

# Der . April spricht: 

Die Menschheit wird seit Olims Zeit Von mir genarrt, gefoppt. Doch dieses Jahr - es tut mir leid Ist mir das Maul gestoppt. Ich schick um zwei Lot Mückenfett Den Tölpel zum Drogisten, Treib ihn um fünfe aus dem Bett Mit schnöd erdachten Listen. Doch heut - armseliger Gesell Schäm ich mich meiner Künste. Macht man doch amtlich, offiziell Ganz andre blaue Dünste!

Es wird das Volk, wohin ich blickt', Tagtäglich in 'n April geschickt.
Man kündigt an, verspricht, verheißt
Die neue Zeit, den neuen Geist.
Und dann - zum Schlusse - tönt es schrill:
April - April!

Zu Genf hat man sich hingesetzt, Die Schwachen zu beschützen.
Wird Nikaragua besetzt, Läßt man es ruhig sitzen. Man schlingt um uns ein Friedensband Aus Leitsätzen und Linien, Im Balkan schürt derweil den Brand Der Herr von Mussolinien. Abrüstung hier, Abrüstung dort, Und die Geschütze rosten? Ach nein, ein Militärtransport Schwimmt auf Schanghai gen Osten

Die Menschheit wird, wohin ich blickt', Tagtäglich in 'n April geschickt. Man kündigt an, verspricht, verheißt Die neue Zeit, den neuen Geist. Und dann - zum Schlusse - tönt es schrill: April - April!

> Aus Deutschland tönt ein sanft Gelock: Versöhnung aller Klassen.
> Im Sattel sitzt der Bürgerblock,
> Und der Prolet im Nassen.
> Verheißt mit biederm Aug'aufschlag
> Man uns das allerbeste,
> Liest: "Rückkehr zum Zehnstundentag"
> Als Text man nach dem Feste.
> Der Krüppel hofft, die Witwe denkt
> Erhöhung ihrer Rente.
> An Lüttwitz wird das Geld verschenkt,
> Doch Euch? - Das war 'ne Ente!

Es wird das Volk, wohin ich blickt', Tagtäglich in 'n April geschickt.
Man kündigt an, verspricht, verheißt, Die neue Zeit, den neuen Geist. Und dann - zum Schlusse - tönt es schrill: April - April!

Wo Keudell Republik beschützt,
Was soll da ich, April?
Wenn Hergt Verfassungsreden schwitzt,
Da schweig ich lieber still.
Das Manifest des Zentrums, nein, Das hab ich nicht verfaßt.
Und Marx - dann Westarp hinterdrein,
Da wär' selbst ich erblaßt.
Ich ziehe aus mein Narrenkleid,
Muß schweigend resignieren.
Mit dieser deutschen Wirklichkeit
Kann ich nicht konkurrieren!
Mit Manifest, Programm, Edikt
Wird Deutschland in 'n April geschickt.
Im Testamente noch verheißt
Die alte Zeit den neuen Geist.
Und immer höhnt das Kodizill:
April - April!
Míh. von Lindenhedken.


[^0]


## Der amtliçe ひprilicjer3

## I.

ఇeidsmehrminifterium.
Berlin, 18. 2uguft 1923.
$\mathfrak{B o n}$ einter Feme in Rüftrin ift bier nidts befannt. Die शladuridten Dar. über entbebren feber Erunblage.
gez. Selo, Dberftleutnant.
II.

Die neue Siegierung foll, menn ibr auめ Wertreter ber Sinfisparteien nid)t angehören, Dennod bie befonbere Pfridt baben, in gleider Weife wie anbere Staatsnotwendigfeiten, Die
beredtigten Jntereffen ber $\mathfrak{b r e f e n}$ Urbeitermafien zu wahren. ges. v. Sindenburg.

## III.

So etwas $\mathfrak{r a ̈ g}$ fid nidyt erfinben.
§eठ. £. £.

Werr Meier eilte fudhend burd) bie Bänge Des Reiminal. Neriduts. Enblid fragte er jemanden:
$n^{21}(\mathrm{~d}$, verzeiben Sie, wie findet man gier wofit sen Sand. geridtsbireltor Bombe?"

