# QACHEN <br>  <br> KS 

Beriln 28. Mal 1926 lahrgang 3 NT: N . 25 .
pirfuditi

Durd bie mailide Natur Cdooll ber शiuf nad Dittatur. 2 n ber Weidicl, an ber Elbe, $D$, wie liebte man biciclbe!

Dicier Seclenichnfudit, iprad Dan Wiffubifi, fomm' ids nad! 2fliobald befaben Reile Sidg biberie binterteile.

## Es erfreut bies Siefulfat,

Spridet ber Weife, in ber Tat! Einem feben fei Gienieben Ficidlid fein Jojal befdicben!

Naddem ein＂Rabinett ber Röpfe＂in Deutidland nidt suftandefommen will，fotagt \＆．£．cin Rabinett ber §üfe vor．



# Der troianifutie Dolttifoŕs 

Dies ift bie \｛ ¢


Die eblen unb erbabenen Sriedenhelben，2（dilles，Yatrotlus，Der vielgewanbte Doyficus，2fjar，turz alle bie treffliden Mañmer von Sellas，godten cines 2 Kb enbs，wie faon oft，im Selte beifammen und berafídfagten，wic－Simmeloonnerwefter－sie Fefte ；u nefmen fei．Jm Sintergrunb fafen，wie immer，der bodeble 2 gamemnon unb ber abfinbungercide menelaus，Die beiben berrliden Sonige，und gaben bin und wieder ein marliges Fürfenvort daju．
，Dic Beffakurg Der fübliden Borwerte if bercits criebigt＂，\｛prads Der viclgewanbte Dovifcus，，id batte jebem Sto didte bes groben Barben Paul §arnke mitgegeben，und bie
 fein verfor．＂

Diun offucte bic £ippen ber unübervinblide Rfjar：
，Dann wollen wir alio－elb－meinen tonjentriiden plan obye Werjug fur Xusfübrung bringen und－elg－mit bem 2ngriff fofort beginnen．Dic Eanitätsfolonne beiekst bann，mit reidlidem Desinfettionsmaterial vericben，－efb－zwedmägig fofort bie 2Bilbelma，un bon bort aug bie §erlek̨ungen ber geldwädjen Srieger su bebanbelin．Darauf－＂
 Sthatas，＂was maden wir，wenn bie Frojaner Wiberfand leiften？＂

Betroffen iagen fíd bie Ђelben an．Unt es trakten bie berrliden Grieden fid bie idöngebildeten Röpfe．Da（prad）der utüberwind． lide 2fjar Die geflügelten Worte：
＂2（d），Quatid！Dic haben bod ibre Rcidswebe！＂Unb ber abfindungбreide Menclaus brülle furdjtbar aus dem Sintergrunb： ，WBer fid mix enfgegenfellt，ben zel－ ［ $\ddagger$ mettere id！！＂
＂Na，na，na，Sand von ber Wutter！＂ meinte Doysicus vorfidftig．＂J id idlage vor，wir bugfieren wieber wie bamals cin grofes Roв in Dic Stabt．＂
IJa ケuden！＂Enurrte ber berrlibe Pefite 2ddilleus wütend uns fivie in grofem Bogen ins Feucr．＂Und was baben fie damals gemadot，sic efelbaften Erojaner，Die gottverfluditen Sdiwcinc－ Gunbe？Was baben fie gemadit，frag＇（it）？ Sic baben es cinfad）zum Staatsober－ Gaupt gewäblt！Und wit baben Sinterger geguatt！＂
＂Jarvoll，jaroolf，ja，natürliø！＂＂näfelte Datroflus，，unt jekt fititer ba unt fann nidat．§ödftens，dafe er aus Wergweif． lung täglíd bie farben wecticit．＂

Wieber berianlen bie Selben in Mad． benten．

Wir baben bie Sade cben bamals nid）riditig angefagt ${ }^{\prime \prime}$ ，bub ber liftenreide Dbyfeus nad einer weile an，，mir baben nur cin $\mathfrak{R o g}$ gerommen；wir bätten cine game nernge nefmen follen．Tja，natïr－ lid，bas ift eine gränjenbe 马oce，cine grobe $X_{n j a b l}$ Roffe müffen wie nelymen， Die fönnen fie Dod faliceflid nidy alle －fetbftverfänotidy，bas ift das cinzige

