(.) Jaingang 4 = Dr cis 25 pi .

NTO
$m$
$4 \square \square$
EN
LINKS


Auch das Rapital

## Brüder！Entrollt

Schwarzrotgold，
das Banner unserer Ahnen！
Horcht，wie es grollt！
Schwarzrotgold！
Schützt es mit roten Fahnen！
Vergeßt nicht den März im jubelnden Mail
Sonst ist verloren，sonst ist vorbei，
was ihr gewonnen，was ihr vollbracht！
Daß ihr es nicht verliert，
schützt es，Brüder！Zeigt，daß ihr wacht！
Brüder，marschiert！

Republik in Notl Schwarzweißrot reckt sich aus allen Ecken， wünscht dir den Tod！ Schwarzweißrot trommelt zum großen Wecken und zimmert den Sarg schon－da sollst du hinein！－<br>und lädt zum Leichenschmause schon ein！ Hört das Signal，das Trommelgebrumm， wie es ringsum rebelliert！<br>Brüder，seid wachsam！Und seid nicht stumm！<br>Brüder，marschiert！

Brüder！Herbei！
Reckt in den Mai die roten，die rufenden Farben！
Sie machten euch frei
und frei euren Mai，
für den die Väter noch starben！
Denkt an die Väter，die Gräber und－wacht！
Denkt an das Werk，das ihr vollbracht，
Brüder，und schützt sie：die Republik，
daß ihr sie nicht verliertl
Heraus aus Werkstatt，Büro und Fabrikl
Brüder，marschiert！

## Mroderne אampfmittel

Dies ift eine wörtlide Wiedergabe．
Nänlide einer Eifenbabnunterbattung zweier Männer，Die ben unaustödiliden Einoruct ber nationaten Gefinnung madten．

${ }^{2}$ 2fd，Se meinen Den，ben man wie n＇ Yazug tragen tann？＂$^{\prime \prime}$
 iff Das dod alles Quatid！＂
＂Seb＇n Se，bet fag＇if ooda！－Duliebe 3eit！Eincinziger Xrtifel inorcifunderf provinzzei． tungen－was nügt da Der ganje ણanzer？！＂

## Siebliçe Teppiade

 ternben תnies über bas Pflafter．plötlid）büft er fiad，bebt etwos auf uno flügelt erregt mit beiben 2rmen，als fei ifm gro $\begin{aligned} & \text { é } \\ & \text { §reube widerfafien．}\end{aligned}$

Bree elegant getleidete Damen fommen des Wegs，bleiben fteben und laben fidd eine Weile an Dem 2 （fiblia Des begtioften 2lten．Der nähert fíd ben 3u－ iфаuerinnen：„（5eb＇n Sie bloह， meine Damen，was für ein Gluiuf für mid armen alten Mann！Eben babe id Eier－ gerabe bier auf der Stelle－ biefen ruuberidoonen Brillant． ring gefunden．सber was foll id）mit Dem かing？Jd bin cin armer alter Mann unb babe Sunger．Geben Sie mir den Sinberlobn，bamit id mir was EEblares taufen tam und Sie follen ben Æing baben．＂

Die beiben Damen betrad． ten ben ミiing．Deffen facetten glikern in ber ©onne gant un－ heimlid．

## Kanton und Mtostau

3eidnung bon 3afobus Zelfen


2（ud）bier bat fid）wieder bewobrbeitet：2fbwarten und Fee trinten
＂Sdjön＂，fagte bie cine Dame，＂bier baben Sie segn Mart： Sind Sie bamit zufrieben？＂
＂Ja，o ja，bante vielmals！＂jagt ber arme alte 刃kann und trolft von barmen．

Dabielbe tun die beiben elegant getteibeten Damen mit bem Ring und in Der feften Uberzeugung，einen feinen Sdnapp ge－ madt ju haben．Strahlend geben fie nidft etwo zum founo． büro，fondern vorfidtshatber erft mal in einen Juwelierlaben． 3wedts ©aäkung ber אoftbar－ feit．Nad zwei Minuten fom－ men fie mieder beraus．Sebfr be． truibt．
${ }^{\text {MBerbaminter }}$ Nepp！＂fagt Die cine．

Und bie andere：„Berfludter『ibdologe！＂－

Inzwiidaen hat cinige ©ftra． Gen weiter ber alte 刃ann ídon wieder einen wounberf（dönen Brilfantring gefunben．

"Run, was fagen Cie zum neuen Furs?"
"23as foll id fagen? Jđ) fehe, סan wir wieder in Die Inflation fommen."
"クanu, wiefo?"
,2Weil die Nuffen jeft wieder an Wedeutung gewinnen!"

