## ACHEN LINKS

DAS REPUBLIKANISCHE WITZBLATT, ERSCHEINT JEDEN FREITAG





## 

Scute Tadit gegen Drei $\mathfrak{E l b r}$ ，
oom becigeftienten 2Geinbrano genialijas Durd）
［ 1 ß id）in meiner （id）fertlaufu，
ticf in mein Smures binabgenmett．
Da füblte id）mid）wou ciner WBefle
gans fadte ins Transjembentale geboben； แnd auణeroem fpielte itgendwo oben
cine bimuntijche Militärtapefle．
Sd）fuirte，wie miø auz boblern Regionen cin fommambuter giegen beirulfe；
id）loar in den vierten Dimenfionen．
Whan fage nichts gegen das Stfutte！－
2hit eimmal wat ifif）wie mitten bineingeftelft （odee beffer bincingefallen）
in eine blweifellos parabiefiiche W̧ett．－
Elno id）tabe und piefe！（Slm apotalyutifa） alt laflen）
Faad ber Gintflut ber Wablpropaganba ftand Daß Gaterland gercinigt und wic cilt Mann ba．
 geitante
batte fich Dod sugutetlegt
Der vältijd－（brijtlid）e（Geoante
mit überwiegenber शebrbeit Durdgejerst．
Slber 80 Wrojent ber Teidbstagsmandate entficlen auf oie arifobe פebmungspatici；
Das übrige twaren cin pant antiquiente Gubitrate
aus dem verflofienen Gtante，
aber bie fielen nidt mefre ins（Gewid）t babci．－
Slut id jabe und ficbe！efs war fetye feierlid．
Man börte nid）t mebr bas martifitide Grejolwäts．
Det neat 9 fid stag eröffnete fid）
mit cinem fontidigen Ermädtigungegscofs．

Wan forad）nurmebr furz，fachlid）unb idmifilig；
Sebatten wurben gan ${ }_{3}$ überfliiffig．
Gejergebung wurbe ein feubater Eport，
Dem Die tädecrlide Winwrität tam gax niddt $\mathrm{s}_{\mathrm{um}}$ Wort．
Slino id）fabe wio fiethe！©ie Situftric Gandefte wieber mit Nabe in Sermany． He Gtreits waren verboten．
Die Zöric notiente unglaublicte Quoter．－ Slnd id）fate und fiebe！S̈lber Dem Riegiment won Sufenfreugrttern
Das ßrandenburger ©or erjiftern．
Worneweg Qubendorffals शeid）spräfioent－ in vertrauliden（Gefliiter
mit Gtinneß3，Dem neuen 2ltbeitzminifter．
Das ganje Land war organifiert
it Sommandaure und Gubalterne．
Gämtidbe Guben wurben interniert．
Sajerne reibte fiet an Saferne．
Das grobe SSeer ber 2lrbeitzloien
ftedte in Litewfa uno Srillidbojen
uno übte Stet uno Redidjfeit
bei fed）zebnituindiger 2lebeito $z_{3}$ cit．
$\mathfrak{S l n o}$ ith jabe und fiebe！ $\mathfrak{S n}$ allen Gegenden wurben bie §ermögenben
enogültig won allen Gtetern befrcit．
Die ichnargrotgolonen，rötidjen unto roten
Seitungen waten überbaupt verboten．
C8 gno murmebr die＂2lllgemeine Wreite Эrelic＂
als cinzige volfztümliche ゆuene，
jowie die＂Gd）wariweizrote Falne＂
und cinige andere völtifigierte Sigane．
Slio id）fabe und fiebe！ $2\left(\begin{array}{c}\text { do } \\ \text { diftlid）}\end{array}\right.$ gefimuter
Sultuminifer wirtte Serr ©inter

## L．L．$=$ Зeifung $\mathfrak{f l} \mathfrak{a} \mathfrak{H}$

Sleberbie Tagesoronung ber lésten Teichs． fagşiizung molbete bic 2．3．am Mittag， 9x．72，vom 13．Niä̌z 1924：

3．Qefung bes Geiefes iiber bie Goto－ Distontbant und aintrag ber bürgertideen Parteien，wäbrend der Sabr．\＄Sode ＂OBaffentube＂im 2Bablfampf eintreten su lafien．
Das middte Serm v．Rabe fo panten！
Ginem in bev＂Deuticten Tageşeifung＂ eridecinenden Ruman＂Was rofarote Wot－ ftadthans＂won Eruit Soferiditer，defien 15．Fortjȩtung（11．श）är 1924）cin ӥррigeß Seit Der Edieberfamilic Daderer mit uber＝ raichenoem $\downarrow 0 l_{j}$ cibejud）idjilocrt，entuebmen wix folgende Eäte：
„Sn Trau Padjerer regte fíd etwaz wie ein Gdwanenjats in bie befisibers fofluemme stmbelt．2Sic auf einer goloenen Thu f（b）ritt fie swijden ibten Gajten bin， Deren Etatmen und Benciden fie mit igren vorniberbängenben Slugäpfeln wie auf

