


16 3 Nu

S6esjeffrour, nist.

## Der Erfinder des Flaschenbier-Perspektivs!

Herr Dr. Gustav Stresemann hatte die Liebenswürdigkeit, unserem L.L.-Mitarbeiter über seine epochale Erfindung nadistehende Au:kunfi zu erteilen:

Meine Erfindung des Flaschenbier-Perspektivs bewegt sich auf der Linie,
 die ich im Jahre 1902 mit meinem tiefschürfenden wissenschaftlichen Werk "Die Entwicklung des Berliner Flaschenbiergeschäfts" (Verlag von R. F. Funke, Berlin) eingeschlagen und seitdem in gradlinigem Zıdkzackkurs weiter verfolgt habe. ld schrieb damals:

Unter einem Flaschenbiergeschäft werden wir ein Unternehmen zu verstehen haben, weldhes sidh mit dem Vertrieb von auf Flaschen gefüllem Bier abgibt.
Heute kann ich erganzend hinzufügen:
Unter einem Flaschenbier-Perspektiv werden wir ein Perspektiv zu verstehen haben, welches aus durch vom Krämer geholten Bindfaden miteinander verbundenen leeren Bierflascien besteht.
Und wenn ich weiter im Jahre 1902 die markanten Zeilen schrieb:
Die Vorbedingung jedes Flaschenbiervertriebs ist die Möglidheit des Abzugs von Bier auf Flaschen,
so füge ich heute als Kerßorinzip meiner weltumstürzenden Erfindung hinzú:
Die Vorbedingung meines Flaschenbier-Perspektivs ist die Möglichkeit des Austrinkens von auf Flaschen abgezogenen Bieren.
Da nun unzweifelhaft das deutsche Volk im Austrinken von auf Flaschen abgezogenem Bier allen Nationen der Weit vorangeht, so ist meine Erfindung eine national-sermanische und geeignet, Deutschland wieder in der Welt voranzubringen. Der deutsche Rekord an leeren Bierflaschen wird sidh hier segensreid auf Kinder und Kindeskinder auswirken.

Leider mußte id im Jahre 1902 noch konstatieren, da $\beta$ unser deutsches Volk dem Problem der leeren Bierflasche völlig hilflos gesenüberstand. Ich schrieb damals:

Die Hausfrauen und Dienstmädhen machen sich in vielen Fällen gar kein Gewissen daraus, die Bierflaschen zu allen möglichen Zwedken zu gebraudhen, sie holen Spiritus, Oel, Fleckwasser usw. darin. Am tollsten geht es auf den Bauten zu, da wird die Flasche oft, wenn sie ausgetrunken ist, einfach auf den Boden geworfen, ob sie dabei entzweigeht oder nidht, ist ganz gleidgültig.
Dieser marxistische Raubbau an unserm heiligsten Nationalvermögen hat midh zum Nachgrübeln veranlaßt, wie eine bessere Verwendung der leeren Bierflaschen zu erreiden sei. Zunädist arbeite id an einer Stresemann-Bierflasche, die beim Umfallen nidht entzweigeht.

An mir selber erprobte ich, daß man oft umfallen kann, ohne den geringsten Schaden zu nehmen.
Aber meine ersten Versuche führten mich bald weiter. Ich hatte mir eines Abends als Experimentiermaterial drei Kasten Versandbier kommen lassen und - in Gedanken vertieft - nach und nach alle drei Kasten, zusammen 90 Flaschen, ausgetrunken. Als ich die letzte gerade leerte, schlug es Mitternadht, ich hörte Glockenläuten, Böllerschüsse und Geschrei - jetzt erst fiel mir ein, da $\beta$ es die Silvesternacht war.

Und - ich wei $\beta$ nicht, woher mir der Einfall kam - mit einem Male hielt id vor jedes Auge eine leere Flasche und versuchte, wie durch ein Perspektiv hindurchzuschauen. Aber fast entsetzt taumelte ich zurüds:

## Durch mein Flaschenbier-Perspektiv erblickte ich die Zukunft!

Id hatte, ohne es zu ahnen, den Zukunfsblicker erfunden. Id bemerke, da $\beta$ Sie zweifeln. Aber glauben Sie mir: wie hätte idh es je zum Reidskanzler und Minister gebracht, wenn id nidht jedes Jahr einmal mein Flaschen-bier-Perspektiv zu Rate ziehen könnte?

Denn das ist nod der vorläufige Fehler meiner Erfindung: sie funktioniert nur in der Silvesternadht und nach Genuß von drei Kasten, die gefült sind, mit von auf aus Glas hergestellen Flaschen gezogenem Bier!

Hier beendete Herr Stresemann seinen hochinteressanten Vortrag. Er habe leider noch widhtige Arbeit, er müsse die Liste der Briefe und Gesprädhe vervollstandigen, an die er sid nidt mehr erinnern könne.

Bei dem sehr herzlidien Abschied von unserm L. L.-Sonderberidterstatter stürzte Herr Stresemann über eine Teppidhante. Er erhob sidh aber mit Leidtigkeit, ehe unser Beridhterstatter ihm nod beispringen konnte, und lächelte diskret: „O, darin hab id Uebung!"

Zwei leere Bierflaschen mit eigenhändiger Widmung des Herrn Stresemann auf der Etikette durfte unser Beridhto erstatter mitnehmem. Der von Herrn Stresemann aufgesdriebene Sinnspruch lautet:

## Deutsches Volk, ehre deine leeren Flaschen!



Um unsere lieben Leser als erste mit der unerhörten Erfindung bekannt zu maden, stellt die Redaktion "Ladien links" in der Silvesternacht cin

## Riesen $\sim$ Flaschenbier $\sim$ Teleskop

## D. R.P. Stresemann 408321

im Hofe des Redaktionssebäudes auf. Jeder Leser darf einen Blick ins neue Jahr tun. Diese Nummer dient der Vorbereitung. Sie enthält die durch das Flaschenbier-Perspektiv ermittelten widitigsten

Voraussagen und Ausblicke auf 1925.
Nun bitte herantreten und nidht drängeln! Immer einer nach dem andern. Und nidat den vorherigen Genuß von drei Kasten Bier vergessen. Sonst sehen Sie nidts! Verfallen Sie nidht in Stresemanie! Im übrigen:
Prost Neujahr!

## Stresemanns FlaschenbierPerspektiv D.R.P.

 Von Eridh WeinertDas Stresemann-Flaschenbier-Perspektiv, Deutsches Reids-Patent (Lizenz zu vergeben!)
Neueste Attraktion, kolossív, das Weltansdhauungsniveau zu heben! Niemand sollte sid entgehen lassen, den Ankauf ins blaue Auge zu fassen, um faustisch zu fühlen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Wir wissen recht wohl: In dieser Zeit übernationalisierter Sadilidikeit und überdifferenzierter Gehirnwindungen enthüllen sidh, adh nur wenigen Geistern die metaphysisdien Bindungen, die das Chaotishe zusammenkleistern. Alle Koryphäen der Philosophie kamen aus intellektuellen Zonen mit hyperästhetischem Lebenswandel. Stresemann, mit höheren Intuitionen, entdeckte als erster die Harmonie zwisden Kosmos und Flaschenbierhandel. Die Bierflasche als Ding an sidh! Im Mittelpunkt der Nationen! Stresemann zieht den Gedankenstrich von dort nach allen Daseinsregionen. Wir hatten ihm bitter unredht getan. Wir sahen die Dinge des Daseins schief. Ein Blick durch das Stresemann-Perspektiv, Und plötzlich fühlt man der Zeit auf den Zahn! -
Sind Sie ein Skeptiker, wie gewöhnlid, bitte, überzeugen Sie sid persönlidh!

