## 

BERLIN 10. JULI 1925 • JAHRGANG 2 . NR. 28 . PREIS 20 FF.


DAS REPU BLIKANISCHE WITZBLATT+ERSCHEINT JEDENFREITA G M
Das bayerifal Serz

,N8 - wis is som num, firr fraker?"




## saarl Schnog

Wenn a bie Juben infan ふini g＇numma， went a ber Saupreig bei uns wolint in Sитита， went a fa samik ins befreit so Steuan， wenn＇s ins dic Magleíg＇immer mejr berteuan，
aaf jade תIöb＇bam mir an jaden Reil： Miesbader 2fngeiger－beil！

## ／Bayerifctes

Mir mern＇s thit bera Silf＇g＇wis no 1datf＇$n$ ， mit bieten o ba umire W্ׁeys und Waff＇n， mit lenna felyg，roann a Deutider Eog $i s$ ，
mir fenna ref＇n，wer yon biten ©allog is． Dös fiebt fei fett bruaft im Sinterteil：

Miesbadjer 2njeiger－beil！

## Breislied

Breng beine Gak＇，bis gar to zünfti rein． bau＇n， sweng die Wuftiutg：Jubenfdäbel cit Gau＇n！ zmeng，baf bu ber grogen Preff bal gleifirt， gweng ber Wabrbeit，ber bu bid befleigight， bift balt vom Baverland bie＂Daily Mail．＂ Miesbader 2 Mneiger－beil！

## ①～ipigiger Weg

Der Seer Wiarrer geht im Birtenidlag fyazieren unt legt fith babei im Seift bie Sonntagsprebigt juredit．

2 m Waldbang finbet ber אerr Ðfarree was im Sras liegen．

Es ift ber arg verrufene feelm．
Sofort if ber Geiflige im Dienft und tut fidön mit bem Selm：，IFantenger， elenbiger ．．．haft gar la Sdand nimmi？．．．gaunerft unierm Sherrgott bie fobonften Stumben weg ．．．bu そage． Diç ．．．＂

## Das goldene אalb

Der Baner bat Sausfreug．Dic §rau bat Waffer im Blut und liegt idwer ba－


Bor cinem batben Jabr bat es ber Doffor $\operatorname{sem}$ Baucern geftect：Dic Bäuerin bat bie 凡ranfbeit yon ber Familic ber．

Xus ber Familie ferben meiff bie Weiber an ber Wafferfuめt．

Die Baäterin war aber immer auf bem Feld und im Saus yornebran，auf bem 2fier wie ein Sugtier und im Saus wie ein Kefterbunb．

Der Selm blinzelt in bas 乌idut，versieft bas Mraul，als mollte er fagen：banf idonn， gleidfatlf－er fagt aber fein Wort．
Jett wirb ber शfacter erft redt ciftig： ＂Selm，fürd）f bi net ber Sünben und vorm bölifiden Fegfuer ．．．Du bift am bireften Weg zur §olle ．．．febr um，bet und arbeit und wandle fürberbin ben berr． liden Weg ins feimmelteid，．．＂＂
wieber blingelt der Selm，wie cin redoter Damian und fagt traurig： $1, D$ ，Serr Pfarrer，i ging ben weg zum かimmi gern aba ．．．i tann fa net ．．．＂

Darum will ber Baucr fie foton am Seben erbalten．
Im ftillen benft fid aber ber Baut，fo gant verfoblen，wenn fie firbt，cine Baaule rin mit Baģen trieg＇ide immer wieber．
£aut unt deuflid fagt ber Bauer： ＂Wenn＇s wieda giund wird und orbeten tann，wie a Ddss，wie zerfta，nadber ftiff
 wo oane fïnf warfle loft ．．．＂
§edt laut bat es ber Sauter giagt，io Daf bic Dienftboten aufgören zu beten und bingorden．

Mitnander fommt ber friedt aus bem Stall auf ben Beauern zu unt melbet： ，1Baucr，bei ber Sdeat gebt as fatbern io bart ．．．＂

Der Bauce jpringt auf utt fareit： ＂Jeffes，Jefles，Sepp，glei fer＇bi afs Babl unb bolt＇s Dan Tieraritt，＇g Ralb muce ber， er muag ber Sbed belfen ．．．as 乌eben ba Bãuerin bat inter Serrgott in oa Sant．＂
Wäbrenb ber Rieraryt it Sitall feine Pflidyt tut，ftirbt sic Däuterin．
Der Sauce fenlt ben Ropf und if tief im sebet veriumlen．
Jemand tomnt umb bringt ben Geift． lidden mit．
＂Warum net？＂mundert fid）ber Prebiger．

Da madit ber fetm cin redat jämmer． Yider Befictht und fagt：＂Sodaung，feerv Pfarrer，fe bam erft lettyin bafündigt，es müajaten no biel megr fipik̨ Rirdtürm in bie Woften ragen，biel，viel melir ．．． Denn barüber bin füfrt ber Weg in Simmi ．．．ingt idaugeng meine jarlumpten Stiefel an ．．．wie fann i balbet ober gar gant barfüabi so an fpikigen weg wandern？＂

இipin．

Tegt fommt Drbnung ins Gebet unb beiliger Eifer．

Der Pfarter fariát Yeife jum Boanern Gin．Warum fie ifn nidyt früber baben rufen lafien，ben Beiftliden？

2 ber ber Bauer ift to farf beim Sebet， er bört es nidft，unt fiefer fintt icin Ropf．


In bem Tugenblia fommt ber friebl aus Dem Stall geftolpert und fubelt，obne Riufd． fidit auf bic Sterbeftimmung，Laut idreit er in bie Stuben：„Gott fei Dante，Bauer， im Stall beim תalbn is guat gattien ．．．${ }^{\prime \prime}$

Da bebt ber Bauer ben Ropf und fagt：
 ＂íタ ふerzen！＂．

Pipit．



## $\mathscr{A}$ ganzer Scjlauer

Ein Schwab und ein Dberbaber find ${ }^{34}$ mmen auf Wanberidaft g'weien. Sie nben beibe gleidgeitig einen ₹aler;

Frage: wem foll er gebören? Die beiben vereinbaren, daE er bemjenigen gebören foll, wer ber Cotäriere ift. Beibe beigen mit ben Zäbnen binein unt jiçen: ber - bin - ber - bin. Keiner gibt
nad. Da fallt dem Wabern ein, mwifden bie 及ä̆ne binburd зu fragen: "Şaft'n?" "Jaan", ruft ber Sdwab un® rcift bas Maul weit auf unb bat ben 彐ater berloren!

## $\mathfrak{W} \mathfrak{W}$ ndungen






"Ia, ia . . . ier Sotelierberband, Jeer Juber, der Sotelierberband!"

Siteraturgeichictjte
,WMas ife benn bas fûr cine Dido. ruing: , Der gefefiefte $\ddagger$ rome. theus?"

