

＂Darabiefifa！2Beif und breit leiner von ben $14^{1} / 2$ 2niflionen，Die zu viel find！＂

## Rund um die 3eit

Nadbem Suther Deutidland mit feinem Flaggencerlag beungliadt batte，wat irgendro im Kusland sin Meníd trok． Dem babei，Die fibon vorker angefidafite £uther，马abne in iffre Beffandecile zu zerlegen，um bie alte fabme mieber－ berzufellen．

Da baut fith mit erbobenem Zeigefinger ber Mififionar－ Wfarrer vor thm auf und Dolumentiert：
，＂ছas Euther zufammenverfügt，foll ber 刃eníd nidt trennen．＂

Der $\varsigma 218$ fpuft mieber in ben Röpfen berer，bie Das neue Sefébuゅ maden wollen．
Sie beabifidtigen，inn uno es zu veridärfen．
Derart，baÉ es bei Strafe verboten fein foll，bon cinem


Es gibt Seute，bie perbienen ifr Setb in Sandumbrefen： Das find sie תitro．Dperateure．

Es gibt andere，Die berbienen es haufent：Zu ifnen gefiotr શlutmi．

Wieber anbere verbiemen es ofne Xrbect：Das furb bie §ungertünfter．

2 Iber ，fipieteno＂verbienen es nur beutide Diplomaten．

Witherm fühyt fich zu cinfam in Doorn und serpflidfer Desbalb neut Diener．

Sid unt Seinem Sopf．
Der Я̂ontraft mit bem perional bat bie ひberidriff：„Be－ ftallung＂．

Woraus mieber cinmal berborgeht，baf $\mathfrak{E}_{\mathrm{r}}$ inumer no由 nur Ddifen und Sdafe um fid suldet．
，Was frag＇th）biel nad，Seto und（Sut＂，fang Withelm （unt bertangte nod，eine Mridion）．
＂Wenn id zufrieben bin＂（er verlangt immer nod eine．．．）．
＂（Gibt Gott mit nur ben redten Mut＂（Mut Midtung follant）．
＂Uno beit＇ren，froben Sinn＂（und fimig baatt or §oot in Doorn）．

Safmedens Rronprinzentaar reifte beleibigt aus New yort wieber $\mathfrak{a b}$ ．

Diptomatidide Dadforiduungen（afio nidt bon Diptomaten aubgefiugrt）ergaben，baf ein gaftronomildies Blatt bei feincm photograplyijकen §eporter ein Bild beftelt hatte，das den Srompringet mit ciner ©sdwebenplatte barfellen follte．
 photograpkierte ber ßeporter feine Glake，bie mit ber aber． f（drift＂Edwebenplafte＂yeröffentida）wurbe，und 2 nftof


## ひuş einem Ģartenfeft


"3a) bin eine unverbefferlidie Dptimiffin: - einmal wird Etrefemann boci reat haben!"

 Enquete darüber in Die 23 ege leiten wirb, ob die $\mathfrak{A}$ rbeitsfofigteit oder Die Zrotperteuerung die unmittelbare $\mathfrak{U r f a n e}$ Dez Gelbfmordes gewefen iff!"

## Siresemann=Faust

(Auf dem Schauspielerkongre $B$ in Berlin hat Stresemann eine "flammende" Rede gehalten. Falls man ihn daraufhin auffordern wird, gelegentlich einmal als Schauspieler ,offiziell" hervor und aufzutreten, sel thm folgender FaustoMonolog vorgeschlagen.)

Habe nun, ach! deutschnational, Demokratisch und auch sozial Und ,Wie kann man Bier auf Flaschen ziehn?" Durchaus studiert mit heißem Bemühn. Da steh ich nun, ich armer Tor, Und bin so klug, als wie zuvor. Heiße Minister, heiße Doktor gar Und ziehe schon an die sieben Jahr Herauf, herab und quer und krumm Meine Wähler an der Nase herum. Und sehe, daß wir nichts ändern können! Das ist kein Grund für mich, zu flennen. Denn ich bin gescheiter als alle die Laffen, Doktoren, Minister, Schreiber und Pfaffen;

Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel Fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel Doch ist mir durchaus keine Freud' entrissen, Bild' mir zwar nicht ein, was Rechtes zu wissen, Doch rede ich ein: Ich könnte was lehren, Die Menschen zu bessern und zu bekehren.
Es möcht kein Stresejunge so länger leben,
Drum hab ich mich (je nach Bedarf zu ändern) der X-Partei ergeben,
Ob mir durah deren Kraft und Mund Nicht manch Geheimnis werde kund.
Und was ich hier hab eingehandelt, Damit wird zur nächsten Partei gewandelt.

