

MENCHEN1940/NR.12/STADTDER DEUTSCHENKUNST/PREIS 4OPFENNIG


## Das Rätsel

Der Bockhonni und der Michelsepp saßen beim Lindenwirt, Der Bockhonni läste ein Kreuzwortratsel. Det Michelsepp sah ihm zu.
"Höfliche Aufforderung ...?" sprach der Bockhanni halblaut vor sich hin; und dachte angestrengt nach.
Der Michelsepp sagte etwas sehr Ungezogenes.

Aber der Hanni war schon fertig. Er schob seinem Freunde das Blatt hinuber: "So fix löst unsereiner Kreuzworträtsel, Sepp!"
"Das hätte ich auch gekonnt", meinte der Michelsepp. „Aber ich weiB ein Rätsel, das du bestimmt nicht heraus. bringst."
"Was gilt die Wette?"
"Zwei Maß Bier, Hanni."
„Wenn du lieber drel Maß zahlen willst?"
"Lindenwirt, fünt Maß Bier herl"
Der Michelsepp blinzelte seinen Freund an: "Was ist das, Hanni? Es hat drei Beine und zwei Hörner, fllegt fruh in dor Luft herum, kriecht mittags in die Erde und schwimmt abends übet den Teich."
"Werden wir gleich haben", meinte der Bockhanni und besann sich.
Der Michelsepp hackte derweil still vergnïgt hinter den Krügen und tat ab und zu einen kräftigen Zug.
"Drei Beine und zwei Horner... Birnbaum und Hollerstaudel"

## "Prost, Hennil"

Er wehrte unwillig ab: "Störo mich nicht mehr!"
Stunde um Stunde verrann. Der Michelsepp leerte einen Krug nach dem andern. Dor Hanni schwitzie.
„.Drei Beine und zwel Hömer
Als os zwölf Uhr schlug, gab der Bockhanni das Nachdenken auf. „Jotzt mag ich nimmer! Sag, Sepp, was os ist!"

Aber der Sepp war nimmer do. Er hatte die fünf Maß ausgesoffen und hatte sich verdrückt.
Als der Bockhanni zahile, schmunzelte der Wirt: "Der Sepp hat mir gesagt, daß er das Ding selber nicht weiß und dir bald wieder ein Rätsel aufgeben will..."
J. Hubner

## Das menschliche Vorbild

Als der Zufall den Hannes am GlashütterHof vorbeiführt und er den Glashütter dort beim Kuhstall sieht, denkt er: hätte der etwa ein Stück Geräuchertes und ein Zwetschgenwasser für dich übrig, oder otwas zu bastein für oin paar Groschen? Ja, wenn er nicht so mißlaunig warel

Wie ihn drum det Jauz fragt, was los sei, so ist's die neue Sau, sagt der Bauer; die fribt nicht.
"Habt Ihr alles mit ihr versucht?" fragt

M. v. Schwind.

## Frühling wird's!

Aus allen Zweigen
Jubelt's der Vöglein munterer Chor.
Und an den Bäumen und an den Sträuchern
Sprieft zaghaft erstes Griinen hervor.

## Frïbling wirds!

In meinen Adern
Rauscht freudig und jauchzend mein Blut,
Erfillt mich mit neuem Glauben und Hoffen, Erwedt mir auf's Neue Frohsinn und Mut.

## Friihling wirds!

So roft auch das Sehnen,
Das stärker noch aus dem Herzen mir quillt. Doch ist's nicht so weh mehr,
Die bitteren Tratnen hat mir die lachende Sonne gestillt.

$$
\text { H. } \text { |V } 11 \mathrm{~d}
$$

der Hannes. Der Bauer sagt: „Schaut da des Viehdoktors Rechnung!" Drauf der Jauz: ,.Ich meine: mit dem Fressen; so ein Tier hat seine Mucken: grad, was ihnen gut täte, fressen sie do nicht." "Ich schütte dem Tier gleich Bananen vor", brummt der Baver. "Oder hat sio keinen Gespanen?" Draut meint der Glashutter: "Die andero hangt frellich im Rauch."