neben Gtaateanvälten und ebrbaren Frauen， Die beutijue Literatur zu entfanen．
FactballettB und fonftige $\mathfrak{B e n t z r e i g e n ~}$ burften fid）nur
vor getabenen büberen $\mathfrak{Z e a m t e n}$ beigen．
Sm übrigen wurde die Qiteratur
im Ginne bez̉ arijden Gebantenẻ betvicben tho unter Slaufur
in Weeifein von Gtubienväten gejdbrieben． $\mathscr{U}_{18}$ Gtaatztbeaterintenbant
rutbe ber Qiteraturbireftor Roefle ernannt； ber beitellte Sindenburgen
als Dramaturgen．－
Sho ich fabe und fiefe，vie Emminger gerwaltet
inbem er bic Suitio umgeifalfet．
EEz lag mumely Daz Techtsverfabren in ben Sänben von Wolizcifommifaren． Sier wourde twirtlid，nid）t mebr gefpapt unb ber Delinquent，fobalb er gefaft， auf ber Gtelle mit Zlaujäure vergait． Die $\mathfrak{E l n f o f t e n}$ fielen ben Sointerbliebenen bur Eait．－
Sluo id labe und fiefo！Seid）t bu bejtreiter． Das waten bic verfprocljenen berrlid）en 3eiten！－

Griifmorgens，nod im offulfen G（f）wipic， crwacht＇ids aus meiner 2lpotaliypic und iprad）mit tiefem Gtimmband zut mir：
 Stho diejez fei mein शBablptatat： Sumer rin indenvölfīben 3utunitsitaat！－ Das ift bie beife Reflame，nid）t wabr？－ Sour Qubenborff，was zablen Sie Sonotar？ （Crid 2benert．
einem Teffer einfanmelte．－©®，frampelte Die Gtiege berauf．Gie legte fid auf ibtem： fünjtlicten Gebiß einen willtommenteiğen， Den \％uşruf bereit．（Daun aber）fat Trau Waderer Dic WBänbe ミaruifell fabren．Die Dede fentte ficl wie cin abgeriffener Fabr－ ftulf nad）unten．Gie borte ifr 3 （ut twie 3riefträger aus Dem Sergen if）naufen． Wadterer ließ̄ Die Ednapgflaige auf ben figurenburdwebten ఖerierteppiat fallen， wobei Der Sioanat bie barauf abgebiloeten： Sonturen uno gamphen überiditwemmte， in 2 äcten in ibre geijifneten शäuler flo uno über bie Simnen einez̉ perfifden Seut， felz tropfte．Wie eine Senne im Regen tappte 》acherev berum．Gein Gebiun glid） einer Landid）aft，bie ein balbes Sabe ofne giegen blieb uns jerst auf einen $25 b t t e n$ ． brud）twartete．（Gleich Den Gignallampen beimfabrender Eramb gnen brefte er bie Slugen nad）imen und da watez，atz jäbe er in eine ausgeleerte Sioblentifte．Die Gäfte aber zogen fita ats zerfaufende Wuboinge in cinem 2 Bintel zulammen．＂ 2ltme Deufide Tagesjecitung！Dieje SBitoct fülle mutet fait－orientaliich an！

## Referentent Material


 iübijcte ©erfinboug ift. Demn der Pepubritmer Whato war cir 3ube.
Gcin 3cit= und Gefinmungagenofic Periffes (ipr. Werifelest gleidfalls.
Teile mit, Daß Der Zorname Des berifynten 2ic. publifaners Srantlin 3 cniamin war!
 fonafier ber Gtlaverci, 21 brabam mit Wor= namen biç!
George 2Babington, Pobett 3 3um (33um!!!) uid Sricorid) ©fert fime füt (Did) gleidfalls Suber.
(2amn wergi; ja nidt, Den §euten mithuteifen, Soß vor ctwo jucitauicno Sabren cin jüdiider
 fozialifitiod $=$ Eommuniftiothe Socen burchzulefen
 gefoltert und mit Den Sode beftraft wurbe.

Gage ben Qeuten, סafj republitaniide Etantz. wefen, wie die (Gejblidte bewcift, Dem Stutergang verfaffen find, who fübre als idlagenbez bifo: rijdas Зetippiel 2tmerifa an.


 oul Denter.

WBeic Datauf bin, Daf ber Martismus Den Rapitalibnus befämpft uni ben Eogialismus befürvortet umb fiibre Dam aur,


DaEß Der Rapitalismus ber gegebene nationale Gedanfe fei, weil er cin Wolf in Slafien und Gdbidten zevreiß̂t, bẩ aber ber Gozializ̊mus cin ausgefprodeen antinationaler (sebante fei, weil er die 3errifienbeit de §oltes aufbeben will.

Gpridyit bu für bic Đeutide Woffespatei, fo fage Den Leuten, Daß fie nidht etiva Deulfd): national wäblen follen, fie fönnten ifren Bèarf an Deufidnationaler Dolitit ebenfo gut bei Der (1eutiden Woltspartci Decfen.

W3enn neugierige Seute nad ben Berant= wortliden für bie $\Im$ nflationsperiode fragen, fo weije Du ftotz baraut bin, Dajs die 刃nart-Gtabilificrung nie möglich getveien wäre ofne cine vorbergebende Entwertung Der P) Aarf.

Srift Lcidenichaftlid für illegate 2Baffenverbänbe cin - Əoincaré zaflt dir jèé Gumme dafür.

