
mit. 6


SuıM 18. MParz


Zezt fiehe näciffe Seite!

# 3um 18．2xåu 

Wenn heute felbt Inbuftriellen feft＝Cöne aus bem 2 ufen quellen In 2 （nbetrad）t ber $\mathfrak{m a ̈ r j e n = 3 e i t , ~}$ Wenn man mit fatwarjertgolonen 3ändern Die Didibenden $\mathfrak{3}$ umvändern，
Sid）beut＇nid）t im geringften facut＇，

So fei gefagt：Jht fönnt nidt täufarn
Uns mit verlog＇nen feftgeräuldhen！
Wir find im 2 Sild uno baben＇s $24 d t$ ， Daf，währeno wir ben Bau nod fidhern， Ihr，werte Seren，mit frobem Eidhern Uns unfere Eafden Ieidter madt！

> (夭emad)! Der $\mathfrak{H t i i b l e}$ flügel wanbern! (emad, gemad)! Eins nach bem andern! Uns wits sie Ђand mal wieder. frei! SEs find nod) ein'ge Sdjönbeitsfledèn Im beutiden bilbe abjubecten -
> Unt einem kiärs folgt aud ein trai!

W．

## 2ufgetlart

＂Eieschen，freuf bu Did）auf ben Dfterfafen？＂
 आlapperford）und speifnadtbmant－Das if is bod alles immer Der शapa！＂

## Die Felle

Mit einem dumpfen תnall war die Soalition geplaģt．Sier utto bar ertōnten fromme ฐrauergefänge．Servegten Serjens unt befümmerter刃iene forvitt cin graftionstollege su Papa 刃Rark．
„D，wie abideculid，wie abideulid，Serr Pollege＂，murmelte er， ＂toas fant man bagegen tun？Da baben ein paar oppofitionelle Seitungen gefobrieber，wir bätten unt bei ben ßerbandlungen－affefübrt wie bie Gdafe in wolfsfellen！Webenfen Sie－in wolfgiellen！＂
 treffen－uns find ja a II e gelle fortgefdommen！${ }^{\prime \prime}$

## Wike

Einer utferer befanntefen Wibfobreiber lernte in Shemnik einen Strumpifabrifanten fennen．
„ケa，nun erjäblen Sie uns mal ein paar æibe ${ }^{n}$ ，fagte ber．
＂Id）？Warum？＂

„（Gern，wenu Sie alg ©trumyfabritant mir Strumpfe faenten wolfen！＂

## Die Exinnerungstafeln

Fon ber Unwetterfataftropbe bes vorigen Sommers murbe aud ※－borf betroffen．

 Dic Damalige $\mathfrak{2}$ afferfob be martieren follen．
 „fonft malen bie \＆aufejungen wieber allerfont brauf！＂

## Mitsuteilen ．．．

Der Dide 5uber aus ฆるur： ben bat jemanbem eine $\mathfrak{F u r f}$ gef（）enft．

Srgend einem armen Rect．
Heberall eriäblt §uber von ber gefódenften warff．
2（m Stammtifa．Ђeim Saffee．In ber Gtrafenbafn． Zagelang．Modentang．Mo： mate．Smmer wieber．

ஒis es cinem $\mathbf{j u}$ bumm wirb．
＂Went mant fథon einmal einem armen Fienfofen cine Wurff facnet，fo rebet man nidjt Daucerto Darüber！＂
＂Sbr feib eben gottlos＂，
 in Die şoble，＂id lebe nad Der Sibet！Dort ftht grok und Dentlid）：刃刃ohifututund mitjuteilen vergeffet nid）t！＂

## Die Gans

Beidmung von 2x．D．Soffmann

＂Warum haben Sie denn keine Gans mitgebracht，wie ich Ihnen aufge－ tragen habe？＂－，Es war keine einzige auf dem Markt，gnädige Frau！＂ －„So？Mun，das nächite Mal werde ich mitgehen，da wird fohon eine da fein！＂

## Ein 2 Sunder

${ }^{n}$ Mant fagt immer，es fint ffledte Beiten．－æillff Du glaubett，Da太 é mir beute grofe æübe gefoffet bat， meinen 厅d）neiber baju $\mathfrak{3}$ bes wegen，zefn grati yon mir aututelimen？＂
＂Wiefo das？＂
${ }^{\text {＂Er mollte Dutchaus Dreifig }}$ baben！＂

