

OHougnes


## Der. Hindenburgbrief

Ja , du ehr= und pflichtvergeß'ner Poebel, Du enteignungshungriger: Es gibt Eine höh're Macht, mit Namen Loebell, Welche hinter den Kulissen schiebt.

Wie einst Moses mit dem Stabe Wasser Schlug aus Felsen, dürr und ausgeglüht, Trifft der Intrigant als Briefverfasser Hindenbürgerliches Urgemüt.

Gut gezielt! - Er reizt die Tränendrüse. Wie der Fels im Innern zuckt und gluckt! Und nun wird schon aus des Mundes Düse Jäh ein breiter Strahl hinausgespuckt.

Voller Sprudel - man braucht nicht zu geizen! Durch die Rotation millionenfacht, Strömt sein Naß. Der dürre Fürstenweizen Blüht schon wieder wie in alter Pracht.

ER, der dreier deutscher Kaiser Diener, Hat gehalten, was er uns versprach. Froh zur Ernte ziehen Schwerverdiener, Nur des Volkes Acker trauert brach.

Aber Loebell im Reichsbürgerrate
Reibt die Hände schmunzelnd und er spricht:
,Welchen Nutzen bringt doch das private
Schreiben, wenn man es veröffentlicht|" M.v.L.

## Auf <br> zum <br> letzten <br> Cefecht

Der Tag ist da, die Zeit ist reif!
Republikaner, haltet die Ohren steif! Drauf und dran Bis zum letzten Mann!
Zwanzig Millionen müssen heran!
Wir pfeifen auf das verlogene Geplänkel
Von Ordnung und Disziplin.
Uns sollen nicht unsre Kinder und Enkel Zur Rechenschaft zieh'n.
Privilegien sind nur ein Fetzen Papier.
Die Fürsten haben zu zahlen, nicht wir.
Gebt ihnen jetzt die richtige Quittung,
Nach unserm Recht undunsrer Gesittung!

Sie steh'n bei uns in großer Schuld.
Wir hatten $z u$ lange mit ihnen Geduld. Nun haben wir's satt! Macht die Rechnung glatt!
Keinen Groschen für euch und keinen Rabatt!
Wir haben gezählt und nichts vergessen.
Mögen sie noch so schrein,
Eure Speichellecker, eure Mätressen,
Eure Presselakai'n,
Eure Minister und Präsidenten,
Die retten nicht eure Millionenrenten,
Auch nicht die Sprüchlein des Kabinetts.
Der Wille des Volkes ist höchstes Gesetz!

Wer diesen Monarchen die Stimme gab,
Der gräbt seiner eigenen Freiheit Grab.
Jede Million
Für den Fürstenthron
Ist für das Pulver der Reaktion!
Wer überliefert dem Feind Milliarden?
Denkt daran, was ihr tut!
thr kauft den Fürsten Gewehre und Garden!
Es riecht nach Blut!
Der Tag ist da, nun ist es Zeit!
Nicht einer fehle zum Volksentscheid!
Zwanzig Millionen, herauf auf die Schanze!
Es geht um die Freiheitl Es geht ums Ganzel Erich Weinert




# Die STectlenburgifdjen Wakten 

Beldnung von 2Bifli etefnert



## cincm ञ）นีทめnce

 Sttersbeith witb ber 2nftaltsarts $3^{3} \mathrm{t}$ einemt aften SNann gerufen． 2hf bie veridiebenen凡lagenbes Kranlen
meint ber 2 ryt： ＂Do ja， \｛daungs＇， ©ic jan ja net子um Xufleb＇t ba berin，

Ste fan ja sum
abfterb＇n ba．＂
Darauf ber 2tfe：
„Da bams＇
 aba wiffens＇，Serr Dolfa， $i$ mödt balt grod no to lang leb＇n，bafi i
Eabna thit ber Scid） gCh＇lo！${ }^{\prime \prime}$ K．

## Das Samethaus

Das Rameltsaus lag im spittelpuntt einer treisformigen Umfriedung，dic Durd ftablenförmige Sitter in zwölf Seg． mente jerlegt mat．In jebem Segment manbelte ein Ramel
 feds 5 yndertunboreiundadtsig mal am そage．

