

## An untere $\operatorname{slefer}$ ！

 Gn feine Stelle tritt

## \＃DIEIR WAIHIRIE JACOIB＊


Zis Bezugirethte aer Ghannenten erfiam feine ofntergrethung，anftefe han

 stitteilung $\mathfrak{z}$ mathen hätten．

 Hat，nitht abgehrochen witi，ift eine Gelfotherfänolithleit．©er wird weiter＝
 ©̈ffentlidfteit burd lange §abrzebnte bindurth woblwertraut geworienen


 weg ridftig erfannt und gebüroigt marden fino．
 Jacah＂frautht fthy nitht feterlitif barzuftellen．Wag er war，wird er fem：

## das


 fo wiffen wir，dafs fie aem，，\＃abren Jacah＂wie einft，fo auth fett，unid fetyt erft retht，zur Beite treten wirt．
かnd 】atum ein fröblithew
guf miedertathen im

## $\cdots \mathbb{W} \mathbb{H} \mathbb{R} \mathbb{E} \mathbb{N} J \mathbb{C} \mathbb{C} \mathbb{O} \| *$


7 2 Ie Bedaftion．
马er Eerlag．



Fontinente werben űberbrüat, Ěntfernungen ifluforifd gemadt, Menfden faflen fid) um den §alg, - nur Die 2 Böfer fönnen nid) zueinander fommen!

## Dis Stänker

(Ein bramatiddes Spiel von Zheoberid) Neumonb.

Sdauplag: Die Weltbübne. $2(\mathrm{~m}$ lauteften fdreit
刃nifolini: Jめ lebe vom Morb, id leb' vom ßerrat
Uno falage ber sienidbeit Wunden.
5) Madt man auf mid cin 2ftentat,

So ift es meiftens exfunben.
2 frbauernd fuibr' id ben Krieg im Naul.
Primo be Riyera: Jd leite bie Sade in Spanien! 2flie beibe find wir nidt faul.

Dieswo Duces: Bergleide פitarofto - 2tbanien!


Wupeifu und Senoffen,
Wir find faon mebrere Jabre lang
Zu Chinas Berwuftung entfdloffen.
Betanntid ift bas Senterbeil
Eine ganz famofe Erfinbung.
Einige Stablhelmer: Sowas grüßen mit lautem Frontgeil
Wir als frobe §erffindung.
2(d), wären wir bod) aud in Deutidland jo weit,
Die Roten ridjtig zu idröpfen.
Wir mürben fie voll Seiterfeit
$\mathrm{X}_{\mathrm{n}}$ bie $\mathrm{W}_{3}$ änbe ftellen und Eopfen.

Was übrig bleibt, wir ididaten es bin,
Wo ein wadfiger Unterftano frei ift.
Da ftirbt fid's ausgezeidnet brin,
Wenn man nidt felber babei ift.
Die Serren ber §. श. U.: Was munteres Nieder. fnallen betrifft,
So if bas bei uns zu §aufe.
Wer gegen uns fämpft in Wort ober Sdrrift,
Wir erfdiegen ibn obne Paufe.
Unb für einen Fgelozug frif(d, fröblid) und frei
Eaffen wir bemonftrieren.
(Werfraulid) bemerft: Trok allem (Seidorei -
Wir mödten nidt gerne maridjieren!)
 Street,
$U_{m}$ gleidfalls mitsufratehlen.
Dan wir begabt find auf biefem Sebiet,
Wirb wobl feiner verbelflen.
Jm © bor $\mathfrak{J}$ : Ja, fo madit man in Kriegsgefabr,
Bis wir glüafid wieber foweit find.
Sm §̧intergrunb: 2fber es glüdt nur, ba§ ift Dod flar,
Wenn nid)t bie Bölfer geidjeit find!
Die Weltbühne verbunfelt fid) weiter.

Ruß̂land


Wenn ber Kolfdewismuß nerbös wird, witd eine andere Sand das Gteuer űbernehmen! Das aber wirt feine zariffifde 5and fein!