> ఇäd）ffe Nummer： erfie
> 2abifirindernummer Des ＂Wabren Jacob＂： ＂23as baben wir Demßürgerblodzu verdanfen？＂

„Wir geben zu，meine Damen und Ferren，die Situation mag manchem unbefriedigend ericheinen．Aber wollen Sie bitte dies nicht vergelfen：wir haben，als wir in der Regierung faBen，vorausichauend nur ein Minimum an Intelligenz aufgewandt und verbraucht， fodaB wir jetzt wohlgerūltet in den Wablkampf gehen！＂

## Die ßogelfifeudhe

 von ¥reufent，－Sefantt bei ben banrifdien Spaken uno spaufen，－ Siegt nod）eit uppiges Soggenfelo．
 ladit vott Der Gtange．－So bălt fie Die（Srenjwad）t．Dod）if ibr uid）t bange，－Gie bat nod）Den altbajuwarifden Situ．

So wadelt fie bīflid）eit bisdfen im Bug，－So lāßt fie aud freunos Iid）Die weibblauen Spaken－Eitt Stüdden bier lârmen，ein weniges fçroatzen．－Es find ja Dic Sbren．Dies if ibr genug．

Doci）fiet！E Eittes æages－geras＇auf Dett Sut，－Da fchwatt fic） aus Preufett eitt Sperlitg berüber，－Ein forecelidees 刃onfrum．Der wurbe ifr über．－Gie fteifte ben bayrifínen Löwenmut．

＂Und wie fan dö Aufnahme－Bedingungen für Palfive im Königsbund？＂
＂Baift ko a n Kropf hait，muabt auf d＂ Republik ichimpfen könna！＂＇
＂Bal i aba oan Kropf bab？＂
＂Dlacha muaßt auf d＇Roten ipucka，aba da＂bift foho aktiv！＂
„Sitraus mit Der preufifact Snvafion！＂－ 5it Bittern und giattern begant fie ju fämpfen，－Sie wano fiat juletst in byfe： rifd）en Sixảmpfen，－ 2 （Enbe flog wirflid） Der Sperling bavon．
Nur lief er gurủct cinen niedlidjen fleck，－ शiod feudt，mit Den fabwarien und wei和 lidjen Streifen．－かan wird woff den Sammer im eande begreifen，－Es war balt－ein preufifder Spaz̧enbred．
Dod）Da fand fiob eitt 马üngling，oer edel und fütn－Entfernte Den Ref von bem preufifoct Würger．－（längf wurbe ber Silfreide ebrenbürger．）－Da farben Die Spaken yor Gdred in Berfit．

Helenc Raber．

## Ingriffe

＂5a！Ja！＂renomierte eitrer，＂id，babe in 2 frita eöwen angegrifien，id́ babe হiger angegriffen，idg babe Elefanten angegriffen！＂ －．Das ift noch garnidit3．Jあ babe nod etwaé viel ভdilimmercs angegriffen！Erft geffern！＂
＂Was denn？＂
＂\＃2eine Eriparniffe！＂

##  <br> 8eidrung von Lothar reiz


＂Was find denn das für Ueberftunden， die Sie hier angerechnet haben？＂
„Das ift der Abend，an dem ich bei Jhnen eingeladen war，Ferr Chef！＂

 Saulus felbiger greibeit wieber herausfam! Moral: Eş tut nidy gut, wenn man Die Sade ber freibeit §itchen anverttaut . . . !


## Drei Blätter Deutfder ©̧efobidfte . .

 2fm §ag Der $\mathfrak{M}$ ajt! Sdjreib' Du in tlaren Beidjen! Die Tinte, oie Dit aus oce §eder fliegt, Soll Unetwunn\{dtes dort im Budue fireiden!
©ddreib' Deutlid)! Sareeib' Srattur! Sdjreib' mit Berftand! Mad) teinen idwarjen sitex fin auf die Seite! Ein falfder Sederftrid) von Deiner Şand Uno Not unt Gorge ble iben Dein ふeleite!

