## (o) Berlin 18. Mant 1027 * Jahreang 4 - Dreis 25 DI.






## Rűcéchau auf díe Ballfaifon

Da wat Der Saifonball des Nationalverbanbes beutider Dffiziere， Drtggruppe ©tenbal．Stit ber feinen zweiftünbigen 2（niprade bes Majors a．D．pottberg（gute preugiide Eriddeinutg，etwas Ralt， viele Drben），welde befagte：
＂－in ber §oftentefte，dic nun neu um ₹hron und 2 ftarar gebaut wetben mug，bilden wir alten Dffizicre ben bödften Poften．Ja， meine Damen und Jerren，mit Stolz barf id es fagen：wir alten

＂2（d），Du groker Gott！＂fagte Sauptmann 2．erwadenb，，jegt fängt oce auめ nod vom §cidspenfionsetat an！＂

Gegenftand beionberer Werefrung bitbeten natürlid die Dffiziete， Dic ©．凡．§．ఖring Eitel Friebrid als leste vor feiner Ebefdeioung $3^{34}$ Jobanniterrittern gef diagen bat．
Dicie Dffigiere find immergin cine grofe Seltengeit．
Gie bitben idfleftid sic cinsige Wrmee，Die ©．Ћ．§．ஒring Eitel Friebrid）überbauptgefdlagen bat．
＊
Die Kombola war reizent．Und febr fart im $\mathfrak{B e t r i e b}$ ．3．W．wut－ Den 2 Bitbelms II．gefammelte Bediddte mindeftens 20 mal gervonnen．

Die Zombola war aber aud glänjend beídiät morben．Sogar wäbrend dé Feftes wurben immer wieder Spenden zur Werfügung geftelft．B．B．Die＂Bebidte ほilfetme II．＂wobl an bie zwangigmar
 Edie vor cincm Slāslein Bier und faugte Eindrüde auf，um fie für Dic Morgenauggabe ；；werbauen．Er eridjauerte，menn ibm nur jemano zuniffe，uno würbe vor Blüaficligleit，biefer exflufiven $2(\mathrm{n}$ ． gelegenbeit beiwobnen ju fönnen，ben Serftano verloren Gaben，wenn er je einen befefien bäfte．Sein Roftüm rourbe mebrfad als eins Der wenigen wirficid tomilden Masten bemerlt，wovon er aber nidts wufte，benn er trug feinen eigenen Srad．
 Bertreten wobl dic Miadet der Wreffe？Was？＂
＂Jawoht，§err 〇berft（ßerbeugung），jawobl（ßerbeugung）！Kuf ausbrüđliden Wuníh Des Sdertfomitees，Serr Dberft！＂（Ber－ beugung）．

2fuf bem miastenfeft bes Ditectifiden Noctsuereins，bas man in cinem netten Eofal Berlins abbielt，gab es fogar wwei Damen， Dic übersinftimment nad）iffem Gatten，dem Serrn yon Dreferom auf Dreferow，fudjen．
Der Dberfelfner legte den Swiidenfall bei．

Donnerwetter ja，natürlid：Der Ball der Sanbwitte in Sreifs： walb！Sam im Stil bes friblen Mittelalters．Mit かittern，Ebel－ frauen unb ofräutcin，Sarnif̧́en，Wämiern，jus primae noctis，

 Gれrefunterfarift geübt und jebt，wo wir fo weit find，madt der Ferl pleite！＂

## Das deutidnationate Beuteltier

Beianung von 3 afobu 8 Belfen

Debensbrübern ufro．Der ganze Saal mar ou biejem Breed bergeridfet．Jeber batte Daju beigetragen．Das ftiledtefte Requifit folfte prämiiert werden．

Rofoffal cinbruáspoll ber Einzug ber Sitter zum ₹urnier．Wudfige Geftalten． ＂शak auf＂，fagte Kuguf，＂bie forbern jeß̨t ibr Jabrbunbert in dic ©sbranfen！＂ ＂Weldes？＂fragte Emil．
＂，Slun，wie fonft aud：Das 13 te ！＂

Ein umfaifeno gebauter Sitter öffnete Das $\mathfrak{B i f i e r}$ ．
，Du＂entlärte Emil，，sos if ber alte Sittergutsbefiser b．Wibberow．Nidjts gegen §ibberow，2Huguf！Der if dafür befannt，baf er oftmals wic ein Water an feinen £euten gebanbelt bat．＂