# Karl Schnog：Schutzfrist 

Manch braver Mann von Buch und Blatt， viel schreibende Gesellschaftsstützen bemühen sich，an Dichters Statt sein Werk für fünfzig Jahr zu schützen．

Das heißt：Man schützt von Köln bis Prag Poeten－Nachlaß für die Erben． Berechtigt ist nur ein Verlag aus Dichtershäuten Fell zu gerben．

Ha，wie der edle Eifer glüht und der Empörung Flamme lodert．
Wie man sich um die Dichtkunst müht．
（Besonders，wenn der Dichter modert．）

Ich bitte，lieber Schutzverband， durch Reden，Pläne，Namenslisten， auch ofters einem anderen Stand， die Schutzzeit länger zu befristen．

## Snnen＝Orctitetur

Iaubenfdlag aus Pirna bat geerbt．©ine diffe Malie（Geld．
Davon läß̂t er fid zunädft einmal eine Zilla bauen．Mit allem Romfort．Fit und fertig．
＂2Bie münjden Serr Iaubenidjlag Das थrbeitazimmer？＂ erfundigt fíh der Baumeifer．－„Das überlafie id Sbnen．＂ „Uno die 23änoe？Wiel Fenfter oder $\mathfrak{F u ̈ b}$ erregale oder eime \｛化品e Lapete？＂ ＂Eenfter babe idf gelyabt＂， meint $\mathfrak{Z}$ aubenfolag，„eine Tapete aud，berfuøjen vir es einmal mit cinem Büderregal．2bber Die そǘter müflen Sie aut faufen，Waumeifter．Gie mifien：Mit allem תoms fort，fir und fertig．＂शäf einem halben Yabr fteht das 5aus．Zaubenfぁ́lag ziefte cin．Gein 2 rrbeitss zimmer gefällt ibm be： fonders．Зrvei 2 $\mathrm{Fän}$ de doll mit ridhtigen ஒuábern． Dben und unten．ভđjöne
 zem Sederrüden．Und biel （5old Darauf．Mlle welf beroundert die Bibliothet． Taubenfidiag gilf als Wibliophile．Sn feinem Saule fammelt fiid）die literarifde welt Pitnas． Y̌ben Ubeno fiţt man bei ibm und \｛pridt über Büder．Tut er fann nidft mitreden．Wुenn er den Nund aufmadt），feírt alles．„ケu nee＂，figet er eines Iages bèäppert in der Bibliotbef，„bätte idf man bló f $\ddagger$ böne $\mathfrak{E}$ apefe genommen． Die fieft man und dabin＝ ter iff nidts．Wei den Büあern aber if binter Dem fabōnen Reberrưđ̛́n nod allerfand dummes Seug！＂

## Wor Sem Reichss＝5ptel

3eidnung von ©．Sitw

 verbectratet find！＂

Manch braver Mann von Blatt und Buch würd＇bei der Frage arg betreten：
„W as halten Sie von dem Versuch
mit einer Schutzfrist für－Proleten？＂

## Das 3 ücttige Ungarn

Das Geburtsland des mit æiedt \｛o beliebten Baron Mifopid bat fid）auf feine fittlide गrifiion befonnen．（Ess gibt fajeinbar aud）nod andere Qänder，an deren Wefen die $2 \mathrm{EBelf}^{2}$ genefen joLI．）Die Meinigung Der（Jeifter ift bier bon（3rumb auf bors genommen worden．Зuerft in Wudapeft，das vor den Зeiten feeliij）er Erneuerung $\Re$ lein＝ßaris genannt rourde，momit roobl Ђauptiädlidf）die（3egeno um Montmartre gemeint war．Ess foll fünfig nidft mebr das recike，fondern das tugendbafte Ungarn
 fen zunädyft einmal Frauen auf der © frake nidt mehr bon Kännern angeípro： （f）en werden．Die iffurffen Uniformen der §onved： §ufaren und des $\mathfrak{B u n}$ ， Des Der Erraad）enden Magıaren iprecten für genviffe Dämden eine be： redte ©prati）．2Vozu alio nod 23 Borte？2ud das Leifefte Simmeloonnerwet： ter Darf Dem（3ebege ungariicter Zäbne nidht mebr ungefübnt entflieben． Es gibt von lekgt $a b$ in Ungarn nur nede einen Flud．Den Der Räderlity： feit．Macfte Gfulpturen mülïen aus der Dffentlid＝ Feit entfernt， 2 ఝbbiloungen Slafilifiter ©tatuen mülien eingeftampit reerben．Yus （5runden der Gtaatsrai＝ fon．Uno das mit Redft． Denn es gibt feinen bim： melfdreienderen Gegenjak̨ als $z$ ．W．：EFine \｛ $\ddagger$ blafende Tomphe und ein 『er＝ rvadender Magŋar．Das （Einzigfte，was fid unber＝ bült und nadft in Ungarn zeigen darf，ift die monar＝ ¢ijtiifde（כefinnung．
stari Ednog．

