

## Oblesfied

Was flagt durds ふom der 2fbenswind? Jm Noolifeld liegt ein blafles ふind 2 mm 5olberbaum.
Dem roill fein Stern mebr faeinen, Duım mú bas Rindlein weinen.

Was bradyt' Dem Rind fo bittren Şarm? -
Es if io trant, es rubt io arm
23 m Solberbaum.
Lino mues gar 2lrges dulden,
Der Water tät's veridulber.

Der Furft bat alles \{and empfakn Was bat ber ßater henn getan? 21 m fiolberbaum.
Sum §rafien und jum Eungern. Drum turf das Kindlein Eyngern.

Was fonnt' Dev Water Dazu fun? Braud)t' nid) beim ऊolfsentideio sut mu'n 2 (m) Solberbaum.

Sätf' er fein Stimm' gegeben,
Das Kind bätt' Brot zum £eben.
Stadus.

# Erich Weinerf：Der Sfich ins Wespennest 

Breithintrig sitzen sie auf Professuren，
Die herz－und hirnvermotteten Lemuren， Und pred＇gen ihr verstaubtes Ideal． Es sind dieselben noch wie dazumal，
Dieselben，die sich einst vor Ludendorffen Auf den erschauernden Lakaienbauch， Und vor der Feindesbrut，sowohl als auch，
Sich männlich in die Hühnerbrust geworfen． Das sind die Herren，die hintenrum An der Verfassung bohren， Der sie（wir wissen auch，warum！） Bewußten Treueid schworen， Alldeutsche Professoren．

Die einst，beim Weltenineinanderstürzen， Mit ihren geistigen Kanonenfürzen Im Hinterland，wo keine Flinte kracht， In Stimmung und Begeisterung gemacht．
Die dann acht Jahre lang in kauderwelschen
Sophismen ihre Weisheit ausgeschleimt，
Und heut＇，wo friedliche Verständ＇gung keimt，
Geflissentlich den Geist der Zeiten fälschen． Heut kokettiert das Geistgewürm
Mit jedem Diktatoren．
Es fuchteln mit dem Regenschirm
Wie mit Kanonenrohren
Alldeutsche Professoren．

> Inmitten der politischen Arena
> Kräht heute das Kollegium von Jena；
> Denn kürzlich kam ein kleiner Putsch von links Der Polizeiorgane Severings．
> In eines Herrn Professors Schreibtischfächern
> Hat man nach Umsturzplänen hausgesucht．
> Da hat ganz Jena schauerlich geflucht
> Den ministeriellen Schwerverbrechern． Es muffte ein Gestank，als wenn Kathederhirne schmoren．
> Wer sind die geist＇gen Gentlemen，
> Die da so rumrumoren？－
> Alldeutsche Professoren！

## ＂Junger

Freund＂，
fagte ber ferr
Pfarrer ${ }^{11}$ fei－
nem Siaptan，，Cie
baben nidts dagegen，
wenn mir bie neue
Näमmaidine аиฐ Jోrem
Sdjafjimmer in mein
Stubiersimmer ftellen？．．．
The Sollafjimmer ift über
meinem Sあllafjimmer und bas
Surren bee Maidine fört meine
Diad）frufe．＂Demgemäß mu＠te ber alte Friebl oic Sade umfellen．Der afte Pfarrer reibt fíd bic §̧ände． Er idtäft berubigt．Eine Wode ipäter menbet fidd ber junge Raptan an feinen älteren foltegen unb trägt ifm vor：，Werchioter väfer＝ Iider Freumb，jegt ift dic ©adje fo， baf mid）bie neue शäbmajdine ftört ．．．Jhr Stubiersimmer ift uiber meinem Stubiersinumer ．．． und bas Sefurre ber פフäbmaidine ftorrt mid）bei ber geiftigen fort－ bildung．．＂Da friegt ber ゆfarrer cinen roten Siopf unb lagt un－ wirid）：„WBiffen＇s mas？．．．Jefft
 baupt raus aus ben Đfarrbaus．＂

