# O) NI. 31 Berilim 30. Jmill 1926 * Jahrgamg 3 * Prels 25 pi. 

 CACHEN RINKS

## Zwölf Jahre nach Kriegsausbruch

Das ist schon so gut wie gar nicht gewesen, Kaum noch wissenschaftliches Studienobjekt, Wie wir zwischen Höllengestank und Verwesen In Erdlöchern schauerlich verreckt.
Wer weiß noch etwas von Gelbkreuzgasen,
Prothesen, von angeflickten Nasen,
Vom Stacheldraht mit Leichenbehang?
Das liegt so lange zurück - so lang,
Was kümmern uns vergangene Phasen!
Wer sieht noch die Wunden voller Fliegenschwärme, Die aus dem Leib explodierten Gedärme,
Die Unterstände, verlaust und verwanzt,
Die eiternden Kieferoperationen,
Wenn er zu meckernden Saxophonen
Seinen gesicherten Charleston tanzt?!
Gottlob - zwölf Jahre sind seitdem vergangen, Wir kriegten nach kurzem Ohnmachtsanfall Dic Republik durch Lehnsgang im Mannfall Und haben ganz neu wieder angefangen. (Wobei wir von dem „bewährten Alten" Das meiste übrigens beibehalten.)



Da sollt' mit den lumpigen zwei Millionen Tote, oder wieviel es waren, Endlich man uns're Ohren verschonen. So was vergißt sich mit den Jahren! Das Volk, gottlob, verwendet die Kräfte Zur Wiederankurbelung der Geschäfte. Wer denkt da an gewesene Sachen? Mein Lieber, da ist eben nichts zu machen! Stört doch der Welt ihr bißchen Vergnügen Nicht dauernd mit Sentimentalitäten! Wir müssen uns mit dem Heute begnügen;
Denn wir leben im Zeitalter der Realitäten!
So schallt es mir im zwölften Jahr Des Kriegsausbruchs verärgert entgegen.
Und ich schwiege gern - euretwegen.
Doch - da ist eine Realität,
Die ungeheuer - unmittelbar
Mitten unter uns steht,
Die nur Ihr Realisten nicht seht:
Kriegsgefahr... !

Mich. von Lindenhecken.

## Deutictrands ぼrwecung

## Nämlid bie von 1914!

Der Ratier rief unb alle, alle, bie gerabe nidts anberes vorGatten, tamen und griffen, teils sum Sdmerte, teils in bic Saiten.
Erftere fod)ten für "Feine Şanobreit Deutid)en Wodens", Teg̨tere für bie geiftige Erwedung bes $\mathfrak{B a t e r L a n b e s . ~}$

Geidmollene Didterkerzen brogten Shemifette in bie Suft $z^{3}$ iprengen; §unft und אunftgemerbe felften ibre Berriebe auf geiftige Munitionsherftellung um.
 aus ben idlummernben (Beidmadiszentren. Jeber Deutide wurbe ein $\mathfrak{D i t b}$ ner. Die Straben fillten fidy, סie Şallen nämlid), mit אunft und אumftgewerbe.

Bierbeđfel- unb Sfliegentütenfabrifanten bemädtigten fidb Der ehernen Seffalt Des Siegers von Kannenberg uns wervielfältig. ten inn bis zur Untenntlideleit.

Reine nod to befette Rognafflaide entging bem Saitifal, am beimifden Sers zur täufdent imitierten 2fusblafergranate umgeftaltet zu merben.
 empor.

Srauenvereine entwarfen Bettoorleger mit Sturmangriffen.
Ћein $\mathfrak{K}$ lojettpapier liés es fid nelymen, an Stätten ber fillfen Einfebr an beutide Treue unb welfde ₹üfe zu gemabnen.

Jrübfüafsfaife, Suppenmürfel und Sidorieneriäke befiamen ©eneralstang und Iteine Sajgefänge in gotifder Fraltur mit auf Den ঋeg.

