
，，250 tämen wir mit der Gunft hin，wenn wir diefe fabonen Stimmen troden legen wûrben？＂

## Stachus：Synthese

Synthese kann sein eine heilige Brücke， Die von abendsonnig verträumter Flur Hinüber zum jauchzenden Morgenglücke Schlägt eine tapfere，eherne Spur，－ $V$ on $V$ äterglauben zur Enkelzeit， Auf Pfeilern herzroter Menschlichkeit．
Aber auch das ist eine Synthese， Wenn man ranzig－verwesten Käse Mit eisklarem Bergquellwasser pantscht， Den Brei mit Schaumlöffeln vermanscht， Den Quark dann in einen Kessel tut， Irgend einen Wind bläst in die Ofenglut，－

Woraut das Frischwasser zu Nebel verdampft，
Und der Käse sich zu einem Zeug verkrampft，
Unten verkohlt，oben mit schleimiger Haut，
Das keiner mehr mag und niemand verdaut．－
Ein bitterer，trockener，schimmliger Talg，
So wie eingeweckter Arterienkalk
Aus einem madigen Eselsgekröse，－
So kann sie auch sein，die Synthese．
Ich weiß ja nicht，welche Sorte sie meinen，
Wenn Tapergreise mit Locken und Zanken
Das deutsche Volk woll＇n durch Synthese vereinen． Aus Vorsichtsgründen empfiehlt sich－zu danken．．．

## Bei Der Steuerbefjörbe

fint jest neue fragebogen eingeführt：
1．Stefen Sie unter © Sefdafftsauffidt？
2．Sint Sie im Ronture？
3．Fallsnidt，woodrleben Sie？

## Dasి Tbzeicjen

 Gelmgeroans．Zuf ber Bruft trägt er veridiebene 2hbeciden．
 Dies zu beDeuten？＂

Der Jüngling：„Jめ bin Wermolf．＂
Der 2ryst：＂2tber Dann find Sie ja Fier am falldien ort． Der Kierargt woffint nebenar．＂

## Luthers Selenntnis

Reidglangler Dr．Suther erjafhte im vertrauten Rreife：，，3ur 3eit meiner finamminifterídaft babe id ben 2 Yrtitel 48 Der शeidsyerfafiung uber afles jă̈ąen gelernt；er ift nad meiner Ubergeugung bas befte Stiüd in Der ßerfafinng．＂
 Dann ift es ja enolidy heraut， $\mathfrak{z u}$ melder Partei Sie geforeen； Sie find ein alter 2 （ddtundvier 3 iger！＂

# Erich Weinerf：Die Moral von der Moral 

Ja，das wird ja immer lust＇ger！ Jeden Tag was Neues da！ Unsre besseren Staatsflibustier Machen scharf in Panama， Allenthalben wird geschoben． Und die Korruptionsmikroben， Stark mit Aktenstaub durchsetzt， Wirbeln auf im Frühlingshauche． Wo man hinsieht，riecht es jetzt Penetrant nach Jauche．

Hier macht einer chrenpöstlich Unterstützungskassen klein： Dienst am Vaterland！Was restlich， steckt der Edle selber ein． Dort im guten preuß＇schen Osten Schieben Herrn auf höhern Posten Große Posten Material， Dulden keine Untersuchung， Und der Mangel an Moral Führt zur falschen Buchung．

Eine muntre Perspektive！
Was man tut，tut man grandios．
Dort gibt man Gerichtsarchive
Gratis an Privatbüros．
Akten，Akten，ihr dürft wandern
Von dem einen Knoll zum andern．
Die Moral von der Moral：
Man stellt diese Vaterländ＇schen
Noch einmal vors Tribunal．
Gott，die armen Menschen！
＂So，eine \＆iebeserflärung Gat bir ber junge Sdaau． fieler gemadt？2fber ber fann bod nid）t beiraten bei feiner geringen Sage．＂ ＂Stimmt，fei－ ne Siebeserflä． rung bat nur fünflerifden ঋert！＂