Eines ₹ages murbe ein famel neu eingebradt，bas bis babin als einziges bie Sierbe ciner umberziefenben Menagerie gemefen mar．Saum batte es fein Segment bezogen，als es ein entriftetes $\mathfrak{B e r a d}$ turgggeidnaube ergob．
${ }^{\text {nP }}$ Dfui，unter was für abideulide Biedjer bat man midh gebradot！Wie Iädjerlid fie ausid）auen！Diefe unförmigen Soüar！Diefe gebogenen Säfle！Der idautelnbe Sang！Die eingebitbete §ifage！＂
＂Die feben genau aus wie Siejelber，Werefrtefter＂，bemerfte Der Elefant yon gegenüber．
 Kamel．IIJd bin weber buctig nods eingebitbet，und meint jonftiges Xusiehen－na，Sotf fei Dant！Es befteht aum nidat die Spur einer Ithrlidfeit zwifden mir und ben Siteftern Dort．＂

Mollen Cic nur an fenes Wafferbeden treten unb binein－ bliden＂，erwiberte rubig ber Elefant．

Das Ramel reatite berädultid ben Sals．
${ }_{11}$ Das ba brin if ein gebäfiges Zerrbild，Das meine Neiber zuiammenphantafiert baben．Es beweift gar nid）ts．Es febt fogar auf bem ropf．Sabe idy vielleidet ben Ropf unten und Die Beine oben？－Na aliol＂
＂Das idueint eine Eigenart ber Ramele su fein．＂Der Elefant faúttelte ben Ropf．＂Senau wie Sie fpreden näm－ lid alle anberen．＂
＂Das bemeif nur bas abermag ibrer Einbilbung，Eitel． Peit und Borniertheit．Bei mir ift Die Sade natirtid um－ getebrt，ba th tatiädtid）ben anberen nidet im minbeften gleide．＂

Und unfägliden Sodmut im Fuge fegte bas Ramel feinc Epaziergänge am Sitter fort．

Der Exlefant gab es auf．Dies ging fiber feinen Sorizont． Vlatuirlid．Denn er las feine Beitung und Pannte baher bie Eigenart bes Niationalismus nidt．

Sebif 2 fam．

## SDeenverbindung


"23enn id fo'ne Gtrakenbubdetei fehe, Denf' líh immer, das wird 'n Maffengrab für unfereinen!"

## Und noch einmal: Flaschenbier

Um dies Getränk kreist ein Verhängnis. Es breitet Segen und verdammt. Den einen bringt es ins Gefängnis, den andern in cin hohes Amt.

In U. S. A. macht's Präsidenten, Bei uns Minister popular. An Bühnen schlürfen's Inspizienten, in Preußen trinkt's das Militär.

Hier bringt's den Doktor, da bringt's Strafen, den Aktionären bringt's Profit.
Und trinkst du's im New Yorker Hafen, bringt's dich um Anseh'n und Kredit.

Von Wilhelmshaven bis Angora nicht sehr viel Segen daraus tropft. Ob man die - Flasche der Pandora am Ende doch einmal verstopft?! Karl Schoog


Schweinskünfe

 5 Ptid. rate Kogetikise. 9 Pid. rote fateltise
 PIt ing Edama Fid. Ging Edamar Fetik. M1. 9.10
 3 PIC. dā̃. Schurtiturfetik. Mi.9.45 200 Yarua 6 Iss ..... M. 3.98 frelbitibend ah hler Machnahrits M. MOROGPADSM Nortorf i. Holst. (A9.39s)


Mit bedinguogslosem Rackien-
dungsrechi bel Nichtgefallen
liefere liefere ich aberalinia gegen bequeme Wochenraten von nuf Rmk an Mandolinen, Lauten, Gitarren, Violinen etc., Sprechapparate und Platten, Harmonikas, Uhren, Photograph. Apporate etc. Mlust. Katalog A gratis u. frel. Walter H. Gartz, Postach 258 1 , Berilin S 42.


## ALS \%. WERK

 erscheint mim Juni: - hinrelBend in der erschatternd in der man, der allen Leseeln tlefes ErlebnisWudht der Sprache, Darstellung. Ein Rorinnen und Lesern seln wird - -


FRIEDRICH WOLF + KRE品WUR+
Das wundervolle Budh kann nur lesen, wer Mitglied im "Bacherkreis" ist. Je der kann Mitglied werden. Die Mitgliedschaft berechtigt fur 3 Monatsbeitrage (à 1,- M) zum Bezug des Werkes. Mitgliederannahme, Auskunft durch die Zahlstellen (Volksbuchhandlungen) oder
 Gr.m.b. Hi.