## Erich Weinert: Der Marsch auf Berlin

Der Frühling, wenn er ausgebrochen, Belebt den Unternehmungsgeist. Man fühlt, wie er in diesen ,Wochen Durch alle nationalen Knochen
Und Trommelwirbelsäulen kreist.
Man läßt sich auch nicht mehr beirren Vom Innenministerium.
Im Gegenteil, ein heil'ges Klirren
Hebt an in allen Kochgeschirren.
Noch lebt der Geist vom Baltikum!
Man fängt schon kräftig an $z u$ wienern
Und putzt die Vaterlandsmontur.
Das Herze lacht den Wilhelminern.
Man exerziert mit Karabinern,
Vorerst mit imitierten nur.
Es rasseln Fridericusklänge.
Die Stahlhelmdivisionen ziehn In alter unentwegter Strenge Zum Kampf der Wagen und Gesänge Und zur Belag'rung von Berlin.

Die internationalen Rassen,
Die faßt man zwar nicht gleich am Hals,
Weil sie sich's nicht gefallen lassen.
Doch wird man sie ins Auge fassen,
Das ist gefahrlos jedenfalls.
Und wenn am späten Nachmittage Die Heldenstimme ausgegröhlt,
Dann wird bei dumpfem Trommelschlage
Mit einer starken Doppellage
Das Stimmband wieder frisch geölt.
Dann kämpft man gegen fremde Rasse
(Wo sie sich einzeln sehen läßt)
Und macht aus ihr zerbeulte Masse,
Noch brauchbar für die Krankenkasse.
Dann wird der Sieg nochmal benäßt. -
Doch, wo , die roten Lumpen" wohnen, Da bleibt man lieber weit vom Schuß. Man muß sich für den Endkampf schonen. Auch hat man lieber Illusionen, Als ein Gesicht mit Bluterguß.

ffarteten jüngfi 15000 Mann nach Den neuentoecten Diamantenfeldern.
In $\mathfrak{D e u t i f i t a n d}$




Sruibjabr trody aus bem Boben Hervor，wie cine Jungfau ihrem $\mathfrak{b e t t}$

Sdjon maren bie 2fleen famein． furtergrinn tapesiert unb roden nad） Farbe gleid bemt friidggeftridenen Rüdentaften ber grau pebell Sem． melweik，bie Geute affe Parterrefenfter aufrib，Damit ber Frübling in ibr ©dlafsimmer eingiche und dort，wie bie Einteitung zu einem 2Kufiak，das Zbema ou fprofienoer Ehy yorbereite．Uber bie Betten batte fie bie mit Sdwefel und Bitroneniaft aufgefärb． ten Strobhüte zum Zrodnen aufgetegt，fo daj das Gemad） naめ fisilianiidden Früdtefainen umb © dreefelgruben buftete．
 wir wieder hoamferma ．．！！＂
„Ja－und beim Ronreftor broben follt i dö Spuatnapf＇
 manöber auf ．．．！＂
„Z＇erft geb＇ma aber bod in d＇Maiandadet ．．．es bat ido $0^{\prime}$ ，子moa mal g＇litten ．．．！＂$^{\prime \prime}$
$n$ ，＇s Rragentnöpfet wer i mir aber bo no nei＇flecta derfen ．．． To wirb＇s Dod net preflieren！＂
，，̧reili，Des lethte Mal bift a erft beim Elfenbeinernen ఇurm mitten in ber Sitanci Daberfomma ．．．！＂
＂\｛ás ma $D^{\prime} \mathcal{F}$ enfter offen ．．？＂
＂Natürli，bamit＇s redt guat riadt，wenn wir boamtemma， mo Dod jekt ber Duft ber Blüten bie झlaiemnädte fozulagen \｛d wängert．．．＂
（＂Suat war＇s fdon，wenn＇s da herin amal nad was anberem riadet－als wia nad Dörrte Xpfelidnik uno Sühneraugen－ tinttur ．．＂erwiberte Der Debell umb \｛d）
＂İm 2rtertum＂，fagte bie Frau Debell auf bem Weg zur
 ba mar＇s ganse Sabr a ollimbitder §rübling uno überall bat＇s naф 2 （mbroft utio ঋeibrau由 g＇roda
，TJa，mei－um oö paar bundert Marff，oö bu mitbradt Gaft，tann i bir toan ewigen Jrahling uno toant Mofenfota ins Ranapee cinpflanzen laffen ．．．Da Gätteft fdo oan yon ber Gefaltetlafie zwölf beiraten müaflen ．．！＂＂
，Won dem red inet $\ldots$ I bin＇s balt als befferes Bimmer－ mäbel yon bie feerrídaften g＇wöhnt，baf alles cin fanbegge－ mä́er Duft umgibt－und feitoem bab i biefe £eibenídaft in mir ．．．＂
，（Guat，nada geb＇ma nad der Maianbadt no zu bem Sebüfi nad Pirtenftoan＇nüber，Da riadte＇s to fein wie in ein＇m §riförlaben，mo＇s §aaridnneiben adtsig 价ennig foft＇．．＂ Und fo rutidten fic in ibren Rirdenfuht binein．