Die Sand wirboir aus dcm （5） rabc madyfen＂， bonnerte ber Pfarrer，＂bas Jnftrument，mit Dem ou bas jün－ bige Bollsbegebren unterfdxieben baft！ So werben bic Sün． ben nod nad bem Robe gerädt！＂－Der Biaucr focfte，überlegte und jagte DannzweifelnD：„アの glaube bas nidt，Feerr Pfarrer． Denn wenn bas wittldd fo wäre，zunt Beifpiel，meine id），bann mügte ja mandocr Ritぁfof ausfeben wie cin Spargetbect！＂ n．ฬ． $\mathfrak{m}$ ．

Wo ist die Moral geblieben？ Wer hat unser Volk versaut？
Wer zwang diese Herrn，zu schieben？
Wer hat die Moral geklaut？－
Und die Antwort grollt präzise Aus den Bardenbärten：Diese Republik hat die Moral Selbst bei denen untergraben， Die mit ihr auch radikal Nichts zu schaffen haben！


[^0]Serr Eubendorf bat fid）an völfiíden $\mathfrak{t a u f m a ̈ n n i j d e n ~}$ Unternebmungen betei－ ligt und in Ungarn 2fusfubrerlaubnisfür Sdfadtyieh nad． gefudt．Warum aud niめt？）Mit ©d） 5 adtuich verflefterwirt． lid）umzu． geben．

## Ruiry－

 lid）war id in ciner Werfanm－ tung bes ＂Werbanbes nationaibent－ ¡ムer Juben．＂ 2 2ffo：cin Sis－ lerbund if cin 2 （nardiftentub Dagegen．Eine tu． riofe，vötiidue 2 （n－ gelegenteit unter $\mathfrak{F}$ йb－ ruitg des Sugenberg． Senctate Dr．Brestaner． Donnerwetter，ber Mant bätte ctwas werben fömen！ ©dabe，bak ihm fo früb． seitig idjon bie mititäriiduc Sarriere abgeidunitten wur－ De，obne bake er battals ba． gegen proteftieren formte！ఇ. §. ఇ.

,, Der Elemenceau hat reft: es find viel zu viel Deutfane im Sand!"


Der Sherr Sieidsbatinnat madte eine Snipeltionareife nad Eem neugebauten Balnnhof in Bentiden．

2fts er auf ber Envitation ausftieg，trat ein gutgefleibeter Serr auf inn zu und brüffe ihm cinen Bhumenftrauk in die Sano．Exttaunt blifte ber Reidjsbafnrat in Die Umbüllung： er fand einen 100 －）narffdein barin．Entruftet wollte er bie Sabe zurüdiweifen，aber Der Stifter war idon verídrwunden． Der Reidsbahnrat trat in bie Babnhefstalle．

Da fiel ihm ein Biegelfein auf ben Sulinder．＂RTeinigteit， fut uidfts＂，jagte ber Borfeber．＂Wifien Sie，was barin feaft？Mindeftens 25 Prozent Provifion für ben £ieferungs．

Die find auf bem 2 （ntransport leiber verloren gegangen． 2fber bejaflt find fie idion wom Sicid，und bas if ia bie Staupt－ fade．Dronung mug fein beim Gejdaft＂，antwortete ber $\mathfrak{B e}$ ． gleiter．

Der かeidjsbabnurat börte bas nidyt mehr．Eer war Durd den Fubboden bes Wartefants gefaflen．2ts er fid）wieber beraus． gearbeitet batte，idstie er moitend：，Sెum §eufel，mas ift bas für eine Solluberarbeit！Nennen Sie bas vielkeidt aud） Wicberaufbau？＂
＂Riube，Æute＂，beidmidtigte man ihn．＂Der Warteiaal ift nur jum 2 nguaten da．Das gublitum in Bentiden febt

# Karl Schnog：Der Urberliner 

Ihm ist Berlin die Welt．die Welt－Berlin． Sein Kosmos：Schmackhafte Lokalberichte． Und was am Zoo passiert und Tauentzien， hält er bedenkenlos für Weltgeschichte．

Zwar eine Null，wie jeder Kunz und Hinz， zieht er die Winkel seines Mundes straffer． Was südlich Pankow，ist für ihn Provinz， wer nicht vom Strand der Spree，ein dummer Kaffer．

