

## ひนรื


"find was madfit ou mit Deiner Sobnertőhung, Emil?"
,„Jd) fauf' mir 'ne Lupe Dafür, Damit idh Die Berbefferung unferer Lebensthalfung entbeden fann!"

entwidelt Scidymact,

und Dee fommt bas Sob zugute!

## Karl Schnog: Juwelen im Souper

Zeitungsnotiz: "Demnächst findet der Eröffnungsball der Saison im Edenhotel statt. Das Hotel wird an diesem Abond das ganze gesellschaftlich tonangebende Berlin zu Gast sehon. Eine Reiho Uberraschungen verrät das Programm dos Abends, das mit einem Souper Surprise, einem in amerikanischen Modehotels beliebten Scherz beginnt: Die SüBspeise des Soupers enthält 20 wertvolle goldene und silberne Oberraschungen des Juweliers.*
"Wollt ihr uns imponieren mit eurem ollen Rom? Wir können auch soupieren! Berlin ist autonom."

Man sprach's in hohen Kreisen, tat einen tiefen Schluck, und mischte in die Speisen den Gold- und Perlenschmuck.

Welch Volk von tücht'gen Kerlen, das, ob die Not auch beißt, umsonst die großen Perlen vor seine Säue schmeißt!


 Sehmann: Driffer Dreis für tadellofe Berbindunggarbeit zur Juffiz!"

Jn einer fübbeutiden $\mathfrak{B i}$. fdopfoftadt befindet fid bas frabtij@e Xrbeitsamt in bet Näbe bes Domes. Wor bem erfteren feben ein paar founbert 2rrbeitglofe in Canger Seibje, um Die Xrbeitglofenunterftüßung in Empfang zu nelgmen.

Wäbrend id mit cinem ©efannten vorübergetje, beginnen Die Domgloten zu Iäuten, um die

"Mir ist". sprach Silverberg, ,eine epochemachende Entdeckung geglückt: Arbeit kann nicht ohne Arbeiter bewältigt werden/"

Effe biegt ein Sug von feifen Domberren uns beroegt fid an Den gageren 2 rbeitslofen vorbei zur Rirde. Jd made meinen Befannten auf ben erfdrefenben ૬egenfas aufmerffam. „İa", jagt biefer Tädelnd, "Sorgen maden Den Menfden frant unt mager, aber mit einer einsigen 2usnatme, wie ou fiefit - die Seeliorge madet fett!"
x).

"Welch marxistischer Aberwitz", tobte die Rechtspresse, denn es wurde ihr klar,
"Merenid, fiebft su beute serfatert aus!" - „J̃a, iф Pann auld nur als reviger Sünder in ticffer Bertniridung fammeln: Kater - peccavi!"

da $\beta$ in bestimmten Dingen
$\mathfrak{J n}$ einer $\mathfrak{B e r l i n e r} \mathfrak{W e r f a m m l u n g ~ e r - ~}$ tlärte Der Dieferent in feinem Sdulumort: . . . ${ }^{\text {Kollegen, }}$ id Gätte aber feben mögen, wenn wit diefe MaEnabmen nid) getroffen நätten, wie bam bie Wogen ber Erregung lidjtertob scbrannt bätten!"

in Zukunft wohl ein Wandel eintreten werde.

Mein Freunb Erid if cin Edreanis. Näbert fíd neulid in ciner Sciellidgaft ber Borfigenben bes Suiten Bercing ind fragt: „Wodurd, gnäo'se Srau, unterídecioct fíd) cine anftänbige $\mathfrak{F r a n}$ yon cincr Salbwelterin?" Und baun ohne Dic 2tumort abjue warten: , Dadurd, ba反 fie nidst anipridot!"