Joheinz Ludwigg Goethe.

## Die Seance

## Зelonung von Friebriの बdbei


,,Unzweifelbaft - es ift unier ffreunb smäller! Er bat fdon im §eben immer fo lonfus gerebet!"

## Stachus: Mūnchener Kunsíaussfellung 1920

Unser Dankgebet zum Himmel halle, Denn es wird nicht mehr gevölkerhaßt, Seitdem wir die "Internationale"
Haben in dem Münchner Glaspalast.

Wo vermittels bildbehängter Wände
Von Corinth, Munch, Egger-Lienz, Pasquin
Man sich reicht diverse Stammeshände, -
Dies verbürgt ein kulturelles Blüh'n.

> Und in solohem hehren Friedenssinne Spricht Herr Held vom Rednerpultgestell; Feistes Lächeln rankt sich um die Kinne Des Herrn Reichsgesandten Haniel.

Für des hohen Herrn Einweihungsworte Wird entfaltet Rauschebeifallsinn. Rund durch Säle rast die Festkohorte, Kronprinz Rupprecht, der war auch schon drin.

Also baut der Kunst man eine Gasse, Weil sie gläubig froh und zukunftsstark. Hierfür nimmt das Fräulein an der Kasse Pro Besucher eine Rentenmark.

[^0]
## Etgöbliane §ifforie vom Ȩhrbegriff

 (Cin Beitrag zur ఖ1vdotogic Yotorierter ©tubenten)Dort, wo ber Skain bebädftig wie Spucte und faul wie ber Würzburger Dialeft babinflegt, erbebt fids inmitten mit Borbeuteln betwadfener Singeteien bie firdturntgefdmängerte Ritianftadt.

Fier luftwanbelten im Jakre 1922 zwei beutfde Stubenten, ein dxiffitider und ein jiibifder, Jircunde und frubbere Kaffentamteraben.

Jhnen entgegen fommt ein Rorief, beffen Gefidy mit idjönen Sdmilien freus und quer verumsiert ift, ein ausgepidter Xntifemit und friblgerer Klaffenfamerab Der beiben obenbezifferten nidgtinforporierten Stubenten.

Die Beiben entblöfen, wie bie Sitte gebeut, zum Srus bas §aupt, inbes ber wadere Rorjeß nur fummerlings bie ) Müte วưat.

Entrüftet fiber fold uttziemlidies Sebaren fpridyt ber Stubent deriftiden © Saubens - nennen wir inn Dago. bert - fprid Dagobert - volftändig im Dtbilde über ben Grund bes lacelthaften Gruges, Den Rorich an. (Dem bat Gott Wrotan in einer fawaden Stunbe cin Xint verliehen im Sodidulting ädst teutfaer 2att.) (Der Rorieh foll 2frdibalb genennet fein.)
"Entiduldige einen 2fugenblia!" fprid)t Dagobert, und bant bält er bem 2rrdibalb cinen Fortrag, da@ das beileibe fein Siamid fei, er, Dagobert, fdlage fid primivieff nidt, aber

## Der Oberlefrer

3elfonung von furt sufgelow

,ffaft bu mid bent aud wirllids lieb, Zraugott?"
"Ober Silbegunde, wie oft habe idif Dir bas fdon gejagt, Das müfte bod nun enblid figen!"
alles twas redft fei, ob er, Dagobert, nun mit einem Saujuben ginge ober nidt, bas fei fotegal, einen anftänbigen Sruf verlange er, bas fei nidft mely als redit unb billig, fonft lieber gar leinen, er verzidjte gerne, und ein folddes Werkalten, fawobl, bas fei gerabezu pöbeltaft.

Worauf ber Rorfeg feine Sinterfüвe aneitander rieb, fid ertundigte, ob bag
 toprauf er, abjallägig befdieben, fludt:artig unter 2usbuinftung peftilenzartiger Siadegerüde entrestic.

Worauf anderntags ein Rorjefbruber feiniges als Rartelfträger fíd in bie Wo\%. nung Dagoberts idhlid unb felben zu foreden begejrte, worauf ber Begetirte, ber mitnibten in feiner Remenate weitte, bem Kartellträger eine Sifitenlarte aiber. reiden Iteés des Jubalts, er, Dagobert, fei am anbern ₹ag um 6 U5r am Sörfaal 4 in ber Uniberfität zu fpreden.