# 3m Dorfpariament 


＂Das iff ein Stanbal ohne gleiden，baß in bem Fluß binter ber §emeindewiefe Mảnner und Frauen aus ber
 höhnung afler mioral ．．＂ufiw．ufw．


Die 2birtung ber Rebe．

## Oas Sfleicfgemítht

＂Bal Enger Streiterei net auffört zwegen ber 2arbet，nad）． bem befreten mir zran Dös Wirtsjaus nimuter，id unt ber Maurertoni＂，fagt ber Steinbauermarl fo uiber ben Wirts． tifd）nüber．

 2rbet an ba Kirden！＂fareit ber Sirfelbaber und rennt mit nod）zwei gervidtigen Semeinbebirgern ins Wfarthaus．

Der Mfarter fagt zu allem Ja und Xmen．
Sein 凡ugetbauめ fauttert vor Iaden．
＂אath＇t，bös fann zwa，ber 5Rart unt ber Zoni，die－Gat amal a Serr Roller mit affe Waffer tauft ．．．zebnmal bab id＇s beant zwa g＇fagt，fie follen bei sie boken Mirdenftaffetn frifde Stoaner einfeken ．．bobohaba．．．f fann bös Spik． buben，faule ．．＂Iadt Der Wfarrer feine Rödin an．

Die zwei Eommen nidt brum rum．5）Mit Dem afferidwerften §androagen fabren fie in den Brud，laben paffende Steine auf，und ziehen ben Wagen beimmärts．

Bei ber Walbyöge fplitert bas fintere Sab．Der Stein．

## Gauermafl nimmt ben Werfzeuglaften und baut eine banbwofl

 Draftfiften ein．Sdmizend und feumeno legen fids bie zwei wieder in ben Sug．
Nebenber fomut ber billige Jafob bazu，wirft feinen Siud－ faif auf bie anbere Seite und meint：„SWas babt ibr zma for a f币iefes Jfubrwert ．．．？＂

Domnert ber Maurertoni：${ }^{2} 12$ nitefn tun ma，wie Wferb＇I， zebin Paternofer Gam mer \｛do runterg＇madit unb an Saufen Rofenfränz ．．bilft nir ．．．i ghab，dá ber ₹eufi unfidrbar binten braf bodt unb bremit ．．＂

D8 Sleidg＇midt feblt ．．＂brummt ber Steinhauermarl．
＂SBarum bolt ify net ben bodmerbigen Pfarrer？＂tut ber Samidwarenjafob．
，Was foll ber ba？ 2 Weibmaffer bam mir fobo af bie ミäber gidmiert ．．＂．fagt ber Koni．

Seinen \＄Bart fireidf ber Jatob und fagt bazu：＂Dumm－ Dumm fellt mer fid）unb fiebeg＇f（deit is mer ．．．Solt euren Pfarrer und boctt ign vorne uf＇s Wägelid ．．．Ginten ber Zeufel utt vorne ber Pfaff ．．．bas gibt bas redte ©leidge－ midt．．．＂

## Brofen und Brofamen

JTm faidfifen Modellifleio ftedt oft eine Ronfeffiongferle.
„(3laubfit du, da反 es einen (sott gibt?" "Daß̄ roeín der Şimme!!"

Worte enflaften, und babei braud)t man dem (Gejagten nod) nid) cinmal (5ervidt beizulegen.

Das Denfien if eine Яrantleits= erfdeinung, Die bei fortgefdritte= nem Gtabium fold riberlixfe Formen toie $\mathfrak{J r r f i n n}$ und Pbilo: \{opbie annimmt.