Er liebt den engen，nationalen Kreis und wohlgeformte Wiederaufbau－Phrasen． Sagt gern，mit Kennermiene：Unser Fleiß！ Schluckt＂Echte Weiße＂oder＂Falschen Hasen＂．

> Er schwärmt vom ",Tempo dieser Zauberstadt", erscheint sich selbst als halber Hexenmeister und ist, so "eingeboren" er sich hat, in neunzig Fällen auch ein - Zugereister!
auftrag．Wfle Ziegel zujammengenommen repräfentieren cinen Drovifionsmert yon 1,5 Mitfionen Gorb，§err！Mekmen Sie ben Stein als 2 froenten an die $\mathfrak{B e n t f i d e n e r}$ Wiederaufbau－ arbeif mit．＂

Im Babnbofsreftaurant fand ber Reidsbahinrat bercit\＄ eine Feftafel gebeft．„Das ift cine fleine Xufmertiamteit yom Wetriebsdef＂，erläuterte der Borfteher．＂Bei uns in Bentiden find bie Eeute foffr zusortommend．Der §afan da ift yom biefio gen Maurermeitter，Die Zuftern bat der Steinlieferant geidiatt， und Die $\mathrm{P}_{\text {afteten finb bom Babnbofbarditetten geftiftst．}}$ Prima æare，langen Sie nur zu！＂

 er die Eofomotividuppen imipisierte．
，DDas if faum ber §ebe wert＂，bemerfte ber Worfteber． $\mathfrak{W e n n}_{\text {man }}$ io gut gegeflen bat，wie Sie eben，fieht man ben tleinen Sduönheitsfobler taum nod，nidet mabrr？ $\mathfrak{I m}$ übrigen wird bie Gadje nod nadgeliefert，gegen 150 ゆrozent ゆrovifion an uns．Dafür find bie Preife aber aud um ebenfoviel teurer． Wit haben eben bier eine glanzenbe Drganiation．＂
＂Und wo find benn bie Faffrtartenídalter？＂ertunbigte fid） Der Infizizient．
viel lieber braufen por ber Station，als bak es fidh in den beiken Saal fegt．Man bat fier nod gefunde 2 （ridouungen． Und aukerdem bat ber æartefaal fo viel Wergütungegelber an uns gefoftet，dafe er viel зи fdabe jur Benusung ift．＂

＂Sagen Sie mat，was find denn das da für £eute？＂fragte er，und jeigte auf cinen Saufen abgemagerter Beftalten．
${ }_{12}$ 2（d），Das find ein paar frïbere Bafnbeamte，Die mir ent－ Lafien baben，weil fie fid in uniere geidäftliden 2fngelegentreiten mit Dem ßauberrn miliden wollten．Die Unverídämtheit fikst ben ßuriden nod，bon ber Æievolution ber in ben Æinoden．Жa， Denen Saben wir＇s aber gegoben！Die fönnen iest fempetn geben！＂
＂Gebr fafor＂，fagte ber Jnipigient．，2Rber jegt mödte id） wieber beim．W0 if bemn mein Sonber＂ug geblieben？＂
Der Sonderjug war weg．Es fellte fidh beraus，baEman ifn iocben gegen 10000 marf provifion an cinen polmitden Fabrifanten vertauft bafte．Dafür fellte man Dem शicidss． bahnrat aber fogleid Das 2futomobil Des ßabntbofserbauers ${ }_{3}$ ur §erfügung．

So fam es，bab ber §err గat nur günfige Einorütc aus Bentiden mit nad）Ђ̧auie natmo．

## Sart Scfnog／ケォam סem Xttentat

Jd mödjte，baf ber Duce lebt ant in gefunder Nafe bobre． Dent fajon genug bes Blutes Elobt ant feiner foljen ₹ritolore．

STeid）mix，mit frommen Winiden，nafn Die Serrn in Sehrod，Eut uno Etola．
（ぽoblieben Eorbs und SGatitan
bei Mattedtti ．．．2tmenbola ．．．？）

Die Nemidenleben，Freund und Elriff， find，wifl mir fdeinen，immer pari． Es lebt ber feurigfte $\mathfrak{F a j a j i f t ~}$ fo gerne wie bie populari．

Slaubt ber Diftator benn，ein §erz pulfiert nur unter fatwarzen femben？ So menbe er fíd brennerwärts und böre cinutal auf Den fremben：