Berlin SW ©i, Belle-Alliance Platz 6


Beziehen Sie sich bei Bestellungen auf die Zeitschrift
"Lachenlinks"I
IIt
Sehallplatien Isiphon
 versendet zur Auswah1. Mod Sprechapp. a Tellz. Katalog grat. Karl Lōrhardt, Johstadt L. Erzg.


Cefdge faufenb, ftabif uns baucrbaft fins melne

## Эjobitimset=

 mit 3twelfafriger Earantic von $9 \%$ פRat an. grabmafóinen, Sprecb. apporate, Summi, Saa ternen etc., \$reffe niebrig. JII. Katalog gratis

Hela Rompanle
Kaffel fx. 129
Befte Besugsquelle fit
23tebervertaufer.

## Einkommen verdoppelt



Vom Handwerksburschen zum Kommerzienrat. Anstellung im Ausland. Anstellung als Dolmetscher. Vom Kontoristen zum Prokuristen aufgerückt. Lehrerprüfungen bestanden. AlsÜbersetzertätig.Als ehem. Volksschüler leit. Stellung erhalten. Solche and vieie andere ishliche Effolge betbee uns io


## durch Sprachkenntnisse

die aie auf Grund der Unterrichtsbriefo nach waserer Methode Toussaint-Langeacheidt envorben habes, haben diessLeute ihro Erfolge erzielt.
Auch Sioköanen as diesen Leutea gleichtun. Glauben Sie nicht, daß Sie es nicht schaffea. Sie brauchen our dea Willen dazu aufrubringen.
Sie lornen nach unserer Methode von der ersten Stuade an die fremde Sprache mit unbedisgter Sicherheit richtig lesen. schreiben, spreches und verstehen. Vertradea Sie sid uaserer Führung an. Auch Sie werdea die Erfolge erringen, dieschon viele Tausende vor thaen erriolt haben, wean Sio nach der gliniend bewährten

## Sprachlehr-Methode Toussaint-Langenscheidt

 eine fremde Sprache erlorsen. Es iat einebekannto Erncheioung, daB Pruflinge, die ihr Sprechwissen durch die Mothode Tounaint-Langenachoidtonworbea habon, sich vor andern, dio auf anderen Wegen Sprachea erlernt haben, immer wioder
anieastohendem Abschnitt (als Druck thre Adresse Pit und die Spracho, die Sie erlernen wollea. Wir sendea thnen dana
cine Probe-Lektion vollständig kostenlos, portofrei und ohne irgeadwelche Verbiadlichkeit 2 E . Selbst wean Sio heute aoch sicht wissen solfteb, wie Sie Sprachkenatoisse ciomal verwerten können, wäre es falsch voo thoon. voser Aogebot nicht nu beschtion. Veranderungen ergeben sich of tmals bald im Leben, uad viele Tausende, die früher ciamal aus Llebhaberei Sprachen erlernt habes, besituen heute in ihren gediegenea Sprachkenntniseen die Grundlage für ihre Existenx. DerNameToussaintLangenscheidt bürgt für grüadliches Studium,leich-
tes Lernea u. unbedingt tes Lernea u. unbedingt
vicheres Behaltes des aichores Behaltes des
Erlernten. Oberlegen Sie slso nicht lange,
nasxeichnen. Um unseren Unterricht konnoe xu lerseb, brauchon Sie keiben
Pfennig aumugobes. Teilen Sio uns auf
ben Sio heute noch!


## banyenseheldisehe Voriagshushtandung



## Die WandLung

Serr Bromann in Recife feiter Šrcunbe：
＂FBas fagt ibr？Ess ift nidts zu bet－ bienen？Nun bört mal！Das Bald liegt auf ber Strafe！Unberufen！Jat bab nie fo cin Scidaaft gebabt wie jekt！Nidet vorm Sriege！Sd berbiene－alfo wirtlid－ unberufen－i申 berbiene teine ほode unter tauiend ghart．＂
§̧er $\mathfrak{B r o m a n n}$ zu feiner frcunbin：
＂（Das Бcidafft geht gut．Ja，natürlid． Gany gut．Einigermajen，iozulagent．2tber cin 2uto if Dabei nidt über．Das idlag＇ bir aus $\mathbf{b e m}$ Sinn．Ein Faffrab will id Dit taufen．＂

