


## Erich Weinert: Richter unter sich

In der preußischen Richtervereinigung, Wo man was auf sich hält, beschloß man, Zwecks radikaler Bereinigung,
Ein Scherbengericht gegen Großmann.
Denn der steht auf dem Boden der Republik Und übt an preußischen Richtern Kritik.

Sowas geht natürlich auf keinen Fall
Und ist noch nicht dagewesen.
Und schleunigst reinigt man seinen Stall
Mit dem Standesehrenbesen.
Ein solcher Kollege paßt da nicht rein.
Immer raus aus dem preußischen Richterverein!

$$
\begin{aligned}
& \text { Man denke einmal: Ein hoher Jurist, } \\
& \text { Die deutsche Justiz kritisierend! } \\
& \text { Der dazu noch Republikaner ist! } \\
& \text { Das ist besonders gravierend. } \\
& \text { Bei uns wird das Recht, wir sind überzeugt, } \\
& \text { Nur im allerdringendsten Notfall gebeugt. } \\
& \begin{array}{ll}
\text { des Volksgemüts } & \text { Ein Mann, der gegen Gerechtigkeit hetzt, } \\
\text { erbittert. } & \text { Die doch schon so gut funktionierte! } \\
\text { in die Justiz } & \text { Auch hat er den Ehrenkodex verletzt, } \\
\text { erschüttert! } & \text { Weshalb man ihn eliminierte - } \\
\text { n geleistet hat, } & \text { Nun hat der preußische Richterverein } \\
\text { ein Ruhmesblatt. } & \text { Das Glück, wieder ganz unter sich zu sein. - }
\end{array}
\end{aligned}
$$

Nun wird jeder Winkel des Volksgemüts
Gegen unsere Richter verbittert.
So wird das Vertrauen in die Justiz
Beim deutschen Volke erschüttert!
Denn was die seit Jahren geleistet hat,
Das geht so leicht auf kein Ruhmesblatt.

Moral: Man soll nicht gegen Leute hetzen,
Die Herrn Bewersdorff als den Ihrigen schätzen!

## Dantbartett

Ein König war in cinen reigen． Den Jitn gefallen．Ein Baute 30 g ign heraus． 22 m nädfent zage wutbe er zut 2fubienz borgelaffen unt Dutfte fita perfölid，bei Sr．Maj．
bebanten，weil Sobdfo． Diefelbe gerubt bat． ten，fido bon ibm bas §eben retten zu laffer．
＊

## Rein

Sás if fo grinolidy wie der， Den dag Sefüt er． jeugt，einem anbern eigent－ lid）子u $\mathfrak{D}$ ant verpflidetet gu fein．

Der Sndb auf Reijen
3elønung von ねafter zrautímoio

＂Du，Die bab＇id mir aber größer vorgeftellt！＂

## Dantbarteit

Unter Dantbarleit berfeben wir bie oft beftätigte Erfab． rung，dafe ein Menid， Dem wir cinmal Slutes getatt baben，immer wieber ben $\mathfrak{W e g}_{\text {；}}$ зu uns finbet，fo oft er unjere §ilfe gebrauden tann．
wer auf Dant nad Der Tat red． net，beberrfdt Das Einmaleins Der Pindologie niddt． Rluge Eeute Lafien fidy baber ben Danf im soraus abftatten und bleiben bie そat iduldig． Ecbif 2flam．

## Marsch des＂Bayrischen Königsbanners＂

Wir sind drei Mann und ein halber dazu，
Bei Tag und bei Nacht habens wir keine Ruh， Bis der König tritt aus dem Schloß herfür， Und wir dienen ihm gut als sein Leibhatschier． Denn wir sind ja zu feuriger Kraft entbrannt Beim Königsbanner im Bayernland．

So blau wie der Rausch und so weiß wie die Würscht＇， So fest wie der Radi，so wild wie＇s uns dürscht＇， Wie der Zapfen kracht im Mathäserbräu， So schlägt in den Herzen die Fürstentreu！ Sie lebet so pfundig am Isarstrand Beim Königsbanner im Bayernland．

So zieh＇n wir dahin，bis der Sieg uns winkt， daß der Preiß＇sich gift＇und er dem Reich recht stinkt．
Und der Jud＇wird am öbersten Galgen gehenkt，
Wenn er uns nicht rasch eine Windjacke schenkt．
Dann schiert uns kein Sturm in dem Kampfgewand
Beim Königsbanner im Bayernland．
Stachus