## ＂Wozu besteht die Feuerwehr？＂

„Um sich gegen das Feuer zu wehren！＂ „Und wozu besteht die Reichswehr？＂
$\qquad$

Der alte Fricol if beridmiegen wic Das Sbrab． Dantit aber ja Ecin Menid）im Piarriperengel was pon ber Sade mit ber ఇãab． maldine bört，fagt es ber alte Friedt fereng vertrau． fid）in Werfranen feiner Jugenbfrembin，ber alten Uridgl． Und bic Uríhl mod）t gern ein Ge． f（bäftden bei der Sadje maden．－ Fragt afio ibre Buienfreuntin， Das if bie abgediente，alte miais vom ゆfarryaus：，Du，ฆnaig，im ゆFarrbaus if Dod a NTabmaidine $3^{41}$ faufen？＂－2fntwortet bic Maig：，Die Mäbmafdine fört inģt nimmi ．．．Der alte frieor bat die Maidine nauf auf＇n Dad． boien idjleppen müßcn．．．＂פicu． gierig fragt bie anbere：，No，unto Enga nettes，jumges ゆfarrhaus． fräul＇n？＂－⿹oll 刃ritleio fagt bie Maig：，Du lieba Gott ．．．bas arme，liebe Ding ．．．auf und bayon is ．．．zweden ber bermate． beiten，bafludten Nă̆bmádine．＂ Pipin．

"Na, und nun wollen wir mal ausreḑnen, was fíd nod aus den 2 Bifwen uno 2Baifen herausholen fäßt!"

## Augusi Gräf: Autorifät

Der haut, was Frucht von seinem Samen, Der seine Frau von früh bis spät,
Der Pädagoge haut im Namen Der Autorität.

Zur Peitsche drängt's den Mamelucken, Zur Knute treibt es den Burjät, Dem Bürger tut's den Buckel jucken Nach Autorität!

Die Zeit hat manchen Zopf geschnitten,
So mancher Moder ward gemäht,
Nur nicht - o heil'ge deutsche Sitten! -
Die Autorität!
Sauter und โauter

Qber Sbithelm tro äuberte fib ein Berefrer: ,..... und fein Wefen war lauter wie dag feines Srofvafers," -
"Sagen wir mal: Sauter afs", verbefferte ifn ein Republifaner. Sbi.

 Du mal'ne neue ミieidsverfafung!"

## Stachus: Unter meinem Fenster

Ri, ra, rutsch,
Wir machen einen Putsch,
Laden ein Maschin'gewehr, Klaun die Geldkommode leer.
Wenn der Lehrer Prügel droht:
Schlagt den alten Juden tot Bei dem nächsten Putsch!
Ri, ra, rutsch.

Ri, ra, rutsch.
Da kommt die grüne Kutsch!
Ein Soldat im grauen Rock
Knallt die Peitsche auf dem Bock.
Jeder Kerl mit Schwarz-rot-gold Wird ins Zuchthaus abgeholt, In der grünen Kutsch,
Ri, ra, rutsch!

Ri, ra, rutsch,
Die Republik geht futsch! Lieber Kaiser, komm doch bald, Sonst wird uns der Kaffee kalt! Mach' mit den Kanonen bumm, Dann ist rings das Publikum Ganz vor Freude futsch,
Ri , ra, rutsch!

## Um Saus und Sof

Der beutidnationale Parteiaufruf segen ben Bolfg,
 Die Sürfenenteignung Der Xuftaft zur allgemeinen Enteig. nung fei. Entipredens foliceit der §ert mit Der alarmieren.
sen Whrafe: "Es geht um ben Weftand von Sauß und Sof." Jemand, der bies las, meinte: "WBieío von Sjaus unb Sof? Es geht bod nur um den - Sof!"

5n. ๖. \&.