Sundeleben！
アor Dem fādotiīden 2rbeitonnadmeis． Der überrafoctio bereingebrodjene Frof bat Suitberte arbets $10 s$ gemactit， Die fich nut sur 2 mt ： merbung ober Kus： zablung brängen． 5ís auf Die Ctrafe müfen fie ©djlange ftehen．Stur mübfam und gequāft bridgt bier und bacinfurjes
 Sorge und Mot．©in Eräitiger 5oljarbei＝ ter erjäblt verbiffen von feinen vergeb： lidenæemübungen， arbeit ju erbalten． शa（i）monatelans gempufoct：Strafe： Eiegen war es ifm endid gegfiaft． Dod fonon nad we： nigen Wodich was die Frende wieder vorbei．গtur mú er ernent fempeln gee ben．„Ein wabres Stundeleben！＂ foobnt er auf． SHubefeben？＂ §（t）wollt，idf）bàt： te ein Sulloc： leben！＂，antrobetet cin Blafier idamāđ）： tiger $\mathfrak{F u}$ urid e neben ifm．Der hatre eben ausgelernt und war entlaffen toordent．
weit er einem Sebrling Waks machert muste，mit dem fein Sbei mefre
 fo gut wie Die brei Sunde meines Shefs．Dant braudste id nid）t

## Der Suühting fommt


„O Oskar，welch＇ein Glück，an Deinen Lippen zu hängen ．
mitjerriffenenভби： ben unt Sileidern berumbulaufen！＂Er blictte befümmert auf reinen faben： ideinigen Roded，Der nidt Den getitaffen Sdhuk geaen winto uni wetter mebr bot，und auf fein elendes Saubseng berunter．，Die Sunt De meines Ehefs tra： gen Summíćdй und（5ummimãntel， wemnes regnet！und peligefătterte Mān： tel，bei Frof umb Sälte．Int went Die mal werreifen－5err Gott，if Das＇tre2rufs reguig，Dás aúf ia nidhts vergefen nvirb！शa，was io cin Sunbevied auf ber Яieiie aud alles baben maE！Einen Reifetorb，Reife： Decten，2bolliadedien －Damit esfidínidgt erfâltet！－cine Sreis $^{\text {a }}$ feapothefle，EEnäpf： （j） en ，Dant cine Gummibabenantre （bamit es nach）ber Fabrt gleid）gebabet werben fann）mit allem，was daju geffört：Babetud， Edwamm，Seife， \％ajá＝und famms gartitut，und ©piet： jeug nicht ju ver： geffen！Y（d）woltt，id） hätte als．Sith halb fo viel؟acien jum ©pielengefabt mie Diefe Sunde．．． Ein Sundeleben？Mandfer 刃enf（ wäre frof，went er fold ein ＂乌undeleben＂fäbren fómite！＂

## Эuf bem Brautomobil

Beifnumg von G．Gicm

„Sag＇，Tlona，bin ich der erite，den Du liebit？＂
．Ja，Schatz！Rber warum fragt ihr Männer immer danach？＂

## Ein $F i n a n$ ggenie

Sorent；Siefecfecin war wütend，als er ers fubr，Dás von einem Sdulbner niemals （seld berausjuftiegen war．
＂Eaffen Sie mid ظingefen＂，fagte ber neteingeftellte かublyalter．

Er murbe abgefdicift wid fam nadh einer Stunbe mit Dem ©eld wieber．
＂Wie baben Cic bas fertig gebracjt？＂ fragte sieielfein bersundernb．
${ }^{2}$（Sang cinfadi－id habe dem fauten serl gebrobt，DaÉ id）allen anderen（Släubigern mitteifen mủrde，er bătte ung begafit，falls er nidat ；afit！＂

## Der Finoten

ఇüller bat fein §afficntudf verloren． $\mathfrak{\Im f t}$ barob jebr traurig．
，Der Berluft wirb wofl it verfomersen ＂ein＂，tröftet einer．
＂Es if mir ja aud nidt um das ఇud＂， meint mätler veriweifett，„aber id batte Dod cinen Sinoten biucingemadt，um etwá gan！\＄3idtigeß nid）t $\ddagger$

## §eim（6rog

3tidnuig y．s．Stove

„Die Kälte im ZueiBen Meeer war fo \｛chlimm， daB wir uns hüten mußten，uniere Polar＊ bunde zu \｛treicheln！＂
„So？TUarum denn？＂
＂Ja，fiehit Du，ihre Schweife waren io fteif gefroren，daß fie abbrachen，wenn die Köter wedeln wollten！＂