Rund um dass Sammellager
3eidgung oon seiner Difreliter

，Whun，was fagen Sie，lieber Bitter？＂－＂Es if cine \｛dmubige fionfurrens，gegen die man zu tänvfen bat！skeine © ©pwiegermutter bälten

Mittel，um in bie Stabt zu fommen．＂Der berrlide Dutber geriet bier in edten Sdwang：＂2ttio ba mu§ eben aum ber Iegte patrio－ tifde §übrer mit＇ran！＂Hat er bielt einen ausgejeidneten Wor－ trag，Deffen 2 rgumenten fíd Die unübertreffliden Setben niddt ber－ idfiéen tonnten．Dann ging es ins Sdert－§aus，um mit feinen £euten bie Gade ridtig aufsusichen．

Unb ridtig！Nod bebor bie Sonne ibren hödften Stand erreidat batte，zogen fic aus bem £ager，die eolen（Gricdenfübrer；atlen voran Der $\supseteq$ clide 2 （dillus，Watrotlus， 2 （jar und fo weiter，berrlid angetan mit ifrem © ©mud an Sotentreujen，Stablyetmabjeiden unb Zotentöpfen．
＂Yergegt affo nidt，uns bic ₹ore redtzecitis zu öffnen！＂ricf ibnen ber vielgeroande Dovgleus nod nad，oer zurüágeblicben war． 2fu由 2gamemnon und 引lenelaus blieben im Sager，um mit ibren Siedtsamwälten $z^{3 u}$ fonferieren．So zogen fie binaus，Die freito gewaltigen Griedenticiben，bis yor bie Zore Yrojas．Dort warteten fie und－Den Göttern iei Dant！－nad furjer Seit wurben fic eingelafien．Lauter Subel erfüffe bas（Sriedentager und，bes gtuid－ liden Zuछgangs gewi $\mathrm{E}_{\text {，erwartete man bas weitere．}}$

Man erwartete bas weitere－cin，zwei，orei ఇage Eang．Und Die fängeftalteten Bricdenfectoen wurben etwas nervös．

2fber am vierten Zag faben fie ben chrliden Selben 2tbuidatios in weiten Säłen aus ber Sidatung Zrojas berbeigerannt fommen． Und bie ₹ränen liefen bem Waderen in oen blonben Wart．
＂Se5t，ba tommt cr，ba fommt 2atbuidatios mit ber Sieges． nadridt！＂frofloditen bie colen Griedjen，，iebt，wic ibm bie Freuben． tränen über bie Baden Fulfern！＂

Unb aud ber frefflide Sects Xgamemmon und ber abfinbungsteide Merclaus famen aus bem fintergrunbe bervor und wollten ibrem tonigliden Dant 2fusbrut verleiben；fie batten fidon in bodberjiger Weife 10000 proto－ grapbien mit Wiomungen bercitgelegt．
 Gub ber vielgewandte Dobffeus an $\mathrm{z}^{0}$ fpredien，als ber Bote vorm Belte ftand， ＂erjä̆fe！Sino bie albernen ₹rojaner Darauf＇reingefallen und haben uniere idreatliden Selben in bie Stabt getholt？ Unt was haben fie mit uniern als Riffier vertleibeten Seloen gemadr？＂
＂Sie baben fic＇reingehort，bubuu＂，
 ben ba alle ftanber，angetan mit dem berr－ liden Sdmud ber Satenfreuze，Zoten－ töpfe und Stablyelme，ba baben fie fie fid lange angeguct，butbuu，und dann baben fie fie－＂
＂－und bann baben fie fie fteben Laffer，niddt wabr，mein braber－？＂
＂Nicin，Dann baben fie fie fid nodmals angeguft，Ђubuu，unt Dann baben－＂
${ }^{23}$ Was baben fie？＂fragten 2famemnon， Snenelaus und Doyfeus aus cinem Munbe．
＂Dann baben fie fic für $\mathfrak{F}$ a mele ge－ balten und allefamt in ben 300 geftedt！＂
（Forfictung auf Geite 257．）

# Weer fínanziert díe §ugenberg: Dlẩne? 

$\qquad$ ${ }^{n}$ Grengen firb zulacing.

 Der cintin Ghren berabidicpoter Dill. pantig etumber jan entifelpen, und your natr aul

z prell|c|reifelt anfechobem ans oppghtitomelle We bet Regierime obtos 3ire Glaridtangen au gatofer ©iteigatum bes betref.