Stalien if fid fetsformag？
Jat weif nidat，Signor Muffotini，
Bequem gewiglid，aber llug war nationale Dnanie nie！

## Das Gartentonzert


„Go unoofffommen iff Das Seben：frűher haften wir uniformierte Mifitârfapelfen，aber Der Darffifal war niaft frei－heute ifi der Darffal frei，aber wir haben leine uniformierten Mmilitärfapellen mehr！＂

## Sfachus：Mafthäus 7，Vers 2

Weil wir Bayern Gelder sparen müssen， Hofrat Held auf Amtsabbau besteht．
Manche wollen hier den Edelsinn vermissen， Weil es ihnen an den Kragen geht．

Und sie sagen es：Wie soll das enden？ Solche Dinge führen zum Verdruß Für den Kreisverwaltungspräsidenten Und den Handelskammersyndikus．

Man wird den Beamten gar versetzen Dorthin，wo nicht Tarockbrüder sind！ Weiß man denn，ob an den andren Plätzen Seine Frau auch Kaffetratschen find＇t？

Und das liebe Kindlein soll zur Schule Nun in einer durchaus fremden Stadt， Wo man zu dem Herrn im Lehrerstuhle Keine dienstliche Beziehung hat？

Dreimal nein！Zieht man nicht in Erwägung
Diese Imponderabilien，
Wird statt aller Amtszusammenlegung
Bayerns Einheitsstaat in Trümmer geh＇n！
Hei，es fordern Schutz der Stammbelange
Franke，Pfälzer，Schwab＇im Bayernland． Ach，es ist ein Lied von trautem Klange，－ Nur Herr Held ist nicht mehr Musikant！

Und er tobt：Laßt Ihr nicht aus dem Streite Alles Stänkern，bin ich amtesmüd！
（Immer ist es so，daß bei der Pleite
Der Direktor in die Binsen zieht．）
Ja，Herr Held，nicht nur die Papstbesternten，－
Auch Frau Politik ist bibelfest：
＂Wer ein Unkraut sät，wird Unkraut ernten！＂
Was sich diesmal nicht bestreiten läßt．

## かaturphilofophie


"Der W3anderbogel iff ein Teil Der ewigen Naturfaönheit, beffimmt, biefe zum ßetwußfein ihrer fetfof zu erweden."

0uflizer if Rauimann, if aber aud fromm und miodfe jeinen £aben währeno des 〇fterfeftes íliegen. Dies muß er Dod feiner werten Runbidaft mifteiten; aber mit bem Sdjönidreiben bapert es etrob.

Putliser finnt.

Plöslid) fat er's! Er nagelt cine Nabse an die Sadentior und fpridyt gebanfenvoll affo:
${ }^{2}$ Wenn die ₹ür ;и ift, werben die £eute merfen, daß bas अefdäft gejdlofien ift. Wenu fie die Majze fehen, werden fie wiffen, wesmegen! 2ffio wozu viel idreiben?"

## Das untericylagene $\mathfrak{Z b l k s p p j e r ~}$


 zugute getommen iff！＂

## Weníden und

$\mathfrak{J n}$ den §inos des Werfiner ほeftens lăuft ein 马ilm，befíen Seld feine frauen fater fann．
Einmal erfliat er in feinem
 er will baventaufen，aber fein Sammersiencer berufigt ify burd cinen Sfilmtitel，ben bas Publitum mit gröbtem Befagen fieft：
，23erukfigen Sie fiad，bas ift Reine grau，das ift nur das Dienffniädann！＂
Salid if，anyunchmen，baF Die Riere，wenn fie fipreden tönnten，bei einer paflenden Be． Iegentryit fagen mürben：„Bor denen，bie sa gerladt faben， brauden mir uns nidt su firdd． ten，bas find feinc Menifden！＂