## Henning Duderstadt: Diktatoren-Dämmerung

Die ganze Welt wär' ein Gedicht, Gäb's keine Generale nicht! Doch diese Sippschaft geht nicht ein, Man hört sie kräh'n, man hört sie schrei'n, Sie offeriert dem Vater Staat Benitos (Miniaturformat);

Manch abgedankter Fürstensproß, Ein Primo und ein Pangalos Verpesten uns die Lüfte Wohl durch Kasernendüfte, Und manche deutsche Exzellenz Erklärt in kühner Konsequenz:
.Die Sache klappt doch anderswol
Wir machen's eben ebenso!
Nur angetreten und marschiert Und dann regiert und dekretiert,

Beim Auf-die-Andern-schießen Laßt sich's bequem vergießen!" Doch ach, die Zeiten ändern sich, Sie sind nun mal veränderlich. Die Pangalosung zieht nicht mehr, Die Völker setzen sich zur Wehr.

Nur zu, daß endlich Ruhe ist Mit Stahlhelmseuche, Ordensmist! Nehmt nur gehörig ins Gebet Die ganze Generalität! Zur Ordnung das Gesindel! Ein Ende mit dem Schwindel!

Su ber ©afara．
Wobo erzäblt von feinen शeifeerlebnifen．
＂（Einmal batten mix uns in ber Sabara ver－ irrt．₹agelang fdion fud． ten wir nad ber groken Rararoanenftafe，yon ber wir abgeirst waren．Sda－ fate umbeulten uns nadts． Xtm ₹age börrte uns bie Sonne bis ins Einge． weibe aus．Seit adt Taget war uns bas Trint－ wafler ausgegangen．Der Sand brannte unter un－ feren Süken mie Feuer． Dic Kamele woulten nidt mehr weiter．Wir muf． ten fie eins nad bem anc beren liegen lafien．So fudten wir weiter．EEiner

，，Sür beine ßerbienfte um die dxriftlide Seefahrt an Borb meines © ${ }^{\text {diffes ernenne } \text { id }}$ Did biermit zum unbefolbeten ©türmann，乃annes，und nädftes Jahr barift bu of to ©doot gabn！＂
nad bem anberett yot un－ ferer ₹ruppe fiel tot bin． Bulest maren wit nod 34 3weien．Da fiel mein $\mathfrak{B e}$ ． gleiter in Wabnfinn，weil ifn eine §ata Morgana betrogen batte．Jø mukte ifn nieberidjiefen，weil er fid）auf mid ftürsen mollte．Num mar id ganz allein in ber weiten enb． lofen WBüfte，Sunberte yon Meilen entfernt pon afler Rultur．Soffnumgs． log．＂
， 1 Und bode mutben Sic gerettet？＂fragt einer yon Den Zuförenden．
， Leiter nidat！＂fagre der phantafievolle Bobo， ，${ }^{\text {ich }} \mathrm{fam}$ и m．＂

## Stachus：Bayerniage

Bayerntage，das sind solche，
Wo der Train nach Krieg begehrt Und ein Ferschte，nebst Gefolche， Auf entleg＇ne Dörfer fährt．

Dieses ist der Kronprinz Ruppert， Welcher auf dem Bauernmist Mit erlauchter Nase schnuppert， Ob er noch monarchisch ist．

Weißblau strahlt ein Festeshimmel， Insofern kein Regen sprüht， Dabei jauchzt die Glockenbimmel， Wenn man an der Leine zieht．

Auch vernimmt man，was die Bibel Über fromme Knechte schreibt， Während Rupprecht seine Stiebel Mit dem Marschallstab entstäubt．

## 玉beater．．．



2fus 9ir． 33 Des＂（Stablatms＂ yom 15．8． 26.

Nun beginnt das Böllerschießen Samt dem Rufe：Mir san mir！ Zu weißwürschtlichen Genüssen Rauscht ein freies Märzenbier．

Ferner sucht im Rednerdrange Der Bezirksamtmann sein Glück， Dies nützt dem Avancemange In der Bayernrepublik．

Und dem Kronprinz in der Halle Huldigt treu man frisch vom Faß． Der spricht leis zum Hofmarschalle： „Lieber Soden，nützt es was？＂

Bis man，fern vom Festgewühle， Ehrenjungfrau＇n schmatzend küßt． Dabei kommt man leicht zum Ziele， Weil es für den Kini ist．

Und Hochwürden prägt die These：
${ }^{\text {，Kommt es auch zur Krönung nicht，}}$
Nützt es doch der Diözese，
Weil sie neue Seelen kricht．＂



