BERLIN 15. MAI 1925 - JAHRGANG 2 . NR. 20 . PREIS 20 PF.


DA S REPU ELTKANISCHE WITZBLATI + ERSCMEINT JEDEN EREI TAG


©r fteuert $\delta \mathfrak{B}$ ®ole in neue Steuern.

## 29 IM NAMENDESVOLKES D

Es hat der Herr Erste Staatsanwalt
，Im Namen des Volkes ．．．．＂gesprochen， hat sich die Sturzkappe umgeschnallt und ist dann ins Flugzeug gekrochen．

Der Inhaftierte jedoch per Bahn ward weggefahren und dankte．
Weil weder Weib noch Kinder ihn sah＇n， wurde er frech und erkrankte．

Der Kranke ward schmal，der Aktenstoß rund， die Aerzte blickten bedenklich．
Der „Erste＂befahl：„Der Mann ist gesund． Ir der Zelle wirkt jeder mal kränklich．＂
„Was schiert mich Weib，was schiert mich Kind Noch bin Ic h hier allmächtig！
Warf ihn auch um der schwächste Wind， der Mann blieb＂fluchtverdächtig＂．

Der Häftling lag da mit bleichem Gesicht und war aus Versehen gestorben． Da hat man den Obduktionsbericht ein wenig nach＂Selbstmord＂geforben．

Die Sache，die gen Himmel stunk， hat wie ein Witz geendet．
Es ward drei Tage drauf im Funk ＂Fidelio＂gesendet．
（Die Ihr dies lest：Ich wäre froh， wenn Ihr ein Asyl mir verschafftet． Denn einmal werde ich irgendwo von irgendwem verhaftet．

Wenn ich dran denke，wird mir kalt und bin ich wie verwandelt．
Weil mich dann der Herr Staatsanwalt noch hoeflicher behandelt！）

Der 3oftimuno erzäflt fid forgenben Sber 5 ：

Sindenburg wurbe itt Mcidjstag yor． geftelf．Blcid yor Eröffung ber Bere． monie griff er fid） ben ふeidstagspräffo Denten und fagte： ＂2（uळ iб Fenne leine Warteien mefr－ lafien Sie mal ber Srobe nad）att－ freten！＂

## गeu： 20 zantinten

Der Ebefrebaffeur ciner gröferen \｛äd）fi． iden Beitung reife im 2 fufrag isines Berlegers 34 Sin． Denburg，um cin Juterviemden bu $^{\text {er．}}$ wifden．

Kam alfo on unb （ice fid melben．Er trar nidft ber cinfige，
Der interbicwen mollte．
Dic Exjelfent Tick fid）bie Serren yor． fitllen．
fam zum Єaぁien． nJ̃a－ja alio －alfo Sic fino aus ©абicn？
＂Sebr wobt！＂ そieffter Dientr．
＂So to ．．．＂
Und bamit ging bie Ersellenz weiter．
2 m n nädften そage erfaien cine Gonber． ausgabe in grofer

## Sindenburgs Cinzug

3eldnung von $\mathfrak{F r i t s} 2301 \mathrm{ff}$ ．

＂Ew．Erjeflems feben in uns das geffige Deutfotand，bas Ew．Eryeflens aus ber ₹iefe feines urbeutiden ఆemuits jujubelt ．．．＂

2ufmadung，Baffen－ zeile 10 cm hod：
＂Bras Sinder． butgs an bag fäd． fifde $\mathfrak{F o I f !}$＂
Deutfane Jufliz In Mitterfero． mosting fiken ber תоғбаистniep ий ber Dieflingernaz beim Unterwirt．Seb． Gafter Disturs uber bie Deutide Juftiz antäflid bes zíbefa． Projefles．

Der Gepp，ber icin duvititatholifaces wodjenblattl fefs mit Sorgfalt und刃ühe סurd bu dita． biect，baut mit ber Fout auf ben ₹iia， Dang bie Mabtriig＇ ［deppern：
＂2Boaft Diaz＂，fagt er，＂üba inferne Didida fteft niken auf． Mir bam unbefted． linga Ridfa．Unt alles＇famm，Dic Siidta unb＇s（stidt， Dös hoaft ma a übaparteilinga（iiber－ parteitide）$\Re(e d t s i n$ ． idstitustion．Waftebft？＂
＂I§ fido reddt＂； meint ber Naz be－ Dädfig，－er if ein finnierlider Kopf，Der かas－，＂aba wenn ma imp a かedts． Inidatitugion bam muinflin，wo is radjert itiferne £inf 8 ．Sn． Thtitusion？＂æavarius．

Ein Eid hat mancherlei Gestalt：
Man schwört ihn warm，man schwört ihn kalt．
Man kann ihn atheistisch normeln， Sowie mit religiösen Formeln．

DER EID
Einst schwur man auf die Monarchie． Ist Republik，schwört man auf sie．

Ein Eid wird allezeit bestehn．
Man kann auch einen Knopf abdrehn ．．．

Ein Eid Beruhigung verbreitet，－ Besonders，wenn er vorbereitet．

Nun schlafen wir in Sicherheit，
Es ist doch schön um einen Eid ．．．
Mich．von Lindenhecken．