Dos ist's; Gesellschaft", sagt der Hannes, „Kameradschaft will das Geschöpf Gottes, genau wie der Mensch. Denn wozu hätte der sonst den Tanzboden, die Kirchweih, das Taufessen und den Leichtrunk, versteht thr? Alles hat sainen vernünftigen Zweck." Der Bauer schüttelt den Kopf. Aber am Ende hätte ich Euch ein Mittel, Gleshütter", fährt der Hennes forl; ,,und zwar ein fürnehmes; ich hab's zum Patent angemeldet und auf der leipziger Messe gezeigt; das konnt ich an Euerm Tier versuchen." ,Mögt Ihr ein Zwotschgenwasser? Kommt herein, Hannos"; sagt dor Bauer, und bei dem feinen Schnaps und einem Speck packt der Hannes aus.

Sein Patent leuchtet dem Glashütter ein, und als sie ein Stünclein später auseinandergehen, so hat die widerspenstige Sau überm Trog, so lang or ist, oinen Spiogel und grunzt ihre Schornheit an und augelt mit ihrem Gespanen im Taglohn; aber wie sie dann ins Futter făhrt und mit ihr auch der neue Kamerad um die Wette friBt, sollte da das Tier nicht brotneidisch werden, als habe sie's dem Menschen abgeguckt?
Und so mundet's der guten Sau einige sechs Wochen, bis sie eine Handbreit Speck auf den Rippen hat und es on der Zeit ist, die vorige im Rauch abzulösen. Da sagt der Glashütter zur Bäuerin: ,.Der Jauz hat's getroffen: Gib nur dem Tier die Menschen zum Vorbild, gleich hat es alle ihre Tugenden und ist auf dem rechten Weg und godoiht. Dio Dokter freilich zaumen allezeit alles beim Schwanz aut."

## Der Unrechte . . .

Die Fabrik hat einen neuen Direktor bekommen, einen ganz scharfen Herrn, der seine Augen überall hat. Das ist keiner von denen, die nur in den Büros sitzen, Bald taucht or da auf und bald dort, um nach dem Rechton zu sehen, Auf seinem Rundgang kommt or in den Werkhot und sioht dort einen Jungen Mann aut einer Bank sitzen und Brotzeit machen. Der Bursch erschrickt auch nicht, als er ihn sieht, er steht nicht einmal aut. - "Na warte!" denkt der Direktor. .Dir soll geholfen werden, wăhrend der Arbeit herumzulungern!" Er geht aut ihn zu und sagt kurz: "Wie heißen Sie?" - Der Bursch schluckt den Bissen hinunter: "Breuer Joseph!" - "Und was verdienen Sie in der Woche?" geht das Verhor welter. "Sechzehn Mark dreibig!" - Der Direktor zieht einen Block aus der Tasche und schreibt. "Sol Hier haben Sie eine Anweisung aut zweiunddreisig Mark sechzig! Lassen Sie sich das Geld an der Kasse gebenl Sie sind damit sofort entlassen! Ich dulde keine Faulenzer!" - Der junge Mann erhebt sich sofort, geht zur Kasse und verlabt fluchtartig die Fabrik. Am andern Morgen fragt der Kassier höflich beim Direktor an, warum und fur was der Ausgeher der Firma Z. eine Anweisung für Mark zwounddreisig sechzig orhalten habe...

Der Direktor hat darauthin die Rundgănge eingestellt...
fod

## Liebe Jugend!

Ein Neugieriger kommt ans Brett des Goldschmiedgohilfen: ,Jetzt saget Se mir omal, Hert Gäbala, wie machot Sia eigentlich dia goldenen Ringla? ${ }^{2 *}$
"Ha, dos ischt ganz eifach. I nemm a Loch und mach Bloch drom romm."