28 cmin Gैeguer fagen, Daik bas 2hztano von cinem Dentichnational-vältioden Gieg cinen (Ein= fall in Tranfeeid) befürd)te, to weife Daranf bin, DoEj yom Dentidnational = vüftifden Ragev cin ernit au nebmender Einfall überbaupt nidft 3u $^{4}$ befürd)ten ift.
 gabe die Wefyrbaftmaduing bez deutichen ऋolfez fei. Slubefieglidh,
 fid) in Wummbeit waffue. Wemt gegen die Dummbeit, fage Daz, fämpfen Gijtter felbjt vergebenz.

## 


 in feiner Willa mit Garage, Weinteller und Bittualienfülle, an idslarajiijiben Gejtaben.
Sluo bat cin Sionto, Serevit, Wffien und Devijen, Diverfe (5emäd)er, WGarmbafice, Zedienung, Dyjamaz und gefütterte (Salviden,
und braud)t fid) nid)t wic Sotaty wegen lumpiger fünf (Grojden bic Saune ju vermiejen.
 tul ex nie icbief liegt.)
Sn fturmijoen Зeiten wirft er als 2lufreizung зum Sifancubaß und fum Riderlaf.
(©x bat nämlid) Fabriten uno W3erfe und bejoäftigt oft tamien Əcrionen,
Sie familienveife in trauter Sormonic mit Edywinojudyt und Sinterernälymig in stwo Etuben wofnen.
 tuit pentrant, wie Diejer Pitmenfol Duftet.)
Sadfloort:

Tuit ifn fobuf ber lebe Sertgott in feiner unenolidgen ©silite
Etrapburger ©änjeleber, Summern, 2luftern tuio Die Bonbonnierentite,
pifanteite Traten mo fïx bieje Geal, 叉arijer Miobe uno brotatene Suite
won entipredhenoer ifrem erotijchem Gemuite angepajter Qualite uns (5ulte,
 fi WBeine, Qitore tho Gefte von feinftem Wouquet, dinefiid)e Wintider, Spern, Əremieten, ©abatet, alte Solländer ( 3 Bifoer uno Räic), Gevre uno Sapanvajen und Delifgefäße, Ebagallige Zitber unb Warladifde Wlaftifen, (Celly) bereijenbe unt Duncanid)e (5bmanafifen, mumerierte $\mathfrak{W r u c t e}$ und fignierte ßüder, Gegeljadten und feibene Tafdentüd)er,
 Berjïngungébriilen unb Dlatinplomben, Den Rago Diaggioro uno den prima Ficio Der verjanttmorizten Rugusjafmeis, bie erfte Slajfe ber Erienbabn, Damit ev nad) Soerjensluit reifan fant, fowic Den Diebes, und feuerfeften Gelofrefor und ben evforberliden goloenen Rebensbumot!

2ber ber Gatan icfuf fuir ibn bie ichiefe Ebene ber oreimal verfluditen Sarife, Die er, weil ev fie nid)t billigt, mut bjedjt ungern bewilligt.
(Pad) fciner Wevife: , MRit Gout für Sönig ums Sieid)=
tum!" WBie ec aud) tut uno watum ev nie pflaumenueid) bun! SInd da Gott uno Siönig illuforif(d) fino, bleibt ergo fein Vicidtum foin einjiges Sino!)
Seiner von Qufurg über (Gbriftus bis Qenin fam über biejen biniveg; iiber alfes fiegten jeine Salente uno foin Geject!

## 

Waş fängit $\mathfrak{D u}$ Dir mit Gencralen an?!
 Remit ©u fhon teinen tlugern 2 breliaten,
mit dem man ungeniert forreiponbieren fann?!
Mit $2 \mathfrak{k g}$ gumenten fommt man feinem General,
mit 2 tgumenten tommt man nur Gefienen - -
(Du femit ben Suterictico - uno mugitef bodf ergürnen Des Waterlandez Wafienarienat?

Gub weşbal6 - muĒtefit $\mathfrak{D u}$ fdion chrlid fein 1äßt ©u Did benn fofort nact) Muinctin treiben?! (1er ,,Welt am Montag" tamit $\mathfrak{D u}$ alleż idreiben, Die beutidye welt am (Dienstag feert ©id ein!

Эn શiuncben uibt ein General Зuitio,
Die Gtaatsambälte fragen bort Whonturen,
ein Dajifiit it $^{\text {in }}$ Münden ift , verluren",
cin תopf in Nüncten ift dirett cin 2Sis!
 und bleibt am licbifen an Der Goree Gerbäficr ober er fattelt - toaz befitimmt nud) befier Den 2luslandzpā́ und feinen Reiiegaul,
und flicht auz Dieier Republit, cridüpit vom 2lublide ber gefillten Rerferballen, geniept den Geft, Des Wiropien barmlos fnallen umb wito - obidfon cin Sopf - Dod) nidt getopft

Daz Tor ber nationalen Freifeit


Bon aupen -


Bon innen

## Stahlbäder sind gesund!

3etdinung bon gart sots


Wählt alle deutschnational!


## 15 IMinuten Poule

UNTERHALTUNGSBEILAGE DERWOCHENSCHRIFT, LACHEN LINKS

1.

Sm Sabre 1675 sivg Ebriftian, feines Siamens ber fünfe Siönig won Dänemart, wicoer cimmal fein tanges sedmeet und drobte Damit uiber Den grojen und den fleinen Weft nad) Edbležwig biniiber, wo Cbriftian $\mathfrak{Z l}$ bredt, ber Serjog von Gottorb, vor feinem Eblone itano und verächtlid) it Dic Exdlei ipucte.