 Meinen Sie, id) will mir 'ne Beleidigunggllage an ben Safz reben?"

Keine Aprilscherze! * Amtlich festgestellte Tatsachen!

3eidnung von wifli steiner

"Das $\mathfrak{L a u f e n}$ fällt idmoer, 以ututterden! Steigen Sie in mein 2futo, id fdene es Jonen!"

,Stier, tapferer Selo, if meime Beneralspenifion.

 feudten Sod bauien. Nebat meine 7-Sinmerwofnang."

Unten reøts:
,Jd idjenfe Eud alio meine $\mathfrak{F} a b r i f$, aber nur unter oer Bebingung, baE $\mathfrak{J j b r}$ täglid) nidft melje als ledjs Stunben


## Keine Aprilscherze! * Amtlich festgestellte Tatsachen!



## Josef Maria Frank:

Wo brennt's? Wo brennt's?
Rund um den Globus! Rings in der Welt!
Feurio im Völkerbundlenz!
Depeschen! Noten! Feuerwehr gellt!
Feurio! Spritze herbei!
Balkan! Polen! Nicht nur Schanghai!
Rußland! Italien! Baltikum!
Uberall Feuerglockengebrumm!
Uberall brennt's! Uberall brennt's!
Man kennt's:
Paar Jahre Frieden? Hält man nicht aus!
Brennen, brennen muß das Haus!


Dic Seidjsmely tümmert fid nidit mehr um die Waterโändij̄jen §erbände.

## Es brennt!

Wo raucht's? Wo raucht's? Uberall, wohin man nur schaut! Aschenschwelen! Oho! Man braucht's,
Wenn der Himmel zu lange blaut! Imperialisten, Kapitalisten,
Diktatoren, jüdischen Christen blüht der Weizen, blüht das Geschäft,
nur wenn die Brandglocke kläfft! Darum brennt's! Darum brennt's! Was heißt hier Völkerbundlenz! Arsenale sind voll! Industrie ist bereit!
Feuer gelegt! Es ist - an der Zeit. . . .

# Karl Schnog：Endlich offene Polifik 

Il Duce nimmt kein Blatt vorn Mund． Wenn ihm die Nachbarn nicht mehr passen． Mit edlem Freimut macht er kund， Er werde nächstens schießen lassen．

Benitos Stirne flammend loht，
Es beben seine edlen Nüstern．
Ein Mann ein Wort．Der Starke droht，
Anstatt geheimnisvoll $z u$ flüstern．

Nichts wird verheimlicht，nichts getarnt． ER läßt sich einfach nichts gefallen！
Vorerst wird offentlich gewarnt
Und nächstens hört man wieder knallen．
Vorbei ist＇s mit dem Ränkespiel，
Das uns in Krieg und Qual geleitet．
Der Massenmord mit edlem Ziel
Wird heute offen vorbereitet！

## Kein Aprilscherz！＊Amtlich festgestellte Tatsache！

## Det perfette Uprilfcter3

Einige nene マriđis，₹niffe，刃Ra－ nipulationen，Erperimente uno马Hutionen fir geicllige Sireife．

1．Die אumft，mit yer－ bundenen Xugen zu ichen ober 1 Die unfeglbare Juftitia＂
 tin cine Binde feft um beibe 2fugen legen und finten bertnoten．Sierbei ift barauf $\mathfrak{z u}$ adjten，Daß Die Dame die Binde Durd） ifue iddiefe Saltung io lodert，DaEf fe redts leidt Glinjeln fann．
Die nun folgenden $\mathfrak{B o r}$ ： führungen werven Durd） Die Mabl beftimmter Fare
 blauen Segenftände，oie Der Dame vorgetalten wetion，fann fie angeblids nid）erfemnen．Dagegen wirb alles，mas rot iff， febr laut und beutlids ge＝ nannt．

Berblüffenter Erfolg． Bedingung：Die Binde bis zum ©dluß nidt fallen lafien．

2．Die myfterific Uhr ober＂Das Wumber ber ad）Stunden＂．

3u Dielem Experiment benötigt man cinen ein． faden Mann aus bem Wolfe，dent man unter Beripredungen auf bie Buifne holt．Man oriaft ibm eite Stopputise in bie fand und bittet inn，su tontrollieren，Dā̃ fie geo nau adt Stunben fäuft．
Sierauf gelyt man focin＝ bar zu anderen mianipu． Iationen über，beiduäftigt