# Die von denewelt 

VONHANSWALDMICHEL

atber Sem Wege raujdten sie Baumfromen incinander. Eg blúbte und jang uberall. Des Seimfebrers Sers jarie auf, als es ben Duft ber दeimat tranf.
... Die von Jencuelt trugen immer bas Silo ciner frau in fid), wenn fie beim. Febrten. Dic frauch waren ibnen Sdjict. fal geworben ieit Jabrbunserten. Einer von ibnen batte sas Sren; genommen. Das wat ber Etyte, voll den fie twheten. Der batte den Kamen ,won Jenemelt" berúbergebrad) in sie berge. Jrúber tru. gen fie bas goldene Riab im Sdjils. Scute ift bas Ras gerbroden unb Sancben frebt cin verfallener Eurm. Das ift ibr Wappen feit ber Seimtebr des Breusfabrers. Es if cine eigene Eejdidite; fie wat fit gung geworden fur viele, sie sies Wappen trugen, 隹mal fanben im Lanbe zwei Dobfer und ein belles Sdjlof unter, bem golbenen Rabe". Das war, ebe oer 2fthe berr ins beilige gand sog. Mla er beims.
tebrte, iaf cin ansecer bei feinem Weibe uno sie 23 auern grífren ibn Paum. Dev newe serr im Stblofie oben aber war ein. mal jeim Jreunb gewejen. - Jn ber Vad)t erjiflug er ben Sbrtojen neben ientem idjo, nen Weibe. Scine Enedte beannten die 33 urg ant. Dann citt er fort. In sie 23erge himiber, nod) in serjelben FIad)t. Sein bremenbes Sdfofi leudtete ibm in oie walser bitein.

In ben 23 olymermalbbergen war ein verfallence Raubneft. ETabe am goltenen Steig, wo bic Sandler und Gatumer binunto wiberreifen von 3ayern nad) 33 b). men. Das batte er cint ausgebramt.

In oer alten Xanberburg lagen feit jener zeit zebn Knedte, oie ben Steig fidigren. Dorthin 30 ger jetst unt twari Steine in bie Etaucrlöder. Re Ham nic neber ins ganb berunter. Drum biefen fie ifn , Den voin Jenewelt". SE צerbead Das goldenc Rab ant Sdjilo uns lief nue
ein Stüd savon im Wappen. Daneben iegte er den verfallenen Curm feiner Zurg. Seit jener Seit tragen fie bas Wappen und ben Vamen. Der Rreusjabter nabm fid) eine Baucenditne auf bie Butg, Und sengte cin ffartes Wejdledt, bas in ben Walsbergen wud)s und sas golsene Kand idecute. Denn, wenn die von Jenewelt ins gano zogen, tragen fie fid) Ung(úd beim in bie Walber. Unb of war es ein Weib.

Jetst fubr der gegte derer von Jene. welt beim. Dielen fraum batte er in die 2 tugen gejeben. 太eine $30 g$ mit ifm. Die wolte fiber ifm brannte rot auf. "So liebten fie alle wie bie Wolfe!" badte es. "Das war ibr Ser3!" Dabcim franden bic Rojen rot ums Sdjlof. Und dee Robrenbrumen rauidte fein lied in bie warmen Whadte... Das war ein Sieb, ein frell siges, Das voll द́feimat war. Itno wieber

Ser Thame im Tebereim．Mer pafte fo gut 3 3 ben idmalen，weifen Sanben，bie fie batte．．．
2lls bie wolke erloid，lag jein altes， granes Sdjlok zwijgen oen suntlen Baumfronen．Ein Piect frolperte．Der alte midd auf sem Bodf idnectic auf： ，（Ob）＂In cinem Sofe frable ein ipit． bûbijdier 丂atn．