Samilienbiboer räumten ibren alten plag auf ben Etageren bem గaijer in ftiffem Sebet ober ber Raiferin mit ber Sigarrenfifte im £azarett.

Es gab fein \$lätaben, und fei's nod to flein, von bem man nidyt fonnte fagen: ba pafit nod ein Eifernes Ћreuz binein!

Pbitología) Warben warfen fī mit bräuendem Şübneraugentolfen in die Speidjen Der Weltgeididate.
 mit Proteftorat uns ₹at zur Seite.

2hus ber ₹iefe bes פolfstums, fofern es nidt burd Sewehrreinigen verfinbert mar, braden gante eingetragene Bereine
son Didtern unb Denfern bervor，einen Welion gejambter §er． mannsidladten auf ben Dffa entbeutidter Malulatur zu türmen beilig entfあloffen．

5ä̈dtig gor ber Bakn ber Beif．Die Dtymplybrïfen plakten．
Entfittlidenbe Wbelfdfunf tonnte nidy megr binten wie sorne fo bod．

Rothurnbereine vörfifigierten bie edteren Drgane ber beht iden Mufe．

Der Siffauerfogl fdof mädtig ins Rraut．
Sdıbarbeeifrote Pulswärmer und $\mathfrak{S r u d b a ̈ n d e r ~ f r u g e n ~ b e n ~}$ Runfinn ber beutiden Jungirau in Feinbesland．－

Wie gefagt：garantiert neues £eben blühte aus aflen Siuinen！ Und bies alles innerlidft erfannt baben müfiend，wollen wir nod weiter entgeiftigenbem Pazifismus frönen，ber beutide 2rf unb Runft befinitio su vermaniden broht？

Nein！Und（mit erbobener Stimme）abermals nein！
Mit unjerer Runft baben wir cine sbelt yon aufgesmungenen Feinben bis zum glorarmen Enbe in Sdranten gebalten．

Daran folfen uns aud beute wieber bie Dentmäter ant grofier ふeit，in 欠ïde uno Keller，in Saus unt Sof erinnern！
§ebt uns unferen Raifer，gebt uns unieren frifdfröbliden Srieg，gebt uns unferen 42 ．ßentimeter－5niörfer für bas beutide Wertilow，gefüll mit Rognat，wieber！
crida 2beinert．

## 16．Deutsches Bundeskegeln

## $23 i e$ iad Das © Ceiferne Fireus erfieft．

刃ein Sauptmant，§übrer cines tednifden Truppenteits，foffe irgenb eine widtige Sadje ausarbeiten．Jd crlebigte fie，und er erbielt bafiut einen Hoken Drben．Die beiben Elas batte er fid faon berbient．－ Nun folte aud id belognt werben， und ber §err Sauptmann fragte mid．
woult Sie bas Eiferne గireuz baben ober follid） Sie z̧um ふefreiten maden ？＂－＂J ${ }^{\prime \prime}$ mödfe gern Gefreiter werben，Serr Saupt－ mann．＂－„æarum？＂－ ＂W8cil fid baburd meinEin－ Pommen erfigbt．＂－＂Es．＂－ Uno idg wurbe mit Dem Eifernen Rreus II．RTaffe ausgezeidnet．


## $23 i e^{2}$ ian Das Säanfifane Berbienfftreuznidibefam．

Ja）batte etwas ausgefreffen und mugte nadj binten gebent，un bie Woft ju boten．Faft alfe poft－ Eoler waren＂Merbreder．＂ 2 Its id，mit meinem \｛d）weren Poftiad abjicyen wollte，
 manto：，2ftle Poftroler in ciner ininic anfreten．＂$^{\text {．}}$ Befagt－getan．－ Begleitet voneinem älteren Dffizier er． （d）ien cin junges Rerlden．Eint Pringtein war＇s， bas fid bis 3 ur Brigabe bint außgewagt batte．－ E§ bielt cine Diebe vom Durdhalten，von Kapfertcit und yon 2 n ． ertennung．Dam tourbe es ernft．2ute fitiditiadicn muEfen zwei ©のぁritte na＠ binten raustreten．Jad fand allein auf weiter gitur unb fab
 ein Werbienftrens angeljeftet be famen．Dafür durfte idg nadber， nadbem id wicber in＇s Slied eingetreten war，eine fđöne ๙eblor－ wenbuig yor $\Re$ gl．Sobgeit madect．