10 Oercind. unb nexiarmiva fung aliet Parteten foipit sor allem ot: obest
vertorbet ble Eefaregmot triforbe unbecocgitden sermtogend oer in
 enten otberm
2uft,
honscrter
etittegumg

 setpliditet teocm silberfand


2 2
os sivg

## ysutame


Droblete ox wohtem berubraben vertatut

Tho: rite zuidinhaber ber sidigd, etaath








 hen eit aut ben labtghen uno garat






# feín $\mathfrak{G}$ eld zum Berl. Lof.s.22nzeiger frảgt! 

Die böie $\mathfrak{P b l i z e i , ~ o d e r ~}$

peinlicter Unfall des Serrnclab.

Ser beidreibf ben furdtbaren Sduterz ber griedifden Selben， als fie ibre grofarfigen Präne sunidgte gemadat faken burdi bic f（dauberbafte Dummbeit ber ₹rojaner？Erft nad langem ©dweigen fragte ber bielgemandte Dbyfleus：
${ }^{21}$ Wer bat fid benn unier Setd 2 （6ifleus cinfad fortfügren Yaffen？＂
＂2（ $\left.{ }^{2}\right)^{\prime \prime}$ ，idiudizte ber Sote，＂ber gatte bod feine grofe Sift．

Der hodblyzige feto 2fgamemmon und ber abfinbumgrtide SNenclaus，bie beiben Rönige，baften fid bereits wieber in ben fintergrand begeben and guben jeft，yon idgredliden Sdmerjen geo

，5ొebbia！ba ift ber Erfolg！Was wirb aus unferem fabonen Selb，bas wir auf Wbfinbungsvoriduf in Dic Sade geftedt baben？！＂

＂Was mar bas？＂



＂Reine 2 Kngft，Midect！Es bat nur ber §abn gefnadt！＂

„ワa，Damn fann id ja rubig weiter folafen！＂

Flaide，bic er wie alle grofen Ferbberren nody som Welttrieg ber bei fids trug，bis auf ben lekten そropfen ausgetrunten，uno als fie inn fanden，da war er－＂
＂Zot？？？？？！！！＂\｛あrien bie Selben entiegt．


，2Tber unfer ebler Dafroflus－＂
＂Der bat aus bem Räfig nod，immer gefagt，man mödte ifm bodí lieber இeroäbrungsfrift geben．＂

Sie weinten berzeerbecdend．„Warum baben wir nid）t alfes felbit gemadt！Uns bätten fie gans beftimmt nidt in sen 300 geiperrt！＂
Slidts ift fo wabrbaft ergecifent，wic bie ₹ränen ber foctoen， $3^{34}$ benen wir emporbliden．2fber bies war felbft sem berrliden Dutber Doyfleus zubiel．

 und aufgefreffen！＂－－－

## Das $\mathfrak{\text { rgument }}$




## A. WARMUTR $\mathrm{A}_{\mathrm{M}}=\mathrm{G}_{\mathrm{B}}$

 gegr. 1813Spedition / Umzïge , Uebersectransport Hauptsitz: BERLIN C 2, Hint, der Garnisonikirche 1 a , Norden 973i-9736 Filiale: MAMBURG, Bórnstrasse 37 Nordsee 1166

Schallplatien Isiphon
 versendet zur Auswsh1. Umtausch alter Platten. Mod. Sprechapp. a. Teilz. Katalog grat. Karl Lōn-
hardt, Jö̀hstadt L. Erz hardi, Johstadt L. Erzg.


## Du mußt

## diese Bücher lesen, wenn du die Ereignisse unserer Tage verstehen willst

## CUNOW

Politische Kaffeehäuser. Bürger* liche Silhouetten aus der großen französischen Revolution Leinen 2.40 Mark

## MEHRING

Die Lessing-Legende. Zur Geo schichte u. Kritik des preußischen Despotismus und der klassischen Literatur Leinen 6.50 Mark

## DITTMANN

Die Marine-Justizmorde von 1917 und die Admirals Rebellion von 1918. Dargestellt nach den amtlichen Geheimakten des parlas mentarischen Untersuchungsaus* schusses über den Weltkrieg Brosch. 1.60 Mark

## SGHIKOWSKI

Stürmer gegen Philistertum. Essays Leinen 2 Mark

## HEINE

Wir weben, wir weben. Polie tische Gedichte. Geb. 1.40 Mark

## PERSIUS

Kapitän zur See a. D.
Menschen und Schiffe in der kaiserlichen Flotte Geb. 3.75 M .

