

## Ferien-Beginn

Überall wird zum Empfang der Feriengäste lebhaft gerüstet. Die Sommerfrischler



In den sogenannten Weinkellern werden neue Etiquettes auf die Flaschen geklebt.

,,Auf der Alm, da gibt's koa Sünd/" Die bayrischen Maderln flicken die stark $a b$ gegriffenen Leitern, dennauch dieSommerfrischlerbedienen sich gern herzhafter Landessitten.
steigen in die $A n$ - u. D-Züge. Längs der Ostsee wird Bernstein ausgelegt.

Zeidinungen von Alois Florath


Von der Etsch bis an den Belt werden in die Wände der Damenbäder neue Astlöcher gebohrt. Wer Geld verdienen will, mu $\beta$ etwas bieten können.

Der Strand bekommt frischen Sand. Möwen werden ausgeseizt.


Der Neppkannbeginnen!

# Der Sänger ím Itajjer 

## 

Wenn ber Seldentenor Stepban Neubiert fang，bann geidah bas mit folder 1 legetwalt，bag ben Wartneriment auf ber Wifne ber Puber wie
 Hagend zum Ravetfmeifer binidrien，ber fie aber fogleid mit feinem ₹aft＝ fod nieberiblug unb ben Siaum mit ausbrcitenben Soanben wieder für ben Fammerfänger freimadfe．Denn er zog bem Dpernbaus das Belo in bis Saffe；wenn or fang，wurben teine Freifarten genebmigt－unb adjt Stunben vor ieinem Kuftreten bing oer Direttor cigenbändig bas Editb ${ }^{\text {an®berfauft }}{ }^{\prime \prime}$ mit Freubentränen in ben 2ugen am 2 illettidjalfer auf－ als geffe ef einen Wifftommengruß für cine fiegreide Xrmee anfzupfanjen．

Sobe und böbere ₹ödter，Dic idon bie ふarte für eine foldge Worftelfung in ibrer Srammatif aufbewafit hatten，verwedjelten in ber £iteratur： geididyte Soetbe und ©diller und idorieben wäbrent ber §aufe ben פlamen＂Stepban פieubierl＂mit bem Finger aufs Butterbrot．In oer Seograpbieftunde，wenn fie burds Fenfer ben Debell mit feinem Winbs bunb ïber ben ©dutbof gefen jaben，war es im Zugenblid io，als fuasiere ber idönc Siegfrieb mit feinem Draden in den ₹urniaal binunter，
 in ber ک̛üde oer §rau §ibeff tatiädlidy nad Margarine rod，febrte bieic Erimerimg an Stephan mit bem Draden mit zwingenber Deutlidfeit micber in ibr Bewnfticin gurint．．

2Bar io bann enstid ber 2beno ffammenbes Ers cignis geworben，Gatte Stepban Neubierl mit bent Gold in der feble als Siegiried bic Sjene betreten －ja，bann idantelfe fide ber gante Suidauerraum wie cin Djeanbampfer auf ben Wogen fürmiider Begeifterung．

Unt fein Menid fonnte fid cine entipredenbe Borfteflung von fold cinem Febltoyf maden． 2） and e verirrten fid in trantfafte Begeifterung und Otberwertung，oic nic cins ridstige Knidjaung von Stepbang unbezablbaren Stimmtammern geben founten．So badten cinige，feine Fieble müfe cine
 Znbere wieber bergliden fie mit bem Dicidtum eines Dampifdiffroartefaales erfter KIaffe，－und cinige fogar mit bem Spredjimmer eines 及abnargtes，two jebe ゆlombe Eundert Silart toftet．

פad bem ©doluf Des erfen 2ffes baften wicte vor Begeifterung ibre grüdtebonbons ungerlutidt auf oer Sunge fiegen，eine Kinbergärtnerin betam byfteriide 2lnfäle，ber bienftuenbe WBadotmeifter beidlob，fid Stepban Neubierls Stimme als Grammophonylatte jutaufen，und efnigen Da－ men äferen Jabrganges war in der erfen Sikreibe yor laufer Riübruing das Rautidulgebig in ben Drdefterraum gefallen，bas ber Sogenbiener gegen
 rintiterbierte．