N20ns mirt's icin - Die Fragestie cince CS.cmantrs."


$\mathfrak{a}$ Sugfing beim poftwirt Niegelbader in Nebensimme： ging es beute 5od her，fdier \｛don rebe凡tid．Sorgeftern， miften am Nadmittag，war ber Semeindebiener Fin－ ferer berumgegangen sweas Einberufung ciner aufier－ orbentliben Semeinoeberfammlung，und bie war beute．Es war aud wirfidd notwenbig Diesmal．Der Buitgermeifter Sampfinger bradte es in feiner mädfigen Rede wudtig zum 2fusbrud unt man fah es fdon gleid von 2 nfang an，ba gewifiermajen Scfakr im Neerzug war，wenn nidt fofort ein－ gegriffen mütbe．

Sämlidu eingegriffen in bezug auf bie 1 tufitflidfett，bie wo fid feit einiger Beit ant ben Mfern bes ieit Sereinbrud）ber Heurigen Sommerzeit viebepudten nahen Sugelfinger ©ee＂s eriduredtid ausbreifete．Unb was es bamit auf fīd batte，das ging beutlid aus ben Sめlufworten bes Bürgermeifters bervor， Die alfo Yauteten：„Jすあ meedte id）lüfien mit ben Worfen，ünict See bat feiner Eebtog no foan idjintert und jest aufantoifems
 Iuaba mit ümerner ఇiölüguivn ．．．J̃d meedte bas Wort er， greif＇$n$ ，indem daÉs iø jage， Dős es ein Cauftoi is und indem daf סỏ Suarerei aufyärn mua

Wafridjeinlid）weil der Einorutt ein gerabezzu niederidmet． ternder war，überlegte es fidi jeber ber Xnwefenden fofort jut reben．Silan borte Glog bie veridiebenen Beifallsbezeugungen． ，＂Ebn，ebn！＂ober：＂Snibm，a fo a Sauerei，a io a verredta， bakmba．＂und berglei． あったt UbTtafecten．

Die meiften zogen an threr Weidjelyfeife und ftiegen ben qualmenden Raud in bie bide Stebens zimmerlufi．Der Beige－ oronete Windr 2andreas fanuyfere raffelito unt grauntste alsbant bebag． tid，fiob bem Ramp． finger Die Dofe Gin und ber tat bas gleide．Eys war wirtild cin bebruid． tes Befinnett．

IIJd meedite Ciad aufo forbern，baftes ofs das Wort ergreiff＇s jeg！＂

brad endtid der Bürgetmeifter beforgterweife Diefe Unent．

 jeits ber Weigeorbnete Wind pflidgtemäß bieje Forderung． Man riikrte fid．
＂230s is＇s？＂fragte ber ఇampfirger ben Sofbautn von £er： moos，welder jekt ben riopf hob．
＂I fog，bos is a Saufoi！＂fagte ber barauf und war fertig．
11 Und $i$ aa！fあlob fid）Der Bretlsbader biefer MReinung an．
＂Dö Suarerei muaß aufbärn！＂vief ber §egroart Wànjer，
 gelyt ．．．＂
＂Unierdans geft Dös ganz＇Jobr it zon Boon und doe Sau－ menider flacia bön ganjen Cumma nadert umanand an 1 fia und bob＇n iafnerne Kert babei ．＂beteiligte fide nun aud）ber 5nufllerwaft yon 2 （esing an ber Disfufion．
，21 io a Bagaid bob i fibabaaps no net gienng！＂rief der Beigeorbnete Wind und fand Beifall．

I an net！＂fagter cinige． 24 sbann befam man fid mieder． Der Bürgermeifter ßiampfinger idaute in ber Stube berum und fagte atsbann，es foi cine Sanate，oaf ber Berberger nis niddt fut rediten Beit fomme unt das mödite er fitd verbiteen als Semeindevorftand bei einer forden widftigen Xngelegenbeit．
，Der is Geunt auf ఇegelfauin umigfabrn mit fein תaibi （ KaIb）．．．Da Me Mga Mfaffinger zoit eabm zmoamoi fovai wia ber inmia＇，verteibigte Dew Jegert anidseinent bent Berberger，wabriducintids weil er fein Nadibar ift． Lind das Gimwiederum ärgerte ben Moftwirt，weil er foben lang auf bas Kalb ipefuliette．

Biffig fagte er in bezug סarauf：I！jaja，natürli．． an Praffinga fei Selo is beffa wia Dös mei ．．！＂

IJa no！．．．Sior－ farcibr fonn ma do foan wos ．．．Na fogt fa net yo Demt，fajob is＇s net，aba wos wilif nada，wenn da Menid a Eitbuibung
hot！＂idflidutete ber Bei－ georbnete Winol dicic Streitfrage wieber．2ber er täuidte fíh bod）．Der Poftrint wurbe blóg nod） Eritifder．
，Dos is gant cinfad brecti，wenn ma mit ben einbeimifden SRefrga a fo umgeft！＂warf er bit und ging mit ben leeren Ћ̂rü． gen faft beletioigt aus bem Debemimmer it biz Şdenfe Ђinüber．

5） auggetommen burd dicien Bwifdenfafl，weil fid jekt， nadbem ber Wirt weg war，felfitredeno jeber ba－ für interefficrte，was ber ）Mefger \＄jfafinger für Prefie für Sattber bezable． －，Dös ir a Jub， boajt＇s＂，meinte ber fopbaur：${ }^{\prime \prime} D^{\prime}$ Juon zoin virwai bös meift ．．Dö́ bobn oifamm Gelo ．＂＂
＂Eoio，a Jub is a？．Smbm ．．Ja na glaak i＇s fado＂， brummte ber neben ifm fitenbe Sretlsbader．
，2f15！．．．Wia wero benn bös a Jub fei！．．．Solt bu fdo ampi an JuDn giekng，ber wo arbat ．$?^{\prime \prime}$ miberiprad je－ Dod ber Miuilerwaft：＂Da Wfaffinger ftidt bod felba und foladitn tuat er a felba．．Un̊ ausbaun erft rädit ．＂＂

Der Meinungsaustamid wäre fider nod bitiger geworben， menn in Dem 2fugenblia sidt ber Berberger zur ₹ûr ferein－ gefommen wäre．Das erzengte allgemeine Zurufe und wẹbete bas Intereffe rieber Dem eigenfliden 太hema ${ }^{3} \mathbf{u}$ ．

Gofort erbob fid ber Bürgermeifter ßampfinger wieder uno man fak es，baf ifm ber Seift in ben roten Ropf ge－ ftiegen war．