So jog er ein．Der alten ©ante fiel bas gadeln aus bem（Fefidit，als er voin 1wa． gen fiprang．＂So braun！So wilb！＂IEv ladite und fidobl fie 3ut Seitc．Scine 2tu． gen fragten in ben verwildecten छarten． Yin ben ounflen あang，Dodh ex faly fein belles frauengewand．Fiut das doe Xa－ idheln veridhlifiener Seide neben fid），ging er ins Saus．

Der erpte thorgen sabeim．Was \＆eud）． ten vergangener Sommer lag wieder úbev ben felbern．Das alte Scjlop triumte verfonnen unt bunfel barein．Hito ber Kobrenbrumen unter ben 3 áumen muste nod）Sasielbe gied．2（ber irgenowo war alles anders geworben．
Sie batten lĭf begrügt wic zwei frembe．Seine Reble war trocten und minse．Er quálte fidid nadi）Worten．Und fand fie nidt，unb ládjelte cin blobers Sdjweigen．Dann jab er ibr nad），wie ibe Eleio im Sdjlofgange verounfelte．Und whîte nidt，wie ibm wat．Er Iádjelte nod immer ungeididt，als er in jein 3 immer trat．

Warum nur ber 3rumen immer base ielbe Sieb fang in ben Sádyten！－Dee Seingetommene（uthte fid）beimzufinden． （Ev：sadtete fith idhlaflos unt batte múbe Zugen am さage，wenn er mit ibr iprad）． EVE füblte，twie sie Jabre cine gùde ge－ rifien batten awifden ifnen；und wie ibn the ztild in dee 其rimnerung gany anders erfullt batte uno jegt erblafte an iffern worten．

Sie wat feime von Jencwelt．Eine tweite Derwandte aus dem 乌ande，wo ibre Wúter lagen．Es ging frembes Blut in ibr．Das hatte ifn angesogen．Sdhon als Tint．Damals fam fie berauf，als idene Waije，zu ibeen Iegten Derwandten．Dic Jabre iकlugen úber ibnen zujammen，bis fie critaunten uito fúblten，baf fie fiif） liebtent．Dann wat er in bie Welt gezo gen．Jabrelang，immer wieder Sabeim， voll von sen Dingen an ben boben Sdue． len und von ber welt enfallt，bic Drauken idhlug．Une immer beglúdet von dem leijen Spiel ibrer द̧́anoe，ibrem frommen Wijien um ieine Welt，bie er ibr aufbaute． 3 m ． neer tiejer jaben ire ineinanber，bis er ausgeblicben war．Drei Jabre lang．－

2fin einem LTad）mittage faken fie wie frúber in ibrem thábdjensimmer．－Die Baume iduutteten ein frembes Dunfel surch Sas feniter．Unt \＄er Xabbrenbrun． nen rauf（d）te wieder fein Sieb berauf．Gie
ipradien von feinen Bieijen．Da waren Frembe，glubenoc ganser und vitecte，Jage an farbigen Eiften，weife tradte in Sidneepturmen unb sas frumpie lidtt neb． liger $g_{\text {andidjaiten．Die Wunber ber bel }}$ len raăd）te in ben fiords cublid，aus senen ifn in einer blauen Sturmadit bas Seimmeh in bie fanfteren 33 erge gervieben．

Er füblte，wie alle feine Ericbnifie un fie torben unt wie fie an ibrer Rube zer－ flatterten．Da jprang er jab in oie stadjte Gublaniss，sie idillerno von 2 bentenern mit Jtauen maren．Et wiflele fíd）bincin in sic Erlebniffe dicier Faidate unb es iffmerste ibn，sies alles vor fie bingu－ breiten wie bunte 2 ildee．Lhro dodi）ver－ jidmieg er ibr nidt sas Legte，wic er fie banals alle an einen weibe vergeifen batte，bas ibm ber 3ufall an einer（Treny－ fation ins 2fbteil warf．－Er ramte ins freic und farrte den Simmel att，wic cinen fremben Spiegel，in ben er fein Ser；fab．Da wat cine bremenbe Wolfe， die langiam verglábte unt fant．化e licf surd）sie Waldec，bis ibm bic Fiadt die feudfen Saare in die Stirn（frid）．－ Stand wieber vor ibrem fenfter und bebte，wem ify Sdjatten aber oic Vor－ bange glitt．\＆r frant，bis das Sidjt in