## ＂そat ．．．făd ．．．Iid？？＂

＂Was id bir fage！wenn bu bir feine 民eute anddauft，fiebft

abrigens－ber alte Rnorfow auf RTein－Rnorfow entlebigte fid

＂Es wirb＂，rebete er unter anberem，＂fibergenug yon ben 2ebiurf．


Peinlid，went in io feierlidem spoment plörtid bas Junge aus Dem ßeutel guat！
niffen bes Woffes geiproden，meine Da－ men und Serren，ber beutide Mann jebod bat nur ein Bedürfnis，nämlid）freu cinjufteben immerbar für గ̂aifer und ®icida！ Sonft if er fein deutider Mann！＂
＂（Sräßlid，grä́fliф，lieber Freund＂， jagte Emil，als ber alte Rnorlow nadber einmal binter cincr fleinet，aber farf fre－ quentierten ₹ür verfdmant，，num if aub ber alfe Rnorlow fein beutider miann mehr．＂

Wie gefagt，lebr büb（d）Die ganje Sade．Roloffales wittelalter！

Una auf bie prâmiierung bes filtedteften mittelalterliden Requifits zurüăzulom－ men：Sert b．§ibberow erfielt ben preis für bas von ibm geftiftete modell ciner feiner \＆eutemotnungen．

[^0]

Laffet die Findlein zu mir tommen! Das Wort häfte Jefus ©hriffus beffimmt nidgt gefprodien, wenn er bie Fonfequenzen vorausgefehen hätte!

"Siehff $\delta u$, unfere ફerrfdaften haben aud mit großen Sdwierigfeiten zu tämpfen!"

## Six: Der liebe ऊridt und der Waragraph 218

Der liebe Gott if bod mirllid eine prattifide Einridftung für £eute, bie nidot ben ఇut zu cigener Werantwortlinfeit haber. fragt man fie über eine Sade, von ber fie nidts miffen, Dann befommt man prompt bic 2 (ntroort:
"Das weí̄ der liebe Sott!"
Rommt man in feiner Not zu fo einem Menfden, bann fagt er sinem motyl:
"Bertrau auf Gott! Ex wirb bir belfen."
Egen werben felbetwerfündid) im Simmer, bas beigt nad) Gottes शatidlue und willen geidlofien. Rommt's aber zur ©deibung, Dann mús man wobll oder tibel ein gans wettlides (Serid)t in 2 nippud nebmen.

Mit bem Rinderfriegen muEf fid ber liebe Gott neben all
feinen vielen anberen Befdäftigungen aud nod befafien. Da= mit fein Wifle nidd burd tuinflide Eingriffe umbirtiam gemadt mirb, baben wir in umierem Strafgejetabud, Den Daragrapben 218, in defien Majden fid idon mandel arme Saut berfangen bat. Th bin fent felfenfet dayon überjeugt, baf ber Paragraph 218 wirflid surd götliden Ratid) unier Strafgeiefbud gefommen ift. Derietben Uber= zeugung ift bas, "Blatt ber ઈausfrau", Das tïrslide cine §undfrage dariiber veranfaltete, wer uiber sie Rinderthabt in Der ©bbe ju beftimmen babe, Die Jrau, ber 刃ann oder ber Staat. Zuf diefe fdmierige §rage bat eine £eferin in Mr. 11
 verbient, weiteren Rreifen betant ju werben. Sier ift fie:

Sottiollentideiden!
Weber $\mathfrak{G r a u}$, Mann nod Staat baben zu entideciben, fonbern Gott. So viel אinber, wie Goft Dem Elbepaare geben will,

 tommt, eben weil es Gottes wille fo war. Wie aber num im ungefehrten Falle, wemn mehr Rinber tommen, als fie will? Soffentlid will man nidt etwa fagen, baf man in foldem Safle ben Rinberfegen verbüten folle? Daburd wïrbe bie the zum Rontubinat entreift und bie Ehefrau zur Dirne erniebrigt! Die Ebe if Dod nidt ba, um fich auszutoben, um bie finnliden Zriebe zu befriebigen, fonbern bie Ehe ift yon Gott im Paradiofe cingefegt, um Kinber zu zeugen und für ©ott zu


## "Der Segen des Vafers bauef den Kindern Häuser"

[^1]Als des Herrn Ministers Stütz'
In des Reiches Innenamt. -
Spart hier euren Glossenwitz
Und seid nicht zum Zorn entflammt.

