## Iainrgang 3 No N Drels 20 IDi. N

Berlin 9. April 1926

##  <br> $\square$ <br> 



，＂Das iff Das cerfaütternde am Frühfing－immer wieder grünt eş，immer wieber blüht es und man tommt und fommt nid）t binter die Theorie！＂

So it nun mal bes Menidjen Stoff： er fofft auf einen Unverlyoff， auf irgendeine Sdidfalsmenbe－

Felif かiemfaftn：
Der Unverjoff
unb fantut fie aud fein lobtag sidyt， fo soar fie Dods bes Dafeins Sidyt und eine fめöne Xugenblende．

Drum glactid），wer nod boffen fann！
Er faft Die eigere Nofe an
unb führt fid bis zum 仙önen Ente зи Sott（ber etma §interftän®e）．

## Wir Arbeitslosen

Wir drängen dicht durchs Tor hinein, wir frösteln vor den Schaltern, wir stehen dort in langen Reih'n, durch Wochen, die uns altern; viel Hundert - und an einem Tag ein Dutzend nur, dem's glücken mag. Die Arbeit knapp, das Elend groß ach, ging' es nur geschwinder! Wir warten, warten arbeitslos und haben Weib und Kinder, die hungern . . .

Wir suchen durch die weite Stadt durch Stunden, Tage, Wochen.
Wir wären gerne einmal satt, -
hört uns um Arbeit pochen!
Wir seh'n euch Satten ins Gesicht, ihr seht vorbei, ihr seht uns nicht!
Wir betteln nicht - nach Arbeit bloß, dem Hungerüberwinder,
nach Arbeit schrein wir arbeitslos.
Wir haben Weib und Kinder, die hungern...




Männer rîhkmen fid mit Worliebe iffer febltritte. Daß bod Xram fo ftotz ift, von Eva verfüfret worben fu fein! 8 .

Es peitscht uns müd die graue Not.
Wir hungern und wir dürsten.
Wir winseln um verdientes Brot du denkst an deine Fürsten.
Du Spießer mit dem Speckgenick, Du Bürger, satt und feist und dick, dein Fettherz schlägt zu jeder Frist für arbeitslose Schinder nehmt ihnen, was des Volkes ist! Wir haben Weib und Kinder undhungern!

Josef Maria Frank

Xuf ber Eleftrifiden.
Ein Disput zwiiden
einem 2rbeiter unb einem \$odffeinem Seern, gebuigelt, frifiert geidgniegelt. Wie aus bem modejournal geftiegen. - Der 2rbbeiter idoliceft die erregte Unterbaltung mit ben Worten: "Mlerida, bu,bir mödte idmal son Bille umjeidnen taffen!"

Das Ende einer Beschlagnahme


Knock out . . . 1


Mande Namiden 5aBen bie Sabe, bie Wabrbeit io entzideno $3^{u}$ fa. gen, daf man ibnen biefe ₹aftlofigteit vergibs. $\approx$



Šei diefem Wunbe
geht Dreuken fíher vor Die Sunde.
 Mädtigfte．Mein Sprud beförbert vom £eben zum ₹ode．＂－Sedif 2tam idmieg．Der Dberridter aber glaubte，Gedif 2flam zweifele


 fördert．＂－＂Das febtr teiber nid）t in meiner Madt＂fammelte ber Dberridter．－Da tadte Sebif 2 （tam．＂，D ou Mradtigfter．


Da fprad ber Felbmariøall zu Eedif 2tam：„Jd bit ber Mädtigfte．Eine Million Männer geborden blindings meinemt
 ibnen，es joffe cin jegtider iekt banbeln nad feinem Willen．＂－＂Das tann id nidt＂erwiberte ber Felomaridalf，