IId meedife bas Stälentium ergreifen，inbem baf bös eine Dadleefigfeit is，wenn ma cinfads nia net fuatageht，wenn fi fi um oí Jitrefin ber Semeinbe banblt ．．．Sowas forn nimma a fo weita gef＇！＂．Sek wart＇ma ido fdier a ©tund auf $D i$ ！＂idjrie er Den Werberger anl．2ber ber antwortete fofort unb wurbe faugrob：，DDo leaft mi am Drid，DaEs ס＇ös woaft！．．Du zoift mir mei Ћaibi net！Und umifaforn tuaft ma＇s aa net！Jefs werb＇s guat，jés war not，dab ma z＇eridyt bein feerrn ®ürgamoafta frogn taf，ob ma furffabern berf．．！ §reibimmifergottjaframent－faftament！Wos waar benn jeß bös！＂

Das enfloctite zwar einigen fo batbrogige， Dh $^{\prime \prime}$ ．Rufe，aber
 murbe．Der Bürgermeifer Nampinger folug in ben ₹ifd， Daf bie Sirüge madfelten uns jdimpfte nod befler，aber auf cinmal erboben fid bie ganjen Eermofer，weil fie ja am weiteften su geten haben und ber fofo baur als Beteranenober． hauptmann uiberidgrie afle mit gebieterif ger $^{\text {Gtimme：＂Jek }}$
 ois wifts！．．．Slaabts，mir Yanfa a Extuno mega enter Strciterei auf Gugifing cina！

Jek wero ganj einfad yo Da Suarerei an Senta brenten g＇reot！＂

Unt bas rentfe afles wieder cinigermagen cin．Ess ging ztwar immer noas ein Sinurren bin und ber，aber man war fiid bod feiner Bemeinbemit－ glicespflid）ten bewubt．

„518OB ks＇s Dern？．．． Was fdmari＇s（rebet ibr） benn？＂ertundigte fid ber Berberger fudftetelfels． witb． MDDia ．．．Weil bö Saumenider io aug－ gidaamt bobn an See brentr＂，gab inm ber Jt． gert Xustumft，und weil er fein weiteres Jinterefle bei feinem Nadbarn merlte，ging or ins \＄ler－ fonlide über，was ja im－ mer wirft，unb jagte： ＂Grob auf beine Grinid treibns fie＇s an uirgern ．．＂

Der Bierberger bob den runbent Ropf unt idpaute zum Wind binüber und bas wie．＂IJs fabo mos auggmadt？＂fragte or （adj）tid．
 ifm ber zurüaf．

Der Mitlerwaft war ins Nadbenfen beriunlen unb brummte mefr betradteriid）und für fid，bafí btefe Gotadffeg̨en idon ridtig breatig fein müffen，weil fie in ciner Tour baden． Dann meinte er，was man bei uns fa immer annimmt，wenn＇s Die Seute und bauptfädilid bie Weibsbitoer gar fo mit ber शeinliduteit baben：，＂Dö fehtt＇s vifamm an Unterleibspiertel！．． （Seb）mir zua！．．Dö trogn iana gange ふranthat raus zu üns ．．．＂
 fogn mennft eabm wos tuaft，na ladt er di redjo bredi aus＂， beridtete Der $\mathbb{B}$ amberger．
＂IJa，ba Sdanbarm！．．．Dös is aa oana vo ber fieburn Bitt＇：Erleefe uns vom $\mathfrak{a b b l}, 2 \mathrm{Im}^{\prime}(2 \mathrm{men})$ ．＂grantelte ber Wegmart Banjer tut serzog verädulid fein 刃naut．
，Der idob！．．．Der is fei Selo wert！＂pffidtefe inm ber Fiofbaur bei．2tber ber Berberger ift feiner，welder fid ablenfon tất．

IIJa，wenn to der Staat nir fuat，na muaft＇ma ins boit felba helfa！．．Na werd＇s glei anderid werbn！＂rief er ent－ idlofien und zog mieber bie gauze 2fufmerfiamleit auf fid）．
＂Ja，wia bös ．．？．．Wovs muift jek bo madja？＂fragte ber WBindt．，Deridilogn fornft ös aa net，do Saugidilarfa ．．． Und Serl bob＇ns aa dimai gatze Bad babei ．．＂Das war cin－ leudtent．

110 wererbft net fürti ．．．2 fo a $\mathfrak{B a g a i d}$ is ja net wert， baç＇d bi sergreiff an cabna．．．Mir maar＇s gnua－aa Sudt－ Gaas femma，wega den G＇finbl！＂meinte Fintwiebermm ber Bür． germeifter，ber bis jest nidts gejagt batte．－„210 ei－griffa
 „Sia！．．．B＇idulign？ （Hibelign？．Dös is Ieidyt
 giogt！＂marf Der Wind bin．

Nan ratiddagte und rat＝ id）lagte，aber fam su feinem ridftigen Ergebnis．Sdj）teg． （id）war bie affgemeitte $\mathcal{X}_{n}$ ． fidgt bie，oan bas fiberhaupt gar feine Semeindeangetegen－ Geit fei．Und auferbem，es follen mur bie（d）auen，bag ber Sauftall aufföre，welde Grünbe att Sevifer Gätten． Die andern gebe bas ganz und gar nidits an．

Der §ofbaur pon Lermoos war baciuber felyr erboft，und
wengleid）fid）ber Würgermeifter immer wieber auf oie ミerletung oer Seltigion jeitens ber Babenden berief，madte er $^{\text {and }}$ ifm cinen redfen Sirad，weil er wegen einer folden Bagatelle，Die too über： baupts Wrivatiadje fei，alle fo weit $3^{4}$ Diejer zwedloien Semeindeveriammlung bergeloft babe．2atle Eeermodier und 2 （singer waten Diefer NRemung und idimpften auf fhautsbrein．

Der Riampfinger murbe fo ärgerlid， Dak or fagte，er mag überbaupts niddt mefor Wärgermeifter fein，wenn ibm blow in cinem fort Brobjecten Kinge－ idmifien werden unfo alsbann ging man erregt auscinander．－

Das judjtbie Baben ber Ctabt－ （eute börte nid）t auf，im Segenteil，nad）－ oem es cinmal $z^{4}$ cinem muiften Юiaufen fiam，wobai es einige £ödjer in veridjic． benen Söpfen gab，nahm ber Sufrom erft redit ju．Unt gegen foviel war nidts mehr 311 maden．－Der Wfarrer yon Xbing predigte jeden Somtag zornrot von ber ©ittenverberbnis bicier fä̈dtifden ©aubande，Dic ßur－ iden fatuten fid bie 2fugen beraus beim 2fublicf ber idounnen Weibsbitber und bic Wauern wurben immer ergrimmter．Jeber iiberlegte im gebeimen，wie man bieiem ₹reiben ben Sjaraus

madien fönte，aber feinem fiet mas cin． Hnd ba fiel cimmal cin 2 Bort im Dorf und bas witfte wie cin wunder．