## Tandararabei！

50d Hingt ba§ £ieb vom Steueramt！ ₹anbarabei！
$\mathfrak{B o m}$ Greueramt，das did verbammt unt mit Gerid）tsbol jiekern ranumt， wemn Mu Did mal erfredfit， nid）puintflid etroa bledfit！ Ein blauer Ruđudsidurei： Da wirb nid）t gefadelf， und of bie Bube wadelt， geht＇s an bie Rleberei！ Tanbarabe！！
Proleten müflen jajten ．．．
Sod）flingt das fied yom Steueramt
－Tanbarabei！－
Das fonft zwar Stundungen verbammt， Dod，für bas Zollernbaus entflamut in Sammegerutio uno Sulb
ism ftuntect feine ©durib！
Sier \｛dnweigt Der furtuffidirei！ Shier wird nidft gefafelt， uno ob ber शieidforag wadelt－ Gier funbet chne §naujerei
－₹andarabei！－
man fieben milliomen ．．．
Topef Maria grant

## L．L． 3 eitungsffjau

Die ，Nleus Werliner＂vom
6．2fpril beridtet im filmteil：
－Der neue Eidaberg－Film，＂Der Driny unb bic Rolotte＂yon Eco Birinsli murbe bon ber gitmprüffelle verboten unb erf（क）int jegt unter bem zitel： ＂Der Driny unb bic ₹ănjc． rin＂．
Wie lieb von der Republit， daß fie über Die Eitrlidfleit ber Prinjen fogar im film wadt！

## ＊

> "Wificnic 伭on3"
＂Wав demn？＂
， 230 mm Etandat in Srant． furt a．D．Dber？＂
，शొatürlid．शur id werfetbe bas nidt tedt．＂
＂Was denn？＂
＂Daf Die Seute früber Drben für＂befondere Werdienffe＂be． tamen，unb beute ஞefängnis！＂

# 2uf den Leitern Des Berüits <br> 3eidgnung von xBiflibalo geain 



Sieffite Mat, bet find unfere Weje zu Firaft uno Šajonheit!"

## Der $\mathfrak{W o r t e i t}$

Sein 2fwenftaten, ber groben fabrt burds deben muide, batte fidi verlobt.

Es mar cin Sonntag, bell unb flar, als er ju feiner Braut alfo iprads:

Jd) weik, bag id nidt gerabe febr faön bin, aber fieb, Sdjak, id) bit am ganjen Ћörper tätowiert. Diun überlege Dir mal, wieviel Seld du fparft, went ou nidet mehr ins fine zu geben braud)ft."


## Munderttausend

haben erkannt，daß das beste Buch nicht das teuerste sein muß！ Und Sie
wissen nicht，daß man－für 50 Pfg ．alle 14 Tage－im Jahr vier inhaltlich und technisch wertvolle Bücher und 12 reichillustrierte Zeitschriften erhalten kann？

## Im Bücherkreis

werden Ihnen diese Vorteile geboten．－Soeben erschien als 6．Werk：

## Richard Woldt：„Die Arbeitswelt der Technikss

Zum Nachbezug stehen den Mitgliedern noch zur Verfügung：Friedrich Wendel：，，Das 19．Jahrhundert in der Karikatur＂／Martin Andersen Nexö：＂Sühne＂（Roman）／Paul Zech：＂Die Geschichte einer armen Johanna＂ （Roman）／Raoul H．Francé：＂Das Land der Sehnsucht＂／Maxim Gorki：＂Der Sohn der Nonne＂（Roman）．
Nach dem Woldt erscheint als 7．Werk der tiefe，soziale Gegenwartsroman Suiediriafi TVolf ：，3eweatunce
Auskunft，Prospekte und Mitgliederannahme durch die Zahlstellen（Volksbuchhandlungen）oder direkt bei： Der Bücherkreis G．m．b．Mng Hauptgeschäftsstelle Berlin SW 61，Belle－Alliance－Platz 6

## 9たロnarctenten3

In 2uindon fand eine Sufammentunft ruffider，beutider und ungarifder Monardiften fatt，an ber offigielle 2tbgeianbte ber biberien abgebauten刃onarden teilnabmen und sweds ßieberauftidtung ber alten Monardien cine gemeinfame Drganifation ber £änder beídlofien．

