

Der 今unbe: „Donnerwetter, wann werbe id end lid bedient?"
,2Bir bedauern. Rad ber Entfdeioung Des Reidg: geridtı müfien wir, ehe wir'was bertaufen, erff fämt fide Búcher durdlefen, ob nidt, etwa 'was Қod): verräterifaces orinfiteht!"

## Josef Maria Frank: Deutsche Weinwoche

Von jeder Plakatsäule knallt es herab, aus jeder Zeitung lad't es dich ein,
Lautsprecher brüllen - und nich' zu knapp -:
"Trinkt allzeit Wein vom deutschen Rhein!"

Aus jeder Probierkoje schreit es dich an, ein Dutzend Volksredner trichtert dir's ein: „Der nationalbewußte Mann
"trinkt allzeit Wein vom deutschen Rhein!"

Ober, die Weinkarte in der Hand, reden wie Prediger auf dich ein:
„Liebst du dein deutsches Vaterland,
"trink' allzeit Wein vom deutschen Rhein!"

Lächelnde Mädchen, blond und schmal,
schmeicheln und schmunzeln: Seid nicht aus Stein! Bitte, ein Römer! - Hier, ein Pokal!
Trinkt allzeit Wein vom deutschen Rhein!"

Sehr gern, mein Kind! Sehr gern bereit!
Weil's dir gefällt, weil's uns gefällt doch fehlt uns nur 'ne Kleinigkeit vorerst dazu: das Geld!
 Effe Des Distret verfiegelten Sofas und fubierte zum adto funberffen Nate Den Ctammbaum berer bon Stummbots． ©dmadmik，Der als unpfänobares §amifienpapier in ifrem
 brei ©tunben unentwegt auf ben bellen flef an ber Kapete， ser trübfelig Dic Stelfe martierte，noo nody vorturzem Die cigent－ bärtig gewiomete झhotographie bes prinzen friebrid wil belm zu Domela gethangen batte．
＂Siefft Du，Egon＂，ließ fid Die ßeidsgräfin vernebmen， „аиぁ Dein Urafn，Graf Sitvius 2ribert，bat cine Baroneffa bon §othjidito gebecratet，um den brokenben Werfall feiner Güter absumenden．＂
＂Jarnif $\mathfrak{\text { f }}$ jejen cinzumenden＂，näfelte ber Baron．Er überlegte gerabe，wen yon feinen §tubfreunden er node nidt angepumpt 耳ätte，jebod）es fand fid teiner．＂2Fber bei uns is nifd） gu wollen：id bin mit dir－bm－bereits reid． fid）verforgt，und unfer Junge，Der Sorft Sünther，find＇t

In biefem 2fugenblife trat Sorft Sunther ein．Das Mon－ otel feft eingebrüft，fnallte er mit ben Saden uno melbete：
${ }^{\text {，ELebe Cltern }}$－ăh－bemerle fubmiffef－äb－ Wunfd entiprederio－äf－foeben Sand angebalten．．．．＂

Die かeidmgräfin frablte：
＂Unis wer，lieber Sorft Günther，ift Deines Serzens Xus． erwäblte？＂

Shit gellendem 2fuffarei fant bie Reidøgräfin in Dhn－ mad）t．Selbft der Graf vertor fein Gebib．
$2(1$ s die 刃ieidsgräfin endlid）wieber zu fid fam，ftano ber Graf neben ibr，Der fie mit Eau be Eologne beipritite unt auf fie einrebete：
＂İs ia alles in Dromung．Is boch die，ber ber Dntel aus 2 （merita vier झilfionen Dollars vermadte．＂

In freubiger Spanmung ¡dnellte bie ®ieidsgräfin empor． Thr 2 futlia leudtete $\mathfrak{P e r t l a ̈ r u n g : ~}$
， 4 nd mann werbe idf meine reizende，liebe ©diwiegertodter an mein mütterlidees Seer brüqen dirfen？＂

Der Braf räulperte fide verlegen：
，＂2ik－das is Dody eben die Sade－fie bat unierm Jung＇n ＇ n Rorb gegeben．＂

