzäflung diejer ふiffern madt 13; er vfllor Den Thron 1815, mas 15 madt, alfo 2 Jabre megr.
"Dagegen traf bicje Bered,nung bei feinen $\mathfrak{B r} \boldsymbol{u}$ bern genau cint, und aud bei feinem S dwas ger, bem ®ionig Murat von Seapel."
"Darf id um näberen Nadyweiz bitten?"
"Jofepg Napoleon murde ふönig von Neapel im Jatyre
$1806=15$, er Görte auf $\mathfrak{M o n i g}$ zu fein . . . $1814=14$. Zubwig Napoleon, ber Bater Rapolion's III, wurbe §önig von Solland im Jabue . . . . . . $1806=15$, vergidtete auf Den Throt im Jabre $1810=10$.

Şieronymus શapoleon wurde Roung bon Meitpgalen im Jabre . $1807=16$, er berlor ben Thron in Jabre . $1813=13$.

## 18

$\mathfrak{M u r a t}$, Sdmager $\mathfrak{R a p o l e o n ' s ~ I . , ~ m u r t e ~}$ Sonig von Neapel im Jahre. . . $1808=17$, berlor $\mathfrak{Z g r o n}$ und £eben im Jagre $.1813=13$.

Fsieraus if zu crfelyen, Daß Die Negieruntgezzit von teinem dicjer 4 §önige die Bifferzahl rex Jubrez Der crhaltener §onigz̉nürbe überdauert gat."
"Ein jeltjames̉ Spicl beż $\mathfrak{Z u f a l l e s ̧ ! " ~}$
"Mir faxint ex mibr $\mathfrak{M a p o l e o n i b c n b e r = ~}$ Gãngniß alz $\mathfrak{Z u f a l l}$ zu fcin."
"Waß jagt die Berednung bei Mapoleon III.?" " $\mathfrak{N a p o l e o n ~ I I I . ~ m u r b e ~ S a i f e r ~}$
im Jahre . . . . . . . . $1852=16$, jekt, im Jabre 1865, betragen feime Regierungâjabre bon 1852 biza 186513 , er mird alfo nod regieren Goditenz 3 Juhre, fogin im Jabre 1868 feine. Serridaft ein Ende nekmen, Durd Thronentagung, Xhronentjekung coer Durd den Tod, wenn er nidt eine $\mathfrak{A x} \mathfrak{z}$ nahme madyt auf ein paar Jabre megr, wie fein Dheim ßaifer Rapoleon I., mas mir aber, fdon wegen feiner bedentliden Sranlbeit, nidat toabrideinlid cünft."

Der \&eib ber ©räfin fing leife zu beben an, ein Beiden, dan die Ctarrfud)t zu \{dmindan beginne und igr' (Ertwaden nabe fei. Da fie 3ugleid) mit einem ©eufzer den תispj zurüdlegte, erfannte id ibre Grmüßung. Ein par ©tride über Stirne und Sdjlafe ftartten und berugigtin fie, Dod mufte id ibr 3 bis 4 Minuten Sube gönnen, jçin jegt aufgören, fie zu fragen.

Nun blieb mir tein Smeifcl mekr, daß bie Eräfin eime im fcdjoten und Godjfen (Erase bellidutige Somnambüle fei, maz neder fie jelbit mußte, nod $\mathfrak{i b r}$ Dheim, nod Die Mergte, bei Denen fie bisher Şilfe gefudjt batte, mabridereinlid meil unter diejen lein getwandter Miagnetifeur fid mag befunien baben,
 ratben märe.

Jda batte früber jdion Selegenbeit gebabt, bei Darjtelungen reifender Magnetifeure und fomnam= büler Damen ein aufmertifam prüfenber Bu\{djauer und Bugorrer zu fein, zwar Mandes für febr auf= fallend, Dase Ganze aber dod für eine auf Ginbers ftandniß, wie kei bielen §unfttüaten der Tajdens fpieler, berugende Sjeldipelulation gebarten. Dićs mag mohl in Der Regel der Fall pein, rgne debbalb
 berübmten Somnambüle ©Sabriele und ibrem Magnetijeur $\mathfrak{W}$., melde in $\mathfrak{P a r i z}$, Eondon und $\mathfrak{N e w}=\mathfrak{V}$ ort fo ungebeureß $\mathfrak{A l u f f e b e n}$ gemadt baben.

Meine eigene Ueberzeugung, daß esz in fo bobem (Srate bellidtige Sommambülen gebe, gemann id erft turd die ©siajfin, und id füblte ein unmider: ftejlidess Berlangen, Durd weitere Fragen meine Ueberzeugung zu keftitigen. Mir bangte vor einer fibrenden $\mathfrak{U n t e r b r e d}$ ung Durd irgend einen Befud, benn ezs mar febr ungemín, db id jemals mieter eine fo gilnftige ©elegengeit finden mürte, in Diefem ibrem Suftande Fragen an fie fellen zu tonnen.

Mit folduen © ibrer $\Re$ Rube aux̂, und fragte fie:
"Wird der Grgn dez Raiferz Mapoleon III. fein ${ }^{\text {Nadfolger auf }}$ Dem franzofidjen Throne fein?" "Sring Napoleon", antmortete fie, "Der $\mathfrak{B e t t e r}$ Dezె Raijetz, mird Brinz=Fegent Der Franzojen werden und feine Regentidaft nod am Tobeztage Des Raifers mit einer ßrollamation ber politifden $\mathfrak{F r e i}$ beit beginnen, mit ber 9 norbnung einer birecten $\mathfrak{W a b l}$ zu einem freifinnigen Sarlamente, Das aud Die Minifter zu mäblen gabe, mit unbejdräntter Rebefreibeit bei vollig freier Preffe obne תaution, Deren Nidter bei Berleß̧ungen ber ©ejeße nur die Sdmurgeridte fein jollen."

Sebr erftaunt fragte id :
"Wober miffen Sie diç?"
IWd Gabe diefe Protlamation to eben im $\mathfrak{A r}=$ beitátabinette besz Srinzen Napoleon im Falaiss Noyal zu $\mathfrak{P a r i z}$ gelejen. Sie liegt in feinem altertbümlidjen Sdureibiduranfe aus ßalifandergolz
 lade redtż. Durd diefe Brollamation wird ber jdlaue Srinz alle Beftrebungen bezz (s)rafen von ©Gambord und des ©rafen don Fariz, den Saifertbron ber Framzojen zu befteigen, vereiteln."
"Welde Wirfung mird Diefe Brollamation auf Deutidland auả̉ben?"
\#Ned vor ihrem Eridecinen mird ein Srieg in Deutidland entiteben, bon turzer Dauer, bers Derblid für ten Befiegten, für ben Sieger vergäng=
nifboll, nadi bem (Eridcinen jener $\mathfrak{P r c t l}$ (amation, Leren Kealüdende Berbcifungen ganz Deutidland aud für fid erfüll zu fehen müniden miro."
, Wann wird Deutidland zur Gingeit ge= langen?"
 ( Rurze $^{\text {® }}$ Baufe.)
„थh! Sal febe zwei pradtooll gefidmuifte © arge
 werten groge Beränderungen auferftegen."
${ }_{\ldots}$ Waz iefen Sie in ser $\mathfrak{R a g e}$, in Sgrer $\mathfrak{u m}=$ gebung?"
„Sie, am 9rme Эgrer jungen und munder= f(がnen $\mathfrak{B r a u t , ~ b i e ~ S i e ~ w o m ~ R a n d e ~ i f r e s ̧ ~ f u a ̆ h e n ~}$ Grabes weggefolt gaten."

Gerade biefe ganz grundlofe Meukerung über=
 gebjitte feien, und Da ber \&eib Der Gräfin wieber zu beben legann, ظielt id ibr Muftectict aus Dem fomnamkiliten $\mathfrak{A}$ uftante für Iringend; ein paar mag= netifde Stride genügter zu bicfem 3mede. Jø ftand mit bem Şute in ber Şand vor ify, alz fie
 frübere $\mathfrak{U n t e r r e d u n g ~ D u r i d ~ i b r e n ~} \mathfrak{A} \mathfrak{n f a l l}$ von $\mathbb{S t a r r}=$ fudjt fei uuterbroden worben.
 fagte fie mit einer $\mathfrak{U n t e f a n g e n g e i t , ~ a l d ~ g a ̈ t t e n ~ m i r ~}$ bizz zu siefem 2Xugenblife unfer früberes̊ ©eifpräd olne $\mathfrak{u n t e r b r e d}$ )ung fortgefegt.

## 22

, 3 u dienen, ©rifin, id mus nod einige $\boldsymbol{u r}=$ veridieblidje ©sänge maden."
"Rommen Sie ja bald wieber zu mir und vers geffen Sie nidjt, morgen meinen Dntel nit Sbrem mir berfprodenten $\mathfrak{B e}$ fudje zut beebren!"

Jd) idied mit ber $\mathfrak{B u}$ idicerung biefes Bepuđez, und war mit mir barüber einig, das mein Berfabren zu ifrer Şeilung fid nad ber §ur ber Merven= Yeibenien überbaupt zu ridten $\mathfrak{b a b e}$.

## \#\#icder 「ehen.

 Der $\mathfrak{W o h n u n g}$ Dcz erften $\mathfrak{B a t e a r z t e z ̇ , ~ S ̌ a f r a t h ~ D r . ~} \mathfrak{R}$., ald Jemand binter mir peine Şände auf meine Sdultern legte mit den Warten:
"Das fam id Bir am beften fagen, licber Freund!"

Majd mencete id) nid) um: Der (Sefudgte fand bor mir, eill Uniocritititstanterad von mir.
 nad einer Gerglident llmarmung fort, „und begab midy auf ten Wea, Didy aufjufuden, was mir jest febr gut gelungen iit. Reiter laun id Did) in Diefem ※ugenblife nid)t begleiten, Da mid) ein Patient bier im Gaftbofe ungeduldig erwartet, bennod nebm' id mir, freilid ärztlid getwiffenlcz, nod) fo viel Beit, $\mathfrak{D i r}$ zu fagen, dan $\mathfrak{D u} \mathfrak{W o b n u n g ~ u n d ~ g u t e ~} \mathfrak{F e r}=$ plfigung in meinem Şauje annchmen mugt. शukig! Reine Witerred!!"

## 23

"\{aß mid nur zu Wort Pommen, lieber Freund", verjebte id ladend, "um Dir jagen zu tonnen, mie fegr cas mid freue, ©id mieder zu jeber."
 meinen $\mathfrak{A n t r a g}$ eine biftimmte, woblgemert! $\mathfrak{b e}=$

${ }^{\prime}$ Feinczimrgex ; die Wognung bei Dir nefm' (đ) mit Bergnügen an, Denn id) würte Dann, mas id) im (Sajtbofe nid)t erwarten fann, bie ernünjate $\mathfrak{R u g e}$ finden, fo lange $\mathfrak{D} \mathfrak{u}$ nidyt zu Şauje biít, unt dief wird mokl immer der Fall feit, da alle biefigen ßatienten, waz id redt mobl meiß, immer
 bei Dir rerzegren, aker vernünftigerwaife tamit $\mathfrak{D u}$, mir nidit zumutben, an der Wintbiztafil dez © © aft: $\mathfrak{b a u} \mathrm{ces}^{\mathfrak{M}} \mathfrak{M i t t a g s}$ und $\mathfrak{A b e n d s}$ zu feblen, wo id allerlct Gejdizufe fegin und beobadten werbe zur Bereidjerung meincr Menidjentenntnig."
 erfenten und erjüllen. Wenn Du aber badurd mid som Şalfe zu bringen boffeft, fo bift $\mathfrak{D u}$ in einem getwaltigen $\mathfrak{J r t h} u m$; Deun id werbe in den beiden Mritijden Momenten Deż Cprifenz, Mittagz und 2tbenca, neben $\mathfrak{D i r}$ fizen, um, mas id bei Dir für Dringend nötøig eradjte, Dcine $\mathfrak{D i a ̈ t ~ z u ~ u ̈ b e r m a d j e n . " ~}$
"ODer umgefegrt!"
In folge diejer ©aftgoftafellamerabidaft mus id) freilid meine liebe Frau auf cinige 3eit fißen Iaffen, was fie mir übrigens meniger übel negnen
mird, ald ment id fie vor ber §eirath gätte fizen laffen."
(Er ladte und id mit igm.
"(E) ${ }^{(1)}$ indrfjen zu meiner Frau, und fag' ibr, Daß $\mathfrak{T u}$ von beute an ibr Bimmerberr peieft. Dod nein, fage nidyt: $\mathfrak{i g r}$ Bimmerberr, fontern mein Dim'merberr; merte $\mathfrak{D i r}$ 's, ßrofefior, ein EEbemann lann nie fidjer genug geben."

Der jobiale Soofrath ladte mieder.
"J̧ joll zu Feiner Frau geben, und weiß nidt, too id fie fince!"

Er nannte mir Die Straße and Die Nummer feinex Şaujex, und fügte bei:
"Blcib Cort, Eis id) ©id zur Mittagstafel $\mathfrak{a b}=$ bole! Jゅ mus jubt zu meinem Fatienten Ginauf; er märe fonft aus boabkafter $\mathfrak{U}$ ngebuld im ©tande, nod früger zu ferben, alz Dura Die Mixtur, Die id ifm veridurciben werce."