Es idilpien funbetört bic Spaken， unจ Şunde jaulen bimmelwärte， won affen Dädjern mauzen Raß̧en， und Sonme bat Der Menid im Sers． Er füblt unt tut fid wie cin Sdpoärmer und ipringt berum wie ein Manbrifl－ aus ift ber ））täry，warm wiro＇s und wärmer！ So taumelt man burd）den 2xprif ．．
（Da mollen aud）bie Monardiften （bie abgobauten）nid）t mehr rub＇n fie feigen aus Der Mottenfiften som Eenjodeur beidnoippft und bubn． Sie träumen von den alten Beiten und fingen Stilbads：£ems ift Da！ Und bau＇n－vergeffen find die Pleiten mal wieber＇ne S．m．b．S．．．．．

Sebulo！Es fommt bie Sauregurfenfdmilite Dann werben Spaken，אasen，Sunde ftiff， es（dywinden mäflid）oie（Sefüble， Die man geppurt－cinft im 2fpril！刃raridiert in eure giottentiften－ es nalyt ber Commer ads wie bald und felft 2\｛prilfderzmonardiften prompt wieder falt $\qquad$ 3ofef Mraria Grant


Jogdrad－Fahrräder
u Zubehör，Uhren－Gold－
\＆loderwaren，Musik－ $u$ loderwaren，Musik．
instrumente，Hausholl． gerite，Weffen，Munition L．S．W． Rrich Katal gratis ufranke H．Burgsmüller \＆Söhne KREIENSEN 2M．Nr． 226
$1876(501926$


GNSTRUMENTES
Harmorakes，Lauten 1 Guitorren，Mandolinen \＆Sprechapporate etr Jirjand abFobrik
 MEINEL\＆HERO1D F KIMGETMRALKAlli 497


IIIIIIIII｜IIIIIIIIII｜IIIIIII｜
Beziehen Sie sich bei Bestellungen auf die Zeitschrift ＂Lachen links＂！

щшшшшшишшшџишш

## Das Buch der Woche！

Es sind noch lieferbar：
3．Buch der Woche：POPP：Jugendgeschiate einer Arbeiterin NEUENHAGEN：Front und Fron．Das Grab des Patriotismus／GROTZSCH： Verschrobenes Volk
Alle drei Bücher für nur Mk．1，
5．Buch der Woche：
JOSEF ROTH：April．Die Geschiate einer Liebe．Gut illustriert／Der blinde Spiegel．Ein kleiner Roman

Beide Bücher nur Mk．1．－
6．Buch der Woche：
GROTTEWITZ：sonntage eines Groß－ städters in der Natur \＆．Herausgegeben von Wilhelm Bölsche．Mit 12 Holzschnitten von Hans Goetsch．In Ganzleinen gebunden Statt Mk． 3.75 nur noch Mk． 1.90

## \％．Buch der Woche：

KARL KAUTSKY：Terrorismus und Kommunismus．Ein Beitrag zur Naturgeschicite der Revolutionen／ 330 Seiten gebunden

## Statt Mk．4．－nur noch Mk．1．90

Die Auflagen sind besciränkt，nur sçinellste Bestellung siकert Lieferung． Wenden Sie sich an die nädste Volksbuchhandlung．Wo eine Volksbuch－ handlung nidht erreidibar，schreiben Sie unter Voreinsendung des Betrages zuzüglich 10 Pfennig Porto für jedes Buch der Wode an
D．H．WW．Hietz Naelnf．，G．m．W．H．
Berlin SW 68 〈Versandabteilung〉 LindenstraBe 3 Postscheckkonto Berlin 33193


## Wom Serrn Wrofefind

und feinem Regenfdirm natürlid．
Der Profefior ber Py itlologie 2 （madäus $\mathrm{S}_{\mathrm{n}}$ afterbart begibt fid in einen £aben，um einen neuen Regenidirm zu faufen．
Eine tleine Bertäuferin tommt beran．
＂Was wüntiden ber fecre，bitte？＂ ＂，2Fber，mein gräutein！＂fagt Det Serr Prof．Xfmadöus §̂nafterbart， ，base if ia ein bolffommen falfders Deutid，was Sie Da fpreder．Was wüntden ber §err？Nein，mein fräu－ lein，bier ift es gans unangebradt， Das Werbum in ber britten Werion Pluralis zu gebrauden．Ridatig ift ऊier nur ber ©ebraud der $\mathfrak{p r a ̈ f e n s f o r m ~ D e s ~}$ Werbs in ber britten perfon Singu－ laris．Selfftwerftänditid wäre es voff． tommen ridtig，mid tu fragen：Was würiden Sie，mein Serer？2bber Das ift naturlid eine andere SakEonftrut－ tion，bent in diefem foall begieht fiat bas 豸erb bireft auf das höflideteitso pronomen Sie，was cine pluraliides glerion erforbert．Dason ift im erften Gall feime શebe．æаళ müniden Der Serre？ift demnad falid．Es barf bödftens nod ぁeifen：Was mümidt ber ferr？In biefer form ift allerdings Die $\mathfrak{G r a g e}$ ，obwobl grammatiid ridtig，