，，Aus！Ich bin ruiniert！Ibr könnt Euch Stellen fuchen gehen！＂－„Aus－ gerechnet！Ulir haben doch nichts gelernt！＂－„Umío beifer！Da werdet Ihr Revue－Sterne！${ }^{\prime \prime}$

## Dic Sino＝Bentilation

ミrok feiner lage an ber vornefmiten Strabe war bas Sino ungemuitlid），Das muste man eingefeber．Es war ；u beengt．Saf man im Yarfett，Dacfote mant，man fiefe mit Dem fopf ant Die Decle und faf man auf Dem Frang，Dacite man，mant fiefe mit Dem תopp Durd）Die Decfe．Und bann Die Bentilation，fie murbe fo unangenefm empfunben，
 binmeg，weber Die efprefivifififole wandbematung，nod
 fubfer cinen metallenen Seifigenfobein um Den Sopf mob，
 famen mal，aus शeugier，and \＆angerweile，aber fie famen nidft wieber．Der unglücliode Serr ©efocháftsfübrer ver：
 in Die Şand Drüdfen，er fié Den Serren gratis mit $\mathfrak{M}$ ffobol gefüllte Eririfofungen reiden．शichtė balf．Da überuahm ein fmarter（Sefóaftżmann bas Theater．Er baute bas §beater nidt um，er baute aud feine ßentilationsyor： ricotung，er engagierte nur vier ©seichaftsfübrer．Sie batten effetio uidsts ju tuit，musten fidid aber widgtig maden．Der cine follege mugte Dodi Den andern Sollegen von feiner unemtbehrlidfeit über；eugen．Hnd io ramuten Dic §errn（Scidaftsfübrer vor，wăbrend und nad）beræor： fellutg andauertio bin und ber．Es war fein notaubgang vorbanden，Der nidt im \＆aufe Des 2benbs geóffuet worden


＂Бait Du gehört，die Lona ．．．＂－ ＂Ja，ith weiß，fie hat ein Kind in die Бalbwelt geletzt！＂

## Korpsstudenten

Sie haben reiche Tanten In England und anderswo； Sie haben im Kreis der Verwandten Direktoren，Räte und so．
Sie haben Konnexionen， Sie haben Protektionen， Sie können ihr Hirnlein schonen． Es geht auch so．

Sie kriegen schon einen Posten In einem Notariat．
Sie kommen schon in die Verwaltung
（Ein Vetter ist Diplomat．）
Wozu sich proletisch sorgen
Um eine Stellung für morgen？
Das wird schon＂der Alte＂besorgen，
Auch ohne den Doktorgrad．

Sie brauchen sich nicht zu bemühen In emsigem Studium．
Sie kriegen die drei，vier Jahre Auch ohne dasselbe herum．
Sie leben－hei！－drüber und drunter．
Sie saufen durchs Leben sich munter．
Es bringt sie schon jemand unter．
Schrumm！Schrumm！
Salmiak．

## Der そenor

＂Gie erimnern midf an meine Sugenbseit $^{*}$ ， fagte einer zum むenor Des Stadttheaters．
„ßืu liebensmirdig， $\mathcal{S e r r}^{4}$ ，fiffite fidt ber §enor gebauthmicjelt． ＂Ia，Damala babe id́ aud oft fo grumblos unt iämmerlidg geídricen！＂

## 2Bahrf（beeinlid）

„Da lefe id gerade： ，In Georgien müfen die neger täglid） 25 Stunt Den arbeiten＇．Das ift Dod unmóglid，Der §ag hat ianur24 Gtunben！＂ „शa，ba werben fie eben einestunde voræas gesanbruch anjangen！＂

## ©plitter

（Servígnlid）wirb＇s fefr $\mathfrak{f r u m m}$ genommen， wenn cinter etwas ge： rab＇berausgefagt jat．

Beifoming von S．Siem


2ufiters Liebe ober Die Madit ber ©etwotnticit！

5 Diefe Fremo： mörter！
＂§a，meine Damen＂， fagte Fran ©teinteid）， ＂unfer． $\mathfrak{y}$ ans fommt gut vorwartē in Der © dfule！ Nur im Deutíden Gaperts－erverwedfeett immer ben David mit Dem 2ffurativ！＂

## Sparfam

„2ber miann，iekt bafi Du Das̉ zwǒlfte ©treid）： hols angerięt！wasfucfit Din Denn eigentlid）？
„Ein Strci木反反ols，Dab mir fu ßoden gefallen if ！！

## Ctottern

，Wer war mabame Dompadour？＂
＂Eine Rototo Eofotte．＂ ＂Geit wamn frottern Sie？＂

## Ser Bentrumbatbriter






Den Rarren aus bem Drecf herauछzziełen zu Dürfen!