Wem folde Dpier unb Berebrungen zuteif werben， osr muf－fo tonnte man glauben－zu ben Stüds fiden ber Erbe gejäbit werben．．．．Xber ber Sanmerfänger Stepban Dieubierl war im tieffen Srumbe ber Ceele ber ungtüaflidfte 5penid，ben ©s nur geben tomate．Da戶 cr cine göttidge ©timme batte，bas whfite er felbft am beftert．Unb wem er es cinmal vergeffen bätte，was bei ben §elbentenören aber nic vortommt，to bätte er es surd Die unmenid）$=$ tide fegbe feiner Sage wieder erfabeen．

Der afferweltøberiabute ふammerfänger Fonnte nämlid，nidt－iфwimmen，$j a_{\text {，er }}$ war gerabesu
 genten Folländers＂fam igm bicfe Sdbwäde cines 2 bendes zum erfen Male zum fragifden Bewngticin． Er batte fid vorgeftellt：wenn Diefe Welfen und Wogen aus bemalter Ecinvand mit cinem Male tu wirtlidem Wafter und Neer geworben wären，mit ©alggeidmad，tanfend Neter tief unb mit neun Grab Sälte－er wäre famt feinem boben＂C＂ein 5）Ramn dee ₹obes geworden．．．．．Das gab igm ju Denten，und er badte jum erfen Male fief nad， fauicind Meter in bie ₹iefe．Bewunberung und Ebrs furdjt batte er won biefem Xugenblid an für affe， benen in folden Sebenstagen Bertrautbeit mit Waffer gegeben war．，2Bas tuift mir meine gotbene Reble und mein butterweider Zonaniak，unb meine Bage， wenn id nidyt idnwimmen fann！＂fagte er iu fid） felbft，ato er in feiner Sarderobe war und fide feine ©djminte und Weruibmtbeit aus bem（Sefidte rieb． Der ₹beaferfrifeut，ber ibm bie Seldenbärte ing Kntlik Itebte，ber tonnte fibwimmen．Steyban


Fred Knab：Idyll
crinnerte fid jeft，wie ibm cint biefer gottbegnabete Nann erzäflte，daf er jogar cinmal sime Rage aus dem Wads jog，cinc ふake int Sad，uns ibr io das £eben reftete． Und to lebenswabr und nab eridjien bem §elbentenor num wieber biefe Segebenbeit，io rebbaft verfeste er fide in bie Niotlage bes ertrintenben ₹ieres，סag er plöslidi felfot glaubte，cine Rage im Sad 3 u fein，das gurgeinde $\$ 8$ affer in feine Dbren laufen fübife
 idric．
Der Sbeaterfrijeur，ber gerabe auf feinem Solgtovf cine Pagenperüfe austammete，glaubte junädft，Der Serr Rammerjanger ftubiere eine neue Эiolle ein，aber ba er jogar Sdweís auf jeiner ©tirne perten jab，was ionft bei Seldentenören nur ielten vortommt，da abnte er Befabr und iprang auf ben rumfter $\quad$ ju．

Der afmete fogleid befreit auf，als er reftenbe Sänbe nake fommen jab：＂Sie Stüdlider＂，jagte er eridjuft，＂Sie tönnen iawimmen， wäbreno í eefrinten muб！

Da meinte ber ₹beaterfrifur wicber beftimmt，baf er eine Solle eins ftubiere－und ging su ieinem §olzfopfe mit ber Pagenperï̆fe zurüat．．．． Seiroem ghaubte fíd der Selsentenor immer ber Scinbr bes Ertrintens

 ipiegst aus，auf bem ibn bic Wellen bilflos bin und ber warfen． 2 km Stabtwaffer wagte or mut nod roäbrend \＄er Wadaustebr $\boldsymbol{z}^{4}$ promenieren．Woll Neio fab er int Kquarium Den（Sorofiiden nad），unt er bätic am liebften feine Stimme gegen Siemen verfanitot，bätfe fib）gern son 2tgen uno Qrettrumen ernäbrt，wenn er to bätte fowimmen tönnen．

