

## Sonderbare Funft： โađoverftändíge

Diefer そage tlagte bie Wortragstumfterin Nizzi 3．vor bem Berliner ßa． rieté．（Sd）tebsgerid）t gegen Den Kabarettbefiker Sdd． auf Surücfnabme ber yon ifm ausgeiprodenen frift－ lofen Entlafiung．

Da Sie befdulbigt werden，fehr zweibeutige Eicber zum ⿹ortrag ge－ brad）t zu baben，muk id Sie id）on bitten，uns dag von ifrem bisherigen $\mathfrak{Z r}$－ beitgeber bezeidnete Sied vorzutragen＂，meint ber Borfikende．
，2fber gemín，§err かid）ter．＂Und nun legt bas fleine Weriönden au（d）fhon los．Sie fingt von cinem Jüngling unb einem Mägbelein，yorr スüffen uno ipäteren $\operatorname{Din}$－ gen，unt am Sduluf einer jeden Strophe beigt es：
，Die ఇednit，bie Gaft Bu！＂

Beifizer und Suforrer idnumgeln，nur ber ほor． fitende und Der Werfreter bes Rabarettbefiters bleiben ernft．

2fts fie geentet bat，meint dic Ћünfterin temperamentooll： ＂UnD Das foll nun zrecideutig fein！＂

Жuร ฒીatern

，Der §uppredt regt fíd wieber．2Fber er fommt zu fpät－mit＇m Bier if alles wieber in Drbnung！＂

3eldnung von ©．Solter
 figenbe．Und ber Bertre． fer bes Rabarettbefiters lädelt．，，Sier babe id nod weitere eibesftattlide $\mathfrak{B e r f i t h e r u n g e n t , ~ § e r r ~}$ Zutsridter，bitte＂，be merfte er \｛aditid．
${ }^{W}$ Wer gibt bis Wer． fiberungen $a b ?^{\prime \prime}$
＂Die Sarberoben－ frauen bes Rabarettg．＂
${ }^{2} 2$（fber bas ift benn Dod ftart＇${ }^{\prime \prime}$ ，ruft ber Bertreter ber entlaffenen Rünfterin Geftig．JJekt follen jogar SarDerobenfrauen，bie nidut cinmal im Saal an－ wejend waren，über fünft－ Ierifde Dinge urteilen； baraus fann man bie ganje Saltlofigleit ber gegnerifden Bebauptun－ gen erfeben．Jdy erbebe Proteft gegen Die abgege－ benen Erflärungen！＂
＂Nun，nun＇${ }^{\prime \prime}$ ，fagt ber Sorfitende fädelnd，，id） werbe mal Die lunfleri－ ¡めen Sutadten verlefen．＂
＂Die unterzeidneten Sarber obenfrauen bes ．． ．．．Rabaretts verfidern Giermit an Eibes Statt， dás wäfrend des 2 亿uf． tretens yont Firl．Mizzi 23. bas \＄ublifum bas £ofal fludtartig bergeftalt verlaffen bat， Dafi es unmiglid war，Dem 2 nfturm an ber Sharberobe gered）t zu werben．＂－Der ®eft if Sdweigen．

ఠ． 3.

## E．Weinert：Fünfzigfausend

Habt ihr＇s gehört？Habt ihr＇s gehört？
Was der Geheimrat von Borsig erklärt？
Geheimrat von Borsig，der deutsche Mann，
Der Eisenspeier，der kleine Tyrann？－
Die Arbeiter müssen viel doller ran！
Acht Stunden？－Zwölf Stunden！Vierzehn Stunden！
Und wer noch nicht genug verdienen kann：
Der wird bei sechszehn Stunden gesunden！－
Sozialversicherung？－Große Gefahren！
Sparen sollen die Leute，sparen！
Wer sein Leben lang nicht zu sparen versteht，
Seine Schuld，wenn er später betteln gehtl－
Dann blühte die Dividendenfabrik．
So treiben sie Sozialpolitik，
Die Borsige！