Der Zöfferbuno nimmt fich Der fleinen Nationen an！
ibn mit fderzhaften Wen－ Dungen，zündet eine Kierze an uno fübrt ifn an ber fand in ben fintergrund． Wäbrendoem entwindet man ibm unbemerft bie Uhr．Wenn man mun einige weitere Erperi－ mente mit ifm gemadt hat und ber einfache 5）Rann mieder in ben Nor： bergrund tritt，feigt man
 ber Stunden Yängf über． ideritten ift．

Srofe Überraidung für ben Beteiligten．We－ bingung：Ridtig binters Eidit fübren．

3．Beridimindenfafien einer Yebenden Perion yon offener ぶiloflädse．

Die Derjon，Deren Wer＝ idwinden beabfidfigt ift， wird vor aller Xugen in Empfang genommen und mit freundidaften Worten um ifure Nitmirtung er （ud）t．

Wafrend man fte $a b$ ． ieits ideinbar mit barm＝ lojen Freiübungen beiduaf＝ figt，um Das Publitum irregufükren，wirb bie Berientung leife geöffnet． Dann intoniert bie Ra． pelle einen Militärmaridt， Binter ber Ruliffe eridet． nen Getarnte und beforr－ bern ben Niidtsabnenben mit cinem Stok in bic Siefe．

Das publifum wire fein Seridminden erft gat nid） $\mathrm{bemerfen}, \mathrm{foäter}$ aber bie Seniation in volfem Umfang würdigen． Bedingung：Sraues ₹ud）， unterirbifde ⿹丁erbindun＝ gen und ein präpariertes Gabinett mit boppeltem Bobert．
start बめnog．

## Frűhlíngaláuten

Foigendermaken fefyt ber ঞiegierungsifat aus．
＂R1fo，bört mal zu＂，fagte ber Bentrumsmann frögTid an， ，＂bör mal su－jest wollen wir mal die Invalidententen ex5öben！＂
＂Jd paffe！＂ \｛agte ber Woltsparteiler．
＂Na＂，rü̆fte ber Deutidnationale beraus，„aber wir fönnen ia mal bie 2rebeitszeit verlängern．＂
＂Jegt paffe $i$ d ！＂frurrte ber Zentrumsmann．
＂Didt．§uke，Жube，ふinber！ミor allen Dingen＂，iagte Der Wolfsparteiler，die ̧arten mufterno，，yor allen Dingen molfen wir erft einmal Strefemann bas Bertrauen yotieren！＂ ＂2tber fonf geft＇s Sbren gut，wie？＂Guftete Der Deutid）． nationale in bic Segend，，id）paffe．＂

Der Sentrumsmann befam feud）te Kugen．
＂2（d），es ift zu gemein！＂feufzte er，＂mir paffen affe－aber Glón nid）t zufammen．＂

Dieies idmor mein Serwäbrsmann：
Bei einem tleinen Effen in Genf frellte man wei Stüble zuredt．Für Briant und Streiemann．

Wäbrend fid bic Seremonienteiter nod über bie 刃ieiben． folge fritten，bliafte fidy Briant，den ©itreit beendend，Yäduelno nad）Den beiben Stühlen um：－Da jak Strefemann fdon －azwifden．
＂M20n bieu＂，foll Briand gefagt baben，＂Dam braud id）es wenigftens nid）t 3 tum．＂

Sdivor mein Scroäbremann．
Ŗeintäumung．
IInmiefern fand dic Einigung in Senf auf idmaden をưвen？＂
＂ 2 （d），wiffen Sie＂，jagte Wriano bei oen ßorbeppredungen su Strejemann，，miflen Sic：wir mollen bod den alten Fohl nid）triçer aufwärmen！＂


©dalipratten：
aruewaften verfenbet Sari Eürbarot，3offladt L （G：zgebírge）．Propetif frei．
H！

Musikinsirumente，Salfen u．Bestandteile
 Gustav Krelnberg，Markneukirchen i．§． 75

## 

Photogr．Aktaufnahmen auszesucht schōner weib－ licher Kôrper nach der
Natur． 1 Mappe（ 6 Blatt） M．2，－， 2 Mappen M．3．50， 3 Mappen M．5，－， 4 Map－ pen M．6，－Aktkunst－Post－ karten： 12 Stūck M．3，－， 24 Stück M．5，－Bücher．
katalog kostenlos． Vexsand Hellas Berlin－Tempelhof 194.