Jef̧t faken fie por ibren zwei Stearinferzen，bie ber pebelf aus ber Motbeleudtung ber $\mathcal{W}$（ula in bas religibife Famitien－ leben unter Umgeturg Des Dienftweges geftect batte．Wher genau $\{0$ ，als of fie nid）t geftoblen worben wären，flacterten
fie gen bimmel－wozu ber gufeiferne St．Flotian feinen Rübel löidbereit vom 2ltar berab bielt，um bie Sefahr eines fündigen $\mathfrak{B r a n D e s}$ zu erftifen ．．．

Inzmbifden patrouilfierte ber filfs $\ddagger$ dutzmann Rajetant Wfleiberer mit einem bienfliden und cinem fiindigen Xuge yor ben $\mathfrak{F e n f t e r n}$ bees ゆedells auf und nieber．Exr hatte das Gymmafium zu berwaden，weil ein Saüler Der zweiten Rilaffe gebroft batte，bas gange Bilibungsinflitut in bie £uft ${ }^{34}$ iprengen，wenn er wieber beim 2fbseidnen ber peripeftivifid） gebängten ßeifzange einen Feunfer betäme ．．．Sotaem Beo lang war bes Sduutimanns Dienflides 2fuge verpflidtet．Da Die Drber nid）t beftimmte，meldes，fo nabm er baun Das linle， Das teilmeife aus Slas war．Uno mit bem weitfidtigen reden Kuge ermartete er das fräulein Narie，die in ber Nähe bei einem 及ahnar ${ }^{5}$ t Empfangsoame mar．

Und idoon ftano fie vor ibm wie ein Beiger．
＂Was is＇s nadfa，Marie ．．．？＂
＂D＇Serridaft is＇net fortg＇fabibren，weil von an Wazienten wieber alle plomben rauбg＇flogen finb．＂
＂ 23 luatbonberfag！．．W0．geb＇manada bin．．．？
＂IIn bie Zntagen is no nir．．．＇s Eras is no net bod gnuag und D＇Bảnt find alle frifd g＇frrida．．．＂
＂Deifi ．．！Deifi überananba ．．！＂
＂，Oberbaupt＇s，im Freien is nir ．．．in an g＇idilofenen Raum is vuil idöncr ．．．Da tannt i bann dein Sdnurr－ bart ftreideln－und ben Rinopf，wo＇ft g＇agt baft，fann i Dir a cinnähen ．．．X möbliert＇s simmer follt＇ma batt bab＇n ．．！＂
 uno uiberlegte cinen mudtigen Sedanten fo uno fo ．．．2 2ber immer blieb fein Blid an ben weitgebffneten Parterrefenftern ber Dedellsebeleute Gemmetweíg baften．Unb aus ber Kiefe feines Semûtes taudte etroas jäb empor－－

2fis er die SGafe menf（denteer fat，ricf er plöglid wie eine
 Gat fid mas $g^{\prime}$ ruithrt ．．！＂
${ }^{14 m}$ Sooobswillen ．．！Xuø is＇．．！！＂
 gefabr mada ．．．！Da bilft al̆es nix ．．！＂
＂İ tua Dermeil herauken für bi beten ．．．！＂
，NRa，bu muagt mit eini－wenn i grab an Beugen braudat ．．！＂unb er zog feinen Repolver，fo anmutig，als ob er nur cin ₹aidenfeuergeug wäre ．．．
Das Empfangsfräulein glaubte miften im fiebten 2ftt cines filmbramas zu fiker．Der Şiffsidusmann wurde für fie gum Şetoen，für ben fie in ber foble Des Eintrittggeldes gitterte－und bem fie jegt burdjs parterrefenfter in Das Sdjlafsimmer Des Dedells folgte．
 einer 》ofteffretärsfeele bei ftarlitm Sdalterandrang ．．．Wav es Der אampf mit bem Sefunbaner，Der das ganje © Bymnafium in bie £uft feuern wollte ．．．？prïglid menichlide Worte， Die Kumbe gaben bom Sarrectensort：
＂Söi－wia＇s da sünffi is ظerima ．．．＂