Habt ihr＇s gehört？Habt ihr＇s gehört？
Herr Geheimrat von Borsig hat weiter erklärt． Geheimrat von Borsig erklärte munter，
Und riß die soziale Maske herunter：－
Erwerbslosenfürsorge？Abgebaut！
Wir dürfen nicht noch die Faulheit belohnen！
Der Arbeitsunwille schießt ins Kraut．
Die Arbeitslosen，das sind die Drohnen！
Wer nicht arbeiten will，soll hungern und frieren．
Dann werden fünfzigtausend krepieren．
Die Wirtschaft kommt nicht eher zum Ziel，
Denn es sind eben fünfzigtausend zu viel！－
Wollen wir noch mehr Offenheit？
Das wäre die neue Sachlichkeit
Der Borsige！

Habt ihr＇s gehört？Habt ihr＇s gehört？－
Jawohl，die Frage ist schon geklärt！
Denn die Herren Industriegeneräle，
Die sprechen uns hier ganz aus der Seele：－
Wir brauchen die ganzen Drohnen nicht，
Die doch nicht gern am Schraubstock stehen．
Und diese unproduktive Schicht
Kann unbeschadet zugrunde gehen，－
Doch wir meinen einen andern Feind，
Als wie Herr Geheimrat von Borsig meint．
Von denen，die wir im Auge haben，
Müßte man fünfzigtausend weniger haben！
Dann kämen wir wahrlich schneller zum Ziel．
Es sind wirklich fünfzigtausend zu viel，－
Aber Borsige！！

## Sfachus：Marschlied

Hollaheh，die Reichswehr kommt marschieret
Und die Trommeln rasseln rumtumtum． Hei，wie stolz der Leutenant sie führet， Ringsum jauchzt das gute Publikum． Denn es merkt gar froh－hurra－hurra－ Deutscher Heldengeist，er ist noch da， Trotzdem daß die Republik geschah，－ Hollaheh，hallo，terumtumtum．

Augen rechts！Mit roten Hosenstreifen Naht der General und denkt：Humhum，－ Diese Kerle muß ich besser schleifen， Ah，ihr Heilruf klingt mir viel zu stumm！ Denn zum kräftigen Hurra－Hurra Und zum Präsentieren mit Trara， Dazu ist doch meine Truppe da，－ Hollaheh，hallo，terumtumtum．

Kommt ein Hetzer von der linken Seite
Und er fragt gar traurig：Ach warum， Meine braven，jungen Reichswehrleute， Bringen sich so viele von euch um？ Denn vergebens harr＇ich beim Hurra， Daß sich einmal eine Woche nah＇，
Wo kein Selbstmord bei dem Heer geschah．
Hollaheh，hallo，terumtumtum ．．．．

> Der Soldat spricht: Brauchst dich nicht zu grämen, Lieber Bruder, spare dein Gebrumm! Wenn wir uns das junge Leben nehmen, Das beweist nur unser Heldentum. Denn was nützt wohl eine Wehr, hurra, Welche nie dem Tod ins Auge sah Und Herrn Geßler und dem Reichspapa? Hollaheh, hallo, terumtumtum.

## Der ícjőnite §ag aus Dem Leben Der Saiferin Sermine

Die Sinben waren flaggenüberiät．Wbler uminatterten bie Gandftinportale，Jatentreuze wimpelten yon ben Dädern．⿹idut bie fleinfte（Sb̈fd magte fid bervor．Die Strafe par Gis zur Treppe mit Eidgenlaub beftreut und bis zum Siranden－ burger Tor erftrecite fid das Potsbamer Ebrenipalier．
Die Raiferin reate fids in mogli， gem §riumph uno Die Jij $\mathfrak{j}$ beinfäbe ibres ebrfurdtge－ bietenden Steh． börtdens mifd）ten tigr Yeifes Ћnarten in Den Jubel des Bolfer．Sermine bob in feierlider Erregung bie leider vergitbte Buifte．Sie mog． te JJM entge gen．J̧Mn，Der in biejem 2fugenbliaf menige Strafien weiter amt $2\left(j_{j}\right) \mathrm{in}$ ． ger－Palaft mit einem Meer zarter Bergifmeinnid）t überiduittet murbe． So batte fie es bent mit altpreu． Gifder そüめtigleit Dod nod geidafft． When Semalten zum Tros was er． balten．2fus bem grünliden Sirau ithres fürffliden 2 Zuges brad cin
 gen bie Rouftinen muiten，es if er． reid）t！Mögen bie eben Yänger arbeiten！＂ auめ ein 3wölffunbentag taum ausreiben！＂