## Sreifeit，die fie meinen ．．．


„गlee，Sommunif werd íh nidit．Denl an Жuth Fifder！Jmmer erff Mosfau um Griaubnis fragen， ef id）auf bie 23alze get ？！＂


 bei etroas, ohne das ou nidit leben tannfi", forbert fie energiíd. ,"Mun gut", Rarls Brillengläfer funteln ein bibdjen, ,idid

 ber §reund feiner §rau, fein freunb.
 if bod fein! ${ }^{\prime \prime}$ -
, 2rber nod feiner ift es $^{\prime \prime}$, gibt 2ftim zurüd, „马err im Salufe zu fein ..."

Die KPD．veroffenficht ein Verzeichnis von nicht weniger als 700 Spifzein in thren Rethen


## Stachus：Sommerzeit

Wieder naht zu läng＇rem Aufenthalte
Eine neue Jahreszeit herbei．
Gold＇ne Sonne macht aus dem Asphalte Einen teppichweichen Kleisterbrei．

> Jeder muß an seinen Urlaub denken. Der Minister schmeißt den Krempel hin:
> Mag den Staat der Herr Geheimrat lenken,
> Dieser tut es ganz in seinem Sinn.
> Viele träumen auf den Meeresklippen. -
> Mancher kann sich daran nicht erfreu'n.
> Und er sehnt, im Winter Schnee zu schippen,
> Denn es trägt doch ein paar Groschen ein.

Auf Kongressen nennt sich alles Brüder， Zur Geschäftsordnung nimmt man das Wort． Dann wählt man den alten Vorstand wieder Und beschließt den nächsten Tagungsort．
Mädchen schnall＇n den Büstenhalter enger，
Weil die Ehe ist der Quell des Glücks． Erst zur Herbstzeit wird er wieder länger： Alle Männerjagd half wieder nix．
Autos tuten ，，Auf zum Globetrotte！
Sehr zum Nachteil manchen Arm und Beins．
Und ich sinne vor der Bruchklamotte：
Gott sei Lob und Dank，－schon wieder eins

## Stranondtizen

Frau Dreigig hat feit brei Tagen einen neuen Babeanjug． Dernier cri if ein vollfommen lädertider 2fusdrud dafür． Eine finfoniide Edneiberbidtung iftes，Thema in Seioe， Bariationen in Stiferei：zauberhaft idobn，wie ein Brudbano aus sem Diymp．Der Erfolg ift bementipredend：Wein－ trämpfe in ben benadjbarten Strandforben，minnende Männer－ duöre，feimende Sdecidungsproseffe．

Seute nadmittag ift frau Dreigig nad einem Nerven－ juiammenbrud abgereif．

Es hat geregnet，und ber Babeanjug ift natürlid）cin fuir alfemal volftommen veriaut．

Sande Seute baben pedy．Seerr Fieblig mietet nun idion ieit leds Jabren Die brei Strandtorbe lints yom Seerenbad． Jeben Saifonbeginn erideint ferr Fieflig mit Srau und vier ₹ödtern．Nady jebem Saijonidluk padt Serr §iehlig frau unt vier unveränberte ₹ödter zujammen und reif wieber ab． Serr Fiehlig tann nirgends hinterbaten．Ess ift froftlos． Srau Fiehlig oroht mit ifrem Gott zu zerfalfen．Seerr Siehlig näbert fid bem Stadium völliger ßertrottelung．
＂Steflig＂，begann feine Gattin，als fie sor ein paar Kagen alle beim freublofen Mauerbtümdentaffee iasen．，ffiehlig， bu bift beleidigens blöd．Was tun wir mit ben Strandförben
beim Serrenbad．Niddts．Rein Menid gebt dabin．Nut verbeiratete Männer－＂
＂Dieier Pleonasmus if－＂
，R2eia＇mid nid），Fieblig！5ör＇lieber zu．2fuf der an－ beren ©eite fteht ber Sigarettentiost．Davor feken brei Strandförbe，Die find leer；id bab＇gefragt．Der Riost wiro farl frequentiert．2flio gef＇fofort uno miete bie förbe．Wenn Das Männerpact fids feinen Raudfram faufen rifl，Dann muk， nun，mu自 es eben an Eucie，2tbertine，Emifie und Iola yorüber．＂

