

# Die laulen Ostereier 

, Komm Midhel ${ }^{\text {. }}$, sagte Papa Marx, ,subhe didie schönen Ostercier,

die dir der Onkel Bürgerblodk verstedit hat!"


## Das̃ hobe (5seridft

"Es ift uncryört!" "Unglaublid ift es, was Sie meinem Silinten sumuten", frudeen fid) zwei Xnwälte im Werlaufe ciner Beridotguerband. fung an. Sd) Ticeflid) id)reit ber cine wütenb: "Sie finb ber gröछte Efid Gier auf bem Berid!!"

Da greift ber Borfigende cin:
,5Meine Jerren, aber meine Serren, vergeffen Sic bod) bitte nidt, baf id aud nod antociand bin!"
.In der Uhr ist niohts . . ."
,,und in der Kompottschüssel auch nidhts!"

"Auch in der Porzellanvase nidts!"



## Díe 2uferftehung8： Botidnaft

Der friedlidie Staats． buirger Midatel Sturlze lag im Bett und faufdte feiner 5）Porgenandadt，b．b．er Görte ergriffen bem Rnur． ren feines Sagens zu，als es flopfte．
＂Es if total zmeatlos，Dag Sie bercinfommen＂，rief er，
，mein Bett if bereits reflamient und fant nid）t gepfänbet werben！Jid） Gab＇s Jbnen，fimmeloonnermetter， fdon geftern－－＂

Durd bas Stereintreten eines lieb． Iidyen Wefens wurbe er unterbroden． Es mar völlig nad ciner SIluftration aus bem Sejangbud für Ste Proving Branbenburg gefleibet und mit Ffi－ geln veriehen．Ram näber，froblodite und prad）：
${ }^{202(f o}$ id bin bie Dfterbotidaft＂， froad es，＂unt bringe Jignen cine grofe Frreube！＂
${ }_{\text {＂}}$ Eine grobe Sorippe wäre mix lieber gewefen＂，äuserte Midel Şaulze nid）t íbermäfig evfduttert， ＂aber yon mit aus ．．＂
＂Sie gefagt：groge Freube＂，fagte fie und falug Midel fräftig auf bie Sdulter，„rämlid jeß̧t hat alle Fiot ein Enbe， Serr Sdulse！Sie fönnen wieber arbeiten，arbeiten，idaffen und wirfen．Surra！Зe反n © $\mathfrak{t} \mathfrak{y}$ noen und mebr am Tage fönten Sie arbeiten，ofne baf Shnen ein Nemid etwas tun Darf．§urra！＂
＂Surra＂，fagte 刃idel Sdulze，＂Das ift über bie Mafen erfreulid）－bló id $ந$ a $b^{\prime}$ feine 2trbeit！＂
＂2tber－aber，was find benn Jyre fleinen Sorgen gegen－ über ber ₹atiade，bā́ ber 10 ．Stunben－₹ag wieber ba ift！ Unier SBaterland－－＂

Sier murbe die $\mathfrak{B o f i d}$ aft burd eit antaltendes belfendes （Seräuid unterbroden．
＂Was if benit bas？＂fragte fie erfidtocient．
＂Siein pribates Dftergetäute＂，fagte SMidel getaften，－ ＂mein S）lagen＂，frigte er erflären＇binju．
＂2ber erlauben Sie mal＂，fagte Die Botidaft，＂idh muk Sie Dod Dringend eriuden，Jbren untergeorbneten Drganen
 unteriagen！／＂
＂Werb＇s ausridten！＂fagte Sdulze．
Die Bofidjaft frohlocite weiter unb iprad）：
，＂3um zweiten bringe id Sknen sie froke Sewigheit，dâß Sgre Rinder Ginfort nidet mehr wie bie Seiben aufmadien werben．Uniere geliebte driftide Sdule if wieder Da！Rird）． lider Seif garantiert mieber bie bürgerlide Drbnumg．＂
＂JJd bin vorgeftern aus ber Rirdje ausgetreten＂，fagte

