

"Rubig weiterfpielen - er war gotflob taub!"

## (5efpräcte im SememorDprozés

Bwei Univerfitätsprofefforen baben fíh in ben Buborer: raum verirrt.

Der cine: "Da fdecinen body, Yieber Kollege, redjt bedentlide Suftände it Der \{dwarjen פieidswehr geberrid)t ju baben."
 jedem Profefforenfollegium."

Entriftung. §ernebmidides ふeräufper. Worauf ber Epreder feelenrubig fortfährt:
,1, Piun, bei uns werben bod aud fofort alle andern migtrauijd, wem einer $\boldsymbol{z} \boldsymbol{u}$ viel meín!"

Zwei Seridtgfaatzeidner, benen es verboten ift. ,"Warum nur ber Worfizende nid)t wiunfot, baß bie 2figetlagten ge zeidnet werden?"


## Dialogfeken im Rorribor:

${ }^{\prime \prime}$ Uno bod - Die Rlapproth, Büfding uiw. jeigen mir, dan Das golbene beutide (Semüt nidit aus ber welt ju triegen if!!"
, Na, id) banfe: zefyn Menidjen abgeidmladtet . . ."
"Sewif, aber bebenten Sie: zuvor baben fie fets nod mit Den Ermorbeten gefneipt!"
). ท. £.


## Erich Weinert: Gesetz zum Schutz der Jugend

Es schleicht eine lange Nase Ganz heimlich von Haus zu Haus. Es gehen moralische Gase
Von ihren Naslöchern aus.
Die Nase ist wie ein Rüssel. Sie schnuppert und schnobert und kriecht Durch jedes heimliche Schlüsselloch, ob sie nicht irgendwas riecht

Es schnüffelt der graue Riecher In jeden frohen Verein; Er schnüffelt in alle Bücher Sein christliches Gas hinein.

Es schnüffelt die sittliche Nase In allen Theatern herum;
Sie schnüffelt mit heilger Emphase Nach einem Erotikum.

Sie schnüffelt an allen Orten, Sie schnüffelt durch jedes Lokal, Sie schnüffelt in allen Aborten Nach allerlei Unmoral.

In jedem Familienbade, Auf jedem Familienball, Bei jeder Olympiade, Die Nase ist überall.

Sie schnüffelt durch alle Gardinen In jedes Ehegemach.
Sie schnüffelt sogar im Grünen Der wandernden Jugend nach.

In jeden Unterrock kriecht sie Und schnüffelt nach Sittlichkeit; Und wo sie schnüffelt, da riecht sie Nur sündige Lüsternheit.

Was hat denn die Nase zu schnobern? Beim Külz! Was riecht sie da nur? Besteht denn aus Schweinekobern Die ganze Jugendkultur?

Was rümpft denn die Nase die Nase? -
Sie riecht hinter jedem Schrank
Die eignen moralischen Gase.
Sie riecht ihren eig'nen Gestank!


Der Mieter: ,"ŋiffe, id erfrinfe, Das Waffer fleht mir faion bis zum Mund!"


$\mathfrak{D}$er alte am axetuboff, bis bor tuczem preußiifder Juftizminifter, zeidnete (fid) burd) ein menídlidees Sery und einen Sang zum Begnabigen aus, was bei Juftizminiftern immerfin nid)t ganz alfäglid ift. Namentlid bie beDingte Strafausfetung bürgerte fid) unter feiner SNinifteridaft to ein, DaE die Enabenerweife auf porgebrudten formularen erfolgen mugten. Daf bies Berfabren aber nidyt gant unbedentid) war, folfte folgenber Worfall zeigen:

## Mich.v. Lindenhecken:

Ein junger Mann, ber feine Seliebte zur 2 abtreibung angeftiftet batte, erbielt Den Sejdeio, romad ibm Strafaus. fekung und Bewälytungsfrift bewilligt war, auf bem übliden Worbrud zuge. ftellt, Deffen undurdjftridener Sdjluß. раffив โautete:
, Der völlige Ertag Sbrer Strafe ift in 2fusfidt genommen, wenn Sie in Der $\mathfrak{B e w a ̈ b r u n g s f r i f t ~ n a d ~ ת r a ̈ f t e n ~ b e 。 ~}$ müht fein werden, ben entfandenen Sdaben wieber gutzumaden."