Die Fauft auf Dem $\mathfrak{2}$ uge: Juftiz und Berectfigfieit.

Der neue Sfil in ber Riteratur: Şaufle im Ronjunfitio.

3eldmung oon ©. Sleto

"§err Direftor, was zablenfe für'n gloh, Der notorif(d auf Sitler gefeffen bat?"

Brỡen und Wrofamen
Das Wुunder ber £iebesbefriedi gung iff, daf fie uns ewig unbe:


Das roir fold) üble Mrenffiten find, hat cinen ganz einfoctien (5rund: reeil nämlid) unfere lieben গädffen unfere Jnfer: preten find.

Die Şぁonteit mander Frauen riefft nut in einer beftimmten Umgebung. Vilo und Rabmen mŭflen zuiammenpafien.

Nande Seute Fönnen fid) vor ifrer Sduúdternbeit nur ourd) überfriebene © $\downarrow$ jamlofigzeit ret ten. Wer Sdminte fo didf auf= trägt, bat immer etroas zu verbergen.
(armolb Reinfteín.

## Karl Schnog: Siegeszug der Technik

Kein Wickelkind, das nicht zu preisen wüßte die Höchstrekorde mit beredtem Schwung. „Von einem Weltmeer bis zur anderen Küste ist nur ein Sprung!"

Wer war Columbus? Wir sind doch viel weiter. jetzt wird gefunkt, gefilmt, getankt, vergast. Wir Gotteskinder sind die Fortschrittsleiter emporgerast!

Das Hirn der Menschheit unter Flugzeugkappen hat Land und Leute greifbar nahgebracht. Und immer kürzer werden die Etappen von - Schlacht zu Schlacht!!

## Silfe!!!


${ }^{\text {"Da }}$ is 'ne Fartoffel in ben Fanal gefaflen! Die muß gerettet werben — Die શgrarier \{drauben Die 3 öfle höher!"

# American obrink Stahfhefm 

Beidgnungen bon 3alobud Beffen



In srevenbroid，einer RIcinftabt nake תöth，wito cines ₹ages ein Staflyetmwerbeferbzug mit Dem übliden Sums und Zrara geftartet．

2ucd cin ₹rupp uniformierter Embrbps aus Rön finbet fiid ein，Sotarder an den felograuen Sdjimmüben，Rdjifl－ flappen auf den windjaden，jhandefterfofen und den Muno voll Patriotismus．In einer ber Wirt $\ddagger$（d）aften Taffen fid）bie Grün－ börner nieder，¡pielen die gerviegten Groffädter und fommeifen


Bofonbers unangenchm fält ber §äuptling ber Eruppe auf，Der mittels ciner 刃eibe flimpernber 刃zbaillen bie Stelle andeutet，morunter das patentiert feutide §erze voridrifts． määig tronumelt．Exr fiţt mit feinem 2 fojutanten ipeifenb an einem Sonbertif）und burdfnarrt mit grefler fifteffimme femmandiereno baछ frieblide Saftzinumer，wenn er nidet gerade fdgmaģt deer rülpft．

Nad beenbeter 刃 Mahlzeif ruft er bas Servierfräutein beran uno tharrt：„Sörnie ma，Sie，hamic nu for uns swo beibe ned）wat Exquifites，wat jans 2usjefallnes zum Deffert？＂
 Leidt＇n Sognaf fein？＂
，Mee，Srollein，wat janz 2fusjefallnes hab＇idh jefagt－ Rutibamafla valötn wa alle Zaje－mat janz Unjemöbntidies muß et finb？－－Jđ meine，＇n forfden Sinfizz Doer＇n frammen Eobbler－or bave you anotleer american brintss＂

Wor bem unverfänoliden Gećcires zuft bas ©ervierfräulein Gilflos Dic Sdultern und fuat mit ben Bliten Bufludt beim Wirt，Der fidk aus dem Sinterfalt ber Zhefe bervorzwängt uno an ben Säuptlingstifid berantritt．＂Wat foff et nu fin，minge Säre？＂
＂，Save you american brinls，ofo boy？＂fnattert ber Saunpt－ ling bin，fidmtlid fotz auf feine Spradtenntnife．
＂Des，we have！＂pariert zur Werwunderung des Gaftes ber Wirt und entidmindet rafd in bie Rüde．