Worauf die ఇeidggräfin abermals in Dhrmadyt fiel．
Diesmal fogar in cine edfte．
$\mathfrak{M} . \mathfrak{\text { ®．}}$

## Jwanufffifas Meínung

Der Sprunghïgel．
Jm lieblidjen Rreife Sdmarfaloen（₹ちü． ringen）witd yom Sulturamt bie $3 u$－ fammenlegung Der Lanbroirtidaftitiden Sruntofücfe Dutdge－ führt．In bem Dörf： den Struth wirb auf einem Stüa ゆblans für bie Semeinde aud ein Sprungbügel aus－ gewiefen，damit wäh． rent bes bierzulande lang anbauernben
Winters bie Sdnee．
 fíd）tummeln fann． Der die Sade bear． beitende £andmeffer ift auf biefe Joee befon． Ders ftolz，und als nun zur Beftidtigung Des Projeftes fürzfid gar ein Dberregierungsrat som £andesfulturamt aus 刃erfeburg er． （d）eint，wirt ifm in Erwartung befonderer 2nerfennung aud）ber Sprutghügel gezeigt．

Der hole Borge． fetste focint aber gar nidut fo entzüft zu

＂（slaubft סu，Jwanufdfa，סan סie Engländer mit uns Fitieg anfangen werben？＂
„Jd）glaub＇s nidt．Sie find mit unferen Mosfauer ફerren zu arg verfeindet，als dan fie ifinen den Sefaflen tun wűrben！＂
fein．Er äupert feine Bedenten fdlicflid） mit ben Worten： ，1 Meine Serren，das fint ja yon fier anderts balb ふitometer bis zum Drte．Wollen ©ie Denn ben Wauern zu＝ mufen，bei falled）tem Wetter igr $\mathfrak{B i}$ ieberf bis biertyer fut füh． ren？＂Supa．

## 3ufake．

2mtsrideter fromm， frifd vermäblt，inner－ Iid）aber burdjaus mit feinem Dezernat be， idäftigt，wird cinige Fage nad ber foomscif von feiner fungen Frau gefragt：
＂Sag，Eiebfter，wic wünidft bu eigentlid） Den Kaffec：mit $\mathfrak{Z u}$ ． fats ober ohne Sujak？＂

Worauf 2（mtsrid）ter Fromm，aus ben Wot． fen einer imaginären Beugenvereibigung fallenb，zerftreut und ärgerlid）ermibert：
＂Selbftperftänolid） mit religiöfem Sufaz．＂

## Der Traum

( Seber vierte Dffijier ber bentiden Marine if 2ldmiral ober Kapitänt.)

,"Panu, Deterien, ou warff jo fo rewig?"
 maden, ' $n$ feinen Expportartifel! $\mathfrak{K}$ n wenn bann die Fiotten von ben Engelsmann un von ben Franzmann un von ben



 forewen, Dabor hebben de Reedereien ehre Sdornfeing von buten monarthifa anfirefen!"

# Die Speifung der Tunnftaufeno 

Die osefchichtexines (1)

Eufcbius Sajafer war grāubiger Ȩrift unt wuite, baf or Wunber tur Fönne. 2ffe bibliføcn Wunber bes Seitands Iafien
 die bolle Slaubensfärle bes Erlofers befísen.

Eufebius §däfer bejá fie. Es blieb igm nur зu überlegen, weldes swunber für ben 2 ninfang bas gecignetfe wäre. Nun Gerrid)te gerabe fürdterlide ₹euerung im Sande. Euicbius beidion bafee, mit bem Wunber der Speifung ber Sünftaufenb iu beginnen.

Er mietete cine Woltstüdje, legte twei $\mathfrak{B r o t e}$ und einige Filide aus, an bic Tuir beftete er cin ऐratat: "Šrcic Speifung."
$2 n$ sbals eridienen zablreide Sungrige, afen, mutben faft, ofne DaE Brot unt Fifd ein Ende naFmen.

Die אunbe von ber Sratisfpeifung verbreitefe fid wie cin \&auf. fence burd alfe Stabtviertel, mit jeber Stunbe wuds oce 2 nnorang, zaufenbe und aber zauienbe frömten binzu. 2fber io viele ibrer waren: affe wurben gefättigt und immer blicb Vabrung übrig.

