

 bernehmen follte!"

# அโach Dem NTagDeburger Urteil sithems mem stas surato 


 Deg 2nfehens Der Juffiz Der Garöder einfad freigefproden worben!"

Wom Wanberleben muß er ins ふrantenhaus ciner fleinen
Stabt. Da mirb reidtidfter Sotterbienft abgebalten. Der frante Wanberer tut nidt mit. Sdaut jum O̧enfter 'naus und täbt fie beten binter feinem Rüden. Wber dic Sbwefter betet. Die Dberfabmefter if unermüblid für bag Seetenbeil bes Rranten tätig. Der bregt fid auf bie anbere Seite 'rum. פ2 wirb ferben. Die Dberidiwefter läßt aber nid)t nad) und bringt ben Sbmerfrantin wirflid 'rum. Wit gefalteten Sänben be. ridetet fieibren Erfolg bem Seiftliden. Der fajidt flehenden Fujes cin Dantgebet binauf. ふitten Gine in in bicfen bert:
pipin: Der Dfufder

liden Erfolg plagt ber Krantenbausboftor mit feincr Rumft. Er wird an bem sranten bas<br>\section*{Mosjöh Uberall!} Segte verfuden und ibn operieren. Es gebt auf Eeben und ₹ob. Meint bie Dberidwefter: ,"2xber gu was benn? . . . Der auf Nummer zwölf ift bod to berr. Iid vorbereitet . . "" 2ttein ber Dottor operiert. Wie eben enttäuldte Frauen fint, aufgeregt und batbwifo tommt bic Dberínroefter zum Sausgeiftiden und Iegt los: „Sdaun's,


ber Rrante auf શummer zwölf war . . . net?" „Ja, ja, berrlid vorbereitet", meint ber छeifflide, und bic Sdjwefter cifert: "Ja . . . unb jest bat der

Er ist ein Faktum nicht ohne Reiz, in jedem Kientopp zu konstatieren! Man sieht ihn in Bomst so gut wie in Zeitz die Ufa-Wochenschau dekorieren mit einem Blumenbouquet in der Hand, von Geraldinen umfächelt,
füllt er huldvollst die Flimmerwand und winkt ins Volk und lächelt. . . . Der "stille Landmann vom Olser Strand". der republikanische Agrikulturpraktikant

Wilhelm, Kronprinz von Preufsen!

Er ist ein Faktum nicht ohne Haut-Gout aus dem Leibmagazin, aus der Illustrierten lächelt er so seinem Volke zu, dem leider immer noch so bornierten! Mit Golfstab, Racket, am Scheibenstand, per Trakehner und per pedes wirkt er für Vater und Vaterland, im Flugzeug und im Mercedes!
Der ,stille Landmann vom Olser Strand", der republikanische Agrikulturpraktikant Wilhelm, Kronprinz von Preußen!

Er ist ein Faktum von besonderem Fall mischt sich ins Volk und ist nicht zu verkennen!
Bei jedem Sportfest und besserem Ball.
bei jedem Auto- und Pferderennen drückt er irgendeinem die Hand vor diversen photographischen Linsen, umgeben von seiner spanischen Wand, Gardeoffizieren und Prinzen!
Der "stille Sämann vom Ollser Strand", der republikanische Agrikulturpraktikant Wilhelm, Kronprinz von Preufien!


## ひนรื Oitelbien


„Ză habe der fprőden Sdionen zwanzig Marf geboten! Da fagt fe, fie berfauft fid) nidt! Die oumme Jans! Jaf hab' fe dod fowiefo blof pachten wollen!"


Saute polee!
Ein £uruøcoupé
finter bem andern!
Sauptportal
) Marmoriaat!
Fiille yon Dleanbern!
DrDengeídrwängerte §rädé,
Damen yon welt,
Sdöngeitsflede,
§eld, Geld, ふelb!
Duftgeidm waber,
Ronitiantes Sabbaber.
Unter PaImengefträuben
Bimmelts von nadten
Bemalten Eeiden
und yon befradten
Burgunถerซäนฝృย!.

denn der Glaube an das bessere Jenseits hebt sich wieder.