Sondern seht: Der Rechten Trieb, Der um schwarz-rot-gold sie schart, Ist die tiefste Kinderlieb'
Alter deutscher Väterart.

# $\mathfrak{J}($ fuftríerte deutfche osefchichte 



Ein Unglüd war ber Dreifig． jäbrige Krieg fdon．Das Raub－ zeug vermehrte fid）in Saufen．

## （s）edanfenverbínoung

Der Budgänbler Jrberg war wegen Wertriebs eines re－
 Minaten berurteilt worben．Da gebadite er jenes Sannes namens Kbolf Stein，ber bes tanntlid für fougenberg oie Mufterbeifpiele Deutidnational bereinigter Journaliftif zufam－ menbraut und unbeauffedtigt im Sande umber． โäuft．－In biefer Seelenverfaflung trieb es Juberg，₹roft $z^{\prime}$ fuben，und er wollte im Ron． verjationslerifon einmal unter $\mathfrak{B u d}$ ftabe， $\mathfrak{S}^{\prime \prime}$＂über ＂baarfträubend＂nadblejen，als zufällig fein Blifá idon bei＂fearem＂bängen blieb，und โas：

Tedem Mame war ber ふutritt zum Saxem bei ₹odesftrafe verboten，nur bie Eunuden Durften frei barin umbergeben und batten bie Prlid）t ．．．＂

Juberg leuffte melandodifd．
＂Xffiurat $10^{\circ}$ ，fagte er，＂afturat fo fiebt bie Deuf（d）Dreffefreibeit aus．＂


Ungeztefer über Ungeziefer，


Dreft，mofin mant faf，


Die beutiden Fürften füblten fid äuferft mofl dabei．

aber überall bie flamme ber Begeifterung für bie driftliden Şeilswabrheiten．

## Die $\mathfrak{U f h r}$

Praffel hat Sdulben．Nod unt nod． 1 Jd fomme umt mein Getd＂，fam wieder einer．


Der Bewerbeffeiß zwar warb unterbunben．2fber was tat＇s！Midel wurbe zum ©elbfiveriorger．
（Fortiçung foigt．）
＂Bitte，nehmen Sie Wlas．＂
Der Stäubiger fetst fid auf bas Sofa．Unter einen alten Wiegulator．Wit Stundenidlag． Dort bleibt der Släubiger cint balbe Stunde fleben．Und burd die £änge ber ふeit gelingt es thm aud），Praffel zu erweiden－
＂Meinetwegen＂，Dauert ihm bas ₹heater bu lange，whier baben Sie 10 Mart 2bzablung．＂

Der Stäubiger erkebt fid，um bas Gelt ein． zuftefer．In biefem 2fugenblid folägt ber Re． gulator und fauf plöslid）son ber Wand her． unter．Kuf das Sofa．Xuf diefelbe Stelle，wo foeben nods ber Släubiger faß．
＂Ein Slüa＂，if ber eridgroden，，rmei $\mathfrak{M i}$－ nuten früber und es bätte midy erwifdot．＂
＂2luf oie Dreatufr ift Dod fein Berlaf＂，be． bauert da Praffer，＂immer fdulägt fe ein paar Minuten zu fpät．＂

3．$\$ . \Omega$ ．

## Theoderich Reumand：Die nationale Dleite

© zene：Die Seidüftsräume ber $\mathfrak{B}$ ．ㅋ．ㅋ．Seneralmajor Sraf von ber Golk und Serr bon Sobenfern sertiefen fid in zwei Notiggeftden，die offenbar als Raffenbüder gebadot find．