## 

Eine melobramatiface Ssene yon ₹Geoberid Neumonb

Wulte: ©o truib unb traurig if bein Blid,
Seliebter Willelm Sube?
Kube: SNid legte binein - O Jannuergeidid! -Srütte-Lebber, Der Eottevbube.
Dedo bu, lieber Skeinjold, idjeinft aud frapajiert,
Das merfi jn, beim 5 Soban, cin jeder.
Wiffe: Egs if mir genau bas (Fleide paffert
$\mathfrak{B o n}$ Diefem Srütte-Selyber.
Einft fand er meinem ferzen nah,
Und verfebrte bei mir wie zu \$aufe.
Jegt treibt er foldje MMotria,
Der Rnote, Der Sduft, Der Banaufe.
Rube: Unvöffitaj war es jedenfalls
Emyfunben yon bem Widfte.
Wie aber fommen mit fauberem Sals Wir beraus aus ber fdmuk'gen (Seidid)te?
Wulfe: Sodwcigen wir, beint es: Das Ding riedyt faul!
欠̂ube: Sieden wir, glaubt es uns teiner.

Seide: Ja, unfer riefengrofes maut,
Das purbe merflid fleiner.
2fifiberall, allüberalf
Betämpit man uns gebäfig, Und felbft ber greife feltmaridafll
St yöltig uņuyerläffig.
D, fönnten verbergen wir unfern £eib
In heimlidet Ratafombe!
$\mathfrak{B i s f e r}$ - o tofflider Beitpertreib! -
Sdirmien uns Jager und Bombe.
Disfreten Gemuits hat bic brave Juftiz
this gebedt mit sem Mantel der Siobe.
Denn fie gaben fo gern bie yolfiiden feern
Xus zartem Seelentricbe.
Ju grob - o Pein! - find bie Sdmeinigelein, Sonft wär' es nie geideryen.
Sreift fogar gegen uns 'mal der Staatsamwalt ein, Dann mus es foon mulmig feben!


Schweinsküpfe seràoshert, in fick. Fielsehbache. monatelang hathar \$ Fit M. 5.2II 30 Pf. Schweine kitinftrisch 1.8 .10 9 Pfi. rate Friellajss. 3 Md. rote fateluise
 Fhy nlsiter art.... M. J. 89 9 FH. Gin. Elamer Fetik. M. 1.40 3 Prd. din Fafel-Fetilase M. 74 9 Pld. dinn. Hollander Fetik. M. 1.55 9Pd. din. Schaztizufeith- N. 9.45
209 Harm Kise 200 Harzut kass . . . M. 3.70
Ireibleliend ab hier Machnahre H. KPOGMMANM Nortorf l Hoist (Bo. S93)


Die neue Reihe Schriften zur Zeit
in Verbindung mit
Gustav Radbruch, Karl Bröger; Hugo Sinzheimer herausgegeben von
August Rathmann und FranzOsterroth

Das erste Buch:
CURTGEYER

# FÜHRER UND MASSE IN DER DEMOKRATIE 

Preis 2,60 Mark


Zu beziehen durch jede Volksbuchhandlung oder durch Berlin SW 68 Lindenstrasse 3 (Versandabteillung)

# Stachus：Mūnchner Nächte 

Wenn weiß－blaue Wolkenschafe
Wandern heim im Mondeslicht，
Und der Deckstier，dieser brave，
＂Mir war＇s gnua＂－für heute spricht，－

Wenn der Hahn und wenn die Henne
Auf den Latten gehn zur Ruh，
Wenn die Lieder der Antenne
Schließen unsre Auglein zu，－

Wenn die Marie letzte Krüge In die Hofbräuschenke schleift， Und Herr Huber auf die Siege Seines Kini＇s Neigen säuft，－

Dann entzünden sich die Lampen In dem Ministerium．
Man drapiert Beamtenwampen
Um den Schreibtisch rings herum．

Und man schreibt auf langen Bögen Eine Denkschrift nach Berlin．
Dabei heißt es scharf erwägen：

Nächtlich durch Instanzenkette
Dies den Weg nach Norden nimmt．
Dort hängt es auf dem Klosette，
Bis die nächste Denkschrift kimmt

Sicbe，WIfogot und $\mathfrak{J n f o f v e n t}$ fofen im Men． fden Sciüblstomplere aus，Dic fid）in fonft