## Dic orei Srricbensboten．

Sie trafen fid）zwifden Senf und Eocarno irgenb． mo．Drei feltfame，ent． im）Loffene ङeftalten．，＂Bort sum Sruf＂，fagte Det erfte und zerrís jäh bie Stille．Sein groper Shund flaffte und er fak breit und wudtig auf fei－ nem feften Siş．Der sweite beroegte fíd müb． fam unt unbeholfen ber． an，$\{\bar{\alpha}) \circ$ b fid $u$ über cine Pfüge unb entgegnete mit rafielnder ©timme：＂Sott fegne bas ebriame Şand． wert．＂Da idnelfte ber britte，ber am Tiide mehr faucrte als ¡a⿱㇒日，faudend in sie Soblye und zifdte： ＂Bur Gade！＂
，Wir merben bie Mer． fden mitcinander verjög． nen＂，forife ber erfte und fidtug auf den ₹iicd．，13ir werden das Sriedenswert beenden，Sdlag fuir Sあlag．＂
＂Wenn es fein mug＂， idmetterte ber sweite manfenb，＂bede id bie Sobwadjen mit meinem eigenen £eibe．＂Uno er rollte fid mühyam swi．


RAOUL H．FRANCE DAS LAND DER SEMNSUCHT

REISEN EINES NATUR． FORSCHERSIMSUDEN MIT 20 ORIGINALZEICHNUNGEN GANZLEINEN MARK 5．－

JOSEF MARIA FRANK NECKAREAMRT

IN ACHT TAGEN DURCH EIN JAHRTAUSEND GANZLEINEN MARK 4．－

MARTIN ANDERSEN NEXO
KINDER DER ZMKUNFT
NOVELLEN U．ERZAHLUNGEN GANZLEINEN MARK 4．－

HERMANN WENDEL HE\｜NR\｜《HME\｜NE EIN LEBENS：UND ZEITBILD GANZLEINEN MARK 6.50

## PAUL KAMPFFMEYER DEUTSCHES STAATSLEBEN VOR 1789

 ZUM VERSTANDNIS DEUT： GANZLEINEN MARK 5.50
## UNTERZEICHNETER BESTELLT HIERMIT

 bei der volksbuchiandlungbei dem VERLAG J．H．W．DIETZ NACHF．， （VERSANDABTL．），BERLIN SW 68，LINDENSTR． 3 EXPL．FRANCE：LAND M．5．－ EXPL．FRANK：NECKARFAHRT M．4．－ EXPL．NEXO：ZUKUNFT M．4．－
…．．．．．．．．．EXPL．WENDEL：HEINE M．6．5o EXPL．KAMPFFMEYER：STAATSLEBEN M．5．5。 DER BETRAG－FOLGT GLEICHZEITIG－ IST DURCH NACHNAHME ZU ERHEBEN
NAME
ORT．
STRASSE
fajen bie beiben．＂Sid） ausbreiten＂，fifinte ber Rauernbe，＂aubbreiten， umfaffer，in bie Fiefe oringen！＂－fierauf （pradien fie nod lange er． regt im greiden ₹one mit－ einander，thre berwunder． Iidjen SReben mit feltfamen， eridgreffenben Geften und Seräuiden begleiteno． 2fber fie faienen fids） untereinanber mirflid redif gut zut berfteben， benn fie trennten fid）$\}$ ． frieben und mit ben beften Borfägen．
，Mein Wirten if je． Denfalfs son meittragen． ber Bebcuturg＂，fagte ber idmere 50 ．8entimeter． Mörfer．${ }^{2} 2 \mathrm{BE}$ er id über． Brüđe Sräben，STufte und Nbgründe unt ge－ wäbre fideren Sぁus＂， meinte ber Kanf．，1hno （id）rube nidyt eher，als bis mein Xtem fiber bie ganse Erbe mebt＂，faudite Das ऊiftgas．„Jedenfalls gewäbuleiften wir mit yer－ einten fräften ben Welt． frieben＂，meinten alfe brei．Uno bann tretntent fie fid）fo friedlid，wie fie gefommen waren．