Wiehlig ging und mietete bie Rörbe．Das war bor adt Tagen． Seut if er abgereift．M）Mit einer ©tintwot，einer tiefinnigen Srau，vier beutenden ₹ödern uns ciner æiegreb̄tage von bem ケitosfrizen wegen idmerer（Seidäftsidäbigung．
Terrafic．
，15arft bu geftern abens im §urbaus？Die פioly Mioltoni jab̆ ja rieder fabelhaft aus．＂
＂ 5 mm ．Bilsidぁōn．＂
，Niddt nur bas．Sie if aud ein Fleibergenie．Ein Senic， jag＇id sir．Saaft bu ifr Diabem betradotet？Traumbaft，

＂Kunffiüct．Daber frammt er ja aud．＂

## Tlicft meft einiteigen！

So geideben im Jafre bes Secild einfaufendeunfunbert－ iedisunbsmartig．
Jd fabre einks Somuags mit bem Ebbl Danger yon Sam－ burg in bie §cibe．
 gemäß bald der 3ug zu bremiten．Wargrifof Webdel．
 ren，fehen wir durd bas Wagenfenfer swei rudfadberwaffnete Wandervogelmädel auf ben $\mathfrak{B a b n b b o f}$ zueiten．

Das war 2 nrás zu cinet Wette．
 mitfommen？＂
＂（But！＂fagt ber Ebot．－„utm eine 刃nart．＂
Und nun Gerriddt Spannung．Uno Bremiung Gerridqt．
Der Sug madt ruá unb feht．
Wix fecten bie Röpfe aus bem fenfer．Jestit fins die beiben Mädel auf ber Ctrake nidft melfr zu felfen．
＂Bug，fafre＇ab！＂Dente id frampflyaft．2Fber er ftegit nod． ，DDa finb fie！＂ruft triumphierent ber Esbt．
Die beiben Mädel pafiieren bie Sperre．In biefem 2 （ugen－ Gliá bebt ber Babnbeamte bie Bratpfanne．Nun fommt es Darauf an．Unifere Gpamung potensiert fid．

Nod immer fefft der 3ug．Uno jellt ．．．fegt find bie Eciben an cinem Wageridilag und baben ben ₹ürgriff in ber Sand．

Weine Mart if vertoren．
Dod dann geiddeft cin æunder．
＂nnidt mefir cinfteigen！＂ruft ber Bugablafier，und son ben ఇiuf erfdredtt，【afien Mỉbdenbände von bem ₹ürgriff ab．

2fber nun goidieht nod etroas．Wielmefr，es gefdieht ettras nid）．
Der Sug fährt gar nidut ab．Fäbrt cinfad nidf．Frok Der längft erkobenen Bratpfanne．

Minuterlatg nod bält ber 及ug．Meitr Mart！Solfte （id）Dodj nod）verliceren？

D nein！Der Rugablaffer meinte es gut mit mir．Den Rưafen gegen ben Bug gefehrt，feebt er，ein feuriger Cherub， und Feftet feinen Blid auf bic armen Matbel，bie ängflid auf bem Babnfteig fehen und fiid taum su rühren wagen．

Dermeilen hebt lints uno redits von bem Mrann，ber bie Bratpfanne bedient，cin eifriges Bervegen an．Wiele fuden beffere präbe．Xndere befuden Befannte it einem anberen æagen．Einjelne gefen fpazieren．Seute，bie fdon vor fünf Minuten das Rennen nadd bem Sug ald ausfidtslos aufo gegeben baben，pafiieren gemädlid bie Sperre und feigen ein．

Der Bafnmann fieht nur feine beiben zitternden Dpfer．
 Yafien wir nur ben Bagnmann uns bie beiben Mäbel．

So geidelien im Jabre bes feeils eintaufenoneuntrunbert． \｛cdjsunbzmansig．
Bis auf bic §lart．Dic fabl id nidut betommen．Denn ber Ebot hat nidut wetten wollen，weswegen id igm au由d beute nod gram bin．

ऽ

Sbnen gefagt
Mandje £eute madjen inforge ausgeprägter ふursfidtig． feit birelt einen naiven Einbrud－ja－unb פaivicin jeugt port
תiur ${ }^{\text {lidatigleit．}}$

## ＊

In ben beutiden Etäbten finbet faft feden Sommag， ben ber Seerr madjien とä́ft，cint fogenannter Werbetauf ftaft．Er． tüdtigung ber Juv． genb！bes £eibes！