DBilfit bu bas wobl naditafien, bu ibledter Sert uno migetrener Rebnsimann!" itwic Der Sibnig wüteno uno fuchtelte ärget mit Dem Rordeifen.
"(1) bait mir gat nichta melbe zu fagen!" gob ber Serzog trocten zuritc. ,what wobl
 ausgemadyt baben, Daß id fouverän bin?"
., Das gibts nidt, bas ecfenn id nibt an!" rief ber Siönig crboit und fitieg jogar ani ben Sbron, unt nod beffer broben $3 n$ tomen, Deme er war von furjer Giatur und batte einen beträdbtideen Gomerbauth. ,2Luf ber Etelle foucfit Du mir beine Golbaten 1wh fïnfigtauiend Reidstaler!
.. Da tamit Du fange lauern!" antwortete oe: lange Gottorper und ftecte die Soänbe ill Dic Juirtaićsen.
.Sa wart!" icturie ber fleine Rönig uno itcllte fids auf bie Kebenjpisen. "Wenn ith biniberfomme!"
", Whit Dem Maut!" Gobhte ©briftian 21. brecht, ber bie Seraftausioritice liebte, brebte ibm den Reüden ou who ging ing Gdlob, unn bie frifchen 2luitern ju probieren, won Denen ibm feine Gylter Slutertanen jebez Sabr orcipig Eomnen liefern muß̂ten.

3 or bem Đänentönig batte er weiter feine 2lugit! Dev gute Manm batte ibm idbon oft gebrobt. Gobalo er aber auf icinen fruiberen Qebns̊mann batte losidylagen wollen, batten fid) Die Geflweben bemertlid) gemadht, mit benen der (Sotforper ein beim= lideş Эünbuiz abgejblofien batte. Wlle Sionige und Türiten nämlid, Die rund um Dic Diffee japen, fiblugen um biefe Beit mit voller शadat auf ibre शachbarn los. Eogar bie शiederlänoer, Die mit den Dänen im Bumbe waten, und ver Granjojentonig

Subrig XIV, der bem Gottorper Sergog beiftanb, batten fich Dajwijd)engemengt.

Dies̃mal aber madbte Sobnig Cbbiftian Grmit, dem die Gdrweden batten gemig mit bent branbenburgifcsen Surfüriten $3^{4}$ idbafien, ber fie eben bei Tebrbellin bös auf bie Finger getlowft batte und fie aus Wommetn berauğverfen wollte. Daburd) betam der Däniidse Rönig den Siücten frei, jegte im Soui über Den grogen imb über Den fleinen Zelt und begann anf den ichles: wigichen Sergog losjuidlagen, bevor er mit ienem Ruiternfaiz fertig geworben war. W30b! webrte er fids tapfer und falten 23lutez, aber es fam ibm teiner zu Silfe. Oalo mupte er retivieren unb wavie in ber Feltung Soming eingefd)lofien. EF8 gab babei viel Beulen und blutige 9 Rajen, bod) leioer nid)t

## Merk Dir's für die Wahl!

Es ist kein Glück denkbar, wenn wir es nicht in dem solidarischen Glück der ewigen, gemeinsamen Arbeit suchen. Und daher möchte ich, daß endlich die Religion der Arbeit zur Menschen.religion werde, daß wir Hosiannah singen der erlösenden Arbeit, der einzigen Wahrheit, der höchsten Glückseligkeit, der Gesundheit, dem Frieden! (Emile Zola.)

Der glücklichste Staat ist der, in dem das Mein und Dein am wenigsten gehört wird. (Plato.)

Je älter ich werde, desto demokratischer gesinnt bin ich.
(Jakob Grimm.)

Die Menschen gelten nur noch als Hände. Soll aber das der Sinn der Maschinen in der Kulturgeschichte der Völker sein? Sollen die Triumphe des menschlichen Genies zu weiter nichts dienen, als das Menschengeschlecht elend zu machen? Gewiß nicht!
(Rudo't Virchow)
Die Natur gibt alle Güter allen Menschen gemeinsam, denn Gott hat alle Dinge geschaffen, damit der Genuß für alle gemeinschaftlich sei. Die Natur hat also das Recht der Gemeinschaft erzeugt, und es ist nur die ungerechte Anmaßung, die das Eigentumsrecht erzeugte.
(Bischof Ambrosius.)
bei den Gouveranen, fonbern nur bei ibren Slutertanen.
Cbriftion 2lfbect)t übergab die Feftung, weil er fich obne 2luitern bodd nid)t lange bätte balten tömen, und veriprach, bis auli weitetes ein getrener Qefnemann ber bä:
 Der bamburgiiden Peufralität, bie er nidet nur wegen ber frifolen 2 luitern auffud)te, eetlärte er orei Sage jpäter Dic Rapitulation von Sönning für null uno nidhtig. Dod baran febrte lid) oer Dänifobe Sionig nidht, ichaltete in Gotleswig wie in feinem eigenen عande, fränfte Die reidfen Marichbauctn, inabejondere bie ciberftedtifcien, mit ciner fräftigen Ropfiteuer, bob allerorten Golbaten aus, fülute Deś Serjoge Sajätse uno Siriegs: vorräte bavon uno lie $\bar{\beta}$ in Sopenbagen ein grokes Siegesfeft feiem. Raum war ber Sobnig fort, io ericifienen autd foton bic
 fammen, was die Dänijchen übrig gelaifen batten, bem bie guten Somburger wolften Dem langen Gottorper bic 2lultern, mit denen er injwijchen fümmerlich fein Seben geftiftet batte, nidt löngee ftunben. Die reiben Bauen auf bem Feitande und in Den frutbtbaren $\Omega$ ögen wurden bon bicier neuen 3 tandidatumg nid) jo batt getrofien wie die armen Bewobner ber friefifone Sthbande, bie Eylter, Föbringer, 2lmumer, Welltootmer, Fordifrander uno bie nod) ärmeren Solligleute, bie nidyts batten uil Dod) bezablen follten. Dem biefe Snicln beftanden ichon damale sum größten Seil aus Dünenjand uno brangen bic Säffte ibree Eimpobner, ibrem Erveerb in Der Frembe nactsutgeben. So blieb bie $3 \mathrm{c}=$ wirtichaftung ber fargen Felber ben Trauen uno शädden überlanten, wäbreno bic QRämer umo ऊuridjen nut im Wbinter Dabeim raven, ben Triibling, Gommev uno Serbft abee in Gamburgifichen uns Gollänbijकen Gdiffsbienften zubrad)ten.