Nad ciner Minute fefirt er wieber zuriuif und mit dent Worten：，„Sere，my barling，american brint for you！＂fegt er zum Saubium ber umfitenben Einbeimiif）en bem nun völlig зulammenfadenben §äuptling eine－mit aflen Errungen－ fめaften moberner आicintinderpflege aubgeftattete mil $\alpha$ ． gefïlte ©augfaride yor．

凡．วn．


## Aherglauben

Die meitperbreitete æeligion ber Mübiggänger if Der Zherglaube．Wer yon den wirflide Sdjaffenben bätte aud Seit，fid bie ausgetluggetten Spisfindigteiten zu merten，die gelangmeitife Sirne fith ausgeradet und vererbt haben？

Der Willde im auftalifiden Wuid）unb Das verwötnate \｛utusweibden Des $\mathfrak{B o ̈ r i e n j o b b e r s ~ r e i d e n ~ f i d h ~ d i c ~ S a n d , ~ w o ~ d a s ~}$ Sebiet bes 2fberglaubens beginnt．
$\mathfrak{F i u r}$ §roleten find sie Exrüdflein unwirfiam，wie cin

，Wुenn sir cin Seidetrmagen begegnet，mugt ou，um tuinftig immer Gelb zu baben，auf Deine Brieftaide tiopfen．＂

## Weldar 2ubeiter bat cine？

，Wenn bir bes morgens als erfe Derfon cin altes Weib begegnet，mugt bu umtebren！＂

Sabr ift nidt feben Morgen bic gleide Wegegnung mit imuter bent gleimen alten Weibe，ber－Mot？
＂Wäfrend eines Gemitters darff bu nidgt effen！＂
Mande braudjen zu biefer Ubung gottgeroollter Ent－ baltamteit gar nidt auf ein Semitter bu marten． 3． 2 ．：Die $\mathfrak{X}$ rbeitslojen．
＂Spinne am Morgen＝Kummer uno Sorgen， Spinne am 刃ittag＝Sluidáam britten ₹ag， Spinne am 2 fbend $=$ erquitend und labend．＂

In Mietsfafernen weben bie Spinnen yon morgens Bis Mitternad）t．

## ＂Perlen bebeuten ₹ränen．＂

Wobei an bie Werlen ber §rau Senerałdireftor und Die Zränen ber Seimarbeiterinnen gebadt iff．

[^0]


## Mgnormitảten

§n uns aUen falummert der Sang zum Primitiven．WBenn twir efrlid） find，múfien mir geftelen，dа反 unfer erroadjendes 尺umptintexeffe in Der Jugend veniger den Rlafiifern，als Den Sebensroutroigf́eiten und $\mathcal{Z}$ bnormi＝ täten galt．
Das Panoptifum und das，W3iflen＝ （d）aftliche rabinett＂fino faft ganz ausgeftorben．Die feltfamen（5ebilDe retteten fid）in Warieté，Birtus und－ Politif．
Einige Der origimellfen Misgeburten （eien dem ஜ̌e（d）auer bierourd）emp（ob）＝ len．（3een gezeigt murbe früber das ＂Ralb mit zrei תiöpfen＂．Die Sebens＝ daure ber beraldijid geftalfeten Ziere war nur furg und ber ausgeftopfte Rabaver von geringem Jntereffe． Tinterefienten（ei dec nod）lebende EFr： fats roarm ans Serz gelegt．©巨s ift ber nationale 23 äbler mif feinem unfterb＝ lidyen Šaß gegen den Grbfeino einer＝ feits und dem ebrlidsen 23 um id），mit Dem Tadbbarn friedliden 5andel zu treiben，auf der anderen Seife．Dies Stimmbieh if ein Pradjeffalb mit zroei תöpfen．

Die＂Dame obne Unterleib＂ift der Wergelfenbeit oder dem（3eläd）ter an＝ beimgefallen．Man bielt die Worfüb＝ rung für Spiegelfedterei．－Die öde 3 eit der 2 lufflärung ift nun vorüber， und wir meniger Fepptíchen（Gegen：