Der Jrgert nämitid fam einmal sma Felo beim，voller Wut uiber bieje Saucrei am See brüben und idoric： ＂（Slasiderba！＂－Eigentlid börten es blob ber Werberger und bie alte £edue－ rin und pafien aud nid）t weiter auf． （Fs yerging wieder eine bathe 580de und cines そages fagte ber 2 erberger zu feinem Nadbarn：，Wart no！＂und aus war es．
，Sega an jotden Sauftoi kuift blob a Rabifalfur！＂war jeine Meinumg uno cines Nadits Görte man inn fomifder． weife cin pane MaI mit dem Nriftwagen auf ben See jufahren．＂330 bie Niot am gröften ift，fagt man，ift Sottes foiffe am nädften！${ }^{\prime \prime}$ ，und nirgends fraf $D a s$ beffer zu als diesmal．24m andern ₹ag nämlide）lag bas ganje ©ceufer rings： berum wofler Slasfderben，aber idion To Dicf geftreut，dab fein Niemidid mebr Ginfonnte．Xus war es mit Dem Baben．
－Eeitoem bat ber Bürgermeifter Kampfinger natülider． weife fein Znieben gan；unb gar eingebǖt，weil er nid）t auf eine fold cinfade Sade fam，und man fagt affgemein，ber Berberger mú es werden．

，f̧ären Sc，mei fubefter，gem＇Se mer nidy faden， we gama iक＇n wobl am beften gube Bieder goofen？＂ Ob，ba gelen Cie nur in bic nädffe शolfobudganb－

3．3．2B．Dieb Nađ户．，Berlin © 288

## §ußmann！

Was oftmals bu als Staatsambalt ver－ fünrigt，
2fud）biesmal bat baछ ほörtden nidt ge－ frogen：
Beffraft wirs jeber わenid，womit cr fünDigt：
Du flogf－unb bift geflogen． 2R．v．L．

IIIIIIIIIIIIIIIIITIIITIIIIIII

Beziehen Sie sich bei Bestellungen auf die Zeitschrift
＂Larhen links＂！

# Werden Sie Redner！ 

Sernen Sie frei uno cinflupreich reden！
Grünblide शuëbilbung zum freien Ћebner burw ben bon bem Direffor

 Mađ unierer affbetwäfrten Methobe fann fíd jeber unter ©arantie zu cinem fogitकen，rufigen Denter，zum freien，einflugreigen Rebner und feifeinden， interefianten ©efelffafiter aübifben．Redefurdt unb Menfaeniđeu werben radifal


Erfolge über Erwarten！2fnerfennungen aus alfen freifen！乌ber 100000 Etubierenbe！

ReDner＝2ffabemic R．§afbeff，Zerfin 24，Dotsiamer Etrape 105 a．

## Reklamepreis nur 4，00 Mik．

kostet eahte deutsche Herren－Ankeruhr Nr． 52 staris vernidkelt，ca． 30 st．Werk，genau reguliert nur 4，－Mk Nr .53 ，dieselbe mit Scharnier $\because \ldots$ nur 4.50 Mk ．品 vers． m ，Gies．edht Vers．m．Goldr．u． Scharnier，nur $\quad$ 5．-Mk ． Wr．55，mit besser． Nir．58，ganz verg． 4 m ．Sprungd．nur Nr．39 Demenuhr 12.80 Mk $\frac{2}{2} \mathrm{v} . \mathrm{m}$ ．Goldr．nur $\quad 7.50 \mathrm{Mk}$ ． Nr．79，dies．kieln．
Format $\ldots$ nur
No． Sllber， 10 Steine 20．－Mk．．Nr．47．Armbanduhr mit Riemen nur 8．－Mk．，Nr．44，diese mif besserem Werk 12．－Mk．，Wecker，po．Messingwerk n． $\mathbf{3 . 2 0}$ Mk．， Metall－Uhrkapsel nur 0.25 Mk ．，Panzerkette，vernidkelt 0.50 Mk ．，echt versilbert 1.50 Mk ．，echt vergoidet 2．－Mork，Golddublee Kavalier－Kette 5．－Mark． Von den Uhren verkaufe ich jâhrl．zirka 10000 Stück． Uhren－Klose，Berlin 248，Zossener Strafe 8.

## FAHNEN

zum Beflaggen von Häusern，Balkonen，Fenstern， Lauben

## ＊

GestickteFahnen in verschiedenster Ausführung empfiehlt

##  


Telefon：Moritzplatz 6439
Katalog auf Wunsch gratis


$)^{2}$Auskunft umsonst bel


Ohrensausen，nervós． Ohrengeräusch usw． Acrit．glänz，begut－ Institut Engelbrecht， München Sch．13，Maistr． 10

Interessante Bachsp пппининининининин Prosp．zeg．Eins．v． 25 Pfg． Bosen．Derlag，Dresdith H． 5 ／／183
｜｜｜1

## Fahrradhaus Frisch auf

 ©flenbarh a．陆．
Dee Braugrquelle der organislerten Ablelfersehati

## Geschäfte in

Berlin，Bexiselstrie 19 Breslau，wilholastrnse 48 Burg，Veintergstnea 1 Dresden，BYnuritsstr． 19 Frankfuri a．M．，Hoilen－ stable 38
Kiel，Bexmierviats is
Lelpzlg，Milmbergn strabe 21
Harnherg，tastentofitr Happitimele 69

Mandeburg，Johanns－ berg 14
Magdehurg－Euckau， Sehänetectike Strabe 116 Magdeburg－Suden－ burg，Malbersidter 8 tr． 88 Offenbach a．M．，LiroBe Mathstrabe 28
SfaBfurt，Hohenernlebrier sirefe $s$
Sfendal，Hooch $12 / 14$

## Die 23 eft will betrogen fein！

Diefe alte Wabrbeit braudt eigentlid niemandem wieberfolt 34 werben，bent feber hat fie am eigenen Seibe mehr ober weniger ep－ tannt．Sant befonbers auf bem Sebiet ber Rranflectobefämpfung nadft fid Feute cine Durd grofe Rellame infisenierte Zntündigumy ven afferlei Sefyeimmifteln breit，Die bem Rranten feine 及uftände in mehr ober weniger forectibafter Weife yor 2 fugen führt．

