


Riemals wehrt fíh oer Effel．2lis beutfaeftes unter ben Beeffern Stort er niemanos Genuß，felbit niat des 23olfs，der ihn frißt！

Socbeel．

## Volksentscheid！

WVir haben einen Namen gut， Und Kraft，daß die den Stift umspannt．

Ein Hundsfott der zu schlapp und träg！
Und schreibt hinein zur rechten Frist，－ Ihr Brüder，Schwestern allzumal，－ Dem Fürsten，der das Land bestahl， Mit Schacherlist das Reich zerfetzt＇ Und uns in Not und Tod gehetzt In schlechter Treu und falscher Huld： Die Quittung für die alte Schuld！

Stachus

Wir haben eine rechte Hand

Wir haben alle gleichen Weg－ Dorthin，wo eine Liste ist！
Der
Eanogeridits． sireftor fah fids foleu um，Dann fiürste or nad yorin．Ein gurgeln－ ber Eaut，ein flebenber Blid－Eora lag mit ver－ orebten 2 hugen am Zoden．

So，Der Plapagei war erledigt，uns Dr． Jürgens bewmate sufries ben：，＂Brave，\＆as marvich． ifd）！＂æas war nod übrig yon det Elegant Diefes Serrentimmers？2fus den Sdublaben des umgewor． fenen Sdreibfildues quil． Ien ourdmwiblte 2 （tten unis Wricfe．（Soethe，©diller， uno Siusolf Serjog Gaften isn Zuidzridtanf zuiamt ©trafprozeforbaung unb $\mathfrak{B S O}$ ． geräumt，um serfleobert am Beben iu liegen，und sis Uberrefte einer jertrimmerten Bismardeuifte bevöterten als trauriges Whbilo bes cifernen Sianglers ben Wapierforb．

Einige 2fugenblite hatte oer Lanogerid）tsoireftor，in Sec Danten veriunfen，Dar geitanton，als er jäh． lings emperidurefte． ＂Das fómute 习er． badt erwecfen！＂ipin． tifierte er batblaut．2in ser Şans bing in verräterijder Unberifibrtbeit Frau Elf： Jurgens it S！．．

Sitid vatid，rifidt ratid！©o cin Südenmefier ift Dods cime fancie Erfinsung：Die gemalt：Satain zerfiel in Foben．Une beiriobigt íste fid）ter Eanogeridtssireftor mif das finfe Ber． Derbein cines ungefippten fitubieflels ute zünecte fid）cint Bigarette an．Rorfidtig mici er es bam，fid an ben Sdjerben

## 2us dem \｛eben rines \｛anogerixtsoirettors

Sionmunifen geweien fein．Denen traut man alles ju－， wenigftens bier in bem laufigen Stargare！Jd babe Dod nid）umionft bauceno bie Södefftrafen verhängt！Sicine Begrünoungen bätteft ou Fören miifen．Das Strafgeieg＝ bud）ift die Wibel Des Werbreders unt fo！Ein fompletter， ausgezeiduncter アader－ aft！＂－Unb mit medernbem Saden zeig． te er auf Frau Elieg 3eridnittenes ふonter－ fei an ber Want．
Niervös fpielte Frau Jürgens mit ifrem Smaragoring： Eein Benebmen beribibte fie peinlid．So etroas tut man，aber mant venommiert nid）t bamit！Uno um abjutenten，fagte fie： ＂Es ift icd）s Hor ourd）．Won Quigows baben su halb adjt gefaoin．Du mukt sid）umzichen．＂

2 ber cine Stunde fyäter，im 2futo，ffüferte fie 弓ärtlide： ＂Dreibig s）lille wiro Dic Werfiderung jablen？＂

## Karl Schnog: Funkstundenplan

Beim Radioprogrammelesen
wird manchem mies.
Von Oberammergau bis Gnesen ergibt sich dies:
Nach Druck an Hebeln, Drähten, Ringen
voll Wutgeknurrs
Hörst du um 8 vor allen Dingen
den Börsenkurs!
Um 9 Uhr fährt mit Rennberichten
der Sprecher fort.
Liest was von Leicht- und Schwergewichten
und Wassersport.
Um 10 erzählt das Funkprinzeßchen vom Kaiserhaus.
(Und schlägt damit diversen Fäßchen den Boden aus.)
Um 11 Uhr "Werdegang der Sprotte", Bericht aus Kiel.
Um zwölfe dankt dem deutschen Gotte ein Glockenspiel.
Um 2 Rezept für Leberklöße
und Frikandeau.
Um 3 Uhr spricht von Preußens Größe Graf Reventlow.