## 

Der Spiritist

denn der Hugenberg-Presse gelingt es viel besser, den Leuten bloßen Dunst vorzumachen.

## Xeftionäre ber Grocinduftric.

Neine Damen und §ern!
Unfer Ronsern!
かationelle Dtonomic! Gtäntenbe Jabresbitam! Toaft! Boll und gamy! Segen bes Saterlands! In biciem Sinn: ₹ufd)! Dcutid) Iandtico! 2 Ifferfeits guten 2ypetit! Saifonbeginn!!

Drauken im Raltent
Dunlle Geftalten
Im Sajatten. -
§ört ibr bic Satten?
Die Divibenben
Sommen aus unietn §änben!
Nun frömt es aut allen Strafen ber,
Smaner megr, immer megr,
Das buntle Seer. . . .
Mif cinem Male
Gelst cin (Gefang butd bie Wataiffone:
Bötter, bört bic Signale!
Die Snbuftricbarone
Jin Marnoricale
Soorden entgeiftert zum fenfer gin . . .
Saipnbeginn??

## 

 Briano und Efrelemtann am æetoauten．

Sttefemann：Jegt baben wir uns gründid ausgefprodent．
58 rianb（mit bem Eoffel in bie vor ibm frebenbe famarzblau， weifrotgolbene Eibbombe ftofend）：SBir pađten zu！ Bcibe：

Das Eis if mun gebroden！
Waib bört man in ber Kerne ble 2rutobupen ber belben Staatemãnner verbanten．
Die Solfer（im Sintergrunde）：Das Ding if gut．Niur immer weiter fo！
Wir ftimmen zu．Bravo，Sravifimo！


## Staf Weftaty：

Ja）babe biefen Frieben nidt geroollt
Im Segenteil，er madt mid fdwer ergrimmen．
Fings feb＇id felle，bie von bannen \｛dwimmen， Uno teine Konjunttur mebr facint mir bold． Uno，©uftay，Jercuito，id tann es idywer nur faffen， Sant furdjtbar trentos haft bu midy verlafien！ Einft radefidnaubend idmarzmeifrot bebänbert， Seut＇fotbf am Zuto idmarzrotgold orapiert， Mein Iteber Srcund，was ift mit bit pajfiert？ Du baft bid wirflidg Polofial veränbert！ Bals als 2 （poftel ber sebbande nur $\mathfrak{B i n t}$ id alleite auf der weiten glur． Denn Der Werein um Erid Subenborffen Wird felbit von mir als läderlid berworfen． （2ruf unb as（freltend）：
Ja bab＇fein sluad metr in ber politif， Já paffe foled）t in folde פiepublif．

Db Dawes，Eocarno ober Senf es fei， Das bleibt fid gleids：Jd bieb ftets nebenbei． Still ruft ber Senfer See，und Sturm und $\mathfrak{B e l l}_{\text {En，}}$ Die id）mir mümidte，werben fdwer vermift．
Dod eine eble feimmelsgabe if
Die bobe Kunft，fíd bauerno umzuftellen．
Jø）tenn＇ben Rummel ja aus vielen Fälfen！
Unt eine grofe Sebniudt quält mein Serz，
Und ifr zuliebe fpreng＇id alle Foeffeln．
Es reigu midh hin zu ben Niegierungsfeffeln，
Uno meine Seele frebt miniftermärts．
Drum fabweren Sersens will idj，wic wir＇s nennen，
Den Boden bes Gefdef＇ren anerfernen．