Unjäblige Mettiden，wabrideeinlid oud Sie，werben idon oft getug an 反opffamerzen，Serzflopfen，Sautaus． falag，gattigecit，Feigbarfeit，Flimmern vorben 2 йgen，Sdwinderanfälfen，ふränpfen，

 ber Dicern，ber ふalle，ber Eeber，Sidt， 3uderteantbeit，ふocpulent，Sämortboiben，
 bes Salfes，ber Nafe，ber Dhren，bergefürあte． ten Zrferienyerfalfung，保gwicrigen Bein．
 tungetranfbeiten，Stuglteägheit，Beflem． mungen，blikartigen，fめiegenben Sdmerzen
 ternder Bewegungen uiw．gelitten baben．2tles möglide Gaben Sie berfutgt，ofye zu wiffen，bag Sic bie Sade am falfdien Ende angefaft baben．2ffe bie genannten Befdmerben baben ifre ©sundurfade in cince bertejrten demifden Zufammenfegung bes Blutes．Wie widntig bas Blut für bie Eerbaltung bes £ebens ift， wirb febem Einfidtigen thar fein．Sie lonmen baber afle bie ge－ nannten Beidywerben und nod viele anbere nur bann cefolgreid be－ Eanmpen，wenn Cic bie Sirunouriade，bie falfde demilde Bufam－
 wieber normal jufammengefegt，frif（）uns rot burd Jhre 2fbern puft．Befeitigt mirb bicis Srunburfade aber nur，wenn Sie bem Blut bie ridftige фemiide Rufammenfetuatg zuriffgeben．Dies ge－ lingt Jgnen am \｛dnelften mit bem＂Salyito＂son Dr．med． Diobert Sakn \＆Co．，8．，m．b．S．，Magbeburg．－Teber，ber an einer ober melyeren ber borgerannten Befdywerb：n leibet，erbält feftenlos und portofrei eine austeidenbe probe bicfes Mittels，fo．
 beiten，weldde wertbolle Belebrungen und शatidiäge，fowobl für Sitante ald aud für Gefunde，entfătt．Diefes Bud müfen Sie un－ bedingt lenten lernen，und ©ic erbalten formobl bie 刃robe wie aud Dicie ©めrift vollig umfonft und portofrei und ofne weitere Ber－ Ginblideleit，wenn Sie beute nods eine Wofterte mit Shree genauen Kibeffe an Dr．med．ఇobert Şakn \＆Co．，S．m．b．S．，Magbe－ burg，Fz．Js．24，fidreiben．

##  



1 Phund graue，gute，gefoliff．Wettiedern 1.20 27．，barbweife，gute 1,50 27．，weipe，flaumig， gefómifi． $2,-2.50,3,-2 m$ ．，feinfte golb flaum： Gerrfacitojebern $5 .-5 .-, 6 .-2 \pi$ ． 1 ppund Rup fiebern，ungef́́lififen mif そlauin gemengi，
 feinfler §lonumrupi it－，5，－27f
Berianb solffrci，gegen Radnafme，$b$ ． 10 Dfb ． an auch franto．Simfuufo geflatiet．



Ladien links＊erscheint wödientifch am Freitag，in Berlin am Mittwodh．Alle Postanstal en，Buchihandlungen und der Verlag nehmen Bestellungen an．Bezugspreis far Deutsoland Einzelnummer 20 Pfg．Hauptscirffileter：Erich Kuttner．Verantwortlió fär den redaktionellen Teil：Fricedriot Wendel，BerlinaFriedenau．Redaktion： Beriin SW 68，Lindenstr． 3 ．Fur unverlangte Beiträge wird keine Garantic Obernommen．Alle Rectite an sämtlichen Beiträgen vorbehalten．Verlag und Expedition： J．H．W．Dietz Nacfifg．G．m．b．H．，Berlin SW 68，Indenstr．3．Druch：Dr．Selle 2 Co．A．G．，Graphische Kunstanstalten，Berlin，
Anzeigenprels für die 6 gespaltene Nonparelliezeile 75 Pfg．－Anzeigenannahme curd die Anzeigenabteilung J．H．W．Dietz Naćfig．G．m．b．H．，Berlin SW 68 ， Lindenstr．3．Tel．：Dönhoff 7653 （Postschedkonto Berlin 33193 ）und alle AnnoncenaExpeditionen．V Verantwortió für den Inseratenteil Rudolf Götze，Berlin． Erfullungsort für afle Zahiungen ist Berlin－Mitte．

## I．

1918，beim 2（usbrud ber Sievotution， war bei uns in Wrgetbberg ber Sommauieber Bürgermeifter，beute ift＇s ber Nierlinger． Im Brunde genommen ift das greidgültig， wer unb wann einer bei uns der Semeinde－ borftand ift．So cin 2 mt lâuft für ber， ber es tout wabt uibernommen bat，meifen－ teils nur to neberber unb bie そätigfeit Bleibt immer diefelfe．Das üblide nimifte， rielle Berordmungsblatt für bic Eanbge－ meinden lieft man nidgt unb bie Suidriften bom Wejirtsamt bängt man in ben Se－ meindetaften． 1918 fand unter ben ©djrift． fiüden，die ba ausbingen，Der Name Sdmauifecers，beute freft ，sherlinger Ehriftian，Bürgermeifter＂Dacunter．Und Dancben prangt ber Blaue Bemeindeftempel． Das ift alles．Sfincinddauen in Den Be－ meindefaften，bas tut bödfenfaffs cinmal ein Frember．

Wber niddt，Dafe man ctra glaubt，bei uns babe man Ecin Sntereffe für politif！Das ift unridtig．

1918 зии Bcifpiel，nadbem bie erfent Beitungsbotidaften yon ber शevolution aus ber Stabt famer，faken ber Eoringer，Der §engertbammer，ber Sdmanieber uno Der Nerlinger cinmal in ber Woftwirtionaft vom Simon Siebledner beifanmen und rebeten allerhand．
 g＇baut．．．Je bob＇n ma Pievalution＂， leitete ber \｛oringer gewiflermaǵen bie $\mathfrak{D e}$ ． batte ein．
＂Is＇aa ido bübid oit（alf）g＇wen Sátr＇s aa to nimma lang g＇madot＂，meinte ber vierlinger in bejug auf ben Rönig．
„Ja－ja ．．．．jes bobn ma Ricaalufion ．jels bobn ma शesalution ．．．शesalu． fion．．．，hot er g＇logt＇，murmelte ber Sengerlbammer medjaniid．

IJs aa fo nimma jon $\mathfrak{1}$ aufa g＇men，bös Saubier ．．＂brummte ber §oringer unt iduffelfe naddenflid feinen Mafafrug．
，n Mit oö Wreig＇n foit er fir boit net cin－ toß̊ Ђobn，ünfa Rönig＂，warf ber Sdmauicder yin．
，Do is＇blos o＇Rönigin iduib g＇men
Dö hot foriafo of foin o＇ghabt＂， fieß fid ber Debledgner vernebmen．
„Эa mei！．．．Wos muiff a mit sö Weiba o＇fanga ．．．！＂meinte ber £oringer， ，SToft is amoi，na bom＇s a uiberoi b＇Zokn brin！＇
＂Ebn ．．．＂murmelten bic anderen． ＂Feerrgott，ben £ofn von Riönig ．．．？ Wer ben jefz Eriagt ．．？＂＂fagte ber Sengerlbammer und man jafibm an，daf er babrüber nadibadite．
${ }^{2}$ Dn ．．．？$\because$ Den tuat fi＇ide oana ridfi auf o＇Seit＇n ．．．Mir lefng ja Dode nir Davo ．．＂crviderte Der Mer． linger unb alle nidfent．
，Mit Cautern 》olitifiern uno mit Yautern Wolitifiern Kob＇n fi fi jekt s＇triagt ${ }^{\prime \prime}$ ，fagte Der ほirt．
，Woan ber そeifi wos jes nadiga oö nei＇n Şeren wieda für Mua＇n bob＇n＇， warf ber Sdmauliber bin．
，＂tens Fonn＇s ja gleids Heib＇n ．．aba oö＂Sambirtidaft derf idoo amoi anffor＇n！＂ brumute Der Soringer．
＂Stidtil ancrama foit ma beit＂，bin－ micierum der $28 i r t$.