${ }^{1}$＂Siegft，a io a Buben folt＇ma Galt நab＇r，ba tönnt ma fid ridti ausreben und wär＇quafi gegen bic rauben Winde， weldue welfen，geídükt ．．．Wielleidyt fiegt morgen auf ©＇Nadt wieber，baÉ fíh brinna was ruihrt ．．．？？
，ITa，woaft，Marie，ba müafat halt dannawieder a
 milben §iegen aus der Dadurime tropft，ftiegen fie mieber Ginter－ einanber аия bem fenferrafmen．Uno nad feinem Grunbjats： Getrennt maridieren und ber－ eint folafen－gingen fie in entgegengejekter ミRidtung aus． einanber．

Der Şiffsidukgmann Sajetan Pfleiberer fetete feine Matrouille fort und fam，yom Gymafium abbiegend，nabe bem ßirfen－ freiner（sebuild．Da börte er aus Dem Straudmerf menidflide Eaute fnoipen．．．

Da batten fid gerabe am Wege，ber Dem biffentididen $\mathfrak{B e r}$－ febr Diente，Die §ebellsebeleute Semmelweí nad yollbradter Mraiandadit im Duft Der Maiennadt als Eiebespaar niebergelafien．Denn－mas fie batten，verliefen fie，fubten bie Natur auf und lieEen Die Fenfer intes Sdlafsimmers

offen ftefen．－Biffsidukmann Wfleiberer nakm an igrem frühlingsgefärbten Gebahren son 2 tmts wegen und periönlid） offentlimes Xrgernis．
 mit feiner efjeliden fălfte in aller Form zur $\mathcal{Z}$ ngeige gebradt．

Seitbem feierte er feine Maiennädte mieber zwifden feinen sier－mit geblumten Zapeten beftebten wainden，wo es mefyr ald vorfer nad gebörr－ ten 2pfelfanisen unb 5̧übner． augentinttur rod，－weil er yon jeşt ab aum bie fenfer ［敌 lof ．．．

Dem Pfleiberer aber blieb nur mehr bie grenzentofe Maien－ nadit mit bem fernigen şimmel über ihm．．．

Unten waren bie friifdge－ fridenen Bänte imztifden ges trodinet und bas wolfsliedgrune Sras gemadien ．．．Und bie Siebe hörete nimmer auf ．．！

## Anekdoten

Der Intenbant Ernft Poffart，ber Mant mit bem walfer－ ben Bart und dem erbabenen Pathos，war ein groger Freund feines weibliden Shorperionats．

In Renntnis biejer ₹atiade batte ein Widboll cines Tages einen Settel auf ben groken Spiegel geflebt，ber fids an ber bem Pribatbüro ゆoflart gegenüberliegenben Wand befand．

Ernft Poffart tritt beraus，fieft Den Bettel，ftukt，tritt näber uno lieft：
＂Spieglein，Spieglein an ber Wanb，
Wen fubs heut Nadyt ber Intenbant？＂
Wütend ergreift Poffart einen Stuhl und fdleubert inn gegen Den Spiegel，Der zertrummert．Dann begiebt fith Der Intenbant zur Bühne，um ben Proben beizumobnen．

Nad faft zwei Stunden tefrt er in fein Büro zurüd und fobon wieder flebt ein neuer Settel an bem zerbrodenen Spiegel：
，WiWen aud ber Spiegel Sderbe ift， Der Intendant hat bod getüut．＂

2tbolf Steiner，ber £eiter ber શeuen Wiener ßü̆hne，Yeitete Die Probe．

Sdaufpieter Saafe glängte Dura Tbmefenbeit．
Steiner wartet eine $\mathfrak{B i e r t e l f t u n b e}$ ，eine balbe Ctunde．
Saaje fefit nody immer．
 aиf bie Bülyne．
${ }^{\text {Berseifhung，}} \mathfrak{F e r r} \mathfrak{D i r e t f o r , ~ \mathfrak { Z e r s e i f u n g ~ - " ~ }}$
＂Saafe，Şaafe，was ift？23o find Sie folange gereefen？＂
Werzweifelt fud）t Saafe cine 2 fusrede．शiduts fallt igm ein．
＂Saafe，wo fito Sie fotange gewefen？＂
，Sorzeiken Sie，Jerr Direltor，verzeiben Sie－aber－ aber unfere Wafferleitung ging nidt．Ja，uniere Wafferleitung war faputt．＂
，Wafferleitung？Wafferleitung？Was beigt Wafferleiturt？ Das nädfte MaI，§aaie，nehmen Sie cine Drofdfe．＂