Kronwfler
sen Garten fiel unb in ben bunten Beeten verianf．

2（m näd）ten Cage nupite er，baf ber alte Robrenbennen in oen Kadjten log． Er war burd）bic felber gegangen und mû̀d auf cinen Xain ins Gras gefallen； und follief，Die Sonne im Gelidt，bis ibm cine Wolfe bie Stinn fúblte uns ihn wectic．Da fah er cin weifes Eleis ourd） sie felber wehen．Sein इer；id）ing im 5alje，etr ging ibr nad），bei jedem Sodritt erjobreffens wie ein 23 ube．SA waren bie Wege vergangener Sommer，bie fic ba gingen．Sie batten samals immer 3lumen gepflact．Xote Raden und blate Eorn－ bluten．Ee fab，wie fie jogerte，wo sic Xaine die Juenze zogen uns als er lid） aufredte，ruberte ibm sie fleine Weftalt ocs blonoen thalers entgegen．Tun mufte er．Es war ibm plogzlid totemptill in oer 23 rup. Sein Ser 3 idwieg．，Dielleidt babe id）es verloren！＂Badte ex．Uno Sam mafie ev ben beiben immet nadjeben，wie fie in den golbenen Eornfelbern fanden， wie verloren．，县in Bild，Das fitif）der ba untent nie tedument tann＂，Dadhte er falt． ，Gelbe Kornfeloer，cine weife frau uno ein dumfler Itiam．Han follte es giebes． fommer nemen！＂－Dann twipte er wie． oce，baf für ifn sies alles jest vorbei mar．－Die 太onnjelber unb bie weife fran．

Im erifen thorgenlidyte rante er sum mialer，we traf ibn nidt an．Da lief er beim surd oie walder．Er fab sen Wald， jommer unter fifi golben．In einigen Wodjen wuirbe man das 太太oen von ben felbern bolen．In ben Sdjlatgen glátite bann die 弓eibe．Riot．Tiefrot．Sie waten immer binausgefabren．Uno batten fid） bincinvergeaben．Sauter Blübende 反́eibe im Wagen．．．Eine Droliel jubelte am Walbrand．In cince Birfe jak cin fint． Dem war bas gies ser Droficl 3 H ithwer． Da rief er bincin：，Du，ou，ou Siebfte！
 als watre es nod）thai．Dem am Walbrans war ce wie cin Spottvers，If warf einen Stein nad ber zirte．

Dic Sonte batte bie Koien im Ђarten múb gemadt．Da trajen fich）surei fo felt－ fain saff beioce eridyafen．IEe neigte fid ticf：，खu erwarteft ibn beute nidytz＂tha oa fie trogig idnwieg：＂Jd）glaube，er ift nod）verreift！Jd batte beute cinen fleinen马anbel mit iby gebabt！IEs if etroas，wie cine Erbjidajtsgejdidte！＂Sie batte einen falten 3ug um oen thumb．Sbre 2ugen jaben an ibm vorbei．Er laddelte boje． ，12u tiebjt ibnen Jbere finger zerpiludten cine Xofe．Da fragte er：，Mridid baft on gant vergefien？＂Sic nidte．－，Du warft cinmal su（d）ade für bieje Burgerlidjecit！
 fürdte，es wiro ein trauriges gupfipiel geben！Jbe merbet euf beiraten！＂－
$\mathrm{ER}_{\mathrm{E}}$ jab aber ifre zalafie bimoeg und