Wiauer, Dir getber faledt?


Dann mert' Dir für bie Wabl: Wer falfa famert, Det falfa fäbrt!


## Silderbogen 1848



 (Berliner Rar. ber Mãritage auf dab Eviegertum.)




Sermaniar ©turm
auf bie Mtrinflaateret! (Ecipsiger Mar.)

unter bie Burcautratie! (calabDerabatí"", Berlin 1848.)

*il6 Bervei6 ber Dantbarfeit überreiden Die Grantfurter Sungfrauen cine Don ibnen vericribie Eermanta cinem boben Yaare, um fie nii (Sübd. Sar. auf Den Peicheverwefer Exjberiog Iobann.)

Mar. D. Ecipiger 90. 3tg. arf ben 1 tmjug ber Jrantf, Sat.r马er. fammilung nach Stuttgart 1849.


CEulenfisitgel", Stuttgart 1849.)

 aufmerffam, Dáß Die Dame Da unten meine §rau if!"

"Diefe झaiddine mad)t zefntaufeno \&rbeiter überfliffig!"
„Rounen Sie nidt mal eine 以afdime exfinden, Serr Ingenieur, die zehn - blof zefn! - Diteftoren über: fluffig macht?"

Etwas won Tieren！
Bon 5ermann Sten；
Yrablerei：
Das Sulft gadiert，twent es ein ©i gelegt hat． Der MDIer legt bie feinen fatmeigend．
$\mathfrak{F} \mathfrak{u}$（ t ：
WBettt Didf ber Safe erf genau fentt，fütditet et Did）nidt meft．

Feigbeit：
＂Dit braudaff feitte ゆeforgtid zu baben，id tu Dir nidかta！＂－fprad）Det Safe jum Sgel und sitterte babei vor Mingf．

万eud clef ：
 Dic Saße jum Subn unt fprang ifm ins ©enicE． －＂Wie liebettomitoig＂，erviberte das §uநn


SS Cis：
„2（d），wetn Doć bald wieder sie Erttejcit fommen mỏdite＂，feufiste ber Şanfter im Spāt： berbf．Sim 马ríbling fand ibn Dic SRaus ver： bungert aui feinen sorräten liegen．
 ＂SBie fattt mantur fo eitel feit＂，fprad）bic Sake utto borte babci einen $\mathcal{A}$ ugettidid auf，fid）Das 马ell ；u Iedten．

Pfifigfeits＝24faabe
52x． 17

Das ふitb enthält vier tumoglidfecten． 2Belde find bieic？
 1．Rad Der Ruffdrift enthät Der ©aal 彐unf Des Mittel aiterô，jeigt aber antife sunft．2， $\mathfrak{F n}$ rinem ägpptifdien刃elief fant fein 2 luto crídeciten．3．Sdirme und sumbe
 4．Die 彐enub von æilo wendet in wiefliditeit ibren gobf nad linft．


## ほbrfudt：

 familie in toller Wut folatge mit Dem loment， bis er jerfeft und ferbend niederfant．Das תrofodil hitg ibm citten Drben um und weinte cine §rätre daju．Der Suffer fioblyte ein lestes ＂Serrlid＂，verbrefte Die 2 Hgen in Wouthe und frepierte batur．

$$
5 a b i u d) t:
$$

Beobaditete id da letbitt cinet Sumb，ber cirten Sitochen trug．Eine Suundin lief sorbei． Bögerno regte ber Sund den suodien beifeite， fief bit unt ber，bis er suteşt im wiberftreit Der Eefüble Den grág liegen lié uno der fiebe nadrannte．
 nicft lange befant und bie liebe beifeite warf， um fid in reider æernunftelic，ju verforgen．

$$
5 \times 50=250!
$$

Trat Sentotor Seimfen hatte ibre $250 刃$ fund ；um Winteriport uad）शartenfirdjen gefabren．
 50 Wfunto！Sdjries es beglüct ifrem ©atten unto fragte Dabei，wie lange fie bleiben dürfe．
 und gerne nod vier Woden bleibet ．．．