## （3）


，Seer yon $\mathfrak{B o r f i g}$ bat gefagt，mant mues felber fo viel erzeugen，wie man verbraud）t．Und wenn das in adf Sturden nid）t zu fdaffen ift，müfic man
，Eine gefäbrlide ३heorie．Seer yon Borfig wirt taum fo viel Werftano felber ergeugen fönnen，wie or verbraudt．Unt idlieflid）wirb Dafür
fíd um Seapt ober Seitenlinien，um Exbe ober Uraber ftreiten，fie if unangreifbar，erbaben uns einjam：Raiferin Der geeinten Deuticen！Um ben majeftätifden，与ofnvoll geo ${ }^{2}$ nimbelten Muno（dieft nod cinmal cin furses Juden，bann if fie wieber unbeweglidy uno gebietend．Sefflider Marmor．
$\mathfrak{D a}-\operatorname{cin} \mathfrak{F} a n$. farenfob，in das Supen bes recuen 2utos，bas J§§n einft uhber bie Srenze getragen， milden fid Die Glodentöne ber Parodialfitwe，－ ESt febt yor bem Eore．

Ein 5 Bint ibrer faiferliden Sant， Der Rittelfale Shor unter Eeitung Des Seneralmufitbiref． tors $\mathfrak{B r u n o ~ W a l t e r ~}$ läft madityoll fei－ nen Sejang erto． nen．Sewaltig er－ brauft bas uralte Sied mit Secincid Seines berrlidem Tept：${ }^{\text {Komm，}}$ $\mathfrak{B r a ̈ u t}$ gam，ent． gegen ber Sraut！＂

ESR if beinge－ fefrt！fermine ge－ Yeitet ibren swilli ins marmgebaltene Wett．

Dies war ber fあönfe rag aus Dem Seben ber Kai． ferin．

Rarl ©


Und fo fam es, סan das 3entrum untoirfhliø wurbe!


Willi Steinert: Stumme Siene...

$\mathfrak{F}$rau ऊiulide if empört. Neutidy fommt fie gan $\begin{gathered}\text { aufgeregt }\end{gathered}$ zu mir unb fagt: , DDenten Sie, wie gemein bie Mentibheit beute ift; einfad nidt zum ausbenten! - 2b morgen barf mein frik nidt mehr in bie Realfdule geben; Dort wird ja bie

Jugend total verborben. Seftern hat ifn der infpisierende Direftor an bie Kafel gerufen und ifn vor ber ganjen אitafe gefragt, was ein - ftellen Sie fid bas bitte vor! - was cin Werbaltnis if!"
©. 23.

# Das Ende eines Keintentners 

 mittags yon feinem Dreifigpfennig－Café beimlebrte uno feine Sigarrentiffe offnete－mertte er，dа合er foeben am Sotamm． tiid）feine lekte feblfarbige Biftnubel verraud batte．

Uno cine folemmfreidige Bläfe rutid）te über fein 2 futlig， fo wie einft－als er feine exfte Bigarre im Sdauthof binter Den Sefrridftonnen Der Sausmeifermognung verbanyfte． Seitoem batte er wobl einen ganzen walo aufgeraubt，burch
 aber war er am \}undsmiferabeiften punft feines $\mathfrak{E}$ ebens ant gclangt．2flles leife Eriparte mar lange fhout Den weg des Untrieberbringliden gemandert，und geblieben war ibm nur bie foltze Sdam，bie ihy gebot，weber Sdenfungen now 2fi－ mofen fid in bie fecren，ausgefranfen §aiden feãen zu laffen．