Eujcbiug ließ überbies bie Brocien fammeln. Es wurben æagen-, Sug. unt Dampferlabungen, bie er in anbere ©tädte verianbte, wo nun gleidgalls dic Specifung flovierte.
$\chi_{\mathrm{m}}$ britten Zage ber Sajaferfden Speifung war nidjt nur jeg. lider Manget seridnounben, es berridte Qberfluk an Dlabrung int ganjen Eanbe.

Euictius frablte vor (stüd. 2dber bato jeigten fid gan ${ }_{3}$ antere Solgen.

Kuf bem £ande fanben ßicien-刃roteftunogebungen fott. Sein ) Reríds mollfe nämlid mebr ben Eanowirten Setreibe abtaufen, wo
 2 robeit auf ben Getbern fodte, lanowirtidaftlide Srundfuitic wurDen für Wiemige pro Morgen angeboten. Die empörten Bauern rotteten fith sufammen, fürmen dic Stenerämter und forderten bimen vierunbsmansig Stunben cin Seick, dak die verrud)ten ₹eufelsfünfe bes §ercnmeifter Euicbius ©däfer unter ₹obes. frafe felfte. Die Seiflidfeit, fobals fie ctras yon Zenfel und万ekerei börte, witterte deutlia Sdeciterbaufengerud und verbranntes Menidenfleiid, isit Jabrifunberten entidwunbene פ) iöglidfeciten idjenen pröglid wieber realifierbar: aljo fraten bic Diener Chrifti
 bervegung.

Shre 2fgitation war um fo erfolgreider, als aub in ben ©täbten sic Dinge cinen yölig unerbörten §erlauf nabmen. Drgien ber ञölterei explodierten bort. Da das Effen nidts mebr foftet, gaben weite Bevolfferungsididten ibr ganjee Einfommen für Sdnaps und Bier aus. 2hisere, nod zahtreidere, eeflärten bic (Forifegung auf Gelte 7 .)

## Des Sandarbeiters $\mathfrak{D r i e f}$ an Mare


 Die Mild der frommen Denlunggart, Die fann er Dir geben!"

## Oie Speifung der Tűnftaufeno

## （Fortiesung don（Seite 5）

2rebeit für gãnglid überflüfig，benn rag braudten fie nod Sogn： Eufebius Sdäfer，ber bas Effen gratis liefere，würbe gewig aud bato ₹rinten，Zigarren，凡teibung，Jaberäber－Purł allen Erben． bebarf bervorsaubern．

So gōrte bic 2 rebeit in ben © Eieberlidteit griff um fid．2fn bas Befeg，bas bie Bauern ber， langten，war natürlidg gat nidt su Denten：bie allgemeine Wolts． wut bätte in ber Sauptfabt jeben $\mathfrak{B e}$ fürtoorter zermalmt．So zogen benn bie bantrotten Bauern in bie Stäbte und fidoffen fí ben bortigen Ereiben an，wäbrenb bic ねafer berumfauteten．

2 fber nadh cinigen Woden folug bic ©timmung auth in bell Stäbten um．Eufebius，ber als gläubiger ©brift wobl die Wunder bee Seitands nadatmen，aber nidt übertreffen fonnte，batte bic ganje 及cit über Brot und 马ifld geliefert．Bald begann bie Menge， Des ewigen fifdgenuffes uiberbrüfifg ju werben．Mande erbraden

 Iangten，er folle Beeffeat＇s ober Soulafd dier Ddienidroanz liefern． $E_{s}$ blick aber beim fifia）．

So ftieg bas s）2ifbebagen yon ₹ag zu ₹ag，und iene（Seiftidjef gewann bie Dberganb，Dic bem Wotf einflüfterte：ber teuflifde Bauberer Euicbius wolle sie Meniden nur mit Fiíd füttern，bis fein fifd aft und verborben fei mo fic bam alle an fifdpergiftung elend umfommen würden．