# Des Ritters von Campe tolltutitne Streicje． 

Eine romantifde ₹ragitomőde in 52 tten uno zablreiden Sjenerie．und Minifterwedjeln yon
Zbeoberid Meumonb．$^{2}$
2us bem neuen Wert Tbeoberidh Neu－ monde，bas bic pittoresten Katen bes preubiidicn Iunters yon Eampe idildert， geben wir ben vierten 2fft wieber，ber an aufregenden Sizenen befonders reid ift．$^{2}$

ほed．\＆．\＆．

## IV． $2 \mathrm{ft}_{\mathrm{t}}$

Wor 2ufgeten Des Worbangs hört man dumpfes Stimmengewirr，das zuweilen von idfriflen Kampfrufen unterbroden wird．Dis Sjene zeigt cinen weiten ₹urnier． foal mit Der 2fufiderift：Sie 》reugi－ ider Eandag allewege！ $\mathfrak{3}$ on redts her frome cin wilbes Bubel von Rämpfern berein，bie in ßitter． rifftung gefleioct find，ober burd）bie reige Drapiermig der Gemânder ben gehobenen Bürger und fandels． mann verraten．Währenb fid bic Kümpen lagern，fammeln fid）bie Sauptleute utm ben Feliobriften von Eampe sur Beratung．

Feloobrift ßitter bon Campe：
Jhe wift es wobl，gar vicle Jabre War id in treuem Buns vercint Mit unfer aller bofem feins，
Dod）Dic（Erfenntris fam，Dic wun－ Derbarc：
Id bab＇gefebit！Die Dronumg war cin Wabn，
Das æiedt war Unfimm und sie $230 b$ Itat plage，
So ban id beute offen fage：
Jibr，frolje Ficten，babt mir＇s an－ getan！
M）lit cual befefoce id）burd fübne Eiften
Dic ©obis unt bie Freunbe der Marriften Felbhauptmann ほintler：
Brav，アitter Sampe，ba\＆war fdön ge iproden！
Ja）$b a b$＇s fa yon yornberein geroden：
Seteilte Serrid）aft Ђălt fein 2ubel aus．
Wir wollen Serren icin in diefem Saus，
Weil nur der Junter red）t regicren fann！

## Sitter von Ridfer：

Wie aber fangen wir bie Sade an？ Ein Bandenfäbrer：
Nein Nam＇if Wulfe！fort mid）an in ఇน5）：

Wir toben，freiføen，färmen immersu，
Wir ranbalieren wie bie Wilden
Uno madien \｛rads mit Eansen und mit Sdilben，

Und fitulieren das als Stantserhaltung．
Das war bie befte Zattif alle Beit．
Feldprediger §od：
Uno braudt int Sbrigs：Jat bin gern bercit！
（Durd）bas zor rüđt eine neue §ompfidar： Mittelftandoter unter §oilrung be§ Felb． weibels £abetwig，begleitet von Sittern auf folzen bannöberiden æelfenroffen．）
Felbweibel Eabewig（in militärifder Saltumg）：
Dem Juntertum getreu ju Dienen， Sft immer mit als böd）fte Pflidit erídienen．

Woburd mir bic Erteminis warb：
Das preufenyolf if unferes ₹reibend fatt，
Beil wit vom graben æege uns entfernten．
Uno fänben neue æablen fatt，
Wir wirben feinen forbeer ernten！

## Felbobrif von Eampe：

Das werde fpäterkin geregelt！ Worläufig wirb fid weiter＇rumgeflegelt， Jekt aber laft bie Yronmeln rübren，
Dás wir bic ミruppen vorwärteführen！
（Gignate．2fbmarid．F̧cim 2fufbrud nafit fid bem felbobriften cin frember mit Sidjel unb Sammer．）
Felbobrift Ritter yon Eampe：
Jhr feio cs，Kampfgenofle Wieat！
Der firembe：
Was ward beidilofien und beraten？

Bürgers Matipaziergang

 Büro anrufen，um nadzufeben，ob bie faule Wande au由 arbeitet！＂

## Felbobrift yont Eampe：

Im Grogen bleibt man bei ben alten ₹aten
Uni unterboblt die $\Re$ Republif． Dod）folfte was Befonteres paffieren， Wir» man eud seitig imformieren！ （ 2 ebfafte Zuftimunig．Der Bor－ bang fält unter Beifall．Enbe bes IV．2ftes．）

## Bom Darlamentsbeution

In Preuken batten Deutfo． nationale und Rommuniften in frautem $\mathfrak{B u n b e}$－sum wieviclten Male gerabe？－Die Negierung geftürst．そrogbem mufte regiert into Dic unaufidicbbare Ernens numg siniger Beamter von bem nod）geidäftsfüfrenden Mini－ fterium volljogen werben．Darob Yodernise Entrifturg ber Minifter， ftürger，Dic fid）in den Wocten eines beutínnationalen ßiconers