Ladjend, aker gravitätifd, wie esె cinem grogen 92rzte geziemt, faritt er Die Treppe ginauf.
simmerberr und 5 気ausfrau.
Jim Şaufe bex Sovirathes traf ia peiné Yiebensి= mürbige Frau, erft feit 4 Monaten mit igm ver= mäblt. M(z idi meinen Namen nannte, war fie febr erfreut, einen Freund igres Mannca perfönlid tennen zu lernen, von Dem er \{djen oft mit Be= geifterung gefproden babe. Sie fügrte mid burd

## 25

cine lange Neibe non $\mathfrak{D i m m e r n}$, um mir Die Wabl freizuftellen; 5 ©aifzimmer, elegant meublirt, murden mir getwiefen; id mäjlte das einfadite in einer Ede,
 "Sjaben Sie gefrübftuatt?" fragte mid) die Dame.
"Mein, Frau Soprathin, id batte gar teine beit bazu."
"Was müniden Sie, S.err ßrofeffor? Raffee, ©gotolate oder Mein?"
„(Ein ©laza Wein und èin Stüatden Brod, menn id bitten Larf."
"Welde Sorte Wein?"
"(1) Ceidbiel!"
Sie jdjellt und jprad) leife mit der eintretenden 3 ofe.
Die frau deatte ein Tijdlein, bab vor bem Sofa fand, und kat mid, auf dempelben ßlak zu nefnien. Die Sofe brawte feinen Bordeaur, Sdinfen, gefulzte Forellen, Badwerf und meikes̉ $\mathfrak{B r o d}$.
"Efrau SLofrätbin", fagte idy ladjend, "Sie haben
 gerige eingeladen, die bis jeß̧t zu lommen berbindert waien, wie idy am Forügitüffen."
\&ädelnd erwiederte fie:
"Reffer zu biel, alz zu menig. N(tber jagen Sie mir bed, Serr ફrofeffor, mas̉ Sie denn vergindert Gat, zur redften Seit zu frügitüden?"
"Ein felt famez צ్షbenteuer, bas̉ id Jinnen mit= tgeiten will."

Jめd erzäblte nun bie ©efdidjte mit bem gefun= Denen Tajdenbude und meine lange $\mathfrak{u n t e r t e d u r g}$

## 26

unter vier 9 Uugen mit Der ©rifin bei Der Weber= bringung reşjelben. Natürlid fprad) idy lein Wort bon dem Somnambulisamus Der ©srafin, bon igrex Magnetifirung und von ibren $\mathfrak{A}$ usjagen in Diefem, Buftande, jebod mit Dem Bemerten, dan fie, nadj meiner Meinung, an Starrfudt leite, zu deren Soeilung eine lange Beit nötbig fei.

Die Frau meines freundes drohte mir lädelnd mit Dem Finger und fagte:
 marne Sie moklmeinent, Der fdjanen ©rrifin nidt zu tief in bie fdjönen Nlugen zu idauen, weil fid fdon Mande in ifrer Mäbe sie Fliugel berjengt Gaben. Wefondersa fagt man dieß cinem bielgenanntan Deutiden Diplontaten nadi, dem Sacrin b. Fo., ter ibr in Bace zu Biarrib und in Baris in alf= fallender Weife bie Cour gemadit baben foll, und Die baje Welt bebauptet jagar, dás fie bon ifrem Snitel alz biplomatifdje Sirce benűķt rooben fei, um ein Bünonis zwifden einem beutiden ©robs= fraate und Stalien einzuleiten. Sin Regationsjeltretär, Der alz Tourift fünf Tage bier vermeilte und den (Sejandten, fowie deffen Nid)te, die junge Sorainn, febr gut lennt, bertraute dieß gejpräd) $\mathfrak{M a n n e}$ jedod mit dem $\mathfrak{A x}$ ºructe feiner bollen $\mathfrak{U}$ ebergcugung, daf die junge, fegr verftandige ©räfin Ien vocunggaxatrag ihres Dheims mit tabellojer Sittenreingeit und mit fegr gutem Erfolge boll: zogen babe."

Jad beadjtete bamalz dieje Mittbeilung menig,

## 27

weil idf fie für Salontlatid bielt, fpäter aber er= Gielten fie ifre volftändige $\mathfrak{B e f t a ̈ t i g u n g , ~ u n d ~ f i n d ~}$ jest zur Thatjadje gemorden.
"Soviel id mid auf meiblide Sjerzen verftege", erwiecerte id, "und bief ift eine fdwere תumit, in ber tein Mann auglernt, muß id meine Heberzeugung befennen, dak id) Die junge ©fräfin für tugendbaft Galte."
"Wollommen sinveritanden' Mber über einen
 den mit §hnen zu pflüten."
"W2ie fo, meine liebe tünftige Şausfrau?"
"(Durd Diefeả Mort erinnern Sie mid Daran, Dañ
 follten. Um nun auf ben red)ten Tert zu tommen, frag' id Sie, Serr Profeffor, was Sie denn zu ber
 jei, fid) auf weiblide J̧erzen zu verfteken?" "Meine Beredtigung liest in meiner Erfabrung."
"Sie müfifen darmante Erfabrningen gemadt Gaben, da Cie nody immer ein Sjageftolz find." "Ja, ein leierner Soageftolz, bait Ned)t, Näd den!". rief Der SJofrath, dic legten Worte gỉrend, raja eintretend, аuฉె.
"안 Teufil, mas muß id feben! Da fibt meine Frau ganz allein bei cinem wirtfremben Şerrn, Der zum erften Male in mein Saus fommt, ganz vertraut im $\mathfrak{D i m m e r , ~ u n d , ~ w a s ~ u b e r ~ a l l e ~ ת l e i z e r = ~}$ und Ctiefeloronung binaugacht, tifdt ifn aud nod Starfungzmittel aufl"
" (Er is't und trinit aber nidt!"
", $\mathfrak{l m}$ io gefäfrlider, um fo berbidftiger! Bet Deinem $\mathfrak{A n b l i f e}$ wird er feinen $\mathfrak{A}$ ppetit verloren Gaben, und zwar auş freubiger oder einer andern 2lufregung. Fort zu Tifde in ben ©afthof, lieber Freund! Sdau' meine Frau nidft fo lange an!


Wir ladten alle Drei, und wir zwei $\mathfrak{F r e u n d e}$ manterten plaubernd nad dem ©aftbofe.

## Gie ©raubenkünigin.

Mit Dem Sgofrathe ftand id in einer Fenfter: bertiefung und betradytete Die eintretenden Suafte, welde burd ben gebicterifden תlang ber (Bafthof= glocte berbeipeläutet morden waren, wie die zabmen Dambiride in cinem eingefriedeten $\mathfrak{T h}$ iergarten zur Fütterung.
"Fennft Du bie Traubenfonigtn foon?" fragte mid mein Freund ganz ernithaft.
"Diejen Namen $\mathfrak{b a b}$ id nie gegärt. Wo ift fie?"
"Sdon feit 14 Tagen bier im ©Saftyofe."
"J̧め Bin ja erft geftern 9્યbendz getommen."
"Ja fo!"
"Wer ift fie?"
"Die einzige Todter igreş Baterş, Deż reidajten $\mathfrak{W e i n b e r g b e f i z e r z}$ Den ganzen $\Re$ Rein Gimunter, Deffen Bermögen auf mefr alz eine balbe Wialion'gefdätt
mird, webhalb er ber Weintinig genannt wird. Bermutglidy bat ex, alz gemifjenbafter Weingändter feine feurigen Waine $\mathrm{z}^{\mathrm{u}}$ oft g(loftet wit Daburd Das Sippertein belommen, Das er feit trei Jabren jäbrlidy, von feinem Sjerzenstodaterlein $\mathfrak{M R}$ in a be= gleitet, zur Giefigen Seilquelle fügrt. Sie ift jegt 19 Jabre alt."
"Mnd nod nidt verkeiratget?"
"Mein."
"Warum?"
"Weil fie fo abjdrecfend bäßfich ift, Daß eas reine Bogelideude mit igr aufnebmen fann, und es wuncert mid mirtlid, dak die ©ajfte gegen igre $\mathfrak{A}$ nwejenbeit $\mathfrak{a n}$ Der Tafel nod nidyt proteftirt lyaben, ba bei $\mathfrak{i b r e m} \mathfrak{M n b l i a f e ~ D e m ~ S u n g e r i g i t e n ~ a l f e r ~} \mathfrak{A p p e t i t} \mathfrak{a b}=$ banden tommen muf."
"Wie haigt diejer Weinlönig, Der glüaflide Bater Der $\mathfrak{F r a u b e n f o n i g i n ? " ~}$
"IGedodor von Selm; "bon" befgalb, meil ign ein regierender Fiurft, Dem er Die theuerften Weine zu den billigiten Preifen liefert, in den
 ift, Daß man auf dem Wege von ber Ficidenz biz $\mathfrak{a n}$ die Grenze eine bort angejündete $\mathfrak{j a b a n a}=$ ©igarre au® $\mathfrak{P f a ̈ l z e r t a b a t z b l a ̈ t t e r n ~ g a r ~ n i d t ~ a u g ̉ r a u d e n ~ t a n n . " ~}$ "§reund, $\mathfrak{D u}$ bift \{drectlid) in $\mathfrak{D e i n e n} \mathfrak{W o r t e n ! " ~}$ ", ${ }^{2}$ (ber wahr: Um Der $\mathfrak{W a h r g e i t ~ z u ~ G u l d i g e n , ~}$ $\mathfrak{m u z}$ id Ginzufügen, ¿aß fie ©seift, Bildung und Şemütglidfeit in einem bemunderungsmitrdigen ©frace befikt, und wenn $\mathfrak{D} \mathfrak{a}$ mit gefdloffenen $\mathfrak{A l}$ gen,
um vom Mnbliafe ifrez Mrdupenbaupteş nidyt fofort berfteinert $\mathfrak{z u}$ werden, mit ibr $\mathfrak{D i d}$ unterbalten millf, jo brogt Dir jogar bie Migglidjeeit, Wid) in fie zu berlicben."
 gefabt genug, igren $2 \mathfrak{n b l i c t}$ ertragen zutinnen."
,"2ld, Daran zweifle id) nidat! Da fommt pie! Die ift's! 2lrmer Freund!"

Jdy war mitflid fofort wie verfteinert! Eine Seffalt, wie die Söttin Juno; üppige Formen, eine FFülle ber idjunften klonden Saare, bezaubernde Glaue $\mathfrak{A l}$ ugen, $\mathfrak{W a n g e n}$ von zartem Nofenroth, $\mathfrak{Z a ̈ g n e}$, wie man fie gäufig in Romanen, felten im $\mathfrak{R} e=$ $\mathfrak{b e n}$ fintet. "Der Teufel foll den Soprath holen!" war mein erfter (Sedante! (Er itellte mid) igr und ifrem $\mathfrak{B a t e r , ~ D e r ~ f i d ) ~ a u f ~ i f r e ~ l i n f e ~ S o n d ~ f t i b t e , ~}$ als eine bageftorze, weitberiibnte arztlide Notabilitat vor, und war bosbaft genug, fid auf mein Deugnis zu Kerufen, Dak er fie mir bereits in ifree unver: gleidlidjen ©djonkeit und Ricbenbmürdigteit gejd, il= bert babe, was id mit dem Sujatg beftätigte, Daß feine begeiferte ©djlderung weit hinter ber Wirt= lidjeeit zurïdnebfieben fet.
$\mathfrak{H} \mathfrak{n}$ ter Tafel faß idf zwifden Diejem (Engel und ibrem $\mathfrak{V a t e r}$, Der mid) oft in Der beften $\mathfrak{U n t e r} \mathfrak{b a l t u n g}$ fiorte Dutd Bedenten und Fragen Ginfidtlid feines Berbaltens bei dem $\mathfrak{F u} \mathfrak{B c a t a r r g}$, (!) an dem er leibe. Jd rieth igm, zum Tijdmein mur Mojeler = Bisporter zu trinten, der nidyt erbibe, nie einen andern, mit $\mathfrak{A l u s i n a g m e ~ c i n e r ~ b a l b e ̣ ~ f l a j d e ~ S g a m = ~}$
pagner tiglid. Ned in fpiterer Beit baulte er mir fiur meinell guten $\mathfrak{F a t h}$, Deficn pünttidje Feforgung $\mathfrak{i b m}$ bie mejentlid, ften beften Dienfte gexeiftet babe. $\mathfrak{U n v e r t e m b a r ~ G a t t e ~ i d ) ~ e i n e n ~ t i e f e n ~ ( s i n b r u c t ~ a u f ~}$ feine Todtter gemadjt, und id) erinnerte mid) an bie 2ßorte meince Watctz: „Wenn Die Med te tommt!" $\mathfrak{D i c}$ Traubentanigin \{dien mir bie Redte - idy mar total in fie werliebt!
$\mathfrak{W i r}$ faken ned) lange bei einem §affequartett beifammen; alz olle (Gaifte fid fidun entfernt hatten. Sdeibend reidfte $\mathfrak{M i n a}$ mir $\mathfrak{i b r e}$ \{djöne $\mathfrak{y}$ and; idf blitte tief in iffe 2 agen, alz id probllidy cin frampf=
 $\}^{\text {toma }}$ nut eint Sefunde lang wafgrte, aber alz der fünfte Fall, den idy erlecte, mit Dem tieffen
 beferridung bedurfte, um nidttz bavon merten zu lafien.

21s wir allcin maten, fagte mein Freund nedend:
 aus, wie $\mathfrak{L u i f e}$ in "\{abale $\mathfrak{n d} \mathfrak{R i c b e " ! ~} \mathfrak{j z}$ Lie fdjön \{raubentonigin Datan ©duld, Deine Braut?"
"Mane $\mathfrak{B r a u t ? ~ S a f ~ f a g e ~} \mathfrak{D i r}$, baß Diefe $\mathfrak{B r a u t}$ dem Tode natger ftegt, alz dem Reben."
, $\mathfrak{O g o}$ ! $\mathfrak{B e n n}$ id cin Maler märe und bie Gottin der ©ejundyeit malen wollte, mulrie idf fie bitten, mein Modell zu fcir.",
§ad antwortete nidy.
"Die Sadje ift fefr einfady: $\mathfrak{D u}$ bift nidt blos berliebt, fonbern aud) verrüdt."