2luf Dicje ӥberauß tüd)tigen Seeleute aber Gotte cz ber bänifobe Rönig abgefeben, aľ er im Nätrs bes folgenden 马ables feine Tlotte wieber in Gtand fegen mugte, um

Dic Gafocoen im eigenen Lande angreifent зи＊önnen．Er fobictte beöbalb feinen ge－ treuen 2lomiral Fooifeen nad Eylt uno Wibr，um Dajelbjt Natrojen zut preffer． Dod）Dic freien Friejen liebten den SPriegg． Dienit nid）t． 2 Its ber 2 fomirat mertte，ban or im guten nidjtş auşridbten tomite，grifif ex bersbafter in Das fixtrifhe Wolf．Wber cv fing Dod）feinen einjigen，uno Waftor Sruppius in Saitum forricb am nädsfent Worgen in fein Sirctenbud），worin er afle denflwirbigen Worfälle vermerffe：＂DaB Gebvold ging Durd）und fam feiner babin． Soffet abee bem Qande it Die 550 Rithtr．＂

Wit oen surücfgeblicbenen WBeibern uno शäbden，Dic für ben fönigliden Geedienft nidst taugten，wupte bee 21 miral nidyts anjufangen．Subem waten fie pon einer feltenen Wiberppenjtigfeit umb Rauigftit， Dáß fie fid），alk einer ber bänijden शुerbe＝ offiziere übermütig toutbe und auf bie fobönc Wharen Seidis aus Sampen einen ver＝ geblident 2 lugrifi wagte，zujammenrottetetr umb Den Sllbeltäter mit vercinten Firäften Dermafen zutid）teten，DaE er alz günglid invalibe feinen $\mathfrak{Z b j} \mathfrak{f}$ fie 0 nelmen muß̂te． Der Sibmital flud）te Darüber wie ein Sürte uno fobrwur，nächitcz Sruiljaby jo zeitig roiederzufommen，Dañ ibm gelví fein cinjiger ber Eylter Seeleute enticbliipfen follte．Tain！ bog or mit feinen 550 Reidhstaleen ab ．
SInter ben Fraidstlingen，Die mit ifren id）lanten Edmactiobiffen ins fichere Meer binauşftiç̄en，befanben fich aud）Sam Samen aus Sinum uns Rnut Suntien aus Worjum．Gie fubren mit victris anderen ibrer Landeleute nad）Samburg，
 laffen．Bufällig tamen fie auf Daĝfelbe Ediff，genannt bev，＂tote Gutif＂，Tam Samen als Steuermann，Snut Sinutien， Der jünger wat，als Matrole．
Sm 9Mai fradjen fiinfoig Samburger und 2ltonaer WBalfiid jabler in See und jegelten $^{2}$ in みomiralfdjaft，um fich gegenfeitig vor ben franzöitchen Rapern fiduizen zu tönen，Dic zwiif）en Sorwegen uno © dottlano freuzten． （Gtüálich famen bic fünfoig Sdjiffe mad） Gpisbergen，wo fobon an bundert nieber： ländij̣be Gröntanofabree lagen，unt zets frenten fid）won bier aub ins Steibeiz，um ifrer Sago objuliegen．
Drei 230 c ）en lang fowo fid）bex ，rote Fud）${ }^{\prime \prime}$ ，von Tam Samens fiderer，be＝ Dädhtiger Gauft geftetert，burct Die treibenden Gdbolfen und bie glizeenben，fowimmenben Zerge，Durd）Sebel uno E（fneefturm，ebe תunt תimutjen，ber im ßormait auf $2118^{2}=$ guct war，Den eriten Walficid）fidsten tonnte． Eam Eamen lie $\bar{B}$ baz Fitberrad jeinem Sapitän，faßfte Dic fcharfe Sarpme und fprang ins $\mathfrak{Z o o t}$ ．Eeds $\mathfrak{N a m}$ umo Simut Snutfen，Dev ben Sectivemen 弓u fübren batte， folgten ifm．Eine Etunde päter war ber Wal glüctliç längē̄eit Stcuerborb bes̉，toteis