So! Die beiden Hälse als Okulare fest und treu ins blaue Auge gedrüdt! Sdion eröffnet sich Ihnen eine wunderbare Perspektive, mit Eidhenblättern bestickt! Sie sehen hier, wie kaleidoskopish das Heterogene ineinanderschmilzt, und wie sich triedlich und philanthropish der schwarzweißrote Faden verfilzt! Wenn Sie die schwarzweißroten Ränder stören,
die eigentlich nidht zum Bilde gehören, bitte, so kümmernSie sid einen Dredkdrum! Das ist das unvermeidlidhe Spektrum! Mandimal wird davon das Blickfeld getrübt, als wenn eine Wolke sid drübersdiebt. Damüssen Sie nidtt gleich friedericusrexeln; es kann aud ins Schwarzrotgoldnewedseln. Sehen Sie nidit gleidh alles in voller Sciärfe, bitte, wollen Sie sidh nidt den Sehnerv verrenken!
Sie müssen sidh ruhig, mit innerer Verve tief in den Geist der Zeiten versenken! Dannersterscheint lhnen, wonnig und mild, ein zährenentlockendes Zukunftsbild. Da sehn Sie z. B. die Volksgenossen, zum definitiv Acußersten entschlossen, vom Volksmonarchen bis zum Proleten mit Flaschenbier zum Beten treten. Da wird alkoholish, was lebt und webt, in dionysischem Rausche zusammengeklebt. Hier verwischen sidh die sozialen Grenzen zwisden Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Ein Bierherz und eine Säuferleber! Und nirgends störende Lohndifferenzen! Dann sehn Sie das deutsche Parlament einen kommentmäpigen Salamander reiben
und mit dem Stresemann-Patent sidh friedlich die große Zeit vertreiben! Herr Stresemann, der Voll und Ganzler schwebt über den Dingen als eiserner Kanzler
und spielt Versteckens und Bäumdhen wedhselt euch!
und allerhand sinnige infantile verfassungswidrige Gesellschaftsspiele mit Gort für Thron, Altar, Kaiser und Reidn! -
Dann schen Sie Herrn Schwarz-Wei $\beta$ Roethe
als deutsdgeborenen Flasdienbier-Goethe, mit den Zer- und Vertretern deutscher Kultur
auf der nationalen Bestimmungsmensur! Dann sehen Sie, mit feudtfröhlidier Kehle, die Nationalvölkischliberaldemokraten durch ein Meer von Blut und Eisen waten, ein Flaschenbierherz und eine Seele! Dann sehen Sie, mit berausditem Gebelfe, wie das Heer der schwarzen Reids-
wehrwölfe
(solang ein Tropfen Blut nodh gltiht) den deutschen Geist auf Bierflasdien zieht! Sie sehn durd die Stresemann-Okulare den nationalen Himmel so gut wie offen. Denn Flaschenbier ist das einzig Wahre. Heil Stresemann! Es wird weiter gesoffen! Ein Volk in Not, zusammengeschweißt durch Stresemanns patentierten Geist! Wer ein deutsches Bierherz sein eigen nennt,
der kaufe Stresemanns deutsdies Reidispatent!

# （1） $\mathfrak{P}$ axteienim $\mathfrak{n}$ atye1924 



 Die vöttifle Welvegung bat teine Sutunft！

（3）fictlich ift Die fommuniftijđe Parteiteifung！Sie bemertt
 Mitglieder joiort bwei werden，und ift iber diefe Ber－ boppetung Des̉ Npitgliederbeitandeż natïrlī）fegr erfreut．


Sin birett entgegengeferteŝ Wito nimmt bie beutidinationale ఖarteileitung wabr．Gie fieft affe ifre Mitgtieder batb und batb！

## 

Bor getabenen Ebrenađ̃iten whibe unfer Ftaiden， bevperipettio o 9 o Etreiemann eingerveibt．Sad） einem Dandoblid enttärten btef：

Teidepräfiocnt Ebbert：Dic ßer＝ （cumbungstampagne gegen mich wird nocl） voller mo ganjer einjetsen ata bisber．

Reidsifanjler Marx：（iicbe neben－ feberne Zilopeite．）

शeid）\＆ัดиқепminifter Gtrefemannt： Weine fritbere Woransiage，Dalk wir vor＝ Ianfig－auf unabjebbace Bet－mit Buifbentäumen－im Tüinfvierteltaft－ momentan－in alle Emigteit Die Republie bebalten werden，finde id）beftätigt．

Stantsminifter a．Ф．Sergt：Wit Giutficht auf meine frïberen Shlamagen im Dropbezeien modte id nur befonntgeben， Daß ich aud anbers tömen werbe．
（Srofadmiral v．Sirpis：Šber meine Vieden im Sabre 1925 werben fid）Die Sülbuev biegen und die 23alten laben．
Qutbur v．Siemnib：Sd werbe jeben Gomitag reine Sände anjicben．

Anton Flettner： $3 n$ ber Giluefter nadbt wird um manden alles roticten ．．

Rapitän ©tener：Das 3etergeidbrei uiber Die deutichen Warbaren wird fid in cin dribhendes 3．$=$ शi．－（Sejdrei perivandeln！

Sirwald Gpengler：Der Entergang Des 21 bendtandes am 1．2tpril 1925 nad） mittags 4 Slbr 36 Min．wirh mid）ber fa－ talen Tiotwendigkeit überbeben，die von mix aufgeitellten $\mathfrak{B e r l e m m b u n g e n t}^{\text {ath }}$ beveifen．

Ed）äme Silein（Belitser offentlither Sbeaterbüuler）：Sie gievue ber 3ufunitwird nur noch nadte Satjachen obne geifigen Weifats entbalten．

Gerbart Sauptmann：Mein nächifer Toman wird von lauter M《̈nnern bandeln， Die Sinder triegen．Sitel：Die Snjel Deß̉ （6roj－ワ）apas．

Wie bie Regiexung 1925 außfehen wixd . . sumikum


Saft! Die Sölung ift ein Rabinett ber Werjönlidféten!

## 

Betdmungen ton 5 . abeting




 Sioftimen fpicten und part nuf Diefe 23 cife obne jeden Gdjaben für bie 28 irtung Die teuren Gdauipietergagen.

 mitttung! Säglich erbätt jeber Radioteitnebmer ein Drabtlojeś Diner von 5 (Gängen jerviert. Sonntagè (Sänjebraten, Mrittwod) abenos Cizibein. Endid) ift fo Die feit langem erfitebte Gejd) mativerebefung ergielt!


Damit aber bic perfönfiçe אunftausíbung nid)t gänglid) veriflwinde, bleibt gottlob sur Sreube aller Fiadjbarn Die muli. zierenbe bübere Sochter erbalten! Shr 2(nfdlag ift Dutd) mecta. nifd)e WRittel nidjt wiedergugeben

 bellt aud）biefes Duntel auf．Wie f（böniten Seeine nuben nidita，


Sodictere Borausfagen aぃ干 19つ5
（Gefeben Durch Flaldenbier＝Werfpettio D．$\Re$ ．Ə．Etrejemann）

## Sanuar

Tentabreghiictoünid）fommen bics̊mal burchreg in Fortfolf，weil niemand gern Gört，Daf man ibm＂Giunfunolvanjig＂uno obenorein＂Bergnügte Günfundzwanjig＂ münidt．

Sert Gfrefemann berfritt einen getpifien Stanopuntt mit aller Entidiedenbeit，er weiß nur nod nicht，weldjen．

Die ⿹eutidue Wolfepartei verurfadft eine Regictungstrije．

## Februar

 mirb cin Subividum nerbaftet，daz auf
 innenminifters Satres mit idhwargrotgoloner Gdjärpe erichienen war．Ninilter Эarres ftrengt außerdem perionnlid）Die Zerleum＝ Dungsflage gegen ben Menjben an．
$\mathfrak{S n}$ शaünden breden am 21jchermittood） georonete $3 u f$ tände aus，weil die gefamte $\mathfrak{Z e}$ e völterung ibren Faichingşraufd）ausid）Iäft．