## Feloobrif ßitter bon Campe（nit æobl－

 mollen）：§edt io，mein Sobn！
（Sibt ifm ein Zeiden zum Wegtreten．Su ben anberen）：
Zwar muE id eingeftefn：
Sannovers 2roe if fart antipreufiict．
Unb bod：WBir wirben welfd felfof ooer reufifa，
Wemn dic Marriften untergetm！
Wird die Diegierung nur blamicrt，
Sci mit Dem ₹eufel felbft paftiert．
Felbbauptmann £eibig：
Jd bin ein Meifter hodgelabrt，
entfädot：＂Ein geidaftsfübrenbes Minifte． rium if zut Ernenmugen nid）t befugt．Es barf allein ben forttaufenben Se．

2ヘfedtbarfeit Der Entffheioungen
Sindenburg erfubr，dak gegen feine Wabl Droteft eingelegt fei．
＂Manu＂，fragte er，＂fomn man bem eine bercits gefallene Entidecibung anfedfen？＂
，IEeioer，Erzellen，das Gefeß fiegt es vor．＂
„Uno im Dftober 1918 bat midif tein Menidd barauf bingewiefen！＂

## Lucian／Deutsch sein heißt

Wenn Deutsche beieinander stehn， Dann züchten sie Ideale voll Reinheit； Wenn Deutsche auseinander gehn，
Weiß einer vom andern ein bißchen Gemeinheit．

Wenn ihnen ihr Dach mal Feuer fängt． Betrachten sie kritisch die roten Funken： Ob einer nicht heimlich hat gesengt； Sie schreien nicht＂Feuer＂，sie rufen： „Halunken！＂

Wenn ihnen einer die Kasse stahl， So machen sie ihn zum Hausauguren． Wenn sie verreckten im Bad von Stahi， So brüllen die Söhne nach Blaukreuz－ kuren．

Pfeift ihnen ihr treuer Landesherr
Mit dem Throngesäß ein vernchmbares Tönchen，
So machen sie ein betrübtes Geplärr
Und werfenihm nach ein paar Milliönchen．

Wenn ihnen wer cine Grube gräbt， So stürzen sie mit Hurra in die Grube，
Wenn ihnen ein Edeling eine klebt， So lecken sie noch die Klebetube．

Gibt ihnen ihr leeres Stroh kein Mehl， So malen halt langsam Gottes Mühlen， Gehtihnen durchs Nadelöhr kein Kamel． So wird das Kamol schon die Strafe spüren．

Wenn sie ihre ganze Habe verjuxt Und gähnende Leere in ihren Buden，

So wird ein Trost noch zurechtgedruckst
Von wegen der Roten，Schwarzen und Juden．

## Saumiers Mieter＝und Sausbefiger＝\｛npen

$S$phoré Danmicr ift in aller． etfer Sinie ber flaffifde geifer ber politifden אarifatur． Der Dreiunbzwanjigiährige bercita wirft fid）bem Betrug an ber Demolratic entgegen，ber da beraibt wirb，ats nad ミerjagung אarls X． Durd bic \＄arifer Jufirevolution bon 1830 ber greife，aber nidyt weife Safayctte bas bofle wort ver， Fündet，Der Sergog yon Drleans fic bic befte §epubtif！Der Serrjog yon Drlcans－bas war £ouis phitippe，ber ，＂Biargertbinig，＂ber Börfentobber im purpur，ber Whann，ber pfiffig begriffen batte， bás ein Momard bes 19．Jabr． Gunberts nur Wroturift ber Bour－ geoific fein tönne！Wie inn Daw． micr attactiert bat in unaabligen gläntenben Rarilaturen，baø ge－ Gort sum Beften，was fiberyaupt auf bem Bebief ber politifdeen Karifatur geleiftet morben if．So． weit bie \｛pätere，idarf angesogene Preffegenfur bes meciten Raifer． teides es geftattete，bat Daumier auめ Nayoteon III．belämpft，mo inmer nur Gelegenbeir fid bot，er Gat aud zur Entwidlung $\mathfrak{F r a n f}$ ． teid）s nad 1871 fein entiditben гериblifanifdes Wort gefproder．


2fbb．1．Det Mictet，ber feine Miefe püntlid bejaflt！

Er ftarb 1879．ほenn er zur Sindenturg－Periobe Franfrcids， b．万．alfo zu der פreäfibentur des Monardiften Mac Mation，nidds gefagt bat，fo lag es baran，bafe cin fdyeres ungliad ifn nidyts fagen Lié：1873，als Mac 刃atyon prä， fibent rurbe，war er bercits er． blindet．
Aber Daumiers politifder Be． beutung vergefien bicle fiane $\mathfrak{B e}_{6}$ beutung als Sditberer ber bïrger． liden Secle．Es gibt taum cine Regung ber prozentfecle，foum cine शuance bes qebens ber boben und nicberen Bourgeoific，bie Dat－ mier niddt feftgebalten bäfte．Wie er fie gibt，bie ferren Bourgeois bei ibren Gef＠äften unt Зer． ftreuungen，im Sontor，im Salon， auf ber Eifanbabn，im $\mathfrak{B a b}_{\text {，im }}$ Theater ober Warictee，im ©dlaf． simmer oder fonftro：immer offen－ barcn fic in Şalturg und Nimif ihe ganzes f\＄ö̈ne Snncre．Man ftubiert biefe Sefibter unb if immer yon neuem fuberrafat，wis reftos volttommen fidis bie Whyfio． gnomie ber Objeffe mit ifres geiftigen Straftur fide beatt．
Eine Drobe beffer mag unicte 2usmabl aus bet Seric＂Micter