Eine Ehrenbahn für die Meisterkegler von $1914!$

## Karl Schnog：Ein Dufzend Jahre

Zur Zeit des Autos，Funks und Kinos erhascht man gern und schnell das Glück． Nur Idioten，Kaffern，Rhinos seh＇n in vergang＇ne Zeit zurück．

Die einst im Grabendreck versanken laß uns vergessen，lieber Sohn． Mit Franzmann handle und mit Franken． （Das machten wir ja damals schon．）

Zwölf Jahre？Ich war schnell verwundet． （Im Krieg sieht jeder，wo er bleibt．） Mein Bäuchlein hat sich neu gerundet und auch die Brieftasch＇ward beleibt．

Daß damals Millionen starben？
Sie werden ja in Stein verehrt．
Mit Reden，Kränzen，alten Farben．
Die Pietät ist auch was wert．
Wenn＇s wieder sein muß：Druff！Und feste！
Wie dann erst mein Geschäft floriert！
（Ich habe heute schon Atteste
und bin beizeiten reklamiert．）
Was soll das Grübeln，die Entsagung？
Gib deiner Stimmung einen Schubsl
In diese Woche fällt die Tagung
sämtlicher deutscher Kegelklubsi！！

## Die Quarzlampe





Ein groser Felbherr.
Ein völtifder Wiffenidaftler.
Ein Werfedter atabemifder Fireibeit.


## Josef Maria Frank：„Der Franc stürzt ．．．！＂

Sie übten in Warschau am Zloty den Trick des Börsenspiels à la baisse，
mit Dollars und Pfunden und Speckgenick und hundeschnäuziger Fresse．
Sie mästeten sich mit Kronen den Wanst und kauften sich Wien mit paar Pfunden， sie haben die Mark zu Tode getanzt， zu Berlin，in Schieber－Rotunden． Sie fahren in Rolls－Royce ins Paradies ohne Visas durch alle Schranken－ sie sitzen am Boulevard jetzt in Paris und foxtrotten nun mit dem Franken！ Sie sind die europäische Macht－ da hilft kein Trompeten und Tutenl Die Schieber－Internationale lacht：
，，Jetzt kommt Paris an die Reihe zu blutenl En avant－
wir stürzen den Francl
Rattaplan ．．．I＇

In Warschau lernten sie damals den Dreh des Ausverkaufes der Städte； das Schwervalutarierportemonnaie－ in Wien，da stand es schon Kettel Dann kam Berlin－jetzt stürzten heran der Dollar，das Pfund，a uch der Franken； sie kauften uns aus，sie standen an und stürmten die Warenhausschranken！
Jetzt fluten die Ratten nach Frankreich hinein und schießen Hyänenblicke－
jetzt kauft selbst der Deutschnationale dort ein，
säuft Sekt und lacht Schicksalstücke！
Das ist die europäische Macht－
da hilft kein Trompeten und Tuten！
Die Ratteninternationale lacht：
＂Wo es kracht，siegen uns＇re Valutenl
En avant！
W as kostet der Francl
Rattaplan ．．．．I＂

## Studienräte


＂Es genügt nicht，Herr Kollege，im Unterricht nar gleichsam historisch an die große Zeit von 1914 zu erinnern．Wir müssen auch bestrebt sein，der uns anvertrauten Jugend ein wirkliches Erleben derartiger Geschehnisse zu ermöglichen．＂