＂E゙inen §ungeriohn nennen Gie Jhre Gage？Stm fo leidter wird es Jhnen fein，in Dem neuen Film die Rolle Der Berzweifelten lebenswabr zu fpielen！＂

## Der königlictie Beluct



SDb．（in ber fleiblamen Uniform ber wilben Jäger，mit Sixidbornbeidlag，ambuliert，mit Yeid）t erregten SRäuiperungen zmíjden einem Droruaf＂Eubroig II．＂uno cinem Sedjeforender）．

Rniebel（tritt in Die ₹ür）：Erlenz，Soine Riniglide Sohoit is im Danmarida！Die Fotigroafnian an idjo ba．

Sob．：Wag wollen benn bie Photpirafen？©didenfe Die Seute meg！Wir fint dod beute pribat！

Fniebel（aus bem Fenfter）：Sie ba，he，bie ferrn Fotigraafn，gengas hoam！Exlenz faan beit prifant！－ Erlent，i glaab，dees fan Preign！

So ob．：Nu jebnie mal Rönigli－－jebnie mal Sobeit entjejen，und fülornien bier berein！

Rniebel：Su B＇feht，Extent！（2fb．）
$\mathfrak{S} \circ \mathfrak{b}$ ．（allein，mit bäufigeren Säufperungen auf uno $a b$ idureitend）：So fiebt man fid mal mieber，na ja！2Uferband inzwilden paifiert， $\mathfrak{j a}$ ！
（Draufen entfeht jubilierendes §eräuid．Ein Wagen fäbrt vor．Man bert 反niebel aufgeregt Befeble erteilen．）
$\mathfrak{S D b}$ ．（Dic Ebrenseiden，Sortiment Wittelsbad，orbnenb， ftellt fid erwartungsboff unter bem Bilbe Subwig II．auf）．
（Dic ₹ür mitb סurd）ふiniebeln aufgebonnert．）
 Santo）．

5：b．（Ieidt geneigt）：Danfe ergebenft， $\mathfrak{R}^{\circ}$－hm－ Sobleit！


Dás mir uns bod mal mieberjehen．2fuggezeidnet jeben Sie aus！Befomme Jinen wohl jehr gut，Jhre－Jhre preufifide Dientffellung Da？

So b．：Jdy fann nid）t flagen，5obeit．Wollen Sobeit nidt Plak nebmen？（Sie fetzen fid．）
$\mathfrak{R u p p r e d t : ~ D a n t e ! ~ - ~ N e e , ~ m i t i e n ~ S i e , ~ i d ) ~ b a b e ~ i n ~}$ ber leģten Seit oft an Sic gebadgt．Da，dieien ganjen Simt mit ber ßerfaflung－－

ŞO b．：Nein，in ber Tat，meine ßerfaffunt if nod answ gejeidnet．Erft geftern fünf Stunden lang einen tapitalen Bodf auf＇m Korn gebabt．－
$\mathfrak{R u p p r e d t : ~ S o ? ~ U n o ~ f e y n ~ S i e ~ m a l , ~ 巨 r z e l l e n z , ~ m i t ~}$ was für £euten Sie ba beute verfebren müfien！Die fennen tod feinen Xnitano！

Şob．：Dods，was den 2 nftant anbelangt；da is fier oben auf Soble 22 ein tadellofer für Sodywild．Won meinem forft． meifter angelegt！

Suppredt $t$ ：Jd babe leiber nidt viel Beit，Erzellent． Und id）mödte bod gerne mal einen fleinen Eindruaf baben，wie Jhnens da to gefäft unter den Sdmarzsiot－na－naja！
fo b．：Jamolf，bauptiädilid）Sdwary und Siotwild， Sobeit！
$\mathfrak{R} \mathfrak{u p p r a d} t$ ：Jd böre，baf on in preugen fo afferfand bunfle Dinge in Sange find．Wir wiffen alle nod）nidyt，was morgen ift．
§จ b．：Sorgen gefn wir auf Säue，sobeit，auf Säuc！

Suppredt $t$ : Ja, Sis find bod immer nod) ber alte Nimrod! Smmer zu Sderzen aufgetegt!. Sroft!
(ß̌eine Berlegenbeitspauie.)
 nefmen! 26ber fier fömen wir bod beutid miteinander reben. Sie fino dody nidt Präfibent yon Bayern. - Wie benfen Sie über umire Seftouration?