Zu beziehen durch jede Volksbuchhandlung oder durch die Versandabteilung J. H. W. Dietz Nachfl., Berlin SW68, Lindenstraße 3

## "Eachen lints": Seitungsfctau

2fus かiummer 79 bes Şamburger E\&かo":

> Strajenbahnunfall. 2 mm Somabent vormitlag wurbe auf bem 9) Rarffplak gegenüber ber Sdulftrafe cin Wrbeiter von ber Strakenbabnlinic 1 angefabren unt ungeftoben. Der 2rebeiter erlitt Siopfoerlekut. gen unb mugte mit cinem Notberftano ins franfentans gebradjt werden.

Ein Notverftand if unter Unifänden sine iebr nüflidec CEinridtung.


## "Sacjen linis" 3eitungsfctau

Der ,"2fnhalt. Rurier" metbet in feiner vir. 100 vom 30. 24prif:


Matürlid nur Desbatb, weil er Die Siebe Der Kme. rifaner sum Deutiden Eport gervedt bat!
"Erbören Sie mid, und id bin Der Slüalidgte Der Unfterbliden!"

## Rehlamepreis 4.00 mm .

kostet echic deutsche Herren-Ankeruhr Nr. 52 stark vernidelt, ca. 30 st. Werk, genau reguliert nur 4 , $-\mathbf{M k}$, Nr. 53. dieselbe mif Scharnier. ....nur 4.50 Mk . Nr. 51, dies, echt vers. m. Goldr. u. Schornier


© Nr.39, Damenuhr,

Kr. 79, dies. kicin.
ล
a Format ... nur 10.- Mk. C Sitber, 10 Steine
Filber, 10 Steine 20.- Mk.
thrm Riomen mur hr mit Riemen nur 8 , - Mk., Nr. 44, diese mif besserem Werk 12, - Mk., Wedker, pa. Messingwerk n. 3.50 Mk ., Metall-Uhrkapsel nur 0.25 Mk., Panzerkette, vernidkelf 2.- Mork, Golddublee Kavaller-Kette 5.- Mark, Von den Uhren verkaule loh janrild zirka 10000 Sflids
Uhren-Klose, Berlin 248, Zossener Strafe 8.

 Mit bedingungslosem Räckien. dungsrecht bel Nichtgefallen liefere ich tiberallinta gegen bequeme Wochenraten von nur Rmk en Mondolinen, Louten, Gitarren, Violinen etc., Sprechapparate und Plolten, Harmonikas, Uhren, Photogroph. Apparate etc. Hlust. Katolog A grotis u. frel.
Walter H. Gariz, Yosiliath 253x, Berlin S 42.

Inferessante Bacher Prosp. geg. Eins.v. 25 Pfg. Rosen-Veriag.Drasdera-H.6/185


Sefdyt taufens. ftabil uns banerbait ind meine
Pfabfinder= $=$ وäber $=$ mit 3 tweijähriger CSarantie von 58 9rat an.
 opparatc, Summi, Eaternen etc. Qreife niebrig.
Jil. Kafalog gratis

## Elika Bompanile

Faffel 27r. 129
Befte ©ezugsquefle fir æi¢berverłaufer.
 Beziehen Sie sich bei Bestellungen auf die Zeitschrift "Lachenlinks"!
 Fibucinleiden Sichere Hilfe.
Schicvca mit
extra weicher
Gummipel.,w.
a. Heil hin,
cinc Wohltat für jeden Leidenden.

Katalog kostenfrei. Schierckamps Dandagenhaus,


## Beft- <br> tedern


halbweilie 4 RM, weifie 5 RM, bessere 6 u. 7 RM daunenweich, 8 u .10 RM beste Sorte 12 u. 14 RM Versand franko zollfrei gegen Nachnahme. Mu ter frei. Umtausch und
Rickn , iestatet Rickn, gestattet.
Bencdikt Sachsel Bencdiki Sachscl,
Lober $N r, 17$ Lobes Nr. 12
bei Pilsen, Böh