- Muf meinen Boridlag madten mir einen luizen Яuxิfug auf ber Cijenbagn.


## (Ein 3icfuct.

$\mathfrak{A} \mathfrak{m}$ andern Tage madte $i \notin \mathfrak{z u r}$ beftimmten Stunte bem Sgerin ©rafen \&. meinen $\mathfrak{B e j u d}$, und fand bei ibnt bie idmeidelgafteite $\mathfrak{A l u f n a b m e}$. Er fübrte bie Conberfation in franzofifder Sprade mit einer © Semandtheit, dab er bald mabte, mas er bort mir zu miffen wünidite, und was er von mir zu Galten babe; aud jdjen es ifn ganz befonders zu befriedigen, $\mathfrak{D a b}$ id $\mathfrak{R g}$ einpreuke und Ratgolif jei. Nad beendigter $\mathfrak{U n t e r g a l t u n g ~ f i ̈ g r t e ~ e r ~ m i d ~ i n ~ r e n ~}$ anfobenden Salon und felle mide feiner (Bemablin vor, einer ftattlidjen Dame von etra 40 Jabren; der Syraf felbit modjte mogl 50 zählen. Şier traf id) aud feine Nidjte, die junge ©räfin, weldje mix auf'z Freundlidjite entgegen fam und med igrer Tante borftelle. Ter Braf verabjdjiedete fidg bald, und ließ mid aldein bei ben beiben Damen. Db= mogl ial über Die תrantgeit der jungen Scrüfin mit mir bereits im Neinen mar, jo begann ial dod mit ärgtlidjen 2 (uabfagen, und endete mit ter tröfenden Bufidjerung ter Wiebergenefung in 马eit von 6 biz 8 Wodjen, morüber bie beiden $\mathfrak{D a m e n}$ godit erfreut maren. Nad vorläufiger Mnordumg ber ftreng
eingubaltenben Diät veriprad id, tiglid jo oft zu fommen, alz nőthig, und empfagl mid.

## \#ie ledte if grkommen.

$\mathfrak{T n}$ Der Wirthstajel fan ter Syofrath nidit neben
 feiner idjünen Todjter maren unbejetst. Jod fragte ben Sellner nadi der Urjade, ber mir leife antmortete, Daß Fraulein von foclim heute in ber exfen Mer= genftunde beteutend crtrantt fet und ter Şerr Sof= rath und nod ztwi 2lerzte fith bei ify befindert. (Steid Darauf murde id Ginaubzecgelt. Mein Freund, ber Sorfrath, erwartete mid mit befturgter Miene.
"Inglücäprołbet", fagte er, "fie ift fd)wer er: trantt, febr betentlid - $\mathfrak{Z y p h} \mathfrak{z}$ - wcib nidyt, ob - vic antern zwei Merzte Gaken fie fajon auf= gegeben, und id - id muß ifuen beiftimmen. (Ein jo rapider $\mathfrak{B e r l a u f}$ ift mir it Der $\mathrm{SBrariz}^{\text {nod }}$ nie voraciommen. ©çle bod mit mit binalf! (1) tannft fie bedi nidy fterben lafjen, obne cinen $\mathfrak{B e x}=$
 Dringend uin Deinen Beiftand bitten."
$\mathfrak{J m}$ Sorriber tam mir Şelm entgegen, jdudis zend und diz Santobe ringend.
"Şerr $\mathfrak{P r o f e f f o r " , ~ f a g t e ~ e r , ~ „ i d ) ~ g e b ' ~ J b n e n ~}$ Gunderttanfend ©ulden, menn Sie meine liebe Tod= ter, meine liebe $\mathfrak{M i n a}$ retten!"
"Sidat cinmal bie Tare negme id bon Shnen an, biel meniger nod Syren angebetenen Freisil"

Sdi fübite ber Sranten Den Puls - äuferfe © (Sefabr!
„Da lamt nur nod bas $\mathfrak{W a f f e r}$ belfen, teine 9xrzenei!" fagte id zu meinem Freunde in lateini: fder Sprade, und orbnete fofort an:
„(₫めnell 4 träftige Şausamägde, $2 \mathfrak{B a b e m a n n e n , ~}$ frijdeả Brunnenmafjer in Spiķtrügen, 6 groje Sein= tüdjer, 6 Serbietten, und immer Wajfer, Waffer, aber nur idnell!"
$\mathfrak{M}$ ein $\mathfrak{F r e u n d}$ und $\mathfrak{S}$ elm eilten fort, adjelzuafend idjliden ifnen die zmei $\mathfrak{A}$ erzte nad. M Mex Berlangte
 begann bie Waffertur, und id überlié dem bierüber entieß̧ten Bater unter dem Beijtand Der Maggo auş Sdiaflidteit bie eigentlide Şandgabung, bie genau nady meinem Commando gefdah. FFünf Tage und Nädte verließ id Das̉ Borzimmer Der ßatientin nidut, daş ibr Bater und id bemobnten. $\mathfrak{A m}$ fie: benten Tage fubr fie mit uns BeiDen im warmen Sonnenideir ipaziren, und am zmölften Tage faß fie mieder, gleid einer blübenden Roje, mie zuvor, neben ifrem Bater an der Wirtbitafel, dem $500 \%=$ ratbe und mir gegenüber.

Die Brophezeibung der jungen ©rrafin war ein= getroffen! Nad der Sjeimiter fagte Seerr b. Soelm子 $\mathfrak{m i r}$ :
 lide $\Re$ Rettung meiner geliebten $\mathfrak{T o d t e r}$. Sie lebnten die ärztlide Taxe und Den berbeigenen $\mathfrak{F r e i s}$

nidt überidreiten. Dą Betwegungejabr 1848, moldjes Frantreid mit dem turzen Traume einer Republt beimiudte, Gat ben $\mathfrak{B u n}$ reştag berdrängt und an bie Stelle bexfelben lam die Nationalberiamminng $\mathfrak{z u} \mathfrak{F r a n f f u r t a m ~ M a i n , ~ e i n e d e c t r i n a ̈ r e ~ B r o f e f i o r e n s ~}$ mirtbidaft, rie nid, ${ }^{2}$ Befferes an bie Stelle bess Gundestagezz zu jegen mußte. Das Befte, masz bie Sationalverfammlung zu Stande bradte, mar, bab fie Jbren Bruder, Sire, ®onig Friedria $\mathfrak{B i}=$ Gelm IV., zum beutiden Saifer madite."
$\mathfrak{N} \mathfrak{F l G e l m}$. „J̃a, mit einer Mrajoritait von 4 Stimmen!"

Mapoleon. "und bod. eine Majorität, die $\mathfrak{u ̈ b e r}$ große Sdmierigleiten fiegte. Die Beiten haben fid feitoem geändert, Sire; beadten Sie die allge= meine Meinung, wirten Sie mit allen Jgren §raften Dakin, Dak der Buntesstag eine Bollebertrctung er: Galte, und cine direfte Wabl feiner Minglieder in allen beutiden Stanten borgenommen werde. Jit Dieß gefdeben, tann märe die redte Bett getommen zu einem $\mathfrak{A l u f r u f e}$ an alle $\mathfrak{D e u t j}$ den zur diretten $\mathfrak{W a b l}$ eineş mädtigen beutiden $\mathfrak{R a i j e r}$, und id bin feît überzeugt, Sie Sire, fodann ald beut = joen $\mathfrak{R} a i f e r$ begrüben zu tönnen, und gerne ers bötig, mit allen meinen Sräften Dazu mitzuwirten."
$\mathfrak{W i l h e l m . ~ " S i r e , ~ i d ~ b i n ~ ア o ̈ n i g ~ v o n ~ F r e u k e n ~}$ von (Sottez ©inaben, und follte beutider Raifer Durd Bolfzmagl werben?"

Napoleon. "Warum nidt, Sire? J̊ bin
ia aud Saifer ter Fr:nzojen turd. Voltzmahl, and Darum nidt minder mädutig, ja vielmegr mäd): tiger, alz Die アönize aus rem Şauje ber Wourbenen, die oor meiner Pynaftic auf dem Throne bou Frant= reid don (b) ottes ©naden fajem, und ben tenen feit 68 Juhren ein ת̈onig §bron und Reben, und zwei Rönine igre Thronen verloren."
$\mathfrak{W i l g e l m . ~ „ 2 t u d ~ J g r e ~ e i g e n e ~ D y n a f t i c , ~ S i r e , ~}$ ift bon einem foldjen Sdicifiale nidut frei geblicben."

Napoleon. "Marbingz; mentn ein foldicz Soos sapoleon I. trefin fome, weld) ein an: Lerer Fürf mödte überzeugt fein, Dab Die Stone auf jeinem Spupte nie waiten tomne?"
$\mathfrak{W i l g i l m}$. "Weld)e Wortbcile mürow ©ie für Franlrcid crmarten, Site, wenn id deutidjer תaife: mare?"

Napoleon. „Die $\mathfrak{A g}$ eingrenze, Sire."
$\mathfrak{W i l g e l m}$. "Dazu wird Deutidland nie eint= midigen."
$\mathfrak{R a p o l e o n . ~ " S i r e , ~}$ vie $\mathfrak{R y}$ eingrenze ift für Franlcid) eine Nothwendigeit, und allex Noty: mendige gefdicht, in ber $\mathfrak{F o l i t i l}$ wie in ber $\mathfrak{N a}=$ tur. Jd) münid)e die NGeingrenze nid)t alz (5) e= farnt, und wïrbe Deutidfland rajür eine ©ebiets: entidjädigung geben, deren überwicgenter $\mathfrak{W c r t b}$ ca gewia zu wïrvigen miffen müroe."

Wilgelm. , Wild)e Gebicte nürten Sie Dazu beitimuten, 将cugen für jcine शgeimprobingen zu entidundigen, Sire?"

Napoleon. "Sdležwig=5olftein, \&aucn:

## 41

burg, und maz nod dazu gehärt, um Freligen zufrieden futtelle, das id gerne als eine wirt lid)e, nidt blez alz cine militärijac (stcf: madt, auftreten jälhe, mie fie cinem beutiden $\mathfrak{\Omega} \mathfrak{a i j e r}$-aezient."

Wilhelm. "Shne Rrieg, Sire?"
Mapoledn. "Ohne アrimg."
Milkelm. "(Eine grobe Joee, Sire! Und wie foll Bayern für ten Berluft der Wfalz ent: ¡dübigt wetben?"
$\mathfrak{R a \not o l e o n . ~ „ D u r d ) ~ B o r a r l b e r g , ~ T i t o l , ~ S a l z = ~}$ burg und das frudtbare Jimbiertel, fdjon frither Befikungen Bayernz, und cine weitere rcidje Ent= fd)äDigung für ifyte ifolirte $\Re$ Rgeinprevinz, Die olynçin Dem crften $\mathfrak{A n p r a l l e}$ meiner fieggewobnten §jecre nidut miderjtagelt fönute."
$\mathfrak{W i l g i l m . ~ U n D ~ C i e ~ z a ̈ g l e n ~ a u f ~ d i e ~ g u t w i d i g e ~}$ Buftimmung Defterreid) $\mathfrak{B}$, Cire?"

Rapolcon. "Jin, Gire. Sollte id mid aber tiluld)en, fo muf ex mit dem ©diwerte daju ge= zbungen werben. Defterreid) muis einfegen, raß es zu cince deutimen (bronmadt nidat gecignet it, und zwat weace fainer nid)tocutiden und
 Deutide (Srobmadit jedod wird Deitereid cine reipeftable MRadyt bilden."
$\mathfrak{W}$ ilfelm. "Cie nlomken, Sire, Danb Defter: reid) fid) aus Dentiduland werte ans̄fdilicion lafien?"


nothmendig; ift fie bollzogen, bann wird bie Deutide Raiferfrone auf bem saupte des Sonigs oon Sreußen feftithen. Dieß foll je= Dod bald gefdechen, denn Defterreid wird, aufgebegst Durd die ©amarilla im Bunde mit den $\mathfrak{u l t r a m e n =}$ tanen, in lurger Beit zu einer furdjtbaren Riejens ftarle anjdiwellen, felbit nidjt ohne Sefahr. für bas Sleidgewidt bon Europa."
$\mathfrak{W i l h e l m}$. "Wer foll, wer $\mathfrak{f a n n}$ Dieß ber= Gindern, Sire?"

刃apoleon. "J̧d, Sire, im feften Bunce mit $\Im \mathfrak{G n e n}$. Wir dürfen in unjerem genempeitigen J̛ntereffe Defterreid) nidut fid) confolidiren laffen. Du diefent $\mathfrak{Z}$ wedfe $\mathfrak{b a b}$ id Durd meine getwanden Gmiffäre die bizz fur Blindzeit hodmüthigen $\mathfrak{M a}=$ gbaren aufitadieln laffen, und bie Folgen werten nidut auŝbleiben. Nad) Eridjöpfung des paifiven Miderftandes werden fie zu den $\mathfrak{B a f f e n}$ greifen, und andere Bolfer flavijdicr ©pradje zu Bundeẻgenoffen Gaben. Defterreid wird fie Durd Waffengernalt bezwingen, aber bann in feinen eigenen (singemeiden wüthen. Dieß mirb Dann der günfige ঐugenblict fein, Dem finangiell bedrängten Defterreid feine lebten Befibungen in Jtalien zu cinem billigen Breife abzufaufen sder fie mit dem Cdiberte zu er= obern, wie bie Sombarbei, weil ez gefmungen fein mird, Das bemadjende Sjeer zurïlfuzichen, oder we= nigftens bedeitend zu famäden. Dann erft lann id) mein gegebenes $\mathfrak{W o r t ~} \mathfrak{l b j e n t}$ : Jtalien bisz zur MDria freizu maden."
$\mathfrak{B a t e r} \mathfrak{Z}$ anzunebmen: $\mathfrak{M i n a}$, reidje Dem Serrn Pros feffor, Deinem Lebensiretter, Deine Sand - für $^{\text {D }}$ immer - menn es igm beliebt!"