 Millionen £eiber，aber nidgt über ein eimgiges Serz Madyt baft．＂

3 m



28an－ nidt．Denn gerabe auf diefem Mittel berubt meine Madt．＂－＂Eo reididt fie nidet cinmal bin，aus dir belgang

tages．In
ciner Ede
Der 2fgeoro－
nete झ．．，jü－
biider Ron．
fefifion unb ge－


 jiefn．＂－Der Sirieg brad aus unb baucrte victe Jabre．Das Dolt litt unfäglid，auf Siege
 entbrennen＂iprad Sedif 2tam zum Saiicr．－Der feufiste：＂Das febyt nidt in meiner Madt． T\＄babe veriproden，in bie feinolide Sauptfabt cinjusiefn．Saliefe id Frieben ofne das，
 fifich －antifemiti－ ique $x_{\text {gitator }} \Omega$ ． Deffen ungeftume Zorfacit bas £and gänsli申，verberben wirb．－＂Eeb wobt，Mädutigffer＂， gragt legterer：
 ，＂Warunt fejen Sie mid）eigentidio io ftarr ant，§err 刃．？＂
 ＂an cinent Säusden，Das ber Frieg zerftört batte．Der Bewobner，cin zerlumpter ＂İف badite gerabe baran＂，antroortete Difecer，，＂mit Jgnen tönate id rubis in cine Sunge－Berjammlung
 etwas；aber ©ie，mit bem Befiidt，betommen umvei－ gerlid fürdterlide Seite！＂ M．F． $\mathfrak{M}$ ． Hecter，batte Bieget auछ ber शume gebroden unt ididtete fie zu cinem Not－ bau．－Sebif 2 fram fab ibm зи．, Barum müßft Du bid ab？Der Krieg wirb wiederfommen und bein Saus von neuem zerfören．＂－＂§rember＂fprad ber
 fören，als sie 2rbeit vordent crbaut bat．Dod bic 2frbeit tam mebr f́daffen，als bie Mäditigften zerfören．＂－Mit bicien Worten brebte ber 2frbeiter Sedif 2ftam den शüden zu unb fubr fort，Die Biegel aufcinanberzufdidten．－Sebif 2 tam aber fprad：，„freut cud， meine Kugen，bem ifr babt ben Mädtigften bee \＆andes gefobn！＂ $\mathfrak{M} ッ$ ．.

Ŝnulpe， bistang cin Mici－ fender it 230 fle wno Tritotagen， will umiatteln und für cine Wurffabrie reifen．＂§scine Gade！＂jagt Mar und reibt fid Dic 今änoc．，（Einfá gtänjeno！ßas taun id）batilein jeben Mo． nat fparen，wemnid at， Les zum Serftefluigg－ prcis friegen fann！＂ Wierjebn ₹age fpäter be－ jude id Mar und werbe 3um2fbendeffen eingeladen． Эrau אıulye trägt auf． Butter，Eier，fieben Sorten Siäje．2fbernid）Das geringfte Jteifolide cridecint．Jde er－ ftaune baf．＂Ja，weift bu＂，fagt Mar ertlärenb，，fifit id）in ber 23urfbrande bin，leben wir vegetarijक．＂

## 


,Also morgen geht nun die feierliche Unterzeichnung der Welt:Staatenbunds=Akte vor sich!"
„Na endlich!"
,Tja, manche Sachen dauern lange. Ubri= gens haben unsere Ahnen Jahrhanderte ges braucht, bis sie die Europäische Staaten= Union verwirklichten!"
„Das ist noch gar nichts: in grauer Vorzeit beispielsweise zerfiel die deutsche Nation in eine Anzahl einzelner kleiner Staten!"


## Stactus / Lenz

## Diejes bat mit Sonnemprotub'ranzen

 Und Efliptil irgenb was $\mathfrak{j u}$ tun, Daf nur wieber bunte falter tanjen, Uno bie Pelze in bem £eiblyaus rub'n.Jede firau fauft Wänber unt Rgraffe Uito bebauptet: a) fie fei sertumpt; und der Doftor (Sbadd fei b) ein Eaffe, Weil er nidts fuir Damentiute pumpt.

Solver Rnabe fräumt somn nädften Putide, Den er folbmarfdymäfig nädhtlid übt, Walbrend in ber legten Pferdefutide Sid das lenzerwad)te Pärdjen licbt.
Miag es 2 fmor nidit mit FoIgen frafen,
Doer wenn, dag man es nidt ertappt!
Denn 's ift fraglid, ob der Paragraplien
Zno'rung näddfens aud in Plenum flappt.