Etrefemann werftitt mit aller Entjchieden：
beit einen gewifien Gtanopunft，jebod）Den entgegengeiesten wie im Santar．
（Die Weutiche Wolfspartei verurjacht cine Regierungstrife．

## $\mathfrak{P R} \boldsymbol{x}$ r

Soerv Soergt tut nad）Genub einer Flaid e Salb und Salb einen bijen Gturs，obivobl er furj vordem ertlart bat：„Sjier－bupp－ ftebe id），id）fann－bupp－bcinabe－ bupp－nid）t anders！＂ゆa er veder f（b）wimmen nod）fliegen fann，wito er per Gdjub der $\mathbb{S}$ ufalitation eingelicfert．
 Zubendorff auz ibrer Gtanbeżgemeinichaft aus，weiler an Gefle ber bisberigen Teini－ gunge̊geräte Das Grtaßenreinigen mit Dem Bauc）einfübren wollte．
Serr Grrejemann vertritt cinen gervinen Standpunft mit alfer Entidiebenbeit，jebod） Den entgegengejesten wie im Jebruar．
Die ゆeutiche ふottspartei perurjadbt eine Regierungstrife．

## 2pril

Die शadbridt，סá Wilbelm ber Ebee malige sugunften ber Rriegsinvalion auf feine $2 \mathfrak{L b}$ indoung versicbtet babe，crweift fid） als 2prilicherz．

Boruch habo！Iubendorfif begeft mit Tiub Fifdjer unb शGenner Gebolem bas diesjäbrige Əanjab und fagt das ，，Mane stano＂auf．

Wer völtifde शatulaturprofelfor Жbolf Zartele weit nach，baß̂ ber Didfter 21mo Solz jiibifther 2bfunft fei und feinen Samen Durd）Bucditabenumftellung aus 2ron $\mathrm{Sol}_{3}$ gebiloct babe．

Serr Etrejemann vertrift einen getvifien Gtandpunti mit aller（Entichicbenbeit，jedoch ben entgegengeiesten twie im Miarz．
Die ゆeutiche $\mathfrak{W}$ ltspartei verurjadjt cine Regierungsfrije．

## Mai

Sinowieto erfindet cinen Meinungsimm
 ausgeriiftet werben．©er 2lpparat ermig $=$ lid）t bie iofortige reibungstoie Simitellung feineş Srägers auf alle Warolen，fo oft und fo jdsleunig fie aud rechieln mögen．
Die zujammengebaumen Darteien Des Reidstags beantragen ibre 2 lupertung auf Den Stand vom 4．शai 1924.

Serr Etrefemann vertritt einen gewiffen Gtanopuntt mit aller（Enti（diedenbeit，jeood） Den entgegengefegten wie im 2prif．


Die Naterei im neuen $\mathfrak{J a b r}$ wird fid megr und megr bem Naturalismuz näfern!

Die ©euticje Woltspartei vecurjad)t cine Regierungetrije.
$\mathfrak{S u n i}$
Der ©rfinber ※nton Flether erwibert einem ameritanijgen Sournaliften auf Die Trage, wic ifm die 90 oce ou feimen rotierenden Gegetwaljen gefommen ici: beim 2tnblid Des Seern Gtrejemam, Der feit Sabren Durd) rafde (Drefungen politif(d) vormärtes getommen ift.
Der wöffiche Bloct ändert feinen Mamen in "Ӝ̈ltiid cher Щlat"
(Die Deutifhe Zolfzpartei veruviadt cine Regierungsfrije.

## Suli

Der betanute Sumiftritifer Des "Worivärts" $\mathfrak{S u g n}$ Gditowsti verijifentlidt fain epodatez 2Bert: ,Die Entwidfung des politioden
 Diejem 2 berf vorgetragenen neuen (Sefidtz= puntte vertritt Sect Gfrejemann mit be= fonderer Entidsiedenbeit cinen gervifien Gtandpunit, jebod) Den entgegengeiesten wic im Sumi.
$\mathfrak{A u g u f t}$
(Ein Drimaner Fällt Dutchz Examen,


Der $\mathfrak{D e u t i d b e ~}$ §erfonfurgêtag ift, wäbreno unglech widttiger iit $\mathrm{z}^{2}$ rififen, daß̉ am 11. 2tuguft 1805 bic Rönigin Quife von Wreusen in einem potsbamer Qaden cigenbändig eine Gdominfooie 弓u trufen geculte.
2 lm Sabrestag Der Đavese2bitimmung wäjobt fidd ber bellichnationale $216 g e o r b n c t e$ 2ttbur von Remmik vergeblid Teine „reinen $\mathfrak{5}$ ände".

Die ©eutide Woltôpartei verurfabt eine Regicrungeftije:

## Geptember

Serr 〇sivald Epengler bringt einen neuen $\mathbb{R}$ (atid auf. 2 lufgefordert Den $28 a b r$ beitsbelweis anjutreten, crwidert er, dáß man fo envaz nibbt von ibm verlangen tönne, und ergielt mit diefer Grtfärung die ungeteifte Suftimmung Der gefamten Welt.
Serr Gtrejemann vertrift mit Entichiebenbeit einen gevilifen Etanopuntt, jebod, Den entgegengeiesten wie im $\mathfrak{A l u g u j t}$.
 Regierungêftife.

## Sttober

(Dic शädte werben lănger, bic Gefiafter aud - imfolge neuer Gtenergefege.

Serr §heaterbiceftor ©damz Sitein bringt
eine neue Revue beraus unter bem §itel: "Der 2BadentrampF".
Serr Gtrefemann gibt burd) Mruce= anidhlag befamt, Dаß er mit aller Ent= idjiebenbeit einten gemifien Gtanopuntt vertreten werbe, jebod) Den entgegengejegten wie im Geptember.

Die Deutide Woltspartei verurjadt cine Regietungestric.

Movember
Der 9. Souember wite in گayern als शationaffeiertag eingeführt.

Serr Gtrefemam belwirtt aus biefem
 in Der er ertlärt, Daß́ß er mit Entichieden= beit cinen geviifen Etanopuntt verfecte, jedod Den entgegengejeßten wic im Sttober.

Dic Deutidhe Zoltspartei werurfatht eine Regierungstrife.

## (2) $\begin{gathered}\text { ember } \\ \text { and }\end{gathered}$

Die Đeutidhe Wottzabartei verurfadt teine Regierumgsfrifc. ©z itellt fiib) aber beraus, Dа̄́ baz ein ©ructifebler ift.

Serr Grtefemann gibt Durd) GRumbunt betamt, Dá er vorläufig auf umabjebbare Seit feinen weefielnoen Gtanbpuntt grab= linig beizubegalten gebente.

 תlapperford)!
$\mathfrak{S n}$ ber $\mathfrak{S o i l e t t e ~ c i n e z ~ \Im ~ T e u t o l l n e r ~ R e f t a u ~}$ rante fand ich folgende 9 niduriften:

JUDENRAUS!
Datunter, von anderer Sand gefdurieben: Deutfoffämmigen ift der Aufenthalt in diefen Räumen unbefdränkt geftattet. Sie werden gebeten, auch ihre Mahlzeiten hier einzunehmen.

## $\mathfrak{G e r} \mathfrak{O}$ timift

- Sallo, Deine Wraut eettärt in Der Beitung eute Werlobung für aufgetobent - 2dat waş fid) liebt, bağ neeft fiid . . .!

Sn Berliner Riteratentreifen fur= fiert folgendes Gefaidetden:
Eine neugegründete ऊerliner 3eitung wandte fidd an eine Reibe befanter Scrift= freller mit oer $\mathfrak{A}$ liforberung zur Witarbeit. Fiur jeden Weitrag watbe eine febr bobe Summe perfeiß́en mit der - efloas pralo: Ieviif)en - Bemertung: „Dies Sonotar miro $\Im$ Sinen feine Becliner Зeitung zablen."