Die Juftiz hat ifre eige. nen (Febäube, in Den geridtef witd und wo die 2ften verfauben. Uno wie id neulid yor einem iolden Juftizpalait fte. be, fällt mir auf, ठав Der Bau einen IinEen Ftüget 5at. 2(ud) 2(rditeften fieben fleine ©derge! d) erse.
as. x .

Frau J. Maruschke, Krankenschwester: "Das Hüftenweh".
Smith's Jazzband-Saxophon-Orchester
zum 5 Uhr-Tee.
"Was trägt die elegante Dame?
hörst du um 6 .
Um 7: "Ware und Reklame",
Herr Maler Klecks.
Um 8 Uhr Hugenberg-Berichte, die Rache dräu'n.
Freifrau von Kalk spricht Löns' Gedichte zur Nacht um 9.
10: Berger's Königin Luise als Sendespiel.
Und jede Stunde ist wie diese.
Welch schöner Stil!
Ringsum regiert der Kitsch die Stunde von Bloem bis Courths.
Er gibt von Deutschlands Größe Kunde. -
Du Mann im Schurz:
Dies uns als Fortschritt darzustellen ist nackter Hohn.
Der Acther trägt auf seinen Wellen
Die Reaktion!

Db wohl bamals thon Der Strand io idpary. weigrotbefafenfreustu. quer bewimpelt war, als der 2(usibrud) fiel:, Wermebren follt ibr Eud wie Der Sand am
Mecre?" ม.ภ.

2 (ud) auf bem
platten Sande
fleht jebem der 23 eg zut siffe offen.

Signor Muufiolini

,"Kaufe Sie Krieg gegen bie malebetto franlreid, ©ignor 2 mericano! Sjöne Rrieg! Sebe Sie molto Dollars für bie fizöne Rrieg gegen frantreid!!"

"Eine anbere fzöne Xrfifel! Evbiba la guerra gegen Die verflulte Deutidtano! §errlid)e frieg, leid)te frieg gegen Deutidland! Sebe Sie Dollars für bie Roieg gegen Deutidland, Signor 2tmeri...."

,Sie gebe tein Seld für bie Mrfilel? - D, bleibe Sie, Signor 2tmericano!"



"Sa!! Eine gute Einfall!"

,"Serrlidie なranfreid unt gute, liebe Deutidrand! Mafen wir Rrieg gegen die verflufte 2fmerifa! Sebt brave §uflolini molto Selo für bie Rrieg gegen 2fmerita! Syöne ⿹erzinfung!"

# Aus den Werken Ferdinand Freilligraths Zu seinem 50. Todestag 18. Mäřz 1876 



In Kümmernis und Dunkelheit,
Da mußten wir sie bergen!
Nun haben wir sie doch befreit,
Befreit aus ihren Särgen!
Ha, wie das blitzt und rauscht und rollt! Hurra, du Schwarz, du Rot, du Gold!

Pulver ist schwarz,
Blut ist rot,
Golden flackert die Flamme!

Das ist das alte Reichspanier,
Das sind die alten Farben!
Darunter haun und holen wir
Uns bald wohl junge Narben!
Denn erst der Anfang ist gemacht,
Noch steht bevor die letzte Schlacht!
Pulver ist schwarz,
Blut ist rot,
Golden flackert die Flamme!

Das ist noch lang die Freiheit nicht,
Die ungeteilte, ganze,
Wenn man ein Zeughaustor erbricht, Und Schwert sich nimmt und Lanze;
Sodann ein weniges sie schwingt,
Und - folgsamlich zurück sie bringt!
Pulver ist schwarz,
Blut ist rot,
Golden flackert die Flamme!