＂Dic Morftellung bat feit 20 Minuten begomen，wir tommen bod）glüaclid wieder 孔u ipät！＂－„Wiejo зи fрät？ Die grofe Paufe，in ber id mein neues Sleib zeigen fann，if bod erfinad Dem zmeiten 2Itt！＂

Serr Bromann zu feinen Xngeftelfen：
＂Bcbattserbōbung müduten Sic？2us． geichlofien，meine §erren！झass benten Sie，wie bas Beidäft geht？Wir verbic． nen bod nidut mie yorm Sriege！Der letate Monat war mieber gerabeju milierabel．Da
 тиछ man fiథ，meine §erren！＂

Sece Bromann auf bem Sinanzamt： ॥Jd bitte um SteuererlaE，meine Sect． ren！Sänslid）untragbar find Steuern für cin Scidäft wie meins．Slauben Sie，es wirb nod cin roter Wiennig verbient？2us． geidjlofen！2tles gebt brauf für untofen unb sofgne．©agen Sic felbft，roober folf id bas selo für bic Gteuer nefmen？＂
© $\ddagger$ i．


# Zuil bezichen durch jedle Volksinchinandiumg oder durch den Verlag  

[^0]

"Unb bezablen bürfen Sie, Serr Sobutze!"

## Felix Riemkasten: Hannover

Freiheit, Wahrheit, Wissen, Verstand . . das ist alles nur loser, dürrer Sand. Gottlob, auf besserem Boden steht in Hannover die Technische Fakultät. Der Geist der Wissenschaft geht dort um mit preußischen Trommeln, terumm tum tum, und jedem ist dort der Wert geraubt, der nicht an den Heiligen Hindenburg glaubt, und wäre der Zweifler selbst unser Professer wir lehren ihn mores, wir wissen es besser.

Was schwätzte der Jude Lessing noch dort? Zerbrüllt doch dem Juden das lästernde Wort; ja, gelästert hat er den Hindenburch nun, deutsche Seele, geh' durch, geh' durch!! Was heißt hier Freiheit und Lehre und Wort - - ?!

Hier gilt nur eines: der Jude muß fort!!! Und wenn ihr ihm Kragen und Jacke zerreißt, so trieb's euch eben im völkischen Geist, alles Reden dagegen ist matt nur und schal, uns schirmt unser Stichwort: national!

Und da kann kein Minister was dran. Mit keinem Erlaß. - Wir hauen den Mann! Zum Himmel lodert die heldische Tat, des freut sich der ganze teutonische Staat! Geschlagen hat Siegfried mit tönendem Sieg Judäa, das Recht und die Republik; sie schleichen geschunden davon und hinaus, wir aber hissen die Fahne am Haus, frei ist der Bursch - - und ein Pereat diesem schwarz-rot-gelben gelähmten Staat!

 refpeffieren werben!"

## 3eitung ficfau

Das "Bräfenbainider ₹ager blatt" bringt in feiner 0 0t. 125 folgenibe Nelbung:

[^1]

Det Shef: "Wie id) febe, waren Sie bei lauter anftändigen firmen bisber. シ3aren Sie nidot mal bei einer firma bie affordiert hat? Jd) braudee nämlid jemanb, ber in allem perfeft ift?"
unferen Dit pafficrte, war cine Şerde Bänfe mitten auf ber Strajec, Die fich gat nidyt unt bas Kuto tünaterter, Dasfetbe fubr gand lints, fonnte aber nidot berbinbern, bage cin 2 ffe cines Bau. tres das 2(uto frreifte uns cine Dame am Repf berletste. Xud wurbe bie alte Sans yon cincm Rabe uiberfabreth unb getötet.
Das witb cine Betcidigurgs. Hage foten!

## Adam und Eva im Wandel der Zeiten



Vorzeit．


Renaissance．

## Unbetanntes

bon Friesticy $2 u g u f t$
§ิteutropraølides．
Bei cincr Unterbaltung über ben Siuken frember ©praden erflärte Joricorid Xuguft yon ©adjen cin－
 mǘg＇ゅ bellen！＂

## Jurisprubens．

Der ञater meines fádifiden Fircunbes wat anno bunnemals vortragenber $\mathfrak{F a t}$ im Dresbener Juftizminifterium．Eines Zages batte er Friebrid Xuguf über cine Novelle зum B．©，B．зи beridten．Wemn bem Ћönig au由l ab und zu raffelno bie Xugen． liber berunterficlen：in bitterer פflideterfüllung ظörte er ju． 2lis ber Gebeimrat aber endlid am Enbe war，meinte or ju－