Wir bleiben bei ber alten Šrande：Siebande，शevande！）
Sraf Weftarp：
Fort mit ber fecinoidaft！£aft bie Waffen rukn！
Jd）mill mid）ja mit OBrians aud bertragen！
$\mathfrak{B} i l l$ flegreid）man in Bufunft granfreid fdlagen，
So mú man＇s in geidioff＇rer Sitzung fun．
Wir tamen nämlid）ъiemlid ins ©ebränge
Mit bem Tamfam ber lauten Radefänge．
Drum fref＇ids auf ben neuen Boden ganz，
Dir，Senf，six，以harianne，lafit mid fawören，
Soll für bie Zutunft nur mein Serz gebören．
Was ift Das Eeben obne Siebesglans？
（2nit fortem Cantionuis：
Wenn aud getabelf wegen id）ledfer Fübrung，
Jめ will，id muß－binein in oie かegierung！



## A．MARMMUTM AnロG。

 gegr． 1813Spedition ，Umzlige／Uebersectransport Hauptsitz：BERRIN C 2，MIne．clev GmF－ nisonikirche 1 a ，Nordon 9731－9736 Filiale：MAMEUREG，Bownstrasse 31

Nordseo 1166

Billige banalicem
Beft－
Pederil
Ikg grai．
Thelism，sexises halbweiBe + RM，weiBe
5 RM，bessere 6 u .7 RM ． dauncnweich， $8 u .10 \mathrm{RM}$ ． beste Soric 12 u .14 RM； Verssand franko zollfrci gegen Naxhnahme．Mui ster frei．Umtausch und Ricikn，Festattet． Benedikt Sachisel， Lobes Nr． 12 bei Pilsen，Böhm．

Inst．Englbredit
Inaserinat 2．Sez（Obys．）B 8

## Fahr－und Moforfäder

fabrikneu，auf Teil－ zahlung，ohne Preis aufschlag，v．monatl．
fünf Mark
an，stannend bil－ Hge Preise．Verlang． Sle Katalog．
H．R．Bergmann， Yertriebs－Zentrale Breslou I，19／12

## 50 Rasierklingen

2.50 28\％．franto Kidetetame ortio zuriat． \％o．D．Mannoboufer $2 B e j e r m u ̈ n d c \cdot \Sigma=b$
 amenbarf！Pickel！Mifesser！ Leberflecke．sehisffo unentwickelte Boste Konnen Sie ericht sel bat beseitizen．Durch welche A．Maack，Berlin SW $29 / 107$ ，Willibald－Alexis－Str． 31 ．

| Cribtedusur，L．Murihinatrumeat tw harabrewtiten Preisep <br> Woll \＆Corip．，Xlingenthal $1_{\mathrm{Nr}}^{5} 50 \mathrm{~s}$ | Auskunft umsonst <br> Rhwerharigh <br> Ohrensausen，nerv Ohrengeräusch u Acritl．glānz，beg achtet．Tägl．Ane |
| :---: | :---: |
| Ur．Sehallplatten M． 2.50 post | criand 2．Fet（03ing．） |

Die grabie Mat ist fir sis behubem，

｜
Die Moralifheolowie
des Helligen von Lignori und dic furchtbare Gefahr derselben far die Sittlifh－ keit der Yolker，mit einem besonders ousfunrichen belchte．Mark $\mathbf{2 . 5 0}$

Hamburg 92，Königstr． 36
｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜


Wo keine Buchhandlung er－ reichbar，verlangen Sie sofort unser neuestes Verlags－ vorzeichnis gratis
J．H．W．Dietz Nachf． Berlin SW 68，Lindenstr． 3 （Versand－Abt．）

[^0]2uto，private『： Selbftätiges ङefägrt．刃reis：für ic 1000 autgebeutete Menidet． fräfte 50 ausbeutbare $\mathfrak{p f e r d e f t r a ̈ f t e . ~}$

Bar，intime：
mit hoben Stüflen aubgeftatteter 2Hfobotausfdant für finangicll befer，geiftig minber $\mathfrak{B e m i t t e l f e}$ ．

『நarleforl：
Sdmerylide ßein－und Eeibuct－
 curopäifder shobetant．
（1）ämonic：
Seidte Form yon frantbaftem Selbゃt croutticin．Rann bei 刃ian． nern in（Sonv Weibtfidtigteit，bei $\mathfrak{F r a u e n ~ i n ~ M o l a ~ פ i e g r i p p e ~ a u s a r t e n . ~}$