[^0]
# Deuticje $\mathfrak{F u t i c j e}$ 

## 2 Iflocutidtanos Bebeimrat atmete tief

 Unt farieb cinen Wrief:Sodwerehrter Serr Bhirgermeifter! Die Republif witb täglid breifter. Balb gebn unfere lekter Soffnungen futid, Naden wir jegt nid)t rafd einen putid. Sie werben Reidstanter, wenn es losgebt. Ja) garantiere, daf alles famos geft! Son foldjen Saden verftele id was. Sit beftem Srug

> Shr ergebener

## Glab."

2ffloutfdranos Gelyeimrat zum andern Stal
Sarieb einen Srvief: „ferr Senemal!
Soll es bei uns überbaupt nod) flutiden, Säffen twir puffden!
Sie uibernolymen bei der Sefdidute
Mit eiferner Strenge bie Standgeridte.
Td weif, Serr bon Midehl, Sie madjen das Dyne falfdes smitleio. ragraphen als Anfang: Mit dem Tode wird bestraft. .."
"Wer?"
,"Wer - das is zu nächst ganz pipe. Hauptsache: es muß forsch aufgetreten werden. Schreiben Se weiter: „Bei Ehrlosigkeit, insbesondere bei republikanischer Gesinnung, wird die Todesstrafe durch Aufhängen vollzogen. . ."
„Ja, aber an wem denn?"
"Das is doch wurscht. Schreiben Se: „Das Todesurteil wird von einem Standgegericht gefällt. Freispruch ist unzulässig."
,Aber der Tatbestand.
"Quatsch. Was brauchen wir Tatbestand? Wir brauchen Tatsachen! Schreiben Se:

Smmer Jir



Mit Sru® 3ix

## Clag."

Seim ₹eut! Die Gade ward entbect! Sleid) Gat man ein Spriidlein ausgebedt, Für jeien beutiden Sham fei Elar, Rein Sbort wär' an der (Sejdidte wabr. Uno fände ba was in den Siriefen zu Iefent, So fei es eben nur ©dierz geweien. Und idion jagen die Süter ber Juftiz: , Serbinofidften Dant, meine Serren! San fieht's:
Thr Bertyalten if wolffommen einwanbsfrei.
${ }_{3}$ Was mad)t Demn bló dic Polizei?
Beftraft muß werden - Sapperment! Der najeweife polizeipräfibent.
lind ganz beftimmt verfnadt man inn, Nod gibt es Sidater in Berlin!"
. . . 2utocutidlanos Sebeimrat ladt fid idjief, Und idreibt bald wieder mand fröflidjen Srief. . . .

Juden werden an den Beinen aufgehangen." "Alle?"
„Selbstverständlich. Halt, hier bei Paragraph siebzehn ha'm Se noch vergessen hinzuschreiben: „Mit dem Tode wird bestraft. ."
"Es kann doch nicht in allen dreißig Paragraphen dasselbe stehn?"
"Jrade. Das imponiert. Schreiben Se weiter: Fememörder..."
„Was? Fememörder werden mit dem Tode bestraft?"
„Bei Ihnen piept's wohl? Se sollen schreiben: Fememörder werden mit der Vollstrekkung der Urteile betraut. Honorar pro Stück hundert Em."
„Aber wir haben doch noch immer nicht gesagt, wer eigentlich mit dem Tode bestraft wird!"
"Wer - Mensch, das find't sich von selber, wenn's so weit is. Hauptsache: Massiv drohen. Halt - ich hab's. Schreiben Se: "Ausnahmen finden nicht statt." - So, das wär also die Notverfassung. Nu woll'n wir mal an den Aufmarschplan gehn." M.v.L.

## Sark Schnog / Die ehrlicbe Citly

Im Sditogmujeum bie Wafen gefielen der Fromprinzenfrau. 2fs das die Sebeimräte lafen, da fanden fie zweie jur Sdaau.

Cäcilie banfte muenolid) (ba ham fid die Räfe jefieflt!) und jeigte fid taffooll ertenntlid, indem fie bie §afen befielt!

Man fing an ber そelephonftrippe unt forberte, flefte und bat.
Dod) (Silly risfierte bie Sippe:
Sie nobme! Senau mie ber Staat!

Mag man aud foben and follern, id) preife fie offen und laut,
ats effe yom Şaus Scobenzollern, Dic eingeftery, dafig fie.....

Gelegenbeiten wabrzunelymert weig!