Er befudite nun aud alle Beranftatimgen bes Sdjwimmecreins und wurbe ifberall Cbremmitglies． 2ber überafl，wo iein शlame Iaut wurbe，tobten fie feine Stimme und adoteten feine ©dowimmberfudie gering．Er，Der io durd böbere Saben begnabet fei，babe io etroas，fo cine gemeine Betätigung nidt nötig．Einige meinten，or mülfe mit feiner Secle in folon balb im Simmel wanbefti，bie Erbe mübte ibm idjon fremb getworben icin，iban，bem göttliden Cänger！．．．©o fyraden fie，wäbreno or in ciner Babervanne vie crfeen © nabm，bic Seine nidt anjujicben sermodste und Waffer idtudte，melbe als cin Filfrierpapier．

Nad cinem Jabr beifeften Wemübens in ber Babewanne glaubte fid ber Selbentener für getwags tere Waffertuinfte berangercift．Er band fid einent Korfgürtel um oen Wruftorb，aus dem idoon io vicle Wate oet Dibeturgen Diot ertlungen war，ber
 ©o trat er ©dritt für ©dritt，wic Miänner，bie zum Sasbaln forciten，an ben शianb Des Waffins， in bem gewöbntid fumbe und Sinber gebabet wurben．

Sit einer Slaide Riridwaffer am Sergen ging er，fíd Shut fudend，am Wafferbebätter auf uni nieber．Wenn er oben－war，freute er fid，wieder nad unten geben $j^{31}$ Fönnen．Whb immer fand er etwas，das Brumb gab，den erfen Sprung in bie jeidte ₹icfe binausjuidicben．Da idjeen ibm das Waffer zu unrubig，bort íwwamm cine alte Beitung， in beren $\mathrm{Kn}_{\mathrm{n}}$ eigenteif er nidt bincinipringen wollfe．

Und dicier Sprung wollfe icbr überlegt icin． Er war enfidetibend für Stepsan פReubierls fätere Buturft．Selang er，io war er feft entidolofien， feine rubmvolfe ©ängerlaufbabn aufizgeben，ja，bann wollte er fidg im Waficr fortbitoen，um cinmal felbit ©dwinmiefrer ；и werben．Dicier Sprang war fürs Seben widtig wie ein Staatseramen，cin Stellungss gelud ober cine Seirat．

2fer es war nod Beit．Dis Babcanflalt warise erft um 8 Ubr geid）lofien，ju jenem 3citpuntt，wo and bie Dper anfing，in ber er bei erböbten Preifen beute abend $z^{u}$ fingen batte．Llno jest wars erft orei Ubr nadmittags．．．．Dic Some marf glizernbe Salsbanber unt Dbrringe auf den Waffer ipiegel，ber frifd und grün wie cine Walbmeifters timonabe ifm su Fiagen lag．Bwei Babemeifter warteten feines Wintes，ber ifnen anjeigen folfte， wann er geiftig und förperlids sum lebten gewaltigen Sprung feines qebens bereit fii．

Jekt ipazierte er jur 2abredifung aud auf ber ans beren Seite des Wafiers aมf uno ab．Da aber gab co cine Stelfe，wo der Fiand bon Seife，Sdjmirgel unb Saifneraugentintifen idtupfrig geworben war．
（Forlfefung auf Ecite 305．）

## Die (3)eplagten


"2Biffen Sie, menn man fo ben ganzen Winter niatis zu tun getabt hat, hat man bie Sommer. Erbolung bireft nőtig!"