## Rednertypen

## 2. Der Versammlungsleerer

Er ist der Mann, der mit erhob'nem Finger Zunächst die kurze Redezeit beklagt. Dann wiederholt geschwätzig jedes Ding er, Das vor ihm schon ein anderer gesagt.

Er dreht unendliche Gebetes-Mühlen. Falls die Versammlung schon in Stimmung war, Ist er bestrebt, sie wieder abzukühlen, Und dies versteht er einfach wunderbar.

Wie Morpheus' Fittig senkt sich auf die Menge Einschläfernd seine trock'ne Litanei.
Er ist fest überzeugt, daß nach der Länge
Der Rede der Erfolg zu werten sei.

Sein Auge kehrt sich seelenvoll nach innen, Weshalb er niemals etwas hört noch sieht, Wenn seine Hörerschaft, ihm zu entrinnen. In hellen Haufen aus dem Saale flieht.

Doch wollen wir deshalb den Stab nicht brechen.
Mir ist bekannt: Es hört ein Irgendwer
Grad diesen Redner gar zu gerne sprechen.
Und wer ist jener eine Mann? - Nun - er !

Weffarabien


Dem beutíden Fajdizmuళ lieferte Rufiano Branaten.


Dev italienifde Foajdismus erteilte die Quittung.


Die Borfandsoame vom E゙bangelif(hen Jungrauenverein: "Da fieḩt man, wie nötig Fütz:Gefefe find!"

# Josef Maria Frank：Hugenbergrutsch 

Um Hugenberg und Claß herum
Schwillt jetzt der Kamm und schwillt der Mumm．
Das Hifthorn schallt zum Jagen！
Treibjagd auf Stresemann！Halli！
Da pirschen sie！Hallo！Und wie！
Die Rotationsmaschinen dreh＇n
Sich wie der Blitz und wieder seh＇n
Wir Uberschriften Schlachten schlagen！
Lokalanzeiger，Deutsche Zeitung：
Stresemann－raus aus der Leitung！
Westarp in die Leitung rin！
Schwarzweißrotes Republikchen－
Kennst du dieses Nachtmusikchen，
Weise und den Text und Sinn？

Als sie noch auf schwarzrot，，gelbe＂
Farben spuckten，war＇s derselbe
Nachtausgaben－Eulenschrei！
Kam aus Genf man，retirierten
Sie noch stets und－protestierten！
Jetzt als schwarzrot，．goldne＂Klique
Andert man nicht die Musike－
Farbe ist hier einerlei！
Weiter trumpft ihr Kleingehirnchen
Und das Brett vor ihrem Stirnchen：
Runter mit dem Stresemann！
Aus dem Völkerbunde raus！
Siegreich woll＇wa nischt Jenau＇s，
Als nur－selber auch mal ran ．．．

D a s wird dann die GROSSE Zeit－ Deutscher Michel，sei bereit！

$\mathfrak{D}$ie ₹öddter ber Firau Sebmiannfiben umben runden ₹ifa im Wokn： simmer unt ouffeln vor （fid）bin．

Die Mutter tritt fidt＝ lid）beunrubigt ins 3 im － mer und fagt mit verwun－ Derter Stimme：$„$ Denlt eиあ，Die 5） fid）verlobt！＂
＂MÄfler－Elfe？＂fragen Die そödter，＂Mülfer． Elje？Wer if benn bas？＂

Die 5Rutter bliat in bie Seitung und ertlärt unintereffert：„Jす）weig es nidot，es felbt beute in ber Beitung！＂
$\star$