Bu feinem Unglüaf erpecimentierte Eufebius danals an cincm neuen Wumber：ber Zuferweltung ber Zeten nad Worbito beg £azarus unt bes Jairi ₹ödfertcin．Das bradfe nidjt nur mit
einem Sodlag fämtlide Sebensverfiderungen in Sonfurs，fonbern aud Willionen zur Werjweiflung，bic auf den Zod bon Erbontel und Erbtanten fpclufiert batten．Ebemänner gericten ïber bia \＄erivettive，ibre ©dimiegermuifter etwig eetragen 34 müfen，in Sajerci unb berübten Selbftmord，um zu nods grögerem Entiegen fofort wieber zum £eben auferweaft ；utwerben．Ein SBercin ber verginderten Selbftmörder entfand anb berlangte bie 2fustreibung Des Quätgeiftes Eufebius；cin §iertel Der ßebölterung frat ifm bei． Denn burd bas 2 fufgören bes Zodes wat sielen wirflid bas feben zur unerträgliden Qual geroorben，zumal bie Wolgnungsnot jeber Deidureibung ipottete，demn es wurben woht nad wie vor mienidecn geboren，aber fine farben．Eine vielgelefene 及eifung beredncte，

 Erbe zu babert．

Co tames foflectlid baظin，bán unter Fübrung ber ergrimmen priefter，benen er nut aud nod bie Sebuibren für 乌eidenreben， legte Dfung ufw．，bagu bic Wermädytniffe für bie tote Sanb unb
 nommen ந̧atte，－baE alfo unter Fiibrumg ber Driefter ein mütenber Bottsbaufe bei Eufebius Sdäfer cinbrang，ign zu lynden．

2 2ts ibm ber Striaf unt ben Sals gelegt war und er an ber Eaterne bing，ibberlegte Eufebius，ob er nadi brei Zagen auferfeben joffte．Er bätte bies getonnt．2hber fein wille berfagte plöblid． Denn beint 2rnblid ber fobenben §olfsmenge unter ibm überfiel ibn cine nene Ertemunis．

Er begriff，bág man ben Meriden weber burd Wumber nod Dutd Geidenfic belfen Fönne．Sonbern bag ibnen nur Nuken bringt，was fic fide felfoft crarbeiten und erfämpen．

Weil er dies ciniah，farb er．
Scdif 211 am ．

miniminininiminiminimin

Die Moraltheolouie
des Helligen von Lignori und die furchtbare Gefahr derselben far die Sittlich－ kelt der Volker，mit einem besonders ausfahrlichen Kapifel aber die Ohren－


## M．DERASORg，

Hamburg 92，Kōnigstr． 36


Photogr．Aktaufnahmen nusgesucht schöner weib－ licher Körper nach der Natur． 1 Mappe（ 6 Biatt） M 2．-2 Mappen M．3．50， 3 Mappen M．5．, 4 Map． pen M．6，－A A tkunst－Post－ karten： 12 Stück M．3，－ 24 Stück M．5，－Bücher： kataloz kostenlos． Versand Kellas Berlin－Tempelhof 194.


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

© çallplatten：
马ugtwabien perienbet Rar1 Eongar bt， 306 flabt L
（Grzgebirge）．profpett frei．


Strampfe，Binden，sKmfl． hygien．Artikel．Liste grat． Frau A．Maack， Berlin SW 29，Abt． 6 Wilibald Alexisstrase 31



Spanisch wie cin Spanier，Rus－ sisch wie cin Russe usw，müssen Sie sprechen，schreiben u．lesen Sönnen，wenn Sie alas Sprach－ können，wenn Sie alas Sprach－
kenntnissen im Geschăft，auf kenntnissen im Geschäft，auf
Reisenusw．Nutzenziehenwollen，
Dieses Ziet erreichon Sie un－ bedingt，wenn Sie auf Grund der weltberühmten Unterrichtsbriefe nach der