## Der Dramaturg arbeitet im $\mathfrak{B u ̈ r}$ ．

2 fus bem Privatzimmer Des Direffors 2 ．Steiner bridt £ärm．Die Gtimme Des Gewaltigen wettert．

ఖIöglid mird bie そür aufgerifien．
＂Whas maden Sie ba？＂idreit Steiner den Dramatur－ gen an．

IIJd arbeite，אerr Direftor．Sehe aber feinen Srund，in cinem Derartigen ミon mit mir zu ipreden．＂

Sdねägt bie ₹ür fu und veridmbinbet．
Bobo ßronsfy，ber ehemalige £eiter ber אammeripiele Rafler，liebt zu gaftieren．
§ommt bei Diefer Selegenbeit nad）bem Stäbtaen Selm－ ftebt．Begrügt den Seren Direftor und die Frau Direttor． शaudt cine bife Sigarre．Nad ciner Weile erfundigt fid Bodo Sronsty，wann bie Probe angefent ift．
＂झrobe？＂antmortet erftaunt ber brave Selmftebter， ＂\＄1＂）

Intendant Graf Suitlen．Die Gängetin．Der ₹enor Sommer．
$\mathfrak{B e r l i n}$ in $\mathfrak{B o r f r i e g} g \mathrm{geiten}$ ．
Dic Sängerin if litert mit Zenor Sommer．Sraf Sülfen， cbenfalls fart intereffiert an ber Entwiatung ber ©ängerin， bittet die Dame eines ₹ages nad ber $\mathfrak{P r o b e}$ in fein $\mathfrak{B u ̈ r o}$ ．
，Werzeifyung，aber man fieht Sie jegt viel mit Kolfege Sommer．＂
＂（Semi
＂Mein－bas heifít－barf id Jhnen einen guten Rat gebert＂
，＂Bitte．＂
＂„Siiten Sie fid vor Sommeriproffen．＂
＂Beffer Sommeriproffen，Serre Braf，als－＿Şälfeno friid）te！＂

Ernf \｛ubitid breft．Einen Groffilm．Mit berzerreifen－ bem Salug．Wieberieben mit bem bereits totgeglaubten Gatter．

Die Gattin，geppielt bon Mia Bia，Gat beute ibren idledten §ag．Zum adten Mal mieberbolt £ubitid Die Sおluᄐizene．

Bergebens．
 ＂tein 2 Kuge barf troten bleiben，Die Sinfe fogar mú beuter．＂


Seit dem Januar 1927．Die © forfügrer：

Unferes Parteifreunbes Wautraf Sohn， Warb er Sebeimer Regierungzrat id）on？ Withelms Jokanniter－Drben， Ift er aud）ridtig beriúfíidtigt movben？ Keubells Brüberdfen，warb es jelst
Zuf einen ganz Goben Yoften veriegt？
Der fleine Bismart，in ber ₹at， Er ward Dod endide Diplomat？

Serr $\mathfrak{B r}$ red）fei ein fäbiger Menid，fagen ©ie？
Ther fonjervativ war er nie．
Drum mū́ er beridmwinden und zwar ziemlid plöflid．
Repubritaner find alle erfetlid．
Ess gibt ben（husid）Iag in unierer Jnnung
Mit Gott für ふönig uns Baterlano
Einzig．．．Dic fdmwarzweifirote Geefinnung
Und niemals ．．．Rönnen und ßerftand．



# LIES <br> SCHIKOWSKI KUNSTSCHAFFEN <br> UND KUNSTERLEBEN 

Mit vielen，teils farbigen Abbildungen
Halbleinen Preis Mk．5，50
Aus dem Inhalt：Kunststil und Weltanschauung $f$ Wesen des Kunstwerks／Naturalismus und Expressionismus／ Absolute Malerei／Futurismus／Plastik／Baukunst