## Die Zeertríibung auş dem paradies



21bam zu Eva：＂Wären wir preufifde Sidter，fo würbe man uns für unieren Sünbenfall nur in cin anberes gleidmertiges 2 2mt verjeşt gaben！

Wine neue Nodebarba－ rei grafiert．Die Säute unidulbiger תälbden merben zu Jačen für eitle Weibsperionen ver． arbeitet．Den Unfug ma－ den afle mondainen Däm． den mit．Won ber Ros totte bis zur＂Difiziers． bame＂．

So beobadatete ids nen－ （id）eine böbcre Sharge， Die ibr braunmeik ges flecftes \＆ieb eng umidlun－ gen bielt．Er batte feine männlide かedste feft um ibre Süfte gepreft．Nit einem Freunde folgte id bem farbenfrohen Paare． Der fagte：＂Ein Bito wie im fiefften $\mathfrak{M i t t e l a l t e r ! " ~}$

Jd）＂Wiejo？＂
Er：＂Der Sötoner frommelt auf dem గalb． fell！＂

## Yuf Dem Boden Der Tatiactjen

Das innere §erbaltnis zum neuen ©taat，bas ift es，morauf es antommt．
Der ßegierungstat b．Bolforo börte einen Wortrag über das શaturgefet der Wellenberbegung．
＂Das ift Dod Direft tomif $\boldsymbol{\omega}^{\prime \prime}$ ，fagte er zu feiner Frau，＂bas if bod sireft fomith，wie find to etmas ausmirtt，Dttilie！ 2 2fio z．©．mein inneres $\mathfrak{B e r b a ̈ l t n i s ~ z u m ~ n e u e n ~ S t a a t ~ u n t e r - ~}$ liegt nämlid gleidfaflis dem Gefés der Wellenberwegung． Durd idjarfe Beobadtungen an mir felbft babe id fetgeffellt， Dafe es immer bon neuem beranwädft und wieber nadläft． Sodintereffant，Dttilie，wie mir fo an tomiíde Einfluffe ge： bunben finb． $\mathcal{X l m}_{\text {m }}$ imigften if dies $\mathfrak{Z e r g a ̈ t n i s ~ i m m e r ~ - ~ b o ̈ r ' ~}$ bitte zu，Dttilie－＂
＂Ift es immer am Quartalserfen，weib f（f）on，Bodo！＂
Dttilie hatte eten mit Dem inneren Dhre sugelfort．

2fber es gibt node empfinolide Egrenftantopunfte．Jawoff－ gibt es．शatuirlids nur in den alten Dffisiersfreifien．

So erfläte ber Seneral a．D．b．Siebert turs und fajarf im Rreife feiner Rameraben：
，＂Es ift mit meiner Chrauffaflung nidt vereinbar，yon ber Republit，sie id veradte uno perabidjeue，Geto entgegen zu nefmen！Jid werbe baher auf die Zabfung meiner penfion verzidten！＂
＂Manu＂，reocte man auf ihn ein，aber Mendensfinb，ou wirft bod nidt den fdönen Saufen（Beld fabren tafien！＂

Der General zog brobend bic Brauen zufammen．Uno badte nad．
＂Eigentlid＂，fagte er，，，eigentlid babt ifre redtt ．．．＂
Und lié bie Gade auf fíd beruben．
Wie gejagt，es gibt nod

Sie tennen bod den £izentiaten Wiepenbecter？2atio，Wiepen－ Dedel madte eine 2lpentour und futirgte ab．Da tein felfen es uiber fíd geminnen fornte，ifn zu balten，fürzte er fünfzig刃eter ab，erbob fidy unberfebret，ftelfe fid fofort wieber auf Den Soben ber ₹atiaden，faltete die §änbe und jprad）：
，，5abe Dant，o Serr，Dás bu midh in beincr yoraug－ idauenben Weisbeit uns Swite zum beamteten Paforen in Dex ミepubtif gemadt baft！＂

Dann faritt er bewegten おerzens binweg．
${ }^{\text {，2fnbernfaff }}$＂，murmelte er finmenb wor fid bin，
 grat gebroden！＂

[^0]Unteridied zwifiden ber fritberen Gefinnungsyorfderift und bem Geutigen Swang zum eigenen Denfen fpüt man dod!!"
"2(ud) id", niffe ber eforwürDige, gleidfalls ibealgefinnte Kollege ergriffen, "aud id, mein lieber junger Freund, leibe idmoer barunter."