Wer mar glüd̛lidjer, alz idy! Cin Telegramm flug fofort nad Sauje mit ben einfaden Worten: "Die Redte ift gefommen!"

## (loh ein glidk in dif gukunft.

$\mathfrak{U}$ bergeugt, Daf mit ber fortidreitenden Seifung Der jungen ©rajfin ibre Selffdatigleit abnebmen und zulest aufgören merde, benüß̧te id nod einen Tag vor Dem Beginne der ®ur eine günfige ©elegenbeit zum legsten magnetifden Berfabren, und gruppire Gier in תürze ibre 2 tux̉jagen.
$„$ Bieljäbrige id)were Beiten werben über (Deutid)= fand tommen, ein groger $\mathfrak{U m}$ idmung der beftebenden $\mathfrak{B e} \mathfrak{b a ̈ l t n i f f e ~ i n ~ m a n d e n ~ S t a a t e n , ~ u n d ~ S . e r r ~ v . ~ B e ~ w i r d ~}$ nod erleben, dás ein getwaltiger $\mathfrak{W i n d f o n}$ alle feine Sartengäujer umftüzt, weil fie nidjt auf der Tafel Dezz Redtes aufgeftellt find. Wem eine andere Sbrobmadt ibr Sxerrideriyftem nidt völlig ändert, fält fie in Trümmer. Ayebnlid der nordamerifa: nifden Berjaffung folle cs in Deutidland $\mathfrak{F}$ Bde= ratiofaaten geben, jeder unabjangig in leinen eigenen $\mathfrak{A l n g e l e g e n b e i t e n , ~ a b e r ~} \mathfrak{A l t e}$ ogne $\mathfrak{H n t e r}=$ fめied im Sefammtintereffe Deutidlands geforfam fein einent beutiden $\mathfrak{P a r l a m e n t e ~ m i t ~ e i g e n e r , ~}$ gefidgerter Exelutiogemalt, ogne weitere fiufrung oder

Spize. Miflingt diefes leste Mittel $_{\text {, }}$ Die (Ein= beit zu ergielen, Damn wirb zur $\mathfrak{E b j u n g}$ dicjer $\mathfrak{A} u f=$ gabe cie Revolution Geranftürmen."

Mad) fünf Slodjen war lie junge © Srifin bon Der Starrifudt vollommen gekeilt, aker and jice
 308 fie aub einer ©batulle ein Manujcript und fagte of $^{\text {mir: }}$
"Neqmen Sie biefes̉ Mranfeript mit nad) Saufe, lejen Sie cs und gében Sie ez mir bant wicter
 in Paria im Sorjimmer meinez Dntelz bei dent
 meine Bofe gefunten, bie linter igmt cintrat, fium csz in meine Şände. Şd habe ez felfot meinem Dniel nid)t negcigt. Sie werben baxin Las (biefprad Napoleon'z III. mit Sanig Wilhelm I. won Sreuben zu Compiègne am 7. Dttober 1861 finden, und fid) überzeugen, dag bie bout verabrebeten Plüne feitbem theils fd)en ausisefüfrt, tbeils int. Der $\mathfrak{A} u$ s. fübrung begriffen find, und mas Deftercid von frantreid) zu boffen Gabe."

Nod in Der nämlidjen Siadjt überjeģte id) Daş franzöfida ©eiduriefone, wit gab es am antern Tage Der jungen STrafin zurüd, mit Der id lange niber ten Jubalt jprad. , den id jo intereffant refunden babe, Dá er meinen gecbrten Lefern bier mitgetbeilt zu merden berdient.

## $\mathfrak{1 t n t e r r e b u n g ~ z a i i d i c n ~ S a i f e r ~} \Re$ Rapoleon III．



## Compiègue am 7．Dittoler 1861.

Napoleon．＂Sie haben Dura Shren freunds liden ©regenbefud）Frantrid）eine grofe efyre ers wicin，Sire，unb zugleid meinen Sicblingảmunid erfüll，wofür idy Jbnen aufridjtig Dante．＂
wilgeln．＂Sie legen einen all $\mathfrak{b u}$ ．groben Werth auf meinen Fepud，Sire．＂

Sapoleon．，HMerbingz ben grästen wertb， Cire；Denti id boffe，daj unfcre lluterverung die geei $\mathfrak{2 l u f r e g u n g ~ i n ~ m a n d e n ~ S t a n t e n ~ z u ~ b e i d n v i d t i g e n . ~}$ $\mathfrak{W a z}$ id mit endlofem Notentocdjel nidy zu Stande bringen fam，bofie idi in unmittelbaren Benebmen mit Dem Sïnnge dess grïßten deutiden Staates zu crrcidien．＂

Wilgelm．＂Darf id um näbere ©rträrung bitten，Sire？＂

Naporeon．＂Offen zu geftefen，Sire，id münidue Jhre Mitmitfung，un cin ganzez，⿹勹弋 dutung
 dece die Ginfidet，Madit und Smergie beä̈be，feinen Bortkeil ciuzujefen，und riejem gemäß zu bandeln．＂
$\mathfrak{W i l g e l m . ~ " W a z ~ f o ̈ u n t e ~ i a ~ D a z u ~ b e i t r a g e n , ~}$ Sitc？＂

Rapoleon．＂MWces！Ctellen ©ie fidy an bie

Epize ber bizber unbereinigten ©taaten Deutidu= Lande, werben Sie Deutidjer paifer!"
$\mathfrak{B i l h e l m}$. "Wenn bie Deutiden furften mir biefe Bürde anboten, dann tỉnte idy mogf verantagt weerien, einen folden $\mathfrak{U}$ ntrag in Erroăgung zu ziefen." ${ }^{\prime \prime}$

Mapoleon. "Die beutiden Fourften! શぁd, Eire, bas tann nidft Sgr Ernft fein! Die beutidien Ounften in ifrer $\mathfrak{u n a b g a n g i g l e i t ~ m e r b e n ~ f i d ~}$ woogl buten, $\mathfrak{a b j a i n g i g ~ z u ~ w e r b e n , ~ i n b e m ~ f i e ~ f i a t ~}$ cinen $\Omega a i f e r$ mäglen."
$\mathfrak{W i l h e l m . ~ „ \Im đ ) ~ m i i b t e ~ t e i n ~ a n d e r e s ~ M i t t e l , ~}$ Gire, ogne beftegende 凡edfte un berlegen." $^{\prime \prime}$

Rapoleon. „Redte verlegen? Dieß gefdiegt täglid im Pribatteben und darf bei der gähe= $\mathfrak{r} e \mathfrak{m o l i t i l}$ nidt beadtet werden, wenn ein groger

$\mathfrak{m i r g e l m}$. Jad Darf nie bergeffen, DaĒ idy ein Deutider FFurft und Mitglied des beutiden $\mathfrak{B u n d e s}$ bin."

Rapoteon., "Der Deutide $\mathfrak{B u n d !}$ Gr ift ein Berein bon Gefandten beutlder, Färten, beren Willen fie einander mittbeiten, and wenn alle jene Serren Gejandten in einer miditigen $\mathfrak{A}$ ngelegentbeit $\mathfrak{J a}$ fagen, und ein Einziger $\mathfrak{R c i n}$ fagt, jo tömmt nidtts zu Gtande. Man hat bem deutiden $\mathfrak{B u}$ nde fdon gäufis groge $\mathfrak{B o r m u ̈ r f e ~ g e m a d t , ~ D a ß ~}$
 $\mathfrak{U}$ nreddt; Denn Der Deutide Bund burfe und barf Die igm burd feine Einridtungen gezogenen ©duranten

## 39

nidt überidireiten．Das Bebegunge̊jabr 1848，wrldjes Franireid mit dem turzen Traume einer Repubit beimiudte，hat den $\mathfrak{B u n c e s ̧}$ tag verirängt und an bie Stelle dexifelben lam die Rationalberiammlung $\mathfrak{z u} \mathfrak{F r a n l f u r t a m ~} \mathfrak{R a i n}$ ，eine Dectrinäre Brofefforens mirtbidaft，rie nid，taz Befferes an bie Stelle dess
 Nationalverfammlung zu Stande bradte，mar，daß fie Jbren Bruder，Sire，尺önig Friedrid Wil： $\mathfrak{G e l m}$ IV．，zum beutiden $\mathfrak{F} \mathfrak{a i f e r}$ mählte．＂
$\mathfrak{F}$ ilGelm．„Ja，mit einer Majorität von 4 Stimmen！＂

Napoleon．„und Dod．eine Majorität，die über grobe Sdmierigleiten fiegte．Diz Beiten haben fid feitioem geändert，Sire；beadten Sie bie allge＝ meine Meinung，mirfen Sie mit allen Jbren Sräften Dabin，daf der Bunteştag eine zoltzbertrctung er＝ Galte，und cine Direfte Wagl feiner Minglieder in allen beutidien Stanten borgenommen merde．Sit dieß geideben，tann märe die redte Beit getommen
 Wabl eines mädtigen beutiden Raiferab，und id bin feít überzeugt，Sie Sire，fodann alg beut＝ faen $\mathfrak{R a i} f e r$ begrügen fu tönnen，und gerne ers bötig，mit alfen meinen §räften Dazu mitzumirten．＂
$\mathfrak{W i l h e l m . ~ „ S i r e , ~ i d ~ b i n ~ \Re o ̈ n i g ~ b o n ~ F r e u ß e n ~}$ bon © ottez Sinaben，und folle deutider Raifer burd $\mathfrak{B o l f s} \mathfrak{m a g l}$ merben？＂

> Mapoleon．„Warum nidt，Sire？Jゅ bin
ja aud Saifer ter Firnzofen turd Volfamahl, und Darum nidat minder maidetig, ia vielmebr mädi tigcr, alz die §önige aus rem Şauje der ebourbenen, Die bor meiner Tynaftie auf dem Throne bon frant= reid bon (3) ottez (5naden fajen, und bon denen feit 68 Sulbren ein תönig きhron und \&eben, und zwei ßBnine ibre Fhronen verloren."
 if von einem joldjen Sdjidjale nidit frei geblicben." Napoleon. "Mderdingz; menn ein foldecz Soos Napoleon I. treffen fomte, weld) ein an= Lever Fürft mödjte überzengt fein, dan die Srone allf jeinem Şapte nie wanfen fönte?"
 Franfrid ermarten, Sire, wenn id deutider Raije: bäre?"

Napoleon. "Die アদeingrenze, Sire."
Wilkelm. "Dazu witd Deutjaland nie citt= milligen."

Napoleon. "Sire, sie Rheingrenze ift für Franluidy eine Nothwendigeit, und allez Noty: tondige gifdicht, in ber Politil wie in der $\mathfrak{N a} \mathfrak{a}=$

 entidjädigung geben, Deren übernicgender Wirth cę gewiís su würeigen wiffen mürbe."
$\mathfrak{B i l g e l m}$. „Welde Sebicte mürten Sie Dazu
 entjunidigen, Sire\%"

Napoleon. "Sdlespig= Jolitein, \&aucn=
burg, und maz nod baju gehart, um Frengen
 lid)e, nidt blez alz cine militärijぁe ©ref: madt, auftreten fälfe, mie fie einem beutiden תaifer aejient."

Wilhelm. "Shne Srieg, Sirc?"
Mapoleon. "Dhne ת̂tig."
Milkeln. , (Fine grobe Joee, Sire! $\mathfrak{M}$ it wie foll Bayern für ten Berluft Der Wfalz ent= ¡dü̈Digt rectben?"

Nafoleon. , (Durd) Borarlberg, Tirol, Salz= burg mid das frudttbare Jimviertel, fdjon früber Befibungen Baycruz, und cine weitcre reidje Ent= fdädigung für ifue ifolirte Ngeinprevinz, Die ohnçin dem criten $\mathfrak{A}$ npralle meiner fieggewubnten §ృecte niḍt mioceith Geat tünte."
$\mathfrak{B i l h} \mathfrak{l m}$. Und Cie zä̧len auf die gutwiMige るuftimmung Defterreidyz, ©ire?"

Rapolicon. "Jia, Gire. ©ollte id mid aber tiuludjen, fo muf ex mit bem ©djwerte diju ge= zoungen werben. Defterreidy muß einjefen, ras esz zu ciner beutiqen (Stronmadt nidjt gecignet it, unb zrat wepen finer niditocutiden und
 Deutide (Streburad jedody witd Deiterveid) cine reipettable Madit bilden."
 reid) fid) ausz Dentidiland werte ansidalicjen hafien?"
$\mathfrak{R a p o l e v n}$. "Rllez iit möglid), Sire, mo


## 42

nothwendig; if fie bolfzogen, bann mird bie beutide Raifertrone auf bem Saupte des Ronige von Preuben feitfehen. Dié foll jes Dod bald gefdechen, benn Defterreid) wird, aufgefeģt Durd die (Samarilla in Bunde mit den $\mathfrak{u l t r a m o n =}$ tanen, in turzer Seit zu einer furdtharen Riejen= färle anfdimellen, jelgf nid)t ohne Gefahr für das (Sleidgewid) bon (Europa."
$\mathfrak{W i l g e l m}$. "Wer foll, wer $\mathfrak{l a n n}$ Dieß ber= Gindern, Sire?"