Worauf ber Kartellfräger in solfer Ћriegsbemalung unto gant äbäh in Der Uniberfität eriditen und Dagobert aniprad.

Diefer erttarte gunbelalt, er verbanbele nur mit Şerrn 2frdibalo periönlid, bier, voilà, ba íei fein Kartellträger, Şerr 2 2 ga. memmon, an biefen moge jetrer fin baltett.

2gamemnon, ber jübtidje Sreunb von Dagobert, fdlug feinem bobien Segner eine Einigung auf ber Srunolage vor, Seerr 2frdi. balo möge fid feines minbidiefen Grufes megen entidulbigen, alsbann mairbe Serr Dagobert nidt anftelen, ben 2fusbrud

## DEN

## VDR-ZUG

## lhat entschieden ein

## Dietz-Ferien-Palket!

## Du kannst dir die tenre Reise <br> durch gute und doch billige Ferien-Hektire ersetzen:

## Das Dietz-Feriempaket bietet dir

6 Bücher. Ein populäronaturwissenschaftl. Buch
(illustriert). Eine illustrierte Erzählung - Eine Nexö,
Novelle . Einen packenden Roman - Ein lebensvoller
Großstadtroman - Ein Roman • 2 Zeitschriften usw.für


Bestelle dir heute noch ein Dietz-Ferienpaket?
Geh heute noch zu deiner Volksbuchhandlung oder schreibe eine Karte an
Verlag d. FI.W. Dietz Nachfo,
Berlin SW 68, Lindenstr. 3 (Versandabtellung)
 ケartellträger 2radibalos um bie rämlide Stunde uno bradfte Die 2bbage feines Manbanten．
Shummebr erffarte Seer 2 gamemnont＂Otbrigens liegt won utherer Seite tiberhaupt feine Beleibigutg bor，fonbern nut Die Tieftiellung einer beftebenben Ratfade！＂

Worauf Dem Rorjels Die Butfer bom Brot fiel，weil er fo etwas nid）t erwartet batte，und er fdrie：＂Nad umerem Rom． mang mu® id mit Serrn Dagobert perföntid unterbanbeln！＂ ＂So，na山）unierem Romment if bas nidit ber Fiall．＂
＂Mä？Niad meldem Rommang bittã？Naぁ Jorem？＂
＂Jawobl，ganz ridtig，na內）umferem Кommang．Wir baben nämlid）unferen eigenen Romment！＂
„Sä，bann merbe id die Sade vor bas Egrengeridyt des ©．©．bringen！＂
＂Sitfe＂，fagte Serr Rgamemtion，＂bas Eyrengeridy Des ©．©．erfennen wir niddt an，bas exiftient nidyt für uns．Unb Dann babe id Shnen im Namen meines Manbanten nod ； $\mathfrak{H}$
erftarten，daE mein Mandanf nur auf leidate Selobaubigen antritt！＂
Da flappte ber Rorjeh zufamanen und serblighte．
Nad eflidjen Tagen erbielt Dagoberf cine in idmuifftigem Tone gehaltene Korladung bes Ebrengeridets，worin aud von Den Ieidten fellbyaubisen su lefen ftuno．

Ja，Sdeibe，badte Dagobert und Yieg fid bas Ehrengerid）t ten Puctel binmuterrutiden．

Worauf er alsbalb einen neuen Sdirieb bes Efbrengeridits cribielt，twelder beiagte，dав er，Dagobert，unter ben obmalten－ ben $u_{m f t a ̈ n b e n ~ i n ~ c o n t u m a c i a m ~ b e r ~ S a t i s f a f t i o n s f a ̈ b i g l e i t ~}^{\text {bin }}$ auf 175 Tage beraubt fei．
Worauf Serr Dagobert unb nidat minber fein Freunb，Serr 2 gamemnon，fid）intenfib ins Fauftyen Iaditen，Dagobert fid Die ganse Sefdidte nidyt meiter antummern lieg，fonbern ofo unb im Segenteil，unter gellenbem §obngeläds bie famofe Feo idfidjte liberall sum Beften gab，aber，Dies fei betont，unter frilter Jnnehaltung Der Wabrbeit．
arnofb Reinftein


