

# Erich Weinert：Ballade vom Ritter Seldte 

> Sinnend saß er einst bei einem kräft'gen
> Doppelkümmel, den er selber braut,
> Und er sagte zu sich, barsch und laut:
> Nein, ich darf mich nicht mit süßen Saftchen, Nein, ich muß mich heldenhaft beschäft'gen, Denn ich bin nun einmal so gebaut!

Seldte，der noch eben Kirschschnaps brannte， Brannte plötzlich vor Erob＇rungstrieb． Worauf er mit einem flachen Hieb Sich zum Ritter deutscher Art ernannte． Und nun war er nicht nur Fabrikante， Sondern，auch germanscher Heldentyp．

Und er sammelte in allen Gauen Jünglinge von Schrot und echtem Korn， Und begann，im ganzen Land zu schnorr＇n Um Verpflegungsgelder und Vertrauen． Hierauf zog er ab mit seinen Grauen， Er als Feldherr an der Spitze vorn．

> Unser Erbfeind, rief er, sei vernichtet!
> Nähern wir uns ihm mit Disziplin!
> Kameraden, vor uns liegt Berlin!
> Jedes Schnaps- und Fernglas ward gerichtet
> Auf Berlin, wo man den Feind gesichtet.
> Und nun zog man paukend gegen ihn.

Hei，wie werden jetzt die Roten gaffen Vor dem durchgedrückten Schritt und Tritt！ Ritter Seldte dröhnte wie Granit： Schwarzweißrot wird heut den Sieg erraffen！ Aber leider war man ohne Waffen， Auch die geist＇gen hatte man nicht mit．

Seldte sammelte sein Heer quadratisch， Und er sprach wie dunnemals Herr Kapp： Feinde ringsum！（Aber nicht zu knapp！） Ritter Seldte rief，und leicht asthmatisch： Nein，der Feind ist mir zu unsympatisch！ Darauf rückten alle wieder $a b$ ．－

In der Ecke stehn nun die Gamaschen．
Ritter Seldte sitzt num wie zuvor
Doppelkümmelnd im Privatkontor Ohne Stahlhelm und Patronentaschen， Und er zieht sein Heldentum auf Flaschen， Und er träumt vom Krieg，den er verlor．

## 

Ein Sugenberg＝刃iedaf． teur wurde antäßlid）ber biftorijoben Sitlerver－ fammlung im＂Elou＂ （d）mähtid）von ben Wer－ fammelten verbauen．

Die ふugenbergprefie idrieb Pein Sterbens． wörtduen．
（Fin Mutiger erfundigte fid）bei bem 5errn（Se． beimrat nad）bem Grunbe diejes feltfamen Stillt fobweigens．Die 2 finfoort war falomonifd）（menn ber 2（usbruaf bier erlaubt ift）： Melbet cine Mufter， went ifr fino fie gefdla． gen bat？＂
s．е．


Dffiziös wird gemelbet：Die £andarbeiter von 欠restia haben， um die Lira zu ftüzen，freiwillig auf zefin Drozent ifres Sohnes verzid，tet．－Unfer $\mathfrak{E i l l}$ zeigt die afbitimmung．
，＂Kannft Du mir＂，fragt Midrigteit feinen §reund Diebenveroienft，„Den $\mathfrak{U n}_{n}$ ． teridied zwifden einer §rau umb einem ©ters． fragen nennen？＂

Diebenverdienft finnt refuttatlos．
，ITH aud gar teiner＂， triumpłiert MiárigEteit． ，W3ei beiten merft man erft，ob fie su cinem palifen， wenn man fie－am Salfe bat！＂

## Bom hödffiten $\mathfrak{G r e r i ́ a ́ t}$

＂Eejenolid）berfenfe bier nid raaden！＂SNit biefen treu－fädfifiden Sauten begrígite midd Der ₹ürgüfer Des § ieidsgeridts，als idy，cine erlojajene §abafispfeife im Nundroinfel，das Portal des impojanten Sebäubes öffnete．
₹atiäd）tid，im ミieidsgeridyt if bas Rauden frengftens werboten．Nid）t nur－ielbftverftänolid）－in ben Siķugsfäten，fonbern aud auf © Sans gen，Forriboren，im 2frium．Ein grämlider Seridtsbiener ，ipanno uff de शadoe＂，daf nidyt etwa wäfreno einer Siţungspaufe ein beimlider Sïnder fein＂Stäbden＂erglim． men läbt．Dies mus vorausgeiditaft werben．Denn am zweiter Tage bes grofen Sebeimbundsprogeffes belebrte mid）ein beizens ber Duft，warum it ciner gewifien Siăumlidfeit，bie gemeinbin erleidternden Werridfungen dient，ein Slafat bing mit ber feltfamen Verwarnung：

> Der föndige 2 ufenthayt in diefem Saum wäbrent der Situngspauien ift freng berboten.