## をxote：

Farbiger Ћämpfer，wirઠ von euro． paifíden Damen oft uiberidäst．

Frcubenmädden： Trauriger Beruf．
©irl：
Deutide Jungfrau mit franjöfi－ iбcm pubcr，amerifaniidecm $\mathfrak{E a}$ ． あeln unb ipaniiden 2fugen．

Saute volec：
Sejellidaftallafic mit erblider BC． vorjugutg bei Sceridut．

Jnoivibualität：
Was Worgenannter feblt．

## Sabarctt：

Betiebter 2ufenthalt ber Eandwirte． Salb Börfe，baib Sdmeinefall．
£after：
Exportartitel für probingler．Wirb nadis allf Weftelutig getcigt．

## Mig天ãne：

Probelidee mebiziniid）Xusrebe für weiblide §autheit bei＂befferen＂ Damen．（Siebe aud：）


In een Bad an＇n Ostseestrand is Hochbe－ trieb．All＇ns vull Fohn＇n．Jede Strandkorf hett een oder ok＇$n$ ganzen Hümpel hißt， meist swattwittrot，sunst Landesfarben： Swattwitt de Preußen，Rot mit drei Türm＇ de Hamborgers usw．Min Fründ Hans alleen hett＇n Reichsflagg sett：Swattrotgold！Dat heet，de weur nu so grot，as wull se all de fehlenden mit vertreden，Se smeet ordentlich Schatten．Een vun de Inwohners，een Herr M．，glücklicher Besitzer vun ne scheune Villa，argert sich öber Hans sien scheune Fohn un mokt affgünstige un flotzige Re－ densorten．Hanns is nu nich blos Republi－ kaner，sunnern in＇n Nebenamt ok＇n ganzen Uhlenspeegel．He ward nich fünsch，in Ge－ gendeel，nickt den M．fründlich to．De schufft af，Hans achter her．Wo he－mit＇n swatt－ rotgolne Sleif in＇t Knoplock－em drupt，an Strand，in＇t Cafe，op de Strot，öberall grüß $\beta$ t Hans den Swattwittroden fründlich un as son olen Bekannten un Genossen．De Lüd kiekt und denkt：„Dunnerslag，is de ol M．ok unner de verfluchten Republikaner gohn？＂ －Annern Dag is Reichsbannertag，een scheunen Sündag．De Borgerslüd komt grod ut de Kirch．Se möt all an Herrn M．sin Villa vörbi．Un wat seet se？Een Eehren－ kompanie Reichsbanner hett de Villa um－ stellt，se is inrohmt vun luder swattrot－ goldne Fohn＇n．Un＇n fein Marsch to Ehre veur den Villenbesitzer ward speelt ．．．De Lüd sind ganz verbost und eener seggt dat den annern：＂De ol M．is bi de Reichs－ banners，is wull Hauptmann oder so watl Wokeen harr sowat dacht！＂Min Fründ Hans hett sin Rache，und sin Fohn hett Ruh vor den Swattwittroden．

Nülich stunn ick an＇n Hob＇n un heur do twee Jan Mooten öber Politik snack＇n：，Je Otje＂，seggt de een，un spee ernsthaft un be－ dächtig in de Elw，＂dat is so：Wenn de Minsch toveel to freet＇n kriggt，denn sleit dat Perpendikel in sien Brägen to wiet no rechts ut，denn ward he dütschnatschionol． Wenn he aber veel towenig to biet＇n hett， denn sackt he no links af，denn ward he Kommunist．Weeß du．son＇n bitt＇n dortwi－ schen，dat is eegentlich dat Richtige，denn krist du nich so licht Slagsiet！＂＂Je＂，seggt Otje，．，＂du kannst nu seggen，wat du wullt， Tedje，manchmol snackt de Kommunisten ganz vernünftig．In de Hamborger Borger－ schaft hett nülich＇$n$ Kommunist in sien grote Brandred，as em en Demokrat in de Parod fohren dee，losbrüllt：，Ach was，Herr T．ist ein noch viel größerer Schafskopf als ichl＂Na， dat weur jo ganz vanünftig，Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung．Ober de Prä－ sident Ro $\beta$ ，de gew sick dormit nich tofreden． He versluck so＇n smerigen Grientje un sä denn würdig un ernst：„Herr S．，Sie haben so－ eben $z$ wei Abgeordnete beleidigt，ich rufe Sie zur Ordnung！＂Dat dumme Snutenwark von denn K．P．D．－Mann harst du sehn sullt．＂
eleganten TDelt