## Methode

Toussaint－Langenscheidt lernen．Der Unterricht nach die－ ser Methode setzt weder Vor－ kenntnisse，höhere Schulbildung nochirgendwelche besondere Be － gabung voraus．Jederkann danach lernen．Auch zur Auffrischung vorhandener Sprachkenntnisse ist die Methode Toussaint－Langen－
scheidt der geignetste Weg． Schreiben Sie uns，für welche Sprache Sic Interesse haben．Wir haben uns erneut entschlossen．je－ dem Einsender des neben－tehen－ den Abschnittes（als Drisk－ sache mit 5 Pfg．frankiert） eine Probe－Lektion portofrei，kostenlos und ohne irgend welche Verbindlich－ keit zuzusenden． Zögern Sie daher nicht lange，son－ dern schrei－ ben sie unbe－
dingt noch
heute．
Sprache，kosteni．，por－
irei u

Langensdiciatstie Veriagsbuahanatung
Weriln－Stioneber 2 ，Bannsirabe 2 B ．
Gegrindet im Jahre 1856

[^0]
# Diefe Leiffung des Bentrumz 


hat 万ödffes Intereffe，aber nur mäßigen Beifalt beim publifum gefunden！

## Erich Weinert：Deutsche Dichtergesellschaft

Herr Bartels，der Professor Für Rassenpoesie，
Plantscht wieder spät und früh Im Lit＇raturgewässer：
，Die Preußische Akademie Hat jüdische Gesichter！＂
Drum schafft er eine Kompanie Blaublonder deutscher Dichter．

Er setzt sich eifrig hinter Die arische Dichterei． Da kamen gleich noch $z$ wei： Wolzogen und auch Dinter． Dies Lit＇ratur－Triumvirat Für höh＇re Geistesflugge Rief jeden Blondling auf zur Tat Für deutsches Satzgefüge．－

Man ist nicht pharisäisch． Doch，was sich heute tut Im Preußeninstitut， Ist alles halb hebräisch． Der Dichterprofessor Bartels rief： ，Die größer＇n Dichter fehlen， Die unsre Jugend positiv Und innerlich beseelen！＂

> Worauf er als Expert zog Ins blonde Dichterland. Da nahm er bei der Hand Courths-Mahler, Stratz und Herzog. Schon fand er auch zur Tat bereit.
> Herrn Bloem und auch Herrn Hoecker;
> Die waren ja in schwerster Zeit
> Und sind noch Seelenwecker! -

Die deutsche Dichtgesellschaft
Legt hier den Gründungsstock
Für einen Dichterblock．
Der wieder ideell schafft．
Und seiner harrt ein ganzes Schock
Von Nationalaufgaben；
Denn schließlich muß der Bürgerblock
Auch seine Dichter haben！

## £．L．：Зeitungsictau


cp．Reidenbad，31．Januar．（Der Erfte Bürgermeifter von Reidenbad vom $\mathcal{Z}_{\text {mot }}$ fusperbiert！）Erfter Bürgermeifter Dr．Wrnbt in かeidenbad if $\mathfrak{n a d}$ einer $\mathfrak{F e r f i ̈ g u n g ~}$ Der ふönigliden かegierungin Bresfauyom Zfint fuspenbiett mordent．

Probuft ber 反oalition mit Den Deutidnationalen！

Saben Sie fdon mal bor cinem Sdalterfenter auf 26 b－ fertigung gewartet？－Dann wito Sic zweifellos ein 2 （rtifel
 Deffen Uberidutift bie fdidfalsfdmere Jfrage aufwirft：

St Der preugifde Beantentörper unmäfig aufge－ blăbt？
Daß nennt man，ben Gtier bei den §örnern pacten！


Wiflibuld Krain: Die (axeloterrat

## Der Rabaliet．

Dresben，Sauptbakntiof．
＂₹räger！＂idureit feift cin 2bteil zweiter RLaffe．
そräger Nummer 18 nimmt ein fleines，化lantes תöfferden eines groben Diafen Sterrn in Empfang．
＂Rōnnten Sie nid）t aud mein ©epäd mitnebmen？＂bittet cine fleine falanile frau mit vier groben biden Roffern，bie vergeblid naめ einem zweiten ₹räger ausjdaut．
＂Das ift mein Kräger＂，empört fidh ber Diafe，＂i申）fann Dod als Rabalier unmögliá meinen ふoffer alfein tragen！＂