## ＊

Man müfte aniduliciend ci－ nen Werbelauf bee §riegs． Prüppel folgen Iafien， Damit ber Sport nidt crnflid sum „，MRi－ litärerjaほ̨＂witb．

Ein anfänbiger Menía friet alles in fid bincin．
R．$\Re$ ．

# Steine $\mathfrak{Z e r w e c t j f i u n g ~}$ 



Ein Gduwein，Diefer Sefingl Und bann beigt Der Rert aud nod Epgraim mit Bornamen！

Sbnen gefagt
Den lesten 2 niffatg an ben Sarniíd bes Mittelalters finben wir int feifen Rragen uno int Jtadfemb．
＊
Da tun bod bie Seute gerabe， als bätten fie bie Rettame crfunden．Dabei weíg die Sirde feit Jabrgunber－ ten nidt anters，als bic Seute mit ₹amtam auf ibren Seint zu todent． 5）it Sped fängt man ฒొäufe．2hf Das \＄parabies fat． len aud beffere
Scute bercin．
＊

Wiete Stauen befisen Bra－ jie nur im flenen §inger． 2 （fber wic anulutig fic Den furcizen．
*

Jauband if ふゥutguufit．
थ．ภ．

"Eine große Liebe feht Shnen bebor . . ." - , D mei, a Gelo wär mir liaber!"

## Stachus: Nachmiftags

Nachmittags zwischen drei und vier Haben wir uns zusammengetan.
Arbeitslose nur waren wir,
Zogen so stumm mit gerollter Fahn'.
Trabte die Polizei auf den Plan,
Höhnte von Säbeln die gleißende Zier.
Flog wohl ein Stein, ein knorriger Span
Nachmittags zwischen drei und vier.

Nachmittags zwischen drei und vier Sah ich Talare am schwarzgrünen Tuch. Lohnte nicht, daß ich viel Worte verlier', Wußten sie rasch ihren Urteilsspruch, Lasen ihn vor wie aus heiligem Buch. Stießen mich hart durch die Zuchthaustür, Gab kein Erbarmen, - gab nur den Fluch Nachmittags zwischen drei und vier.

Nachmittags zwischen drei und vier Fesselten sie mir die blutende Hand, Fragt' mich ein Richter mit eifernder Gier, Ward ich ein Hochverräter genannt. Hunger in leeren Därmen sich wand, Schmeckte im Gaumen wie schalendes Bier, Weiß nicht mehr, was ich da eingestand Nachmittags zwischen drei und vier.

Nachmittags zwischen drei und vier Fahren sie draußen in feiner Kaross' Durch freie Sonne im Waldesrevier, Nehmen sie Tee im goldenen Schloß. Bringt mir die Brühe mein Kerkergenoss', Lugt auch ein spärliches Leuchten herfür Uber die Dächer zur Fensterspross' Nachmittags zwischen drei und vier.

> Nachmittags zwischen drei und vier Lastet am schwersten mein elend Geschick. Ohnmächtig greif ich das Eisenspalier, Führt mich kein Gott in die Freiheit zurück?
> Da! Durch die Klappe des Wärters Blick
> Schaut mich an wie ein lauerndes Tier:
> Handtuch, sei mir ein gnädiger Strick
> Nachmittags zwischen drei und vier.

# Sommerfrīschler 

Leute wandeln schweigend durch die Stille Der Verschönerungsvereinsidylle, Die auf imitierten Birkenbänken Sich mit Andacht in die Landschaft senken.

Leute, die, verkrümelt in Gehölzen, Mit Natur und Gott zusammenschmelzen, Abgewandt polit'schen Hypothesen, Und die Föjetongs von gestern lesen.

Leute, die elegisch an Gedanken Ungelöster Silbenrätsel kranken, Die sich an Ruinen ganze Haufen Kolorierter Ansichtokarten kaufen.

Leute, hingewälzt im Sommerabend, Die Beamtenweste offen habend, Leute, die an sohroffen Wasserfällen Freundliche Familiengruppen stellen.

Leute, die phlegmatisch ihre vollen Doppelzentner durchs Gebirge rollen, Die sich an romant'schen Felsenrissen Dauernd gegenseitig knipsen müssen.

O Naturfreund, flieh in alle Oden! Hüte dich, die Leute anzureden! Denn sie haben außer dem Genießen Den immensen Drang, sich anzuschließen.