Dird）Viidistun erworbene Bెafis für gefteigerte £ebenछanipruide．

## Drgic：

Maffenrauid ateofotijder uno erotijder Matur．Meif bei vater－


Werverfität：
Befecimnisvorl verímleierte silf． lofigteit．

Quartancr：
Woufteder ber ₹obesurteile an Berrätern．

Revue：
Siftpilgart．Spricgt in Mengen． Bunt，werflos，innen fintend．

Sabismus：
Saupteigenidjaft mander Bor－ gelekter．
₹empo，amerif．：
Şadausbrud für gefteigerte $\mathfrak{B e r}$ ． febrsunfiderbeit．
ufa
§epublitanifierung burd Militär－ film unt ゆaraberodderifdau．

Balcncia：
Dic ，IInternationale＂ber eleganten Zagebiebe．

Wobitätiglcit：
2fuørede für sügettofe ßalfefftio． fiter．
（2）Obimbin：
Siefe Stablbab．

200：
26 türtung für bas b̈ffentlide © Ebe vermittlungbbüro ftreng bürgerlider Rreife．

Rarl ©ぁnog．

## Das ©reiés gegen Sctmut und Sctund


,2 Was Gunft, was Gduund Weibe Frauenzimmer Bommen an bie Fette!

$\mathfrak{3}$antier 2frgfmeier befudit cinen befannten Sammler. Diefer feigt ibin u. a. auds eine Sammlung von Uniformen, Die abidlieft mit einer Driginal-Notgardiftenuniform, cinem italienifden Sdwarzfemb, einter §ifler. Miontur ufw.

2fngfmeier: "Eebr prattifa! Werd' i申 mir für afle Falle aud zulegen!"
"25 as tut man, wenn man einen Rrieg berloren bat?"


Nad Senf.
Strefemann: "Brabo, mein lieber Brianb, beliefern Sic uns immer mit Diefen fdönen Socarno-Birnen!"

Briand: "Scien Sie unbeforgt, fo. lange id) ba bin, wirb es Jhmen nie an folden mangeln!" (., Le Rire', Paxis)


Trosli if beurlaubt morben (,.De Amsterdammer", Amsterdam)

## Karikaturen des

Auslands


Stalien unb Spanien: "Das if nur eine $\mathfrak{W e r n u m f t e b e}$, bic bic beiben ba eingeben, uns aber, uns cint bic Sicbe!" (,11 $420^{\circ}$, Florenz)
(Cine freie 23ifblatipreffe gibt ed in 3talien nidt. Dbige Siarifatur eríकien bor bem Ergebnid don Bemf. Man fiebt, wie ble preffe phuffolinis heft.)


Don Quidoticund Sando Paniolini.
w230GTebler Sitter, unter Umftänben ift cin cinfadect Eeppid) praftifdeer als cin Efrenfik!"
(., Le Rire", Paris)

"Miffen mixdt id, wovon ber lebt! "Wiffen mödgt id, wouon feint Bfâubiger teben!"
(,,Götz", Wien)
$\square$

Potsbam, Januar 1925.
Sat medte nid mefir in $\mathfrak{S B}_{\text {erlin }}$ reber. Sier ga if et feghe jut utb is es man bannid fein. Die Ruhbe un bet bornelyme feben. Un erft meine JnäDidfte! Eene bornebme frau! ©Eb
 if fojar immer be Cotiebeln ausziegn.