Brianb
（．Contral PreB Association＂，Now York）

## des Auslands



Nad bem Bolfscntidecio．
Witbetm fen．зи Witgetm jun．：„Na Wroft，Junge，auf ba§ Wogl biefer ®iepublit！＂
（．Notenkrakor＂，Amstordam）


Die rufifícn Belocr fut Englanb．
（．Horald Tribune＂，Now York）


Sermanias phrygifめe Mäsc． ＂Die झRüge ift natürlid tur pro forma Da，Exselfen！！＂


Die fransöfifacn finanfen ober wenn ber Silinbe ben Sabmen trägt！ （wLo Riro＂，Paris）

## Straftectos= Reform

2frs das ©trafgefetibuch bes £andes feinen fünfzigften Seburtstag feierte, bemerften einige Vleuerer, Dafe es eigentidid peraltet und pon Der Wiffenidaft überfolt fei. Diefe unangeneşme ₹atiade lieg fíd bauernd nidt verbeimlider.
In folden Taxken wirb eine fommififion cingeiegt. So aud bier. Die Rommififion arbeitete fünf Jahre lang gemififntaaft, lié fidh fünfitg Sutadten erfaften, befragte alle Ridtervereine, 2fnwaltse, 2trzte, Şandelsumb Sandwerfertammern, und endete (d)fieffide mit Der Şerausgabe eines neven Entroutes, Den dic ßegierung zur Distufition fellite.
Die Disfufinion geftaltete fich beftig uno swäfute fünf Jabre. $\mathfrak{X n n}_{\mathrm{n}}$ ibrem © (d) ibr Entmurf inswifiden veraltet und yon der Wifferidaft übergolt fect. Sie arbeitete einen nenen Entrourf aus.

Die 2 frbeit bauerte wieberum fünf

## थ̈rstlicje Şunit

3 eidnung von gurt sigeloto

, Kerre Dottor, id) babe fation längere Seit ©dmerjen im £eib, was tam das fein?"
"Das wirb bie Dbbuttion Der £cide ergeben, Jrauden!"

Jabre. Dann erfolgte bie öffentlidje Befpredung, Die gleidffalls fünf Jabre bauerte umb mit ber fefffellung enbete, DaE aud) Der zweite Entrourf itrswifden veraltet fei.
Die Rommiffion fauf einent britten Entroutf (fiehe oben).
Seit fünfsig Jahren wird fiebetGaft an ber Strafredtsteform gearbeitet. Sdoon ber fünfte Entrourf eines neuen Gefeg̨es liegt wor. In. zwitiden beftegt nod das afte und fiefyt ber Kundertjährigen feier feiner ©Git. figfeit entgegen.
๗.ヶ. £.
*
Woduntle war einem Serzfdlag erlegen. झiöslid, ganz unerwartet. Satte er bod nod tags subor mit Freunben einen Bummel unternommen, ber an einer Stätte âubertter £ebensbetätigung enbete. Nadbentlid) bemertte einer ber freunde am Sarge: "So bat bas alte Sprid. wort mieber einmal redt bebalten: , Seut' (Erot - morgen tot' . . ."

## 

kostet echte deutsche Herren-Ankeruhr Nr. 52 stark yernickelt, ca. 30 st . Werk, genou regullert nur 4, Mk. Nr. 53, dieselbe mit Sciornier..... nur
Nr. 51, dies. echit vers. m. Goldr. u. Scharnier Nr. 51, dies, echtrers. m. Goldr. u. Scharnier Nr. 55, mit besser.
Werk. . . nur
Nr. 58 , ganz verg.
m m .5 Sprung d , nur $\stackrel{\text { m. Sprungd. nur }}{ }{ }^{\circ} \mathrm{Nr} 39$ D omenuhr炱 Nr.39. Domenuhr, ${ }^{-}$V. $m$. Goldr. nur
 ${ }_{5}^{\mathrm{Nr}} \mathrm{Ni}$ Si, dies. echt Silber, 10 Stelne 20.- Mk. uhr mit Riemen nur 8. - Mk., Nr. 44, dlese mit besserem Werk 1:2, - Mk., Wecker, pa. Messingwerk n. $\mathbf{3 . 5 0} \mathrm{Mk}$. Metall-Uhrkepsel nur 0.23 Mk ., Ponzerkette, vernidkelt O.50 Mk. edht versilbert 1.50 Mk., edt vergoldet Z.- Mark, Golddublee Kavalier-Kette 5. -- Mark. Yon den Unren verkaule id janrildi zirka Uhren-IGose, Berlin 248 , Zossener Strafie 8.