So traf ibn biefe Errfenntnis von ber aufgerauditen legten Sigarre an．Und wenn ibm bie ganze ßube mit allem ßafar－ fitid）in feuter und 刃aud aufgegangen märe，bätte es ibn nidt iकmerslidjer treffen fönnen als gerabe biefer Umftand，dá
 tie Suft zu Glafen，ein jäbes Ende baben folfte．

Zugenbliaflide fampfte ber RTeinrentner Sägfeiller mieber ins Eafé zurü̆，um wenigfens ben übergelaffenen Stummel zuriäzuretten．Wher da waren igm fajon bie Deutiden Lyri－ iden Didter zuborgeiommen，Die täglid zweimal ibre Streif－ giige burd）Die（Gaftriitifdaften unternabmen，um fid mit ben ©pienen ber Spagierfotofe ibren §auøbebarf－aus ben 2f（denbedern und zmifden ben Zifdbbeinen berbor－herauf－ зиfteden．

Und gleia）cinem Drofatengaut mit adtunbviersig Dienft－ frumben wantte er gefentten §opfes in feime Scllaffelle zuriuf．
 ＂Strobgalm＂einftelfen，dent raudlos im शaud zu fiten， bas bätte feine Sebnfudt in einen Sdlaganfall bermanbelt． Und fith eine Sigarre fdenten zu laffen，bas bätte ibn－Den ehematigen ßeefiger yon drei §̧äujern－berart aus bem
 footz in Die ßrampfadern gefagren wären．．．．！

So blieb er zwifden feinen〔¢biefen vier Wänden dabeim， fann und badte barüber radh， wie er wenigftens einen flein－ ften Erfat yon einer Bigarre зим Extebnis maden tönne． 2 Kriangs begnügte er fíd Damit， Den शaud $\boldsymbol{z}^{3}$ atmen，Der bon Dampfenden Strafenpafianten zи feimem Fenfer binauffieg． Burweilen ging er fogar cinemt Sapannarauder lange nad und fdnappte bie ©ufte ein，bie je． ner ausblies．S（yon das keib． lide Seben yon raudenden Dingen erwectite in ibm büpfenbe $\mathfrak{F r e v b e n . ~ S t u n b e n - ~}$ lang fah er nad bampfenbert S（f）ornfteinert aus，bliafte in Das mit Jeitungspapier er－ wärmite Dfenrobr－unt ein． mal lief er fogar Der Feuerwehr nad，um reddt vict blauen §au由 auf einmal zu feber．Nit ber． gnügtem fädelt lief er am $\mathfrak{B r a n b p l a t s}$ entlatty，two eine SRiefen－BünDhotzfabrit－bis aиf bie Sürthother－－зu Sdutt unt 2 fide zufanmen－ bratinte．

## ※m Şamburger Freibajen

Beidnung bon willi eteinerf

＂（Sie faget，sas wäre Ranindenfutter？Das finto Dod）Saffeebohnen！＂
，NRe，Dat is Ranitdenfauber，unt wenn be Beefter Dat nid freten Daun，friegen fe gornix－－＂

 er fïd bie Seegrasbüidecl，bie aus ben munben Stelfen feiner Matrake bingen，zur form ciner Bigarre zufanmen－und verdampfte fie mit Gimmelfabritsefigem ©efühle．Wuf biefe erfinberifide Zert fegte er Den Roblaarpolfer，bie Quaften bes Ranapees，einen alten Jabrgang ber＂Eartentaube＂und （d）lieflid）feiren eigenen $\mathfrak{F o l f b a r t}$ in ben alfeinjefigmadenben §aud um，woburd er an Seele unb £eib mieder mertlia aufflütre－und mit Eeibris biefe Weett als Die befte aller mög． Iiden Weltent pries und gebentedeite．