Potsbam is ieberbaupts cine feibare Znjelejenbect, wie meine Inädidffe immer fado. Sier wobnen nur beffere £eite. Sauter Dffiziere, Teiflide, edte Srafen un Prinsen.

Meine $\mathfrak{I n} \mathfrak{D} \mathrm{Didfte} \mathfrak{\text { fdimpft }}$ imma uff


Sarriere
3eidnung von 28runo Oranaf

, Mingetlagter, Sie haben Den Strafanfaltswadimeifter beim Betreten ifrer Befle gewurgt und nieder:
 einnahme von 3 hren ibealen Motiven überzeugt. Sie werben forfab im Jnnendienff verwendet werben, um


Sceute bam fe eine Stäfin perbonnert - eine frübre $\mathfrak{B e}_{\text {e }}$ Rannte bon de meinigte. Die foll jellaut gam. Jebt ifie bei's תino.
16. 5lai 1925.

Sn ber Walblapelle baben fe beite ben Serrn Wfarrer mit een junget 刃needen ertappt. Er is \{anell ins \$ab jereift. Jhe bam fe verbauen.

Xuguf 1926
Shu bommt ber junge, elejante Seert Jraf yon Pablen ood nid meľr bei uns. 3 moee Fleene Mreeden, bie or aus pure Jefälligteit mit uff fein æab jenomm bat, baben ibn wat arjebängt. - Er is naturlid unidduldig. 2iba borläufig in cene 2 fnftalt zur jeifitien unteriudung. Der arme junge Serr. wie fdredtid, ba injefpertt zu finb, wo er bod janid yat. riatt is!

September 1926.
Sier is wat Sarectididet paffiert! Meine Inäbidfte is sabaftet norn! Se foll ibren friefren Marn, eenen ollen
 Jaj floobs nid! Die lann feen Meniden wat but. Wo fo bod gu mir imma io furdtbar nett jemefen is.

Jaf bin augenblidtid janz alleere in be Willa. Jeben 5Romang fommen Eeute bon bie polfezei un von be geitung, bie wat miffen molft. Saf fage nifdt. Meine Jtäbidfte is ne feine $\mathfrak{F r a u}$ un ia lag uff bie feinen Seute nifat tomm. . . .

EEbmo bats telefoniert: Die §rau Jräfin is wieber uff freien §u® jefegt. Jaf batte bod jemuft, bet fe unidulbig is!

Doer bet fe igr nifdt beweifen fern']
Dotsbam is bode eene feine Stabt. . . .

,2ßas fann bas fein, Bäterden?" - „Was̀ foll סas fein, Mütterden? Wird woht wieder eine beutfanationale Stubienfommiffion empfangen werben!"


[^0]:    Lachen links ${ }^{4}$ erscheint wöchentlich am Freitng，in Berlin am Mittwoch．Alle Postanstalten，Buchbandlungen und der Verlag nehmen Bestellungen an．Bexugapreis für Deutschland Einzelnummer 25 Pfg．Hauptschriftleiter：Erich Kuttner．Verantwortlich für den redaktionellen Teil：Friedrich Wendel，Berlin－Friedenau．Redaktion： Berlin SWW 68，Lindenstr．3．Für unverlangte Beiträgo wird keine Garantie übernommen．Alle Rechte an sämtlichen Beiträgen vorbehalten．Verlag und Expedition： J．H．W．Dietz Nachflg．G．m．b．H．，Berlin SW 68，Lindenstr．3，Druds：Graphische Werkstilten G．m．b．H．，Berlin．－Anzeigenpreis für die 6gespaltene Nonpareille zeile 75 Pfg．－Anzelgenannahme durch die Anzeigenabteilung J．H．W．Dietz Nachflg．G．m．b．H．，Berlin SW 63 ，Lindenstr． 3 ．Tela Dönhoff 7653 （Postscheckkonta Berlin 33193 ）und allo Annoneen－Expeditionen．－Verantwortich für den Inseratenteil：Rudolf G8tze，Berlin．Erfülungsort für alle Zahlungen ist Berlin－Mitte．