Ş bl: Da fomme id) ziemitid fetten bin, Sobeit! Mand. mal zum Dämmeridpppen. Es gibt übrigens einen ausgezeid. neten ßurgunber ba.
(Draufien werben, auf Wefefy תniebels, brei abgeftimmte Surras intoniert.)

Ruppreめt: Die Delegation von Rradtenjell if ba, Exzellenz! Da mus id leiber gebj'n. Die enthüllen beute nämlid ibren fedften Gebentftein. Nulla dies sine linea! - 2afo, leben Cie redit mobl, Ramerab, und balten Sie meiter feft an ber ₹rabition!

Sob.: Feft an ber Trasitionsfompagnie, $\mathfrak{R}$ - Febleit!
$\mathfrak{R u p p r e d ) ~ ( u n t e r ~ b o ̈ b a r e m ~ F a b n e n i d m e n t e n ~ v o n ~}$ braußen, ab).

SOD b. (nadbem bas Surrageräuld abgeebbt ift): Jebenfalls babe id mid burdaas neutral verbalten. 2nnderstautenbe Werid)te find aus ben Fingern gefogen. - Sniebet! Sieken Sie den 2 (mtswimpel wieder auf!

Erím ayeinert.

Zeidinungen von Hermann Abeking

"Himmel, da badet bereits eine Damel"

$\mathfrak{D}$ie , (Särfneriide Siunbidau" Safle a. b. ©. veröffentlidt it ibrer פir. 34 yom 22. 21uguft eine B̌efanntmadhung bes "Ю̌unbes gläubiger Sörtner", aus ber mir folgendes zitieren: , Wit bes Serrn Silfe findet beftimmt bie Gruindungs. verianmlung gläubiger ©̧ärtner (2trbeitgeber und 2rrbeit. nebmer) am Somntag, ben 12. September, ftatt. - Selbft. verftänolid) fin' uns aud bie von Sott geidaffenen Sebil. finnen, unfere lieben Bärnerfrauen, berglid) willfommen. Der Serr made redit viele millig."
Wit werben ums büten, zu fommentieren!

5at fidon ieine Siditigfeit mit der Renngeidnung bes guten Münden als Stadt des ङsemütes. 2kber vor bic ₹ore müß̆t Thr gelben, wo bie trauliden fiange bes Siefinger Shodj, bayerifa) mit (Sdwanthalerhöb'. Einidlag um bie ₹rambahn.
 foldjes Ecib:
"Da 5ob i a Mab't g'babt . . Got's an Banfert friagt un i bob oaflwei glaabt, baf 'r mieba ganga (geftorben) is.

Dba net is 'r ganga ... Wob l's hatt g'beirat', ' $\ddagger$ Mabel. . . . Woas glaabft b'? ञier Wod'n brauf is 'r ganga, der Saukund, ber damijde. . . ."

"So, jetzt hole ich meine Gummibälle wieder heraus."


Fheleute
erfaft, meine neue Preiglifte aber bbgien. Frauen, 2frtit, Eummitwaren, fowie Я्रrtif. fur Befundbeits, Frantert u. 230 onenpflege fofientos. Getwiníate arrit.angeben.
Sanlitaislious
M. Jigner,

Bremen 58.
Sporfartikel
und Gammiwaren fegl. Art. Offerte bel Angabe
der sewinschten Artikel. Versandhaus

Berlin-Friedenau 98
Die Moralilheologie
des Heillgen von Lignort und die furchtbare Gefahr derselben fur die Sittlichkeit derVolker, mift elnem besonders ausfahrlichen Kaplitel aber dle Ohren-
beichte. Mark 2.50
M. DEELSSOR

 Ohrensausen, nervōs.
Ohrengeräusch usw Ohrengerausch usw,
Aerzti. glănz, begutAcrzti. glănz. begutachtet. Eagh. Arierk