## Der Spié̉er und die Tatur


"Diefe Gonnenuntergange an ber Gee find practitooll, - in leiner Gegend hat man fo lange Liditzum Clatl"

Der Sänger im W̧affer. (Forfiethung von लelte 303.)
Und ber Selbentenor fariff uber fie binveg, frof, baf er immer nod vier ©tunben Beit zur Entideibung yor fide batte. Khnungslos traten keine ©oblen in biefe Yotitur, er glitt aus - und flog wie sin Sad
 Sinne wie burd ein Sieb.

Wit ben Fifien nad oben und bem Ropf nad unten rang ef nad Sanb unb Seben. In einem Xugenblid waren ibm Kugen, gurgelnbes Brin, Dic extimme Der Souffleufe bom Dpernbaus, bas Siegfrieomotiv, Die Solbe feiner Bage und ber fehtenbe §nopf an feinem 2Binteruberfiehtr gegenvärtig ... unb nur bie ©dwimmübung: cing, zpei - brei, vier.
fam ifm nidt in ben Sinn, ber inm suicbenbs idnanb. Da, als bic Iesten Seßen feines Wetwugtieins in bie Ffuten ju entweiden idienen, füblte er Die §änbe ber beiben Babemeifter fíq um feinen Siegfriebsteib falingen, und bic Sonne idien wieber.
$\mathrm{J}_{\mathrm{m}}$ Dpernbaus muite bie Borftelfung abgeiggt anb bas Eintrittss gets yerguitet merben. Stepban tomnte cinen Wonat tang übergauyt tein Baffer mebr feben. Sdon cin Zrintgeld erweafte in ibm 2 (ngft und Furdst. Und als er nads einem Jabr gum erften Wrale wieber im
 Seinwandwogen ein folder 2fufruty, bag er exf fingen lonnte mit cinem Sobwimmgurtel um ben £eib - und mit jwei Babemeiftern su feiner Sinten unb Redten.


## Studenten

Sie pauken so fröhlich auf altes Messing Und halten zu Gott und Reichspräsident Und boykottieren Professor Lessing Und spielen Biertimpel-Parlament.
Sie hatten so friedlich altheidelbergert, Völkisch gerülpst und die Schläger umkrampft. Nun hat sie der Lessing wieder geärgert, Daß ihnen der seelische Bierfilz dampft.

Der Lessing, die jüdische Demokröte, Vergifte das Autoritätsprinzip, So sagte ihnen ihr Schwarz-weiß-Rocthe Und ihr Jenenser Verbildungsbetrieb. Da brannten die Kratzer auf ihren Wangen, Die akademische Freiheit schwoll. Dann sind sie begeistert losgegangen Und machten Herrn Lessings Katheder voll. -

## DerKampfgegen


#### Abstract

f     jeṣt vertoofen ie bod alle im Sanbe!"




Dort，wo frïber bic Seimat ber ßerliner We夕ême war，im alten Safé bes Weftens， an ber Eife Joadimsthaler Strafe，sa feben fie jekt，bie Sroftaufteute，som früben Miergen bis in bie Madt，zupfen ben Mafianten am Sied，flüftern ibm ins Obr：，Woeffen Sie cinen Znjug faufen？＂－＂Nicin＂，jagt ver Enriter ©djlapinifi，nnein，vante，ar
 es entrüftet surữ̛．

＂Die Haltung ist der ErfolgI＂

In Jena doziert der Professor Plate， Ein Mussolini der Biologie，
Der hängt sein Museum voller Plakate Und erläutert den Monarchismus beim Vieh． Das ist der Mann，der dem alten Haeckel Aus Dankbarkeit die Bude versaut． Zu dem da schwenken sie ihre Deckel，
Die Koryphäe ist richtig gebaut！－
Das sind die deutschen Kommilitonen Mit Biertimpelei und Schaumlöffelei． Und sowas kriegt nun später Funktionen In Parlamenten，in der Kanzlei，
In Ministerial－und Justizbehörden， Als Männerstolz vor dem Fürstenthron． Das kann ja unglaublich gemütlich werden！ Die arme nächste Generation！Erich Weinctt