Wie geiagt，man mug das §audwerbot fennen，um zu abnen，was ben＂ftändigen 2fufenthalt＂in bem zwar geräu． migen，fonft aber wenig einlabenden §aum fo verlodens madt．
（Finen Sauder aber muß es（d）wer gewurmt baben，dán aud） Dies leşte $\mathfrak{Z f y l}$ ihm veridilofien wurde． $2(\mathrm{~m}$ fünfen Werhand． lungstage fand ids das Wlafat veränbert．Bor bas zweite

# ®efördetungsproblem 


„\｛ ind was wir Gifienbabner zum Stablhelmtag geleiffet haben！Id habe allein auf meiner Station 5000 Stabilelmieute beförbert．＂
＂Snd，§err Stationsuorffeher，－ wann werben Sie beforbert？！＂

Wort waren mit Blauftift die Sitben ，，unan＂geffig̨ett．
 fonen－Fontroffe im Reidggeridt．Wer） Sem，Der nidid jajon am Portal feinen ＂2（Astweis＂yor jeigt．
©o war es aud cinft im Jagow
 banolung gegen die אappiften ing Zuerheiligfte zu gelangen．

Wem es geglüdt war，ber burfte in Der erften Wormittagstikung ふeuge eines beiteren Dialogs fein．

Sorfizender：，herr yon Jagow，Sie beifen mit Wornamen？＂

Ongeflagtery．Jagom： （mititäritid）furs）：＂₹raugott！＂

Worfikender：，Tlor Beruf？＂

Bocifigenoer：＂Sie wobnen？＂
v．Jagow（fulkt）：2h）－natirlid）－bei fauffe！＂＊）
$\mathfrak{Z} \mathfrak{m}$ Nadmittag jeood）ereignete fith bie fataftrophe．Das （Seridt mollte nad）ber ゆaule mit frither Rraft beginnen， aber ber Sauptangeflagte war nidt zur ©telle．Srobe $\mathfrak{B e r}$ ． Iegenteit auf der Werteidigerbant：Ein unerflärlider Worgang， §err y．Jagow fei nur wenige Sdritte binter feinem $\mathfrak{B e r}$－ teibiger sum ®eidsgeridfsgebäude gegangen．Jegenbein rätfer－ bafter Unfall ．．．．

2 fber ber Unfall entpuppte fids als Zwifdenfall：Der》förner lice Serrn b．Jagow nidt ein，weil or－teinen ，＂2aswecis＂bafte！

21．ロ．.
$\left.{ }^{\circ}\right)$ Wornebmftes 5 sotel in Leipsic．

Ein amerifanifdes Ronjor－ tium mollte in $\mathfrak{B e r l i n}$ einige zig． fauiend Wobnungen bauen． Middt aus purer Menfdens freundlidfeit，aber zu immerbin annegmbaren $\mathfrak{B e b i n g u n g e n . ~ B a u * ~}$ Efftenzuidu m wurbe nid）ber－ langt，begonnen werben follte fofort und nad）fünfuefn Jahren folfen die Saayfer fogar in ben Befiks der Stadt übergeben．

Die berlinifden Bauberren waren fajon ganz entiest uiber Diefen unlauteren Wettbemerb und madten fich in ber ©tille mit bem entieflimen Gebanten

vertraut，in Sufunft mit weniger Profit bauen zu müfine．Da balf Sott．Die 2tmeritaner mollten ifre bauten vier Gtoct． werfe bod）auffübren．Das ers laubte aber ber－woblfabets． minifter nidf）．Und fo wird das ganje $\mathfrak{P r o j e f t}$ ； $\mathfrak{\text { wafier werben．}}$

2 Fber ber æoblfahrtsminifter bat Das Deutidtum mitocr cin－ mal gerettet unb für die $\mathfrak{W}_{0} \mathfrak{b l}$ ， fafyt feiner beguiterten £andso Ieute geiorgt．Mrögen die Mieten fteigen，sic ©todwerte sürfens nid）．Er erlaubt nur orci．

Sobler gebts nimmer s．e．

Das̉ brititche 2antiffreífgefés

$\mathfrak{Z a l d w}$ in: „Jedem Gngländer bleibt es nad wie vor unbenommen, feine $\mathfrak{Z}$ rbeitsfraft zu verwerten oder niat. Die Regierung wifl jedem Gtreifenden aflein bie Möglidfeit geben, völlig unbeeinflugt duríh andere feine Ěntfduluffe zu faffen."