 Das ₹offte bicier 2 frt ，was mir ic उu Dbren gefonmen，babe id jüngft in einer Separce gebort．Jめ bör－ te cinen vierfdrötigen weib． Itajen Ditulps．Und bann fagte eine vibrierenbe Mannes． ftimme：$\quad 12$ 2d Siebfte， rülps nod mal，ou ried）ft to gut nad） Bratenione！＂
qrnotb．

＂Ein miberlid femininer ferl！₹rägt Das Şaar furs geidnitten und raudt Bigaretten！＂

Silofee，meine fübe Zodter，if nun idoon fünf Jafre alt，iebr geidecit mo inmer da－ raulf bebadt，ifrem Sdiwefterden be－ Iebrend unter bie Krmie ${ }^{3} \mathrm{u}$ greifen． Dies（Sdywefterden ift fehe bitbungs．
 beibe auf einem fleinen Berge ffanben，die Silofee mit bieier Jrage beftürmte：„Warmm raubt ber grofe Sdyorn－ feim ind ber tleine nidt？＂ ＂Du Edaafstopf＂，iag． te Darauf Qitofec，，，als Papvi nod Efcin war，burfte er Dod）aud）niddt rauden！！＂．．

## Relfammepreis 4.00 Mk ．

kostet echte deutsche Herren－Ankeruhr Nr． 52 stark vernidkelt，ca． 30 st．Werk，genau reguliert nur 4．－Mk． Nr .53 ，dieselbe mit Scharnier ．nur 4.50 Mk ． Nr．51，dies．echt vers．m．Goldr．u．Scharnier

 in m．Sprungd．nur $1: 8.80 \mathrm{Mk}$ ．
in
in． Piv．M．Goldr．nur $\quad 7.50 \mathrm{Mk}$ ．， Nr．79，dies．klein．
ลे Format ．．．nur
10．－Mk．， ${ }^{-} \mathrm{Nr}$ ．81，dies，echt号 Silber， 10 Steine $20 .-\mathrm{Mk}$ ．， uhr mit Riemen nur 8．－Mk．Nr．44，diese uhr mit Riemen nur \＄．－Mk．Nr．44，diese mit besserem Werk 12．－Mk．，Wedeer，po．Messingwerk n． 3.50 Mk ．
Metalt－Uhrkapsel nur O．25 Mk．，Panzerkette，vernidkelt Metalt－Uhrkapsel nur 0.25 Mk ．Panzerkette，vernidkelt 2．50 Mk．，Cant versilbert $1 . .20$ Mk，echt vergoldet Von den Uhren verkauie Id jahrildi zirka $\longrightarrow 10000$ Stidis
Uhren－Klose，Berlin 248，Zossener Strafje 8 ．
 raten von aur Rmk an an apparate und Platten，Hormonikas，Uhren，Photo－ graph．Apporafe etc．Illust．Katalog A gratis u．frel． Walfer H．Gariz，Postlach 253 $\mathbf{B}$ ，Berlin S $\mathbf{4 z}$ ．

Interessante Bacher Prosp．gez．Eins．v． 25 Pfg． Rosen．Veriag．Dresden－B． $6 / 185$


Eeidyt Iaviend．ftabif mbs bauetjait lind meine
 mit 3 treifōhriger Earandie
 9「äfmaf́dinen，Spred． apporate，Bunni，Ca． ternen etc．，ঔrefic niebrig． Ji．Katalog gratis

## Fleka Bompanie

kaffel 1 sc .129
5efie Bezugziquelfe fü æふicberจcrtäufer．
 Beziehen Sie sich bei Bestellungen auf die Zeitschrift ＂Lachen links＂！


## Brudhleiden

 Sichere Hilfc． Schievea mit
extra weicher extra weicher Gummipel，w． cine Wohltat ür jeden Leidenden． Katalog kostenfrei． Schievekamps
BanafenhauN， Banda天enhaun， Duisburg 77，Königstr． 38