Eime $\mathfrak{Z n}_{\text {nabl }}$ Der $\mathfrak{Z u f g e f o r b e r t e n ~ l i e f e r t e n ~}$ Daraufbin Beiträge. ©Daz Sonorar ließ iebod auf fid) warten und nadd einigen Woctien meldete dic Seitung Ronfurs an.

Erregte Gzenen beim Scrausgeber, Der acbjelzuđeno = melancto olijd den enttäuidten Witarbeitern ermibert: „Sd) babe Sbnen Dod) geídrieben: Diez .Sonorat wito Shnen feine Berliner Beitung zablen!"

Der Wrinz Im modernen zweireibigen Ueberzther aus einem Etolf mit Bと̈̆tentułter.

## 2usxeben laffen

,, Serr $\mathfrak{F r e p p e n g e l a ̈ n o e r , ~ w a s ̉ ~ i f t ~ e i g e n t l i d ~}$ Shr Botuber Gally von Beruf?"
"(Jeneral . . ."
"General—Sietwollen miffwoblfoppen!"
„Rañen Ge midb boch ausieden: er is Generalagent ber $\mathfrak{Z e r f i d j e r u n g z ̇ g e f e l l i d a f t ~}$ Bonitage."

## 

14．Fortfetbung．

Wer Dräfibent warf feine Rutorität in Die Wagidate，um dic bongen Mbnuigen，Die bereits vor Sagen in ben Sinterleibern Der Qebmamiben ibren Einjug gefalten batten， bu zerituicteln．Diesmal getong es ibm nid）t．
§obs ©robung，Ticulebmannsitano mit Sivieg zu ïberziefon，madfte Dem Kergen Solf． nungefthimmer ben Garans．
Siegfricd 2Sagner bat einmal eine Oper geidurieben，bie ben munberiamen Sitel trägt： ＂2ln allem ift Sutitcjen fotulo．＂
Die Selmänner platzen vor 3orn－in Dev Extenntnis，Daß̂ Ouu an allem id）uto war．
21 m liebiten bätten fie fie gelyncht．
2lber evitenz zäblte fie zur Samitie，und zreeitens iffien Die Gorme．
Suter Der Sropenfonne（öiten fict）Sorn， Endibedituniffe uno Gedanten in Gdall umb Riand auf．
Ebaratter gibt ezz mur in fatten Sonen．
Se beiber bie Gonne tobt，Dejto träger und folaffer geberdet fid ber gomo fapiens．
Ein Sroit blieb：©um wat als Sautitano in Der Sano Der Zebmänner．

Der blutige Ernit ichwang feine Retallen． Zob Multas Febpe－Sjandiduti baumelte als Damotles－Edjwert itber ben Süuptern．
＂WBenn nur nidftè baffierb！＂ädjte 叉Bit－ betmine．
230 f fülte 3 ensin auf uno ftad）alsbann in Gee．
Dic Gituation war fniffiger，als ifmbeliebte．
（Ev batte ficd aufgefiib）rt，ats wäre er cin \＃ibermenidilid） 2 befen；und war bod nut ein armjeliger 28 urm，Dem ezs brennend Daran lag，
 3u uiberreben ．．．Driiffe Das weniger ge－
 tonnte eछ ebenfall Darum，die 2kitoen dazu zu bringen，Die ver－ femte Sujet ；u betreten．Die abitoen $3 u$ entflammen，©ut von ber verbammen Snfet zuriaffubolen．Die 2sitien auf bie Gadjon $z_{11}$ bersen．
Wob fdauerte．＂Wrein Soerv！＂apoftropbierte ev fíd），＂alg WBeizer yaben Gie Die 》jlicht， $3^{3}$ Den 2 Seigen zu galten． 290 follte Das binfütren，went
（Ex folug eine Wotte，brad）Den Fiurz̄ ent－ 31wei uno ridtete ben Kug abermalg nad geulebmanztand，um mit Den Gadjen zu pafticeen．

Tein，Die Gadjen waren ifm suwiber． Gie follten rubig mit den 28 itoen ancinanber geraten．
giein，bie wbitben batten nid）t nur ber Sabl nad die glatte Slebermadit，fie waven auci）geiibt in Sotid）tagerei und Mrenidjenjago． 210 er Sut ．．2Gas batte er fidt um Das
 23as interefilerte ibn פum？
Das 9hotorboot gatte langit Reyrt gemad）t unb penbefte in grofer Berwirruing blvijdhen （Summi arabicum und शeulchmannstand einlyer．
Oun zu crobern，war 3 obz Gegnjugt umb （Ebrgeiz．Ex farb ofne Trau．（Er vezzefute fida） in verbrängterLeibenidaft bu Der Dunflen Fee．

Bu Rebmann geben und ifm fagen：＂Seeve Qefmann，id）bitte um die Sand Shrer．． S6ver ．．．was̀ denn？＂ 26 ar 〇uu eine Gäあpin， eine Lefmännin getworden？© grimmige Edimact！O Edjande mo Sobn！Drinzefīin Sut，bie fotwarze Gazelle－cine Gäd） Rluf， sul $^{11}$ ben Gummiarabigummiz und fie 3um Rampf gegen Die witben Gachten in． flammieren！शieder mit Reutebmanns̊tand！ Sood Duu！
Sind immer wieder bas alfe problem：wie Die Gdwwarzen nad）Der Snid lotien？Den Teuerfpei entflucien？Die verwünid）te §njer Durd）BôYinRâ frif（c）weiben laflen？Priefter find $z^{\prime \prime}$ allerband fäfig
Das̃ Motorboot roufdite cinmal bierfin， einmal borthin；cimmat biersin，einmal oort－ $G i n$. Dem mugte ein Finde bereitet werDen．
Stho 306 rauf（d）te energif（d）nad Gummi arabicum зuruīt，tieß fict jofort bet ©．2n． Wampampe，bee mu：\％u 51 》rozent bejcd）t war，in 2lubienz metoen und exitattete 2jeridht uber Die ©̌turfion nati）Der Teuctipei－§niel．
Stampampe geriet in bie 280 tle und／ddrie nad）BôYinRâ．
306 beteuerte，rebiglidu su bem 3 wectie nad）Reutejmamastand geichift зu fein，um Den unbeiligen $\mathcal{B e r g} 3^{4}$ entfluchen unD prin－及cifin 〇u4
Der Sïnnig iubr auf．Ettid）Subitsenti－ meter Befinuming bielten Einzug in lein Gebirn．23az war mit Sun？
 Эแแษ่ an．$\Im^{11}$ affen 3 üd）ten．
BôYinRâ trat ein．
260 Duté Plufentfattzort fei？ $30 b$ miine Die prinzelim enfiüht haben．
5 m Gegenteit，erwiberte 30 Ob ；er babe ibren 2lufentbaltơort aus̃indig gemadht unb madje fïd erbötlich，эlampampes Söd）terlein binnen fuzzem berbeizubringen．

## Bettlaken einer deutschen Jungfrau

（5 Sekunden vorm Einschlafen）
Müde－bin－－Ruh
Meine Augen —－zu．
War－－Fahnenweihe
－－bis um dreie．
Einer－mich－angeglotzt
zwei hab＇n－－－voll Schicke Leutnants，diese losen， untersuchten meine $H$ ．
Auch－－General－— schmusen welche Ehre－－meinen B．．． ＇sikkapelle－Tusch geblasen－ lagen darauf－Rasen－ Auf－－－Hahn in Ruh－ Salutierten－－sang dazu，
Unbekümmert meines Falles：
Deutschland，Deutschland ïber alles！
Bern Kimos

Whatum er bas，wenn ex foron wilie，wo fie iei，nidyt nutomatif（d）getan babe－ foufdte BôYinRâ．