„Dee，junger Mamn，зweeføläfrige Sängematten ham wa nid：aba für jungoerheiratete Srautpaare fann id Shnen unfan 230 hnwigwam mit Riqjenbenukuig wärmffens empfeffen．

## Formalitäten

1. 

＂（Seburtsanmeloung nebenan！＂fnurrt ber Deamte böie．
Der nervöfe ätrere §err，ber fíh fortgeiect ben ©dpeci反 bon Der Stirn wildt，begibt fid gethoriam ins Nebengimmer．
＂．．．Water：Dstar æafter Julius Seergang，Bantier，Berlin－ Da乡lem＂，murmelt Der ©areiber，inbem er ben fall einträgt．
＂Stimut－？＂
Der §err zuăt neevös zu\｛ammen：
＂Was meinen Sie？＂
＂，22ber to bören ©ic bod zul＂fährt ber © © reiber auf，，＂es banbett fiid bier um eine offentlide Urtunbe！＂Unb lieft vor： ＂Щ3ater：Dsfar WaIter ．．．＂
＂Dic Piame ftimmit genau＂，fagt ber facre uno mifidit fíd mit feltiamem 民ädelin ben Cdweif von ber ©tirn．

## II．

Der Ctanbesbeamte Gat feine © Caulbigleit getan－bie Grar tulanten tun bie ibre．
Ebith，bie ber getiebten §reundin als ₹raugeugin gebient bat， Püft fie marmoinnig auf ben Munb：
＂Ola alfo－，\＆iebling！＂
＂，Und bu bift mit wirttid nidgt böfe－？＂lädelt $\mathfrak{f u}$ ，bie junge Srau．
＂，Eine von uns mufte bas Dpfer bringen－－Nimt traurig fein－：es bleift bod alles beim alten－－＂

Ein ítanter SJungling tritt bacentnalfenb beran：
，，乌oberfreut，．gnäbige §rau！＂Şanbtuß－tiefer BTita－


 Srau mir ald Zennispartnerin treu bleiben！Semiíhtes Doppel－ fisief und fo－－＂
£u niat：
，＂Bteibt alles beim atten，tieber Greund！＂
Tm Sintergrunbe feber ald griutride Buimauer：£u＇s ©＠nci－
 griuatict．Und niden cinanber ju，als nun ber EEbertann feiner jungen $\mathcal{B r a u}$ ben $\mathfrak{K r m}$ bietet，um fic sum $\mathfrak{Z u t o}$ zu gectiten．
＂ 2 Biff bu glïultid，Siebfle－ $3^{\prime \prime}$ fragt er auf ber ミreppe．
＂（Eebr－＂fagt $\sum^{4}$－ald ob mant fie gefragt bätte，wic ibr Das Reio ciner fremben Dame gefiele．Unb bant－ein wenig vorwurfspolf：
，＂3iek bir bod mar bic sramatte zuredit－bie ficht ja fürdterlid，auk－－＂

## III．

Wrivat－©Tinit bes Serrn Gebeimrat Mrofefior Dr．yon ఇepper－ bing．Xuc Dem Sivantengimmer tritt ber ©bef bōdfiteeffet
＂Cie find alfo au由 ber 2 nfididt，fieber §err Kollege＂，fagt er ${ }^{3} \mathrm{bu}$ Bem im Worraum martenben Sausarzt，＂baE bic zarte Ron－ fitution Der 2 aronin ben 2 nffrengunger ciner fortidreitenden ©dwangeridaft nidet gevoadicn ift，urio dafb bic Geburt cines אindes fie unbedingt einer Sebenggefabr augeegn würbe？＂
Der Canitättrat nia̛t．
，Daç cingebenber Unterfuduuns ber lieben פatientin mug id



Dem Icinen Eingriff gefeglid，nidts im ærege feben bürfte－．＂＂
Der Ganitätsrat niidt．Errbebt fīb erleidtert．乃̧änbebruad．

 mitmaden！＂

## IV．

，Söpple gegen Röpple＂ruft ber Geridisstiener in ben Ror－ ribor．Ein Serr im शeld gebt ber ₹ür des Citaungsiagles zu und tädt einer Dame，bie fid eben mit erteibtertem Geuffer aus dem Revife ifree §oreunbinnen löft，galant den Wortritt．