## ©゙in aunenpolitifçer ©ryolg



Deutidfand erbält yom Wölferbund das 刃nanbat über ben Sorbpol．Serr Strefemann wirb im Xuftrage bes Dberften Siates bie Weltadjfe Drefien．

## Die W3affenfunde



Efyrbarbt brauf，ber Unidulbsjarte， Den fo oft mant，ad，pertannt， Sprad）：„Jゆ โeifte jeben Meineib： Deutidland ift ein armes \｛and．

Dod ein Reinob balt＇s verborgen， Das find Wätber，bidt unb grō， Wo man Waffen tann verbubveln In ber Erbe tiefem ©おof．＂

# Josef Maria Frank: Die Sensation von Berlin W 

Was ist hier los -?
Was tut sich bloß -?
Was rennt die Haute-Volee?
Auto bei Auto. Schupotruppe.
Schwerkapital mit Luxuspuppe.
Koppstand im Neglige.

Der Pariser "Schneiderkönig" Poiret ist in Berlin eingetroffen.

Ein Gaul gestürzt? Ein Mord passiert?
Ob "Will'm" als Komiker debütiert?
Ist hier die Börse hinverlegt?
Weshalb, warum so aufgeregt? Hat's was mit Politike?
Im Gegentum

## wir warten stumm

in schnieker Schale stieke
auf Poiret - ach Gott, wie süß!
Da ist er, mit den Mannequins -
der Schneider aus Paris!
Mit Mannequins
zwecks Reingewinns
in Anbetracht der Franken
$Z_{\text {weihundert }}$ Kostüme. Le dernier cri!
Zu jedem ein Parfüm! Von ihm, dem Genie Das will er hier entranken.
Per Modeschau. Per Aufschluchzschrei.
Per Reklame-Probe-Schenkerei.
Das imponiert den WW-Mä'chen!
S'il vous plaît - Parfum pour Combination!
Was soll da Politike - ? ? ?
Was kümmert das
die "first class" -1
In schnieker Schale stieke
feiert sie - ach Gott, wie süß als wär' es Will'm, den Poiret, den Schneider aus Paris!

## Deuticis

3u æanalt in ₹itol am fuke ber ©tubaier Bergriefen ift ein Gafthaus. Dort liegtein frembenbuch mit feragen in brei ©pradien. Name... Wobnort . . Wober? . . . Thr mift jdon. - In bie Kegte Garagenipalte „530. Gin?" Hat ein Şoflänber eingetragen:ఇaar $\mathfrak{I n n s}$. bruat . . Daju โørieb cin $\{$ dimatz-weig-roter Selbenjüngling: "S \& wein! Sarreib beutid im beutiden
£and!"

## Luthers Scjwanenlied

Sdmary-Weig-SRot, Sdmarz-Weib-NRot,
Eeudteft mir fum muiben ₹oD!
$W_{\text {Beil }}$ ids cinen Sdriob geídrieben, Sing mein Woftert in Die SRüben, 24d, Die Rojen welfen all!

Gdwarz-NDt-Gotb! ©dwarisent-Golb!<br><br>$\mathfrak{Z}_{\mathrm{ci}}$ ber TFarbenumgeftaltung,<br>2fuf oer Einten idlappe faatung<br>3äblt' id) ntit Gemodsubeitsredt.


Darum fritl, barum ftill! Süg' id mid, wie Sott es will. Sdywart. Weit. Rid bleibt meine Scele, Sdwars:Rot-Gort auf alle §älle Bablet mir bie Şढ̈dfpenfion. claquan

## Das bereinigte Dentmal

Zam Sugang zum EutberbentmaI auf bem Neuen Marft in Berlin fiken，aus Bronje gegoffen，utrid von futten anto Franz pon Sidingen．Diefe beiben find ben fromumen im Eande fidon feit langem Dörner in Kuge．Urid von Sutten कielf es mit Dent gemeinen Wann，füfirte offentlid） ein fabr ungebundenes $\mathrm{E}_{\mathrm{e}}$ ． ben unt war nadmecisbar gefd）ledtstranl； frant yon Sidtingen tar ein Rebell gegen die ge－ beiligte Majeftät ber Suirften．Der Unttant， dág Eerbinamd Eaffalle