# (1)NNNWNNTM HIEINTRCTH HCEINT 

EIN LEBENS- UND ZEITBILD

## WÄHREND D.KRIEG

## ESCHLAGNAHMT!!

Mit einem Bildnis des Dichters nach einer Zeichnung von
S. Friedrich Diez und derWiedergabe eines Briefes an Marx

$$
\text { Ganzleinen } 6,50 \mathrm{Mk} \text {. }
$$

Zu beziehen durch jede gute Buchhandlung oder durch den
VEIRLAG J. H. W. DHETVZ NACHE., BEERHIN SW 6S, LINHINSTRIR. 3

[^0]
# Jn Der iäckiiícten Sctweiz 


"Gehtr, foldhe Felgiandigge haben be alben Germanen uff ihre Feinde gefamedbert!"
Felix Riemkasten: Die Badehosespricht

O Mensch von heute, nun gib acht: Gott hat dich ganz verkehrt gemacht; an deinem Körper ist ein Stück voll Anstoß und voll Ungeschick und ich bin da, daß du dran denkst und immer gleich den Blick hinlenkst!

Denk: wenn ich nicht vorhanden wär', Wo nähmst du dann die Scham wohl her? Wo bleibt beim Gegenübertreten ganz ohne mich wohl das Erröten? Und schließlich, wenn ich hier nicht sitze, wo bleibt dann noch cin Raum für - Witze?

## Saifonarbeiter


„Die Šaifon סer feinen Seute is G゙rfolung und Bergnügen, unfere Gaifon is Sdwik und $\mathfrak{A r b e e t ,}$ und trozdem berbienen die meffr Eselo! 2Bie fommt bas blón...?"

## Stachus: Hygiene

Es rast ein Auto heim vom Rennen Und fuhr mich an, - 's war meine Schuld. Ich hätt' am Gehsteig warten können, Fußgängern ziemt nicht Ungeduld.

Mir ward mein letzter Rock zerrissen Und auch mein Schuh bekam ein Loch. Zwar beides war schon recht verschlissen, Bevor ich in die Gosse flog.

> Im Wagen - elegante Fremden, Die Damen im modernsten Kleid, Die Herr'n mit feinen Seidenhemden, Es roch so gut nach Sauberkeit.

Mir war der Vorfall furchtbar peinlich. Der Armel hing mir bös zerfetzt, Und meine Wäsche war nicht reinlich.
Die Damen schienen arg verletzt.

Drum bin ich rasch davongelaufen, Verbiß die wilde Schmerzbeschwer. Ich würd' mir ja gern Seife kaufen,
Wenn nicht das blöde Hungern wär'.

## Rekilamepreis 4.00 Fin .

kostet edite deutsche Herren-Ankeruhr Nr. 52 stark vernidcelt, ca. 30 st. Werk, genau reguliert nur 4, - Mk. Nr. 51, dieselbe mit Soharnier ..... nur 4.00 Mk.
 Q nur Nr, mit besser. 5.- Mk.

Werk .... nur 6.50 Mk.

Nr. 58 , ganz verg.
$\frac{B}{5} \mathrm{~m}$. Sprangd. nur 18.80 Mk. F Nr.39, Damenuhr, 7.50 Mk . $\frac{1}{5} \mathrm{~N} . \mathrm{m} .79$. dies. kleln. ô Format .... nur 10.- Mk. F Nr. 81, dies. echt E Silber, 10 Steine 20 . - Mk. uhr mil Riemen nur 8.- Mk. Nr. 44, diese mit besserem Werk 12, - Mk., Wedker, po. Messingwerk n. $\mathbf{3 . 5 0} \mathbf{M k}$. Metall-Uhrkapsel nur 9.25 Mk . Ponzerkette, vernidkelt 0.50 Mk . echt versilbert 1.50 Mk , edt vergoldet 2.- Mork, Golddublee Kavalier-Kette $\mathbf{5 .}_{\text {. }}$ - Mark. Von den Hhren verkaufe lif ganrild zirka 10000 stila
Uhren-Klose, Berlin 248, Zossener Sirafse 8.