Werbeugung．Der Worfigende vertief Damen und Daten．
 lidfleit．Das Geridt beidfieEt fo．Sieben Eeute，Die gelangrocilt nuf eine anbere ©deibungsfade warten，verlafien foleppenden ©arittes ben ©aal．

Der Xrwati ber Dame verlief bie Rlage，nennt bic Beugiti．Die Beugin wirb aufgerufen unb erideint．Whe Daten ftimmen．Dar Worifisenbe fragt ben bellagten Serrn im Welf freng，ob er fugebe， mit oer Zeugin efermiorigen Wertegr gepflogen，fic insbeionbere gedust，fie intim－sertraulid beríbrt und gefïitet ju baben．

Der Berx im pelz nidt $j u f f i m m e n t$ unb gibt alles $j u$ ．
Die Seugin，ber feber anfieft，Dafg der Berr im Welt fie nidor mit Der Feurzange antübren würbe，Derweigert bie सusfage，ba biefe ibr jur thebre gereiden fönne．

Comit if flar，baf ber Dame bie Forteferng ber Ebe mit Dem Serrn im pelf niat jugemuret merben tann，ba biefe Durcif idulb． baftes DBenebmen bes mannes bollfommen zerrüttet it．Berlïnbung
bes Livecils．2nnakme．Die Egeleute אöpple fino redits－ träffig gefdicden．Werbeho gung．Näめ）fte Saめe．

Draujen figit der Serr
 fid Dic Şanb：

## ＂2tues gute！＂

＂Dante．Ebenfalfs．Abri－ gens fann id bir mitteilen， baf idg mid morgen mit Dr．bon Eưáa berloben werbe．Scimlid natürlid－ vorberband－－＂
＂Sratuliere！＂
Ym Borübergefen fagt ber feerr im Wely zur be ideiben wartenben Seugin： IIJbr Sponorar liegt für Sie bei ছiedtsamwalt Dr． Niencr 17．Bereit，§oräu． Icin－－＂

## V．

Unter faarmonium－RTăn， gen verfinft ber Sarg－ einen §ägel von ケränjen und Blumen zurüalaffent．

## Der $\begin{gathered}\text { 3nädige }\end{gathered}$


${ }^{\prime \prime}$ Berzeihung，Ђerr！Зd）habe fieben Finder und fann un－ möglíg mit meinem Zageloḥn ausfommen！＂
＂Iá verzeibe Jhnen！＂

Sanglam Pomut Semegung in bie そraucrberfammiung．
 melte Beilcibsworte．

Der gute greunb gebt auf ben leiotragenben Sobn $\quad$ u unb faft ign unter＇n 24 cm ： ，Dia ja－bar bod fo beffer für ben alten Berrn！ Denf mal：wenn er getäbmt bätte binfieden müffen－＂

Der leibtragenbe Sobn niaft ectef．Man geft burd ben Sbarten bes Rrema toriums．
＂Wirtlia bumm，baf bu abenbs nidgt in ben $\mathfrak{R t u b}$ Fommen Fanff！Grofer ぽ－ vandespoter beute！Denu geffern－bent dir！－bat ber fleine Braf Platen ben biden Mewerfelo mit nidts berausgeblufft－unb ber Sdafsfopf batte brci Xffe in ber Sanb！Notabene－ bei einem ₹opp von über §ünftaufenb！！＂æenebitt．

## Sovrido！

24s ber Jagbpädter ₹ertil，won ber Firma ₹ertil \＆Co．， feine 2111．Watrone veridooffen Gatte，lag ber Şafe．
＂fSorribo！＂lief er fids Damit photographieren，＂trosbem，ba babe id biefer Zage in cintm Wude gelefen，baß es früber ßölfer gegeben bat，Die von Der Jago Iebten．＂
＂
＂Fatiade．2（ber id glaube，Das waren Die Berpädter．＂
＂Soaben Sie Manöper in ber Segeno？＂erfundigt fid einer bei Dem Saftrirt §itfe．
＂SManöyer？＂
＂Seit einer Stunbe fallen bort binten am Walbrand fort－ mährent Sめüfte．＂
${ }^{12}$ I（d）nein＂，ift ber Baftroirt im Bitbe，＂סas if Blok unfer nether Sagopädter．Der fobiegit feit beute früh an cinem Safen berum．＂