．Papa，id glaube，der Onkel Bürgerblook hat gar keine Ostereier verstedt！＂＇

Sdulze，，jawobl，ausgetreten，und bete nur nod zu（Geridtspollziehern！ Jamobl！＂
＂Warum benn bas？＂fragte bie Botidaft erftaunt．
，Weil bie mir niduts mefor nebmen fönter．＂
，2（d）－id meine bods blob：marum Sie bazu erft aus ber duriftliden Rivde austreten？Ein Seridtsvolf． zieher ift Dod idließtide ein integrie－ render Weftandteif ber Kirde！Wemn Sie alfo wieber cingutreten müniden －Pofttarte geniugt，fomme fofort！＂
，Wortäufig nidt．אaben Sie fonft nod）etwas？＂
＂Db id nod irgent etwas babe？ Setbfverftändlid）babe id）nods was！ Die Bewegungsfreibeit ber Fimanzwirfidaft if mieber ba！ Wir alle wiffen Dod，Dag die Erwerbslojenunterftüt̨ung eine Prämie auf bie Bequemlideteit ift！Sie foll zum 1．Ditober aufbören．Und damit wirb für Sie cin ftarfer 2ntrieb ge－ fфaffen，aus den jämmerliden 彐erfälfnifien beraus． zutommen！＂
${ }^{\prime}$ Ein farfer 2 Kntrieb，cin idnelfer 2 ntrieb，ein ganz Eolofial fdneller 2furieb＂，nidfe Sideel Sdutze，，er witd mid balo in cine Eage veriesen，in Der fid）－nebbid）－niemano mebr Sorgen madt！＂
＂Ja，nid）t wabr？21ber nu fagenie：bin id nidxt＇ne Dftrs－ botidaft，wie fie fein foll？Jit bas nidt cin Feft ber 2fuf． erftefung？！！！＂
${ }^{\prime 5} \mathrm{Sm}^{\prime \prime}$ ，fagte Nidel，，15m！Es ftimmit．SNit 2usnabnte des Seiftes ift fo fiemlids alles wieber auf． erfanben！Der ganje ofle Zinnober！＂
＂Jd danfe Shnen！＂froflodte bie Botidaft．＂Saben Sie vielleidt nody einen Wunid？fragte fie unter bem erneuten bellenben Dftergeläute 刃itidel Sdulzes．
＂Jamofl＂，fagte spidel，nod cinmal alles bedentend，＂ja－ wobli，liebfte Wotidaaft
＂Darf id fra－－＂
＂Einen grofen Wumid，Yiebfte Botidaft：Wenn id cin－ mal geftorben fein follte，werfteben Cie，－bann lafien Sie menigftens mid，bitte， $\mathfrak{n i d} f$ wieder auf． erfeher！＂

Womit wir uns alfe tröften wollen．

## Sagern und der $\mathfrak{F i n a n z a u z g g l e i ́ d ~}$



Die nädffen 2 Bablen find nod) fern. Wber ein fluger Zűrgerbloá fpendiert beizeiten Freibier!


 ，fim（sotteswillen，waś iff daş hier？＂
，，Die Gommuniffen reften סie Sulfur！＂

## Teue Deutiche Blumenipractje

Motto：＂Unier Raifer liebt bie Blumen， bernn er bat ein jart © emüt．＂
 febnen，als daf umiere Raffen，und Nolfggenofien fids wieber auf zarte，gemütvolfe 2htt auszubrïqen lernen．

Walter von ber Wogetmeibe und Ranbibat Jobs follen nidit umponf gelebt baben．2fnmut tut not！
Der Forberung ber ©tunbe gebordenb，baben barum zwei unierer bewäbrteften Spradídöpfer，Frau Dr．Nargarete