Fudfles＂，und bie Gpedfanciber betamen Wubeit．So erlegte Sam Samen im\＆aufe der beiben Gommermonate，Deren Tage swansig und mefre belle Stumben batten，nad）und nad）зebn Tifde；Dex ，，tote Fudbs＂batte cinen febr langen Zauch ums tomite eine umbeimlide Wenge Sran vertragen．23eim clften WBal aber wäre e8 Sam 太amen um ein Saar an ben Rragen gegangen．Die
 trualle blisidgnell in bie Siefe，bas Tau lief anz ber Somme，dañ CB ratdite，und Tam Tamen bob baz Weil，um cs im Totfalle fofort fappen aut tonnen．（Dod） Dazu fam er nid）t mebr．Das Sice war To ftaré umo twito und bie Gee fo grob， baf bic Ruberbanf，an ber baz Sau feit＝ gelajdt war，aut ben कudften rifß uns Sam Samen fo bart an bic Etirn traf， Dáb er Die Sefinmung verfor und mit Dem Ropf votan über ふord jcjo $\mathfrak{B}$ ．Exr Ђätte unfeblbat crttinfent milijen，wemn ifm Smut Suntien nidjt in bas cisfalte शBaffer nadj－ gejprungen twäre umb ibn gereftet bäfte． Sam Samen erbolte ficí nod im Zoot， fein Triefenjdäbel war beil geblieben，und rutbte nidbt eber，biz er bas Sier，Das in＝ $3^{\text {bwifben，}}$ zwei Meilen entfernt，verenbet war，wieder an Der Seine batte．Eiegreid）
 ftärtfe fict）Durct）cinen iteifen（Grog und tat io，als wäte niditş bejonderes vor＝ gefallen．Thod）zivei Siere jpiejte ev 34 Tode，Dam Ienffe er ben ，roten Fudis＂， ber endlich fatt geworden war，nad）Sam＝ burg ourïck．Sam Tamen bielt baz Siuder imb fümmerte fich nid）t um feinen Lanos． mann Rumf Rutfen，der ibm Das Reben gerettet batte．
（Fortiebung folgt．）

＂Saben Gie nidt eine Rollfe für midh，Die mix liegt，Seer Viegijient？＂
，2lber gewiß－Den Dradjen aug den ＂9ribelungen＂！

## Rätfel

## Silbentätfer

2lus nachfotgenden 69 Gitben：amt－ar ar－all－be－bi－bo－beei－die－den－ b） OD －Dam－bert－bog－bor－e－e－e－el－ en － $\mathrm{er}_{3}$－fant－ $\left.\mathfrak{g c}-\mathrm{gex}-\mathrm{bold}-i-i d\right)-\mathrm{fe}-$ $\mathrm{ra}-\mathrm{ra}-\mathrm{re}-\mathrm{re}-\mathrm{ler}-\mathrm{li}-\mathrm{li}-\mathrm{ling}-\mathrm{lintz}-$ tump－ma－na－ne－ne－nei－nolo－ndo $-n 11 b^{3}-\mathrm{or}-\mathrm{pa}-\mathrm{pan}-q u a-\mathrm{ra}-\mathrm{rab}-\mathrm{rein}-$ reis－rent－rifo－ri－ro－roul－idof－iter － fa － ti －to－trans－ tu － um －ve fino folgenbe 26 2Börter ou bitben：

1． 2 Beiblidjer Wouname，2．Simbernabuung，
 fevlarve， 6 ．©eforation， 7 Gartenfrudft，8．Wor．
 11．Ťuß in Tranfreid），12，mämlideer Zor－ name，13．Boget， 14 ．republifanijdes̃ 2 Bizsblatt， 15．Sier，16．Tateinijक）Siter，17．Зerfuc） ftätte， 18 Gtadt in Solfand， 19 Deuticher $\mathcal{F}$ luß ， 20．Gdfladtenort，21．Sunbeart，22．Sand in 2tmerita，23．ruifiiclesz Serrísfergeíd）fed）t， 24．griedifa）（GBttin，25．Scdimpfom：， 26．männlidec Zorname．
Die Rafangs．umb Endbudifaben，beide won oben nad）unten gelefen，ergeben ben republitanifden MRagn＝uno 2Gectruf．（d）ift atzein 3uchitabe zu lejen．）

## 3 crivanbrang

E®s iit ein Sier，uno twenn ©u ce beruibrit， （1）Did）in jebem Rerverichütert fuiblen wirit； Saujd＇ifm bie 3 eiden $3,4,7$ gegen andre ein， Go witb＇s ein fojones Sat mit goben ふergen fcir．

## ©（）ieberätfet

Die 2 B̈̈rter：Slmerita，Etui，Sm，Siter， Smax，Rialto，Tabiti，उarus fino fo unter－ cinanoer zu ftelfen，baż Dic 2lnfangzoburiftaben －von dben nade unten getefen－den Pamen eines bexiibmten Grangojen und die einer inneren Reibe den cines betrauerten $D e u t j d e n$ ergeben．

## 2m Safen

Wit vollen Gegetn furp bie $1,2,3$ ，nun fort Su bringen WBaren nadif bem ferten Wott． 21 m \｛ifer ftand die Srau，in Gdjmerz verioren， 2Beil ezz ifve 2,3 ，war，Den man zum Siapitän evtoren．
Gie bad）te frauternd，bei ber Tüdjer Qbjdiebs． weln：
＂Ob id ign jemats werbe wiederfern？＂
G dinelfer ©ntid）（u）
Erit geitenn batte id）Den tiifunen 1，2，
3u reijen an Daż 2 sort mit neuem Ropi．
Dod bünn und bürftig war ber 2，
Drum futr id）fdnelf an ifm vorbei，
2eil eś gar batb mir wurbe tlar，