Die Morallifeologie
des Heiligen von LIgnor und die furchtbare Gefahr derselben für die Siflilich－ kelt der Volker，mit einem besonders ausfahrlichen Kopitel aber die Ohren beichte．Mark 2.50
M．DELLASOR， Hamburg 92，Königstr． 36


mit Freilaut

Katalog kostenios v．der Fahrradfabrlk Sigurd－Eesellschafl，Gassel 378


## Eheleute

verlangen in ibrem eigenen Verlangen soforem cizenca illustrierten Kataloz über

## Hygienische

 Bedarfsartikel Schönheitspräparate welchen ich Thnen auf Ver－ langen tratis zusende． Schreiben Sio daher heutenoch an
Ferainand Dosi Xirmberg 15．Mohrengasso 1－3

## （5）M MTM ITM <br> Strampfe，Binden，sämtl． hygien．Artikel．Liste grot． Frau A．Mack， Berlin SW 29，Abt． 6 Willibold Alexisstrabe 31



Wo keine Buchhand－ lung erreichbar，ver－ langen Sie sofort unser neuestes Ver－ lagsverzeichnisgratis J．H．W．Dietz Nachfl． Berlin SW 68 Lindenstraße 3

## GUMMI－

waren，hygien．Artikel． Prcislisic F． 3 gratis． ＂Medicus＂，Berlin


Die aktuellsteBroschüre！

## Gesetz

# uur Behâmpiung der Gieschlechiskhrankheitien 

von Dr．Curt Geyer und Dr．Julius Moses
Kartoniert M． 1.60
Zu beziehen durch jede Volksbuchhandlung oder direkt vom Verlag J．H．W．Dietz Nachf．G．m．b．H．，Berlin SW68，Lindenstraße 3

[^1]"Dod" fagte Streientann, "bod wollen mir inn aufroär. men, Eoloffal wollen wir ifn aufrörmen! Sanz glühbeiß muß ber afte Brei metben, denn (flüfterno): wie fofften wir fonft Drumrumgeben tönnen?"

Uno fo einigte man fidd.
In einer freien Stunbe befudte Strefemant in Senf eine Sakerie. Fand bort ein altägyptījee Fresfo-Semälde. Darauf fab man eine lange ßeibe von Seuten, bie in bod. erbobenen Sänben Peifiden, Steine, ゆedfübel, Bogen und Wfeile und Speere bielten und auf etroas zu marten idienen. Sodinterefilant.

Was mag das vorftellen?" fragte Streiemanns Begleiter. "Id weis aud nidt $\mathrm{t}^{\prime \prime}$, murmelte Strefemann in bumpfem Sdmer, „aber id glaube, meinen Empfang in Berlin."

In einer ఇieftauration unterbielt fid) ein Deutider Ber. treter (ber gerabe Nadurid) von einer neuen Wefaryiabe
nidd afles in Dromung. Mir fehlen nod ein paar 2nfänger." Streiemann niffe tummerboff.
$n^{\text {Mir }}$ aud", fagte er.
Strefemann if ein guter Rerl.
Ther als ber erfte Deutidnationale, Den er in Berlin traf, ${ }^{3} \mathrm{u}$ ibm fagte:
"Sie baben in feiner Weife uniere nationaten Belange mahrgenommen!" - ba zerplaţte er dod.
"Wie!?" idrrie er, $n$ id follte Jhre nationalen Jntereffen nidot wafrgenommen haben? - §err! um Ifre nationalen Intereffer $n i d x t$ wabruntelomen, müfte man idjon ben © $e$. rudsfinn berloren baben! ${ }^{\prime \prime}$

Sonft ift Strefemann ein guter Rerl.
Dies alles forgenvoll bebentend, lefnte ferr Mart aus einem Fenfter feines Saufes und blidte in ben Sarten.