W3ir baben am 2tündener 2 mints． geridt cinen $\Re$ Ridfter， ber alle 》rozefic burd Bergleide aus ber Welt idaffen mödtc．Erftens aus ziviltedtlidem Pajifismus， jweitens，um feine Ent． idecibungen begränben $3^{11}$ müfen，brittens überganyt．

Witber gibt er fid）bei cinem ßiedtaftreit bic cr－ benfliめfte 刃aüge：${ }^{2 x b e t}$ meine feeren，mit cinem bibden Wernunft ift bic ©ade bodi an $^{11}$ yergleiden！＂ ．．．Worauf ibm leiber ber Znwalt entgegnet：${ }^{\text {fecre }}$ Riduter，Diesmal ift mit Bernunft nidts зu maden． Sier müfien wir faon um ein Urteil bitten ．．．＂

## Hans Harbeck：Der Blifz

Am Denmarksee flog mit Hallo luftwärts ein Munitionsdepot．
Ein Blitz raffte es jäh dahin， und darin liegt ein tiefer Sinn．
Entzündet wird vom Wetterstrahl ein Haufen Kriegsmaterial．
Granaten krachen kreuz und quer， Gaswolken schweben schwul und schwer．

Die Menschen mit erstarrtem Blut ahnen des Schlachtfeld＇s blinde Wut．
Der Blitz ist es，der sich empört und，was zerstören soll，zerstört．
Der Blitz lehnt ab den Massentod． Der Blitz bricht Bahn dem Morgenrot．
Der Blitz gebietet blendend Halt des Mordes furchtbarer Gewalt．

Der Blitz，der solches Urteil spricht，
repräsentiert das Weltgericht．

Im Felde！


Schnellzugsberechtigung willste haben？＂ ＂Genehmigt．Aber nur für die Rückreise！＂

## Meine Sante

Meine Kante if eine Blinbe
Uno oberorein geiftesgeftört， Was id Dod nod rüftig empfinbe， Weil fit auf bem einen Dby birt．

Sbr Riutgrat if wie ein Sentel． Sie geht desfatb etwas gebuít． Dod bat lie am oberen Sdertel Ein Gritbden，Das jeben entyütut．
（Ein（3rübden，wie mand）eine Saut fat， Nur zarter und bod wieber ftart， DaE jeber，Der es gefdaut bat， Erfreut etwas jaflt．刃eift orei Marf．

Sie Gat ゆerioden mit \＃ther．
Jab brede mitunter ${ }^{3} \mathrm{ibl}$ ibr
Bezziefungen ab，bie i申 fyäter
Erneuere bei angeblid Dier．
Denn fie ift Dodd cine yolle
Mimofergeftalt，ein Senie， Uno immer nod unter Rontrolle． Jø garantiere für fie．

Joaḑim Kingefnab．

## Der Tamensitag

In Deutidiand ift es nidit gerveien；Die Gefdidfte fönnte in Elyina paffiert feim．

Da fiken in irgenbeiner faatliden Sejeffdaft fieben feitte Direttoren．Der übrige Beamtenftab ift fedss mann bod． Diefe baben ibr nidt zu fnapp bemeffenes 2frbeitspenfum；was iene eigentlid）ou tun haben，if unerfinstidy．Eines（ dö̈nen $^{2}$
 fieben Direftoren ein groger，weifer Brief：Stüftrunif zum Mamenstage！Die fo unverfebens Deglïdwuinfdten feben ver－ Dugt eitratiber ant．2fber ats fie bann ben Ratenber zu ミiate jiefen，\｛differn fie bor wut in alfen ßegenbogenfarben：es war ber Siebenfdläfer．₹ag．
© ${ }^{\text {efuct }}$
Dntel Emil aus Didak if wieber in Bertin．Das legte Mal war er bier，als bie Sadje mit Dem Gduffer Woigt paffierte．