Der ibealgefinte junge Frunt füglte fid nur teilweife ver= fanden.

Beibe find in Irrtum.
EEin Sentrumsabgeoroneter bat in Berlin Befud won feinem Dnfer Soiaph aus ber Provinz betommen. Beigt inm fotz bie $\mathfrak{Z n t r a f t i o n e r}$
"(Siel' mal, Dntel Soiewh", lagt er, "Dic Bertehrstürme regeln ben ganzen Werfehr und find mafgebend, weift $\mathfrak{s u}$, bihibi, grab wie die Ridftinien, bie da\& Bentrum auf= geftellt bat."
"İa, toloffal," faunt Dntel Joieph, „tatfädid folofiat: altes, was tommt, gehtorum 'rum."

Der Neffe führte feinen Dntel in filifere Strakenzüge.
 befferen Revifen fpielt. Zfuch Kuguft und Emil feben ifn fid an. Zolgendergeftaft raufdt bie pafenbe fandung babin.

1. 2 ft . Woso \%. Witoftetten liebt die fä̈ne, aber arme $\mathfrak{E}_{\mathfrak{s}}$. meraloa. - Entzüđende Bilder aus dem §ajernen. hofleben.
 aber arme Esmeralba. - Entzüfende Bilder auछ Dem Rafernentboft
2. 2fft. Duell zwifden Bobo und Egon. Weibe tom. mentmit bem feben badon.
3. 2ftt. Bobo uni Esmaralog fdauen auf ifrem §ittergut einer fonnigen Bufunft entgegen. (Srogaufnabme: Stordfreff) - 2abberiden.
Kuguft uno Emil geben ergriffen nad Şauie. Emil hat feudite Zugen.
"Was bat Dids fo traurig geftimmt, Emil?"
"Der 2tusgang bes Duells, 2fuguft!"

Der Weltgeridtspräfibent Prophet Daniel umo bie abge idiebene Seele eines Reidsgevidtspräfibenten pöbeln fidy unausgefegt an inbetreff ihrer かangforge.

Beibe wandeln faftieftid) wor den ©ajiebsridfter Salomo.
,Bitte, Salomo", fagt ber Weltgeridtspräfibent Đaniel, ,"mer fteht Gober im ఇang: Das ఇeidsgerid)t ober bas Welt. geridt?"

Salomo überlegte.
"Spaß", fagte er, "Das ఇeidsggeridt natürlid. Denn: bie Weltgeidid)te if das weltgeridt. Wher too bie Weltgeididite aufgört - ba fängt bas Reidsgeridt erft an." J-s.

von Dr. med. Paull. Mit 76 Abbildangen. Inhalt: Der weibl. Körper, Periode, Ehe u.Geschlechtstrieb, Schwangerschaft, Verhütung u. Unterbrechung derselben, Geburt, Wochenbett, Prostitution, Geschlechts-Krankheiten, Wechseljahre usw. Kartoniert 4,-, Halbleinen 5,- M. Porto extra. VERSAND MELLAS, Berlin-Tempelhof 194

0amenbar!! Piekel! Mifesser! Leberflecke, schlaffe nentwickelte Buste kōnnen Sic leicht selbst bescitigen. Durch welcho einfach., wunderb. Mittel, teile gern kostenl. mit. A. Maack, Berlin SW 29/107, Willibald-Alexis-Str. 31.

## Eheleure

verlangen in ihrem eigenen Interesse sofort mein. reich illustrierten Katalog über

Hysienische
Bedarfsartikel Schonhelispräparate welchen ich Thnen auf Ver-
langen gratis zusende.
Sehreiben Sie daher heute noch an

## Terasnand Posi

HEmberg 15, Mohrengasse 1-3

## Sadilplatten:

2ứwabten verfenbet Sarl EJrbarbt, 355 fiabt L (Grggebirge). Droipett frel.