2 (ut) Der Didjter fpürt ein beifes Zuafen, Der das Frutiflingslied zur Serbftseit idareibt: Man witb es in Märs anto Sorgis brudet, Falls es nidg im Einlauff fecten bleibt.

Der Sotelwirt in ber Blaftantonce Wit ber Safthausrenovierung prablt, Denn er byat mit fayoner Silberbronze Sid ein neues Sdild ,"fü Jerrn" gemalt.

Selbit ber Weife tomunt in arge Weben, "foollanseige Sommermantel" Drokt!
 In bem diden SWinterpaletot.
In ben Wagen ber Berliner 24 fate wie Bill zeigt.

3eidnung bon 5. 2rbefing

,Was Der 2futobus fann, fann id aud!"

## Sein Wunder

${ }_{115} 5$ Sor' mal, Mant von ber Fiseer! Dein Şut paft aber
 - „Rein Wunder! Den fut hab id) won cinem Waftor für cinen $\mathfrak{B c i}$ trag im Rirdenblatt befommen, und ben 2 (ugug babe idemir ponbem fonotar für cine pifante Spumpreste getouft!"

## Tacttbaben petboten!

ほarum?
Serridaften, ibr feib alle auf bem $\mathrm{Sol}_{3}$. wege. Niddt wegen ber Sittlidteit, nidgt wegen Erregung offentlidjen Zrgernifes. Sagt eud) dode fetbet: wie foll ber beutide Menidi, wenn irgend ciner feiner Worgeiegten tommt, bie Sänbe an bie Soiemnabt balten, wemn er teine bat!

$$
-38 .
$$

## (3) ott fei Dant

3eifonung von Scors witte


,"(3ib inm nidts, jito. gunbe, fidder bat er auds bas Wolfsbegebren unter. (d)rieben!"

## (3) [präct)

Swei £eute aus ber §eidäfis. welt treffen fide. - "Seftern babe id ctras Wunderba. res crtebt." - „Ina, on Gaben Sie redt, Ba. res if gegemvärfig ein Wunber!"
"Spielt Fraukein ₹odter aud Ftavier?"
"Das hat fie nidd nötig, wir baben ein ferbeffielendes!"


## Mich. Von Lindenhecken: Geheimnisse einer Seele

Unter diesem Tifel liauff ein psychoanolyfischer Film.

1 Der Freud, der bringt groß' Freud,<br>Das wissen's alle Leut'.<br>Jüngst träumt' ich einen schönen Traum, Ich konnte ihn berichten kaum,<br>Hat Freud - hat Freud -<br>Hat Freud ihn schon gedeut'!

> 2 Was nachts ich phantasiert, Das wurd' analysiert. Er deutet meinen Traum dahin, Daß ich pervers veranlagt bin, Was ich - was ich Was ich noch nie verspürt.

3 Wie Oedipus Jokast'
Meine Mutter ich umfaßt. Ein infantiler Uberrest In mir verlange nach Inzest, Auch sei - auch sei Auch sei ich Päderast.

4 Zwar träumte mir kein Wort Von Mutter undsofort . . .
Doch Freud entdeckte alles wohlverborgen unter Traumsymbol, Dazu - dazu -
Auch einen Vatermord.
5 So bin ich unbewußt -
Sagt Freud - von Mutterbrust Ein potentieller Mörderich, Doch hat mein strenges Uber-ich Bisher - bisher -
Zu hindern mich gewußt.

6 Die psychische Instanz
Verbirgt mein Selbst mir ganz.
Nur wenn im Schlaf sie eingenickt, Zu Traumsymbolen dann verdickt Bricht los - bricht los, Bricht los der Hexentanz!

7 Verdrängend den Komplex
Ward ich ein Versifex.
Und alles, was bisher ich schrieb Ist sublimierter Unzuchtstrieb. Beweis - Beweis -
Beweis: ein Tintenklex!
8 So fiel mein seelisch Hemd. Da fand sich eingeklemmt Aus früh'ster Jugend ein Affekt, Der mitten mir im Denken steckt, Und mich - und mich Und mich bisher gehemmt.