©（bmaufeder，geftempelf unb unteriaric－ bin，in ben Semeindelaften

## II．

1923，nad bem fitterputid．Ein Be． （präd）smiiden bem ふurbel－Ebriftian，ber eben aus ber Stabt gelommen ift，swifden dem bergeitigen $\$$ ürgermeifter Nerlinger， dem Soringer und bem शing－Silban yor Nerlingers 5aus．
Es entwideft fitd folgender Disturs：
Kurbel，bleibt fleben，Yädelt：＂Der Spitafel a da Stobt brinn＇wieba ．．．！＂
„Mada＇s ido micba amoi a शevalu． tion

Ŝurbet：Und dõ §̧ãufa £eib auf ba StraEn ．．．！＂
„（Sebn foa शuat，do bamiidgn Sunto，dö Damif́dn ．．！＂

Surbel wiederum：， $\mathfrak{D}^{\text {D }}$ Jubn muin＇s nausfaun unt an Rōnig mädjtns wicta．
Du timuift bireft net yon Glect brimma，fo． vui 乌eib fan＇s．＂
Der £oringer fercotpp：，Mhit tautern Potififiern und mit raufern Wolififern j＇friagn＇s fi＇fi＇oimai wicta
Surbet：＂Sroo ois wia auf ba Ditoba＊ feftricín gefft＇s zua brima．．． 2 fo an Баufa £eib，ba！ 2 io an Şaufa

Nerfinger：IIJa no！Dös logit fi
 niffa，ö mäd）tn boit iabnane oitn Stelln wicba．＂

Kurbel abermats：${ }^{2}$ Tbm！Direft ob Frambabn tomn nimma fabr＇n
，2 Xusg＇raamt gbärert ridfti，nadiba waar glei a ßuab！＂

Surbel：＂Une bös Gidarci in oan furt．＂
„IJa no！3＇toan bobn＇s boit den gangn Tog nir uno do foin（fallen）iabna na bo \｛aubumma Gidididm ai
$2 \pi t c:$ ，Ebn，ebn ．．．＂Sie niden uno fdauten einige 2 fugenblide in bie Euft．
Der Eoringer：＂Mir hobn o＇Juin ici－ ner Eebtog no nix to

Nerlinger：，Nojia，es fan boit Jubn．＂
，Der ©auftoi muag aufbärn！＂ber Gilban．
Kurbet：„IJa alio dö £eib！Dö §ăufa Scib

Der Silvan：D＇Turn und an Bitta unb an Subenborif und oo gany Bagaid loit ma zon Zeifi baun！Na warr＇s glei аив ．．！＂

## Eine Pleine Ploufe．2flle idnupfen．

Der Dierlinger nad ciner Beite：＂Es．
fo！－Nia mada＇s fek micda Ricbatu． tion．．．？．．．Uens gebt＇s is nir 0．．． Wertn ido wieba aufbärn，do narriidn Sengl，oö narríden
Der fiurbel iduittelt is cinem fort nad． dentlid）ben Kopf：＂hm，ma mädtگ net atabin，wos a io a Eloos für an Shamia Ecit fafit ．．． 5 m － bm ，direft aus is＇s mif a ran ioidan Saufa

MRannsbuiba g＇hörn ber＂，rief ber
Rengerthammer．
＂Dö ©treiterci muan aufbörn！ ふidti nei－gbaut gbörert ．．D Drangoin ioit ma jon Teifi baun！．．．．Da Bismarf bot＇s oimai g＇fogt＂，räfonierte ber Sdjmauicber．＂Hens form＇s in gleid Dleibn．．Mrir bobn ja bods nir dayo．＂ i $\ddagger$ IDE oer £oringer．－－
$2(\mathrm{~m}$ anbera Zag famen vom Zesirfeamt bic grobletterigen Yuipuic eict Eisner－sio： giortitg．Wif immar bing fic ber

## Beographifctes

Im Wartebaus 3 um Dafferten Eeitel renommiert der Midethanggerg mit dem yon icin＇n ©uth，bem Stubenten，（3＇bört＇n．

Waft faggt cr：＂Jd jag＇s nu amol bic Erno＇n orâbibit fi．＂

Waft：＂Edaut mol iu a Mintvied ep， jaggt or bii Ery＇n brabit fi，unt alla Merg＇n，wem i in men fenfor raus
 felln §rect．＂

## Erich Weinert／DIE STAATSVISITE

Die drei Weisen nahten mit Herz und Hand， $Z$ wei vom Abend－und einer vom Morgenland， Und standen ehrfurchtsvoll angeschraubt Vor dem neuen deutschen Staatsoberhaupt． Und sie verneigten sich tief gerührt Als stets gehorsame Fürstendiener， Und haben ihr Sprüchlein deklamiert，

Konsistorialrat，Bischof und Oberrabbiner．
Der Landesvater hat gütigst genickt
Und eine überkonfessionelle Träne zerdrückt． Dann sprach er von Glauben und Einigkeit．
Sie nickten nur，denn sie wußten Bescheid
Und brauten ein Bekenntniskompott
Als Hüter des Geists und der Schwerverdiener Und schwuren wieder beim eisernen Gott，

Konsistorialrat，Bischof und Oberrabbiner．

Dann sangen wieder die heiligen Drei Ave Maria，Kodausch Adonai Und Jesus meine Zuversicht， Und sahen in IHM das Jüngste Gericht． Sie waren alle so einig im Geist
（Wie sagt man doch：da lachen die Hühnerl）
Wie neunzehnvierzehn zusammengeschweißt，
Konsistorialrat，Bischof und Oberrabbiner．
Selbst dem heiligen König vom Morgenland， Dem drückte der Landesvater die Hand， Weil der，in Zeiten der welschen Schmach， Doch auch den Kanonensegen sprach．－ Dann schritten sie feierlich durchs Portal， Und draußen salutierte ein Grüner，
Und segneten wieder den deutschen Stahl，
Konsistorialrat，Bischof und Oberrabbiner．

## $\mathfrak{T}$ Tỉperfitänסnis

，haben Se fabon gehört，ferr Muntiger，bon de neuen Bitoce，die fid）Der Sicidespräfibent Sinben－ burg in feinem Palais bat auf． büngen laffen．Wąs will er nut mit all be Sdy 1 adt $t \mathrm{n}$ kitber？＂ ，Nhu，was wifl er mit be 8uten Bilder？！＂