Zubezichen durch jede Volksbuchhandlungoder direkt vom Verlag
J．H．W．Dietz Nachf．，Berlin SW 68，Lindenstr． 3

[^0]＂Jร jek Der 5）Mudfranzf cigntli a Baver？＂fragt ber Eemz Den Beni．Dar－ auf Der Beni：＂Jaja，Do id d 0 ．．．Der is idoo a Waya ．．＂Der £enz （idnell cinfallend）：iJa＊ ja，a Baya is er fabo， aba a franff ．．＂

Jd）treffe meinen Freund und Spezi，ien Simmeringer 2 baft．
 （Girgl tennt？＂fragt Det Waft．－Jd：„श゙a ．．＂ －Er：，Der is jef Waditmoafta mors＇n

Der Mergermeiter Jgnak 2Burmicier aus Münden hat fid nad） langiährigem Sträuben endlid）cinmal von feimer 2 Hten bewegen laifen， nad）Sodel ju fahren und if auf den Serzogitand binaufgeftiegen．Beim 2 Zb ． ftieg famen Die zwei in ein Wetter．Wurmieder mufte feine $\mathfrak{F r a u}$ in ber Witridaft zurüdlañen und fomme in cin תodjeler Sđutgeidă̈ft．
 geidüftsinhaber überbaupt nad feinem 2eegehren fragen fanm， fängt er zu granteln ant „J whi Sbana wos logn，Serr Mad）． bar－a Wei und a Raibi！Stix damiiders tonns ia Dods Lefbnsbauer net gebn．．．．Jeis gib i idoo amoi nod und fog Ia zu oin．．．I fagr rauf auf Rodi umd mir feign an
 £uaba，dós faudumm？

Weige（Stoffíduahd）ziagto o！
I bobs ifr glei giogt：Siag nos feft＇s o，wenn ma ins Eebirg geht，lof beine Balliduabd Dabpam．．．．2fba na，nix Kots ghoifa！Sie ziagt ifye meifén Sduafdo o！．．．Mir freign aufi aufn Serjogitand und temma ins Wetta nei！．． Teest bodts brentn in da Wirtidaft und forn nimma weita， Der Damiíd Sofa！．．．Jek bob $i$＇s！．．．Gek fans fo guat， a Poor（Sduabd mödt i！．．．Meinabreifig．．．．Derfa aa dite fei！．．．Broo daE er boamfabrn tonn，ber bamiíd Sdlampn，ber bamiíd！


Da erfabrungธgemäß eine alfzu innige Berüfrung mit der Natur bie Jugeno fittliden（Sefafren ausfekt，hat Der Reidsjugendiduk in biefem Frübjabr alle erbentliden 引laEnabmen getroffen．
fünf Warfln gib i net aus！．．．Meinertbegn raafts barfuaf bis auf Minfa，wenn＇s mehra foftr ．．．！＂
$\mathrm{Db}^{\mathrm{b}}$ Der Sanbel mireflid） zuftanbe tam，entzieft fíh meiner Ћenntnis．

Der Seingeiger：Jrgl if in Die piydiatrifide Rtinit eingelifert morben．Der Geheimrat 》rofefíor ふ̂rä－ pelin periöntid bat ing unterfud）．
，Na，ફeingeiger，was Yehn Gie Denn immer？．．． Щеіве झӓияе，тақ？＂ fragt feer Gebeimrat unio lädjelt verbino． lid，weil der $\mathfrak{J r g r}$ to ein trauriges（Sefid）t mad）t．
＂Nana，meife Mais fiefled i net ．．．．Mana， Mais net！＂gibt Det Watient endlid surüf und f（büttelf ben Ropf：„Dōs net！．．．＂
，Ma，mas denn bann， Seingeiger， $\mathfrak{b m}$ ？ Einen alten Elect，bm？． Drelyn Sie fid mal um？ Segn Sie einen alten Efer，gm？＂fragt ber Pro． feffor wader weiter uno betrad）tet Den Sinterfopf vom Jigl：，5m，was fehn Sic jekt？＂
＂Jek fiekd） $\mathfrak{i}$＇$n$ nimma！＂brummt ber Jrgl endlid．
＂MBas denn？＂