＂Sief＇mal，Drfel，wetn nun bon bort cin Kuto fommt unt fiefit bas rote Sidit，bann muझe es halten，nidt mably？ Dann \｛ $\{$ alfet ber झamn auf bem そurm bas weife cidit ein， bann muE bas Zuto aud nod balten，aber bas beigt 2ddung； bann fommt bas grüne £idt，bas beift fahrt und bann mu® bas 2futo burdfabren．Und wenn das Kuto von ber anderen Seite tommt，bann if es umgetehrt．Das if Bertegrs． regelung，ba tann nidits paffieren．＂
Dutel Ennil muftert tritifd bie Sadlage．
${ }^{2} \mathfrak{W e n n}^{2}$ nu awer geen 2 luto gommt？Dann nugt bic ganze Bergefrrsreglung niidt．＂EEr blidt bönnild．＂Slaggs －－gibts＇n 3ujammenfope！＂
Man verwendet den ఇief der ₹ages，um feine ßefürd． tungen zu zerftreuen．
，，Went nu cen främbes Kuto gommt und bas gännt de £idfter nidif＂
${ }^{\prime 2}$ Die Lidter mús jeber Xutofafrer fennen！＂
＂ӊemn nu awer cener gommt，ber fe nid gännt？＂
 unt anbaaten，wenn alte anfalten！＂

Dntel Emil guatt einen mütenb an．
IShr wollt eidg woll immer mid luftid madien？Die roollen bod nid＇）alle an berfätben ©telle ausfteigen！＂

2 सbenbs feben wir im ©auupicthaus \＄eer Synt．Da ift Sie 以ufit yon srieg．
，＂Magft bu ఆrieg aud gern，Dntel Emil？＂
 bier im Deaber an yon Sried zu \｛ ¢ $\ddagger$ bräd＇n！Nabierlid mad id＇n Sried！！Dängfte，＇ゅ Ein Bazzefiff？＂
Wir baben Dntel Emil eine fleine Sobllenmajaine in ben Roffer geftedt．Die gebht los，wenn er in Didalak yor ber Şaustür fehtr $\quad \mathfrak{J}-\mathrm{s}$ ．

Offizierskasinol

＂Der nächste Krieg，ein Krieg der Chemie？＂ „Für die Mannschaften，Herr Kamerad．Für uns ein Krieg der Küchenchemiel＂

## Sndistretion

Kuf bem Summelylas bat fid neben vielen anberen Suben ein Weinzelt aufgetan，beffen Slou cine Wiener Damentapelfe bilbet．Sie frammen，bie Damen，aus פleuftelis und ähn－ Itden fimmelsftriden unfern ber Donau．Shan fiegt ignen att，was für eit aufreibenbes sefdaft bas 刃nufiteren iff；bee Bulauf if aber aud wirflid ungebeuer．Weein，5nufit uno Damen，wiberftebe bem，wer fann！Das Selt if 2bend für 2 Wbend gerammelt yoll．

Fruditbingend für bie Mtufierliden ift，bás viele SMeniden eine Eieblingsmelodei baben，bie fie fid，gegen entipredenbes Entgelt natürlid），immer und tiberall vorfpielen laffen，wo fid eine Selegenbeit bazu bietet．Das ift aud fo ein Nadteil bes Mitmenfdentums，DaEB Die unausfteblidgfen Melobien Dod einen Siebbaber finben，bem fie bas ₹rommelfell freidgeln．
$21 f 0$ ，eites 2 Kbends gebietet bie פneiferin ber §apelle，bie fibele Sicolerin，刃iuke，entblöbt geaibt lädelnd ibr Sebif und flöter：${ }_{1}$ JW bab＇mein Sers in Seeibetberg verloren，auf febr geefyren Wurid！！＂


## Die Sige

Die Sonne brennt bom Simmel，bafes nidy mebr idon ift． Sie ftidt．Die Suft lodyt zitternb．Die gliffe vertroănen． Der Staub nimmit überbanb．Sdyeis quillt aus allen Fugen． Die §rampiration nimmt ungeabnte formen an．Siterweife verbrauden Die Damen Parföngs．Die £imonabenfabrifanten Iädelt und bringen ibre ©däflein budfäblidy ins Erodene． Die Selterswafferfrizen idmunseln．Es if einfad arg．