9 Seit mir dies mitgeteilt,
Und Freud ihn losgekeilt,
Fühl' ich mich zwar als Borstenvieh, Doch nach der Freund'schen Theorie Bin ich - bin ich Bin ich nunmehr geheilt!

 Farriere maden in Deutidland!"

## Kinderelend in Rubland

 Sdjar Rinber, bie cinen abmonfierfen ⿹勹ajdinenteffel als Domigil benukten. Die §äffe ber Werwabrloften leibet unter bösartigen Infeltionstrantgeiten.) 3elínungen bon berbert tranger

,Das if eben bie Ieibenidaftlide Eiebe zu ben Probuftions mitteln, bie wir in unjern lieben Kleinen ju erwetfen yerfanben!"

"Im ifbrigen: Die filfferbinge beridweigen bie auferorbent. lids Gobe Sterblidfeit unter ben Ferwabrloften! In zebn Jabren wird es fein Rinderelend mebr in Riuglano geben!"

# §arl Schnog / Seilige Dreieinigkeit 

> Der Deutidie, wemn er nidd grabe fribor, trägt unter Der $\varliminf_{\text {Befte ein Dreifad }}$ Joor,
Die Rönigin mit bem Iodidften Şaar,
ben eifernen Ramgler, ben preubuidjen 2 Kar:
Sismard, Srit unb Eutic!

Ęr fürdtet Soft und fonft nid)ts auf ber Welt, lägt felig werben, wem es gefäll, iEf $\mathfrak{B r o t}$ djen mit Eränen mie Diefe. ふitiert bei ₹aufen, §ođbier uno Stat, im Ћobaret und Jfamilientat:

Bismardi, frik utb Suife!

Wenn ex irgendowo cinatal fie entocat, \$alt er fein Shaupt in Die Wollen gereft und bie zitternbe Sand an ber $\mathfrak{B i e f e}$. Er trägt fie auf J̧änben, Stäłern und Sdjlips. Gefd)tiffor, gobämmert, in Dt ober Gips:

Sismarcf, Jriş unt Euife!

Des Molfes Seroen find fändig als Baft in Dpern, Revuen und Rinopalaft.
Es ftimmt idon, Iaut 21bam SRicie. Wenn auds bic SMeute bagegen flafft, es waren feit jeber cin gutes Sordjaft: Bismara, Jfrí atto Suive!

## Mrontage

Sdutzes wittefter hat das Sdiofter. unt NRafdinenband. weof geternt. Ribystid hat er in Serlin 2fobeit bofommen.
(Einige Woden fpäter fめneibt er nad) Saus:

## Eiebe Eltern!

Die Stellung ift bier pieffein. 2robeite jeşt nut auf

Montage und weroiene id 40 Marl jebe ছुode.
Eucr Emil.
2abents erzäblt ©dulze am Stammtifd:
"2UTiD, wat mein 2httefter is, Der Emil, bat jekst in Beertin 'tu Wombenfetlung. Beroient feine vietsig whatf regelmäfig, utt babei arbeit't ber Bengel nur einen ₹ag Die Wode, nurauf Montage."

## Die meistbegehrten Schriften

von

Martin Andersen Nexö <br>Lotterieschwede

Bornholmer Novellen
Kinder der Zukunft
erhalten
Sie in jeder Volksbuch. handlung sehr preiswert!

Wo keine Volksbuchhands lung erreichbar, schreiben Sie sofort an
J. H. W. Dietz Nachf.
G.m. b. H.

Berlin SW 68, Lindenstr. 3 Versandabteilung Postscheckkonto Berlin 33193
 bauetbaft finb mefue
ஒfabfinder= $=$ وäder $=$ mit zwelfohriger Batcntie won 68 शrat an. وरabmaidinen, Epred. apparate, Summl, La Jill sit. Tretie nieorig. Ju. Katalog gratis
Hileha Bompanile
Ratidel fir. 129
 W3lebroctdufer.

## Shhalllulaften Isiphon

 versendet zur Auswahl. Umtausch alter Platten. Mod. Sprechapp. a. Tellz. Katalog grat. Kari Lon-

[^0]

## SOEBEN ERSCHIENEN

## FRANZ MEHRING <br> Die Lessing-Legende

Zur Geschichte und Kritik des


Ganzleinen gebunden 6.50 Mk.