Treffpurtt ift ein eifriger Jäger．
2 2ber er fdiebt nur Sonntags．
Eines Kages bat er bas Ped，ein altes 5 Beib zu treffen und rid）tig，er ífiest aud Diesmal einen Safen mit bem Preis． zettel SN． 7.50 am redjten Sinterfauf．

Zreffpunft ändert feit Diefem ₹age fofort feinen Seimweg， Der itn nun jeweils bei bem Wilbprethändler Weibmanns． bant vorbeifübrt．

Eines ₹ages trifft ₹reffuntit auf ber Strafe feinen früberen Şafenlieferanten．
＂Sobe Sie f（bon lange nid）t geiehen＂，weif ber Sänbler


[^0]Beftern，was ioll ids Jbnen fagen，äf er auf ber Genoffen－ idjaftsblöfe． 200 Gdyrift yor mir．ケeine Decuung vorbanben． Was tun？

Uno id，was foll id Stren fagen，felle mid betrumfen， tortle，folise laut auf uno tanmele auf ben Bod zu．Der Bod， was foll ids J̧nen fagen，äugt Berüber，Denft，ber bejoffene Sert trifft ja Dod nidyt uno aft meiter．

So fam id su meinem beften Sedjer＂，beftellt fid Doublette ein frifdes Slas Bier．

Wat und Patadoon geben sum erfen Nal in ibrem Eeben auf bie Jagb．

Ein §afe fpringt über ben Weg．
＂Pat，ein Saje．＂
＂Patadon，wollen wix \｛diefen？＂
＂Pat，idiefe．＂
＂Datadon，\｛化作＇Du！＂
＂Pat，nad $\operatorname{Dir} ?^{\prime \prime}$
＂Patadon，rad－－＂
Der Saife if imbifden längt veridmunden．
Beim näd）ften Sajen biefelbe Szene．Ebenio verpaßien bie beiben einen Fudjs．
＂So geht bas nidyt weiter，Patadon．＂
＂So ídnefl tann id nidt zielen，Pat．＂
＂IJゅ babe cine Joee．J由 jiele und bu idichbt，Pataめon＂， baben endtid bie beiben cin Sittel zur flajenbertilgung erfunben．
＂Silfe！feilfe！＂wehrt fids ber Sandelsmann firid gegen cinen biffigen Jagblynb．
＂Şaben Sie Witb bei fiф？＂fragt mifirauilid ber Förter．
 mann．＂
＂Der Sund verbellt nur Witb．Sonft ift er Lammfromm＂， ruft ber Förfter Den found zuriat．
＂Bielleidt mitterf bas Sieh meinen Dramen＂，madt Siirid Idnell，Dafe er weiter tommt．


장Die rrat
von Dr．med．Paull．Mit 76 Abbildungen． Inhalt，Der weibl．Körper，Periode．Eho u．Ge． schlechtstrieb，Schwangerschaft，Verhatung u bett，Proactution，Geschl chts－Krankheiten，Wechseljnh． usw．Kartoniert 4，－，Halblonen $\mathbf{S}_{1}-\mathrm{M}$ ．Porto exte UERSAND HELLAS，Berlin－Tempelhof 194

管胃amenbarf！Pickel！Mifesser！ Leberflecke．schlaffe unentwickelte Bliste können Sie leicht selbst beseitigen．Durch wolche konnen Sie leicht selbst besoitigen．Durch woiche A．Maack，Bexlin SW 29／107，Willibald－Alexis－Str． 31

Bexiehen Sie sich bei Bestellungen auf＂Lachen links＂！

7MaineRamera．
Hodell 2506，Oxi2，vorzllgl，anggeatattet Ist dae Ereigats des Tatce，denn sle of－ mbgircht es jedermann ohne Mube und Vorkenntnisse a ofort vorzagl． Bildes anzoferiizen．Ansgeatattet mit Extra－Ropid．Aplanat P，7，7， Prase Verschluis fur Zeir und Moment ${ }^{1} / 2 s^{-1} / 100$ Sek．，fir Platrien und Filmpacks，echiem Leder bezug wird dicace Modell kompl． －Menalikassetten im Efni
 mif bedingungolosem Rtickeon－ dungarecht geliefert bel
angem．Anz，gog，bequeme Wochenzahi，v．nar G．M Verlangen Sieadortiliastriforten Prospekimit Preisiliste an a
anch aber andere Carnerag ond Perngliser oratio und trel． Wealiter Ifi．Gearize，Berlin 3． 82 Postiach 253 C