Der §erfonenzug paffiert bas Mutbengebist unt murs Der Şodmaffergefabr wegen Iangiameres Tempo fabren．Uberall erjeblid ふeripätungen． $\mathfrak{U n}_{\mathrm{n}}$ sinem Drte muf fogar $\mathrm{Um}_{\mathrm{m} \text { teigeverfefre ein－}}$ freten．Die Einwokner，bie in ber legten 3eit fobon bas oritte Mal unter Wafferidaben zu leioen batten，find febr niedergeidlagen．＂S＇ift wicder alles ba，was sum Sodmaffer gebort＂， fagt ein als ङepädfeäger fungierenber ઈäugler： ＂ßieh idwinmt weg，bie Saat if futid，uno
 adjtent abgeben．＂
wartsmenjden baben wieder Freude am Unecflârlityen und Seltfamen．－ Wer beute nod）ein Monftrum（udjt， das bei einigermafen normaler Biloung Des DberÊorpers verblüffeno den $21 \mathrm{n}=$
 unteren Extremifäten beraubt，bec be： trad）te eine Dame aus Dem Jungs frauenverein und er gervabrt den beften Erfaft für＂Die Dame obne Unterleib＂．

Der＂S $\ddagger$ langenmenid）＂oder＂ßauts fおufmann＂ift der artiftifde Bertreter eines jeit Jabrbunðerten ausgebilDeten $\mathfrak{R o ́ r p e r t r a i n i n g s . ~ S e i n ~ o ̈ f f e n t l i d e s ~ U u f s ~}$ freten if aud）feltener geworden．－ Dafür zeigt der Diplomat feine uns erfort entroidelfe FäbigErit，fid $z^{u}$ rinden und zu verrenfen，olyne das जje
 תopf，verorebt das（ $\mathfrak{R}$ fä $\bar{B}$ ，biegt ben Rüden in bisber unerreidfter Bollens oung und fann deshatb als foraler Sぁlangenmenf $\ddagger$ ange $\{$ proden twerben．
Uls neuefte Senjation gile der in Berliner Zarietés arbeitende ©as： iक）Lưfer＂Dmifron＂． 20 Siter Mcetilen＝ gas verleibt der Mrtift feinem Magen ein，um vor aller $\mathcal{Y}$ ugen toenige Mlinus ten fpäter Roder，凡̌ronen und Plätt＝ eifen mit dem nötigen Brenmfoff zu ipeifen．－Es ift gar feime fo groge Runft，feine inneren Drgane fo zu trainieren，daß fie die frembartigftem Stoffe roiberftandslos aufnefmen．－ $23 i r ~$ baben in den lefgten Tagen grósere Phänomene beobadten Fönnen，baben

## ＂Jeschäff is＇Jeschäff！＂

Im Anfang war die Konjunktur Sie strömte rot durch Krämerflur mit Sichel und mit Hammer． Old England grinste：„Komm＇Se rein！＂ （Jeschäft－Jeschäft！）und ließ sie ein in Englands Schleusenkammer． Der Weizen blühte wie noch nie！ Die Warenbörse stieg－und wie！ Profit ritt Galoppaden！ Doch auf die Hausse folgt stets die Baisse ．．． Jeschäft－Jeschäft！Da warf man kess die＂Sichel＂aus dem Laden！

Very well－1

Durch „Ein－und Abbruch＂kommt in Lot Prozent，Nachfrage，Angebot．
（Jeschäft kennt nicht Blamage！）
Schon mauschelt man：Wir sind bereit！
Doch kostet das ne Kleinigkeit！
（Was zahlen Se Courtage－－？）
Noch ein Momang und－was heißt Stolz？！－
umarmt man grinsend Rosengolz
wie einst zu neuen Haussen！
Na，Gott sei Dank，Graf Westarp，wie？ bei uns wär＇so＇ne Parodie doch völlig ausgeschlossen－？？？

Very nice－！
Josef Maria Frank．

Der Braf

，1Das Saterlant fann nur gerettet merben butd bie £iebe zu Dem an． geftammten Serridecrgaus und burd Die Treue für bie SRepublif！＂
einen aufred）ten treumonardiftifden Mann gefehen，der ohne die mindefte 21 fftrengung die vidermärtigften Re： publifidubgefetze bor aller 2ugen id）lua̛te！Unjer＂Dmifiron＂beigt（3raf 23 eftarp！