## ßon unten auf

Ein Dampfer fam von Bisberid：－fols war bie Furde，sie er 30 g ！
Er qualmt＇uno räbette zu そal，Daf redits uno linfs bie Wrans bung flog！
Bon wimpetn uns yon glaggen voti，体of er binab ted uno erfreut：
Den Sönig，ber in ゆreufien 夕erridt，nad jeincr ゆheinburg frug or beut！
Die ©onne fdoien wic lauter Sols！Xuftaudte idimmernb Stabt um Stabt！
Der RGein wat wie sin Spieget fdice，ant bas Werbect war blant und glatt！
Dod unter all ber Dettigleif and unter all bet fdivimmenben Dradt，
Da frigt und flamme oas Element，bas fie von bannen foicsien madf；
 Da febt und fduüt und orDnct ir－Der Peofetariermajoinift！
Da oraufen labt und grünt dic Welt，oa oraugen blibt und rauidt ber Rbein－
Ef：ftiert ben fieben fangen ₹ag in feine Ffammen mur binein！ Jin wollnen Sembe，balbernadt，bor feiner Effe muf er febsa！
 Sest if der Dfen zugeteilt，und alles geft uno afles paft； So gönt is auf Minuten benn figh cine Eurze Sflaventaft．
Silit batbem Scibe taudt er auf aub feinem lobernben Seefted；
 Das gtibube Eifen in oer §and，Kntlib und Wrame rot etbibt， Mit ber gewötben，baar＇gen Bruft auf bas Belänber breit geftüßt－
 ${ }^{1}$ Wie maknt bics Boot mid an ben Staat！Eidt auf ben Söben manbelft bu！
Tief unten aber，in ber Madot und in ber Xrbeit Dunflem Sdoos， ₹icf unten，von ber Dlot gépornt，ba fair＇und＇fomico＇idg mir mein Sos！
 int ₹aff，
Wenn nidt unit idwielengarter Sauft ber Seiger feine Eifen pactt？
Du bift viel weniger ein Beus，als id，O Rötig，ein Zitan！ Beberrfd＇id nidy，auf bem bu gegft，ben afl eit podenben $\mathfrak{B u}$ tan？
Es fiegt an mir：－ein \＄ued ven mir，tin ©atag yon mir 3ut Dicier Frift，
Ind ficbe，bab Sebäube ftürgt，won weldeen bu bic Spige bift
Der Woben birf，aufidlägt oie Stut unt fiprengt bid tradeno in oic Quft！
Wir aber fteigen feuerfeft aufivärts ans 乌idyt aus unirer Sruft！ Wir finb bie Kiraft！Bir bämmern jung baø alte moríde Ding， bell Stant，
Die wir bon Gottes ふorne finb bis jekt bas proletarint！
Dann \｛фreir＇id jouфjenb burd bie Welt！Xuf meincn Sdultern， ftart und breit，
Ein nener ©sanft ©griftopborus，frag＇id ben ©grif ber neuen 3eit！
Sش bin ber Sicie，ber nidt wantf！Jab bin＇s，burds oen jum Siegesfeft
Uber ben toienben Strom ber Beit ber Jeiland Seift fiob tragen tä́n！＂

# A 

London，8．April 1848.
Teuerster Freund！
Ich muß Ihnen doch in diesen großen，stolzen，weltgeschichtlichen Tagen die Hand drücken．Mitten im Donner dieses erhabenen demokrati－ schen Gewitters，dessen Ausbruch wir alle wohl geahnt haben，aber doch in dieser Starke und Allgemeinheit nicht voraussehen konnten！

Aus meinem letzten Briefe wissen Sie von meinen amerikanischen Plänen． Die sind natülich mit den Thronen， die wir stürzen sahen und noch sehen werden，über den Haufen geworfen． Ich komme nach Deutschland zurück， um nach Kräften an Ihren weiteren Kämpfon und Entwicklungen in nächster Nähe teilzunchmen：gleich ge－ rüstet auf Preßprozesse wie auf weitere Barrikaden und wahrscheinliche anti－ russische Wachtfeuer．In ungefähr vier Wochen（nicht cher，denn ein Hausstand laßt sich nicht im Handumdrehen verpflanzen）denke ich am Rhein $z u$ sein，um mich wahrscheinlich in Köln， Mainz oder Frankfurt fürs erste anzusiedeln．Wir


Ferdinand Freiligrath im 57．Lebensjahre
schen uns also bald wieder，und ich meine，unser Wiedersehen wird ein glückliches und jubelndes sein．Sie sind zwar Konstitutioneller und ich bin Republikaner（und komme also， wie es scheint，augenblicklich auch in der Freiheit nicht aus der Eeclesia pressa heraus），aber wir lieben uns darum doch und haben am Ende auch nur ein gemeinschaftliches Ziel vor Augen．
Wenn die Geschichte und der Demos ihre Epen und Dramen dichten， so liegt am Reflex derselben in der Seele des zuschauenden（oder auch mit agierenden）Lyrikers eigentlich blut－ wenig．Dennoch strömt das volle Herz zuwcilen über，wenn auch in rauhen， fast improvisierten Klängen，die auf ästhetischen Wert weiter keinen An－ spruch machen．So，bitte ich，wollen Sie die beiliegenden Flugblätter aufnehmen und be－ urteilen．Ich habe sie，eins nach dem andern，in etlichen tausend Exemplaren an den Rhein geworfen，und Sie kennen sie also möglicherweise schon．