## Billige töhniache

## Bett－ <br> federil

## Ikg grau．


halbwciß 4 RM ，wise 5 RM ，bese 4 RM ．weiße daunenwere 6 u． 7 RM ． beste Sorte 12 a．10RM． beste Sorte 12 u .14 RM ， Versand franko zollfrei gegen Nachnahme．Mu－ ster frei．Umatausch und Rückn．gestattet． Bencdiki Sachsel， Lobes Nr． 17 hei Pilsen，Böhm．



Die Moralfineologie
des Helligen yon Lignori und dle furchtbare Gefohr derselben fär die Sittlich－ keit der Volker，mit einem besonders ausfabrlichen Kapitel Uber die Ohren
beichte．Mark 2.50
M． F ELASOR Hamburg 92，Königstr． 36

[^0]
## Sdwảnfe bom 2roabwan

Erjäblt von plaur Etecgemann．
2 merifa liegt bei New Dort． Und New Yort liegt am ßrbab． way．Das ift Pein Fluk，fonbern cine Ctraje，Die nur breifig Rilo． meter lang if ．．．
Dort bat auds wac Ebafepoor fein Büro．2fbet besor er morgens Dorthin getangt，frübftüat er erft ein bífden mit feiner Sattin unb lieft ifr bie Seitung vor．
©cine Grau liegt natürlid ba． bei im Bett und fragt ungeduldig： ＂Was Meues，ఇac？＂
－，IJa，Ebapmann ift gefangen， er hat anberthatb millionen Dollars auf ber walffrect ge－ raubt．．．＂
＂Hăh，Der täuft wieder weg．＂
－，Morgen wirb in Sing Sing ein Neger bingeridtet，ber bat neunsefn Morbe auf bem Se． witien ．．．＂
＂Meunjefn Morde？Das ift bod nidts．Seftern fand ciner brin mit adfunbgwanyig！＂
－＂Uno dann bat in Ralifor． nien cin Dreijebnjäbriger fcine Braut eriduolen．＂
„Dab，sorgetern bat cin Elf． jäbriger zwei Bräute umgebradf．＂
－，1Der Banfier ©toctes hat fünfuchn willionen cridminbelt．＂
，Norige Wode bat ₹wells zwansig ergouncrt．＂
－＂Hind mun ．．．ja，fonft ftegt nix Bejonberes brin Geute morgen．＂
，（Sar nidts？2（ud）nidds von Baton Willy？Mein Gott，ift bas Eeben fangrocilig！Sar nidts pafficrt ．．．Sitib mir bic Sdoto． tabe，Dear！＂

Die iviide 3ofe won Mrs．Sha repoot bittet um Urtaub für einen Zag in vierjebn ₹agen．Sum $\mathfrak{B e}_{\text {e．}}$ gräbnis ibres Ŝrubers．
＂Wiefo？In vierjegn Zagen？ Ift er benn frant ．．．？＂
－„2（d）Sott，er witb bod bin． geridttet！＂

Wemr man es liebt，fid mit gleider Elegan wic §ugo Etinnes jun． 34 ticiben，folf man nid）t ing Dermoniso geben．

Erobsem tat es J．24．Piefewitt， Mulfimillionär in ©dmeinen aus Ebicago．

Sräftig trandierte er ben zarten ©atm．Ђinter ibm felht ber Rell． ner．Piüđfidtelos brade er ber Pou． farbe bie Beine ab．Şinter ifm ftebt ber Kelfner．Das mady auf bie Daucr neryös．I．21．Piciewitt forderte Einfamfit．
，＂Mell，Sir－aber idd bin für bas Sither verantwortlid！＂

Der vergeflide אerr Profefior－jaivoll，Eet tewet nod！－bat teinen Simn und fein Bedädtnis für materieffe Dinge．Was er um cins gu Nittag gegeffen bat，weif er um zroci nidt mehr． Mit melder Etrafenbafn er fabren muß，Das weif nur feine 马rau

Maric．©eine Ћragen－ und Sticfelnummer， feinen Beburts． tag，Mament yon $\mathfrak{B C L}$ ． wand． ten