unb Sausbefiser＂bieten．Die Interefien Des Rleinfapitals，und fpejiell bie bes Şausbefiges，erfecten fid unter \｛ouis
 fidtstofe pfänbungsbeftimmungen be－ Droften ben Micter，ber mit bem Sausjing im ßiitftand blieb．Der Begriff bes arbeisfofen Eintomanens verforperte fid， in Firantreid wic überalf，im Sausbefiker in befonbers beaftiface ほBife und id）uf einen ఇyw，bets für ben Rarifaturiften ein bejonbers bantbares Dbjeft barfellte． Man geniçe einual fo redot bie figur des Şausbeffers，wie fie Daumier in 266 b .1 feftgetarten bat！Der mieter，ber feine Miete painttlid begaflt，eilt vorüber． Wejpettyoll，aber bods in ber gangen Sobeit
 feite gerteten！झas alfes ift in diefe Wifage gelegt！Glafa ber かiente，Wixbe Des Rapitals，Geiff bes Binfes－alles sereinigt fidi itt cinter phyfiogromif（den Roftarteit！206b． 2 ber fäumige Mieter．




268．4．DRađtwandleridar Mrieter oder „fict rüden＂．
Shur cin 2tuge if vom Stäbiger zu feben，aber in inm liegt sie ganje Empörung bes beleibigten Rapitals！Daumiers Rarifaturen find ernfefte Rumftuerte．Der Rreideftrid Diefer Eithograpsien，


2b5．5．Dee Mieter，ber su Neujafre tein そrintgeto gegeber Hat！
ideinbar leid）t ant flott bingerworfen，offenbart Dent aufmerfifanten Betradter iduärffte ßeobaditing．Scire §arifaturen fino bie 2Babrgeit，bic büfentofe und idonugstoje 2Babrycit．

## 

（ऽぁ的的）
Der jufte dic 2tafeln．＂Ja，＂fagte $\mathrm{cr}_{\text {，}}$ ，ja，Jore Grau Bemablit ift eine serdammt reizence perfon！＂
＂Das－－das ift es ja eben，＂mimmerte der bebanernswerte （Fatte diefer，verbammt reizenben Џerion＇，＂id）－－id licke meine Frau，id）－－id fam obne fie nidt Ieben！＂
＂Das if iehr untlug！＂fagte der Seto Diefer（Scididide，，＂aber bann if to ia woll nidits zu wollen！＂
${ }^{\text {Was }}$－－was ioll id benn tum？＂－
＂Das weik id aud nidt！＂－
${ }^{4}$ Hnd was－－was wollen Cic bem tum？${ }^{\prime \prime}$－
＂Ia，＂meinte feerr von 凡lingelpuik nur，aber es war erfaunlid， was bicies，ja ${ }^{\prime \prime}$ afles fagte．－

Es trat cine Tängere Paufe ein，bis ber §err Baron endtid）bas © ©dweigen brad）．＂Es gäbe cinen 2fusweg！＂fagte er，，wie mäte est， nomi id）fofort abreifte？＂－

Serr Gieburg faltefe zitterno bie Ђänbe，feine §ippen fammelten unbërbare 2Borte und in feinen mafien，wafferbelfen Tuglein blintte neue joffnurg．
 it Fabe ia meine Gdutoffer uno fo，aber mein Sere Mapa nätmid， müflen Cic wifien，bat das ganje Geld－－und bält es feft！－ Зd befonme afle bie miffionen erft nab fenem Zobe！
Daran if mun cinmal nidto zu änbern！＂fügte er binzu unt farrfe fraurig gegen die Dedfe．－
 geiagt，athes andere wie cinc Sampfnatur，war weidi mb balflos wie feire ppedigen Gleifdmaffer，aber Seere Eieburg bafte in bicien Giteifdmafien ciren erffetafigen Ebarafter．Wesbatb er fidh ethob und verädotlid fagte：＂Sie Yafien fíd alfo den Werrat an cincr Srau bejablen？－－ゆfui ₹cufe！！＂und fpucte auf ben ₹eppid， mitten auf den Loffaren Derierteppid．
＂Edjon！＂ber §err Baron frand aud auf uno roandte fíh fur ₹iii．－
${ }^{18}$ Briben Eic！＂fagte Focrr Sieburg und nalim boun Edreibtifd cin ©dedfu由 und cinen febergalter．＂£ünfigtauteno 刃nat follen min sidt suviel fein，wem ids bamit unfere anfätoige Stast yon 3 brer Gegenmart－－＂
＂Lieber Freuno！＂Serr von Singefpuis orefte fid）um uno trat is nabe auf Seren Sieburg ；in，wie es Defien Boud cber erloubte，
 Eic baben woll gant yergeffen，wen Sie yor fíd baben！？＂－

2fuf Itnoegen ging ferr ßaron von fingelpüs gur Banf．Dem
 Direttor fpreden！＂une fag zwci Minuten fpüter neben bem God－ erfreuten Screm Difedrin．
＂Serr Direftor，＂fagte ex，，iid）fomme nur megen einer Rfeinigticit！
－Entidulxigen Sie，went itd Sie samit belâfige－－＂