## Won actut $\mathfrak{R}$ offen

Fälret in Eand＇ne Staatslarofic； 3iern fie addt famoic Mofic， Fourig，ein beberyt Gefpant！ Eines ward am RFein geboren， Sebt bas Saupt uns fieit die Dheen， 3icht yor aflen mutig an．

Bribt cin anores in bie Grange， Wo ber Fifther mit Sefange grof sen gotonen Bernftein fiijdt； §räftig idmaubt es mit ocn शüflern． Die es ledsend in den düfern Dffectuclen fíh erfrifot．

Ift bas britte aufgewadicn In bem guten Eanbe Gadjien，
₹ritt ben Boben feft und fart．
Dies bier fommt aus ©dulefinns ₹aten．
Tene bwet find aus weffaten
Und ber Standenburger Mrart．
Cebt alsoann mit breitem Maden
Diod den Womatern und Poladen－
Yud cin berb uns ftattidd Paar！－
2410 giefn bie adit trok cinem；
§riide und mutig－Doas an teinem
Ift audg mur cirt falides J̧aar！
₹önt berauf ou ibm cin ©dnauben， Spridt er：${ }^{\text {W2 }}$ Was fid）bie ertauben！＂ وiudt mit Bürnen am Sebig． Sbdafft cin Souf redt oreift mefalfen， （Slcid）crregt es icin Wiffollen－ Ja bod，es gefäll ibm mif！

Wolien fie fid cines neuen
Peitidenreglements nidit frenen－
Ei，wie ftraft fie oa fein ゆfiff！
Ei，wie füfft ibm da vom Shunbe，
Kitber Wort，als zu ber Stunbe，
Drin oie $B_{\text {üget er ergeiff！}}$

Wollf es giauben nur ber £enfer！
Dod ber benti：„马ol eud ber Benter！
Smmer meffe fdwillt eud）oer Kamm！
Wabr ift＇s，ibr feib brab unt wader！
Dods cin paar von cud find Riader！＂
Säft fomit bic 3 figel framm．

Smaner vubig，immer fáate，
Thr getreuen，Iieben 2 2dte！
（Fineg blaubt uns bleibr babci：
Steats ber אiaren cinmal im Dreafe，
Sui，bann geht es raid vom Flede，
Un＇bie Bãume fliegen frei！

## Thre Kennit die Sitte wolh der Schadten

Ihr kennt die Sitte wohl der Schotten: Galt es ein rasch Zusammenrotten, Aufglühte dann der Feuerbrand. Geloscht in Blut an beiden Enden, Krieg heischend, ließ er sich entsenden
Von Haus zu Haus, von Hand zu Hand. -

Und als der Sandwirt wollte schlagen; Als er bereit nun stand, zu wagen Den Adlerflug, den Gemsensprung: Da trat sein Hausweib hin zu Und warf in das emporte Wasser Die Späne der Verkündigung.

Rasch in die Tale mit den Wellen Bis vor des Talvolks rauhe Schwellen Bachabwärts rollte Span auf Span. Daß alles fertig auf den Firnen, Und daß zum Losbruch reif ihr Zürnen an!

So meine Lieder möcht' ich säen! -
Wie die Ladurner möcht' ich stehen An dem bewegten Strom der Zeit! Wahrzeichen, frisch und rauh wie jene, Möcht' ich sie werfen, blut'ge Späne, Aus in der Tageswogen Streit!
Und, gleich Hochschottlands Feuerbränden, Heiß durch mein Volk möcht' ich sie senden In jede Mark, an jeden Herd: Daß alles zu den Waffen führe
Und rasselnd riefe: Schüre, schüre!
Wo ist der Kampf? "Wir stehn bewehrt!"

Noch harr' ich, in mich selbst versunken!
Nur dann und wann blitzt auf cin Funken
Der Glut, die meine Brände brennt!
Nur dann und wann mit frischem Munde
Geb' einen Blutspan ich der Stunde
Von denen, so die Passer kennt!
Was hülfen mehr? Schleicht doch in Dämmen
Ihr Wasser heut ! Doch überschwemmen Wird einst das Land sio, kühn zu schaun! Dann tret' ich vor mit Blut und Mehle Frei weht die Eiche meiner Seele:
Ich glaub', ich werde Späne haun!