Zu beziehen durch jede Volksbuchhand lung, wo diese nicht erreichbar, direkt durch
J. H.W. DIETZ NACHF. BERLIN SW68, LINDENSTR. 3 (Versandabteilung)
Postscheckkonto Berlin 33193

## Der Todesfall

（154）fann mid）fiber ben Werluft meines s）lannes gar nidt berubigent， Seerr Tababen！Es ift zu prögtid）ge－ fommen！＂
＂Mein bersfides ßeileib，Ərau Bobfien！Slawben Sie mir，daß id Toren Sdmerz begreife！＂
，Worige Wode nod bat er mir cin 2 Kuto veriproden．2fr bie Siviera wollte er mit mir reifen．Es ift $3^{4}$ Bitfer．Nidat cinmal bie \＆efelfid）aft， bie $z^{4}$ morgen angelagt ift，tann ab： gebalten merber．＂
＂Naturrlid in folder §rauer Denfit man nidt an Sergnügungen．Woran if übrigens ber Serr Semafl io plög． lid geftoviben？＂
＂Whein Wann geftorben？Wie fommen Sie barauf？＂
＂Sie teilten es mir dody foeber mit．＂
＂Sie maden Sderze！＂
＂Sagten Eie mir benn nidt eben，daf Sie ben Serluft Jores Mannes beflagen？＂
，Shun ja！2ber id meine bod ben Werluft meines Mannes ait Der Wörie．Ex §at あeute ふonfurs angemelibet．＂idi．

## Etagit

Es ging inm foledyt，dem armen Reporter von oer＂Stern， Zeitung＂．Sitterfdledt ging es inm．Unto nidits war bemt bohen Sorgefesten redt．
，3u blumenreid，mein Sieber，зu poetifd，nidts für uns． Bringen Sie mir Beridte tiber Norbe，Selbitmonde，Wränibe； aber furs，fadidid，fernig，furz gefagt Deutfd！Sieine gefiagl． gollen Sditberungen，mein Sieber，Sadylidfeit if bas ibeate Sorredt Des Deutiden！＂

## Wir vielen

Trotz allem Leid sind wir voll Dank Und wissen nicht，wie das geschieht． Wir sind der Last des Tages müd Und doch sind uns＇re Augen blank
Ist unser Wesen auch ein Zwang， Und reift für uns nur karges Brot， Wir werden stark trotz aller Not Und nackensteif ein Leben lang．
Uns schirrt ein Zügel und ein Zaum， Und dennoch recken wir uns stolz． Wir sind aus wetterhartem Holz von einem wurzeltiefen Baum．

Ludwig Pratsch．

Sdjön gefagt！－Der arme Re． porter weriudite，Das Miesept zu befor－ gen．Wergeblid．Demn alle ©efdeemniffe diefer zeit fanben einen Wibertyall in ber Seete bes armen ßeporters und flangen in feinem Şersen，uns in aflem， was er nieberidrieb，war fein beifes Mitleben zu fpüren，bas æerbunden－ fein mit Den Dingent für cinen，Der ein Menfd mar und ein Didter．Das Seitenfifororar wurbe inmer geringer， Die Not intmer groößer．Eines ₹ages batte er genug unb solfte nidt weiter． Er ecrianngte fid am Fenferfreus，weil es ber billigfte Selfftmord mar．Wor－ ber ghatte er genvifientibaft feinen Ebref yon feiner 2 2ffidut in Renntnis gefe tht und Diciem ßricfe eine für Die Beitung beftimmte Notiz beigefügt，bie folgen－ ben æortlaut batte：„Geftern erbängte fid in feiner æobnung， ※－Strafe 13，ber＇Journalift Sorwieio infolgeNafrungsiorgen．＂ 2 Its ber Shefrebafteur ben Brief gelefen batte，fagte er nur： ，ISe tet wo Der Mann anfängt，iddreiben zu lernen，eryängt er fid；fdabe！＂Dann gab er Die Notiz in Die Sckerei．