„शänlid，－－ide laffe nidit gern jeben תomaxig in meine finangiclen Gelogefdäfte bercinfehen！＂uno gab Serrn Banfbireftor Differin die beiven Sdjects．
 warf citen flitotigen Blid auf bie Sdects，„wir tönnen bas gleid au Der Raffe ertedigen！－WBenn i申 vorgeben barf？＂－－
，Seben Sie mal einbundertianfens Marf für feern Boten Stingelpüis auf mein אionto！＂lagte er ju dem Kaffenferrn，＂nid）t mobbr，fo ift es Sbuen wobt am fiebfen？＂roanbte er fid an ben §errn §aron，，io bleiben bie Edjeds in meiner Shand！＂－

Ja，nidfe feer von Ritingelpüs，fo wäre ifm sas am tiebfen，nufm

Das bubide pafet zaufenonartidene in Empfang，brüäte ferrn Direftor Dideierin berglid sic Shand，fagte nods，＂nidt wabr，it ielle ©ie dod aud übermorgen bei Serrn Bürgerneifer Sicimpoppen？！＂ und verfief bie Bant，von Serrn Didebrin mit vielen Werbeugumen Gis anf dic Strafe begleitet．

Das Setopafet in icimer prodtaidye feft an fid gebrüät，ging er über bie Kaifor－Wibiffetmetrabe，beíhleunigte fsine Sdritte，tam
 Seinrid）Strafe bentabe mit cinem feern julammengefogen，ber iort fame und fíh barmlos yilleminds fotel aniah．

＂Purtt jehn Ubr！＂nifte ber Ђerr Baron uno ging，obne fefen zut bleiben，weiter．

2Hs am anberen Mrorgen mit bem Sllodenidlag 3efn ber fremic
 fernt biben，叉illewines Jotel betrat，war §err ßaron Ebgar yon Rlingetyüs und fein idiönce £eterfoffer ipurios veridromben，unt mur ber ínöne ₹afeiouffats aui dem Wertitom unt ein feres \＄omabe－ Dörden anf bem Baidtifas zeagten nod voll ber fo unvermutef ent，


## Karl Schnog／Vorsicht！Frisch gestrichen！

Da keiner weiß，wie alles sich entwickelt， Und ob man nun so weiter republikelt， Empfiehlt sich＇s，vorderhand die Zei－ tungsspalien Von Weltanschauung möglichst rein－ zuhalten！ Denn überlegt：Im Kampfe der Parteien Muß man am End＇mit einer sich ent－ zweien．

So ist es unsereins，der immer blutet． （Die Rechte weißnie，wasdie Linke tutet！） Und außerdem gibt es genug Probleme． Neutral－erheiternde und angenehme． Die man ironisch angeregt berichtet Und so auf Klassenhal3 verzichtet．－ Schreibt semi－ari－demo－patriotisch， Schreibt unbekummert moralin－cro－ tisch．

Schreibt wohlgemeint wohlmeinend－ kritisch．
Schreibt tolerant－antisemitisch． Schreibt uber Uniform－und Unter－ röcke，
Dann dämmert uns ein Morgenrot der Schmöcke！

Karl Schnog．

Xuflofungen ber Rätict aus
Nummer 19：
Silbentäffel：
Ereptom．Sange． Toffer．Buenos Zires． Eaffalle．Eftomibi． Ilutration．Banane． Zeryentin．Urfaub．
 Entente．Dieforo．Se－ treios．Erzberger． Saturn．Scmifolon． Eblau．Neffe．
${ }^{\prime 2}$ Wer feinen $\mathfrak{F r u t}$－ bern muckt，bleibt un－ sergeffen！＂

Buntes 2rtertei： Reifen．Reigen．ßei Ger．Dieimer．Decifen．

शeiten．शeiz－
Gebcim：


Relklameporeis mur seob lilis
kostet edite deutsche Herren－Ankeruhr Nr． 52 stark vemidell，ce． 50 st．Werk，genau reguliert nur 4．－Mk Nr ． 53 ，dieselbe mit Scharnler ．．．．nur $\quad 4.50 \mathrm{Mk}$ ．
 ${ }_{\square}$ Nr．51，dies．edht

5．－Mk．， vers，m，Goldr．u． Sharnier，nur市 Werk ．．．．nur号 Nr，Ss，gani verg． g m．Sprungd．nur है Nr 39．Damenuhr of $\mathrm{V} . \mathrm{m}$ ．Goldr．nur ¢ Nr．79，dies．kleín． Format．．．．nur 10．－Mk． $=\mathrm{Nr}$ ． 81 ．dies．edht Silber， 10 Steine 20，－Mk．Nr．47，Armbonduhr mit Riemen nur 8．－Mk．，Nr．44，dlese mit besserem Werk 12．－Mk．，Wedker，pa．Messingwerk A． 3.20 Mk ， Metali－Uhrkapsel nur 0.25 Mk ，Panzerkette，vernickelt 0.50 Mk ，edht versilbert 1.50 Mk ，echt vergolde！ 2．－Mark，Golddublee Kavalier－Kette 5．－Marl． Fan den Khran verkaufe lch lâhwh．zirka 10000 Stiek． Uhren－KIose，Berlin 243，Zossener Straffe 8.