Da falf er cin fieblides $\mathfrak{B i t y}$ des Jruiblings.

## Kein Aprilscherz! * Amtlich festgestellte Tatsache!



Die Deutfaen Fommuniffen entwidein Flaffenbewußffein!
erbalten batte) mit einem biederen Sdweizer über die faweize. rifden ©dü̈kenfefteranftaltungen.

Bei bejonbers feftiden 2fnlaffen", fagte Der ©dweijer, ,"iftes bei uns feit Jabrbunderten üblid, baß man nad Sdeciben idiebt. 2fn iolden Tagen werben oft viele funberte ber veridiebenften Sdjeiben cingeidodien. - Werben bei Jhnen aud) Sdjeiben cingeidjoffen?" fragte or zutraulid ben Deutiden.
"Niee - eingeworfen!" fagte ber Deutide traum. verloren.

Sur §Rüffabrt fertig, iduritt man auf dem Senfer $\mathfrak{B a} a \mathfrak{y}$. bof auf und ab.

Seutfelig fing Strefemann cin Sefpräd mif bem nervös umberlaufenden Babnvorfteler an.
"Na, Sic find wohl aud überarbeitet, wie?"
", 2d ${ }^{\prime \prime}$ ", fagte ber brave Beamte, "man bat io icinen $\mathfrak{X}$ rger! Jest foll gleid) ber Kug nad Berlin abgeben und es ift mieder

Das fleine Tödyterden Des Wortiers fpielte mit ibrem Räbden in ber Sonne, lodte es und ftreidelte es.
 Tödterden des Wortiers."

Mit Sdmpeigtropfen auf ber Stirn idlof Serr Marr das Fenfter.
 Mieß ift geidgmeidelt!"

20 fes jorgenvoll bebentend.
Der Difiptinarienat begründete bas Urteil gegen Rölling wörtlid wie folgt:
"אiollings Nizgriffe unterliegen teinem Unterjudungs. verfabren, weil er als sid)ter unablängig ift."

Nun idjön. Damit felht Die Juftiz.
2fber: (Ein Unterfudungswerfabren unterliegt föfings ) 3ifgriffen.

Damit fällt die Juftiz.



# $\mathfrak{J}$（fustríerte deutfotye $\mathfrak{F s e f c h i ́ c h t e ~}$ 

 gründer bes preubiidden Staates anzulipreden．

Fricorid I．madite ゆreufen
 berg am 18．Januar 1701. Daf babei in offentlidem Werfabren ein Ddjfe gebraten uno veripecift wurde，ift ein liebeniswürbiges Detail and Teine potitione Znfpielung．



Er war ein freunb frober Sciefligfeit und witfte Durd）verebelndes Beifpiel．פiod beute if jedes efrenfeften Junters §irn von jenem Qualm angefült，ber im Tabatstolleginin erjeugt murbe．


24 fricbrid I．folgte Friebrid Wilbelm I．Diefem intereffanten §ürfen mu® man gegen bie oberfiädtide Beurteitung ciner parteiifjen Sceididitsidarcibung in Sduk nebmen．Es ift nidyt wabr， dág er aftein Ðrenfen зum תrüppel geídlagen bat．



Den Wiffenidaften und iあönen תünften $3^{3}$ ugetan，fanb er feine liebfte Erbolung yon bent fauten æegierungsgejळäften im Umgang mit bem befannten §profeffor Jatob paut Gunbling．

## L．L．－Seitungsict）au

Tn ber Æubrit ${ }^{2}$ 2rbeiter，unt 2ngeftelfenbemegung＂teilt Das ，，Қamburger Édo＂vom 14．März น．a．mit：
${ }^{\prime \prime}$ Die Deutide Wirtfanat muẽ 7，4 Millionen Erwerbs． tiger mefyr aufnebmen als 1907 und über 5 Milftionen mebr als yor Dem Rerieg．＂
Erwerbstiger find durdaus befannte Seftien．Immerfin if Der Seitung Des Sagenbefiden Unternekmens zu empfeblen， einige Exemplare einsufangen und öffentlid）auszuftelfen．
 Glatt＂yom 13．Mâtz 1927 sie Beifetung bes verforbenen