## Stur cine ₹afie．

Paul Masfe ift etwas Ieibent．
Dauline Saste ift ein altes Seibeifen．
Paul Nasfe verfあuftet feine volle ₹affe ふaffee．
Dauline Masfe idimpft：＂Der teure ísöne Raffee！＂
Daul Masfe entfdulbigt fid，wifl fid feine Kaffe mieber füllen．
 2xys bir nur cite ₹affe erlaubt Gat？＂

## Das Salo

Ess fand in alten zeiten ein Sblob．
So hod uns ber．
शiod böber．Nod berer．
2 Kuf eines fpitaen Berges Sipfel．

Und－Der 马ürfen Wege finb oft fonberbar－farb aus．
Seitbem bängt im ₹ale an bem zuftänbigen Safthof eine ₹afel：„Sd）lokruine täglid zu befiddtigen．Eintritt（Karten ueben ber Fallbriate beim Raplan）fünfzig Pfennige．＂Einer fdrwigt binauf und fagt：
＂Sebr nett．Sfur fünfoig Sfennige allerbanb．Zrogbem， wie viel mebr würben bie Eeute an Eintrittggeldern ein－ nebmen，wenn fie den Raften im ₹al aufgebaut bätten．＂

Stieg wieder binab und fdimpffe yor fidh bin：＂Rein Wunder，daf aus uns nidts geworben，wenn unfere Bor． fobren fo menig auf ふentabilität bebadt maren！＂3．s．\％

## Stilbliten．

In cinem 2fusidubberidy des Seidstages finden wir folgende Stelle，die wir ber Mitwelt nidit unterid）lagen molfen：

21bgeorbneter $\searrow$ ．Suérarb madt darauf aufmertiam，baß Die Säume ber Sieidsfanzlei redt veraltet feien．Die Wofnungso verbältniffe，befonders bie ふlofettberbălaniffe
 Dr．Punder antwortet：Wenn es ظeige，es müffe für Wiüro． räume geforgt merben，fo feien ofrin aud zwangs．【äufigoic Bebuirfniffebes Reid§fanzlers eingelddoficn．＂

Mrmer Marr！Er fann fun ober 【affen，was er wifl，ob Bedürfiffe ober Serbältniffe，ftets miliden fid andere binein．


Zubeziehen durch jedeVolksbuchhandlungoder direkt vom


# Jlfuftrierte deutfche（axefohichte 

13．Fortiegung）

Jujwijden nabm bas （Sebabren ber ）？adfabret Hoalrids immer mebr beutidnationalen Eba． rafter an．

＂Ij）werbe 3 um bellf－ iden Raijer geben，iagte Midtel，＂，Der beutidse Raifer wiro mir belfen！＂

＂T（d）werb＇Dir belfen＂，fagte ber beutidse Kaifer，＂id werb＇bir belfen，mein Junge！＂Wober Die beriubmte Sebensart fammt．


Da ergrimute Midel uno griff jur $\mathfrak{F}$ afne Dee Bunbidub．

## Ghor Der Befenner／

Es befonnen
 fandibat．
Şeut＇quält midd bittere Reue，
Dag id ben fd）bumgoollen 2fusfprud tat
$\mathfrak{Z o n}$ der töridten Treut $u m$ Treue．
Reidsinnenminifter bon Keubell：Wer wirft mir aus ber §ergangenteif
Sor mandje idaurige Sbandtat？
Sian wird ja bod erft als Minifter geidecit，
Unt bamale，ba war id blof Sanbrat！
かeidg sjuftizminifer Sergit：Die Juftiz，wie fie ift，na，die ift Dod famos
$U_{n i}$ bereitet mir grofes $\mathfrak{W e r g n u ̈ g e n . ~}$
©ie fann beftimmt，was if Denn los，
Gleidfalls nidt idmwimmen und fliegen．
Reidsweyrminifter Scefler：Jめ febe es nidt unb id Göre é nidt，
Itno id balte es ferner für fajablid，
Silenn jemano foledftyon ber §eidswebr fpridt，
Tis idmarz ift und weís ift uno rötlid）．
 bab＇id gegrübelt，was Gab＇id gefdmig̨t，
Wis mir Die Erleudutung eridienten，
DaE，wer nid）t auf bem Beldiaf fikt，
Karbeiten foll unto bienen．
Reid§ernäbrungsminifer Sdicle：£aut und freubig befenn＇id mid ist
KIs Minifter für ఇeidsernäbrung，
$3 \mathfrak{b e m}$ ，was in Deutidland grobgrumbbefitst，
§ür Sclo．und für ふüterbermebrung．