## Wautjučen，گTed．ten，

 offene そüfe，Srampfadern die miloc und toobithente<br>Gan：Rat Dr．Strafte －）<br>in Dofen Gorbmart 2.30 und 4.30 portofici Glefanten－2 ©pothete<br>3 erfin SW 19，Leipaiger Sir． 74 （Doriffofftat））



## FECHENBACH＇S ZUCHTHAUSBUCH Im Haus der Freudlosen

auf holzfreiem Papier gedruckt，mit fünf wirkungsvollen Zeichnungen von Hans Windisch illustriert
in Ganzleinen 3，30 Mark，kartoniert 2，20 Mark
Zu beziehen durch jede Volksbuchhandlung oder durch Bestellung auf Postkarte an den VERLAGJ．H．W．DIETZ NACHE．，BERLIN SW 68

## PAMNEM

zum Beflaggen von Häusern，Balkonen，Fenstern， Lauben

GestickteFahnen in verschiedenster Ausführung empfiehlt

## Eevizner fahneemiaboria 


Telefon：Moritzplatz 6439
Katalog auf Wunsch gratis

## Cin bergiftete Leben！

Ein nervofer ¥enid it ein unglitatider menid．RTsine Wiber． wárfigizeiten vergiften ibm bas £eben．In feinem SBeruf if er ger－ fabren unt yofite Unluft，er reibt fid allmäglid auf．Nidats ge． lingt inm，afle Wege su Stüat unt Exfols idecinen inm yeridolofien．
 Eeiben fangen meift to Garmlos an，bag man ben Seitpunlt bes
 fím Nervofität burd：Kopfidmerzen，§licber， reifen，3udungen，ふ йdenfdmergen，Sefidts．
 tenten，Xugenficmmern，Blatwalfungen， Geriftopfen，sdiaflofigtcit，famere ober idtedlide ₹raume，Beflemmungen，
 Empfindidateit gegen Serăufde，ふeisbar．
 rube，£aunenbaftigleit，Berfagen bes Ge． oădtuiffes，Klopfeninben abern，sefügryon ₹aubbeitin ben Blicbern，3ittern ber gande
 haftigteif．
 nefimen．Erleidterung fdafft man fid aber niemals burd Siciz－unb （kenugmittel！Jm Begenteil，Die reigen bie Nerven erft bollig nicber．（Es gibt aber cine febr cinfadie Sfiffe，fie ift nur nod）niddt genägeno befannt．Eaffen Sie fidd aufflaten，elye es zu fpät ift！Es it ber Firma Dr．med．Sobert Safn \＆Eo．，Magbeburg，ge－ Tungen，bie eblen und fefr teuren Nervens？abrftoffe in groberen Nengen rein zu gewinnen und als Nerven－Stärlungspräparat ＂Nervofin＂in ben Sanbel zu bringen．Sabon nady furjer 马eit Gat fidg bas Mittel bermafen verbreitet，baf ein weiteres empfeskenbes 5xort nidt mebr notwenbig iff．Die befte abergeugung aber ift bie burd bie Zat！Die 马irma lyat fid entidloffen，cine zeiflang Gratis． proben，foftenlos und unverbinblid，an jeben abbugeben；fadreiben ©ic an Dr．med．刃obert Sajin \＆Eo．，§．nt．B．S．，Magbeburg， Fz．In． 36 cine Woftarte，Dann ethalten Sie gratis eine ausreidenbe
 ＂Nervofin＂，und wollen Sie Jlyre Nerven Präftigen，fo maden Sic
 かeibe unferer banfbaten Sunben cinteigen fu fonnen．


## sportaritikel

， Art．Offerte be Angabe Vurandlans＂Femima＂

Berlin－Friedenau 38
 glafurg
D．mefr $\alpha .28$ addern 10 Droz．Tabatt，affe z1 ［ammen bezogen 2R1．27．－ 25．Rölgftrafe 36 ．




Zu beziehen durch alle Volkshurhhandlungen．
asenribit
somminera sparossem Mitesser entferd verblaffend． Aukunft masost

Der PIaffensy｜REG｜ Die Geifter，ble belben be rafimten z3erfe von Gorbin in neuer aruflage Dit．15．S0， 8arb．Ifbrit oo．D．Fiofier groue gu Rratan．231． 3.50 ． Geifigers vor Eiguorim，ein． Geilinerr voa sipuorine in Dpzenbeigte $2 \mathrm{~m}_{2} 2$ 2－ evpeiminite a．b．Nonnen teben Def bayerific．groner ber 3 uquil．in Epamien，ifi． bor 3 Intiai．in Upamin， 6 ． \＄0 interr．u．pann．Dition－ uno ole Sartmeuftppe，efn quifurblib $2 \mathrm{ft} .150, ~ \mathrm{Kt}$
－

[^0]

Es waren cinmal vierzig SRanber, bie batten es auf bas beutide Sbllspermögen abgefehen.


Der ఇäuberbauptmann \{prad: "Sefam, offne bid!", aber ber Sefam
 war ein anberes an feine Stelle getreten.

 iprad: "Jarres", „\{ubenborff", "Withelm", aber ber Sefan offnete fids nidt.