Brudnleidem
$1 \begin{aligned} & \text { Sichere Hilfe } \\ & \text { Schievea mit }\end{aligned}$ Sehievea mit
extra weicher extra weicher
Gummipel,w. Gummipel,w.
a. Heil hin, cine Wohltat jeden Leidenden. Katalog kostenfrei. Sehievekamps isandamenhams, Duisburg 77, Königstr. 38

Dis Morallineologit
des Helligen von Lignori und die furchtbare Gefahr derselben fär die Siftlich
kelt der Volker, mit elnem kelt der Volker, mit elnem besonders ausfahrlichen belchte. Mark 2.50
M. DELASOR,

Hamburg 92, Königstr. 36


Ceídt taufens, fabil umb baucthait finb meine
T3Fabyimser= = 9Ratder $=$ mit 3 meciliariges ©arantic Don 68 grart an. Täbmaføinen, Spredj. apparate, ©umini, £a* ternen ete., Wreife niebrig. JI. Katalog gratis

## Eleka Bompanie


Befte Be3ugsquetle fir
थ3iebervertauter.

## Bille b bzamacer Bett- <br> federin <br>  <br> ${ }^{\text {Lhgs rant }}$ <br>  <br> halbweiße 4 RM, weiße <br> 5 RM , bessere 6 u. 7 RM . daunenweich. 8 u .10 RM , beste Sorte 12 u .14 RM , <br> beste Sorte 12 u .14 RM , Versand franko zollfrei <br> Versand franko zollfrei gegen Nachnahme. Mue <br> ster frel, Umtausch und <br> Rückn. gestattet. Benedike Sachs <br> Benedikt Sachsel, Lobes <br> Lobes Nr, 17 <br> bei Pilsen, Böhm.

 Beziehen Sie sich bei Bestellungen auf die Zeitschrift
"Lachenlinks"!
It!
Schall|latifien Isiohon
 versendet zur Answahl. Umtausch alter Platten. Mod. Sprechapp. a, Teilz. hardt, JöhstadtL. Erzg-


## Ein Königreich für eine Idee!!!

Dieses sensationelle Werk wird als elne Spitzenielstung aculscher Geistesarbelt bezeidhnet. Es beschreibt in aberaus fesselnder Weise und in mifreifender Sprache ©eldsanladnten! Reklame-rellzuge! und cine Menge neuer Lichfblicke, an denen niemand vorabergehen kann, dem es fatsächlich ernst ist um sein

## materielles Forikommen

Preis 1.- Mark (bei Nachnahme 20 Pfennig mehr).
Verlagshaus ASTA, Dresden-A. 19

## Einkommen verdoppelt



Vom Handwerksburschen zum Kommerzienrat. Anstellung im Ausland. Anstellung als Dolmetscher. VomKontoristen zum Prokuristen aufgerückt. Lehrerprüfungen bestanden. AlsUbersetzertätig.Als ehem. Volksschüler leit. Stellung erhalten. Soldie uad viete andere Bhalidic Ertolze haben uns in frciwillig abgegelienen Anerkeanuagen unzähligo unserer durch Sprachkenntnisse

## die sie auf Gruad der Unterrichtabriefe

 nach unserer Methode Tousasint-Langenscheidt erworben haben, habendiese Leute scheidt erworbea habeihre Erfolge erzielt.
Avch Siekönneaes diesen Leatee gleieh. ton. Glauben Sie nidt, daB Sie es nidht schaffen, Sie brauch
daza aufzubringed.
Sie leraea nadh
der erraten Stunde anserer Methode ron der ersten Stunde an die fremde Sprache
mit unbedingter Siderheit richtig lesen, mit uabedingter Simberheit richtig lesen,
achreiben, sprechen und veratehen. Vertraven Sie sidh unserer Führuag an. And Sie werdea die Erfolge erringen, dieschon viele Tauseade vor Thnen erzielt habes. woan Sie nach der glänzend bewährten