BoIs：Es ftintt ja bis jum Simmel bie 刃ifere．
Rann fiegreíd isflagen man bic böie Sinte
Mit teinem roten Wfennig in ber Pinte？
Sodenfern：Ja，früber，Graf，da gab es nom Зedimen．
Man tomite bei ber Rieidswebr fíd bebienen，
Seut＇tann ung fetbit bie Recidswefyr nidis mebr nüken．
Man fiebt Seren Gefler auf bie §ingeripiben．
Sol is：Das ZIferidlimmfle aber，ba§ Sie＇s wiffen，
Das ङelo，bая mübfam wir зиfammeníønorrten，
Thf finnlos aus den Genfern rausgeidmififen．
Nur Fefte，Fefte，Fiefte allerorten！
Job werbe enblid fejen nad bem \＄edten．
Sodenfern：2f（，siemitid mulmig wito mir da jumute．
§err Sraf，wir muiffen wieber einmal fedten．
Bols：Midt mit bein Cblwert，bod mit gejpgnem ßute．
（Sie vertiefen fíd weiter in ibre Siftめen．©in Wuto fägrt vor，bem かere vor borfig enfteigt．
Borfig（auf ber ₹reppe）：©фon wieder folde üble ©ぁnorrevei！ Was cber bleibt mir jibrig als fu bleden？
SOI s ：Der $\mathfrak{B o r f i g}$ tommt．
Sobenftern： So $^{\circ}$ atme wieber frei．
 Minuten ipreden？
©ie wiffen，ba⿱㇒日勺心 id mur ein Deutidlanb liebe Der 2hnlidfecit mit meinem Grofbetriebe．
Gort，rote Brut nebfi Greunben unb Betannten！
Sebt Ecutnants ber als Inbuftriefergeanten！
gifift man mir nidt，to fann id aum nidt bergen．
Stier alio if ber Zafter．Guten Morgen！
（Bafit unb gebt．Raum bat fid Die ₹ür binter ikn gefdiofien，als unter wiftem Sebruill bon aflen Seiten bic Drtse，Werbanbso unb Gruppenfübrer bereinftürzen und ununterbroden bas fä̈ne Sico fingen：
Geld bet，Selo beet Es muf berapyelt fein！
Und zablt ify nidt，io fidlagen wir cud olles turs und elein！
Bato if bie Raffe wieber reftios teer，ein trauriger §aall，bem Solf uno Sodenfern madtios gegenüber fteben．）
SOIF und Sodenfern：（ab surch Dic Mitte．）
Es tritt auf：ber Se eri申tsoollfieђer unio yerficha Mobel uno Snventar mit ben betannten unerfreuliden blauen Bögeln．Diur Willelms Ditb an ber wand bleibt verifont．）

Der．Beridisyollgiçer：Sür witgetm witb Dode teiner mir was geben！
Wert if gleid Diull．Ta werb＇ign nidt betteben．

## Er gebt．

Die blauen $\mathfrak{B o g g e l}$ bliden mifmutig brein．
Worbang．


## VERLAG J. H. W. DIETZ NACHF. G. M. B. H.

BERLIN SW 68, LINDENSTRASSE 3

## J. Martow <br> Geschichte der russischen Sozialdemokratie bis 1908 <br> Mit einem Nachtray von Th. Dan: <br> Die Sozialdemokratie Rußlands nach dem Jahre 1908 <br> Halbleinen M. 8,50

## Richard Lipinski

## Die Sozialdemokratie von ihren Anfängen bis zur Gegenwart

I. Band: Die Jugendzeit der sozialistischen Bewegung in Deutschland bis zur Gründung der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands 1875 in Gotha Leinen M. 4,50

## Julius Deutsch

## Wehrmacht und Sozialdemokratie

Kartoniert M. 2,20

Sozialdemokratie und Berufsbeamtentum Mit einem Vorwort von Herm. Müller-Franken, M. d. R. Broschiert M. 0,50

Das neue grobe<br>Friedrich Ebert-Porträt!<br>Bildgröße $46 \times 62 \mathrm{~cm}$<br>Nach dem Gemälde von Conradt<br>Sieben-Farben-Offsetdruck<br>Preis nur M. 9,50

Zu beziehen durch
jede Volksbuchhandlung oder direkt vom Verlag


## Eheleute

verlangen in ihrem eigenen Interesse sofort mein. roich Hystrierten Katalog uibische
Hyan

## Bedarfsartikel

Schönheitspralparate welchen ich Ihnen auf Verlangen gratis zusende. Schreiben Sie daher heute noch an