Bor einiger Zeit veröffentlidte ein Wibflaft bon mir eine Gefdidte über Ћönig £ubrwig II．und mein ફeimatborf．Das erregte Die £eute bort ungemein．Sie famen zu meinem $\mathfrak{B r u}$－ ber und fajimpften furdtbar auf mid，umb da id）von jeffer bei den Dörflern im faledteften ఇufe fethe，bas betreffende Wibis－ Gratt auferbem gerabe in jener शummer ，anfföfige＂æitber batte，to befdulbigen sie £eute mid zuguterle ht fogar，biefe Tuffrationen ebenfalls gemadt zu baben．Mein $\mathfrak{B r u b e r}$ ver－ fudte ifnen Das auszureben und beidmor idflieflid，Dā id）
 Mämer mit Deutlidfter Weftimmtheit：＂Der hot bod a 2felier！．．．Der muaf＇s ia gmadt tobrr，oö nacfertn Weiba！ Su noos bätt＇er denn nadb ga übabaaps a Xtelier？！＂

## Karl Schnog：Wissen Sie schon？

Wissen Sie schon，daß der＂Ufa＂－Diktator auch einen Konsul Marx mitgekauft． der ein gerissener Organisator．
（Zwar nicht germanisch，doch dafür getauft？）
Wissen Sie schon，daß Wilhelms，des Zwoten，
Gattin jüngst Unter den Linden logiert？
Ihr ist erlaubt，was ihm noch verboten．
（Hat sie nicht recht，wenn sie still inspiziert？）
Wissen Sie schon，daß Ford，der Soziale， in Detroit mit seinem Auto gestürzt？
Nennt er＇s Malheur．sein Blatt schreibt：Kabale！
（So wird zu Progromen der Knoten geschürzt！）

Wissen Sie schon，daß ein Gottesvertreter die Polizei in der Kirche verflucht？ Doch die war im Recht，trotz all dem Gezeter． （Auch Pfarrer werden vom Teufel versucht！） Wissen Sie schon，daß in Gießen ein Kenner dies Loblied geprägt，das Totschlägern galt： ，Von Vaterlandsliebe erglühende Männer！？＂ （Wen wundert＇s，wenn wo ein Mordgewehr knallt？）
Wissen Sie schon，in jeder Fabrik sind Spione und Denunzianten geh＇n um！ Wissen Sie schon，daß wir Republik sind？ （Es spricht sich mit der Zeit noch herum！！）

 (2uus Den Crinnerungen bee pringen Mas oon 2Jaben.)


Tad unferen Informationen hat fich das (sefpräd zwifden Dem Drinzen und bem Fiaifer noch etwas anders


# $\mathfrak{I l f u f t r i ́ e r t e}$ deutfche ©たejchirfte 

（Eดロは）


Sdulieflid jagte Midel die frangofen aus Dem \｛ande beraus．Mir if，fagte er fíd， al§ bie Ieţen Sbladten einen glü̈fliden Werlauf genommen batten，als ob jest etwas befonocres fommen muific．


So bafe ein ftarfer Mrann，Bismard ge beifen，auf feften Quabern bes Sicides Serrlidetcit neu erriditen fomite．

Wie freng log if $d$ war biefer be－ rüfmte Profeffor ber Pbilofophie！

Unt ber vöffidal Solnn if－ vatぁo． $\log$ if $\ddagger$ ．

Parabor ift es，wemn eine fobone Frau fid anidiaft，in ify Sdlafzim－ mer fidg zurüafzuzieben und zu ibrem £iebbaber fagt：＂Sei cin Mann unt folge mir nid）t nad！＂

зum §auy－und Schulgebrauch


Und ridfig，es fam ber Fraum yon ber Deutiden Einbeit uns §reibeit．


1914 aber interefiferten fid andere Seute für bicie Дuabern．Für bie Ћrönung bes $g^{\text {anjen monderberefiden Baues intereficer－}}$ ten fie fidy tomifderwecife nidot．

unt fübrte einen anberen ßau auf．Unter Wieberberftellung bewn戶ter J̌unbamente． So baf fíd jeber bas nädffe §apitel ber seutiden Sefididte felber ausmalen fann．

 für bie öffenfliden 2 Kngelegenbeiten．


I（d）will fic aud nidt，fagte Midel

शir． 41 Der＂Sreifgwalber Beitung＂ yom 18．2．entjält folgendes Inferat：

## Erommter und $\$$ feifer．

Unverbeirateter Landwirff（d）aftlider Sreiarbeiter zu Tariflokn gefudt，ber nebenbei 24usbiloung eines Spielmann． зuges übernimmt．

## Sutsbetwalfung Cung̨om， Woft Jarmen．

Die Sutsverwaltung Euntow gibt alio auf nidit megr ungemöbnlidem Wege befannt，daf fie fid bic flöten． töne beigebrad）t wiffen möd）te！