Lieber Marx. Es fallt mír cben ein, daß es Dir vielleicht nützlich wäre, ein gutes und billiges Gasthaus in Edinburgh zu wissen. Als ein solches kann ich Dir aus eigener Erfabrung das Waverley Temperance Hotelin Princes-Street, geradegegeniberdem Scots Monument, empfehlen. Iage und Aussicht des Hauses ist vortrefflich. die Kost sehr gut und die Preise fix und billig. Spirituosen kannst Du freilich in dem gut und die Preise fix und bilig. Spinitaosen kannst Du freilich in dem
Hinue nicht haben doch bist Du ja auch nur hauptsachlich des Nachts und zum Fiuhstuick und Abendthee darin, und kanust. wenn Du Durst und zum Fiunstuck und Abendthee darin, and kanust. Wenn Du Durst
nach Bier hast, denselben leicht auf Deinen SiraBenwanderungen befriedigen. Das Frühatuick, mit colossalen hot oder cold joints, ist ausgezeichnet in Waverley. Möchtest Du auch nach Glasgow kornmen und dort
aicht bei Vater Truncke zu kampieren beabsichtifen, so empfehle ich Dir The Thistle and Lobs Hotel in Glasford Street. Es ist ebera so reasonabie. wie der Waverley, - und hat den Vorzug. daB es nicht Tempe-rance-Hotel ist. Nochmals gate Reise! Ich beneide Dich wirklich um Deine Fahrt, und die See-und Bergluft, die Du auf ihr schlucken wirst. Nicht zu vergessen auch die joints, das Scotch Ale und den Schnapem (a nominativo Schnaps) der da Whisky heiBt. Die Neue Hhein. Zeitung liegt eben stark in den Vochen. Der rothe Wolff zeigt mir die Entbindung sefuer Fran von cinem Madchen an, und Louls Schuiz der Schöne (Cogéral) ist, lant neuester Köln rin, von seiner Frau „Delphine, geb. Nobel"mit einem ,starken" Knaben beschenkt worden. Dein Ffth,

## Trodiz salledemm:

Das war ne heiße Märzenzeit,
Trotz Regen, Schnee und alledem! Nun aber, da es Blüten schneit, Nun ist es kalt, trotz alledem! Trotz alledem und alledem Trotz Wien, Berlin und alledem Ein schnöder scharfer Winterwind Durchfröstelt uns trotz alledem!

Das ist der Wind der Reaktion Mit Meltau, Reif und alledem! Das ist die Bourgeoisic am Thron Der annoch steht, trotz alledem! Trotz alledem und alledem, Trotz Blutschuld, Trug und alledem Er steht noch, und er hudelt uns Wie früher fast, trotz alledem!

Die Waffen, die der Sieg uns gab, Der Sieg des Rechts trotz alledem, Die nimmt man sacht uns wieder ab Samt Kraut und Lot und alledem, Trotz alledem und alledem, Trotz Parlament und alledem Wir werden unsre Büchsen los, Soldatenwild trotz alledem!

Doch sind wir frisch und wohlgemut Und zagen nicht trotz alledem! In tiefer Brust des Zornes Glut, Dic hält uns warm trotz alledem! Trotz alledem und alledem, Es gilt uns gleich trotz alledem! Wir schütteln uns: Ein garst'ger Wind, Doch weiter nichts trotz alledem!

Denn ob der Reichstag sich blamiert Professorhaft, trotz alledem! Und ob der Teufel reagiert Mit Huf und Horn und alledem Trotz alledem und alledem, Trotz Dummheit, List und alledem, Wir wissen doch: die Menschlichkeit Behalt den Sieg trotz alledem!

So füllt denn nur der Mörser Schlund Mit Eisen, Blei und alledem:
Wir halten aus auf unserm Grund,
Wir wanken nicht trotz alledem!
Trotz alledem und alledem!
Und macht ihr's gar, trotz alledem,
Wie zu Neapel jener Schuft:
Das hilft erst recht, trotz alledem!
Nur, was zerfallt, vertretet ihr!
Seid Kasten nur, trotz alledem!
Wir sind das Volk, die Menschheit wir,
Sind ewis drum, trotz alledem!
Trotz alledem und alledem:
So kommt denn an, trotz alledem!
Ihr hemmt uns, doch ihr zwingt uns nicht -
Unser die Welt trotz alledem!