Da \{prad ber Räuberbauptmann bas Wort "Sinbenburg". Wuf biefes Wort bin offnete fidh ber Sefam . . .


Slak und Ћoniorten：＂Unteridreibft bu ben Paft，freffen wir bid，unteridgreibft bu ihn nidgt，freffen wir bid erft redta！＂

Ous einer icyönen Зeit． Den Sinbenburg－2ähtern zum Madbenten geroidmet．
Dutclaud）t bat fid butbvolff bereif er－ Härt，cinen Befídtigungsgang burd baछ neue Sotel feiner §efibens zu maden．In ben Rommern fält ©r．Durdlaudt cin grofer Fliegenidranf auf－Durdlaudt tlemmt bas Monotet ins 2 uge unt es cmt ． wiatelt fid fotgenbes（Geipräd mit Dem Sotel－ befifice：

> " ${ }^{2 \pi}, 5 \mathrm{~m}$ - Fserr - - "
> "(Sめ)wieler, Durd)Inubt!"
＂Sanj redit，Sdwicler．Sdwwieter alfo， was if S＇n bas bier？
＂Ein Fliegemidranf，（Durdlaudt！＂
＂fliegenidgrant？－Soio－Sliegen． idrant！Dante，banfle！ $\mathfrak{Z}_{\text {a }}$ wosu，ä，ift benn bieier Sdrant ba？＂
＂ HIm bie ©peifen yor ben Jliegen $\mathrm{j}^{4}$ \｛фйß̨en，Durdjlaud！！＂
 Gofo， $5 \mathrm{~mm}, \mathrm{bm}$ ．Ift dod aber iehr idnvierig， Stiegen bier cinguiperren，wie？Wifaden un－ prattiid，was？Na ja，fa idoon gut，licber Sdroicter！＂

Sagte es und felzte bon Dannen．Fafi．

## Der gewiffenbafte Wるäbler

Jめ treffe ibn irgenbroo．Er jammert mit Iadjenbem Sefiddt unb ersäflt，was er afles berloren in ben lekten Jabren．

Seine Srau，burd bic Snfluenja，Eumgent－ entyünbung，fein $\mathfrak{B e r m o ̈ g e n}$ burd bie famofe ßegierungstunf bes ferm Euno，eine Erb．
idaft，feine Bernfeintigarrenipige，cinen ausgefungerten frund und eingwontig itm ₹arod．

Und fo tommen wit auf bic Waft ${ }^{3} \mathrm{H}$ ipreden．

Der 2ffe ift invalio．Th will ifn bantif fröften，bage idf auds ioweit bin，aber er lad）t mid）aus und fagt sum bunberffen Mate，bafe er nod nie cine Wabt verfäumt babe．
 Des Ricidspräfibenten，baft aber aud ge－ wäblt？＂

Er bleibt fethen，wirft fido in pofitur unto idreit，to dafe Spagiergänger fetben Eleiben， to idreit er bell auf：pracifi bob ige wäblt，blous fa Rreizla to it in Rras nei g＇madt，Ia Rrcigla ．．geraäflt gob i obä zünffi，wöt imă！＂
\＆． $\mathfrak{p}$ ．

## Der Liebende

3elgnung von sant soffats

＂Ə̂́äukein 2 Emalie，nur megen meiner Pidel Fönnen Sie mid nidht lieben？Oh， idg fönnte aus ber Şaut fabren．＂
＂But，nadber liege fidg jo bann nod mal briber reden．＂

## Der Seimationn

Wer mandert，erlebt．Ganz unvermutet ftose ids in einer engen Saffe bes शibein－ ftädtajens auf die prädfige §ienaiffance－ faflabe bes siathaufes．Zrei borgebaute Säulen，ein zierlidjes Erterden barauf，vir－ tuofe Gitebelfifbouette－und bann ein aller－ licbttes ₹ürden，umrabmt yon ipafhafter Relicfornamentif．
Diefes ₹ürden－jogar，Wunber， oie Einkeimifden idxcinen ibr Somuaffüit ${ }^{3} \mathrm{ll}$ lieben und bodsuadten．Su feds，fieben fteben fie babor und ftubieren die Beftalfen Der शeliefs．2fferbings，merfwürbig，nur auf der cinen ©ecite．Şd oränge mid in ben Sreis－wo ftieren bie nur alle bin？－ba
 Pforte getagelt：，IXrantfurter Böricn－ Purfe．＂

## 2（d） 10

## Sm anfattifchen Landtag

fafen bisher swei fommuniftijace 2 Ggge oronefe，namens Bofic uno Beffer．Boble ift yor ciniger Beit aus ber $\AA$ ．》．D．augge－

## Pbitofophie des Klubiefiels

Beibnung von 5an 6 وoffab

，，Das Saünfte was es gibt，ift ood die Srau－wenn fie Geld bat．＂
¡あieben und vertäufig §ofpitant ber̆ （5．P．D．Frattion geworden．Nan fagt nun in 2 nfifalt nid）t mit Unred）t：Böfe bat fid gebeffert uno Befficr ift nun böje．