Otto Dill
trat in ein zfuripelbect．Dann fant er wieber vor ibr．，Sag ibm，id bátte cincen丂anbel gebabt mit ibm！Jab will jet3t nid）t mebr！Es feblt init Sic Keit！Damit ver－ lieet aud bas objett fut－mid）ben Wert！ －－－Jd）reife morgen frub）！Iebe wobl！＂－（Er verbeugte fidi Iádelno，tufte ifye Falte Sant uno ging．Fing utber den jonnigen Soi，binter bie Stalle，uber oie Wiejen，in oen Walo．

Dic Wiefen glänten im 工an．－Da fube or sen alten Sdiloproeg ins Jal．Es war feine serwartung in ibm．Ein Wunid）．（ein junger 2bertbad trieb feine Waffer ubber ben 2 weg ．Im wilben Sapten hatte er fid）ben Wraben verworfen．Die Pierbe zauberten．Da Fam ber MIAler um die Ede．兔 fraunte unb grikte．Der von Jenewelt liek balten．llind frang vom Wagen．，DU reift idoon wieder：＂＂Ja！＂ －，woir baben uns eigentlich nie gejeben！ Sat）wollte beute－－＂，Das wollte id）oir geftern exjparen！Jd）war bei oir！＂

Uno dann batte er ganj jeltiame 2fugen， wie er gant nabe an bem anbern ftano und feine Stimme wat bart und Falt．

## AUFBRUCH

Silbern＇Ströme ziehn herunter， Blumen schwanken fern und nah， Ringsum regt sichs bunt und bunter－ Lenz！bist du schon wieder da？

Horch，was hör ich drauken klingen Wild verlockend wie zur Jasd？ Ach，das Herz mëcht＇mir zerspringen， Wie es jauchzt und weint und klagt．
，Und in Waldes grünen Hallen， Tiefe Schauer in der Brust， Lassen wir die Hörner schallen， In das Blau die Stimmén hallen， So zum Schrecken wie zur Lust！＊

Wehe！Dunkle Wolken decken Seh＇ich all＇die junge Pracht， Feur＇ge Todeszungen strecken Durch die grimme Wetternacht．
，，Wettern gleich bläht Kampfesfälle， Blitze zieht das gute Schwert， Mancher wird auf ewig stille－ Herr Gott，es gescheh Dein Wille！ Blast，Trompeter！frisch，mein Pferd！＂

Joseph Freilicre von Eichendorft
（3d）wollte sir geftem cine（5eidid）te ergablen！Seute gelingt＇s mir wobl nim－ mer fo：Du bif body aud Sctuiftfreller：$:^{\prime \prime}$

Der Htaler waro verlegen vor sem fremben vetánbecten Wejen des andern． ＂2liọo bórc．＂－＂Da ît ein altes We． fdjled）t，das franft an ben jranem．Sie baben alle die fojónfen feanen des danoes． Itber aud sie さreuloiciten．Uns immer ift es set fremos，dee fie betritgt．Sie bolen Itd）ibre Kadye．that fiegen immer．So baben fie＇s gebalten feit Jabrbunberten！ 2 Bis auf oen Legten．Der tat es nidyt！－ Der liep ben frembllaufen ind zog ab． ©b es feigbeit war；J\＄glaube nidt！ Dem er batte jidon Stárfere nieberge－ bauen！Hno Sann wat ja bie alte Riegel da．．．Jetst bleibt sie frage：War or feines（Fefdledftes nod wert？Oser wat ibm det あegner 34 gering－ober ber Preis，um den es gingz－LEs mag wobl Beises gemejen fein．Jent lafie sir＇s gut geben！LIto gríßं mie seine 3 raut！＂

Wie ber auf ber Strake nod ettraunt den Weg entlang jab，tanb zwijdien ben dumflen 23 aumftonen nut mebe cine belle Staubwolfe，leid）t angegoliet von jungem Sommenfidtr．