## Terdinand posi

Hërnbers 15. Mohrengasso 1-3

## © diallpratten: <br> 2udwafien verienbef

 Farl Eönharbt, 30 bflabt L (Grjgebirge), profpett frei.
## ummio

Strämpfe, Binden, sāmil. hygien. Artikel. Liste grat. Frau A. Maack, Berlin SW 29, Abt. 6 Willibald Alexisstrabe 31

AK\&-Kunsil Photogr. Aktaufnahmen auszesucht schöner weiblicher Körper nach der Natur. 1 Mappe (6 Blatt) M. 2,-, 2 Mappen M. 3,50, 3 Mappen M. S,-, 4 Mappen M.6,- Aktkunst-Postkarten: 12 Stück M. 3.24 Stück M. 5,-. Büch
katalog kostenlos.
Vexsand Hellas Berlin - Tempelhof 194.


## Die Moralfheologie

des Heiligen von Lignori und die furchtbare Gefahr derselben far die Sittlichkeit der V $\delta 1 \mathrm{ker}$, mit einem besonders ausführlichen Kopitel uber die OhrenKopitechere. Mark 2.50
M. DELES@R,

Hamburg 92, Königstr. 36

## Aksphotos

und Bücher
Nur Seltenheiten
Ein Muster gratis
Kompl. Kollektion M. 10,auch Nachnahme
Theodor Jach
poste restante Paris X.


## Jch woarkah!

Id bin $\operatorname{im}$ labre 1852 geboren und babe jetst
mie melne pbotograpbie seigt, einen mie melne pborograpbie seigt, einen appigen faare mud) $\begin{gathered}\text { Dor etwa drelfig lahren ftellten fld auf }\end{gathered}$ metner foptbaut dle erften Sduppen ein, meine бaare fielen aus und nad kurser Seit mufgte id midn su den fablkopien sablen.
falls fogte es mir durdoaus nidt wollen, fedena falis fagte es mir durdaus nidt 30 , for immer kubl su bleiben. Ueberdies glaubte Ito, bedingt applgen Dud)s meiner foplbaare su babent auf

## Umidiau nad) einem

faarwud)smittel
Id) broude wobl haum su erwabnen, daft td in der foffring auf Ertangung neuer Ђaare die ganse ufm. oerfudte, obne daraus nur den geringften nusen su etsielen. §u jener 3elt rab id diter aus als letst. Als ids dann fpdter 5 andeismann im Indtanerterritorium Mordamerthas wurde, nannten mid die © fiderokeien aus Sdees, den weifsen Bru* der obne Shatpifode

Amerikanijd)e Indianer find niemals kafi
 dianer gefeben. Sowobl Manner als audb frauen geben ifd leidenfdaftids dem さabakrauden bin, le elfen untegelmafig tragen durdmeg ftraffe bander um ibre kinge. die gewo und treiben fonft nood alfer* band Dinge, dle getbobnild als Urfaden oon Rable kopfigkeif bejetकnet werden. \&ber lie alle befitsen thr Gebeimnis?
Daid) nun einmal am Dlate war - id oerbradte die meifte 3 elt in ॠalequab - und da id mit ibnen aut febr freundiciaftimem §ufe fand, fo mar es far mid nidt ( $\ddagger$ )wec, bon den fonft worthargen Eíderokelen Ruffolubs su erbaiten. Id erfubr बenn aud., wie die amerikanifden Indianer ibr langes uppiges Ђaar erlangen, und wle die Blldung oon Scbuppen und fiabliopligheit bel ibnen gdnsild permieden wird
Itein Gaar ift mieder gemadien Ids madte mit alfo diefes छebeimnis sunuse, und mein haar begann $3 u$ toadfen. Es gab dabel aus meiner fioplbaut wie feifder Grasmuめs auf einem gut gepflegten Rafenplas. Scitdem befitse it immer einen 3 ablrelice freunde oon mir in phila
andere fragten mid). wodurd) id) ein foldes mur det erteict babe, und id gab ibnen das Indianer Ellifer. Bald kamen aud bet ibnen die foare an Rablen Stellen wieder, die Sduppen perfकwan den wo fie fif) frâber geselgt botten und kamen nimmer sum Doríecin. Dab diefe ceute bodit ex ftount und sugleid entsúdt don den Erfolgen waten, bringt ibre Emplindungen nut geilinde sum Ausdrudk.
Das ne