Diefen Soffanarufen folgte aber ber Dereatiditei，ald to giemfid，alles it feinem fdön möblierten Bimumer aufgeraudt und serdampft war．Uno als er falieflid aud nod bie ₹a－ peten als Bigarte in Die £uft geblajen batte，ba mar bas $\mathfrak{l e}$ ekte in freube und Euft bertan．

Seine EGbre wurbe Defnbar wie ein atter Sofenträger，und fie buate fid endidid unter ber Germalt bes Sdiafials．Und ber §Keinrentner シinzenz Sägfeiller gab fíh einen weltmännifめen Suta，ber ihn ins Büro ber ftaatliden＂Steintentner－Şilfe＂ führte．Dort，fo batte er erfafren，wurden ben Xrmen am Jrbifiden sie ©penden und 2ftanofen ber ungenannt fein wollenben Stifter in Sodjerzigfeit unb Milbe verteilt．．．． $X_{\mathfrak{n}}$ Diefer Stelle afio bat ber §Teinrentner um irgend etwas Яаuфbares． $\qquad$ Und mie bei Prinzeffinnen in 刃arden．
 ber Stelle binauf，wo ebedem feinen Sals ein Papiertragen fierte－als er bort cine wirtlids edte Sigarre überreib） belam．Wie zu cinem Sottesbienft bereitete er fid in feiner fablen Bube zu bem unenbliden SenuE vor．Stieben Stunden
 menfdenfreumbliden Spenbe．Im voraus fdiate er Dant： gebete zum Simmel empor，in benen aud furbitten für ben ungentanten Gtifter un̊ für bies bortrefflide $\operatorname{Siuro}$ einge－ fdifoffen maren．．．．

Derart yorbereitet，entsuinbete er bie Sigarre，tat ein
 Befunb vermodte nidt feftru－ ftellen，of als zodesurfade bie มnmentiflide Jfreube ober bie Qualität Der Zigarre mafgebend war．－Bescidnenb if immertin geweien，Dā́ die Unterfuđungen am Rörper bes Entidla． fenten－und nidft an ber ange－ raumten Bigarte borgenommen murben；Demn felbft Die faneibig． fien \％irgte uns bie Chemiter für Sprengftoffe wagten es nidit， Diefert そabat in शaud zu ber－ manbeln．－Durd Den Raud． flub＂Strokgalm＂betam ber RTeintentner aber nod ein wür－
 glieber raudten am offenen Srabe je cine Savanna unt flopften bie 2 fithe in Die Srube binein，tro fie auf eine Bigarten－ fifte fiel，in bie nun ber arme Rauder bis in bie Emigfeit ein－ gebettet wurbe．
$\mathrm{Xtm}_{\mathrm{m}}$ Sügel feines Grabes murben ₹abatsplanzen einge－ fegt，won benen fid im Serbft Der Firiebbofaufieker im 豸or－ übergefen feine furze פfeife flopfte．
craff soferiofer．

„Id habe mid immer gewundert, wiefo das $\mathfrak{Z a b e n}$ fo frifche Farben gibt. Seitbem der Sippenffift aufgetommen if, weís id es!"

# Der Bürger amüfiert fict 

ミon Rabio，Film und Rabarett

Th）bin im Nebenberuf Bergnügunggemerbetreibenber． Das bebeutet：Eine ungtüdlide Beranlagung，Boskeiten io auszuteilen，Dafe fidh die Setroffenen getitgelt füblen，bradte mid）aufs Breftl unt vor das 5Mifrophon．

Die paar wirflident＂RKeintunftbühnen＂，an benen ide enga－ giert war，erreidte das Sodiđfal affer annäbernd fultureffen Seftrebungen：fie verfraditen．So fand ids Selegenbeif，in Sofpizen firupellofer Eebendfreube Beitbofumente zu fammelt．
 yier und bo cinen Sblid werfen．Ergebnis meines Quellen－ fubiums：Dic Ertenntnis，Daj bie Romiler bie ibealften $\mathfrak{B u}$ ger und Die $\mathfrak{B}$ ürger bie ibealfen Romiter find，fowie biefe freinen Segebenbeiten：