## Sprachlehr-Methode

Toussaint-Langenscheidt
eine fremde Sprache erlernon. Es ist cine bekannte Erswheinung, daB Prüflingo, die ihr Sprachwizeen durch die Methode Toussaiat-Langenacheidterworben haben, sich vor andern, die auf anderen Wegen Spracheo erlerat haben, immer wieder ausreichnen. Um unseres Unterricht kennea zu lerace, brauchen Sie keinen Pfennig ausrugeben. Teilen Sie uns auf
untenstehendem Abschnitt (als Druek-
sache mit 5 Pfg. fraokiert cinaenden) thre Adresse mit und die Sprache, die Sie erlersen wollea. Wir seaden thnen daan
eine Probe-Lektion vollständig kostenlos, portofrei und ohaeirgendwelche Verbindlidikeit 20. Sollbst wern Sie heute noch nicht wissen verwerienkönces, wäreesfalach vo lhnes verwer Angeb ot nicht so beachton Ver. anderungen ergeben sich oftmals bald im Leben, und viele Tauseade, die frūher ciamal aus Liebhaberoi Spra* chen erlerat haben, besitzen heute in ihres gediegenea Sprachkeantnissea die Grundlage für ihre nissen die Grundinge fur ihre
Existenx. DerNameToussaintExistenx. DerNameToussaint
Largenscheidt bürgt für grindliches Studium,leich-
tes Lernen us unbedingt ersuche tes Lernen u. unbedingt
sicheres Behalten des
Erlernten. Probe-Lektion der Ericroten,
Uberiegen Sie also nicht lange. bendern schreiben Si


Ich künde, wie man sich kleidet. Den "neuesten Modeschrei" Ich werde von Frauen bencidet und fühl' mich erbärmlich dabei.

Vor Gänsen, Gecken, Kokotten trage ich buntesten Chic.
Und darf ihrer Fratzen nicht spotten. Braucht ihr das in eurer Fabrik?

> Ich muß mich als lebende Puppe
> vor ihnen wenden und dreh'n. Sie sind eine grinsende Gruppe und wollen die Formen beseh'n.

Ich spic ihnen gern in die Sahne und schlüge sie in ihr Gesicht. Doch weil ich die Folgen schon ahne, dreh' ich mich lachend, wie's Pflicht.

Schweigt drum, ihr Neider und Schwärmer. Die Kleider am Leib sind mir fremd. Im seidenen Rock bin ich ärmer als ihr im staubigen Hemd!


[^0]:    "Lachen links" erscheint wöchentlich am Freitag, in Berlin am Mittwoch. Alle Postanstalten, Buchhandlungon und der Vorlag nehmen Bestellungen an. Bezugsprels für Deutschland Einzelnummer 25 Pfg. Hauptschriftleiter: Erich Kutiner. Verantwortlich für den redaktionollen Teil: Friedrich Wendel, Berlin-Friedenau. Redaktion: Berlin SW 68, Lindenstr. 3. Für unverlangte Beitrïgo wird keine Garantio übernommen. Allo Rechto an sämtlichon Beiträgen vorbehalten. Verlag und Expedition: J. H. W. Dietz Nachfig. G. m. b. H., Berlin SW 68, Lindenstr. 3. Druck: Graphische Werlestytten G. m. b. H., Berlin. - Anzelgenpreis für die Ggespalteno Nonparaillezeilo 75 Pfg. - Anzeigenannahme durch die Anzeigenabteilung J. H, W, Dietz Nachfig, G. m, b. H., Berlin SW 68 , Lindenstr. 3 . Tol. Dönhoff 7653 (Postecheckkonto Berlin 33193 ) und allo Annoncen-Expeditionen, - Verantwortlich für don Inseratentoil Rudolf G8tze, Berlin. Erfüllungsort filr allo Zahlungon ist Borlin-Mitto.