## Eine Sand wäicht Die andere

3elønung bon そriebriø gacbe

，Seien Sie unbeforgt，fobjeit，yon uns aus foll alles geideben，um die Selüfte bes Wolfes ̧u จämpfen！＂
，（Sut，gut！Uno feien Sie übergeugt，סаE fíh Jbre Yreue beablt maden wird！＂

## und <br> Befann：

ten weif nur
feine forausta．
ric．Wo er am
2fent feinen Sut， feinen Sblips abgelegt Gat，weig jeine frau Maric．
－Betegentlid fino beioe ${ }^{24}$
ciner（̧ejellidaft．－Die §̧aus．
frau tägt belegte Brötdecn anbic－ ten．Dem Serrn Profeffior offerient fie cigenbändig．－Unfd）füffig ficht die ङelayrtbeit den ₹efler an．＂Sie mő． gen bod gelvis ein Sarbellenbrötden，feerr Profefior＂，cemuntert dic fausfrau．－ $\mathfrak{D a}$ wenbet fid ber Serr Profeffor bitfebecidend an feime Frau：＂Maric，mag ids Sarocllenbrötden？＂

## Dafforentongré

Man batte ben Songref in bie reizenbe Borfumer Wobnung bes Rollegen $\mathfrak{M}$ ӥ $n$ あ $m$ eyer verlegt． Bei einer ₹affe Raffee fafen bie §erren gemütlid beieinander unb raudten ibre langen Paftorenpfci－ fent．In ber Effe unter bem palm． wedel fabl man ben liebenswurbigen Wirt in angeregter Unterbaltung． Er lice franzöfifde Spoftarten tur－ fieren und mubte immer wieder bie piffante Beididate bon ber Marbe
 โäd）ter ber §erreen，daछ die $\mathfrak{B a ̈ f f}$ ． den flogen．

Зu füben des אaiferbitdes refe－ riette Jeerr D．Bo ger aus pots． bam über dic ßegiçjungen zwiidern nationater Sefinmung und republi－ faniidem Selbalt．Es war feffernd， wie er an Sand zafreider $\mathfrak{B i b e l}$ ftellen feinen Ecitfak bervies：＂Wer סie æepublit liebt，Der süudtigt fic．＂ Scla．

Jon Krcife ber jüngeren Serren beroegte fiid ungejwangen der Waftor Maurenbredser aus ミbüringen．In bantenswerter Weife be（däftigte er fid）mit bem Thema：，Won ber Sobenjoltern－ Legende bis zur fobenollernabfint， Dung，oder：Mein Damastus．＂

Dr．von Dryanber bemon－ ftrierte ben älteren Damen am §ee＊
 vemberverbreden，wäfren̊ cin jun－ ger Sandibat ber ₹heologic im Sidte ber Sadrift oie Werwerflid． teit Des furgen §ods und des §ubi－ fopfes disfutierte．Einbellig be． Eannte man fid bier als uncr． （d）ütterliden Segner ber 2Fbteci－ bung，indem man insbefondere an Der grengentofen Wermefrutg Der Paftorenfamifien als unverbrifid． lider forberung fefthielt．

Der Rongref falo mit ciner cinftimnig angenommenen Refolu－ fion，in ber die Werbängung bes 2usnabmesuftandes jweds 26trei－ bung Der Sitedenaustrifts－Ďerve－ gung，sic Eliminierung bes fübi－ iden 2ffen そeftaments aus ben Sdjriften unb bic Einickung eines unfeflbaren evangelifden Wapfes mit bem Sies in Miesbad und bem Titel cines＂Daffles．Sama＂ver． langt rurbc．

"John Wufl, hab" Grbarmen!" - „Wit uieviel Drozent verzinff fiak Grbarmen?"