Das unporitifac $\mathfrak{B a l l e t t . \text { Die Bafletmeiferin }}$ Sophie शoefeler（genannt：Saida Sototstaja）if emport， sag id fte bumoriftific）und，wie fie frafent meint，politifas angefagt babe．Mein Werbreden war，bafid fonferiert batte： ＂S．S．，einmal ausnabmsmeife $n \boldsymbol{i} \boldsymbol{\phi} \boldsymbol{t}$ bom：efemals faifer－ tid）－ruffifden Ballett zu Petersburg！＂Sie rar auker fid uno warf mir vor，baf diefe Bemerfung ifre gange Nummer ber－

Dürbe．Sie fei eine neutrale Rünfterin und molle fadfid） unt unpolitifis angefagt werben．Dann rauidite fie aufs Bühnden unt tanjte mit ibren Damen in fotetter Uniform Den－Fribericus－§たe－s）

S3ie man fida fellt，fo Iiegt man．Einer Gebeimparole folgend，bauten bie meiften Sunbfunlienbeftellen im Sabre 1924 alle politijd unb religiós belafteten Rünfter als 刃itwirfenbe bei ibren 》rogrammen ab．Die Şörer fiegent （fid）aber auf bie Dauer bie merflid）zenfurierfen und obent Sendungen nid）t melyr gefaften．Die＂fiterarifden $\mathfrak{B u ̈ r o s "}$ engagierten ako leife meinens hin und wieber Spreder，bie nidyt durdjaus als national abgeftempelt waren．So aud cinen ourdaus republifanifden Rollegen，ber cinft beim Srofreine－ niaden faltgeftellt morben war．Mit grofer Stergfidteit bei feiner SRücfeftr begrüft，fragte er gerabełu，warum man fo lange auf feine sntitwirfung verzid）tet habe．
Die liebenswürbige 2 （ntwort Yautcte：＂Das batte rein ted） nifde Sriinde，Sie fanben bei frufheren Senoungen nur zu weif fints！＂

S．Edinog．

## उनefflagen




Der Randibat：，，So？－Na，das paEt ja banu herrlid zu meinen Eimatymen，Die aud nidit befonders gut find．Mein alter Serr fareibt mir aud，fets，bán fíd bie Zu§gabe nad ber Einnabme ridten muE．Paden Sie affo bie „nidt be－ fonbers gute 2 （uøgabe＂rubig ein．＂

3
 Glonden und fefre rejervierten Bremenjerin，im ßatsfeffer． Die Dame füflef fid in ber ringsum berridenben baverifden Semuitlidjfeit nidt gam gelfeuer．Da lam mit mebreren an－
 und Gafte，man mertte es，adut fafle Bod intus．Die groEie Rifitle gefiel ibm．，Niditt mafrr，Gnäbigfte＂，fagte er，Sie geben mir Geute nod＇ein ßuffi．＂（Ext fagte Buffil）Und bas
wiederhotte er immer wieder，fidi an ibrer Werlegenfigit wei－ Dend．Sie molfte gerabe feine Spafverberberin fein，und als er fie wieber fragte，ob er ein $\widehat{P}$ ufif befame und ob Siz inn liebe，erviberte fie freundid），，fie liebe inn wobll ald 刃enid， aber niddt als Mann＂．

Der Şing fáaute mide an．Dann lädelte er，neigte fritien Muno vertraulid zu meinem Dbr umb fagte：＂Du，wenn fent id）äfnlid zu ibr gefagt bätte？．．．＂

3eibnung von sfurt sifgefoto
＂Sha Srabamm，wat is bent faputt？＂
，Jすd）bin gewöbnt，סのE man mid），（Snä－ Dige Frau＂nennt！
＂Da bätten Se mix nids fu bolen brauden，bet fann id ood nid reparieren！＂