# KLEINE FRAU－GANZ GROSS 

VON MARIA FORSTER

Slüdtig angejeben，jab fie unbebeuteno aus．Sie war Feine voll oen frauen，bie auf Mabmer wirfen，idon wie sie 2bbung cinces reiguollen 2benteuers；aber aus ber Trabe fonnte man den Bejdmad einev bejonderen Rultut bewumbern．Whan Eomite feftellen，saf das ins 3 ronsene gehaudte 23raun ibree Saare nidt der Kunf geib． ter Sante entifrungen war，bak die Sduble，weldje fie trug，aus tenerfent （Eibedjenteder gearbeitet waren，unb das Slaubeige genoppte Jadtentleio nuk ein thobellifúd fein fomite．

Sie faf vor ibrem Sorbet unt túm． merte fid）Faum um sie gerduid boolle Ltimgebung bes dofals，bas von cince Uerraife cingefáuint war，Der rote Garten－ iditm uber ibrem Eifd seidnete cine malerifide Sobattenlinie quer uber ibre Stirn．Zbre 2lugen juidten ipiclerijo in einer Jilluftienten．
＂Wie beftellt und nidt abgebolt＂，Sadfte
 Hnbedeutenden beraberipabte．，„21an muF fid）unt fie fímmern！＂

ER fant mit cinem besenten Xude auf und verbeugte fith vor ib：
＂Darf idh Jtwen（כefelfidaft leiftem＂
sुwei graue zugen bobrten fith Fubl in fein Gejínt．
（2）bin nid）t gewobnt angefproden 3 u werben！＂

Der Hlam，ber jonit jeber Lage ferr war，fिano frarr．Wie Fonnte er aud），er ！ Der berbe thuno entbob ibn indefien ber peinliden Minute：

Sie jub Waft wie id）．Bitte．＂
$\mathbb{E n}_{\mathrm{t}}$ nahm pla̧．Er mar árgerlid）auf liti）．Wie cin Gymuaftaft batte er lid） benommen．

Die junge Dame sablite wis verliek dic Eeralie，Wiit rajdem Entidluf folgte or ibr．Sie ging fierlid）unt befdwingt．Sie fitieg in cinels roten sweinger uno fuhr los，ibm vor oer thafe weg．
Das 2fbentener locfte．Etr war fid）in das nddyte Taki uno nalmi sic becfor gung bes Koten auf，ser unbełhimmert太urve um 太urve nabm unto mit farfem Dorjprung jubr．plóglidf）bielt er vor ber Elinif projefior इadners．Was batte fie in ，feiner＂Rlinil 34 judjenz Wiathte fie einen 3 ejud）ober war fie etma jelber als Sduwefter ober 2 （iintentin beidadiftigt？ 33 is er Sen Cbauficur chflobnt unb ins万aus gegangen，wat bie Unbebentende
 batte feinen Menjden Fonmen jeben．2lls er fid）eben nad ber Belitserin sea roten Wagens erfunsigen wollte，lief ein Rol－ lege im gilmarion an ibm vorbei：
，Der zilte jutht Sie，U1th．．．＂
Derfimme fan el menige zeit pater zuruck．Der Xote－weg natirtlid）！

3wei Eage jpáter traf er bie frembe wieber aui Der Eerraife ses 太affees．Dies． mal trug fie ein fanbiarbenes Zoithom uns eine farbige Heine 2 lútentoque．Sie tás delite leid）t，ibm faicn，es fei cin 3ug von uberlegener 23 cluftigung barin $3 u$ Lejen．
Diesmal fand or nid）t den witut fice an－ зufredten．Wo war fein Draufgangertum geblieben？Stant dieje tleine frau nid）t turmbod）Daráber？

Ebne zweifel：er war verliebt．Er ging logav foweit，oaf er ifr fur fith cinen Via－ men $g a b$ ． $\mathbb{E r}$ namite fie Jiabella．Sie tomnte nur Jiabella beifen！Eeinen Blid
 if）rer gefture gewiomet batte．