Sier eine Sandoboll der finnigften Sebilde zur §robe：

| Blume | Bebeutung | Blume | Bebeutung |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Maiglōdden | Bergig beim Staflhetmaufmarid nidjt Den Rnüppel！ | S¢dlüfetblume | Dem 彐aterländifden öfnen fid Sefäng． nistore！ |
| SoIbregen | Wöltifder，Galt bidu an bie（srofinduftrie！ | Wergifmeinnidt | Denf an den Minifterfig！ |
| Klatidmobn | Sammele Shaterial gegen bie Sepublit！ | Stiefmütterden | fermine forgt für uns！ |
| Fingeryut |  werben！ | Mimofe Beilden | Əicidgswebrminifterium，vergib！ Der Seilige ßater wadt！ |
| Männerfreu | Sei edel wie EErrbarbt！ | Slutströpfden | Werräter werben bingefuntt！ |
| Rotborn | Rampf Den §affefremben！ | Padtidjatten | Es lebe das Rontordat！ |
| 5eigborn | Wirb bir heig，fo geb＇nad Ungarn！ | Eozmenmaul | Deutiduland über 2fles！！Sarl ©ぁnog． |

## 3wei（5xecticften aus Doorn


#### Abstract

Sbriftide Conntagstimmung aiber §aus Doorn． Der imeren Berufung folgetts，fand ber Hoble Serr fetbft auf ber §angel ber tici－ nen Rapelfe uno Gielt bic 2inbadt．So unmittelbar brangen feine Worte zum §егзen，bав bie Zuछbrerfeker des Behor． finmes entraten tonnten．Wic bas aus ben Bänten berauftlingenoe，gleidnäbige ©̧jnatden bewies．Der 5obe Sert Ilappte


－mit cinem Stadel im §erzen－fein Buđ）зи und โprad：
＂Es ift zu blöd Wenn id nidy rebe， bamt fäge id und wenn id rebc，bann fägen meine Untertanen．＂

## ＊

Der Monath arbeitet am © © retibtifa． Unter beadtenswerten ©dpeifaus－ brifityen．
＂פフun，mein Scmafy，＂begrügte ign Dic bobe frau，was madit bu？＂
＂JW geffalte＂，ertlärte ber bobe 5err， ＂ifi geftalte bereits cinen Worwurf für eine grobe auferpolitifac Denficrift， ఇinden．－Store＇mid nidt！＂
＂22İs ob ou bas nötig bätteft＂fagte Grau Minden，„bu als Raifer brauめt bir Dod）wajrbaftig bic Borwurrfe nids felbf зи maøen！＂

## Der abgelefnnte Dfferbafe

Er war alfo wirelid nad Berlin gefommen！

Der brave alte Dfter－ Gaie nämlid．Uno befuめte Die Drominenten，bes beutiden Kolfes berufene Fubrer．ছom ßürger． blodi ．．．

Uno fo fam er zu Wil． belm Marr．Mit einem idönen Rorb bofl fめwar． zer，meifer unt roter Dftereier．Sie waren aber аиぁ banad．

Dod als Der Kanzler den Sajen jah，ba ienfate er \｛dwer：＂Eier？Eier？ Wiffen Sie，Iteber Serr Safe，id babe joviel Windeier in meinem neuen Rabinetf，id bin idon verieben！＂
＂Das glaube id gerne＂， fagte ber Safe und ging зu Suftay Strefemann． Der aber baudte ifn an， als wäte er gar nidyt $\mathfrak{J n}$－ baber bes friebenspreifes． ，Maden Sie，daf Sie ＇rausfommen！＂rief er， ，womöglid legen Sie mir aud）to cin Deutid． mationales Evaporator－ Rưfuctsei its શeft．＂

Der fraje jog cine おおimpfliぁe Fludt cinem efrenbollen Untergang vor unt gitg zu Renbell．Der aber war mieber äuferft aufgebradt．＂Sie wollen wobl auf meine Sandrats． tätigleit im Rapp－Putid anipielen？Damals war mein Name Şafe！ 5iaden Sie，bag Sic ＇rausfommen！＂