DR. GEYER / DR. MOSES
ousctiz zur Bekãmpiang der Geschlechtskramkheiten


Zu beziehen durch jede Volksbuchhandlung oder direkt vom VERLAG J. H. W. DIETZ NACHF. с.M.b.н. BERLINSW 68, LINDENSTRASSE 3

[^1]$\mathfrak{D a z z}$ Arbeitzzeitgefek


Sie fehen, bei mir ffeht nad $\mathfrak{A}$ blauf Der gefeblidhen $\mathfrak{A}$ (rbeitazeit Der ganze Detrieb." "Ja - aber waǵ fieŋt man Durd) die §intertüren?"

# Tluftrierte beutfde（5）efdichte <br> （6．Forifefung ） 

Es modte tein funt io ränger leben Und ba nabm Midel einen Strido

unis begab fid mit jetbigem jur Dentiden Eide，Der eine augerorbentlide Stärfe uno §altbarfeit cigentümlid）ift，und fuinfte den Striá zur Sdlinge－

，＂Um Sotteswillen＂，jagten ba Fürfen，Junter uno 乌raffen，＂roenn man mit uns zu tun hat，denft man Dods nidht ans Xufgängent．．．！＂
 wifl mid）ja felber aufbängen！＂
＂2（d） 10 ＂，iagten bie verfammelten Serren．
Und dann bewabrten fie SNidel vot bem geplanten Enbe，indem fie feine $\mathfrak{B l}$ lide auf bas gleids einem $2(a r$ auftrebende Bollenn jeideled tenften．


2fts ber erfte Sobenzofler 1415 fidh nad Wertin begab， war fein Beutel Ieer．2tber er batte אanonen．


Zfs Der leste §ohenzofler 1918 Berlin berlief，war er jeine Ranonen los geworben．2tber er batte gut gefüfte Beutel in ber Sand．
（Foriféfung fotgt．）

## Oas selarátino

Neben der 2frlage bat die Eleftriide eine Salteftelle．Dort if aud eine Bant yom $\mathfrak{B e r f}$（dönerungsyerein．2 Xuf biefer Bant fith in ber bübjen wittagsionne Der Dienftmann Bier－ lein und martet auf Ћundidaft und Werbienft．

Wit einem Wiatelfind auf Dem $\mathfrak{F r m}$ tommt ein $\mathfrak{F r a ̈ u t e i n}$ in bie Nähe ber Want unt fagt：，Dienftmann，Gier，eine Marf，mir ift ber ©（uuh loter，balten Sie cine Gefunde mein §ind．．．．＂

Der Biertein nimm dic Mart und das תino，das fräuten
 fieft，wie bie（Elettriid）e fahren will，unt if mit einem Sprung im Wager．

Der Dientmann fegt da，als wäre ifm was in bie Sofen gerutidt，idaut bem wagen nad，beidmuiffelt bas wsidelfin＇ suf feinem 2 frm who fieft sum Stiad feinen atten $\mathfrak{F r e u n d}$ ，sen Haมen Poliziften Sdnäpgtein，Gertommen．
 Kalt amol an Kugenblictla dös Rindla，bôs gotbi，id hul g＇idmind bic 》fefferliest，bie tennt fich aus．

Der ©dukgmann mit dem Soltind auf bem $2(\mathrm{rm}$ genicegr nun alfgemein allerfand Sodadtung，Dod，beyor bas zweite

Sunbert yon Meniden glokt，if Der ßierlein mit ber ゆfeffer－ liesl ba．

Die £iest nimmt fofort das ఆoldtind und fagt：，Nhur ber， （id）waEk，wobji Dämit．．．．＂