Durd bie verborrte Wiefe farmängelf cine Progefion． Kiageno idrauben inte Bitten um Regen fid sum Simmel empor．

Satalermeife breitef fid das Sodbruafgebiet beftänbig aus． Der Pfarrer bat die 刃roseffion zu früh angefagt．

Das find fo bemt fimmel jeine Sorget．axmold Reinftein．
Der Divisionspfarrerl

，Nicht den Ausbruch，sondern Abbruch eines Krieges halte ich für ein Strafgericht Gottesl

，Wenn ihr noch lange quasselt，lasse ich euch warten bis zum nächsten Weltkrieg！Ich hab Zeit！

## Des deutschen Spießers Wunderhorn

Ihr Bürger，auf mit frischer Tat
Zum Richtfest für den Freiheitsstaat！
Dem Volkswohl nur gilt uns＇re Pflicht， Wir pfeifen auf ein Fürstenglück．
Ein Hundsfott，der von Orden spricht！
Nur eine Staatsform woll＇n wir nicht，
Nur keine，nur keine，
Nur keine Republik！
Was brauchen wir ein Bannertuch？
Der Geist ist Zeichen uns genug．
Wir streben，daß das Reich versöhnt，
Kein Farbenstreit uns stören sollt＇，
So weit das deutsche Land sich dehnt．
Nur eine Fahne sei verpönt，
Die eine alleine，
Die Fahne schwarz－rot－gold！
Gleichviel an welchen Gott ihr glaubt，－
Sei keinem sein Altar geraubt！
Ob ihr zu Baal，zu Donar fleht，
Platz hat für alle unser Haus，－
Und wenn ihr Hindumühlen dreht，
Wir achten jeden Mann＇s Gebet．
Nur Juden，nur Juden，
Nur Juden müssen raus！
Verdammt sei rotes Schlachtenleid，
Nie wieder mehr ein Völkerstreit！
Drum kniet an jedes Kindes Wieg＇：
Sei ew＇ger Friede uns beschert！
Nur einmal noch komm＇es zum Kriegl
Dann，Herrgott，schenke uns den Sieg
Und mache，und mache，
Mach＇uns der Väter wert！
Stachus．

## Otbenbutg－Sanufctau

Er lebt nod，ber alte Rnorte， ber Dibenbutg：Januiぁぁau． （ex idwingt wieber mal bie Sorte unb rebet geift＇gen Ralao．

Der meiland den Watrioten Darlamentsreformen entwarf： Cin Seutnant unb segn Muidetoten genügten für feinen Brebarf．

ほir glaubten ibn tängt abhanben． Dod er war cin redter Braron； or blat ben Krieg überfanben unb au由 bic Dicvotution．

Dis testere war nun twar teine； ionft bätfe fie thn gelränlt， fie bätte mit＂Jebem bas＠cine＂ аиФ Эапиídаиееп beident！．

Sent＇zeigt ber wadere Sbrifte fici ricber beleibt unb beldivingt， wie er mif eigenem Mifte ben Boben ber Ratiaden buingt．

Derm beut＇tritt foldertet Birmen fein roter §ebell mebr \％и nab；

## Sindicjue $\mathfrak{W o r j t e l l u n g ~}$

Beldnumg bon xitilibaib grain

${ }_{2} 2 \mathrm{~m}$ meeften freut mir an bie jrofen Ferien，bet unia Eebrer nu od mal＇n paar Woden ftempeln jegn muE！＂$^{\prime \prime}$
fie febs＇n unter Sduk unb ©dirmen ber §inbenburg．S．m．b．S．

Des freut fid bic ablige æるampe． Es geft wieder bruff unb bran， fie fteg＇n wieber born an ber Stampe， ber £eutnant und bie zefn whann．