WBenn bie Sade fo if ${ }^{\prime \prime}$ ，meinte ber Saje，in． bem or fíh dünn mad）te， ，＂gebe iめ zu §errn Sdiele．Dent Eier ge： Gören zu feirem ミeffort．＂ Sdicle aber fagte im

3ax bín ganz friédića，
3eidnungen bon 23 illtbald frain


Snd nun hat wieber feiner angefangen！

2miston：，${ }^{\text {S }}$ ） liefert Berlin nur ber Srofgrundbefig．Unto zroar zut möglidft bohen Pretien．Dafür bin ids Dod）Reidssernäbrungs． minifter！＂
＂Jat gehe zum Juftiz． minifter＂，lijpelte ber Safe，＂Da miderfährt mir fider Seredtigfeit．＂Seerv Sergt aber erflärte：，IJd） fann Shnen wirflid）nidyts abnebmen．SRein ganzes Reflort riedt nad faulen Eiern．Maden Sie，bas Sie idmimmen ober fliegen．＂

Mito als der Safe zu Dr．h．c．Rod fam，fagte Der reftgniert：，Das fällt nid） in mein 2rubeitsge． biet．Jぁぁ bin ja nur fad． minifter．＂
 madte cin 2frgebot．＂Ejer mun g＇rabe niddt＂，meinte er．$n^{2 A b e r}$ mit rufitiden Eierbanbgranaten wäre vielleidjt was ju madjen．＂ Die aber batte ber Saje nid）t．

Und ber Sieidsfitams． minifter wollte gar gol－ Dene Eier für feinen ver＝ pfuidten（Etat．„5abe id） nid）t＂，betannte Der Şafe， ，＂bie Senne，Die melde legt，baben Sie fetbft ge－ idsladtet，als Sie die 2 2rbeiteridaft verelenden liéren．＂－

Und ferr Sdjaeşel won ber Woft wollfe wieder cingig blaumeike！

Serr Brauns aber feellte fategorif（ feft： ，＂Ster ift bas Reidys． arbeitsminiftertum！W3as brauden Krbeiter Eier？＂
＂ふеin Se「おäft 子u madjen＂，fammerte ber Dfertaje．＂20bgelebnt， abgelehnt！miefe Dferfimmung！＂ seou．

## L．L．：Zeitungฐictuau

Seil，ein Barbe ift ₹eutidland exftanden！ $\mathfrak{J n}$ ，＂Webr
马elgenyauer vonund зи Riefa（füzer tut er＇s nidt！）Feiner Bledbrommete folgenbe Serie entidmetfern： Unter ben Stahthelm gebört ein Xugenpaar， Das nod nie geflentt，aber bell unt flar lind tingenidarf unter bem efernen Niand

Mit §alfenbliđ fpäbt über §eindesland；－
Ein תinn，bas heifdens naळ vorne fid freaft；－ Eine Nafe，Die Paffensweifel nidt weft．

Und io folgen nod झiund，Dhren，Wangen，Bäநne．Nlur bas
 medtt＂，－סas bat Sans v．Jelgenbauer von und zu §Riefa total bergeffen！

## Der liebe Goff geht durch den Wald

Am 9. Februar 1927 ist vom Amtsgericht Potsdam unter der Geschäftsnummer 5 C 2906/26/12 ein Urteil "Im Namen des Konigs" ausgestelft werden!

Warum regen sich die Leute darüber auf?
Mein Gott!
Erstens: haben wir einen König!
(Postadresse: Doorn!)
Zweitens: wollen wir einen König!
(Und zwar hinten und vorn!)
Und drittens: brauchen wir einen König!
(Einen mit arischem Zorn!)
Also: warum regen sich die Leute auf
wenn wir „Im Namen des Königs!" schreiben - ???
Wir waren, was wir bleiben!
Halleluja!
Wir sind die Tragödie einer verfilmten Residenz und warten mit der Ufa auf den neuen Lenz! Wir beschicken nicht die Messe im roten Berlin, wir sind nicht so vaterlandslos gedieh'n! Wir pfeifen mit Gott für König auf diese Republik und haben täglich Promenade-Militärmusik! Wo wir unsere Cäcilie mit den armen Prinzen sehn, wie sie von ihren Zinsen darben gehn!