Reidsmirtidaftsminifter ©urtius：Unt ideiterte aud meine Fieidsfanylerei
Trok beißeftem Mübegeben：
Jd）verwalte die Wirtidjaft und bin jeṣt babei， Sie bürgerblöflid zu 反eben．

Reidspoftminifter © ©actil：Nid bat mit meinem $\mathbb{K}_{\text {Imt }}$ betraut
Der blaumeife Bavernflüngel．
Darum befenn＇id mid freubig und laut
Bum fribericus．Stingl．
$\mathfrak{R e i d s f i n a n z m i n i f t e r ~} \mathfrak{K}_{\mathrm{g}}^{\mathrm{g}} \mathrm{gler}$ ：Gaft verpuir＇ id im Serjen ein beimlides Wely：
Id）babe midd，ba ibr to medert，

Nidt eben mit ßubm beflectert．
Reidsaúfenminifter Strefemann：Wie fingt igr bold，wie fingt igr idoun！
Da muf id mirflid fagen：
Seren Briand und ferrn Ebambetlain
Wiro fold＇Ronsert beljagen．
Reidsarbeitsminifter Braung：Es fâft mir Eut Kurs nidt fabwer，
Id werb＇Euめ ben fram nidt verfdanbeln．
Jd bleibe genau fo realtionär
Und braude mid nidt zu manbeln．
Jm § borus：©o föflid wie ein Rojenfod
Soll unire Freundidaft blüben．
 gerblod，Der Buirgerblod，
Der mirb fid aud verziegen！

3 3lfufrierter WBirtichaftżberínt


Der Kurswert aller an Der Berliner Börfe gebanbelten beutiden Zftien fiteg in eimem $\mathfrak{J}$ abre von rund 7 auf über 17 刃nilliarben. Der $\mathfrak{D u r d f i d n i t i s t u r s ~ D i e f e r ~ 2 f t i e n ~ i f ~ b o n ~} 69,7$ auf 163,2 Wrojent in Die Söbge gegangen. Diefe gevaltigen Spefulationggevime find vor allem ben $\mathfrak{B a}$ afen zugute getommen, fie gaben im vorigen $\mathfrak{J}$ abre etwa 40 projent ibres
 je erlebt habe.


[^0]:    ．Lachen links＂erscheint wöchentlich am Freitag，in Berlin am Mittwoch．Alle Postanstalten，Buchhandlungen und der Verlag nehmen Bestellungen an．Bezugspreis für Deutschland Einzelnummer 25 Pfg．Hauptschriftleiter：Erich Kuttner．Verantwortlich für den redaktioncllen Teil：Fricdrich Wendel， Berlin．Friedenau．Redaktion：Berlin SW 68，Lindenstraße 3．Für unverlangte Beitragge wird keine Garantic übernommen．Alle Rechte an sämtliehen Bei． trägen vorbehalten．Verleg und Expedition：J．H．W．Dietz Nachflg．G．m．b．H．，Berlin SW 68 Lindenstr．3．Druck：Graphisehe Werkstätten G．m．b．H． Berlin．－Anzeigenpreis für die 6gespaltene Nonparcillezeile 75 Pfg．－Anzeigenannahme durch die Anzeigenabteilung J．H．W．Dietz Nachflg．G．m． b．H．，Berlin SW 68，Lindenstr．3．Tel．：Dönhoff 7653 （Postscheckkonto Berlin 33 193）und alle Annoncen．Expeditionen．－Verantwortlich für den Inseratenteil：Rudolf Götze，Berlin．Erfüllungsort für alle Zahlungen ist Berlin－Mitte．