Der Drbenburgojanuldauer， ber greift in ben geiftigen fionbs， unb，ba er ein ridftiger Bauer， зum preufiiiden शferbejargon．
＂ 1 Infer Serre Beneralpräfbente＂， fo furidyt er，＂bab ift ein Mann！ Der ziegt im nöt＇gen Momente mal feft bie Ranbare an！＂

Er benlt，bann gebt＇s mieber weiter． Dafer nidqt ben Baul unter\｛脕t！ Der bat fdon anbere Sieiter mit ©droung aus bem ©attel gefef̧t．

Das finb beut＇sirfo adit Jafire， Seert Januidjau，benten Sie bran： Was nûkt bie \｛därffte Ranbare， wenn cincr nidet reiten Pann！

Grid Beineri．

## Ein Königreich für cine Idee！！！

Dieses sensationelle Werk wird als eime Splizenieistung deutscher Gelstesarbelis
bezelchnet．Es beschreibt
in aberaus fesselnder Weise und in mitrelfender Sprache ©ellisdiladiten！Reklame－Feldzuge！
und eine Menge neuer Lichtblicke，an denen niemand vorabergehen kann，dem es tatsâchlich ernst ist um seín
materielles Forikommen
Prets 1．－Mark（bel Nachnahme 20 Pfennig mehr）．
Verlagshaus ASTA，Dresden－A． 19

 ortif．Schallplatiten M． 2.50 s．
 Beft－ 1kg grau．$=-$ siseran
quthijRM，
halbwelBe 4 RM ，weiBe halbweibe 4 RM，weiBe SRM，bessere 6 u． 7 RM ，
daunenweich． 8 u .10 RM ， daunenweich， 8 u .10 RM,
beste Sorte 12 u .14 RM, bersand franko zollfrel gegen Nachnahme．Mu． ster frel，Umtausch und Ruckn，gestattet： Benediki sachsel， Lobes Nr， 12
bel Pilsen，Bohm．

## Die Moralifheologie

des Helligen von Hgnori und die furchthare Cefahr kelt der Volker，mit einem keit der Volser，mit einem Kapitel aber die Ohren－ Kopitel aber die Ohrer
Mu DELASOR
Hamburg 92，Königatr． 36

## A．WARMUTH A．－G． gegr． 1813

 Spedition／Umzlige $f$ Ueberscetransport Hauptsitz：BERLIN C 2，HInt．der Gar－ nisonikirche 1a，Nordon 9731－9738 Filiale：MAMBURG，Bornserasse 31 Nordeeo 1168Wo keine Buchhand－ lung erreichbar，ver－ langen Sie sofort unser neuestes Ver－ lagsverzeichnis gratis J．H．W．Dietz Nachfl．
Berlin SW 68
Lindenstraße 3
（Versandabteilung）
Postscheckkonto： Borlin 33193

[^0]
## Muiliolinis (3efctenk





## Benedikf: Mein Bayernland

Bayern macht mir keiner mies mit Geschimpfe und Gezeter: Bayern ist ein Paradies!

Jeder müht sich bieder, treu, daß er den Verkehr beförder' dand er der Fremdling fühlt sich

Freies Wort steht hoch in Ehr, willig lauscht man dir und freundlich! willig lauscht man dir und

[^1]
## Und ein Himmel überspannt

 diese Fluren, reich gesegnet, strahlend wie in Griechenland! (- wenn's mal zufällig nicht regnet.)
## Karl Schnog: 30 Jahre Film

Du hast die ganze Welt erfreut, vom Kuli bis zu den Kanaken. Hast deine Träume ausgestreut von Kalifornien bis Staaken.

Oei meinem Sanciber ipielfe fim beim Eintritt eines תunben jüngit folgendes Sefprä́d ab: " ${ }^{\text {M) Morgen!" }}$ - "Morgen!" $^{\text {SM }}$ "ITt meine Sole fertig?" - Miorgen." "Moro

Du gabst von jedem Breitengrad erschütternde Kulturbelege; gabst Gerhart Hauptmanns Morgenbad und and're Kraft- und Schönheitswege.