## Brautidnleíer

Sefぁaft in spirna．
Eine ケunbin fritt ein．
＂Tag．Was follsbnnicin？＂
＂I Jd med）te mir mal was in Brautidleiern aniel＇n．＂
＂Mir bam zwee Sorten．＂
＂Beigenie Die nur mal ber． 2fle beede．＂
＂Der bier is vier Shart und Der fier foft fieben．＂
＂Sott，Der vor biere berridts eedentlid ood．＂
＂Berridt＇t tut er＇s．＂
＂Der vor fieb＇t is ood nid viel idectner．＂
＂Sdeener is er fめon．＂
＂Ja，aber nid viel．Und fieb＇r sinarl is e bibides Stiat Selo．＂
，1 Mer fommit aber immer beffer，wemn mer e gutes Stüf fooft．Yor fieb＇n SMart is ber Brautidleier ood viel fefter und Gält e paat Jafre．＂3．s．ว．

，Die Xugen maten Sie mir bitte redft grobi，bie Mafe tleith，die wangen idmat， Die Figur ganz idlant！Uno bie Saupt－ fabe：Das porträt muß treffend ägnlid） merben！＂



",Daroong, Ђerr profefior, tönnen Sie mir nidy afz mpobell für ben 2doam gebrauđhen?"

## 24nolb Scinftin: Sroden unb Brofamet.

Die Nifere ber heutigen Siteratur rübrt, glaub' id, bavon ber, bafg bie Sdreibfler bas £eben nur aus ber £i. teratur fennen.

Es gibt Seute, bie fabweigen, wenn fie nidts $z^{3}$ fagen babert, und folde, Die bann fein Ende finden.

Er legte bebeutfam Den Beigefinger an bie Eippen: "\{affen Sie, bitte", fagte er, „babon meinen Rollegen ge-
genüber nidts verlauten. Sie wiffen Dod), wie Rollegen find!"
"Ja", fagte id. "J\$ weig. Die SNemiden find in alle Rollegen!"

Die polnijden Saifonarbeiter ober: Das Sod im Dften.

## Trab

Redits und linls von ber Elefirijden bitben fid) Sruppen bon Smeniden.
$2 \mathbb{K}$ §dauen Der (Eleftrifden nad). Dort trabt ein Mann immerzu binter bem Wagen ber.

Ein bia̛er Siktopf bellt ben Souukqann an: "Sie follen balten . . . fider bat ber SMann feinen Roffer doer fonft was im Wagen ftehen Iaffen!"

Im Trab famingt der Sdutmann binterker und fareit: "Salt! Salt!"

In ber ETeftrifden erbebt fī Selädter.
Der Sdukmann tann nidt mehr mit.
"foalt! Şalt!" brüflt er und der Ruf pflanzt fid fort unter einem gewimmelten Saufen Sdulbuben.

Sinter bem \{rabläufer ber gellt ber Suf: Salt!
Ein Dukend 刃neniden buxpen mit bem Wagen fort.
"Sider . . . a Dieb . . .", fidnauft ciner.
"21ufbalten!" fdreit ein anberer.
Bon Der Eleftrifden raus Iadt einer: , Der narrifde Rerl mird balt bem fräule da nadlaufen . . . zwegen ibrer fdönen s'falt

Mit einem fdiefen Siưon fig̨t eine ba. Sie mady giffige 2fuger.

Selbftgefälig betradtet cin anderes Sräulein ibre fobonen Säufer.

Swinfert ein fradoürres Mannsgeftell: „Bwegen Egna Thre falanfen faren wirb ber ba binten nadlaufen ..." Mitten im Beladder ift bie §alteftelle ba. Ein Bündel Sieniden feht um ben ₹rabläufer im Rreis.

Bammpacten tu id Eyna ..." fagt ftreng ber


Der §rabläufer veridnauft fid.
Srab idwingt ein grofer, idtanter §eerr aus ber Eleftrifden und madit cine megmerfenbe Sandbervegung.