Bei einer jüngeren Beamtenfrau，bie einen äteren，aber Göheren ßeamten jum Gemajl bat，und bie fein ßind be－ Eommen fönten，aber unbedingt eins baben müfien，bie friegen das Rind，als wäre es ihr cigenes．Die £iest bat es gleid Geraus，baf diefes Rind in Der felfnerin zu Der，„Weigen £itie＂ridtige Mutteridaft hat．
Der böbere $\mathfrak{F e a m t e}$ yernimmt bies，uno daÉ bie Kellnerin fort ift．Ery kat gar niddts bagegen，weil er felbft in ber ＂Eifie＂verfegrt und da dort nur beffere Würger berfefren， benamft man das fleine §efdövf einfad das Gototind．

Das Soldtind wird gröber unter beften 2fufzudtsbedingun－ gen，aber niemand fühtt fid fo kingezogen zu Dem golbblonden Buben，wie Der böbere ßeamte fetber．

Einmal erwifdt er fid fogar bei cinem Setbftgefpräd und Gortf fid felber fagen：iJeht weifici gany fither unt beftimmit，
 friegt．Uund bas berufigt meint mannbares Geniffen， $\mathfrak{n a ̈ m}$ ． If dy das Golbiand．．．．＂

## โ． S．Seitungēidau

Die＂ßeiker शleueften פaddridten＂ yom 8．b．Sh．bradten in ifrem poli－ tifden そeil forgenbe Notiz：

Der argentiniide ©ernat bat nać bier－ ftínbiger Xusfiprade mit allen gegen 22 Stimmen fit gegen cint Sec－ túftungsbefdrätrfung ausgeiprodecn unt bie Siegierung aufgeforbert，bie bra． filianifde glotte auf ben Stanbarb
ber flotten ©fib．und Mittelameritas ju bringen．
Db 2rgentinien aud für $\mathfrak{B r a f i f i e n}$
 nid）zu melben！

Daฐ（รxeműt
3cionung von 23，v．Giftilib

＂Sieh mal，Dtto，wie idon！Unier guter Deutider Mnono！！＂

> Konzertagentur SCHWAB

Polhymnia－Saal

## Flügel

der Gebr．Siegellack Sons
Professor Caesar Mulmig
Mondschein－Sonaie
von Beethoven．

## Plakatentgurf fur eine Beethoven－Felerl

3ur Gefdionte des 2 Weliftrieges
3eiḑnung von 23 ．v．sittilit

，Wie mir mein Buride erzäblte，aß man an Der Firont Wferbefleija！＂

Donath ift ein Mater und wohnt in Bubapeft．Säufige Raffeebausbejude madjen ifn bals lofalberübm．Bor ciner $W_{0}$ de traf ikn ein Befannter．＂Denten Sie＂， renommiert fofort Donath，，geftern babe id einen Birief Durd bie Woft betommen mit ber Kbreffe：Serrn Maler Donath，Europa．＂

IJa，bei Sbrer Berügmtbeit－－＂
Daraufyin pumpt Donaty dem ©emumberer gern zroanjis Rronen．Siüdizablbar in brei §agen．

Fiadbem Donath eine Beit gewartet hatte，mahnt er．
＂Sie befinden fid im Jrrtum＂，antwortet rubig der Sduld． ner，$n^{\text {idd }}$ babe Stnen bas（Gelo am näditen §age burd）Die Poft zurüágeidsiát．＂
＂So？Ma，bis beute babe id）nod nidts erfalten．Wielleidt baben Sie eine faljobe Saugnummer gefdrieben？＂
${ }^{2}$ 2（usgefdloffen．Jd abreffierte：Jerrn Maler Donath， Europa．＂

3．5．$\%$

## Jm Ultmänner＝aఝŋbl

## Fotte $\mathfrak{B i e r t r i n f f e r ~}$ gefuđt

₹ürylid bing im ©dau＊ fenfter ciner Sdantwirt idjaft $3^{u}$ Rölt－शnippes cin Plafat mit ocr mertwürbi－ gen 2fufidrift：
§ 11．§lotte Biertrinter finben bier bauernbe