Du gabst den Fräcken wie dem Schurz "Morgen!"
das Lachen, Staunen und die Träne.
Du gabst uns Lyas Fenstersturz
und Bruno Kastners Glitzerzähne.
Gabst uns des Maharadschas Frau, die Märchenwelt von Chaplins Gnaden;
gabst uns die Deulig-Wochenschau mit ihren ewigen Paraden.

Du gabst uns köstlichen Besitz. Trotz alter Weiber und Zeloten. Denn hier lebt fort der ,alte Fritz" und ein "Potemkin" wird verboten!

WLADIMIR WOYTINSKY
DIE VEREINIGTEN STAATEN VON E UROPA


DAS BUCH
DER ERKENNTNIS, DER HOFFNUNG UNSERER ZEIT KARTONIERT M. 4.-

Aus dem Inhalt: Die Entwicklung der Weltwirtschaft vor dem Kriege - Die Sackgasse der Nachkriegszeit - Auf der Suche nach einem Ausweg - Die Vercinigten Staaten von Europa - Der Rahmen der Europaischen Zollunioa - Von der Zollunion zu den Ver

Zu beziehen durch jede Volksbuchhandlung oder durch den Verlag J. H. W. Dietz Nachfl., Berlin SW68, Lindenstraße 3



Denlmal geftiftet von Ernäbrungsiaduverfänbigen.


Dentmal geftiftet yon Rettengändtern.




Dentmal auf ben guten Beift der §ruppe.


Denfmal für betrogene Znleihezeidner.


Dentmal für unjere babeimgebliebenen Mautbelben.

## Karl Schnog: Wilhelms Prozesse

ER ist von härt'rem Holz geschnitzt, als er des morgens pflegt zu hacken. Läßt von dem Land, das er besitzt, kein Zentimeterchen "versacken".
Will Korfu, wo er schon seit je für die Kultur stritt (gegen Heine), jetzt Baccarat und Ecarté, so reklamiert auch ER das Seine.

Und wenn um Windhuk, einst Süd-West, ein englischer Konflikt entbrannte, will der von Doorn in bar den Rest. Er sorgt ja immer für Verwandte!

## Das ist ein hartes Tagewerk

mit steten Kämpfen, Fehden, Sträußen. "Am Glatt'sten", sprach der Herr von Berg, ",geht die Geschichte doch mit Preußen!"

## Der Sriedensengel





[^0]:    ${ }^{n}$ Lachen links＂orscheint wöchentlich am Freitag，in Berlin am Mittwoch．Alle Postanstalten，Buchhandlungen und der Verlag nehmen Bestellungen an．Bexugoprels für Doutachland Einzelnummor 25 Pfg．Hauptachriftleiter：Erich Kuttner．Verantwortlich für den redaktionellen Teili Friedrich Wendel，Berlin－Friedenau．Redaktion： Berlin SW 68，Lindenstr，3．Fur unverlangte Beiträgo wird keine Garantio abernommen．Alle Rechto an ailmtlichen Beitrigen vorbehalten．Verlog und Expedition： J．H．W，Dietz Nachflg．G．m．b．H．，Berlin SW 68，Lindenstr．3．Druck：Graphische Werkstlitton G．m．b．H．，Berlin．－Anzelgenpreis für die 6gespaltene Nonpareille－ zoile 75 Pfg．－Anzelgonannahme durch dio Anzeigonabteilung J．H．W．Dioty Nachflg．G．m．b．H．，Borlin SW 68 ，Lindenstr， 3 ．Tel．a Dönhoff 7653（Postachedkkonto Berlin 33193 ）und allo Annoncen－Expoditiones．－Vorantwortlich furr don laseratontoll：Rudolf G8ta，Berlin．Erfillungeort für alle Zahlungen ist Berlin－Mitto．

[^1]:    Gastlich ist dies Volk wie der Beduin' in Wüstensteppen und das Letzte gibt man her! (- läßt du dich entsprechend neppen.)