## ）Mifuerftanien

 Decte geftectt ju haben ．．．？＂


## LEST DIE

## LEST DIE

## ARBEITER＝JUGEND <br> MONATSSCHRIFT DER SOZIALISTISCHEN ARBEITERJUGEND

24 Seiten，reich illustriert，Heft 25 Pf．，Quartal 75 Pf．
Die Zeitschrift bietet eine Fülle von interessanten，belehrenden und unterhaltenden Stoffen，in guter technischer Ausstattung．

## DER FLMMRER

MONATSSCHRIFT FUR FUHRER UND HELFER DER ARBEITERJUGENDBEWEGUNG

16 Seiten．Heft 25Pf．Quart．75 Pf． Die Zeitschrift ist eine unent－ behrliche Hilfe für jeden in der Jugendarbeit Stehenden．
Zu beziehen durch alle Post－ anstalten und Buchhandlungen． Probehefte kostenlos！




 berrigafafeocru 27 ．4，－，5，－，6，－：．Oraue tweife 2n．1，－，yodfeitie 2n．10，－；Rupffebern， tweife 2n．7，－，hodfeitte 2R．10，－；Rupifedern，
 toeipe $2 \pi .2,10,3$, ；alterfeinfter slaumrupf $27.3,50$ ，
4,50 ．Zerfan＇jeber befiebigen 2lenge sofifei gegen 4，50．Deriand jeber befiebigen Drenge sofifrei geg Radinajme von 10 Plunb an franfo．Umfauid gefto


SOEBEN ERSCHIENEN
Einbanddecke „Der Wahre Jacob＂ für das Jahr 192？

Ganzleinen Mk．1，50
Einbanddecke＂Lachen Links＂ für das Jahr 1927

Ganzleinen Mk．1，50
Ferner haben wir einen kleinen Posten der er－ schienenen Nummern von ，Lachen Links＂und －Der Wahre Jacob＊des Jahrganges 1927 auf－ binden lassen．，Der Preis fiir den in Ganzleinen gebundenen Jahrgang 1927 ．Lachen Links ${ }^{*}$ be－ gebundenen Jahrgang 1927 ．．Lachen Links be－
trägt 7，Mk．Jahrgang 1927 ．Der Wahre Jacob＊ beträgt 5 ，－Mk． Zu beziehen durch jede Volks． buchhandlung oder direkt vorn Verlag
J．H．W．DIETZ NACHFLG． BERLIN SW 68，LINDENSTR． 3
 laserats u. Besteliang ciner Uhr zu M. 6,50 oder mehr Rekiameprcis mur 4 Mik. trstat adte inthen Herron-Antreruhr Mr, 52, then
 a. 30st. Witrk, saas mosoliet nur 4,- M. Mr. 53 distblbe mit Scharnitr nur 4,50.
Wr. SI diestbe, eda risibert,
Gtland ued Startitr aur $5,-$ " Mr. 55 dis, mif bastram Werk nur 6,50 . Mr. 58 mit Sprangdtdel, gazt varaidet
Panzorkette, retridtll .. nur $0,50=$ edt venillent nur 1,50 " Golddoublakette............... Mr. 39 Damenuhr, veriliert mit Golifand. nur 7,50 mit Ealfrand.
 Wir. 31 dith, edt siler, 10 St, nur 16, -Uhren- Klose, Berin SW 29 , 10 es 10000 St $8 / 47$ Von den Ularen verkaufe Jahrlich ea. 10000 Stack.

## Sillige bthmist <br> Reft <br> TRdepn <br>  <br> halbweipe 4 RM, weipe 5 RM , bessere o <br> Saunenweid o 4 . 7 RM, daunenweid. 8 u. IORM, beste Sorte 12 世. I4 RM, Versand franko zolifre gegen Nadinahme. Mu er frei, Umtausch Ruidn. gestattet. Benedilit Sacheel, Lobes Nr. 17 bei Pilsen, Böhm.


Gilatilatie erhalten u. Jugendfrische ohn.z färb. Seit 20 J. glzd.bew Näheres unentgeltlich Sanitas, Zirndori/Bay.
Further Strabe 30.