# Heルを <br> riheciniffhe Bcitumg <br> Degan Der Demofratie． 

## 

Sieft offiner sleb in offerr Eblatp
Qes follen ole prüton uno रेüten．
QD fallt mid bie faltichende Ntiebertradt Det fonmuglgen 2Brn．ralmúden！ Mus bern Dunfel flog ber töstenbe ebbaft． Mub bem Einiterbelt fielen bie Eirelde－
 Unb fo lieg＇id nun ba in
Cine foyo piebellenlaldel

Tufber Cippe ben Itos unb ben jucfenben spobn In ber Şanb ben bliberiben Degen． Reit im Oterben rufend：．．Die Rebellion：＂－ Cobin ith mu ©隹en erlegea．
D，gren wobl bafreutea mein ©rab mit ©aly Der Dreuke jufammt bem ©jare－
Dod to ídiden bu Lingarn，io foldt ble Whals Dod eb tididen or mir ùber Oir Babrel

Und Ce arme शlann im jerrị̂inen Bmoand Ef toirft ouf mein SQuyt sie Odollen： Or mirff fir binab mitt ber fieifigen Spans． QRit oer barten，ber ídroielenbollan Qinen Pranj autd bringt er aus slumen und

Mai＇n
Bu rub＇n auf meitten TBunben
Den baben fein $\mathbf{2 s t i b}$ unb fein Tödjete rlein शad ber Mrbeit fur mict gemunben．

Tun ILbe，num Qlbe，bu Pärapfenbe RBelt．

Tun $218 c$, bu pulbergefowarates Belb．
शuत 218，ihr Ghwerter und Bpecte！ giun 2ise－bod nitht fue immer vise！ Denn fie tobuen oen Geift nidt，ibe Früber？ 2 Bals ribhe ith mids raffitio in ble \＆os． Walb Prbr＇lab reiflger ruleber：
genn ble lette Sirone wir Glat jerbridit． 9n ora Rampfes Wettern und flammen．
 Dain febm wir wieber jufammen！ Iret ben TGort，mit bem Bdrvert，an ber Do－
nau，am ribein，－
Qine ol Deit treue Beffilin
EBirb bem Rbrone zeríduetternben Molfe friu Die Geddute，ole Rebella！

F．PRBILIGRATH



Waffa，bu bift febr reiథ！Deitt Bant ift voll yon Pagen； Zweimal jebn Meiten ziefn an Flufic bie Mlantagen （Sid）bin，wo man fiir bid bic Baumwolffaube baut； Wo man bas Zuderrobr für bid mit Meffern faneibet， 330 icine Sraft für bid Der Raffeebaum bergenbet， Wo in ben ఇaum bes Sdiffs man beine Ballen faut．

Shaffa，bu bift febr reid！Wrenn unter ben X $_{\text {gaben }}$ Der æogt jufammenruft bie Menge beiner Stlaven， ©o faft fie faum ber platy yor beinem Etringafaft． 3 wolf Pferbe reiteft bu；fuinf Sdiffe finb bein eigen； ©ie tragen betinen $\Re$ rubm in alle Welt；es jeigen Den Namen，ben bu fübrft，bie Glaggen 丂od am Maft．

Naffa，bu bit febr reid！Dein Jagbyunb beift Diana！ Şat je ein Sunb，wie ber，bic æätber bon Subjana Durdrannt unb frobberns bas ₹ajaflu aufgcipuirt？ Weit trägt bein Doppellauf；bem bunberffarb＇gen Sittid Des ₹utans ruft er：＂5hatt！＂－Du fagft，er fei won Süftid； Mit einem Şiridfopf ift oer braune ©daft gegiert．

Maffa，bu bift febre reid！Wenn brüdens beik aus Weften Der f（buwile Eanbrint webt，serfdiäff ou in Sieften Die Slut，ser reidffe Mann in Paramaribo．
Salbnact liegf bu auf ber ßicunnamolle＠uitog；
Jd febe neben bir uns \｛decuace sic Mosfitos！
Td bin bein Sicblingsitlat；bu nemft mid，Scapio．

Maffa，ou bift feyr reidf！Die Eodtet bes Rreolen，
Seidt，wie am Monbgebirg ber Bebraftute Foblen，
Dient bir：－o，weld cin Munb！o，weld cin 2ug ：Welda Spaar！
©ic trägt cin Sleio bon glor，gefärbt mit रovidenillt；
Errötend reidft fit dit ben braunen，mit §anille
Scrvürstell §frübtrant ber Rataobobne bar．