Beffnässen Befreit sof. Alter und Geschlecht angeben. Auskunft
umisonst!
Inst. Engibreant


[^0]
## Die Loreley am Silverberg

Der Weg ist rauh, die Nacht ist lang, und bares Geld ist teuer.
Gestoppt kommt man nur schwer in Gang.
Die Zeit ist nicht geheuer.
Die schwarzweißrote Inflation bescherte nischt wie Pleiten! Verklungen ist der Flötenton stinnesisch holder Zeiten die Blechmusik verstirbt, verkläfft, es trumpft der neue Rhythmus! Man stellt sich um - Jeschäft, Jeschäft! dieweil man leider mit muß.

Manch Kessel feiert ohne Dampf und demonstriert die Pleite. Die Industrie im Dalleskrampf begibt sich auf die Freite. Es geht bei gedampftem Trommelklang, und scheint es auch verboten es hebt sich an ein Schwanensang nach schwarzrotgoldenen Noten: am Silverberg die Loreley
lockt schon mit neuem Rhythmus.
Sie stellt sich um - was ist dabei! -, da man doch schließlich mit muß! J. M. Frank.

Om Deutichen Bafntörper


Der geheimrätlidhe Dberbau folfte durd) befferes Material erfeßt werben.

## Trinklied

Der Meister tät mir künden: Hier ist dein Lohn, - bist abgebaut. Ach, wie mirvor dem Heimweg grautl Möcht' eine Schenke finden, Wo man ein stark' Bier braut. Hallo, was kann da sein? Schenkt ein, schenkt ein!

Daheim in feuchter Kammer,
Da liegt mein Kind so bleich und starr
V. Stachus

Und wartet auf die Totenkarr'.
Was soll mir all der Jammer, -
Wer grübelt, ist ein Narr.
Hallo, was kann da sein?
Schenkt ein, schenkt ein!
Könnt' goldnen Wein ich kaufen,
Ich wißut' nur Lieb und keinen Haß Um ein verrecktes Schwein.
Wär' gut und froh ohn' Unterlaß. Schenkt win schenkt sin! Wär' gut und froh ohn' Unterlaß. Schenkt ein, schenkt ein! Doch ich muß Fusel saufen Aus halbzerbrochnem Glas. Hallo, was kann da sein? Schenkt ein, schenkt ein!

Einst wird man mich erschlagen Im schlimmen Suff am Gossenstein. Dann segnet mich kein Pfaffe ein, Wird wohl kein Glöcklein klagen Um ein verrecktes Schwein.

## Jm ЉöTPerbun§


"Uno jeft - wie wär's, hodanfefnliate Berfammiung, wenn wir meiner Nadbarin hier einen ftändigen Ratg̊fits einräumen wűroen?!"
2) naäfid einer (sewertidaftsperanitaltung in Dresben fan* Dien aud Wefthtigungen ber Dortigen Grobbetriebe Des betreffenben Berufes fatt. Xniduliefent follte eine Dampferfabyrt nad ber Sädifidern Sdjweiz frattfinben. Einige ber
 laflen. Beim Srifeur fibt aud) Der Jubaber eines ber bea fiddtigten Betriebe. Der Znorang ift grob, bie Beif iebr Inapp.

Kurz enffidoffen fellt fid, ciner ber Wefidftigungsteilncegmer sem Ferifeur zum Cingreifen zur $\mathfrak{W e r f u ̈ g u n g . ~ U n t e r ~ a n d e r e n ~}$ Eriegt er aud den Befriebsintyaber in 2 (rbeit. 24ts diefer feine Werwunderung über bie Seidjictidfeit bei der bod ungetoofn. ten ₹ätigteit zum Jusbruá bringt, erfolgt prompt ars 2 fitwort: "So gute ©elegenbeit, einen $\mathfrak{Z}$ rbeitgeber gebörig einzujeifen, bietet fim nidht alle ₹age!"


[^0]:    
    
    
    
     Berlin 33193) und alle Annoncen-Expeditionen. - Verantwortlich für den Insoratenteil: Rudolf. Grtze, Berlin. Erfüllungsort für alle Zahlungon ist Berlin-Mitte.