Die beiben Mänter in Drama \}u Krägern feiner Soeen gemados Hat，if aud nidet bazu angetan，ibren §uf zu beffern．Die nüdyte ebangetifde Embesfynode wird balier von ber Cfabt $\mathfrak{B e r l i n}$ bie Entfernung ber anfobigen Siguren verlangen und voridulagen，diefe ju er－ feten burd Bilpniffe Des Pfarrers Sell yon ゆerlađ unb des Pfar＊ rers $\mathfrak{M i t} \boldsymbol{n}$ d $\boldsymbol{m e y e r}$ von Bortum，in Denen man wabrthaft wür－
 Rirde erblidt．

## ఖem．

## Bei mix，vetfteffte，übern ӊol ．．．！

2tmunden orang mit Siadio， mit 5lut und gitm（bet fowicio） burdi）jede Sataftrophe．
Test frieren bei 2tasta wo
brei bunte $\mathfrak{F}$ 列nden Ralito．
Wat id mir bafür foofe！
（Şanfor，nidt nut für Berlin．）
Balowin fprad）contra，इbomas pro． So bielt man das אulturnibeau， unt galt nod was bei Sopfe． Der Şäuer，bem ber Sieg enffioh， fäbrt nod nidyt cin．Er murmelt rob： Wat id mir bafür foofe！

Serr Sutger iprad beftürzt：Wiefo？！ Da wies mant ifyn den－（apropos， Das ift bie leşte（Strophe）．
Jest fudit man cinen Nrann！（Dyo！） Balo baben wir den－status quo．

Wat iaf mir bafür toofe！

## ほom SJaberfeldtreiben

®et＇und arbeit＇，und ber Simunel wirb bid fegnen－mit ciner elenben Bettelfammer voller Rinber．

Der alte Firiedl frägt mit feinem Weib den Segen to ein Suenidenalter ＇rum，wird frumm und buattg babei， und legt fid）enolid）zur ewigen Siulie 6 in ．

2fber ber fried will es beftinmt wiffen，bag er im Simmel feine Ruke aud wirtlid bat，und fragt Drum den Wfarter：„Sod－ wiirben，fdauens，af Da Iumpigen Erb bab i Zag und Nadt
 i 亿みuftern muififen．．．．＂

Salbungsvoll verfidert ber Pfarrer： ，Seein Solnn，im Jeméits ift göttlide Seredtigleit，bie fleifigen ber Erbe averben §iube Jaben und Dic Erben． faulen wirb ber f̧immel beidäftigen．＂

Da fest fidj ber Forteor mit ber leşten Rraft im Bett auf und erlebt die leste Erbenfreube mit ben Worten：＂Wos？ ．．．fo is？．．．Jerrgott！no wär i narrijd por dauter Freub ．．．bal bie irbifden ©aufbriber，bie Stubenten， die bafuffenen Prinzen brenten，vo da ほelt in Şimmi die Fabdroädter maden müfen，nadbem forg i brom a jebi Naddt für a gut baberifdjes §aberfelbtreiben．．．．Jeffes，Jeffes， witb ö́s a Saubi！＂

,"Mein fei $\mathfrak{3 h r}$ §erz in Der $\mathfrak{D r u f f}$, §err Direltor!"


[^0]:    wachen links" erscheint wöchentlich am Freitag, in Berlin am Mittwoch. Allo Postonstalten, Buchhandlungen und der Verlag nehmen Bestellungen an. Bexugspreis für Deutschland Einzelnummer 25 Pfg. Hauptschriftleiter: Erich Kuttner. Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Friedrich Wendel, Berlin-Friedenau. Redaktion: Berlin SW 68, Lindenstr. 3. Für unveriangte Beiträge wird keine Garantie übernommen. Alle Rechte an sämtlichen Beiträges vorbehalten. Verlag und Expedition: J. H. W. Dietz Nachflg. G.m.b.H., Berlin SW 68, Lindenstr. 3. Druck: Graphische Werkstatten G.m. b. H., Berlin. - Anzeigenpreis fur die 6gespaltene Nonpareillezeile 75 Pfg. - Anzeigenannahme durch die Anzeigenabteilung J. H. W. Dietz Nachfig. G. m. b. H., Berlin SWV 68 , Lindenstr. 3 . Tel: Dönhoff 7653 (Postscheckkonto Berlin 33193) und alle Annoncen-Expeditionen. - Verantwortlich für den Inseratenteil Max Zietsch, Berlin. Erfülungsort für alle Zahlungen ist Berlin-Mitte.