QSeil er in ber Statermadit gelveien fei， entgegnete 306 ．

Sn weldjer Sintermabt？Gegen wen？
Geaen Die Slebermadit．Slind Die Sleber＝ madjt fätten Suus derseitige Werwandte．

2kas fiir Bervandte？
©ie Weiß̃en auf bev Feucripcierei，benen Suu Durd Einbeirat in einen Süngting namens Wine verfippt worden fei．

Øem תïnig blieb dic idmarje Gpucte weg． Dem 》rieiter nid）minder．
BôYinRâ bebte uno bibbette in alfen Gdjar－ nieren．＂Oluf ber von mix cigenbünDig ver－ fludten $\mathfrak{F n f e}$ gewejen gufein，bajt Dugewagt？＂ ＂马awobl．＂
 ＂Bitte f（b）ön．＂

Die 2 lut，wie esz von fatten geben folle．


Mampampe Dadte Ulinbwiteno nadi．Sob Whuta war tängit reif fiir idmäbliden Sinter－ gang，iein Sod vielfättig befiegelt．©аシ̆ Duc！！ lifitte ifn ants ber Edfar Der Sebendigen． Stho den ఖfaffen BôYinRâ beğgleidjen．Sluci） Diefer 3 uride sünte ibm uiberäablig．Sin－ seg mit beiden！Gie wurben unbequem．

BôYinRâ und Zob feigten fié）gerabe ofr， ats oer Riönig feinen（Entid）luß̃ unter ©ad） uno Fack gebradyt batte．

Das Dorf，raft alarmiert，ipie fdaren－ weife bie Sabläfer uno Erinter aus．WEas arabigummiecte $\mathfrak{B e i n e}$ batte，iftömte berzu． Sieficlpauten rïbrten fid）．Die $\Im a_{j g b a n o}$ idmetterte mejouggene Eatte．Wiann mit Euba blue ferditertich．Gong．©duulie．Epalier． Erwartungēbangeß G（）weigen．》auje Sod）．

Slud S．M．vertündete angeficito dess ver－ fammelten Gtammes̉：Daß̂ BôYinRâ uno Serr 3 ob Multa cingetweife in Den תrotodilsteid） geidmifien weroen follten．

SIm Der Gadje Den 2initrid）cinez̉ ©uells gu verteiben，buriten bie beioen Gegner lojen， wer ber erite fein werbe．
＂Bitte，nad Sbuen！＂Fagte Wob boflid） uno liçß ben ఖriefter Das Etäbden jieben． Es war bas fitrzere．

306，Dem Dak längere referviert blieb， wurbe von bem ふergnügen beteilfaftet， als sweiter in Den Srofobilateid） $3^{4}$ trubetn．Das war nidgt balb to arg，wie e fid）fonieren tönnte．

Dem vor 24 ngit blöpinnigen Qriefter nidgt von bev foteingeitigen Wefle weideent，getang ç̇ ifm，fict BôYinRâs Slpotbete angueignen uns Durch）Bermittlung etweetder，ibm wohto affeftionierter，williger，liftiger SSeibstente einen gansen Sact voll Opium 34 hamitent． Dem in 2lufiofung befinbliden 叉rieitec plumpte er Beronal ein，praftisierte fämtlide itgenowie erteid）baten Edtafmittel，Die in BôYinRâs Qeib teinen Dlats mefr fanden，in Die Sajden und râble Der priefterliden

Stute，alfo Daß ber frumbe Mann gewiffer－ maßen cin teibbaftiger Wetäubuigébappen warb，nach deffen Genuß̃ den witben Зieftern Der Pppetit nad meft naturnotivendigerweife verfowinden muß̧te．פเseann exluffierte fid） Зob damit，Das Opiumputyer $3^{u}$ flitifiger Elims umbugefralten und mad）te fiod un＝ mittelbar nad）BôYinRâs rajber CelleDiaung Daran，den Sirotodilstimpel mit Opiam su füllen．

Daz Etündein ffflug．Bwei Edfergen gaben Dem unbeugamen 3ob baś letzte Geteit．Der ®uellant idfritt，ein muntereß Eiedtein auf den Sippen und goldenen Samut im 3werd）fell，babin und fprang claftiji）it Den §eids．

Eine Weile wars fill．Man borte muv Daś Gdmardhen Der Sirotodile．

Sievauf war eß̊ abermals cine 2 seile ftill， unb man bixte nidtz atz Daiz G（j）nartlyen Der Sirotodile．

Edblieglid）gingen bie wenigen 3 ufdaner in ibre idwarzen 》enaten und beridjeten
 Wulta binibergefolloffen iei zu feinen $\mathfrak{B a ̈ t e m}$ ．
Qcm Rïnig शhampampe waro ebenfafte geziemend Nieldung erftattet．
Ex niffe mit dem Ronigsibaupt und tranf nad）träglid）cinen 21！afd）auf bas nid）t mehr vorbandene Wabl ber beiben 3wiefömpflinge．
Sob war inzwijden entwif（ht，fielt fids）in einem（Gefränd）verborgen und wavtete ben 2 beno ab．Eein ptan ftand feft．Ect makte
 Gadifen entreißen．
Etimmen glitten an ifm woriiber．Der Tag veroämmerte．Die Etimmen madten Salt．Die Fadit polterte berunter．Die Etimmen fliifterten．
$30 b$ piríchte fich bäu（u）lings au ben Gtimmen bin．SGaŝ er ertaujdte，trieb $\delta^{u}$ rafdem Sandela．Sente Fiad）t nod，ebe Dee neue Mowen feine strme reffe，witbe Die verfludt）Snfet betreten，wilroen Die bovt bauienden 2lafiedfer niedergemeudhelt werden．
 foblen－polfte in den sirotobilsteid） ibrem 3 ewerber（genau：Dem 3 erverber um fie）in Den idttipfrigen Tob au folgen．
Suub Seben itano auf Dem Epiel．Slnd das Zeben der Rebmämner．
306 citte $з u m$ Etranb．Tuf bem 2 Bege Görte er Dağ Grablen und Sireifaen Dev attobolifierten शrabigummiž，Die fith auf den Rrieg ${ }^{2} p$ fod freuten und in 23 lutgier f（c）welgten． Wor unenstidem Subet iprengten fie die von Piatur geiegten Gibranten，benagmen fid wie Die $26 i . \operatorname{den}$ und ferfelten cinanber an．Dev Wenfenenfrefterismus in itmen，lange genag materjocht，war rabiat aufgewadt uno foroerte feine Redite．
306 fladernbe Pupitfen gierten nad bem Miotorboot．
Bicridmumben．
WSie nad Peutebmannåtanb getangen？ gitioen？Edhmimmen？Seiliger Fletner，bilt！
Whit cinem Whate war 3ob ein Sindben，
 an Qsunter．Er betete，was Das Beug Gieft，－er betete auf Gottlommraus．

Stho ber Gimmet batte ein Einieben und fiftete cin $2 g$ mberden，indem or ben be
 Greif parte ben vor lauter Srommigteit und Eifitaje idhwisenden 2306 und idsleppte
 Deponierte ibn alloa imt weithen（Grafe．
3ob jovelte vor Elebergtüct miv ftob nad Dem Bloctbuts，unterbreitete mit Ditren

Wooten bie Gdautermär vom geplanten Sleberfall der Slrabigummis und bericf．von Qebmann aififtiert，Die mämlicjen Witglieder Der Siolonie zum firiegerat．

Trans rafieric fidi）mit 3 edactit und fatug vor，fid）im Эfocthaug zu verfdanzen uno Die qBiben mit Ranonenidilifen Davon zu jagen．