Wir tragen unser Brett vor der Stirne mit Stolz, unser gutes Brett aus preußischem Holz!
Und bei uns geht überhaupt der liebe Gott durch den
Wald
in Otto Gebührs Alter-Fritzen-Gestalt!
Und wenn wir vernagelt sind, sind wir es gern
für unseren erlauchten gnädigen Herrn! Halleluja!

Warum regen sich also die Leute auf -???
Mein Gott!
Erstens: treten wir zum Beten
(Vor Hergt, den Gerechten!)
Zweitens: warum ist der denn hineingetreten?
(Um für die „Republik" zu fechten) -???
Und drittens: was blasen überhaupt die Trompeten? (Wilhelm! - Wie wir dächten!)
Also: warum regen sich die Leute auf,
wenn wir "Im Namen des Königs!" schreiben - ???
ER wird kommen und bleiben!
Halleluja!


## Eheleute <br> verlangen in ihrem eigenen Interesse sofort mein. reich illustrierten Kataloy äber

## Hygienische

## Bedarfsartikel

Schönheitsprắparate welchen ich Thnen auf Verlangon gratis zusende. Schrciben Sie daher heute noch an
rerainand pösi Nïntery 15, Mohrengasse 1-3
Beziehen Sie sich bei Bestellungen auf sLachen linhtss?

Die Moralfheologie
des Heiligen von Lignori und die furchtbare Gefahr derselben für die Sittlichkeit der Volker, mit einem besonders ausführlichen Kapitel aber die Ohrenbeichte. Mark 2.50
M. DELASOR

Hamburg 92, Königstr. 36



Wo keine Buchhandlung erreichbar, verlangen Sie sofort unser neuestes Verlagsverzeichnis gratis
J. H. W. Dietz

Nachfl.
Berlin SW 68 Lindenstraße 3

Akt-Kumstil
Photogr. Aktaufnahmen Photogr. Aktaumahmen
ausgesucht schōner weib-
licher Körper nach der Jicher Korper nach der
Natur. 1 Mappe ( 6 Blatt) Natur. 1 Mappe ( 6 Blatt) M. 2,-, 2 Mappen M. 3,50. 3 Mappen M. 5,-, 4 Mappen M.6,- Aktikunst-Postkarten: 12 Stüd M. 3,--,
24 Stück M. 5 , Büderkatalog kostenlos. Versand ifelian Berlin - Tempelhof 194.

## EIm mil=

Strümpfe, Binden, stimil. hygien. Artikel. Liste grat. Frau A. Maack, Berlin SW 29, Abt. 6 Berinn SW 29, Abt. 6

Fahr- und Motorräder Fabrikneu, auf Tcilzahlung. Fahrräder mit Freilauf Mk. 65 . Anzahlg in Wochenresp. Monatsraten von ILIIf MK. an. Verlang. Sie Katalog II. R. Berymann,

BreslauI, 30
Karisplatz


NELERSCHEINUNGEN

Dr. Geyer, Dr. Moses: Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheîten. Nebst Erläuterungen und Kommentar. Kartoniert
1.60 M.

Eva Klaar: Die vier Tage der Hanne Werth. Kartoniert 1.50 M .

Mans Schlegel: Spanische Novellen. Kartoniert ca.
3.50 M .

Dr. Julian Marcuse: Hygiene des Arbeitersports. Kart. ca....3.00 M.

Dr. Franz Diederich: Marx Brevier. 3. Auflage. Kartoniert. .......... 2.20 M.