Napoleon. "J̧d, Sire, im feften Sunce mit $\mathfrak{J h n e n}$. Wir dürfen it unjerem genenfeitigen Intereffe Defterreid) nidd fid) confoliditen laffen. Su biefem Smeate bab id Durd meine getwandten Eemiffäre die biz zur Blindheit hodmuithigen $\mathfrak{M a}=$ gharen aufitadeln laffen, und bie zolgen werten nidyt auŝbleiben. Nad) Eridjöpfung bes pafiven Wiberftandez werden fie zu Den $\mathfrak{P a}$ affen greifen, unt andere $\mathfrak{B o l f e r}$ flavijder Spradje zu Bundeżgenoffen Gaben. Defterreid wird fie Durd Waffengenalt bezmingen, aber Dann in feinen eigenen Eingemeiden wüthen. Dieß mird Dann Der günftige $\mathfrak{A}$ lugenblict fein, bem finangiell bedrängten Defterreid feine letzten Wefibungen in Stalien zu cinem billigen §reife abzufaufen sber fie mit dem ©dmerte zu er= obern, mie die Sombardei, weil esz gezmungen fein mird, Das bewndjende Seer zurüafugieben, oder we= nigftenz bedeutend zu fdwäden. Dann erft fann id) mein gegebeneş $\mathfrak{W e r t ~ l i f e n : ~ S t a l i e n ~ b i z ~ o f ~} \mathfrak{r}$ Moria frei zu maden."

## 43

Wirgelm. „Rühn Sbeen, ©ire! Waurten in einem fordjen Folle nidt bie fübdeutidjen Staaten Defterreid beiftegen?"

Rapoleon.,"Wenn aud, fo tönen mir f由on Dafär forgen, DaE "ie mëglidff pafiti bleiben."

Witgelm. Freußen Glieb 1859 neutral, Sire, weil Peine reindeatiden Interefien bedrogt waren. (Exz wollte bie Deutiden Staaten bor einem blutigen Sriege von unablegbarer Dauer bewafren, und fie und fidd felfft in ungeldmbiditer Suaft für tommende Ereigniffe erfarten."
$\mathfrak{R a p o l e o n . ~ , ~ D i e ́ ~ m a r ~ e i n ~ w e i f e r ~ E n t i d l u ß , ~}$ ©ire, und Jfy bodferziges ©emüth ift erfaben über endolofe feindlide 3 Ingriffe in der Prefife. Das Grott mit $\mathfrak{J g n e n}$. ift, Sire, bat er burd Shre glüflide ©rrettung geoffenbaret, als im vorigen Monate ein $\mathfrak{F r a n a t i t e r ~ b e r ~} \mathfrak{D}$ eutidithimelet Sie ermorben wolle. Der Syimmel felgft jdeint badurd Sie alz ben Deutiden Fourfen bezeidnet zu baben, Gire, ber fein Saupt mit der §aifertrone jímüufen foll, wozu idy §gnen meine $\mathfrak{B e r e i t m i l l i g ̣ ł e i t ~ z u r ~ t h a ̈ t i g f t e n ~ M i t = ~}$ mirtung miedergolt anbiete."

Wilgelm. „Eie fino febr gütig, Sire. Dod morin würde Shre Mitmitung befteter?"

Rapoleon. „Eie fönnte zunädit angebabnt und eingereitet werben burd ben 2bjduk cines Sandelsuertragez zwif币en Deutidland und Frantreidy, ber bereitz begonnen bat, aber nidft redit vorwärtả geben mill. CGin Sandelsuertrag bleibt immer ein freundidaftaband zwidjen ben

Dubei betbeiligten \&andern, und wiltte cinc, verläufig
 zmiduen $\mathfrak{P r c u f e n}$ mid $\mathfrak{F r a n t r e i d}$ erleidtern, natürlid) mur für reindeutidic Sontereficn."

Mithelm. "Jit biejen Falle fdiene mir cine و्xMianz zwijacn dem beutidicu bunde, alz bem Santralorgant ter deatjden Fourjten; and zwijden $\mathfrak{F r a n f r e i d}$ nod) zwectiüterlider, Sire?"
 mïdtingler Stant, mit dem Brifpiele ber Mallanz vermbegt, Site, Dann werben die tleineren Ränder (id) von bem Beitritte nidyt ausidiliçen töntu."

WilGelm. "Cire, id betwntere Jfren beweg: lidjen ©jeift, ten Cie ron Jhrem groben Obim möjun geent baben. 2luf weldje RScije gedculen
 Fapitcsz zu löjen, ©itc?"

Rapoleon. "Sord $\mathfrak{R}$. rringt mid manf= yorlid), rüfficaty̆loz geyen igu ciumidurciten. Dieß
 Ehroucs und fegar meincz Libenz alle Siathodifen Oranfreidgz mid Der ganjent (Sbrijtenkeit it ithem
 aufzufadjeln, maz Lard $\mathfrak{R}$. vielleidit zu befwaden fiteot. Ser Bapjt joll fueiwillig nuf fante weltlide SJeridiaft und feiten Cik in Nom berjid)ten; mij bie Enacelaburs mid bie Feterstidde it Fiom beidrantt, nütce jeter Bliff anj bie vet= lovene Start Ginunter fein Sjer immer mit uencm

nidt immer in Rom. Will er in Frantreid feinen 9 Unfenthilt wiblen als neiftid. 3 Dberbaupt ber Ratgelifacn Sirdje, fo wird er überall mit Subel aufigenommen warten."
$\mathfrak{W i l G e l m . ~ „ J ̊ d ~ g l a u b e ~ n i d y t , ~ S i r e , ~ D a ß ́ ß ~ ß a p p ~}$ ¥ius IX. freimillig verzidten wirs."

Sapoleon. "N(ud) id zweifle Daran, Sire; aber Yius IX. ift nidgt unfterblid); vielleidyt find jeine irdifden Tage fdjon gegäblt, mub bei ber neuen $\mathfrak{W a b l}$ tann fid) wogl cin (Sandibat fili ben fiipit= liden Stugl finten, der vor Der ifm verbürgtent Wabl die verlangte Berjiditleiftung unterzeidynt, umb zwar mit Dem biz zu feincr erfolgten Wahl affen selaffenen Datum. $\mathfrak{D a} \mathfrak{B}$ er zum ßapjte gemäbit werie, tann id) mokl bewirlen."

Wilgelm. "Sire, Sie find figr finnreid in Jhren Şiffảmittelu."
$\mathfrak{R a p o l e o n . ~ " D i e ~ S u ̈ f u n g ~ m e i n e r ~ M u f g a b e ~}$ mitro mir Durd) bie $\mathfrak{A n e r f e n u m i t ~ b c a s ~ § o ̈ n i g : ~}$ reides Jtalien von Seite Breubenz feyr er= Leidtert werben, wozu Der crfte Sduritt fajori daburd getban if, Daf fid ber prenfijaje Jefande am Soofe zu $\mathfrak{T}$ urin befintet, und mit dempelben in officiellem Bertigne ftegt. Sie wïrben mir dadurd cine grobe und Danturawertge Ojefälligleit erzeincn, Cire."
$\mathfrak{W i l g e l m}$. „Dic mönlid)e (Erfüdung bicfes $\mathfrak{W u n i d j c}$, Sire, suixite Sdjwierigtciten bubent, und id gedente, rie $\mathfrak{A l n f i d}$ t meinez neuelt Minifers der
 Gierüber ungefäumt $\mathfrak{z}^{4}$ vernçmen und $\mathfrak{z}$ mirroigen."

Napoleon. „3u diejer Wakl, Sire, gratulire (id Sbnen; Denn $\mathfrak{B a r o n ~} \mathfrak{B i z m a r}$ at if einer der trügitell und energifdeften Stantåmänner Deutid)= landes, und mit ifm werden Sie die beiprodjenen Pläne am beften Durdfülhren."
$\mathfrak{W}$ ilkelm. "Syoffen wir, Sire, das günfige Berbältniffe die großen axnftrengungen mit Erfolg frönen merben!"

Rapoleon. "(Jott gebe ew! Jd) bitte, Sire, mir nod freimüthig alle Jbre Wünide zu eroffnen, zu beren Grfüllung id beizutragen vermag."
wilgelm. "Segr sütig, Sire, id dante für Shren guten Wialen; in biejem Mugenbliate beg' id, feinen andern Wunid mebr, alz bab ez $\mathfrak{D e u t i d}=$ $\mathfrak{l a n d}$ vergönnt bleiben mỏge, mit Frantreid immer in friedlidjen $\mathfrak{B e z i e g u n g e n ~ l e b e n ~ z u ~ t o n n e n . " ~}$

Rapoleon. "Sire, Sie find dem Mußbructe meineş eigenen, innigiten Wunjd)eş zuvorgetommen, Dem id nod die zuberfidtlidje Sonfnung beifüge alf Shren miadtigen Beiftand, went aud mur burd NeutralitätBerflärung, im Falle eineß mir aufgedrun: genen ふrieges, injoferne id dabci tein teutidez © © $=$ biet angrcife."
$\mathfrak{W i l g e l m}$. „Empfangen Sie, Sire, meine auf= ridtige Berfiderung, Daß id in Dantbarer 9nerien= nung Der vertrauliden (Erbffangen, mit Denen Sie midy beegut baben, immer zur Eryüllung Sbyer Wünide bereit jein merde, fobald idf esె alz beut=

und deả gefammen $\mathfrak{D e u t f d l a n d , ~ u n d ~ o b n e ~}$ Berlesung irgend einer meiner beiligen Pflidten,子u thun im Stande bin."

Der ©raf, feine ©emahlin und ibre Nidte, Die junge ©räfin, madyten mix vor ibrer 9lbreife nady $\mathfrak{M a i l a n d}$ zur $\mathfrak{Z r a u} \mathfrak{n g}$ meiner biâberigen fぁönen Watientin mit dem Mardeje $\mathfrak{P}$. einen $\mathfrak{A l b j d i e d s =}$ bejud, Dantten mir Gerzlid) für Die glüdflide Şeilung, und baten mid, ein tleinez Alndenten für meine Wraut nidy zu verjdmäben, Das̉ fie von $\mathfrak{B a r i s}$ aus fenten mürten.

Meine SJodjzeit murbe im bäterliden Soupe gefeiert. Sußer meinem Sdimiegervater, Der fortan bei mir blieb, waren unter den übrigen ©säften die Qiebften: mein alter Freund, der Jjofrath, und \{cine $\mathfrak{F r a u}$. $\mathfrak{A m}$ Borabende der Traunig tam $\mathfrak{D a z}$ vom ©rafen berfprodene jogenante tleine $\mathfrak{A}$ ndentin für meine $\mathfrak{B r a u t}$ an: cin $\mathfrak{B r i l l a n t i d m m a d , ~ b e n ~}$ meiner neugierigen Tante ein Jumelier auf min= beftenz taufend Dufaten fä̈ţte! Unter alien Diejen Wridanten war aber bod meine liebe $\mathfrak{M i n a}$ bie fänjte Solitarin!
"2ieber Freund", jagte der joviale Soofrath bei Dem Deffert Deş Şoczeeitmaklezz, "Du bait mir aupz= Drü̈flid verboten, $\mathfrak{D i r}$ docr Deiner Braut ein Sodazeitagefdent zu maden; aber ein papiers
neza wirit Dut red nadjiditig anmetmen. CEz gibt
 ungen auf unbeftimmte Zeit binauz raticen. J̧b aber bube, waz nody nic bagelocien ift, und thum möglid) fdeint, monatlide $\mathfrak{B r o p G e}=$ zeiungen für das nädjite Sang niciergeidgrieben, Die id ter hodjocrefuten Werfanmlung jeßt vorgu: trancur mir erlaube, zugleid, für das unfeglbare fint treffen Lezz Borbergefagten mid beveirgend."

Qautcz. ©eläd)ter unterbrad) oft Den Fortrag, und id. glaube, durd) bie nadjftchente Mittbeilung biefer ergobliden mouatliden ßrophegeiungen aud) meinen freniolid)en Scjern und jdjanen z'eicrimen einige beitere $\mathfrak{A}$ ugenbliafe fpendin zu töunen.