Ereferite
ergalt．preisfiffe ufer gygien． Franeth Rrfif，Gummiwar．



## H．Jisner， Bremen 58.

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

## Weerden Sie Redner！

## Eernen ©ie frei und cimflapreiay reoen！

 छrandidic \％usbifbung zum freien Rebrer bura Den bon bem Direftor
 Racf unferer alibeewabriten Thethobe fann fic jeber unter ©arantie ou einem Logifden，rufigen Deuter，zum freien，einfu Greiden Jebouer unb fefiefnben，



Erfolge Uber Grwarten！2्यnerfenmungen aus affen greifen！Iber 100000 Gtublerenbel



## LIES

SCHIKOWSKI KUNSTSCHAFFEN

UND KUNSTERLEBEN

Mit vielen，teils farbigen Abbildungen
Halbleinen Prels Mk．5，50

Aus dem Inhalt：Kunststil und Weltanschauung／Wesen des Kunstwerks／Naturalismus und Expressionismus／ Absolute Malerei／Futurismus／Plastik／Baukunst

Zubeziehen durch jede Volksbuchhandlung oder direkt vom Verlag
J．H．W．Dietz Nachf．，Berlin SW 68，Lindenstr． 3

[^1]


## 

 finden if leid）t，（Entbecten nod）leidter．Exfunbenes und Entbectes ridtig zu vermenben，－Das iff fdmer．

Wir Leben im Beitalfer Der Entbectungen und ErfinDungen．Man tann audy fagen，in einer Rulturepode．2ber wir fino nod nidt ridtig Dabintergelommen．Wir baben uns bis bato viele Werwenbungsmögliditeiten entgeben Laffen．

Jめ mödte ba cinige ふinfe geben．Whs purer Menidenfreundlidteit．Mir find bie Ertenntnifle nämlid aud nur to in ben ©

Bier meine Sifte：


## Warnung oor Eirpís

Der offe efrritide Seemann it unter bie filmmäzenater gegargent，und zmar untertuükt er aufs märmfte bie Griñ－ bung ber neuen＂，Yollsfilm－（J．m．b．ふ．＂ Bon wegen，＂Potemilin＂ 2 （fbecgr．Das ift nidyt berwunberlid．Eelfamer facint，baj unter ber Gnadenionne bes aften $\mathrm{U} \cdot \mathrm{BoDts}$ Seindes als erfes Etan－ barbwerl ein Geebrama ， 4 ， $9^{\prime \prime}$ reift．

Die Gerbgeber finb Grofinbuftrielle， bie Şauptbarfelfer beutider Männtida．

Teit faft ausnahmslos ehematige Dfft－ fiere，Dis fünflerifden Beiräte zum Eeit nationale \＄arlamentarier．
Etine dabon jagt bei ber erften 2 fuf－ natme zum 贝egiffeur：，，$W_{\mathrm{Wenn}}$ ber Serr ©rofabmiral anmefend if，burfen Sie niemals Jore Manuffripte ober ähnlide UnterIagen liegen laffen．Serr yon ₹irpis hat nämlid bie 2hngemogn－ Geit，alles fariftidde Material，bas er finbet，in Gedanfen mitzuntebmen．＂s．e．

## ©oryaus：＝2egende

Ein befonters lyrif（ angebaumter Pfarrer batte vor bem sharmorblöddden Des Empfangsapparates eine feitrer be－ rü̆mten Gonntaggpredigten getarter． 2 2ls man bie Fagesneuigfititen ber： breiten wolfte，flappte ste Abertragung nidt mefr．Man unterfudte alfe Sen－ Der und fand fanell bie Uriade：Das Bloadden mugte erneuert merben．EEs war falb gefdmulien．Die Drebigt war －zum Eteinerweiden gemefien．s．e．

 wo wit bod) jeft bie Republif iduúzen?"

## Josef Maria Frank: Kleine Momentaufnahme

Kleine Bildchen aus dem Familienleben

- greift nur hinein! Interessant! -
können ein großes Bild ergeben:
"Deutschland" genannt.
Da wäre Potsdam, die Residenz
der Fischbeinkorsetts und völkischen Gents. Da strichen die Stadtverordneten jüngst die Kıeinrentnerzulage vom Etat und erklärten mit leiderfülltem Gesicht: "Leider sind gar keine Mittel da! Die miese Lage erlaubt es nicht!" Jaja - !