Das neue frat ift kraftig und fetdenartig. Es bat einen f(bónen कlans und verieibt ein gefundes und hraftoolles Eusfeben

## Eine Drobedofe fir Sie

Jeder Derion, welde an mid eine Fufforderung gelangen Idft und 50 Dig. In Briefmarken belfagt beriende ios eine probedoje. कeben sle bitte bre nldt zu erwabnen ob for ferm frau, fiduleln oder find oeriangi wird lbeen Brief mollen Sie det kind oeriangt wird. Joren Brief woilen Sie gendu adreffieren an:
John Hart Brittain, G.m.b.H., Berlin W. 9
Kont. 298, Potsdamer Str. 13.
Btte auoraneiden!

[^2]
 ginge niaht, haben fie gefagt, Der Fafdismus habe überhaupt teine 3ufunfl"


Das haben wir aud einmal gemadft, Franzofen!

Laß̂t eư Das Deutfane Deifpiel zur Lefre Dienen!

## Walfgefiaffer

＂Sich＇mar，

bic Somteffe si．tanst
Da als Ebclfräulein mit bem
Sicbafteur

## des

＂Mifltaflener
Hrwaloboten＂， weibt bu， ber inmer Die informierenben Sdukzollarfifel idreibt！＂
＂So？
Siun，
Sa lyat fie eben ben alten gräfliden Samilienfdmodi am $2 \mathrm{rm}^{\prime \prime}$

$3 n$ der ©duule
> ＂Kann mix jemand voul eud bas Wefen ber，Siepublif befinieren？ Da，Sdneiber？${ }^{\prime \prime}$ ${ }_{1 \text { Dic SRepubtil }}$

breibt cine Snibitoung Des Stantobegriffs－－＂＂
＂Sebr gut und ridftg， mein Sobn！ Weiter．＂ $n^{-}$－\｛olange fid an ibrer Berfaffung monardiftifde Efemente ungeftraft
vergeben bürfen＿＿－＂ ＂Seß bid，
bu Saufejunge！ Die Fofgen
beiner 乌redが位 wirft bu
im Beuguis fpüren！＂

## Karl Schnog：Der Herr Eintänzer

Man engagiert ihn wie Lakai und Koch． Wirkt er auch seltsam，man verlangt ihn doch in jedem leidlich kultivierten Lande． Man braucht ihn abends und zum Fünfuhrtee． Und steht er schlank und bleich am Sektbuffet， wirkt er von außen wie ein Mann von Stande．

Er wird herumgereicht wie Speis＇und Trank， und manche Frauen stecken ihm zum Dank leicht parfümierte Scheine in die Hände． Díe Finger zucken，schließen sich erregt， in leichter Neigung wird der Kopf bewegt， und auf den Backen glühen Feuerbrände．

Man kauft ihn sich wie Flips und Aquavit mitsamt dem Lächeln，Haar－und Hosenschnitt und musterhaft gelegter Smokingbinde． Und für die Damen diadembehängt， die er geduldig an die Hemdbrust zwängt， rangiert er unter allem Hausgesinde．

## Mich．von Lindenhecken：Versammlungstypen

## 1．Der Querulant

Zeichnung von Karl Holtz

Alserster Gast am Versamm＝ lungsorte，
Halb geistiger，halb finan＝ zieller Verfall，
Meldet er sich sofort zu Worte
Und legt dann los－von seinem Fall．


An Hindenburg hat er ver： geblich geschrieben，
Desgleichen auch an die Hit＝ lerfraktion，
Doch nunmehr－zum äußer： sten getrieben－
Verlangt er sofort eine Revo： lution．

Die Tagesordnung nur flüchtig berührend， Trägt，ganz verkniffener Ingrimm，er vor， Daß－ihn und auch uns allein interessierend－
Vor Jahren er cinen Prozeß verlor．

## Zwölf Zeugen leisteten damals＇nen Meineid，

 Sein Anwalt vom Gegner bestochen war， Und daß der Richter nur aus Gemeinheit Dem anderen recht gab，ist sonnenklar．Die S．P．D．müsse a tempo beschließen， $\mathrm{Daß}$ sie sich jetzt des Falles annehm＇． Das werde arg seine Feinde verdrießen， Die ständen nämlich zum alten System．