3elidnung von sytoio be Majo

„शanu，Frau Frauic，feit mann tragen Sie bem fold cinen mobernen Wuidelfopf？＂
＂Seit ciner ßiertelfunbe！Da find mein かann und id uns nämlid in die Saare geraten！＂
logifa）nidit ganz cintoanofrei．Ja würse Jisnen woridlagen， prinsipiell nad meinem mobus ju verfabren．Demn bebenten Sie！Rann id，logitidegrammatifd genommen，überbaupt wilien，dág id gemeint bin，menn Sie midy fragen？Durd）． aus nidt！Jore Frage bat vielmekr ben Sim，als ob Gic mid frügen，was irgenbein beliebiger anberer Sert wünide．Nidt wahr？ Sie müficn mir Dod redit geben．＂

Die fleine Berfäuferin gat inzwi－ ideen ben Serin profeffor fteken tafien unt Dem Drinsipar，Der in Kontor 2fb： rednung madit，gemetbet：„Yorn im £aben ift ein æerrüäter．＂

Der Prinzipal gebt in ben Saben．
Der Seer Profefior rebet nod immer．Begen den ₹iid fiprid）er unis ift jeftst bei ben indefinitiven und $\mathfrak{R}$ e－ flerippronemen angelangt，als itn ber Sbef unterbridt：„Bitte，Sie mün． iden？＂

Eenlos farrt ber Serr Ðrofeflor Rnafterbart fein Begenuiber an．
＂Eine peinlide ©tille enftebt．
＂Entidulbigen Coic bitte！＂fagt Der Sert profefior und gegt ginaus．
Denn injwidden fat er vergeffen， Dábe er cinen शegenidirm faufen wollte．

[^1]Die §oppie


Withelm: , Wiel Gslüd, Sollege! Seiber aber beffeht Die verrottete Plutofratie in ihrem Gefdäfts: betrieb darauf, daß von jedem widtigen Zorgang Fople genommen werden muß!"


[^0]:    ＂Sie find alfo für Windioanalble，Seer Doftor？＂ ＂Sewis，aber die operative Seffintsperid）önerung ift aud nidjt fu veradjten！＂

[^1]:    Ladien links＊erscheint wödentlich am Freitag，in Berlin am Mitwod．Alfe Postanstalten，Budihandlungen und der Veriag nehmen Bestellungen an．Bezugspreis far Deusdiland Finzelnummer 20 Pfg．Hauptsdrifileiter：Eridı Kuttner．Veranwortidi för den redakionellen Teii：Friedridi Wendel，BerlinaFriedenau．Redaktiou： Berlin SW 68，Lindenstr．3．Für unve lanste Beitrase wird keine Garantic n̂beriommen．Alle Redite av sảmulidien Beiträgen vorbehalien Verlag und Expedition： J．H．W．Dietz Nadfig．G．m．b．H．，Berlin SW 68，Lindenstr．3．Druck：Graphische Werkstätten G．m．B．H．，Berlin．
    Anzeigenpreis far die 6 gespaltene Nompar illezeite 7；Pfg．－Anzeigenannahme durd die Anzeigenabtcilung J．H．W．Dietz Nachfig．G．m．b．H．，Berlin SW 68 ， İindenstr．3．Tel．：Dönhoff 7653 （Posischeckitonto Beriin 33 193）und alie Annoncen－Expeditionea．－Verantwortlich fur den inseratenteil Rudolf Gōtze，Rerlin． Erfullungsort für alle Zahlungen ist Berlin－Mitte．