2Silfelm Robespierte wat Dafü，einen תampf zu vermeiben unb Daṡ Slnburdboting． lidse Dess Sltwalos（mitfamt Duu）auffulud）en， Danit dic ${ }^{2}$ bilden mit langen Diafen $\mathrm{ab}_{j} \mathrm{bgen}$ ．
Wbatter，um feine Tarzanella beforgt，bat initändigit，den tabafbramen Soiigel als Wer－ teibigungspuntt zu wätlen；Demn，faltz irgendwo，tei man an Diefer Etelfe vor ben Bubringlichteiten Der Saffern gefidert．©r grifif Damit cinen von 30 ob Multa binge－ worfenen Woufdiag auf．

306 pflidtete ifm bei．Dann bat er，fitid entfernen bu diurfen，um－vieflecicit mit Watter－Daǵ Getände ciner 叉rifung zu unterwerfen．

## Die zwei Mramnsteute zogen to

Eebmann rief ifnen binterorein，fie mödten fick beeilen，benu in oer Ziertelftumbe gebe Dic Eonne fimunter．

Die zrei 2 Rannsteute bogen in Den $\mathfrak{W a t b}$ cin．
Qegmann rief ibnen binterDrein，fie mödten Die Eujtinie gehen．

Da gob ez dumpfen，poiternden Särm－ unteriveif（c）．2118 ob Die $\mathfrak{S n}$ iel die Itbjetn zute．Die Nffen winfetten wie Rangen． Böget verbuilten ifve baupt und froden ftumm in ib）E Edtupflöder．

Sefmann ichrieg．2lle anderen formiegen． Sante Soa gifnete bie Tiix des 3loctjaujes unb fagte nidtis̀ als̊：＂Epengler！＂

Sind in Der Sat，Der Slntergang war eine Trage von 2rinuten．

Sob und 2liniter fegrten，aufz̊ äugerfte beuncubigt，zuriut und fragten，ob man es an den 厅ubioglen gefpürt babe

Man batte es an den Subioblen gefpurt． Niemand unternabm etivass．Suus pur． putne feine Gasmaste zu boten．

Eefmann fagte，mit beifer ummölfter Seble•＂Bielleid）t ift bas gar nicht fo ichlimm．＂

Sa ferste das unterirdifthe 3raufen von neuem ein，und plözlids war bie Quit grant und gliiteno Ess $\mathfrak{g a b}$ cinen nid）t jonberlid） beftigen Siuct．23er ftano，purzefte 3430 ent． Slno nun brad）die Sölle nus．

Der ficbe Gott fplette \＆umapart，Ber－ twinidenes Sauĝ，Tiolltreppe，Sldterbatn， Sippodrom，eifernes̉ 刃eer－alleś in cinem．
©̧ war，atß ob ein groß̂er Dectel，ber शeuleymannstand xum Rocifen gebraci）t Gatte，Dut dit fibermäsigen Luftornd in Dic Söbe gefdlendert witroe uno dadurd）eill Feniter im Weltenraum cinbrädte uno Dabur（t）idneibende Sugluft bewirtte．Ylber Das ift mangelfait veobaditet．Bob Nuttas Weobaditulg Shio feine cigenen Warte． （Ex bat es mix（ber id）ibn interviente）io geftildert．

Die Lebmänner begrifien，was ber Menid） nid）t olne wetereż begreift：Daß̉ bie Evbe am itre शdice rotiert，uno sloar mit unaus． Denfbarer（Geid）windigfeit．Sino jeder einzetne votiert mit，ob er will doer nicht．
（Eill Eymphonie－Ord）eiter ertönte，Sinde－ mith）phaz Ridbaro Strauß plus（yvill Ecott． （Ein Sobuwabobuwabobutytu，Das̀ feines．
 geigen，gundertaufend Gaz̧ophone，gundert－ taujens Wojaunen，humberttauiens Srommeln． Sobjucht．Orgiażmuz Der（Gerauflhe，Quatich．
wurben Billarbbälle．©E fanf infernatija nad）Eecr．Die Ruft görte auf，Quft ou sein und verwandelte fid）in Qemfamenbrei．Sn Der Erbe wurlten Gervitter，Die nidft beraug． fonnten Dic Gonne fiet in Sbumadt Der
 Tenergarben in Die Quft． $\mathrm{O}_{\mathrm{obg}}$ Qä́betn f（ ${ }^{2}$ motz，Der nervus facialis fand fid）vor 2ligit wisber．（Gluibwitmdien fobwiriten my＝ rindenveife．Sie Ranone entlub fisb böllerno von felbit ©is flang wie ein fatter Paitpè． Eis grollte und rumorte oben und unten naf und in ber Ferne．Sobjudt und §äbzorn gewanmen Die Oberbano．Sas Süngite（Serid）t brad）an．Die Sitbe fongte irt．Sm Fiaum gautelten tupferfarbene ऐfättdeen．Die ebe－ malige £uit trieb Blafen．Eí loar wie Blatternatben．Das Eeuditen wudzz beo Droblidy．Piafeten ftiegen bodi uno sifdoten giftiptütend Dabin．Damn rî́ß etivaŝ．Die ELDe bob fid）in bie Ruft und fidwamm． Wjobenregen ientte fid）：EES regnete Drect uno Fener．Wer Geueridicin entiernte fist）． Der Feuerfacin zucte binten am Sorizont． Der §eucriduein erlofd）．Die Eroe föblente $28 a f 1 e r$ pläticterte．Die Eroe befäntigte fid）． （Es regncte immer nod）Drect und Gdblacte． Dic Size ließ nad）．Kimas Sinodien farie Stler 2lugentider waren vertlebt．Das ©c： witter war vorïber．शiemand feufjte auf． Stiemand wagte，aufjujeufzen．Gż war zu viel gerveion．Das すaniugsvermögen batte
 Out lagen betäubt．Gonnenftraflen ver－ moditen nichts．Epurlos mandelte der Sag an Den Salbtoten entlang．
Rubig vertief Die शadt．Wieberum frablte Die Gome．Wiederum itrablte fie vergebens． Geblaf yatte fid）in Die lädierten Qeiber getrallt．
Den armen EuDerida war sumute wie Gdjurtterlingen，benen ein Gadift jeglichen bunten Gdbmels（夭blocophill ？）von den厅ittideen getrast bas．So war ibnen．Ess war itgen Ђótmieš．

Gebr langiam fand man fid）in bie ge－ wobnte Sromung zurict．

Zefmann veranfaltete cine Boltagafiung． Eine Sifte in ber Sand，begaberiich von 叉erion $8^{3}$ Derion und füllte Die Яubtiten aug．

Max wat umaufindid．
Vitmand wapte fiber feinen Serbleib auch nut Daś mindeite aušujagen．©ic Zor mutung ging Dabin，Dẩ er mit jeiner Gaj̉ masfe ben tabatbraunen Berg aufgefud）t gaben miine．

Wiatter und 306 madten fid auf bic （abitraften）Etrümpfe nad bem Teueripei， Der fid in Gdyweigen gebuillt batte．
aber ebenio in Stufithtbarfeit．Er teiffe Mayens Gdiffat：er war weg．

Wialter uno 300 globten fid）enfgeifect an：einige wenige Meter bintir Dem Gaum Des asaloes bürte die Sufel auf．Weo vor breien §agen nod iippige Wegefation ge bervid）batte，berridjte beute mibtz
Die Snfet war redujiert worden．Shie mit bem Vajiermeñer Durd）géchnitten．
Der Teneripei gatte ofienbar burd feine Eruption bewirtt，Dā́ Daş fefte Lamb in Etüfte geviffen war．
300 umb 2 Salter tannten zum Niomiral und melocten daş Wortommis．
Sefmam，in Slebevrafdiungen geiibt，fofgte den beiden an Ort uno Stelle．

Rein Bweifel：Der vultanifige §̄erg war ins Wieer gefunten，und nur das tleine biflet Erbe，auf bem die Qegmänner nilteten，war unveriebet geblicben．2Beld）gnĩoige 2 Ben－ Dung Duct（Sottes̃ Jilgungl