Prof. Dr. Grotjahn: Das Gesundheitsbuch der Frau. 4. Auflage. Halbleinen
.4 .50 m .

Karl Marx: Das Kapital. Kritik der por litischen Okonomie. II. Band. Volksausgabe. Herausgegeben von Karl Kautsky. Halb leinen ca.
13.00 M .

Dr. John Schikowski: Kunstschaffen und Kunsterleben. Halbleinen ca. 6 M .

Friedrich Ebert-Porträt. Bildgrōße 46 mal 62 cm . Nadh dem Gemälde von Conradt. Sieben-Farben-Offsetdruck. . . . . 9.50 M .

Zu bezichen durch jede Volksbuchhandlung oder direkt vom Verlag J. H*W W DIETZ NACHF, CI*M*B*M* BERLINSWO8 LINDENSTRASSES

[^0]
# CHine gute alte Firma 

In ben Speiferwagen Wrag－Wien frömt eine Sdjar junger falanter Mädぁen．Uno binter ifnen eine elegante $\mathfrak{D a m e}$ im grauen pelf．
，Die Đamlowa，bie groge rufitide ₹änjerin＂， flüftert ffotz Der Stemarb \}u Den इifden.
2ffes fühlt fid geeftrt． Segt fid gerabe．Sdmeifit Den Zarnnfoder unter Den ziid．Riuft ben Sむlips ；ured）．
＂Die Pamoma－ah
－Die Pamlowa！＂
Ein ₹ertilprovifionift aus 乌eipsis neben mir madt ©tielaugen．
，Wer if Demn nun eigentida）unter ben Mäb． कen Die Mawloma？＂
，Die Dame im grauen ఖely．＂
＂Die Da？＂jeigt er．
＂Ja．＂
（Er ift fidutlid）ent－ tüufidt．Jebenfalls nimmt er fofort wieder feinen zabnftoder auf．
，İn Shemnik maren afle §arten bei ihr aus－ verfauft＂，belehrt er mid） ӥber fein（Slobettottertum．
＂So．＂
 aud nid）megr．＂

2atmed Зogu，der albanifíhe Зudas


Jeder Jubas batte bisber immer nod ein gervifles Saubertents． empfinden．Diefer nimmt das idmusigite Seld von der Welt， näntio Das Muffolinis！
＂3）Mag fein．＂
＂Jすd möd）te blon miffen， warum bie £eute fo zu Der bimrennen．Eanjen tun Dod）to viele．Meine Sdmefter aud）．Und jung ift fie nidst，bübid if fie nid）t．＂

Jd）gebe ibm feine Whtwort．2fber er Yäft nid） Yoder ．
＂Ess is eben wic ïberall． Nur bie Seflame madits． Und bann，fie ift eben bod cine gute alte firma， Die Pawlowa．Befteft minbeftens fdon fünfzig Jabre．＂

Unt damit if er wieder bei feinem geliebten Bar． dent．

3． $5 . \%$

## Dresben

Eda hat cine Seife gemadyt．

## Nad Dresben．

„Saber Sie fid aud） Das Belvedere angefehen， Die Serraffe Europas？＂
${ }^{\text {WBunderboll }}$ ，fagte Edia und Dadite an die Dort etablierte Bar．
＂Uno wie fanben Gie den Kpollo vom Selve． dere？＂
rİd meif nidut．Ev fam an meinen शifd，aber in Wien baben wir Dod beffere Eintänzer．＂

3． 5.3 ．

## Erich Weinerf：Wilhelm als Privafmann

Herr von Keudell，Herr von Kleist Sind der festen Oberzeugung， Daß S．M．nach Deutschiand reist Als ein ganz neutraler Geist， Rein aus Licbe und aus Neignng． Wilhelm frönt ja keinem Dünkel， Solche Schnapsidee vertrat man， Als dem stillen Glück im Winkel， Als Privatmann．