## SManatlian $\mathfrak{F r o p l y c z e i n a g e n . ~}$

## (Ein 寞inderfreffer und ein 霟alumke.

Nady ber Sefre der $\mathfrak{X j f r o l o g e n , ~ n u d y ~ S t e r n : ~}$ Deater genannt, if für daz̉ §afr 1867 ber Sa= $\mathfrak{t u r n}$ §ahreß̉regent, ein fehr b̈tonomiifder Sduft; Da er feine eigenen Rinder frift. Dbgleid idf tein תino von igm bin, wird er mid body aud frefifen, nur ift mir bab wanit nod nidt befannt. $\mathfrak{D i e}$ Didter, melde idmeeifmedelno alle Sdiledtig= Ieiten zu beidajnigen wiffen, Gaben begauptet, unter Den Rindern bes Saturn, ber eigentlid) ein Sogn bez Şimmelz und ber erbe fei, und zugleid Der Gott ber 3 eit, berfege man nur bie Tage, Woden, Monate und Safre; in biejem Foll erideint aber Saturn alz ein niedertraditiger $\mathfrak{D i e b}$, ber $\mathfrak{u n s}$ bas leben ftütweeife unter Den Füben weg= ftieglt. Man malt ifn alz einen Greiz, ber fidon feit Eridaffung ber Melt feine $\mathfrak{M e n f d e n =}$ 4
frefjerei ogne pfididmäßiges einidireiten ber ©se= ridttabefirben treibt, mit zluiget und einer Sidel $\mathfrak{i n}$ ber 乌̧and, bie er zum $\mathfrak{N i e d e r m a ̈ h e n ~ f e i n e r ~} \mathfrak{\Omega i n}=$ Der mifbraudt. Dit trägt er cine Sdlange, Die, indem fie fíd in ben ©dimanz beißt, einen Ring bitbet, mit bent or feine zum $\mathfrak{F r a \xi e}$ aus: erfefenen ßinder umllammert. Diefer $\Re i n g$ ghat eine grobe und finnvildlide 2 Ueguliduteit mit jenen Weivenringen, an Denen an gcbotenen und oft freberlfaft übertretenen Foaftagen auf den ßittualien= marten augzeapperte $\mathfrak{F r o f d i d}$ entel beituit werben. Afus Mangel einer unberpfändeten goldenen Yuttrubr geben die Maler dem Saturn bizweilen aud eine ©anduhr, um badurd die Nidtigleit aller irbiidjen Dinge anzuzeigen, alz ob wir bon Diefer $\mathfrak{N i d x t i g l e i t}$ nidyt faton jelbjt fo \{dumerglid) überzengt mären, dá fie unß auxgeipannt im $\mathfrak{M a}=$ gen liegt.
$\mathfrak{J n}$ grauefter $\mathfrak{B o r g e i t ~ m u ß ~ b e r ~ © a t u r n ~ e i n ~}$ ¢armantes Subjelt gemofen fein, fonft hatten bie Mömer nidt ein Feft, Saturnalien genant, zum 2ubenten an die gfưtlide Beit unter $\mathfrak{C a}=$ turnz Weltherrifaft gefeiert, wo unter Dem Men=

 Driufung und Empörung fremo waren. Sie dauerten anfang nur cinen, dann 3, bann 5 und uuter ben ©äjaren 7 Tage, vom 17. biz 23. Decenber. Das Feft begann Damit, dás im Tempel Dess Saturn eine Mienge won $\mathfrak{B a d}$ gferzen angegünbet wurien,
zum Beiden, Daß nidt melyr Meniden geopfert werben folten. Wfer auf andere Wciile bauerten bie Menidenopfer fort, in ßriegen, wie nad 2000 Safren nod in unjerer dififlidjen 3eit Der ©idilifation! Die Sclaben maren jekt frei, trugen zum Beiden ber Freigeit den $\mathfrak{5} \mathfrak{t}$, und gingen im furpurbefegten $\mathfrak{T o d e}$ und der wei= Ben Toga.

Feerren und ভclaven taufdten ibre Mollen, und
 wurben fie won dent Şerrn und diffen ©Gaften bes bient, bie fidi, menn fie ezs nidyt redt madten, allerlei läderlident Strafen unterweerfen muß̧ten. $\mathfrak{H}$ eberall herriditen Sdjerz und Frreifeit. Die © $e=$ idafte feierten, man fensete einander Geifdente, $\mathfrak{n a}=$ mentlidy fleine Gozterbilder, Sigitha, von benen biefe Tage aud Sigillarien biepen. Einige (ee= fangene mutben in Freifeit geferst, bie ibre Feffel Dem Saturat weibten.

Wix buben aud nod eine ©pur bon Saturna= lien aufzuweifen: bie Bedienung bon $\mathfrak{D i e n e r n}$
 §der auf dem Boffe fikend, ighe $\mathfrak{D}$ iener eigen= Gändig tutfdiren, die mit veridrantten \{rmen und auģelpreizten Beinen im Bagen gemäd) lid fid zurüdtefnen, was man täglid fegen tann. So weit if ess nod nidyt getommen, báb die ફ̧erren den Dies nern aud nod) bie Gtiefel puşen und bie Rivrée $\mathfrak{a u s t l o p f e n , ~ a u g e r ~ w e n n ~ b i e ~ S i b r e ́ e , ~ a n f t a t t ~ a m ~}$ $\mathfrak{R l e i b e r g o l z e}$, bidt am Reibe ber Diener Gangt,
meil Dann die $\mathfrak{A} \mathfrak{A}$ Bll opfit $\mathfrak{b l d e n}$ ergicfiger mirten.

Jm- borigen Jahre, 1866, war ber Mond Jabreảregent, der veridmmiegene Freund liebender Bärden, zu bem fie oft jegnjudtzuoll Ginauffeufzen, ogne baran zu denten, was für ein Sauptfalfatter Diefer Mond ift, den bie biebifdien und undiebiiden nädutliden Einfteiger mit $\mathfrak{R e d} f$ fürdfen. Wie oft ift fion gefungen worden:
"Outer Mond, ou gebit fo ftille
(Durd) Die Mbendmolfen Gin" u. f. m.,
weil bie Sänger und Sängerimen von feiner fanf= ten bleiden Miene fid) täudden liegen.

Waz gat denn ber Mond alz Jahrezregent für 18066 getban?

Diefer Geimtüfifide Şalunte kat den beutiden $\mathfrak{B r u b e r f i}$ eg Durd) (Eifen und Blut mit תronen= and $2 a ̈ n d e r w e g i d) n a p p u n g ~ u n d ~ M i a l i o n e n b e r t e g r ~ e n t=~$ freben laffen, anftatt auz ben Sdadden peiner un= gebeueren ©ebirge Monditeinmürfe regnen zu $\mathfrak{L a f j e n , ~ D i e ~ g r o ̈ ß e r e ~ D i e n j t e ~ g e l e i f t e t ~ b a ̈ t t e n , ~ a l z ~ a l l e ~}$ gezogenen und ungezogenen ふanonen der feindliden $\mathfrak{B r u ̈ b e r}$ miteinander. Sidjer ftand fein Benebmen $\mathfrak{i m}$ verrätberifden (Einverfandniffe mit feinem $\mathfrak{N a d}$ )= folger, Dem Jahreşregenten für 1867, Dem unerjätt= liden Saturn, ber burd ben Fraf der Siblne Deutid)landz fidy auf feine beurige $\mathfrak{A x m t i r u n g}$ mürbig borbereiten nollte.

Dodj genug Dezz Steplauberz von bem Sternen=

## 53

gefindel! Nun will idy nod über zwei Sunlte ipredjen, welde für Biele $\mathfrak{N e u i g t e i t e n ~ f e i n ~ w e r d e n . ~}$ ©゙anz \&uropa bedarf zu einem glüăfliden $\mathfrak{L e}=$ ben ber Eintrad)t (Concordia), Deren gegenmär= tiger $\mathfrak{A} u$ fenthalt in feinem Moreßbudje zu finden, und felbit burd leinen Steab brief zu ermitteln ift, ja nid)t einmal burd) ein Mitrojcop von 56 midio: nenmaliger Bergroberung entbectt merben tann, $\quad \mathrm{b}=$ gleid man burd filfe debjelben meib, Dan im menid)liden Meande Mitlionen unfidtbarer und munterbarer Lebender Wefen mognen, ohne einent Bennig Miethe zu beablen.
 tes (Europa gibt, und wo bie Concordia (Ein= tradt) $\mathfrak{z u}$ finden ift. Weil aber zu Beicen biso jebt nod feine EGifenbagn binfübrt und fein Telegrapg den Bertegr mit ignen möglid madit, fo fam id) zur Beit nidtz ఇäłereş darüber mits theilen, und mus midy auj bas Beugnī ber affros nomen berufen, Daf das zweite Europa umb bie Concordia alz afteroiden ober Planetoiden ant Sternengimmel logiren.
©lüă auf! Den einft Dafin reifenden Naturs foridern!

Nun folgen bie monatliden Frophezciungen für das ungemeine Jabr 1867 mit fedgjäbriger ugrmadjerifder ©fhronometer=(5)arantie für basె rid)= tige Eintreffen Derjelben.

## Bttonat \$anuar.

$\mathfrak{A m}$ Reniafriztage erforgt allgemeiner $\mathfrak{A u f}=$ ftand - aus den Betten, aber zu fegr veridie= Denen Stunden, die ftart angeftodenen Sylvefter:
 Der Mitternadiffunbe mitten unter fie getretenen neuen Jahre Donuernive $\mathfrak{B i b a t z}$ zujuudgten, und bie godgeidimungenen wollen shampagner = und
 igm an den §opf zu fd)leubern, ifn zu paten, zur ZGüre Ginauzzu|chlepen uno über bie Treppe gin= unter zu merfen; Dieß märe Der redite Emppang ge= wefen für ben vermummten neuen Jafrezzegenten Saturn, den Freffer feincr eigenen §inder.

Diefer ভylvefternadytaumel fegret an jedem $\mathfrak{B o r}=$ abende eineş $\mathfrak{n e u e n ~ J a h r e s ̉ ~ m i e d e r , ~ o b g l e i d ~ b i e ~}$
 zeugen, Dáb ibre §goffinumgeträume von ciner beffieren Sutunt bon gar teinem neuen Jahre eriült werben. $\mathfrak{A n}$ teinem Tage im ganzen Jutre, wie
 figes bon ten $\Omega$ aken geipreden, bon diefen mit $\mathfrak{u}$ nredit verforgten, fanften, damenbaft idmeidjlerifiden, nidft $\mathfrak{y}$ unden gleid läftig bellenden, neçeimnifuolt:
 mifbraudter $\mathfrak{M a m e}$ in ter $\mathfrak{B e}$ ecidfung ber beridul:
 figuriten $\mathfrak{m u g}$.

Da liegen nun bie Sblvefternadt= Bolfaufer ädus zend auf ibrer ©treue - fici ess Bett oder Stroh - gleid) jenen unförmlidjen Seldyäfen, Deren Senuß einft Mofes feinen Juten verboten bat, und wäh: rend $\mathfrak{i b r}$ Magen ignen bie previforifde Einftellung feiner $\mathfrak{D i e n f f l e i f t u n g ~ g e r a ̈ u i d y o l l ~ v e r f u ̈ n d e t , ~ f l a g e n ~}$ fie über beftigen $\mathfrak{R a b e n j a m m e r , ~ f d i d f e n ~ n a d ~}$ einem $2 \mathfrak{l r}$ zte oier idireien nady bewährten. Şaubs $\mathfrak{m i t t e l n}$, \{aucre Leber, Şäringe, Sarbellen, Ş of $\mathfrak{b r a ̈ a h a u s b i e r ~ u . ~ f . ~ w . ~}$

Cdjon viele Tage früber baben viele ßerjonen Neuiabrgigluftwunfdenthebungstarten ge: löfet, unter ifnen Mandje nur aus bem ©rtunde, um ifre unwidtigen Namen gedruatt lejen $\mathfrak{z}^{4}$ tönnen. Dermed tragen fie am Nadimittage dez Cylvefentagez $\mathfrak{B i f i t e n f a r t e n ~ i n ~ b i e ~ W o b n u n g e n ~}$ von Familien, bei benen fie fix empfeglen wollen, und am Morgen bez Neujahrstances mird einem Weindujeligen taz tomijde lunglüd begegnen, an Der Thüre eines Borgejeģten burch einen fatalen
 cinen (Eidacl: Dber abzugeben.

Während bie Födinnen in ter Süde fid ab:
 Dan bie Tiidje fíd biegen werben, ohne zu breden, mandern Mütter und Tödter in auberlefener, $\mathfrak{b e =}$ zablter oder unbezahlter Sleiderpradyt in bie, Sirden, $\mathfrak{u m}$ zu jegen und gefegen zu merben, wobl aud um子u beten, die ₹Bdyter befonterz, die ibre Seufzer um Soeiratger zum Simmel jenden, ohne eine

Mbnung dabon zu gaben, Das gerabe igre Rleider= pradt, menn fie nidt mit einem groben Bermögen serbunden ift, bie Sciratger abidrect. Durd falide Spefulation verlodt, geben fie in bie galante Jaalb: zmolfubrmeffe, fobin zu einer Beit, wo die ermarteten Sdönbeitảmufterer, welde teinen ふlag mefr in Den Sirden zu finden fürdteten, die Weingaujer über= füllen.

Ohne einer magifratifden Soncefion zu bedür= fen, mird nad Willfur das Sdmiedebandmert bäufig betrieben merben, nämlid daz Sdmieden bon Blänen zu ben Mastenbällen teş za= fdingả, bei welden Die Maşfirten, um unfenntlid) ou bleiben, nur eine andere Mraspe an ibrem sefidte weifen, alz jie das ganze Jabr gindurd zu tragen pflegen.

Piffige $\mathfrak{y}$ außfrauen merten in die Dreilönigs: meffe eilen, um woblfeil eingutaufen, obne zu bes Denfen, Das fie ibre Bedürfniffe bei den zablreiden 3twang $\mathfrak{b e r}$ Iteigerungen zu weit billigeren $\mathfrak{B r e i f e n}$ be= friedigen fornnten. Doas Şauptmaftiutter für feft: ftebende Şerauxigeber von Zeitungen liefern jekt
 tungén
$\mathfrak{I n}$ biejem Monate werben zwei fareatide
 und Teufelzerfdeinungen. Dieje Sorte von (sGolera beift Cholera morbus abonnentica, und tobtet nur wafielnde Jeitungen burd) ein un= ftidubares $\mathfrak{A b m e i d j e n ~ D e r ~ a b o n n e n t e n ~ b o n ~ b e r ~}$

## 57

Rifte Der 9 (xbonnenten Der Berleger. Buerfit idrumpfen die $\mathfrak{B l a ̈ t t e r}$ zufammen, wie bie im Spätherbfle von ᄃen Bäumen gefallenen Blätter, und geben Dann ein, wie mit Seife getwaldene flanell= Leibden.