## ォun muf fict altes，altes toenden！ <br> （9）Tai：9）（eliodei．）

Mant bört：
Dic Dadmtigall auf welle 108
den אnall，mit dem das fiabarett jerfradjt， Dic Sofmufifer ernft am Efterngrab， ben ßuffo mit bem Dirigentenftab， Den Dberfeiger afs 刃esuce Eriak， Die Rater fingen，frei nad かingelnak， Weltpolitif revandefrober \＆aien Sm Maien， im Maien！


Sindenburg im faus ber Republit． Sitit ber unbegablbaten Silfe（wiefo unbezaht． Gar？Die §ebaft．\＆．\＆．）ber Rommumiften！ （nNotenkraker＂，Amsterdam．）

Man trägt：
Denidmaten Strobyut mit geftreiftem $B_{\text {and }}$ ， ben Difenbowaty in ber tinter fand， bie æ3ablyarolen idmindent in Eefirn， Dic Sommeriproffen feimend auf der Stirn， ben $\mathfrak{B u b i f o p f ~ i m ~ D i a c t e n ~ a u s r a f i e r t , ~}$ bie 2 （ugenbraucn leife retuídiert， bie Speien für bas 2fbenbbrot ju zweien Im Maien，
im Maien！


Der $\mathfrak{E r f o l g}$ cines Seiratsinferats． ＂Surra－maden wir ein nenes Magajin auf！＂ （mudgo＂，New York）

## Bei Brestau

Gat fid ein Bercin nationalgefinnter deutider Juben aufgenad）t，ber fi申）＂（Semeinidaft officutider Juben＂nennt．

2 fuf feinen，mit Davibfern und farwarg． weif－roter flagge firmig geiddmüäten Brici－ bogen prangt bic 2ffürzung
－＂GO J＂：－

Man ficht：
Den Nurmi，Der fíd ielber überfott， Die ßerber，wic fie fröflidd futivolt， סie Mietgerföbung，ziemfid arg uno prompt， den 1）Pumb ber Freuntin，gotrig neu verplombt， סie ©dar der funte，bie für शiadrouds forgt， nad cinem Greund fid um，Der etwas borg1， Die Kugenfände in bic ©tube ímneien Jm Maien，
ooer－Sufi！Sart Eanog．


Serriot：＂Was if bier zu tun？＂
Eaillaur：，＂Betten wir fic zunädot cin－ mal um！＂
（II Beceo Giallo，Rom）
Der Präfibent von Mostaus Gnaben

＂ 3 （h）dante odd feffr（ 6 ）ôn，Sabamden Fifder und אamerab ₹baelntann，für bie brave Unterftüzung！＂
＂Götzn．Wien．

## Das ©ifenbabnunglüde von stargard


„Beten mübt ibr, beten, bann mirb Bott audb bie Eifenbatnidwelfen betriebsfähig erbatten!"

## Upђotişmen

 um befier geichen zu merben.
"(Er if farbenblind", fagte der Mürrifde, ,"er fitbt an@ an \$Regentagen Srünes."

श3as nuken bie guten 5Menfden, wenn fie níats faugen?
 [atì қน flechen!" - "Und bu lebft nod?"

Erf Höre, aber aud bann ridte nidit, fontern iiberlege. Hiso wern ou ifberlegt Gaff, emyfinbe, und erft bant - vergib.
" 2 Räde fid wer fann. "

[^1]Soff grüge did, Pein antret Srub zeugt To von Eitelfeit.

Die Sreundidaft affein if bie wabre Ebe.

Das Sute if nidt timmer bas Sidatige, aber bas Sidatige if immer bas Sute.

Beethowen Binferlief citue untoolfenbete Symphonie, Sotifer cin unvolfendetes Drama. SBicviel Solfenbetes fabuen ibre Naddolger?

Die Sicbe ift eine Kropenblume im Eio, feller, dic, um zu leben, mit menid)lid)fter Wärne umgeben fein mill. Sum Blüben gebradf, ftirbt fie wic fede Slumte.

Der Sport if oft genau fo feelenlos wie bie Börie: Seder will gewinnet. -gg.


[^0]:    Ladien links erscheint wÖchentlid am Freitag，in Berlin am Mirrwod．Alfe Postanstalten，Budhandiungen und der Verlag netmen Bestelfungen an．Bezugapreis fir Deutsciland Finzelnummer 20 Pfg ．Hauptsoriftleiter：Brich Kuttner．Verantwortich für den redaktionellen Teil：Friedridh Wendel，BerlinaFriedenau．Redaktion： Berlin SW 68，Lindenstr．3．Für unverlangte Beiträse wird kelne Garanile abernommen．Alle Rechte an sämtlíhen Beiträgen vorbehalten Veriag und Expedition： J．H．W．Dietz Nađifg．G．m．b．H．，Berlin SW 68，Lindensts．3．Druck：Dr．Seife © Co．A．G．，Graphiscie Kunstanstaiten，Berlin，
    Anzeigenpreis für die 6 gespaltene Nonpare illezeile 75 Pfg．－Anzeigenannabme durd dic．Anzelgenabreifung J．H．W，Dietz Nachig，G．in．b，H．，Berfin SW 68
     Erfallungsort für alle Zahlungen ist Berlin－Mitte．

[^1]:     cinpflanzen."