## Der Beburtsitag

Ərest 3rviefl unb ケinublaud， nou werb＇a jeber bunbert Joefter alt！＂［d）reit ber © Börgla in Dic Tifdrunde bincin．

ほeil es aber idon foät ift，fo um Dolijeiftunbe rum，und jeber genug bat you ben ふumpen，boatt nod ein 2iter ba und tut fid bid infotge feiner adtyefrn Seibel：． alfo brum fagt er ben anbern： ，Waft amor af，i fog cidf ben from，wöi mer alt werb ．．．i bent o mein Grofbatä．．．．dä bout iedsmol im Johuer fein se， burtstag gfeiert，．．．．fedsmol adymol ．．．jöbimal，zmölf： mal ．．．und fiebft ．．．babei is er a altả M20 wurn ．．Dout Gäbt es，ibr Dollii ．．．oü bse． burtstag is！Smaaneingg is mei Srof́pater nurn！＂

## Das credicft

Elsden feiert ibren fünfen Beburtstag und bat $\mathrm{su}^{\text {biciem Feft ibre Frcunbinnen }}$ eingelaben．2fn ber fleinen färmenden

（Die Zajerifide Woltspartel bat Im Steuerausfaug oes Reiditage fôr 50 prozentige Gripobung ber Blierfeuter geffimmi．）
，Iets mada bic uniern，bic Safra bic elendinga，a no mit beim Bierberteian，baf ma überbaupts loa Maf nimma trinta to．श्so foll benn nada Die Dెegeiferung für $D^{\prime}$ Monardie bertemma？＂

Dad Yängerem 3ägern tritt Stein－乏rubdjen vor unt befla． miett，wie es in ibrem Silderbud unter Dett Scdladtef（d）weinden felbt，ber faffungstofen ₹ante ins Befiat：
＂Du armes ©duwein，but tuft mir leit，
Du tebft in nur nod turze Beit．＂

## C゙tyymologie

Thalt iぁpo garnien pom Soe． tralismus．＂
＂2tber es beigit midyt joctraliso mu§，eई Ђeift Foeberatismus， foedus＝Bünonis．＂
，IMei，bal i bie foctraliften fisi，moan $i$ attwei＇，es fimmt bom Foetu§！＂

## UMes porbanden

grau אanflioben，national bis in ben Magen，madt Einfäufic für den Sceburtstag des Seren ©C． mafis．
 teffen witr mit Silfe bes §ãarb． rees ，arrangiert ${ }^{\prime \prime}$ ．

Die Sade geht ibrem Enbe ju． すrau §anflloben uiberlegt．
＂Saben Sie nidt nod fo ctiong

Sdjar Yäßt Kante \＆iefe，cin alte§ wäbden bon einigen fedsig Sengen，ibre beriegten Wiutergefüble aus．＂Sinder＂，fragt fie， ${ }^{\text {mber yon }}$（Eud）fann cin fdjönes（Sedidjt auffagen？＂
red）${ }^{\text {Nationales？＂}}$
＂（Gewi bod，gnäbige Frau！＂，beeilt fid） Der gefduäftstǜ tige Defilateffenbänbler， ${ }^{1}$ nebmen Sie nod eine §lafde $D$ oorn． Paat und cine Dofe DI sarbinen．＂

## Der Weiftoafferwedel

Erbaulider ©dwant aus cinem bayrifdin Semeinocidulleiebud．Mitgetcilt von ふarl Sdnog．

Beim alten Förg yon Untermoos war yorig＇s Tahe ber Deifi log． Der Safer wudjs io idiad und framm， Bie Biekmagb Xent，a Sau－Miors＇strumm， brach bei ber Şeumabo juft ein Bein， Der Grummet fam nit redot berein， Das Bieh mar frant，Dic Rnedte faul， furjum：ber Jorgl jog cin Maul． $\mathfrak{B i s}$ itn dann ber Searr Wpaurer trai． Der fragte mitb nad）§ub und Sedaf， nad）ફaus und §of，nad Magb uns今rned）t
und fprad）：＂So Sott will，fteft es redt！＂ ＂Sodnwürben＂，（prad）ber Jorgt，nnaa！ Dös Jafr is gar fein Seg＇r bra．＂
Der ©farrer börte all bas £eib
und meinte：，Wenn Shr gtäubig feib， fins Eare Sdmerzen bals geftillt
und Sottes reidgfer ©egen quilut．＂
Nuun bordite Jörgl angeftrengt．
，＂Wenn uni＇re గitd＇ben §of（Eu由 jprengt mit Wanfer，bas in Rom gerecibt，
bald Euct ছich und Suf geteikt．＂
Jörg idxric：Js redt！Was foft ber Gрав？＂

Es ging ein Yanges Jabr ins Sand，
Sörg wieder vorm Ђeren Pfarrer fant．
（Nadbem ibr frommee werl getan im fenz ber wregner und ふaplan．）
Sodpwirdens Sreundtidteif war groछ．

Er jprad：${ }^{\text {Wien }}$ fetht＇s in Untermoos？＂ ＂§alf Eud bas heil＇ge Waffer，mie？
＂Was maden Safer，fof und Wieh？
₹rug Eure Frömmigteit Scroinnft＂
Der Jörgl breiten Mautes grinft，
iein lintes Yuge lugt veridmikt：
＂Seitsem der Wedel do g＇iprigt，
§ring i das 刃ncinige＇jamm．
Dö§ Sorn wadet ftab，Dow Bied is ftramm，
$b^{\prime}$ Wirtfalaft bat an redten Sddmung．
Whei 2 ftre gat wirb wieber jung．
Was meine Rüf＇g＇worfen，langt．
2 Ka b＇Sengl bat an ₹ropf derlangt！
（Wic weit to a（S＇meidftes fliagtl）
Worgeftern bat＇s an 3wiluing friagt！！＂

＂Eenfad）ఖuppe，bieie Raturmeniden！＂

## Hans Harbeck／B ALLADE

Als nun infolge Dolchstoß und so weiter der Franzmann Stadt und Kirche an sich nahm， blieb Wilhelm，wie der Greis auf seiner Leiter， hilflos zurück und fröstelte vor Scham．
Der Sieger wollt＇den schneidigen Propheten gewissermaßen setzen vor die Tür； es ist verdienstvoll，Unkraut auszujäten und edlen Blumenkohl zu bau＇n dafür．
Doch ließ den Daniel mit dem kühnen Barte man boshaft stehn zu ewigem Hohn und Spott und schleppte ihn auf eine sehr aparte Manier gleichsam moralisch aufs Schaffott．