## （5）ut gegeben

Ein betannter ©drifffelfer fäbrt neu－
lide mit einent ber reidftern beutidern
Bantiers in Xuto an ben Bakntiof．Det
Bantier will verreifen und gat cinen iфweren Soffer auf bem 2 futo． $2\left(\mathfrak{m s} \mathfrak{B a F n}^{2}\right.$－ Gof angetommen，ruft er cinen Dienft． mam，lăb́ fíb bas idwere Sepäđfficia burd）bie Sperre（id）leppen und gibt bem serbsuifften 2hann für biefe 2fnfrengung fünfuckn $\mathfrak{P f e n n i g , ~ o r e i ~ S u ̈ n f p f e n n i g t u ̈ a c e . ~}$ Der ）fam bält das Becto in feiner riffigen grofen Santo und betraditet es mit offenem Munbe．Da jicht Der Sderifteleler bie Brieftaide，nimmt cinen Bwanyigmart．



Die Zanksüchtige．
fdecin beraus und gift ifn Demt Sepäđträger．
，＂Enidulin Se，bet finn
ja ．．．Sie wer＇n Jenen
mokt irren＂，fagt der se． päđträger．
＂MPein，Diefer Serr bier
Gat fid geirrt＂，crwibert ber
©driftfelfer und geht，ofne ben Brantiet afd nur cines Blides 34 wutrbigen．

Der Bantier foll fimbis
beute nod nidid mieber erfolt
haber．．．．

## Sbr Stolz

Die Frau Dberiefretäx in bem fleinen Städden ※． bat einen S a lon mit idönen Polftermöbeln，bie inmer mit Etütenweigen ひbergügen vericten find，und dag Bimmer if ein Wradtffïd flembürgerlider §ultur und wiro nur geöffnet， wemn geftobert wiro ober wemn ein bober Bejud，8．B．Die Frau 2fntsvorftand，fommt，Die fid dann auf das won feiner马älle befreite Sofa ieken darf．Und ionft ift bas Bimmer immer veriperrt und es barf niemals niemand binein．

Die Frau Dberiefretär bat audy sine etwos ältlide Zodter， unt das Şaus，in weldem Dberiefretars wotnen，gebört dem ©dmied，und ber Sdmico bat einen jungen，farten Sciellen．



Der Pedant．

Unb ber Sefelle unb bic Todfter－und cines be baucrliden zages gibt es feitens ber ₹odter cint trënenbes Sectänonis und Borngeidarci son feiten ber ）Mutter，uno wic man fid mit fo cinem cinlaffer forme， bet to nidft cimmat ein Weamter ici und teine penfions． fäbige Eteflung babe und to weiter．．．．

Und weil＇s nun cinmat to weit ift und weil cin
 tangent Getobe endid）Werföbnung und Werscibung in 2husfidt $3^{u}$ feben，und bie mputter，faft in ihr © Solit． fal ergeben，fteflt nur nod bie leste Jorage an bie Zodjec：， 2 fber lag mir nur gerab，wie und wo bas bat fein tönnen，und id）gab bod io gut Dbadt gegeben auf Dide？＂

Da idfludjt bic ₹oditer：＂Saton ．．．Sofa，unb weil balt ba nientals niemand bincintam．．．．＂

Da wirb bie Mutter bleid und idereit：＂Ieffas＊ mariantjofeyb，mein idönes Cofa，wo id fetber in meinem ganjen Seben nur breimal ridfig braufgeieflen bin，unb bas mein Stoly ift，unb da legt fide ber brecfige £ümmel，ber ©фmied．．．nein，alles bätt＇iक bir versichen，aber bas－nie！＂

พ．が，

## Boxkampf sehen...

Kart Hägelow

## Tux nicft beitel . . .



Der Sadist.

Neutid) babe id als einsiger saft in einer Dorfwirtidaft gegeficn. Suppe und ßinbfleijd mit אartoffetfalat gab es. Der Wirt trug fetber auf. Jd bemertte, als er mir ben ₹eller Euppe bradte, Daf er feinen mädfigen, oređfobwarjen Daumen in der ©̂ribibe bafte. - "Dö Suppn muag

"Wia bös?" fragte ber ftebenbleibenbe
Wirt und idjaute mid nidit gerabe idmei-
delfaft ant. - "E゚O, weils agnan Dan.
ma fo grüabi brinn $50 b^{\prime} n$ ! Dö forn bode net boan fei!" Unangefodten thelffe ber Wirt ben ₹elfer bor mid Gin unb meinte gemüflid: HT? . . . Dös madt mir nix! Wo mir aus derfs EDdja.
Guat'n 2fppatit, Serr Madj.
bar. . ."
Datar Đaria Braf.