30b，Walter amb Refmann braden in Die Dantbaren Sinie und ftammelten Diverie ©ebete．
Z3ato waren Die Qebmanniben famt und foncers am Rand ber Snfel zu erblictent， twie fie in Die Patidbẵoe f（d）lugen und fid） nid）genug tun tonnten im tidfotig Wiunbern； und aud），wie fie fentimental rourben，weif
 cinen $\mathfrak{F}$ ag ab．Dann wurde er bei Whilbelm Robespierve vorftellig uno nafm giaidiprade mit oemielben．（meiutfiprad）e＂ift f（t）ander－ baft；Daber＂Derfelbe＂）
Wing war den Weg beẑ Groídjen ge－ gegangen．Daß unerbittlibe Zeben batte wicber cinmal feine mit Redt）to unbeliebten Tiedite gefordert．
Qbie fagt Dod Gefiller？－„SlnD be． wunderno untergetm

Go wars．Daran war nicht $z^{3}$ riitteln．
306 aber nabm Tucfipradie mit Dem Qibmiral und bat，in die Gdjar der Refmännes ats vollfett uno ebenbuittig aufgenommen su werben．
Der Samifienrat，zur Wittagsitunbe unter Die leidbt angetobtte Buiite Qubenpulvers be－ rufen，war cinftimmig Dafïr．
Ind 300 jog in Die Qebmbuitte und warbe Ginfürber von Suuss ßatabu mit „Ed）nutel－ あen＂apoitropbiect．
Die（Semüter jteiften fith），Die Eroventirse vertief in Gande，2lnituge von Sutendrang freiten im 3lut．
306 war balo wie zu Saufe．Weffer eine fäbliidhe Familie in ber Sano alz 刃enid）en－ frelier auf Dem（Dad）e．
Ex bielt es für cin Gebot des̃ 2 lnftandş， （iic）unflatig ${ }_{3}$ з benefmen，und errente oa－ Durd ungeteilte Eympatbien．Such forgte er fïr 2 lgung fifblidger Fiatur．Gdion fribb am 2norgen itand er am Etrande，um Wal－ fifthe fu angeln．
2lts geborener stnternefmer legte er eine Raugummi－2lantage an，Deren Ertrag ev nad）Deutidiand bu exportieren geoadite． 2sie，war ibm unflar．
Suu madte ibn zum（Gfuaflidyten aller
 Dem ex Suu zux（Gtidfiditen aller Gterb－ liden madte．

Gie genas dann aud nad）Qblauf ber ge－ โetsmäß̈ig vorgeid）riebenen Triit cineß zebra－ artig geitreiften Sinodyens，dem die 马abr． martisweliftattion an der 2biige gejungen wurde．

Go verftriden die Eage in boldem Einerlei． Wan erntete Rotosinifie und but Suchen． Wian grub fier und da nad（Goto，baute §abat，baute Raugummi，ipielte Dobpelfopp uin Mujbeln und felbitgedrebte Sigarren， man fiictite EtranDgut aut̃ Den Gfuten（（Sicß． famen，f（b）tcierbafte Tragmente，Wroipette beš शorbocutichen Eloud）und piifif fid）ge－ legentlid）eins auf der ©armflote．
$2 B i l b e l m$ Roberpierte tat nid）ts．Ev bieft Das̆ für unter feiner 28ürDe．
（Gdtuß fotgt．）

## 

$\mathfrak{S}$ niet $\mathcal{F} .=\mathfrak{R}$ ．$=$ Pitarbeiter twolle gleid）， falls das शeujabrs＝－Oratel befragen，erbielt aber fonderbarenweife auf alle Fragen immex nur Die 2lntwort：

## ＂Rebrum！Rebr um！＂

Erft am शeujabremorgen fam ev babinter， Daß er Die Gdjluplworte bzo．Silben feinev Fragen umzutebren babe，um Dic zureffende 2ntivort bu bören．
Sier bie Jragen mit ben $\mathfrak{S m f e g r - 2 1 n t}$－ worten：

Gieljt Das ßult ben 彐ürgerblof cin？ Rie！
Wie ift bem Weuffinationaten bes 2lt beiters 2 age？

Egal！
Wie wat Die Freibeit，atz baž Graatझ̌ fchiff unter fchlwardemeib－rot lief？Feil！

W3as mar＇s，Das das शeid Der Reiden für＇s Wolt barg？
（5） rab ！
Waજ bätten wir beute unter ibrem Gras̊？
Garg！

Wetdec Gefüblefür Die शiepublit baben fie？
Eis！
Was bolen fie für fid）unterz Wach aber？
Rebad）！
Wie wito uns Durd）Gtrejemannz Worte＊ Geim？

Nies！
Wetde geiftige Waffe ift ben Fiom－ muniten lieb？

3 eill
Sobnt fid）＇z，Daí man Den＂Sofalanjeiger＂ lefe？

Efell
Was picift uns bie Riedjte mit jebem ミon？ Rot！
 92ebel！
Weldye Flagge febt an ber Freibeit Tor？ Rot！
Entjüct rief umjer $\mathscr{F}$ ．গi．bier aus：
Wein Wert，bas Suaft bem Bolfe licb，Iebe，Jebel！
SInd baz Edbe－Oratel antworfete： Qebe，Zebel！Scil！


Dies ist Baron Egon von Klingelpütz， der Held unseres neuen hu－ moristischen Romans

## „Piefkeshausen＂

von Adolf Uzarski，
mit dessen Abdruck wir in nächster Nummer beginnen．

## Rätfel

## Berfedrätfer

Radiftebenben Wbirtern fino 3 aufeinanber－ folgende Zudifaben of entnefmen，welde ancinandergeteibt cinen 2lusiprud）von Soff． mann won Fallersteben ergeben，Den fid）jeber Gozialiit zur $2 \mathfrak{B a b l t a m p f p a r o t e ~ m a d j e n ~ m u घ . ~}$ Die Wörter beigen：
Eicotungsfolonie，Frontfämpfer，Эampf－ turbine，Qrifing．शicid）sbanner，ZBarid）au， 23eī̄bled．शadtifatter，WBüfflbeder， Reidsstag，Mebrbeit，Greeitleitung，Zano． regen，Wadtptobe．
©egeniäge

Wit i verfügrt fie Soerz und Sim， （id）nie mit andren zu befafien． Qkit 3 ift fie Ergieberin， ftets bindernd am Gid）－（Befen－Raifen．

> Qüfungen oer rätjel ลนยูจviger 9てummer
Berftecträtiet：Wuver ift ithwar3， 3 tut ift rot，goloen flactert die Ftamme． Sluternefmend：Satendurit．
Wus Sorrgottis §ierreid）：Fauttier－ Maultier．
ふergnïglid：Gtectenpfers．

## WEG MIT DER SCHUNDLITERATUR！ <br> BÜCHER VON EDLEM WERT BRINGT DER BÜCHERKREIS <br> ALLE 14 TAGE ZAHLEN SIE 50 PFENNIGE

Dafür erhalten Sie jährlich 4 gute Bücher，monatlich eine reich illustrierte Zeitschrift．Hans Baluschek，Karl Henckell， Arno Holz，Paul Kamplfmeyer，Martin Andersen Nexö haben die literarische Beratung des Bücherkreises übernommen． Wer noch im Laufe des Dezembers eintritt，kann sich durch Nachzahlung des Beitrages für Oktober und November das Anrecht auf das erste Buch sichern，welches Ende Dezember verausgabt wird．
Fordern Sie Prospekte von Ihrer Volksbuchhandlung，wo eine solche nicht vorhanden，schreiben Sie eine 5－Pfg．－Postkarte an： ${ }_{\text {„ }}$ DER BÜCHERKREIS＂，Hauptgeschäftsstelle，Berlin SW 68，Lindenstraße 3