Berlin SW 68, Lindenstr. 3 (Versand-Abt.)

## Ein Königreich für eine Idee!!!

Dieses sensationelle Werk wird als eine Splizenieistung deutscher Gielstesarbeit

## bezeichnef. Es beschreibt

in oberaus fesselnder Weise und in mitreifender Sprache Geldsohladiten! Reklame-Feldzuige!
und eine Menge neuer Lichtblicke, an denen niemand vorabergehen kann, dem es tatstichlich ernst ist um sein

## materielles Forikommen

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


Schweinsköpfe
 30 PTO. Schwelnekitenfitisth M. 8.70 9 PId. pofe Rugelkise . . M. 3.80
 9 Pld getbe Brodenkäs . M. 3.80
9 Pld, wilsiter Art. . . M. 5.70 9 PId. Vilsiter Art. . . M. 5.10
9 PId. dän. Edamen Ferik. M. 1.40 5 PId. dăn. Edamer Fetth. M. 7.40
9 FId dan Faft-Fetikaze N. 7.60

 200 Harrat Exse ..... II. 1.90 freiblelbend ah Her Hachnahme
H. KROGPAANN

Nortorf I. Holst. (Ho.s9s)

Seldot tautenb, frabit unb bauerbaft finb meine
Tfiabfindet $=$ graber $=$ mit zweljöforlger ©arantie von 68 veat an. Trabmaífinen, Epredf. apparate, © Mummi, $\mathrm{CB}_{\mathrm{C}}$. apparate,
ternell elc, $\Re$ refle ntebrig. Jil. Katalog gratis
Hekha Rompanle
Faffel 12.129
Befte sezugequelle far


## Gumpmio

u. Hygienc-Art., Grat-Off. a. Nennung d.gewünschte Gegnst. m. Zweckangabe.
(seg 20 Pf. Pto auch i. Brief (geg, 20 Pf.Pto auch i.Brief
Ilyglea, Wieshaden H. Postf. 20


[^1]Jm Minifterium

,2Madien da biefe Sewerffanaften Den Borfalag, Der Gtaat fofle Die 2arbeitstofen mit Der Wiederferffellung
 maden wir bann mit ben Zeamten Der arbeitslofenfürforge?!"

## Karl Schnog: Kindermord

Rings Schrecken sich auf Schrecken häuft: Erwürgen, Schießen, Stechen.
Ein Grausen um die Erde läuft:
Wann enden die Verbrechen?

Dem Magenblatt sind "Rausch" und "Trieb" zur Sensation geworden.
Doch seltsam, kein Reporter schrieb vom steten Kindermorden.

Kein greller Kindermordbericht läßt uns entsetzt erblicken wie Tag für Tag in Fron und Pflicht die Kinder rings ersticken.

Wie täglich die Profitgier würgt im Dienste braver Christen. Dies Morden, brieflich und verbürgt, beschämt die paar Sadisten.

Wo nur Fabrik und Webstuhl steht da metzelt ein Herodes. Wirst du geboren als Prolet, bist du ein Kind des Todes!

## Sunftocritänonis


„23as, fünffundert Narl für Den \#eenen Derg? Nee, mein Lieber, zweifunderf vielleidt, - und Dann aber noめ Sdnce oruff, סá̄ er höher augifieht!"

## Stachus: In der Bar

Wenn dich Lüste in den Ausschank saugen, Spielt die Band mit süßem Quietscheton. Damen schau'n aus den Arsenglanzaugen, Branche: Kon- bezetwe Infektion.
Sofas raunen von vermanschter Gotik, Ein paar Spiegel hängen blind und schief. Das Aroma wirkt auf die Erotik Wider seinen Auftrag negativ.

Langsam blättert man im Schampusbuche Bis man die Likörabteilung find't,
Während Ober weh'n mit einem Tuche,
Das sich seiner Waschfrau schwer entsinnt.

Auf dem Hocker sitz' ich als ein nobler Gent am Bartisch vor dem Blechpokal. Die Mixeuse nennt dies einen Cobler Und verschiebt den Busen vertikal.

Doch ich sinne, als sie neue Röte Auf die Lippen schmiert mit sich'rer Hand: Den Reflex hätt' Exzellenz von Goethe Für die Farbenlehre gern verwandt.