## Josef Maria Frank：

Schon Gerbermeister Kleon klagte， was auch Augustus später sagte， und Karl dem Großen peinlich war， und selbst Napoleon nicht behagte， und selbst Herrn Bismarck mehr wie plagte und Mussolini selbst wird klar：

Dem stärksten Staat droht eine Klippe：
Die Futterkrippel

## Die Fufferkrippe

Durch sie ging Griechenland zugrunde， starb Rom in schicksalsschwangrer Stunde， das alte deutsche Reich sogar， schlug sich Napoleon Todeswunde， ging Bismarcks Bauwerk vor die Hunde， wird＇s auch dem Duce offenbar：
Den stärksten Staat kippt eine Klippe：
Die Futterkrippe！

，＂De $\mathfrak{A p p e t i t}$ fümmt bi＇t Eten．Sei fümmt oewer irff reøt，wenn ou ni天 to eten beff！＂

## 乌obflidれfeit

Dautine Mable lieft einen \｛dönen Beitungsroman． ，Ja，ia die früberen Beiten＂，fröbnt fie zu ifrem Mann \＆inüber．
＂3Basbaftebenní由onwieber？＂
＂，ITa，in früheren zeiten war es eben do由 anders．Da lefe เ由），wie böfli申 cinft bie Männer waren．Wenn eine Rönigin aus bem æagen ftieg，zog ber Şöfling feinen guten Mantel



Davon if Pauline Masfe reftos begeiftert．
Dem Mann if bie Sade bolltommen fønuppe．
2bber ఖauline lä́t nidit Ioder．

auf beinen idwarzen feifen Sut unto bu madft gleid）eine：i ఇiefenfrad！！＂

## Wefange

Grofe politifde Demonfration ber Wöltifden．
Grontalangriff yon 20 Mann auf cinet jübifden Şerrn． Nad）minuterlanger Bebhandlung bat ber feerr nidts bagegen cinzuwenden，bá man feime gotbene ubr zum Knbenten an biefes reizente Sufammentreffen mitnimmt．
＂ $\mathrm{um}_{\mathrm{m}}$ Stimmelswillen，was gebjt bier yor？＂fragt ein Paflant．
，（Šrag＇nid＇fo bämlid，Menid！＂baud）t man ibn an． ＂Bei uns getjen allemar sic varerlänoifфen Belange vor！＂

## Karl Schnog：Wie sieht＇s bei dir zu Hause aus？

## Zur öffentlichen Sittlichkeitspropaganda des Evangelischen Frauenbundes．

Damen mit barchentnen Unterhosen und mit Kreuzchen auf der Hühnerbrust wettern jetzt in potsdämlichen Posen gegen（selbst versäumte）Sinnenlust．

Mit den hochgeschlossnen Fischgrat－Börtchen siehst du sie in jedem Heim als Gast， und sie schnüffeln an geheimen Ortchen． ob du nichts Verworfnes um dich hast．

Sie beriechen jedes weiße Laken，
ihre Nasen werden bleich und spitz， und sie forschen gierig in Kloaken， ob nicht dort etwa der Sünde Sitz．

In Versammlungen，auf Formularen
wo man predigt，säuselt，flucht und schreibt， möchten sie furrs Leben gern erfahren， was ihr hinter euren Türen treibt．

Schickt man dir solch einen Fragezettel，
fulle ihn in diesem Sinne aus：
＂Wie＇s hier aussieht，liebe alte Vettel？
Sicher besser，als bei dir zuhaus！＂

 geräumt ḥabe!"


[^0]:    Dachen links＂erschcint wöchentlich am Freitag，in Berlin am Mittwoch，Alle Postanstalten，Buchhandlungon und der Vorlng nohmen Bestellungen an．Bezugspreis für Deutschland Einzelnummer 25 Pfg．Hauptschriftleiter：Erich Kuttner．Verantwortlich für den redaktionellen Teil：Friedrich Wendel， BerlinsFriedenau．Redaktion：Berlin SW 68，Lindenstraße 3．Fur unverlangte Beiträge wird keine Garantie übernommen．Alle Rechte an samtlichen Beie
     b．H．，Berlin SW 68，Lindenstr．3．Tel．：Dönhoff 7653（Postscheckkonto Berlin 33 193）und alle AnnoncensExpeditionen．－Verantwortlich für den Inseratenteil：Rudolf Götze，Berlin．Erfüllungsort für alle Zahlungen ist BerlineMitte．