Als Wilhelm Zwo，der Rex und Reisekaiser， in seines Größenwahnsinns Blüte stand， befahl er，vor Begeistrung bleich und heiser： Man hau＇in Stein mich aus mit starker Hand！
So kam es，daß als Daniel am Portale der Imperator prangte hoch und hehr， und zwar in Metz，und zwar der Kathedrale， und $z$ war als Religion plus Militär．
Wenn Sonntags bieder in die Kirche wallten die Menschen beiderlei Geschlechts in Metz， sahn sie in Wilhelms Stirn－und Mantelfalten manifestiert das göttliche Gesetz．
＂Wat－ba foll iá mir mittenmang iesenen？！＂


So steht，ein Treppenwitz der Weltgeschichte，
der Kaiser am französischen Portal
in einem tragikomisch düsteren Lichte
und sträubt den Habybart in stummer Qual．

## Sturm auf den Stanz

Eine 刃スündener かeyolutionserinnerung．
Srab wui＇s aufganga is am 7．Nobemba anno 18．In bet Suibeinidul bam ma bie Eandfturma rausholt，nada is in b＇Danier． Rafern gamga．Wia ma auf b＇Madt alli Raferna ghabt bam，idarcit oara：
，＂2（uf gehts зиm 马ramı！＂
（5nilitär． arreftanfalt．）

Dös Paroli bat cigidolong，fag i Dir． Wia o＇Wieff fan ma ummi in $D^{\prime}$ Econrod． frafn．© Batter vorn bams glei nieda． fretn und wia $f$ an $b^{\prime}$ Kär lenma，Irad）t a Sduи burds fenta raus．Salta，bent $i$ ，bös to idiad wern．Wo bint brufa if nad vorn und yo yorn brudfa f zrud．21ba if bat net lang baitert，sa bams sic ₹jir eigítlong mitn boariían Şausidulüfl （Bemebrlolben）．Dem Felbreebl，ber two bortn gidtanton is，gams oani uibern תotrabi abizong．2fba glei is oana yon bie umicen Da groen unb batn in Siderbeit bradt， weil ma bie ßebolution net mit Blut ent． beilisga folf，bat er glagt．

Nada is＇s Suada oganga nad die Whfiefer．Net an oansiger is ba groen． Und grab auf Dic wars abgiebn．It ridtinga ₹radt ©dmirgl bams cana zuabadit ghabt．2fba bic ©afra warn net зиm Kuffinon．Dic ©dlüfl für bie 3 elln warn a net ba．Sam ma balt bie Zelln affi aufgidjlang mit unferne Sodiafiprigit und bie Sfangena aufifiafin．2fifi，wias brink marn．

Drei Kag fpäta，bon i＇s erfafrn，wiafo mir Coani Kuffeber gfunon Kam．Die Sあllauderl bam canera Dienftuikn unb ＇s Seitenglvehr mitn Eeibreama abglegt and bam fie bon bem Fexbwebl a jeber in a Belln eifipirn laffn．Naøa fan mir femma，bam bie Belln aufgmadt und ham alfi befreit，Die wo brin warn．Kuf bie Weis fan nadia bie 2uffeber a raustomma．

> Bavarius.

## Südbeuticje Sbofgeicjichten

Wrimzregent Suitpols litt in feinen refeten £ebens．und Regierumgsiabren an

（ud）t．Vatürlid twurbe er ärgerlid，wemn man inn barauf aufmerfiam madte．Zhs biefem Grund liés man feine Solyeit bie 2fugen zuflappen wie und wann immer fie wollten．Won witfelm II．wirb ersänit， bаह́ bie £eute，bie zu ieiner Kafel gelaben waren，fid borber fiattigten，weil © © M． berartig idnell alles binumeridilang．Die Säfte batten nod nidt cinmal ridftig bei ciner Speife angefangen，bo wurbe fie，bem
 cingerocibte folken babei fungrigen magens aufgeftanben fein．Unfer alter ，Eanbes． verweier＂§ringregent £uitpold war in biefer Sinfidt viel gemütlidecr unt edt baveriid．Raum batte man fid zur ₹afel gefekt，fo nidfe er ein unt fofort burfte nidt weiter ferviert werben．Die Säfte fafen benommen um ben ₹ifd und ipraden Pein Mort．Sie afen aud nidt und bic Suppe mufte falieflid weggetragen werben．Still war es，fehe ftill．
Enblid，nad einer geraumen weile geo rubte Seine forniglide Sobeit aufjumadoen， tädelte cin wenig，was naturridid bei allen

## Der baterifce $\mathfrak{B a r t i t u l a r i s m u s ~}$


anteren fofort cin gletdarfiges cit nebmenbes 乌ädeln Gervorriç.

Unt:
"So", fagte Scinte Eontigriage Sobeit in legerfem Saberiid: „So - jeß idmedt a guate Bigaarn

Wiur ifn war gegeffen. N2an erbob fid) affiogleid) in affer Desotion unt begab fid) in ben siandyfaton.

Eines ₹ages gebt ein jüngerer Print des Sauics SWiftelsbađ in ber Niäbe bes Sufes ipajieren. Ein fleines ©dulmiäbden grägt ifn und gibt ifm dic 5and, worauf Dor Prins mut ciner fobalfenden Dbrfige ammortet.

Dan cift tr nab Sanic wa wäidot fid) cine bolbe examie lang bie Šande

2 (nbete Wrinjen bes Saules Wixtelsbad waren leutieltg, ielhr Ieutielig. Der ber Iiebtefte unter inneti ipielfe jabrelang als Beiger im Sofordefer mit und ibfe gleid. jeitig ärstlide \$raxis aus.

Es bat nidjt gefdabet, er Fomite es er folgreid fabrelang maden. Er wurde beim Bolt lefe betiebt.

Das fam davon, סan man feinen Beigenbogen mit Seife eingerieben batte and ftets nad einem 2 frate rief, wemn einem Theaterarbeiter cine Werlefing zugefofin war. Der 2fist muste bant fdteunigft ben prinsliden Serbans abnebmen, allf bafs ber bebanernswerfe Mann nidt an Whtut vergifintg sugruite ginge.

Der gute Pring bat folfrelath nidits Dason gemertt ane wat fers beticbt. (Er-
wav felfr beticbt, weil man wubte, bafi er nidits gemad)t hat

Went er bas wuifte!
Fürfentreue Semuifer in ber babijden £anbesbauptfast regen fid) nod) immer baruber auf, baf man aus bem clemaligen grobifergogliden © madjt lyat. Sm II. Stodie bet redten Fritgels bieies Sdjloffes bat man cine prädfige ©anmiung gotifocr 20träre mio §eifigenfiguten untergebeadt. For ifnen frand türifid cine alte Fiarldruberin, Dic Frau cittes früferen fofbeantent. Nads cinem abgrimbficfen, armiangen Eenfaer tot fie folgenben fimnigen 2(usivrud):

Sh, wem bet ber Groffieriog fohe täte, er ild ouds io gut proteftantifo geweft unt fes lic Des. ©dilon gank fotholiid."