Er aber entrolle die rote Fahne
Und kämpfe mit für die bessere Welt．－ Vorausgesetzt，daß die Wiederaufnahme Seines Prozesses dort sichergestellt．


Herbert Anger: Deutscher Vorfrähling

## Auf nach Koburg!

Fremdling, der du nach Koburg kommst wisse: Koburg ist nicht wie Bommst! Koburg ist eine auserwählte, dem Mittelalter noch halb vermählte Perle der deutschen Städteschar. die schon Harry Domelas Liebling war. Koburg ist, kurz gesagt, eine Stadt, wie Deutschland sie bitter notwendig hat, und wie die Republik sie nicht verdient denn an Koburg, da könn' wa wieder genesen!
(Vorausgesetzt: man ist dagewesen!)

Fremdling, der du durch Koburg holperst, paß auf, daß du über keinen Fürsten stolperst! Die laufen nämlich in diesom Panoptikum wie junge Hunde zu Dutzenden rum aber hinter ihnen wedeln Koburgs Tanten, Bierbäuche und fünfhundert Hoflieferanten, entschleimen sich, neigen sich und haschen -
nach einem Händedruck oder einem - Blick! Denn in Koburg weiß jedes Rindvieh genau: an sowas nur kann unser Volk genesen!
(Vorausgesetzt: s'is'n Ferscht gewesen!)

Possendichtern und Karikaturisten,
Gallenversteinten und Pessimisten,
Hochstaplern und Witzfabrikanten,
Filmregisseuren und Sexualkomplex-Tanten
wird hiermit der Besuch von Koburg empfohlen -
hier kann man sich Stoff und Erheiterung holen,
hier wird auch der traurigste Mensch wieder froh!
Auf nach Koburg, wer lachen will!
Hier wackelt die Wand en detail und en gros!
Wo bleibt Thomas Cook und sein Reisebüro -?? Josef Mark Frank

## 2. โ.Seitung §iddau $^{2}$

Jm 2njeigenteil ber , Sinbelbrűder 2 Cugemeinen 3eitung" lijen reir:

## 3 wangsverffeigerung.

2 m 5nontag, ben 28. Ds. SNts., 12 Uhe mittags, werbe id in Kinbelbríd, Safthaus "Zur Sonne", 1 Hjr , öffentlid meiftbietend gegen Barzablung verfteigert.

Weifentee §h., 26. J̌ebruar 1927.

Seiber if nidy betannt gemorben, weldje Sebote auf cinen Seridtspolifiefer abgegeben mor. benfins!

Sducider, ふeridtsuolfieher.


 Зhrer 2uforinglidfeit bringen $\mathfrak{G i e}$ mid ganz aus der Dantesffimmung!"


[^0]:     in einer $\mathfrak{F e g}_{\text {efichurg }}$ idjeint mir das 13．Jabrhunbert ju ．．Em．．． зu fortídrittlid zu $^{\text {cein }}$－tia！＂
    ，，₹u mir＇n Sefaflen！＂beidnoor Emil．
    ＂Ja，ja，fa！Sieb mal，ba feblt bod bie evangelifal Seiflid． feit volufommen！＂

[^1]:    Wallraf ist deutschnational Und er hat auch einen Sohn, Den er mit Erfolg empfahl In der neu'n Koalition

[^2]:    "Lachen links" erscheint wöchentlich am Freitag, in Berlin am Mittwoch. Alle Postanstalten. Buchhandlungen und der Verlag nehmen Bestellungen an. Bezugspreis für Deutschland Einzelnummer 25 Pig. Hauptschriftleiter: Erich Kuttner. Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Friedrich Wendel, Berlin-Friedenau. Redaktion: Berlin SW 68, LindenstraBe 3. Für unverlangte Beitrage wird keine Garantie übernommen. Alle Rechte an sämtlichen Beie trägen vorbehalten. Verlag und Expedition: J. H. W. Dietz Nachflg. G. m. b. H., Berlin SW 68 Lindenstr. 3. Druck: Graphische Werkstätten G. m. b. H. Borlin. - Anzeigenpreis für die 6 gespaltene Nonpareillezeile 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 Inseratonteil: Rudolf Götze, Berlin. Erfüllungsort für alle Zahlungen ist Berlin•Mitte.