Mit einem Sprung bebt der Saufer mas auf.
Jemand fragt: "War's a Wett?"
Meint gemuitlid ber RerI neben bem Sdutmann: „Meini Serridaftert, Den groben, fdlanten Seerrn tenn id. ... Dem Yauf idh nad)... Der feerr raudyt alli Bigarren nur balbet . . Die andere Säffte wirft er furt . . . und zwegen ana balbeten, feinen Witidina fann ma bod a balbes Stündel ber Eleftrifden nadlaufen . . . net wabr?"

## SOEBEN <br> ISTERSCHIENEN』

 <br> \title{Protokoll vom <br> \title{
Protokoll vom Sozialdemokratischen Parteitag in Kiel am 21. bis 27. Mai 1927 nebst Protokoll der Frauenkonferenz
}

Gebunden 3.60 Mark

Zu beziehen durch Jede Volksbuchhandlung oder vom Veriag

## J. H. W. Dietz Nachfig

Berlin SW 68,
LIndenstrabe 3


## Die Frau

Yon Dr. med. Paull mat 76 Abbudmegan.


halbweibe 4 RM, weiBe 5 RM, bessere 6 u. 7 RM, daunea weich. 8 u.IORM. beste Sorte 12 u. 14 RM, Versand franke zollfrei gegen Nachnahme. Muo cter frel, Umtausch und Rinckn. sestattet.
Bencdikt Sact.
Benedikt Sachiel bei Pilsen, Bohm

Cribts Awry, LMurOinstreseet



Eherenite erbatt, Prelgifte Âber bygien,
 tentu. 280 getupfiege tofteni. Santatshaus Ma Jigniner, bett, Prosutution, Geschlechts-Krankheites, Weahselfahre taw. Kartonicrt, 4, Hableinen S,- M. Porto eatre


Musitensfrumente, Salfen u. Besfandfelle


angom. Anz. geg. bequeme Wochenzabl. v. our G. M
Verlangen Siosofortillagtriorten Proopektmit Preisliote tach Ober andere Cameras and Pernciliser gratis and tret. Wealier ili. Gearta, Berlin 6.42 Postish 253 C


## WBerden ©ie Riedner!

## Eernen ©ie frei unb einflufreifion reden!

 Erantilige quebifbung zum freien Rebier burch ben bon bem Direftor








Rebner = anfabemie R. \$afbed, Berlin 24, Doisbamer ©trafe 105 a.

[^0]England auf wílder Fahrit

 Sdaden bezablen!"


[^0]:    "Lachen links" erscheint wöchentlich am Freitag, in Berlin am Mittwoch. Alle Postanstalten, Buchhandlungon und der Verlag nehmen Bestollungen an. Bexugoprele für Deutschlend Einzolnummor 25 Pig. Heuptschriftloitor: Erich Kuttaer. Verantwortlich für don redaktionellon Teil: Friodrich Wendel, Berlinopriodonau. Redaktion: Berlin SW 68, LindenstraBe 3. Für unyerlangto Beiträge wird keino Garantio uberaommen. Alle Rechte an sämtlichen Beio trägen vorbehalten. Verlag, und Expedition: J. H. W. Dietz Nachng, G. m. B. H., Berlin SW 68 Lindenstr. 3 . Druck: Graphleche Werketätten G. m. B. H. Berlin. - Anxelgenprels fur dio 6 gespaltene Nonpareillezeile 75 P gig. - Anzolgonannahme durch dio Anzelgenabteilung J. H. W, Dletz Nachfig. G. m. b. Fi., Berlin SW 68, Lindenstr. 3. Tel.: Dönhoff 7653 (Postscheckkonto Borlin 33193 ) und alle AnnoncenoExpeditionen. - Vorantwortlich für den Inseratentell: Rudolf Gotzo, Berlin. Erfullungsort für allo Zahlungen ist BerlinoMitto.