Sarifatur auf Freifigratbt Gediaft ． 6 bentite．

Waffa，bu bift febr reid！wer täbte bic Seridte， Womit man biø bedient，ben Wein，dic faft＇s gen gruídte？

 зu Prönch；
Rein anbres fommi ibm gleid an Woftgefamad； Dic ©cbren
Stärlt es； 0 ，sūrue nidt！！－id meine ねeniden－ fleiid）！



E8 war cine féhr feudiffröblidye Sodycit, die idid mitgemadt.刃ian fand fogar am nädften Morgen beim 2fufräumen ber Spotelzimuter die ₹raubibel niddt mebr.
)Yan war geneigt, Dies als $\{$ dledtes Dmen anjujeben.
Hutein, Der joviale Dnfel paul ertlärte: , $\mathfrak{R i n ® a , ~ n u r ~ J o b u l s , ~}$
wenn int in fuffig Jahren now mal eingeiegnet werbet, jibbts wieber cene!"
2. 2.

2In Deutidilands Sefundung ift nidyt mekr ju zweifein." Wiefo?"
"Beftoft unfere Regierung nidt aus lauter Doftoren?"

## Der fröflicfje

Sm Ebeater－？Sefr Iuftig，cin Sdywanfi，febr fein！
Weinlaub im Faar！Die Seldfake Elingt！
Ein vijeinifdes Mäbden bei rheinijdem Wein！
Da bleibt feiner trofen， wenu man bas fingt！
Im §beater－ber æein－ berg iehr＂fröblid＂if ©a wird geladt，getrunten， gefüg t ，
da ift ein Eeben wie in Parabies！
（frau 5）ewer［ädelt：，，2 2 d） is bet fief！）
Da fadjen bie 2ftent，on quietidjen bie Jungen－ ta wind über Bänfe unt शijde gefprungen－
©a flaumt der blafle Veeis im Pbarfett：
Sam＇s D ie aber nett－！！！＂


Er． 8 unbestanzler Dr．Seipels Bertiner Befua．

Daf wir es in Deutidland idion idaffen， Beigt biejes Bantett uns jpmbotijd． s）Rinifter find meiftens fathotifis．
Kuf zwei Ranzler fommen orei Pfaffen．
K．S．

## 23 einberg

Dod bie Wivelidびeit？－ Ja，Die－verbammt！ Sdlagt bic Beitung auf unt left es Dort： ，Bernfaftel ．．．Sturm auf bas Steueramt Wingernot ．．＂Dod von ＂fröblid＂Eein Wont！
，＂Ein fd）（ed）ter Feerbft ．． Reiner fauft Wein
Die Winzer veridguldet．
Die Steuer fieft ein．．．
Rein Beld vorbanben．．．
Der Wingert vertiert！＂
Das if ，f̌röblidyfeit＂， bie der Weinberg gebiert！
Wo nidit Siebespärden，Dod Sorgen waden， und werbitterte mienen verlernen bas £adjen Da ftaunt fein Parfett，Da münidt fein Neio， of a Fauft nur bas Reto！

Joief Maria grant．


 Saiten und Bestandteile in anerkannt
bester Qualit．
direkt ab Fabrikationsort bei Iusfav KFEinberg．
Markneuklrchen $\mathbf{N r} .75$ kaufen．Kat，umsonst u．frei．

## 

1－2000 Mik．Bauqeld
und mehr erspart，wer die interessante，bestens begutachtete und empfehlenswerte Broschure ＂保is hauf man billig ein eigenes Heim＊ liest．Preis ．．．Mark 1．50 Zu beziehen vom



## 

## 

fabrikneu，auf Tellzahlung ohnePreisautschlag，von
 Staunend billige Preise Verlangen Sie Katalog



Grechmaschinen und Schollplatten． sowie alle anderen Musikinstrumente zu Fabrikpreisen．Prelsisisten umsonst．
 Kingenthal i．S．Nu． 33


Arbace Auswi L．Musitinatrument




Inferessante Bilcher ниннинининининини Prosp．geg．Eins．v． 25 Pfy． Rosen．Verlag，Dresden－K．6／185

## B．Buch der Woche



ABSEITS
Holeschnitt von Hans Goctsch
Aus dem Meisterwerk Kurt Grottewitz
，Sonntage eines Grobstäders in der $\mathbb{N a t u r}^{66}$
zum 60．Geburtstage des allzu früh verstorbenen Naturfreundes mit dem Lebensbild des Dichters von Wilhelm Boelsche u． 12 Holz． schnitten von Hans Goetsch
Ganzleinen gebunden statt 3.75 jetzt $\mathbf{1 . 9 0}$ MI．
Beschränkte Aufiagen！Nur schnelle Bestellung sichert Lieferung ！ Schreiben Sie unter Voreinsendung des Betrages（auch in Briefmarken） zuzïglich 10 Pfg．Porto an thre Volksbuchiandlung oder wo disse