Ungläubige ఇaturforider laden und fpotten, wenn fie bon ber Exiftenz der Teufel fpreden Gören, werden abier in diejen Tapen zu ibrem elge= nen Saredfen bon ber Wabrbeit diejer Exiftemz fíd überzeugen, wenn die Teufel in Seftalt bon $\mathfrak{M e u =}$ jahraredunungen ber $\mathfrak{A l e r g t e}$ und ber veridiede: nen ©femerbふెmeifter und der licenzirten \&icieranten beiberlei (beld)led)tz in ihre Wobnungen bringen, morüber die Meberfallenen jo $\mathfrak{l a n g e}$ (Sefidter fdnei: Den, Dan die Bader megen Mebrberbrauds von ©inz reibfeife und größerer Mübemaltung billigermeife die Rafirtare menigftenz um cinen Яreuzer eigenmäøtig erböben müffen. "Wo nidtz ift, bat Der Ratier DaB Redt berloren", fagt ein alteß Epridmort, wie子. W. bei $\mathfrak{D a m e n}$, Die feinen $\mathfrak{B a r t}$ tragen, fobin aud nidft rajitt zu werben brauden. Solde Teufel fann aud fein Teufelzbanner vertreiben, und fie laffen fidi im günftigften Falle nur auf menige $\mathfrak{T a g e}$ ein berubigendeaz $\mathfrak{I r o f p} \mathfrak{f l a f t e r}$ auf Den Mrund fleben.
 glảabiger und Wed felwuderer in langen, auż abgepreßtem ßrovifionszeuge geidneiberten Män= teln, bie ibre gullifan Bocisfübe ben weinenden 2lugen igrer beflagen̉mertben Dpfer beriecfen follen,
welde fie auf bie csant gu brangen und in ben Cdulbtburm frecten zu laffen bā̆ Redt baben, aber aud die Pflidt, ignen bajerbit freie $\mathfrak{W o h}=$ nung und freie $\mathfrak{B e r p f l e g u n g ~ z u ~ v e r j d a f f e n . ~}$
$\mathfrak{D a}$ Diefe Teufeleien alz bülijdes untraut in allen Monaten des Jahrez fortwudern, fo müffen ©llảubige uns Ungläubige dod mohl glauben, daß es Teufel gibt.

## Filomat Frbruar.

Der zweite $\mathfrak{T a g}$ in biejem Monate, Maria 2idtmeß, ift der Wortag dez famejen $\mathfrak{D}$ ienft botenmedifela, wo die fogenmenten "foerr= jdaften" für "ausftelende" jogenamente "Dienft= boten umb $\mathfrak{D}$ ienftbötinnen", wenn fie nidtaz
 merben, wenn man ben Silatidjereien fer $\mathfrak{F r a u e n}$ bei ihren תaffeticinzden Sllauken fdenfen mag.

Wenn eine golderozerifde Frau Biemahlin auf Dem gefpannten $\mathfrak{F u g e}$ Der $\mathfrak{U n z u f r i e d e n t h e i t ~ m i t ~ i f r e m ~}$ eigenen (Jefid)te lebt, und ifren eingegandelten bübiden (5semagl mit M1rgusaugen bewiden mödte, mits fie nad bielfadjer $\mathfrak{A l}$ (d)aunt eine Diagd wäblen, die febr mokl als Bogelfdeu the in ©fär= ten mid auf Felbern figuriven tönte, die aber ber (E)emabl redyt sut arz Briefträgerin in feinem Solde zu verwenden weik.

Ein angentegmes̉ $\mathfrak{D i e n f i v e r g a ̈ l t n i ß ~ f i n t e n ~ M a ̈ g b e , ~}$
welde alz Bertraute ber Frauen, wie in ben meiffen alferen italienifden Dpern, eingeftellt, im Falle einer migliebigen (Entbeffung jedod ergiebig Durdgepriigert, und nad) Dem ©ejete ber fortidaffen= Den Medanif zur Thure Ginaugigemorfen merden.
"Ein fieies \&eben führen mir, Ein Leben moller Wonne",
werben jene Mägbe fingen, die in der Lage find, , für ifre" armjeligen "Soervidaften" ifre eigenen
 Sie dürfen bann thun, wask fie mollen, geniegen fogar die $\mathfrak{F r e i g e i t , ~ z u l e g ̧ t ~ d i e ~ B f a ̈ n d e r ~ m i t ~ i f r e m ~}$ eigenen ©felde auxzulofen, menn fie maldez auger dem nidit ergaltenen Qohne befizen.

Soldje und nod andere Berbältniffe merden am $\mathfrak{A} \mathfrak{A}$ fuehtage allen Dienfbotinnen in Den Meth= Gaujern und (5afmirtbidaften, wo fie fid) verfam= meln, einen uneridjuplidjen Stoff zum $\mathfrak{A} \mathfrak{u} \mathfrak{z r i d}$ ten ithrer biaberigen "foerriduaften" liefern, und Diefen bon ibnen mündlid) geumundzazug= $\mathfrak{n i f f e}$ auzigeftellt merben, die ogne Confiscationz beforgnís gar nid)t brutabar mären.
 Yenbălle und Freinäd te an bffentliden Drten und in Privatgefelfidaften ein flottes Zeben fübren, und bie Sdwindfudtwalzet und (Srepir= galoppe in furget 及eit Den Alergten und Sitd): bäfen ein zablreidez mefr meibliduez alz männ= lides Sontingent liefern.

Die $\mathfrak{M l a ̈ n n e r f i f d e r e i d e r ~} \mathfrak{D a m e n}$ auf Den Bälen mird miblingen, wem nidyt mit csold töder gefijat mirb. ©asె bäufige ভdimoren „etwi: ger Riebe" auf den Mastenbällen nird nur ald Maspenfreigeit und nur für bie galnadgt gültig betradjtet werben.

## Titionat \#āry.

 ungegeurem Suitrömen der ©djauluitigen die ebr: famen Megger zum exfen whate in ben neuen prädtigen Fijdg $\mathfrak{b u n n e n}$ ipringen.
$\mathfrak{A} \mathfrak{m}$ Dienftage den 5 ., Yeider gerabe an meinem Namenstage, bei dem legten Sdlage ber Mitter= nadjtitunde, wird $\mathfrak{A} \mathfrak{u}$ we $\mathfrak{h}$ ! geidrien, benn ber $\mathfrak{F} \mathfrak{a}=$ fding ift zu Ende und bie Faftenzeit bat be= gonnel.
$\mathfrak{A} \mathfrak{M}$ Midermittwod, den 6., mird, wenn id einem yon der Sonne mir gefendeten Zele= gramme ©lauben identen darf, bie erfte Sonnen:
 welder Beit alle übernädtigen Faulpelze nod) in ifren Betten ftecfen, beginnen, aber fdjon um 12 Ugr 52 Minuten Siadymittagz enden, während die Fin= fternib in ben söpfen auf unbeftimmte Beit fortbauert.
$\mathfrak{I n}$ den Morgemfunden diejes Tages werben die bejdmußten leeren (f) eldbeutel zur gründiden

Seinigung in bie neue $\mathfrak{D a m p f m a f d i n e n t a f d}=$ $\mathfrak{a n f t a l t}$ wenn fie biz borthin fdjon amtirt, ge: tragen oder geidicft, und die Geldbefitger biejen ge= botenen $\mathfrak{F}$ aftag bei ben von ©aftgäfen erften, zweiten und britten $\mathfrak{R a n g e z}$ veranfanleten Mittagas: faftafeln Durd) appetitlidyes Berzefren Der Eoftlidjiten Wifde und feinften Conditorwanren kei auserlejenen $\mathfrak{W e i n e n}$ andiddtig feiern, obne Dejbatb die Beigabe faftigen Majtodjenfleifdez und gebratener, , $\mathfrak{P i p p}=$ ftüatel" (Jndiane) unidicflid zu berfdımähen.
$\mathfrak{A t m}$ 19. $\mathfrak{M a ̈ r}$ wird der weitverbreitete $\mathfrak{B e p p i}=$ ©ultuz begimen, und von allen. Bucfer: und Feinbätereien eine reidge 2 tusbakl von Torten und Sränzen, mit bem unbermeidlidgen $\boldsymbol{S}^{3}$ in ber Mitte, zum lodenden 9 Untaufe augigeftell merben.
$\mathfrak{A m}$ Margen nad) Dem Peppitage fommt ber Mond pit jeiner erfen Geurigen Finfterniz, in ber $\mathfrak{A G j i d}$ t, wenigftenz einen Theil berfelben in bie oben ermäbnten finfteren ßäpfe abzufetzen, woldje Spefulation jebod an dem $\mathfrak{U m}$ itande idjeitect, Dak in biefen $\Omega$ öpfen für eine fernere $\mathfrak{L a b u n g}$ von Finfternib burdjaus lein freier $\mathfrak{R a u m}$ mefor borhanden if.

Bu ben einträglidyen freien \&rmerbsarten gefört in biejem Mionate aud baz fleibige Sammeln bon Märzenidinee, um ifn auf ber Sfenplatte zu Dörren, und alz feinifez Wajdpulver für zarte Damentände zu verfaufen.

## 62

## Honat April.

$\mathfrak{U n g a l a n t e}$ Subjette werben am $\mathfrak{B a l m} \mathfrak{m} \mathfrak{n t}=$ tage ben Damen zum Palmefel, freilid ogne ign zu nenuen, nad einem alten roben Sgertom= men gratuliren, die Damen aber diefe $\mathfrak{B r o z i g}=$ feit mit einem Rothfift fix Ginter Die Ofren jdreiben, zur beftändigen Maknung an bie gebüh= rende Erwicherung.
9) Diterionntage werben bie Damen alz lebendiae Modejournalbilder nelte Pradtfleider in die Sirdjen tragen, und bort mande Suflüfterungen bon weiblidjen Neiolrägen veranlaffen, z. $\mathfrak{B}$.:
${ }^{\prime \prime}$ Wein ©ott, liebe Freundin, wie fommt benn Die $\mathfrak{F r a u}$ X. Dort zu ifrem $\mathfrak{A}$ nfuge, Den eine $\mathfrak{F r i n}=$ zeffin tragen dürfte?"
"Darüber ließe fid gar viel fagen", antmortet Die M(d) jelzuctente.
"Oh, jagen Sie mir's dod!"
"Mad) Der Meffe."
"Und ber foftbare Shaml des langnafigen. $\mathfrak{F r a ̈ u l c i n z ~} \mathfrak{V}$. Dort redtzB, Die Dritte im Stukle! Daş tann nidt mit redten Dingen zugeben!"
"(Segt aud) nidgt mit redten $\mathfrak{D i n g e n}$ zu."
" $\mathfrak{y a b}$ mir'ş $\mathfrak{j a}$ gleid gedadt! Meer mie jo denn."
"Naゅ Der Meffe."
"DG Die Frau 3. Kinter unz ibren berrliden Sdinudi felbit bezablt gat, ober wer fonft, weiß nur ber liebe ©Sott!"
 Dasz Dürfen Sie mir glauben，denn ber gat teinen guten Stiefel aufzumeifen．Die $\mathfrak{F r a u}$ if eine
 ©fild zum Sxpmucte nid）t eripart gaben．J4 aber meib ganz．genau，wer ibn bezaflt kat．＂
＂Wer Denn？＂
＂Jd fag＇s Jfnen iquon nad der Mefife．＂
＂Die Meffe ift joeben aus；mein Sott，wie Dod．überall bie Beit jo jdunell vergeht，menn man fíd gut untergält！＂
＂ $\mathfrak{F l u n}$ ，fo wollen wir Das Rreuz maden，um nody vor Den ©edränge auz der תirde zu fommen．＂
＂Dann fönnen wir erft redit bequem mit ein＝ ander plaubern．＂
 aufgepußte $\mathfrak{M o d e p u p p e n ~ \{ d ) ~}$ ケundidaumngen auz Den §irden，aber nadi dem fragenidunugfegenden Sゐleppentiber ifrer idjim＝ mernden $\mathfrak{U}$ tlaxtleider fanappt fein geirathrides FFifdelein．
$\mathfrak{A}$（m 24．mird ein gefürdtetez ©efpenft er＝ \｛deinen，der ©feorgi：Binsitag，ein 『ejpenft，Das fid nidgt mit Dem biblidgen Sins̉arojden begnuigt， fondern fo unberfdjimte ©fuldenforberungen madit， Laß überaus vielen Mietgleuten die zum Bäblen und Bezablen nothigen Finger vor Sducaten erftarren， und badurd ibre Mietbjinfe unbezaglt blciben． $\mathfrak{D a s}$ © $\mathfrak{c}$ fpenft mird fid nun an ibre Einridtung Galten mollen，um aus entjeßen über bie $3 \mathfrak{a b l}=$
 getwidzten unter den 马ingidullonern baben fion früher sie CEinridtung getroffen, daß das © Seipenf
 Sfändung igrer Eimid)tung fidy nidt bezablt madjen fann, indem nämlid, bei nidgt beftegender ©eüter= gemeinidaft, burd) eine Notariatzurlunde nadgemiejen mird, das Die ganze Einridtung unangreifbarez Gigenthum der $\mathfrak{F r a n}$ Liebfen ift, ober einem $\mathfrak{N}$. $\mathfrak{R}$. gebört, Dem fie früher alz eine Sduulden= tilgung uberlaffen murbe, jedod) feitbem und forton gegen eine monatlidje $\mathfrak{B e}$ g̣ütung benüß̧t mirb. In beiden fällen bleibt dem Bingigejpenfte der Sdanabel fauber!

Verdient ఇadjabmung!
Uebrigens mird man oft ben beidjeidenen $\mathfrak{W u m i d}$ äubern bören, Die ganze Summe bez nidat bezaflten © Cocrgizinjes̉ zu befiken.

Der appil thut zwar, was er mill, aber end= lid mird bod ber erlöjende

## mtonat glai,

Der lieblidje $\mathfrak{B l}$ Ïthenmonat, fommen, und Den Freunden ber fdjonen Matur, Darunter ald ben Staatzhamorrhoidariern, fowie ben flanir= enden Sewobngeitabummlern und qualifiziten Tage= Dieben, ferner den fleikigen Damen, die zu Şanfe nidta zu thun finden, zumeilen geftatten, in mai=

## 65

liden Winterfeidern Sefundkeite = und andere namenlofe Swedfe förterlide Spaziergänge zu madjen, und nad Der Seimtebr für ven nëdjit:n Monat fommerfrijølide れugflüge nad allerlei Geen und ©bebirgen zu projettiren.