# Berliner Fahnenfabrik <br> Fischer \& 60. 

Berlin 9 14, Neue Jahohsirasse $\mathbf{1 - 3}$
empfichlt

und sonstige artikel fur festliche veranstaltungen / Hatalog auf Wunsch

Hautjucken, Flechten offene Fïße, Krampfadern auch veraltere Wumden he itt
die milde und wohlucende
San.-Rat Dr. Strahls Haussalbe
tn Dosen Gmk. 2.30 und $\mathbf{x} 30$ portofrei Elefanten-Apotheke, Berlin SW. 19,

Leipziger Strabe $7+$ (Dönhoffplatz)

## KURZ - GALANTERIE- <br> UND LEDERWAREN

Faufen Händier und Wiederver-
kJufer am vortellhafiesten bet
WILHELM SONNENBERG
Hamburg, Gr. Neumarkt 24, 25,26

## Schallplatten Isiphon

 versendet zur Auswahl. Prospckt frei. Umtausch hordt Johstadt L
## Sportartikel

und Gummiwaren jeg1. Art. Offerte bei Angabe der gewanschten Artikel. Versandhaus „Femina ${ }^{\text {6 }}$ Berlin-Friedenau 38

fi. Haar-
swneide-Masdine m. A Aufschichkimm foo. Rau \& Fischer

Berlin-Neuköln primz-Hanajery-str. 52

## Wohnungstausch

in und nach Berlin sowie von Berlin nach auswärts

## Crofs-Berliner Wohnungsanzeiger

als einzige Spezialzeitung fir möblierte
Zimmer. Wolnnunzen u. Tauschwohnungen
Unter der Rubrik "Möblierte Zimmer zu vermieten" werden Meldungen von Von GroB-Beriner wohungs
Anzeider für Grundstücks- und Geschäftiger ist der Bei allen Zeituhzshändlern und Kiosken zu haben. Zeitungszentrale (ZZ.) Akfiengesellschaft


## 



1 Prand rrauc, guto, geschliss Bett1edern 1,20 Mk, halbweisse. gute $2 .-2,50,3$, - Mk. feinsteHaibflaumMerrsehaftsederat $4,-, 5,-$ Mk, 1 Prund Rupffedern, ungeschliss. rit Flaum gemengt, halbiw. 2,20 Mk. Flaumrupr $4,-, 4,50 \mathrm{Mk}$.
Versand zollfrei, gegen Nachn, v, 10 Pfd. an nuch franko. Umtausch


1


Mit bedingungslosem Rödsendungsoberall hin gegen . bequemeWochion-
raten von nur -a (Iff, an Mandolinen, Lanten, Gitarren, Violinen eic., Sprechapparate and Platten, Harmonikas, Ubren, Photo


## Reklamepreis $\boldsymbol{n} \mathbf{u r} \mathbf{r} \mathbf{4 , 0 0} \mathbf{M k}$.

kostet echte deutsche Herren-Ankeruhr Nr. 52, stark vernick, ca. 30 st Werk, genau regul, nur-4.- Mk.,
Nr. 53 , d eselbe mit Scharnier Nr. 53 , deselbe mit Scharnicr dies nur 4.50 Mk .

$\qquad$ vers. m Goldr. Scharnier, nur $\quad 5 .-$ Mk , Nr. 55, mit besser Verk ....nur r. 58 , Kanz vers n. Sprungd. nur 12.80 Mk m Goldr nur , 50 Mk r. 79 , dies. kleín $\quad$ 7.50 Mk. Format .... nur
10.-Mk.,

Silber, 10 Steine 20.- Mk., Nr. 47, Armbanduhr mit Riemen nur 8. $-M k$, Nr. 44 , diese mit besserem Werk 12.-Mk, Wecker, pa. Messingwerkn. 2.80 Mk ., Metall-Uhrkapsel nur $\mathbf{0 . 2 5} \mathrm{Mk}$., Panzerkette, vernickelt 0.50 Mk , echt versilbert $\mathbf{1 . 5 0} \mathrm{Mk}$, echt vergoidet 2.- MK., Golddublee Kav,-Kette $5 .-\mathrm{Mk}$. Von den Uhren verkaufe jahrlich zirka 10000 Stück. Uhren-Kiose, 15 erlin 2i8, Zossener Str. 8
unde Kugein) postkolli 9 pfund M 5,20 3 Piued role Tafeleose. ... M. M.20 9 Pfond zelke Kordmarkazse , M 5.20 3 Ploed Brodia Holst Kisell. y 5.20 9Pford Brodin Holst. Kssell. H 5.20
9Pfurd dja $20^{\circ}$ Edamakžse M8.55 3 Furd din. $20 \%$ Edamakase MB.55
 Plous getivg fatlea sped 19.70 9 Poad geriveh. fetten Sped, M 9.70
9 Yfuad g ränch. durdw. Spack M 9.45

 9 Pfond cons-Rotivarst 3 Pluad Cons-leberwarst
9 Pis os Shy insklisfisiat M 8
 3pid Equa fllutzentaft if (Yarg) 7.0
fisible bend ab biet, Natrnitme Heisrid Rrogmato. Morlorfi. Holst. 21 Aelfestis Versandgesersit an Platze.

B

## Auskunft um sonst be

 chwerhörigkeitOhrensausen, nervös. Arrat glanz, begut Acrm1 glanz. begut Institut Engelbrecht, München Sch. 13.
Ernst Hefin Nachí Klingenthal, ${ }^{8.812}$ Sa., No, 51
 Al'e Musikinstr Harmonikos Sprechopparate Fabrikationl
Nisdrigsle fabricpnise. Gro5. Jubil-Katalos gratis Schallplatten Stck. $2,50 \mathrm{M}$

## Pidere, Niliesser!!

Ein cinfaches wunderbares Mittel teile gern FrauM. Poloni Hanuovera72, Edenstr.30.A

Interessante Bücher Prosp.geg. Eins. v. 25 Pfg . Rosen-Vetlaj, Dresden-N. 6185


## (G1)

und franko neuester Katalog mit Empfehlungen hygienische Bedarfsartikel. H. Unger $\begin{aligned} & \text { Fabrik Chemischer Präparate, } \\ & \text { Fricdrichstr. } 91 / 92 \text {. Gcgr. } 1896\end{aligned}$


[^0]$\mathfrak{A l n f e x e g x o b e n ~}$

※ヒfindexund Sedunifex

Seidjnung von fred sinab
baben naturlid) ibre belle Greube am Flachenbier-querfpeftiv. Flettner nimmt wabr, wie Der Reidgstag mit Rotor-Gegelturmen verfeben wirb, to dak Das beutide $\mathfrak{Z o l f}$ flott vorwärts fommt,


3etdgnang von Mfois Grorat






[^0]:    achen links" erseheint wōehentlich am Freitaz. Alle Postanstalten. Bachhandiunzen und der Verlaz nehmen Bestellungen an. Bezuzspreis für Deutschland: Einzelnummer 25 Pis. Viertellahrsabonnement 3.25 M . Hauptselerifteiter: Erich Kuttner. Berlin-Tempelhof. Verantwortich fer den redaktionellen Teil: Priedrict Wendel. Berlin-Friedenau. Alle Rechte an sämtlichen Beitrazen vorbchalten, Verlaz und Expedition: I. H. W. Dietz Nachif, G. m. b. H.. Berlin Sw. Gs. LindenAnzcigenpreis fär dic Gzespaltene Nonparcillezeile 75 Ptg . -. Anzeizenannahme durch die Anzeigenabteilunz 1 .
    Lindenstr. 3. Tel.: Dönhoff 5190-94 (Postscheckkonto Berlin 33193) und alle Ananncen-Exoeditionen. - Verantwortichetz Nachig. G. m. b. H., Berlin SW. G3.
    Etitumgsort tur alie Zahungen ist Berin-Mitte.