，＂Regungslos fめreiten bie Ebrenmaden an den Seiten Des £eidenragens．＂
 Dinge fertigzutriegen．
uber Die Zantritts－EEtatsrede bes Deutifnationalen Innen－ minifters y．תeubell beridtet bie＂Deutide Beitung＂vom 18．März 1927：

Reidsinnenminitter $\mathfrak{D r}$ ．D．Reubelll leibet bie ßora－ tungen eitr．
Das nidtsfagenbe Sebnminuten－Geftammel lié in ber ₹at auf einen iefor leioenden zuftand bes sinifters ídfieछ̄en．

## Жนร Жrinзiр

In einer fleinen £iforftube in §eipzig if ber Wirt Jube．
 Der Reflner eridecint．
＂Säämie uns zซ๖e Saärribranbi！＂
Der Shef geht voriber und madt feine Berbeugung．
＂Is＇n bas bier ä ftedifdes Eogahl？＂fragt ber eine ben anteren．
＂Sgommo mir batbe to vor！＂fagt ber anbere zum einen．
Der Dber fommt und bringt bic Sednäple．
${ }^{\text {＂Sie，}} \mathfrak{y a ̈ a ̈ r n i e m a l , ~ i s ' n ~ J h r ~ S a j a f f ~ J u b e ? " ~ f r a g t ~ b e r ~ c i n e . ~}$
＂Ehgloobe，ja！＂fagt ber Relluer．
 brüllt ber andere burds ganze £oíal．＂Bei ä Jub＇n goofn mir niiddo！Wir verlafin undr Wrodeft bas Eogal！＂
＂2twor meite Şärrn，ber Sdjarri is dod beidoalld！＂ （d）reit ber Dber．

Der Chef mirb aufmerfiam und erideint ciligft．
＂Serr Sajaff＂，heult ber Dber，＂Die Särrn bam zmee ©därri befd＞älls，und nu rollyfe gen baam．Bei à Jubn Däăbıie niído goofer．＂
＂2Fber meine Serren＂，fagt Der（Shef，＂bas verlange id）ja gar nidut yon Jynen！Bu biejem Sifor find Sie bon mir aus cingetaben！＂

Die beiben UnWängebäude gutien fid furdibar bumm an．
Der Ehef verfdmindet mieber．
Da fagt der circ：＂Soffmr das annäät？＂
Şierauf der andere：＂Das gämmr rubed annääm！Das
 nid）$g$ egoof 0 ！
＂शીa，Brobsb！＂
Worauf fie ofne Gruiz das Eofal verliéent．srid zeeneri．

# 3weimal Bayerifmes 

## I．

Ja）tomme mit einer Dame auf bas Woftamt．Die Dame mödte etlidje Marten und bat es eilig．Der Poft． beamte binter bem Sodalter zäflt rubig bie eingenommenen Banfnoten． Die Dame rirb ungebuldig und fagt in gemotnter norbbeutider §onsilianz： ＂Bitte，roollen Sie mids nidyt bebie－ nen，id）muß nod auf die Wakn．＂ Sofort wito bas aufiduauende Wee amtengefid）t grantig：„Fier werb＇ns ibergaaps nid）t bedient，bier werb＇ns blof abgefertigt．＂

Darauf bie Dame：＂Naja，Sie tönten bod eitt wentig freundidere fein．Wenn id）als Runbe in cinen Eaben fomme，if man bod）aud freunb． fid．．．．＂

Der Sadaltermenid bat unterbes mit Banfnotenzählen aufgetoort，fragt mürrif（d）nad）Dem Wumíd uns fläfft abermals：„Bei uns find Sie feine

## Mich．v．Lindenhecken：

Straff über ihrem stählernen Korsette
Spannt sich ihr Kieid，am Hals fest zugezogen，
Und－seid versichert－wenn sie einen hätte，
Würde beim Sprechen ihr der Busen wogen．