Und dann hat Potsdam, dic Residenz der Cäziliendutts und Poposcheitelgents, den nächsten Antrag beraten und dem Potsdamer Stahlhelm zweeks Umzugsklimbim fünftausend Emmchen mit frohem Gesicht
in die Poote gedrückt: Liebling, nimm!
Die miese Lage hindert uns nicht! Is' nich' so schlimm!
Kleine Bildchen aus dem Familienleben

- Momentaufnahmen mit offener Blende -
können ein plastisches Bild oft ergeben:
,"Zeitenwende"


## Berfuct

Der amerifanifde Forider und （belehrte Mr．M．ఖ．₹ifers hatte，um einen Durdidenitt bes curopaifden 乌atfos ；u befommen Dic auf ber Kbruiftungstonferens gebaltenen Seden auf einer Platte übercinander phonogra－ phiert．Diefe plafte，Die er furs Das＂（Euroväiíde ゆathos＂nannte， batte $\mathfrak{M r}$ ．इiders nad Waibing． ton gebradit，um fie jum allererften ghate bort vorsuführen．Bafrecide prominente ßertreter von Wiffen－ idaft und politif batten fid）unter anferorbentlider ©pannung ${ }^{314}$ fammengefunben，um oic tombinies ten 2brüftung๔reten anjubören． Es wurben シ8etten abgeidbloficn， dafingebend，welder Staat am nadbaltigften mit feinem morati－ iden 》athos burdboränge－ifre Summe belief fids auf 36 Millionen Doflars．Dic Tips yer－ teilten fidd faft gleidmmä́ig auf England，Tranfrcid，Deutidland ufw．Unter bem nervöfen Fliffern uncrbobtefter Gpannumg beftieg Mr．刃2．ఇ．Tifers das Podium， auf dem fdon cin groker Spesial apparat ftand．Ebe er bas toftbare Probulf auflegte，fagte er furs： ＂£abies and Sentlemen，was Sie jekt ju boren befommen，ift－ gleidfam－ber Queridnitt des moralidden curopäijden Patyos． Das，was fidd bier，bermöge feiner moralifden $\mathfrak{E} a \mathrm{utcr}$ Feit，aus bem Sdafl ber शationen berausidălt，ift als $\mathfrak{F s}$ c winn im Ronto ber $\mathfrak{M e n f d} \mathfrak{b e}$ it jubuden．Seben Sie adt！＂

Kifers legte bie platte auf und idaltete ben 2tpparat ein－ abercs warnidts；йören！₹ableau！

Wielleidy＂，rief ein Suidauce，＂haben fidid beim 2 （ngören ber Meden bie Balten etwas gebogen，und der Xpparat－＂
，＂शu－barum bab＇id fdon Sperrbols genommen；bas if es

＂Nidt zum W3iedererfennen！Das iff wirtlid ifre （5）attin？＂
＂Jawofl，fie ift＇s－fang Dutt！＂
 bie Platte cis－，zwei－，orcimal ab． idfnurren－nidts．2tbiolute £auflofigteit！Er unteriud）te ben Thparat und wurde abreedjectio blaf und rot．
Dann idflug or mit ber fauft auf den ₹iijd，daf bas europätijde Dation an bic Erbe frallte：
＂（Sodoam！＂ricf cr，，＂id）bütt＇s mir geídeciterwecife denten Eönnen： －bie fombinierten 2fufnabmen baben if gegenicitig auf getyoben！

Esg gitg sin ）ram yon Jeridjo nad Jerulatem（Damen find be－ fanglos）unt er fiel anter die ఇäus ber．Und fie folugen ith rindel－ meid．
＂D＂，fagte ber Mann，＂nefmt afles Belo，was id bei mir trage！＂
＂（5cmad）t！＂fagten bic ఇäuber， faten atio und priägelten weiter．
${ }^{\prime \prime} \Phi^{\prime \prime}$ ，fagte Der Mann，nefme aud）meine Sleiber！＂
＂Scmadt！！＂fagten Die ఇiäuber， taten alio unt pr．．．．uitw．
＂D，nebmi and nod）mein femb！＂ingte bet Mamn－［dion etwas undeuflid．
©pan！＂fagten die Яãuber，taten alio und pr．．．．uip．
Der Wam，nummefr zu einer gallerfarfigen Mafle verarbeitet， murmelte，was er nods weiter su tun babe．
＂Wir vrügetn bid＂，jagten bie शäuber，＂wir prügetn did 3 ＂ cinem Düngerbaufen sufammen，wemn bu nidt anfondslos und für affe Emigteit afle preife zablft，bie oas fartell yor． fa）reibl！＂
 Mann．