Qอ̈jungen ber शätfel aus शir． 12
Gilbenrätict：©®s möajte fein Sunb jo ränger leben．（Goetje）
1．© $\mathrm{H}_{\mathrm{en}}$ ，2．Gpirate，3．Moab，4．Orange， 5．©utenfipiegel，6．©bernsfer，7．Saliperre， 8．Entgleifung，9．Sitotojdin，10．Energie， 11．Эiabella，12．शobel， 13 ．Serero，14．Stranuß， 15．शactiod．
Erauriges Ende：Falter－Folte
Gecbilb：Geciget，Geget．


Sparsamer Verbrauch, sehr preiswert Garantiert reine Terpentinölware Konserviert das Leder, gibt allerb. Hochglanz

Überall zu haben;
evtl, erfrage man Bezugsquelle beim BEGA-VERTRIEB

Berlin \$ 14, Alte Jakobstr. 93
Merkur 8191

## KURZ-, GALANTERIEUND LEDERWAREN

Kaufen Händler und Wiederver-
kaufer am vortellhaftesten bei
w. SONNENBERG

Hamburg, Gr. Neumarkt 24, 25, 26 Vertangen sie gratis Preististe

## Dr. Hoftbauer's ges. gesch Entfettungstabletten

 Korpulenz - Fettleibigkeit
 Elefanten-Apotheke, BERLIN Leipziger St. $7 \pm$ (Dōnfofjplate)


Dcreicacosug oct zienct פpercite - Wele Die itten fungen, to switituern Die Эungen (.G03 von Zertidingen", sbien.)

## Wohnungstausch

in und nach Berlin sowie von Berlin nach auswärts

## Grofs-Berliner Wohnungsanzeiger

als einzize Spezialzeitung für mōbliert
Zimmer, Wohnungen u. Tauschwohnungen
Unter der Rubrik "Möblierte Zimmer zu vermieten" werden Meldungen von Vermietern kostenlos veräffentlicht
Verbunden mit dem .. Grob-Berliner Wohnungsanzeiger" ist der
Anzeiger für Grundstücks- und Geschäftsverkäufe Bei allen Zeitungshändlern und Kiosken zu haben.

Verlag und Hauptanzeixenaunahme:
Jerusalemer Sirafe 5-6 Fernsprecher: Dönhoff 3310-3312
Reklamepreis nur 4,00 Mk. kostee de eche deusche Herren -Ankeruhr-Nr:52,
st vern ca 31 st Werk st. vern, ca 3jst Werk, genau reg. nur $4,00 \mathrm{Mk}$,
Nr .53 , dieselbe mit Scharnier Nr. 53, dieselbe mit Scharnier dies. nur

$$
\quad \text { Nr. } 51 \text {, dies. }
$$

 uhr mit Riemen nur 8.00 M , Armbandwerk nur $4,00 \mathrm{Mk}$., Metall:Uhrkapsel nur Messing Panzerkette, vernick. 0.50 Mk , echt versilb, 150 Mk . echt vergoidet 2,0 ) $\mathrm{Mk}_{\mathrm{k}}$. Golddubleexette $5,00 \mathrm{Mk}$
 Von den Uhren verkaufe jährlich zirka 10000 Stück Uhren-思lose, Herlin 24s, ZossencrStr, \&


 ift getbit!" (irnasquino", ©urin.)

Kunstgewerbliches Atelier
Volland\& Co. Berlin SW. 11 , Schöncbergerstr. 7

## Vornehmer

Wandschmuck in künstlerisch vollendeter Ausführung

Spezialitait:
Porträts nach Photographien. Aut Wunsch Ansichtssendung oder Vertreterbesuch auch nach auberhalb

 (,Pasquino ${ }^{\text {, Sutin.) }}$


## Manenverbaftungen wegen Rambesverrats．

QBic wit erfabren，find auf 2arorbmung Des Oberreidsonvalts in vergangener Эadit Die vecantwortliden politioden Redafteure
 verratz verbaftet worben．Die 2ntlage wiro in alfen Fällen bamit begründet，Daß̉ Die Seinugen untängit fäntlid）Die 9（addrid）t von ber Zerbaftung Drofelior Lubivig Quiboes lvegen＂Jeinbfunb＝3jegünjtigung＂ gebradfthaben．－Sbutt man Das，foftugtman zunäclj）umb fragt［ict），ob Demn mit bev Wefanntgabe ber Zerbaftumg cineş bewäbrten republifani－ f（）en Rämpfers und Ebren－ mannes ber Tatbeftand bes Sanbesuctrats ecfüllt ift． Wrïft mandic Sadylage bamn genauer，io erfent man，dan Det Sberreidsambalt burd $=$ ans redbtentiprechend und pflidtgemäß gebanoclt bat． Tach § 92 Des Etrafgejés budje wiro megen Landes． vertats mit 3 uddthaus nidt unter sluei Sabren beftraft， wer vorfäglid）Naçutidten， won Denen er weín，Daß́a ibre Gebeimbaltung einev anderen Regievung gegenüber für bas̉ 2Bobl bes Deutidjen Reidos erforberlich ift，Bifentlid）be $=$ tomumacht．Stun weis ieder politioche Redaffeur natuirlid． OीE Qutiobe als after कe－
 iifenber bes Dentichen Fric： סens̊antellz（von 21 freibeit＝ licjen Sulfurberbänden），als typictoer Repräjentant des ＂anderen Đcutic）［and＂fid）im Tuglande，sumal in Frant－ reich，des gröpten 2lnjebens exfreut und bañ die शad）rid）t vonfeiner Werbaftung＂twegen