习on DEfar がariastaf

Kundidaft．．．．Sei uns gibt＇s blok cin Publitum！＂

II．
Die Jimfinger－Senoweba unt ber Jofeph siurnthater haben fid neulid） trauen laffen．Sodjeit hat es teine ge－

Zeidnung von Karl Holtz


3．Die Sittlichkeitstante
geben．Est if aiberbaupt alles fegr bray bergegangen，Denn dic Senobeb＇ift feit Jabr und Tag Worfänberin yom drift－fatholifden Dienftbotenverein pht ber S）Rurnthaler verfieht in un－ ferm Dorf bie Megnerbienfte．Beibe Ebegatten baben－wie man bei uns iagt－Das Bigotte mit dem §offfel gefreffen．Jumerbin，ber Surne thaler－Sepp bat es mandmal nidft ungern，feinem spitteilungsbedürfis in ber Wirtidaft freien £auf su Iofien．Wie ihn fein Spesi，ber Bad． linger．Xaverl，fürs（id）nad）Den erften Worfommuiffen in oer Fodzeitstad）t befragt bat，gab er ibm folgenden Zె：－ rid）：，Jfart is＇s ide g＇men，aba idee aa wieba．．．I Gätt＇mir ja net traut，aba of Senovey hot nod＇n 2 4 （s． ziagn g＇iegt：＂Grüß Sott，tritt ein， bring Stüaf herein＂，bat g＇ladyt und ＇＇Z rm auæcinatiber＇to＇und do bin $i$ boit meinen Werpflüd）tungen nod． fomma！＂

## Versammlungstypen

Das Nackte，das ihr die Ge： schlechtslust weckt，
Sei streng verbannt aus Schau－ fenster und Laden．
Außerst verdächtig ist ihr auch das Baden；
Man badet nur aus sittlichem Defekt！

Pathetisch kreischt sie auf wie eine Säge，
Die sich an zähen Eichenknorren wetzt．
Wie sehr die Kunst ihr Schamgefühl verletzt，
Und－ach－der Jugendschutz im argen Iäge．
Die Kunstausstellung－nichts als Schweinereien！
Das heutige Theater－ein Skandal！
Wir müßten uns von dieser Pest befreien，
Los von der Afterkunst！－Hinan zur Külz－Moral！

Der Bubikopf sei eine welsche Schmach Und führe unser Volk zum Sittensturz． Die freie Wade zieht die Unzucht nach， Drum，Jungfrau＇n，tragt die Röcke nie zu kurz！

Bei diesem Satz kriegt sie＇nen Nervenchoc．
Und eh＇das Publikum noch recht begreift，
Stürzt sie davon，－an ihrem Fuße schleift－
Verloren－ein flanellner Unterrock！

Kein Aprilscherz! * Amtlich festgestellte Tatsache!

3eidnnung von Jatobud Belfen


England und ケ̛ußfand enthalten fíh jeder Exinmifaung in ©hina!


[^0]:    
    
    
    
     bölligen Reuanifriaf ber 2(bortwänbe entiproạen werben fönnen, fo bin id auf 2antrag bereit, bie hierfür unumgängliak nota
    
     fonfteflationen ridfen, bleiben von biejer 2fnoronung unberährt.

[^1]:    ＂Lachen links＂erscheint wöchentlich am Freitag，in Berlin am Mittwoch．Alle Postanstalten，Buchhandiuggen und der Vorlag nehmen Bestellungen an．Bezugspreis für Deutschland Einzelnummer 25 Pfg．Hauptschriftleiter：Erich Kutaer．Verantwortlich für den redaktionellen Teil：Friedrich Wendel， Berlin．Friedenau．Redaktion：Berlin SW 68，LindenstraBe 3．Für unverlangte Beiträge wird keine Garantic ubernommen．Alle Rechte an sämtichen Bei． 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． Berlin．－Anzelgenpreis für die 6 gespaltene Nonpareillezeile 75 Pig．－Anzelgenannahmo durch dic Anzeigenabtoilung J．H．W，Dietz Nachflg．G．m． b．H．，Berlin SW 68．Lindenstr．3．Tel．：Dönhoff 7653 （Postscheckkonto Berlin 33 193）und alle Annoncen．Expedition