Der kleine Rolf.


Tante Paula.

## ※m Ecjalter

Ta) bringe cinen eingeiduriebenen Wrief zur Woft. Der
弓u Enbe, Dann \{äubert er fidy mit cinem zugeipisten ©treidbols Die Diägel und idfieglid) fomme er fum Woridein und läßt fíd auf feinem Plass binter Dem ©djalter nieber. (Er beäugt meinen Brief. Dann grungt er:
"Das fam ja fein Mremíd Iejen."

,Na, bier, ein paar Worte find vollfommen unteferlid." "Werde?"
", Ərieorid)ftrage 18, bei §dubert."

## ©ine STünçenter ärztliçe §apazität,

befannt als frenger 2ftebotgegner, bielt unbebingt barauf, oаß in feinem ganzen Sautgalt fein Bier genofien wurbe; für Miänden eine Eridgeinung, bie fid ber Eingeborene nur mit fieffen Sebcimnifen umfleibet vorfellen tann.

2fts nun jüngft bieier ärztlide Şausbalt cine Rödin
 Gielt ber Sausbere bem Roderl folgenbe 2nfurade: "Wtfobol ift ©ift, gams gleid, in melder Form und in welden Mengen er genoffen mirb! Darum gibf's bei mir fein $\mathfrak{B i e r}$. J ¢ erlaube aud nidt, baf Gie in meinem Saus etwa in $\mathfrak{J b r e r}$ Fammer weldes trinfen! Jd boffe, bаE ba§ Jynen nidfts ausmadt!"
,1P nein, Seerr Doftor", entgegnete gleidmmütig rädelno daछ Ћoderl, , id war idyon mal in fo einer gebeilten Säuferfamilic!"

©1ak: "₹ja, lieber $\mathfrak{B u f f}$ ! . . Wer von uns beiden mag woht ber gröfere Polititer fein?"
Ticolai
Beidnung pon Sermann 9befing


Der Plan cines beutid, ruffifden Rrieges gegen Franfreid if fdmählid vertaten worben. Wir empfeblen, Joerrn Nicolai für die weitere Bearbeituig feiner gentaten Pläne einen in jeder æeife gefiderten Raum zur Berfügung zu feflen.


[^0]:    ${ }^{n}$ Lachen links＂erscheint wöchentlich am Freitag，in Berlin am Mittwoch．Alle Postanstalten，Buchhandlungen und der Verlag nehmen Bestellungen an．Bezugspreis für Deutschland Einzelnummer 25 Pfg．Hauptschriftliter；Erich Kuttner．Verantwortlich für den redaktionelien Teil：Friedrich Wendel，Berlin－Friedenau．Redaktion： Berlin SW 68，Lindenstr．3．Für unverlangte Beiträge wird keine Garantie übernommen．Alle Rechte an sämtlichen Beiträgen vorbehalten．Verlag und Expedition： Berlin SW 68，Lindenstr．3．Für unverlangte Beiträge wird keine Garantie übernommen．Alle Rechte an sämtlichen Beiträgen vorbehalten．Verlag und Expedition：
    J．H．W．Dietz Nachflg．G．m．b．H．，Berlin SW 68，Lindenstr．3．Druck：Graphische Werkstitten G．m．b．H．，Berlin．－Anzeigenpreis für dic Ggespaltene Nonparcille－ zeile 75 Pfg．Anzeigenannahme durch die Anzeigennbteilung J．H．W．Dietz Nachflg．G．m．b．H．，Berlin SW 68 ，Lindenstr． 3 ．Tel．：Dönhoff 7653 （Postrcheckkonto Berlin 33193）und alle Annoncen－Expeditionen．－Verantwortlich für den Inseratenteil Max Zietsch，Berlin．Erfüllungsort für alle Zahlungen ist Berlin－Mitte．