Die Kandmirtge merden ber Witterunge protlamation ter Serren §antratius, Serva= tius und Bonifaciuz mit grofer Spannung entgegeniegen. Der

## Ettonat Suni

mird aud) Bradmonat genannt, von Spapbōjeไn für cine $\mathfrak{A n}$ npielung auf biaber rubig liegen gebliebut (6) eldböricn gebalten, bas gemif nur ein bïdit feltener $\mathfrak{A t} \mathfrak{x} \mathfrak{n a g m} \mathfrak{x}$ fall fein tann, Da eine Sdjliese an einer delbborje, Die man betamtlid alle $\mathfrak{A}$ ugenblide täglid öffnen muß̃, ein böllig übers

$\mathfrak{E}$ ie (Scldbörjen müfjen aber gerabe in dicfen Monate djter und länger geöffrtet merden, alz zu anderen Beiten, und zwar zui Bejablung der fammt: liden Soften Der bereita feitgefegten Sommerfrifa= $\mathfrak{a}$ ®flüge, borläufig nur monatlid. Die 9્યbreife wird an sem berbängnißbollen Medardustage ge= jdefon, fohin geuer ain \$fingitiamitage ren 8 . J̌unt; menn es nänlid) an biejem Tage regnet, wird ees 40 Tage lang regnen, und Dadurd eine $\mathfrak{W a f f e r}=$ maffe entjtegen, weldje ftart genug märe, die bär=
teften Serzen ber abgereifeten jungen und fä̈nen Sommerfrijdlerinnen nadbaltig zu erweiden.

Surz bor Der 9xbfagrt der Damen werDen Die verliebten und ungalanten Subjelte, die ibnen zum Walmefel gratulitt baben, obne fid gleid jekt nod Daran zu erinnern, glüatlidye Яeije wünidend er= [deinen, und jomit glüdutid in bie Falle geben, in= Dem ibnen Die Damen zum ßfingitfefte gratu:
 mit idonentem Sberidmeigen biefes Namens, aber


Staatzbientrlide © Semakle merben mit einem 14tägigen $\mathfrak{U r l a u b e}$ nebft einem ergiebigen ©feldnadi= trage auf Befud, tommen, und urlaubsloje £iebjaber, gleidjam alz blinde Baffagiere, die beiden Feiertage $\mathfrak{a m} 23$. und 24. zu einem 9xbjtedjer Dabin oder Dortbin benüßen, und an Ort und Stelle die Neuig= Feit von ben farectliden Sieberlagen aubtramen,
 legten züctenden $\mathfrak{D u c t u n g e n , ~ u n d ~ g a n z e ~ D i b i f i n n e n ~}$ fdweinerne $\mathfrak{B r a t w}$ urfte erlitten baben.

Nad einer alten Sitte merden bie Serren ben $\mathfrak{D a m e n}$ zum Fefte Feter und $\mathfrak{B a I}$ fderzmeije gratuliren, wo fie dief für paffend angebradt finden, aber bei der Meberzahl jener Damen tlüglid ber= meiden, die Durd dab Tragen von Sdunarleib den fiad eine Borderflacde ibrer zierliden Seftalt zu: gezogen haben; denn in folden fällen märe eine foldje ©ratulation gegenfandlos und zugleid trantend.

## 67

Der

## Manat sixli

Geift aud ) Seumonat zur $\mathfrak{R o t i z}$ für bie eifrigen Touriften, bejonderz im ©ebirge, wo fie oft ©elegenbeit finben merben, in ben "E a jen" (ફüten) Gäßlider und famudiger Sennerinnen, weldse phan= taftifde ©iddter, münd̆gaujerifd lügend, alz reizenbe Been zu fdithern plegen, auf aromatifíem $\mathfrak{y e} \mathfrak{u}$


Sn biefem Sdmeifmonate werben bie Mineral= bäber fehr zablreid befuat fein von $\Re$ Referviten und Retruten bes Tobes, von jenen bebentliden $\mathfrak{P a}=$ fienten, weldue bie an ibrer ફ̧eilung vertweifelnben
 aud ganz gefunbe Berjonen beiberlei ©efidledta, unter borgeipiegelten franthaften 3 uftianden, zum getereimen 3 wecte ungeftorter 3 uiammentianfte, mirb man dajelbt feben, und biefe Sajeinpatienten werben ben pitanten Senuk baben, mit Sieden $z^{3}$ luftrmanbeln, und zmidden ignen an ben Mittags,
 ppeifen. Se mun, das if © efamatifade, über bie fíd niat frreiten lägt.
 Magbalena fab betegren merben, Doer nidt, mag' if nidt zu prophegeien, ${ }^{3}$ Da mir tein Redit der CEint

$\mathfrak{W e r}$ eine $\mathfrak{A} \mathfrak{n} \mathfrak{n}$ a liebt, und bon ibr geliebt $\mathfrak{z a}$
merten münidyt, wird am 26. Die ©flüdmünide nebit sen ablinaten (s) efdenten niat bergeffen, meldie unter $\mathfrak{U m}$ ftinten efien nidgt fofort bezabit zut merten braudjen, und Ded bie näuliden Dienfte reifen, mie Die bezaglten.

## ztomat Xuguft.

2xm 24., bem Tage Bartholomaize, ber einf gefdinnden wurbe, werben arme Teufel, nam: lid) Die Softoten, einen (General= Songreb Galten zum Entmurfe Der Statuten einer Waildes, Sleiber =, Sticfel $=, \mathfrak{S o l}_{2}=$, Sidt $=$, Mietbinins $=\mathfrak{u n d}$ © Ebaltzeŗöbungz = Berfiderungzanffalt, da fie nur cinen to aringen Sold bexieben, daß fie anf igren reiten und beidmerliden Dienfanängen ftündlid ber ©Cefabr auxgejebt find, wegen Einjdrumpfung bez $\mathfrak{P i a g e n s}$ aus $\mathfrak{M a n g e l} \mathfrak{G i n r c i d e n d e r ~ S a r t o f f e l ~} \mathfrak{u m}=$ anfarlen. Unter frendiger Beiftimmung aller Menfぁen=, fobint aud aller Freunde ter Poft: boten, aut deren §anneen fie gar oft cinen bes griudenden (Geld = ocer \&iebegbrief empfangen, münfae id biefer 9xnfalt basi fanelfite und fegensi: reidjife ESedeigen.

Die Sommerfrifal Dattert fort. Sie Be: mable, welde immer ©eld jaidern follen, werden fab immer Gäufiaer kinter ben Ohren Praßen, ein folideß 92bberufungadareiben erlaffen und bald barauf per: fonlid erddeinen, um die theuern familien geim:
zubolen, bon benen mandien bergnügunggfüditigen und brafbeinigen Bliedern nidut biel befier zu Muthe fein mirb, ald ob fie bom Teufel gefolt mürben.

## gitonat September.


 und viele $\mathfrak{y}$ außberren, die bielleidt fifon geraume Scit nidt melyr bie Şerren aud nur nod eineş eingigen Steinezz iffrer. Şaufer find, werben gar oft bie Mienen igrer Mietbeleute angiflid betraditen, ob fie teine Epurren von 3 in $\beta_{8}$ afflungzberlegenbeiten
 ibrer Rieben zablen", ber © fulbenfluafe, ob fie zafireid) genug find, raas ungebeuer zu erlegen. Wenn $\mathfrak{i a}$ - Eann merben fie aud im

## Flanat 鼣tobrr

Das unmandelGare Ditoberfef auf ber Thercien= mieie in Münden, Dab allen früberen folden Feften meit abntider fizgt, ald ein (sii dem andern, mit biel
 Sinslaft befuden, und bei ciner Maß̉ Bier zu 8 oder 9 ft . fid) überzeugen, menn "fie diés nidft idon früber gethan haben: "Daß es tein reate $\bar{g}$ Bier


## 70

$\mathfrak{J m}$

## monat anomber

merben biele Taufenbe am Mrlerbeitigenfefte auf ben תirdgiben bie mit Brumen und Ridtern überaus reidgeefdmüacten Gräber andădtig Dier
 Berlafiene an ben einfamen ©rabbügeln ibrer Qieben beten und weinen. Şat ber Tod Ebeleute gefidieden,
 fesen und in ber Suidrift besjelben im erfen bef= tigften Sdmerze aud bas bebeutungzbolle Mort: "unerfeßlid" anbringen laffen, und geht nun biefer überlebende Theil am Yrme eines̉ z weiten, neuen, $\mathfrak{l e b}$ bigen, angetrauten Theitez an ie: nem ©frabmale borüber, fo mird er verjdämt bie
 id bod fatt bes bindenden Bortes: „uneries:
 in bie Snidurift fegen $\mathfrak{l a f i f e n , ~ u m ~ u n b l a m i r t ~} \mathfrak{z u}$ bleiben!"
$\mathfrak{U n o}$ dieß zu thun, rathe iad moblmeinend unt bringend allen cbeleuten an, welde bon gleidem beflagenshmerthen ©đitffate beimgefucht merben. Der

## Milonat giczember

wirb Durd cine rührende ©frideinung verberrlidt merben, burd bas bon ben früberen grofen und

Tleinen תindern zmolf Monate lang erjegnte Wei乌= nadtzfeft mit den bom Reidthume biz zur Dürftigle it Gerab toitbar ober ärmlid geidmuiutten © briftbaumen; für die ©brififäumden Der armen Rinder mit ben für fie pafienden Ge= fdenten, werben $\mathfrak{W o b}$ githater und mildberzige frauen forgen, bie das̉ ©grifttindein finar bafür belognen mirb, Gier und jenipeitz.

Dad Frft ber glanzenden ©friftbäumden miro am 24. gefeiert, am Tage Mdam und Eva, bie audy bei cinem $\mathfrak{B a z} \mathfrak{a}$ e geftanden baben, aber bei feinem ©griftbaume.

Das feft ber $\mathfrak{u n j d u l d i g e n ~} \mathfrak{R}$ inder, beren Bereing= (fyrenmitglied zu fein id bie ©fyr
 erfagrung tein mirflides Mitglied megr mürdig vorzuftellen vermag, tritt erfit am 28. December ein. $\mathfrak{W e i l}$ num bie $\mathfrak{U n}$ โduldigen $\mathfrak{K i n d e r , ~ a l s ~ b i e ~}$ eigentliden Şauptperionen bei Diefem Feite, zu ben angegündeten ©grifitbäumden zu \{pät fämen, um Die ignen gebührenden ©̧eiぁente perfortid in ©mpfang negmen zu fönnen, fo werte id alz General: Be: bollmädtigter Derfelben, zur Bejorgung diefes luftigen Gefadiftez für fie, mit dem ভdnnellzuge borauseilen und reditzeitig eintreffen.

Jede tinderfreundlide ©griftbäumden = Familie wirb alfo geziemend eingeladen, biz dakiu auf mei= nen liebensmürdigen $\mathfrak{B e j u d}$ fid gefagt zu madjen.
$\mathfrak{B a l d} \mathfrak{n a d}$ Der $\mathfrak{E G p m a s n a d t}$, in weldjer folide Dienitbitinnen, neugierige $\mathfrak{B a u e r n m a ̈ d a e n ~ u n d ~ a u b : ~}$
gemufterte Fraiulein, die \{djon anf bem Wege zum alten (Eifen wanbeln, Durd) gebeime tünitlide Solumittel igren fünitigen Soerzallerliebften und exlofenten Şeirather zu exforfden, oder gar zu jegen verjuden, marjdirt aravitätifd beran ber Thorwart Des Suhres, ber erzphilijterbafte Syl: beftertag, an meldjem jener im Alugenblife Der altberlömnlidjen tollen Empjangảbegriißung des $\mathfrak{R e u e n ~ J a h r e s ̉ , ~ D i e ~ F a m i l i e n g r u f t ~ d e s ె ~ e b e n ~ b e r f o r = ~}$ benen, und ned nidit einmal falt gemordenen alten Jabrezె veridiließ̃en mird.

GEz verfegt fity wobl von felfit, Daz id won bem ungemeinen und jebenfallaz febr dentmürbigen Jabre 1867 nod viel unglaublid slaubmüroises proplegcien tonnte; aber allzuviel iftungefund, Daber id, um die nadjfidtige Seculd meiner geefrten
 over gar zu eridjobpen, mit einem Gergliden und Dreimal bonnerncen $\mathbb{Z}$ ebegod den zärtlidjfen $\mathfrak{A}(6=$ fdied von benjelben negme.

[^0]Durdi alfe Budbandlungen，z＂Eezieben，in München Durd）（E．Wi．Gummi，Bfandgansfrage Nr．9：

Belial，Baron，entyülle Gebeiminif aus dem Feide ber gintiternib．ほreís 18 tr ．

Gefjeime Unterrebung zwifden Millyelm I．，sianig bon $\mathfrak{F r e u ß e n , ~ u n d ~ M a p o l e o n ~ I I I . ~ S i r e i ́ g ~} 18 \mathrm{fr}$ ．

2as borostap Mapaleou＇s III．von bem aftrologen


Die in ©rfïllung gegangenen und weiteren Borljer：
 कreis 18 tr．

Wie und to if bic giortbaut ber Seele noub Dem Zube dea \＆eibea mäglid unid wafrideiatidy？
 Siaurforiders beantmortet bon 筑．S．．．．w．2．2uff． Witeis 24 fr ．

2n－5 Diefe für jeben benfenden Wieniden büthif interejןante Sdrift fübrt 子u überrajकenbent 次fultaten unt wirt großes 2ufjeben erregen！


[^0]:    