## Ein Königreich für cine Idee!!!

Dieses sensationelle Werk wird als eime Splizenielistumg aemischer Gelstesarbeht bezeichnet. Es beschreibt in aberaus fesselnder Weise und in mifreifender Sprache Teldschlachtem! Relilame-Feldzuige! und eine Menge neuer Lichtblicke, an denen niemand vorabergehen kann, dem es tatsáchlich ernst ist um sein

## maierielles Forikommen

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

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |




Seid)t faufenb, ftabif unb bauerbaft find meine
Prabfinder $=$ Rabler $=$ mit zmpeifaffriger Earantic bon 88 ゆxati an. פरäbmaídínen, Spred. apparate, Summi, La, Ji. Katalog gratis Eleka Bompanis Kaffel fr. 129 æefte Mesugequelle fir कВlebervertaufer.


Katalog kostenfrei.
chievek mm .
Schievekamps
Bandagenhaus, Duisbarg 77, Königstr, 38


## Gummio

u. Hygiene-Art., Grat-Off. n. Nennang d. gewünschite
Gegnot.m. Zuweclean gabe Gegnot.m. 2weckengabe.
(geg.20Pf.Pto auch i.Brief) Mygiea, Pieshadea H. Postf. 20 Beziehen Sie sich bei Bestellungen aef „Lachen links"!

[^0]


## Karl Schnog: Ungarn zu gesund!

Zeifungsmetdang: In Budapest ist eine .Menschenschutz-Ausstellang" erठffnet worden.

Ob Bethlen nach des Heilands Worten die Wange hält zum Backenstreich, ob Gömbösz, Horthy und Konsorten geachtet sind und göttergleich; ob Mörder eine Heimstatt finden, ob Schiebung, Luxus, Spiel und Krach, jetzt müssen alle Skrupel schwinden: Magyar erwachl

Denn: Budapest, der Städte Krone, birgt eine Schau für „Menschenschutz". Vom Drahtverhau bis zur Kanone, vom Malzbonbon bis Straßenschmutz. Was hygienisch und aseptisch gesammelt unter einem Dach. -
Und nur ein Jude meinte skeptisch: $\mathrm{Daß}$ ich net lach.

## Sefam

Solgendermafen perbielt fidf bie ङ̧eididate mit ben ©däker bütern im Sejamberg. Die viertig Љäuber waren mit iffen jableeimen Samelen gefommen, um ste Mainner, bie im Berge Die Sdjäke ber Wiffenifoaft Butetein, an ber grogen Rumb. gebung für bie erhabenen Biete ber bereinigten Räuber und Ramele zu beteiligen. Dic かäuber waren natürlid) feine wirfo liden ßRäuber, fondern bie Ret* ter bee Waterlandes, und fie wurben nur in tleinlider und getäfiger Weile yon ber netiotidjen, auइgeptünderten Bevör. ferung Näuber getannt. 2ns Die vierzig かäuber, die alfe Mân ner von Stabl und von Eition waren, vor bem $\mathfrak{B e r g e}$ anlang. ten, gaben fie ibren Kamelen erft einmal tüdtig ${ }^{3} \mathrm{u}$ trinten, um fie bei guter \{aume fu ets Galten. Das if die Eigenart ber Ramele. Unb bann iiber-
 fei, um bie Şüter zu berarlafien, fide ber nationalen Bemegung anzuiditieéen. Uno fie fpraden dunfle, madfroffe Worte.
"Reimigung!" riefen fie im Shore. Zfber im Berg blieb es filil.
,22fiiføe £ebrtätigteit!" Donnerte ber Cbor pon neuem.
Der $\mathfrak{Z e r g}$ zitterte offerbar wehntiutig uno gerührt, Btieb aber geídioficm.

Die Männer von Stahl und von Eifen badten beftig nad.

## Der nafie Sommer



Das Wolf fteft auf, ber Gturm bridt los!
, Mannhaftigleit! Dpfer. milligfeit!" murmelten fie bumpf.