Auch Hermine，wie bekannt， Hat ja keinen Machtgelüstrausch， Denn sie knüpft das alte Band Nur mit Gott fürs Vaterland． Kinder，seid doch nicht so mißtrau＇sch！
Macht sie ihm das Bette warm．
Gott，was geht denn das den Staat an！ Denn er ruht in ihrem Arm Als Privatmann．

> Wenn er durch die Linden pirscht
> Mit den alten Kavalkaden， Und als abgestammter Fürscht Jeden Untertan zerknirscht
> Mit dem Blick von Gottesgnaden，
> Oder sich in Positur
> Setzt als Nationalplakatmann，－
> Dieses alles tut er nur
> Als Privatmann．

Oder wenn er zum Appell
Schwarzer Reichswehrveteranen，
Mit den Herrn der O．H．L． Sich dreivierteloffiziell
Sammelt unter Reichswehrfahnen，
Wilhelm hat nun seinen Stich，
Seht inn nur als Kamerad an！
Denn er wirkt hier lediglich
Als Privatmann．

Oder übersiedelt er
Schließlich mal ins Haus der Väter
（Denn der Thron ist ja noch leer）
Nimmt er auch das Krönchen her．
Etwas früher oder später．
Schlägt er wieder ans Metall
Als der kriegerische Tatmann，
Er ist auch in diesem Fall
Nur Privatmann！

Das Reidhzidulgeiek

# $\mathfrak{I} l$ fuftrierte deutfothe $\mathfrak{F s e c c h i c h t e}$ 



24 ts Pitt Friedrid）Dem Srofen Daraufbin reid）lide Subftien zuffiegen lieg，rief er triumphiereno aus：，Noin， was fabe id geiagt！Jab＇id bie situ－ ation niddt völlig ridatig observieret？＂

ben Geppräden o̧er Moryfia Sigaca batte er die Bibel liegen．

3um Šaus und Schulgebrauch


Nad friebrids II．₹ode gelangten Madame Nits und bie in ber lufta． tiven £iebe gleidfalls jebr befolagene Sräfin Dönboff auf den preußif）en Thron，Den Sriebrid Withelm II．mit einem Borbell verwedjelte．


1792309 er nad）Balmb，um den Framoien die Sievolution aus． zutreiben．

3eidnungen von Sermani xbeting


Da war es rübrent su fehen，wie Die evangeliidse（Seiflidufeit Dem Wolte ben frommen Glauben erbielt．


2ber Soethe hat gejagt，onâ er Dabei gewejen war，wie eit epodaler Baudtritt ausgeteilt murbe．
（Forifefung folgt．）

## Karl Schnog：Nun geht＇s erst los！

Die ，，Große Zeit＂mit ihrem Lack reizt dich im Film zum Ubergeben？ Das war doch erst der Vorgeschmack． Jetzt kannste nämlich was erleben！
Die＂Ufa＂fiel und Scherl gebeut．
Da Hugenberg der erste Geiger， wird jeder Meter Zelluloid von heute ab－＂Lokal－Anzeiger＂．
Nun wird der nationale Star im Dunkeln zu den Herzen sprechen und was zum Ubergeben war， das ist von morgen ab zum Brechen．

Das kaisert，altefritzt und prinzt， die Leinwand wimmelt so von Schranzen．
Eh du im Kientopp dich besinnst，
serviert man dir die Düppler Schanzen．
Verströmend seine Pubertät，
filmt jeder gute deutsche Träumer．
Heil Weiberfleisch und Kriegsgerät！
Da hilft nicht Külz noch Gertrud Bäumer．
Wir haben allen Ernstes Grund，
die Arme klagend auszubreiten：
Wer schützt uns vor dem Schmutz und Schund， die Jugend vor den Lustbarkeiten？？