Weimar liefert so die Uberleitung Zur Verfassung und zum Volksentscheid. Gähnend liest man noch einmal die Zeitung:
Volk der Denker? . . Ach, du liebe Zeit!.

## Sewotntseit.

Der Weingrob̄ändler Keeberg bat fẫndig Saererei mif feinen Werfretern. Sein Freund Blod trifft ihn.
"Na, Ћfeeberg, was maden bie §ertreter?"
,2(d), Blod), es ift zum Reuden! Da bab' id ben SNeber gebabt, begabter Kerl, dem blieben bie 2fufträge an ben Sduken bängen. Jabethaft. 2hber jeden oritten ₹ag mufte ev'n grogen 2fuftrag bei 欠ünnecte $u$. So. entgegennebmen und dann mufite er mitfaufen bis zur Serougtlofigfeit. Seben oritten Sag! Na - und Daran tonnte er fid nid)t gewöbnen, fonnt's nid)t vertragen und tündigte. Jest bab' ids einen, Der war frülber Etappentommandant."
,22tio ber ift gut?"
, Nee, ber tann fid an bie beiben bazrifdentiegenben ₹age nidut gewöbnen!"

## 3 citungsfdaat.

Der "Stettiner SBoltsbote" beridfet in शiummer 102:
,14uf bem Korplaks bes Stabttbeaters fingt ein Maffendor ber Xrbeiter. Sänger. 彐ereinigungen. $\mathfrak{B o l f e n b e t}$ unt geroaltig bringen fie Kampfo und Freibeits. fieber des Proletariats zum Wortrag. Die Xrbeiter Samariter. Rolonne feht zur Silfe bereit."
In Stettin idjeinen die Rampf, und Freifeitslieder furdt. bare Wirfungen auغzuiben.

## 


 empfohlen. aber mir fabwigt faton, wenn id Die Dinger fehe!"


Hans Baluschek: Auch ein Spielplatz

## Stachus: Das Erholungsheim

Bleiche Kinder spielen auf der Wiese, Löwenzahn und Huflattich erblühn. Daraus kocht man mittags ein Gemüse Schon in Rücksicht auf die Kalorien.

Ferner aber heißt es spar'n im Horte, Denn die Pflege ist um Gotteslohn Und die militärisohen Ressorte Brauchen größ're Budgetposition.
Morgen aber, Kleinchen, winkt die volle Schüssel Eier mit dem Specksalat! Unverhofft kommt nämlich zur Kontrolle Von der Wohlfahrt ein Regierungsrat.

Der Inspektor läßt die Fahne nähen Und schließt sich zum Kassenabschluß ein: Dreißig Mark, - man mag es noch so drehen Wird die Mahlzeit siaher teurer sein.

Doch am Morgen steht er stolz im Saale, Denn ihm sprioht die Anerkennung aus Der Herr Referent fürs Soziale,
Diesem reicht ein Kind den Blumenstrauß.
Und der hohe Herr voll güt'ger Milde Sagt: "Bray, brav", und lächelt wie gerührt, Während er im Geist beim Gruppenbilde Fünfzig Em an Spesen liquidiert.


[^0]:    Und ein Jüngling mit vergrämten Zügen
    Starrt von draußen durch das Prunkportal.
    Bald wird er auf dem Seziertisoh liegen:
    „Maler X., ein Hungertyphusfall . ..."

[^1]:    "Lachen links" erscheint wöchentlich am Freitag, in Berlin am Mittwoch. Allo Postanstalten, Buchhandlungen und der Verlag nehmen Bestellungen an. Bezugopreis für Deutschland Einzelnummer 25 Pfg . Hauptschriftleiter: Erich Kuttner. Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Friedrich Wendel, Berlin-Friedenau. Redaktion: Beriin SW 68, Lindenstr. 3. Für unverlangte Beiträge wird keine Garantie ubernommen. 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 Werkestatten G. m. b. H., Berlin. - Anzeigenpreis für die 6gespaltene Nonpareillezeile 75 Pfg. - Anzeigenannahme durch die Anzeigenabteilung J. H. W. Dietz Nachfig. G. m. b. H., Berlin SW 68, Lindenstr. 3. Tel. Dōnhoff 7653 (Postscheckkonto Berlin 33193) und allo Annoncen-Expeditionen. - Verantwortlich für den Inseratenteil Rudolf G४tze, Berlin. Erfülungsort für alle Zahlungen ist Berlin-Mitte.