2 (ud) bas நalf nidts. Es wefle fogar ein iehr tuibler £uftзия aus bem ßerg. Dic ఇäuber und ifre Ramele fudten vertbeifelt nady neuen Senmborten, aber Die Männer im Berge buiteten ifre ©däße und fid. Man verfudite es mit "Eivilcourage", "2Xufteeten" unb "Entioloffen: Geit", aber biefe Worte entbebren jeber magifden Sermatt, wenn fie pon Ramelen geäukert merDen. Die ఇäuber berfud. ten ein Seltes; fie Iegten ihren Ramelen einen Rognal und cinen Extrazug aus, ftellten fid mieber vor ben Berg unt ipraden mit Grabesftimme:
,"2fbmanberuing Der Stubierenden!"
Da ging ein Evifduittern oura) Den Berg. Und als ber Ehor (¢) auerlid) bumpf Gimzufügte:
„Uno ber Rolleggetber!" - Da fprang mit einem geraattigen Rinall ber Berg auf, und beraus fürzten baftig bie Sưter ber Wificnidaft und idxofien fid ber nationalen Sunb. gebung an. J̌ubelno worben fie von den Ramelen auf bie Sdulter genommen. Sie நatten ja alferoings die © Wiffenid)aft im Berge \{ $\ddagger$ uglos zurüăgelafien, aber benen Drohte gar teine Gefabr, Denn fein Ramel pflegt fid beimlid)
 es gerabe getrunten bat. Uno die vierzig शäuber intereffietten fid nur fiur notierte Werte. $^{2}$

## FRIEDRICH WENDEL

Hans Baluschek
Eine Monographie mit 8 farbigen Tafeln und 121 Abbildungen Leinen 12. - Mark

Das 19. Jahrhundert in der Karikatur
Mit 136 Abbildungen , Leinen 7.50 Mark
Der Sozialismus in der Karikatur Von Marx bis Macdonald
Ein Stück Kulturgeschichte mit 11 mehrfarb. Tafeln u. 175 Textillustr.

## Geschichte in Anekdoten

Illustriert / Leinen 1.70 Mark, kartoniert 1.- Mark


Zu beziehen durch jede Volksbuchhandlung oder durch den

Verlag J. H. W. Dietz Nachf., Berlin SW68, Lindenstr. 3 (Versand-Abt.)

## Banzertreuzer ßotemłin





## Seiudat witb

ber anftändige Memíd aus den かeiben bes Staflyelm, Wiling, Эungod und anderen vaterländijiden Werbänben und ifrem Zutriatg, ber bie "Seldentaten" feiner Gefinnungsgenofien öffentlich
securteilt,
bie medrolofe memiden mit anberer ©sefinnung wie

## ©ttafentäuber

Kiberfallen, fid) als

## £eidemidanndet


 verwüftet faben, ber in Ileinen Singer mabr Gefübl für Chre und im Serzen beifere Waterlandstiebe batte, als das ganze §owoby-Dau in bellen §aufen.
(1) er פian mird eriudt, fidy zu melben.

In einer feftid angetruntenen Befelfa)aft madite ber Sânger B. Dem ftart illuminierten ßegifeur 3. Den bergigen Boridilag, ibm für eine Dafür zu erlegende Geldbuge yon 100 Mart 5 (in Worten: fünf) - Dhrfeigen zu verabfolgen. Das ఆefdaft murbe perfett. Der Stimmgeroaltige ftand auf - gant fider fand er ja nidit - und veriefte bem tobesmutigen Spietmart 4 (in Worten: vier) nidit febr beftige - aber immerfin - Dhrfeigen. Dann ließ er die Şand finten und fagte ftill unt befdeciben:
,12ie fünfte belommft on ein anbermal, beure bin id 34 มийbe; nimm's nidd ăbel."

Segte fid unb foff weiter.
ฒ. ஓ. ฒ.

## Das verlängerte Sperrgefes



Nod einmal wurbe ber lefte Damm erföht, aber wenn auch er bridt - waz dann?!


[^0]:    "Lachen links" erscheint wöchentlich am Freitag, in Berlin am Mittwoch. Allo Postanstalten, Buchihandlungen und der Verlag nehmen Bestellungen an. Bexugsprels für Deutschland Einzelnummer 25 Pfg. Hauptschriftleiter: Erich Kuttner. 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. Dieta Nachflg. G.m. b.H., Berlin SW 68, Lindenstr. 3. Druck: Graphische Werkatatten G. m. b. H., Berlin. - Anxeigenpreis für die 6gespaltene Nonpareillozeile 75 Pfg. - Anzeigenannabme durch die Anzeigenabteilung J. H. W. Dietz Nachflg. G. m. b. H., Berlin SW 68 , Lindenstr. 3 . Tel. Dōnhoff 7653 (Postzchecdkonto Berlin 33193) und alle Annoncen-Expeditionen. - Verantwortlich für den Inseratenteil: Rudolf Götze, Berlin. Erfüllungsort für alle Zahlongen ist Berlin-Mitte.