Gegenwart．
beet！Won or §urifidocrei veriately id）Se nemlids farnifad！＂

## Eine fornigitide Boublette．

©adicns lestiter Rönig licbte als grofer Nimrod æenbungen aus bee Jägeriprade ungemein．©rídien ba cines Zages ein Serr ber 2flethod． ften Untgebung nitit §lor amt 2 rm ， und ©．M．fragte voll ₹eilnabuc： ＂Du，mei liebr Malorbi，Єe oraucen？E glecnes Wralörden ge－ Gabt？＂Der 2idjutant：＂Dicine Fante，Dic verwitwefe Essellens vor Malorty，if geftorben，Eucr Diajeftät．＂Es mar furs nam dee Ermorbung bes biden 反önigs Ear－ Tos yon शortugat unb feines＠oknes，bic beibe mit ben Wettins－
 wanbt waren．Der Rönig tröftete alfo：„\＄tof cene Danbe？すá bab uffor Welt nifdot wic Webbern un Danbn．Edjal wed idobirbt cenr！ Wennd um jäon braueen wollice，gäm＇d nids naus cusbr Draurid． geit．Un nu nodg be Dublette in ßorouga！！＂

## Senning Duberitadt： $\mathcal{L e}$ вter $\mathfrak{X p p e [ I !}$

Es boffen und barren bie fürfliden Diebe Zuf Glöde Untertanentriebe：
Serrenfige unb Sientenmarflappen
Wolfen fie Elauen，wollen fie tappen．
Sei，wie fíd bas eitle Sefinbel berät：
，Bald berviden Wir mieder als Mafeftät，

In frammer Saltung erftarren bie Maffen
Wibie in alten Rabavergehorfamgzeiten．
Dind vorher heibt＇s，wettlide Süter erftreiten，
Zaufenbermeife Die Zauienberidjeine．
Das andre－fommt bann von alleine！＂．

＊
Nrun if es bie bödfte Eifenbahn！ Saft bu aud fdon beine Wflidt getan？
$2(m$ zwansigften Juni Entideioungsid）ladjt Saft ou aud fdon Dropaganba gemadit， Kreppauf，treppab im ganzen Saufe， In ber fabrit bei ber forühftüdspaufe，
In ber Rrteipe ober im Worortsug？
Jimmer fefte！Denn niemals if es genug．
Das eine mugt bu bebenten，Mann：
Diesmal fommt es auf jeben an．
Die Serren Deferteurs mit zadigen ふronen，
Kus ber mobrigen Welt bes verlogenen Sdeins， Seroönnen womöglid bei zranzig smillionem．
Wir－fiegen bei zronzig Stifionen unb eing．
Dod if bie burdlaudtigtte Sippidjaft blamiert，
Dann ipridff ou，in frobe Bebanten verfonnen：
Durd mi （）ift bas groke Ereignis paffiert，
I d）babe oie Cdladyt mit ben Jürfen geroonnen！＂


Wezahten folff Du fie, Deutface ßoit, am näaffen Gonntag!


[^0]:    
    ${ }^{\text {＂Lachen links＂erscheint wöchentlich am Freitag，in Berlin am Mittwoch．Alle Postanstalten，Buchhandlungen und der Verlag nehmen Bestellungen an．Bexagapreis für }}$ Deutschland Einzelnummer 25 Pfg．Hauptschriftleiter：Erich Kuttoer．Verantwortlich für den redaktionellen 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： J．H．W．Dietz Nachflg．G．m．b．H．，Berlin SW 68，Lindenstr．3．Druck：Graphische Werkstatten G．m．b．H．，Berlin．－Anzeigenpreis für die 6gespaltene Nonpareille－ zeile 75 Pfg．－Anzeigenannahme durch die Anzeigenabteilung J．H．W．Dietz Nachflg．G．m．b．H．，Berlin SW 68，Lindenstr． 3 ．Tel．Dönhoff 7653 （Postschedkkonto Berlin 33 193）und alle Annoneen－Expeditionen．－Verantwortlich für den Inseratenteil Rudolf G8txe，Berlin．Erfüllungsort für alle Zablungen ist Berlin－Mitte．

[^1]:    Jübenberg. (æßarnutg.) wic oft if idoon gegen bic unfitte, bas Febervich auf bic ©trage ; Iaffen, Eingewiefers worben. Wis amt Sonntag yormittag cin 2uto, von Gräfenbainiden tomment,