## ，Fauft＂

2uf bie beutide Gegenwart angetwandte Bitate．
＂，Zerftoben ift bas freunolide Gebränge，
Bertlungen，ady！Der effte Wiberflang．＂
So flagt Wulfe bei ber ظeutigen Betraditung ber vöttioden Woltse serfamintuggen．
Man Darf o a s nidt yot feufden Dgren $\mathfrak{n}$ entuen， Was feufde Serten $\mathfrak{n}$ idt entbebren formen．＂ Da baben wir bie gange Segrindung Des Ritizfden Sdunb，unb S\＆mukgefeger．
＂Ein folder Worwurf läbt mid ungeltänft．＂
 beutlid ber Xugen gebaiten murbe．

ITd finbe nidy die Spur
＂习on einem Geift－und alles if Dotefur．＂
Die beutide fommuniftifde Partei im ßerbältnis zur Mosfauer Internationale．
＂．．DaE Demut，ミiebrigteit bic Gödften Saben
Der liebeboff austeilenden Natur．＂
Das if alfo cine Kuffaflung，bie nids erft von bem शeids． minifter Rod berftammi．

[^1]

 eines allzu hod geffeigerten Quantums unbezablter Biere.

EEin edfer, Deutider Meann mag feinen Sranten Leiben, Dod thre Weine frinft er gern."

Serabe am nationalfen gebärben fidd bie, "Baterfänbíiden", wenn fie boll bes foaniofifacn weines finb.

Berwunderung von אinbern und won 26 ffen ,
Wenn cud banad ber Saumen ftebt."
 erreidt bat.

[^2]"Wir toden breite Beftelfuppen. -"
 ber Beit ausnuģeno, igre ₹rattatden unter bic "MPübjefigen uns Belabenen" werfen.
,WBie tonnt' id) ionf fo tapfer idmmälen?"
Nur jelst tun's bic Deutidnationalen niddt, ba fie mit bie $\mathfrak{B e r}$. antwortung für die Entfeftigung von 凤önigsberg und 凤üffrin tragen.
"Die Maffe fönt ibr nur Durd Mafle zwingen."
Drinsị bes Bürgerblods: Dic ©teuern, beren erfte dic Erböbung
ber Miten ift, werben die revolfierenben © Sdidfen \{don jermürben.
*
"Shr bringt mit eud bie Silber frober Tage!"
Withelm son Doorn, nadbem er wieber cinmal $\mathfrak{P h o t o s ~ s o n ~ f i d s ~}$ erteilt batte.


2 Benn man 3oeen mif Ganonen betämpfen wiff, fo iff ber אampf faon entidieben - aber nidgt zu Sunften der Fianonen!


[^0]:    "Lachen links" erscheint wöchentlich am Freitag, in Berlin am Mittwoch. Alle Postanstalten, Buchhandlungen und der Verlag nehmen Bestellungen an. Bezugspreis fur Deutschland Einzelnummer 25 Pfg. Hauptschriftleiter: Erich Kuttner. Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Friedrich Wendel, Berlin.Friedenau. Redaktion: Berlin SW 68, LindenstraBe 3. Für unverlangte Beiträge wird keine Garantie ibernommen. Alle Rechte an siamtlichen Bei, trägen vorbehalten. Verlag und Expedition: J. H. W. Dietz Nachflg. G. m. b. H., Berlin SW 68 Lindenstr. 3. Druck: Graphische Werkstaitten G. m. b. H. Berlin. - Anzelgenpreis für die 6gespaltene Nonparcillezeile 75 Pig. - Anzeigenannahme durch die Anzeigenabteilung J. H. W. Dietz Nachilg. 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. Erfullungsort für alle Zahlungen ist BerlinoMitte.

[^1]:    ＂Was gโãnzt，ift für Den 2fugenbliaf geboren．＂
    Das gilt für bie Sidotlinien Des ふentrums yor ber Bürgerblodregierung．

[^2]:    "Smei Seelen mobnen, ad! in meiner Bruft,
    Die cine wiff fid von ber anbern trennen."
    Seidsbannertamerab Wary und Wefisbürgerblodtanjer Mary