J．III．W．DHETVZ NACHELL．
Bevlin SW 68，linderntr．：3（Versand：Abt．） Postscheckkonto Berlin 33193

# Erich Weinerf: Auforenabend in Berlin W 

Zuerst betritt ein Herr mit Doktorgrad,
Den Vorhang teilend, streng das Podium,
Und rührt ein bißchen im Gehirnsalat, Und steht zwo Meter überm Publikum, Und macht in Meinung zehn Minuten In dialektischen Voluten.

Ein Drittel Publikum, zwo Drittel Saal,
Die machen Resonanz und schweigen mit.
Der Doktorgrad verstummt in seiner Qual;
Ihm gab kein Gott, zu sagen, was er litt.
Das Manuskript zusammenlegend,
Verläßt er würdevoll die Gegend.

Nun kommt ein Geist, ätherisch und verkannt, Mit einem Motto, schmerzlich hingesummt: .Hat man von je gekreuzigt und verbrannt", Der leider nicht in seiner Qual verstummt. Er produziert Rebellenseele,
Sie rinnt ihm düster aus der Kehle.

Das Publikum schwingt untertönig mit;
Die Osrambirne bebt am Vortragspult. Man kalkuliert am Daseinsdefizit: Selbst das Reale dämmert leicht okkult. Man wittert hier Zusammenhänge, Trotz fünfundvierzig Seiten Länge.

Nun kommt ein Mann mit Manifest,
Mit Weltgefühl im Unterleib,
Der deutlich sich vernehmen läßt:
Die Hure sei das reine Weib!
Mißachtend bürgerliche Grenzen, Brült er poetische Lizenzen.

Am Schlusse, frei nach Alfred Kerr, Entlädt sein schwangres Manuskript Ein bleicher Revoluzifer.
Der mit den Augenbrauen wippt. -
Nach diescr geist'gen Entbanausung
Verläßt man schauernd die Behausung.


#### Abstract

Wir werden darauf hingewiesen, daß es der "Sigurd" Gesellschaft m.b.H., Cassel, gelungen ist, durch rationellste Fabrikationsweise sowie durch das Prinzip: Lieferung direkt ab Fabrik an jedermann, ihre Preise für Fahrräder ganz erheblich herunterzusetzen. Was dies in der heutigen Zeit bedeutet, wird jedem, der sich gern ein Fahrrad anschaffen möchte - sei es zu Berufszwecken oder für Sport und Erholung - Klar. Jetzt zu Beginn der schönen Jahreszeit wird wohl in vielen der Wunsch rege, ein Fahrrad sein eigen zu nennen, in freien Stunden aufs Stahlroß sich zu schwingen und sich an der blühenden Natur zu erfrenen. Was gibt es Schöncres für ein Radlerherz? - Die Möglichkeit, sich diesem gesunden, Körper und Geist erfrischenden Sport hinzugeben, wird durch die enorm niedrigen Preise obiger Firma und die dadurch erzielte kolossale Ersparnis sehr gefordert, denn oftmals scheitert die Anschaffung eines guten Rades an der Knappheit der Mittel. Es liegt daher im eigensten Interesse eines jeden Küufers, sich die Vorteile. die die Firma durch die verbïrgt erstklassige Qualität ihrer Räder und ihre schon erwähnten außergewöhnlich billigen Preise bietet, zunutze zu machen. - Von nicht zu unterschätzender Bedeutung dürfte es auch sein, daß die Firma für ihre ,Sigurd" Fahrräder eine dreijährige Garantie übernimmt, was schon Gewähr für eine in jeder Weise gute, zufriedenstellende Bedienıng gibt. Darım können wir allen Lesern nur empfehlen, diese Gelegenheit nicht zu versäumen und auf alle Faille den Frühjahrskatalog der "Sigurd" Gesellschaft m. b. H., Cassel, welcher von derselben auf Verlangen gratis und franko zugesandt wird, anzufordern.




[^0]
## Der ©゙intritt in Den ßöllerbund



Degreiflid ifi immerfin, wenn die andern fid beunruhigt fühlen . . .


[^0]:    
    
    
    
     Erfalliangsort for alle Eahiungen ist Berlin-Mitie