Tcinobund．Begümitigung＂，nämlid）twcil ex geviffen Zorbercitungen $\mathfrak{o}^{4}$ einem शic－ vandeltieg entgegenjuvirfen verjud）t bat， wic cine 2 mmbe in bie fremben Sabinette einjdalagen muite．Seber politijde Ric＝ Datteut Yat gewust，DaẺ Die Tadbrid）t von Suibocs Werbaftung W3aner auf die Müble ber framz̈fiijden Mationaliften fiilyen，bie Reparationsuerbandlungen ev＝ folweren unt bie uns io bitter nibtige Zerftaibigung mit Trantreid）cmpfindtid）

Der nächsten Nummer von ，Lachen links＂ liest cine vierseitige GRATIS－BEILAGE für unsere Abonnenten bei：
，Von wem wirheute regiert werden＂！
Diese Beilage，mit Versen von Midh．v．Linden－ hecken und 20 farbigen Zeidnungen von Karl Holz，eignet sid vorzüglid zur Wahl－ propaganda．Organisationen und Einzel－ personen，die die Beilage gesondert zu be－ ziehen wïnsden，wollen sid umgehend mit dem Verlag in Verbindung setzen．Einzel－ nummer 10 Pf．，bei größerer Bestellung sehr bedeutende Preisermäpigung

Ftoren wuirde，daf bemnady die Gefeim＝ baltung biefer Tachuridyt für bas W3obl
 （id）war．Der Eatbejtano bes $\S 92$ Gt．（6．23．iit fomit obne Sweifel erfüllt， und ber gute Riepublifaner，befonbers ber

＂Tor mix gibt et nux nod）cine Tettung．－Sat jef）nach Maindeen un bejef＇Sodjuerrat．－©enn find＇t mix Die 叉olentenid！！＂

Berftänbigungzpplitiferunb すricbens̊freuno， muß Dem Sberreidsanvolt fiir feinen Diainen－Saftbefebl Dantbav jein．Das Gerebe won einer ，reaftionär verjeud）ten Suitis＂und vom＂eviduittecten Redjtifitant＂ crweift fide wieder mal als vollig baltlog unt bemagogiid．

Зcidanang von frty édulte


ぶci Rinffesift Gefelfobaft． 3u ipäter Etunbe wirb Obit verabreid）t．Fräulein Rafift will 2lpfelfinen iddälen，abev 2ाँe\｜or（5clbjäger，über befer zarte Зejiebungen ju bev Ioditer Des Samices manalfer： band muntelt，nimmtibrgatant Daz Sbjtmelier aug der Soms and untergiclot fids ber Wiäbe． Sadjom er bie Trüdde ge， fidält，jerlegt uno Reild）en But $^{4}$ cinem appetitlidjen Gtern georonet bat，will Fräulent Rafffe ben anbern Gäjten anbieten，aber ifte 9 wuter meint frafeno：＂Das erjte Stüct fonmt beinem liebens： vïrdigen Зejdäler зu！＂
si．ve．
（1er vültiode Zarbe Mkat Sever hat für die श̉ün＝ dener Zutichiten cinen Gang Des $+\underset{H}{ }$ Suden Seine um gebidftet．Wer Wers＂Sd） bin baz Echucet，id）bin bic Fhamme＂lautet fünitig： ，3d）bin bas Gelswertmaul， id）bin ber Flammen． iperfer．＂



von
FRANZ KLÜHS

MARK O, -

KLASSIKER DES
SOZIALISMUS
NUMMER 1 1.JAHRGANG APRIL 1924

# Die <br> ~~~~ 

INTERNATIONAIE REVUE FU̇R SOZIALISMUS UND POLITIK Heransgegeben von in:Mudoff dilferding

DIE
NEUEN / AUF

## HOLZFREIEM PAPIER

GEDRUCKTEN / IN
SCHWARZ ROHLEINEN
GEBUNDENEN
BÅNDE

## LASSALLE

von
KARL RENNER

MARK 8 ,

KLASSIKER DES
SOZIALISMUS

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder Geschaiftsstelle Lachen links, Berlin SW. 68, Lindenstr. 3

Biicherfrrunde aller Länder!
Wir haben etwas für Sie ! Noben kleineren
und gröberen Werken galanter Stimmungslektüre, Standard~ werke, Sittengeschichten (auch Fuchs), handsignierte Originalradierungen, Mappenwerke u. Kunstalben sowie bibliophile Kostbarkeiten
Icilen Sie uns noch heute Ihre Adresse mit und chalten postwendend unsere reichhaltigen Prospekte nebst Vorzugsangebot

Salyr-Verlag, Berlin-Schlachtensee, Abt, 130 Versand nach allen Ländern



 straBe 3. Druck: Phōnix-Kuoferticidruck G. m. b. H. Berlin.