## Viel Freude haben Sie

durch mein nieversag. Einhandrädchenfeuerzeug,
hochwertigst., deutscheArb., best. vernick. Durch gunstigsten Einkaul kann ich offerieren: das Stäck statt regulär 6,- für nur 3,-Mk. Zurm Vertriebe in Ihrem Bekanntenkreise 2 Stück 5,50 , Stäck $15,-$ Mk. und 12 Stäck 27,-
Kuchenfeuerzeug-Pistole KUchonfeserzeug-Plstale unend.viele Ztindungen, d. Stck. nur 0,70, Streichhoizblichsen gut. vernick. innen gold. statt 3 , - nur 0,90 , Alles portofrei, nur gegen Einsendung des Alles port
Betrages.
Neuheiton-Vorsand G. Patzo, BerIIn-Witmersdorf, Brandenburgische Strasse 55 . Postscheck-Konto: 147830

0000000000


waren, hygienische Artikel. Preisliste ninr bel Artikelangabe gratis.

## „Sanfifas Alf. Haos,

 Hattersheim. Frfmain 6.II Sommersprossen I! können Sie sofort auf so leichte Weise beseitigen. Aur Wunsch
teile ich thnen gern dieses einfache Mittel kostenlos mit.
Frau M. Poloni, HannoverA. 6 ,
EdenstraBe 30 A .

## GUNMI:

waren, hygien. Artikel.
Preisliste F. 3 gratis.
Mcalicus" Berlin
SW68, Alte Jokobstr. 8


## Blumenfreunde!

Derschönste u.dankbarste Schmuck für Balkon, Fenster und Garten sind meine weltberahmten
Gebirgs-Hängenelken
Das Schönste, in Knollen-Begonien,
Gloxinien, Gladiolen, EdelweiB, Gloxinien, Gladiolen, Edelweiß, Rosen usw. Viele Sorten Blumen, Gemüse, Samen. Illustr. Blumenkatalog vers. auf Wunsch gratis und franko. Unzăhlige Anerkennungsschreiben aus allen Kreisen. Man schreibe sofort an
Gebhard Schnell, Versandgâtnerei, Trunsstein 67 (Obb.)







Verheyen g.m..н IFrankfurf a . M.





Fablo - wad Motoriäder fabrikneu, auf Tell-
zahlg., ohne Preiszahig,
aufschlag; Anzahlg. aufschlag, Anzahig Monats- önfíliaple,
raten $v$. Yerlang, Sie Ratalog, Stamend billige Preiss. Gegt. 1898. H. R. Bergmann, Bralha 1. 210

## - Schömheiil isí Machn!

Lästige Pickel, Mitesser, RunzeIn, Gesichts-u.Nasenrötcentstell. Sie. Schönheitshersteller ,Pohil' ${ }^{\text {a }}$ wirkt ib. Nacht wie ein Zaubermittel. Garantie: Sie erh. in wenig. Tag. ein. blendend waiB. Teint, sonst Geld zur Hilft dort, wo noch nichts geholf. Topf M. 2-. extra
stark M. 3. - dreif. starkf. ganzalteFalle M.4.50. Dazurehör. Qesichtspickelseffe St. 75 Pff M.4.50. Dazugenor. Cesichtspickeiseife St. 75 Pfg. 3 St. M. 2.Erfinder: Gg. Pohi, Beriln S 59/110, Gräfestr. 69-70. Depilatorium entfernt uberflussig. Haare m. Wurzel.


## Echte Akt-Kunst

24 weibliche Akte in Mappe statt M. 12, - nur M. 5,145 Naturaufnahmen in Halblederband M. 12,Sonderkataloge mit 700 reizenden Aktbildern nur M. 3,20. 12 Aktphotos ( $9 \times 14$ )M.3,-, 24 Stück M. 5,Neu I: 10 Stereo-Akte ( $9 \times 12$ ) mit Betrachter statt M.6,50 nur M.5,- A S AMagazin f . Körper u. Kunst. 5Hefte m, ca: 150 Naturaufn. statt M. 5,- nur M. 2,50. VERSAND HELLAS, Berlin = Tempelhof 194

## Samiliche Originale

 der im "WahrenJacob" veröffentlichten Zeichnungen sind verkäuflich.Interessenten werden geboten sich mit der Redaktion in Verbindung zu setzen.


"ßielen Sie auf jebe diefer Sdeiben, meine Serrfhaften, ein faboner Wreis fallt bei jeber heraus!"