Das Coditr leien aud swei Xrbeitslofe．Shlinjeln fid）verftänonisimnig an uno geben binein：„Sic fuあen flotte Biertrinter，Serr Wirt？＂
＂Sider bat，minge 5äre！＂［dmumbelt ber wirt über bie fololiale $\mathcal{Z n z i z}^{\text {rer }}$ Gungsfraft bes \＄latates uni forbert oic ©fäfte zum plate nebmen auf．＂Wrat foll ct fin：Seall ober Duntel， Rölid Dber Dortmumber？＂
＂Sanz egal！＂fagen die beiben 2frbeitslofen wic aus cinem 刃runbe．

2 atio bringt ber wirt Selfes．Die Bäfte trinten aus．Der Wirt bringt neuer－ bings．Die 厄̧äfte trinfen аиъ．

Bis ber શixt malynt： ＂शlu toolle meãveer ©dluణ

，，Warum betlagft on bid，baf man uns bier nidts zu effen gibt！ Wir haben ja bod feine Bähne mebr！＂
made，minge Saäre，morgen is aud）no＇n Rag！＂
＂Eans nad Wetieben！＂ crbeben fid bic Bäfte prompt．

Einer fragt：„uno wie
 arbeif gefallen？＂－＂Juf， jebr jut！＂lobt Der æirt．－ ，＂Und roollen Sie uns mobl für baucent bervflidten？＂ ，D iefrr jern，minge Şäre， Se bann et Suffe fabutöd eweg！＂tidgert ber æirt．
＂，Was bejablen Sie pro Stunde？＂
＂J̧，befahten？＂zifít ber Wirf plöछlid）auf bodocutf（） über bic Tbefe bimbeg uno madt Quellaugen．„Jお bente，Sie bejaften mid ？＂
＂，Feine ©pur！＂grinfen bie bisber ernftgebliebenen Biertrinfer ظäntif unter finnocis auf das platat und verlaffen das Sotar．

Der Wirt aber ftürst fím mutidnaubent auf ba§ ver－ rudte ©ditb unb jerfest cs angefidits ber ₹atfade，bak er auf Grutb bes æort－ rautes der Einlabung yon beh beiben $\mathrm{H}_{3}$ bögeln gewiffer． maken mit furiftifder $\mathfrak{B C}$ ． reditigung geprellt worben ift．
x． ml ．

,23on ebrlider 2atbeit fann heute faum einer leben!"
Das iff wieder eine beiner verbrehten foziaffritifaen \{2fwandlungen, Sonja. $23 i r$ fowie Taufenbe bon



[^0]:    ＂Wenn aud＂，fagte Der idealgefinnte junge republitanifde Beamte fröblid zu einem efrrmürdigen follegen，wenn aud） in ber ねiepubtif nod nidt alles if wie es fein foll－den

[^1]:     an. Bezugsprels für Deutschland Einzelnummer 25 Pfg. Hauptschriftleiter: Erich Kuttaer. Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Friedrich Wendel, Berlin.Fricdenau. Redaktion: Berlin SW 68, Lindenstraße 3. Für unverlangte Beiträge wird keine Garantic übernommen. Alle Rechte an sämtlichen Beio trägen vorbehalten. Verlag und Expedition: J. H. W. Dietz Nachflg. G. m. b. H., Berlin SW 68 Lindenstr. 3. Druck: Graphische Werkstïtten G. m. b. H. Borlin. - Anzeikempreis für die 6 gespaltene Nonpareillezeile 75 Pig. - Anzeigenannahme durch die Anzeigenabtcilung J. H. W. Dietz Nechfig, G. m. b. Fi., Berlin SW 68, Lindenstr. 3. Tol: Dönhoff 7653 (Postscheckkonto Berlin 33 193) umd alle Annoncenrexpeditionen. - Verantwortlich für den lneeratenteil: Rudolf Götze, Berlin. Erfullungsort für alle Zahlungen ist BerlingMitte.