## £．£．Sefitungeidiau

Sim＂Şamb．§rembenblatt＂fand fid die folgende 2 Unzeige：

230 Fann befferes，vollformmen unf币uld．，gefundes rgjäちriges Nẩd＝ むen in ber Tāble 5amburgs ibre
 2rigaben mit Preis u．（3． 18784 $\mathfrak{F r b t}$ ．
Das mird den gefamten Ratbolizis： mus aufs bödyfte intereffieren！

## 3um Gall æirtந

3eignung von Serm． 23 IIfe

，Slebe bid weg yon mir＂antwortete einft jemand bem §erjudjer，und was antwortete Sert M2art？？！！

## SOEBEN

## ISTERSCHIENEN!

# Protokoll vom Sozialdemokratischen Parteitag in Kiel am 21, bis 27. Mai 1927 nebst Protokoll der Frauenkonferenz 



## Bullige Esjumischt

 Beftfedrin gerch. SkM. 4 RM wes 5 RMweibe 4 RM, weibe daunenweich. 8 u. 10 RM beste Sorte 12 u 14RM Versand franko =ollfrei ersen Nachnabume. Mu cter frei, Umixusch und Rickn. pestattet.
Bencdikt Sachsel
Benedikt Sachsel,
bei Pilsen Nr, 12

 Gr.Katums. Auftr vM. M10.- an
prtif. Schallplatten M. $2.50 \mathrm{o} . \mathrm{Se}_{\mathrm{L}}$


Wafenfrankenia loüconea 311



Strampfe, Binden, s5mtl. hygien. Artikel. Liste grat. Fran A. Mack, Berlin SW 29, Abt. 6 Willibald Alexisastrafe 31

 WBerden Sie Redner!

## Lernen Sie frei und einflubrei凶 reden!

 Eranbtiade adusbitbung zum freien Rebree bura ben von bem Direftor
 Togifates Denlen, frcie Bortragss und rogififien, rubigen Denter, sum treien, énfulugreifen æebter unb feiferinben,



Erfoige Über Ertwarten! Xineriennungen aué aflen Sreifen! Ifber 100000 Stubierenbel


"Lachen links" orscheint wöchentlich am Freitag, in Berlin am Mittwoch. Allo Postanstalten, Buchhandlungen und der Verlag nehmen Bestellungen an. Bezugsprels für Deutschland Einzelnummer 25 Pfg. Hauptschriftleiter: Erich Kuttaer, Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Friedrich Wendel, Berlin. Friedenau. Redaktion: Berlin SW 68, Lindenstraße 3. Für unverlangto Beiträge wird keine Garantic übernommen. Alle Rechte an samtlichen Beiträgen vorbehalten. Verlag und Expedition: J. H. W. Dietz Naehflg. G. m. b. H., Berlin SW 68 Lindenstr. 3. Druck: Graphische Werkstätten G. m. b. H. Berlin. - Anzeigenpreis für die 6 gespaltene Nonpareillezeile 75 Pfg. - Anzeigenannahme durch die Anzeigenabteilung J. H. W. Dletz Nachflg. G. me.
b. H., Berlin SW 68, Lindenstr. 3. Tel.: Dönhoff 7653 (Postscheckkonto Berlin 33 193) und alle Annoncen-Expeditionen. - Verantwortich für den Inseratenteil: Rudolf Götze, Berlin. Erfüllungsort für alle Zahlungen ist BerlineMitte.

## Die 3ollbelohnung



Zoll auf 3uder unb auf Gorn, 3oll auf Der Gartoffer Snolle, 3 olf aud auf des Rindes Sorn Z3inlt bem Dortemomnaie Der S币olle.

Einer fibt an §ollands §ero
$\mathfrak{S}$ no ertennt, im '2lug' die Зähre,
23 as er feinen $\mathcal{L}$ euten wert



[^0]:    ＂（Strolf madt frob．＂
    Gino bamit aud bie Mratragen in Dbsadlofenafyl gemeint？
    saric eanos．