Und veridjied．
ต．3－6．

## §indermund

Der fleine Sarry if febr gut erzogen und weif befter，wie mander＂erroadifene＂junge Dramn，was fid Damen gegen－ über ididit．Eines Rages fähnt er mit feinem Serrn §apa im 2ufobus．Da fein plat̨ für ibn melbe frei ift，nimmt ifn fein Bater auf ben Sdobs．Kurz barauf fteigt eine junge Dame ein und findet ebenfalls feinen Sisplak，daraufgit fragt der Fiteine prötsid）ganz raut： ＂Papa，foll id Der Dame Dort meinen ゆlak überlaften？＂

$$
\text { ๔. } \mathfrak{x .}
$$

## Sünfitlicher Sctnee



## Sommeruriaub

Wo gebenten Sie Jbren Sommerurlaub zu yerbringen， Serr Malfel？＂
（1J ${ }^{\text {d）}}$ bleibe in Werlin．＂
，＂Wollen Sie fid bent biefes Jabr gar feine Erbolung，feine 2（bwedflung gönnen？＂
＂Will id ia eben＂，freut fid） 5aflel mädtig，＂meine Frau fäbry nämlid）siefes Jahr an die See．＂
„In Werlin haben fie feiner Dreieinigteit den Sanee nadigemad．t．＂
＂Soll er Die Seute verflagen！＂
＂Fann er ja nid，hat ja vergefien Datent ans zumelben．＂

## Erich Weinert: Der Amateurjournalist

Einst reiste er in Herrensocken Auf Provision.
Doch wegen höhrer Ambition
War ihm die ganze Branche schon
Zu trocken.

Er hatte, wenn die Stimmung rosa, Auf der Partie,
Gedichtet, was ihm Gott verlieh, Und übte sich in Poesie Und Prosa.

## Nun kam er einst mit dem Produkte

 In IserlohnAuf eine Zeitungsredaktion,
Die dann, aus Menschenliebe schon, Ihn druckte.

In Jüterbog ein Hauptschriftleiter Mit Namen Schmidt
Nahm auch zehn Zeilen Geistverschnitt.
$V$ on da an nannte er sich Mit-
Arbeiter.

Nun war er auf dem rechten Wege. Nun kannte er Nur noch vergeistigten Verkehr, Und nannte jeden Redakteur Kollege.

Und nun, mit des Gedankens Blässe Stieg er einher, Mit einer Aktentasche schwer. Und wo er hinkam, sagte er: Hier Presse!

Er läuft mit einem geistdurchgrabnen
Gesicht herum,
Und schreitet alle Tage stumm
Den Schritt vom Lächerlichen zum
Erhabenen.
Ungariifhe Thronbeffeigung





[^0]:    ＂Jedes Jabr laden Sie andere Serren jur Jagb？＂
    IId Liebe in meinem Revier ミeränberungen．Da bie ふaien bleiben，wedjeln bie Jäger．＂
    ＂，Seit zrei Woden，was foll id Shnen fagen，gitg i屯 täg． Iid）füb und abends auf cinen guten Grentiedfer＂，madt fid Doublette bei ber ₹ifdrunbe beliebt，，swei $200 d e n$ lang．Unt immer entfam ber 2 od．

[^1]:    ．．Lachen links＂erscheint wöchentlich am Freitag，in Berlin am Mittwoch．Alle Postanstailen，Buchhandlungen und der Verlag nehmen Bestellungen an．Bezugsprels für Deutschland Einzelnummer 25 Pfg．Hauptschriftleiter：Erich Kuttner．Verantwortlich für den redaktionellen Teil：i．V．Erich Kuttner， Berlin－Friedenau．Redaktion：Berlin SW 68，Lindenstraße 3．Fur unverlangte Beiträge wird keine Garantie ibernommen．Alle Rechte an sïmtlichen Boje 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．Berlin SW 68 ，Eindenstr 3 Tel．Dönhoff 7653 （Postscheck．－Anzelgenannahme durch die Anzeigenabtelung J．Fig．W，Dietz Nachfig，G．m． Inseratenteil：Rudolf Gơtze，IVain．Erfullungsort für alle Zahlurigun ist Berlinditte．