## Bericjte ausి ßerlin

Die vöffifde 及eitung＂Eansjouci＂ift ianft entidjlafen． Nomen est omen！Die Sorgen நaben bie Glaubiger．
Jis Şandelsregifter ift einjutragen：Biertimpel，£efmann \＆Jürgens，S．m．b．§．зur Wabrung vöftider ßelange． Gründungsfapital wird nady Dem Urteil angegeben．

Stablyelm，Witing unt Reidsbunb jüsifder Frontiotsaten baben einen gemeiniamen 2（usidū zur Erridtung eines Ebren－ hains gegründet．Die 2 fufrufe zeigen in Der tinten Egte cinen fombinierten Şafenfreusbaviosftern．


# KARL KAUTSKY Terrorismus und Kommunismus <br> Ein Beitrag <br> zur Naturgeschichte der Revolutionen <br> 330 Seiten gebunden 

statt 4．－M．mur nock 1．90 M．

Die Auflage ist bes schränkt，nur schnellste Bestellung sichert Licfes rung．Wenden Sie sich an die nächste Volks， buchhandlung．Wo eine Volksbuchhandlung nicht erreichbar，schreiben Sie unter Voreinsendung des Betrages zuzüglich 10 Pf ．

Porto an：
J．K．W．Diefz Marhf．
E．m．b．M．
Versandabteilung Berlins 6 68，Lindensír． 3

## ＊

Postscheckkonto Berlin 33193

[^1]


## Stactus / શactifpue

5ide bat die Sorge nadts aus bem Bett getrieben: Wo find eigentlid die Reldsfleinodien geblieben? Da war dod ein Bepter, wer tyat das enffuifyrt? (Deffen Sdireibweife sat mid) ftets intereffiert.) Wer fagt mir aud, was mit bem §eid)sapfel gefdahs? 20 Is 2 (nton Werner malte, war ber beftimmt nod da. Das \$eidsfidmert, - bas wartet ia auf cinen Seld, Uno fein Sdjüfen wird uns in §edonugg geftelf.

Nun aber bie frone, mit Demantfeinen verzierf . . . Eigentlid, wenn man ben ganzen Rram lombarbiert, Sollte fid ein artiges (Summlein ergielen $\mathfrak{h a f f e n}$, Das man ben 2 fubeitslofen oder für Siedlungsfaften (Stifte, - ober an Sungernde alte sientner verleif)'. (Das 刃icidscigentum ift bod gier zweifelsfrei!) Denft ibr nidyt, DaÉ mein Sokfdlag was taugt? Slaubt ify, baÉ man Das Beug nodmal braudit?


[^0]:    Das Christusproblem gelöst! Soeben erschien! Yor 1900 Jahrenl Wer war Jesus Christus In einer altorientalischen Bibifs othek ist ein Dokumeat gefunden worden, das ganz
    genau mineilt, wer lesus Chrisus war. Kein Denkender wird das Werk unbefriedis! aus der Hand legen. Preis Mk, 160, per Nadnahme 20 Pfg. michr. GroBer Bocterkatalog gratis durch: Albrecht Donath, verlag, Leipzigy

[^1]:    Ladien finks＂ersdeint wödentidh am Freitag，in Berlin am Mirtwoch．Alle Postanstalten，Budihandlungen und der Verlag nelmen Bestellungen an．Bezugspreis fir
    Deutsdiand Finzelnummer 20 Pfg．Hauptshrifileiter：Erich Kuttner．Verantwortlid für den redaktionellen Teil：Friedríh Wendel，Berlin－Friedenau，Redalkiou：
     Berin SW 68，Lindenstr．3．Far unvetlangte Beitrage wird keine Garantie abernommen，Alle Rechte ant samtligen Beitragen vorbehalien，Ve
    J．H．Wietz IVadifg．G．m．b．H．，Berlin SW 68，Lindenstr．3．Drudk：Graphische Werkstatten G．m．B．H．，Berlin，
     I．indenstr．3．Tel．：Donhoff 7653 （Postschedkonto Berlin 33 193）and alle Annoncen－Expeditionen．－Verantwortich für den Inseratenieil Rudoif GKtze，Berlin． Erfallungsort for alle Eahlungen ist Rerlin－Mitte．