Tad）einer Weile begab fíd bae gleide Epiel：Sie zablte，ging idjlant uno cint wenig mippens $3 u$ ibrem Koten，nidt obne einen 23 lid in ibren sanojpiegel genorien 3u baben，ber ibe ben nadfolgenoen ber． ebrer beutlid）wiebergab．Eine 11Tinute ipater batte er fie vor der Wagentír eill． gebolt．Ex frellte fitif vor wis bat fie un ibre 2torelic．＂Eic beifen Jiabella，nidht wabr：${ }^{n}$

Sie ladyelte und jagte problid）：
，Sie irren．Jd）beife Grete．Ganz cins fab Grete！＂Dann fubr fie in cinter Wolfe von Staub savort．Diesmal batte der Derbluffte fein むari 弓ur 丂and．Ex mufte auf cinen gláctionen zufall bofien．


C．v．Dombrowski

Ben nadifen Iag fomme of Faum or－ warten．Wieser fand er lidy auf oer ge－ wobnten Stelle ein．Sie erjdjien etwas jpater，siesmal in eine Wolfe von crobect－ farbigem ©eorgette gebuill．
Sic iegte fith an icinent Jijd unt be－ frellte cinen Eistaffec．Er war juradilos． Dam gab or fid）einen रutá：„すd）modute Sie is getne cinmal reffer，gnadiges ǰadulein！＂

Wieber erjdjien oas amipiete suden un ibeen Rtumo：
${ }^{\text {，Wielleidt }}$ feben wir uns bald：Diel－ Leifty！＂Damit reidfte fue ibm gum erfien that bic दand．„2lui Wieberiebn，Dofter Lhbs！＂
Ratielbajt，bie fram，Sagte jo nebenbei： vielleidt，mein Junge，unb er fafo ba wie cin Primaner im thbergangstadium．
Er blidte ibe siesmal von jeinem plats athe nad）． $2(\mathrm{~m}$ Wagen blictite fie fid）nod）－ mals um und frieg grazios binein．Diel． ［cidt．．．
34 Sauie fanben fid）cin paar（Einla oungen vor．Swei savon mufte or ab－ jagen－sie vom，„ilten＂mufte er aus bejonberen Rưdidften annelmen，aud） menn es ibm nidt jebr angenebm war． Er arbeitete nun idon cin ganjes Jabr mit profelior bacther zulammen und batte es immer verfanden，Einlabungen su um－ geben．Er war fein fremo von Bonver－ fationsabenben．

Profelion Sactner uns frau geben fith die ebre．．．
Vun，man wirbe fid bwei Stunsen Langweilen，einige Sopranticiser anboren unb fith an den englijden Kigaretten ses ＂2IIten＂idjaolos zu balten verjud）en．
$27 i t$ befonberer Sorgialt Heisete er fith am 2bens．ELe trat in ausgeiproden guter Gaune．Der Sausbere empfing ibn uns fübrte ibn mit freunojajaitidem Sdulter－ Hlopien in ben Galon．Dic đáfte bevolfer． ten zwanglos ben frilvollen Kaum，Drúben an ber flugeltirr，Dic Sen Durdggang 3um angrensenben Simmer bot，lebite cine ifomale Geftalt，cine ithone junge frau： nein，ein Etaum aus otangejarbener Seibe． Jabella！2（ud）fie war beim 2Iten cils－ geladen！

，Das if meine frath，thas：＂lagte Deo． felior Sather．
Die Unbedeutenbe reid）te ibm dic 5ans uns leduelte ibn an．
（ind）muf Shnen fabon irgenowo begeg． net fein！．．．＂
（f）3 ift gut，wenn id）nad meinen ante－ ven あăten jdjaue．Tidjt mahr，Jjabellaz＂ Danit verlief ber proielior bie junge fran．
＂20lio bod Siabell al $^{\prime \prime}$ ，iagte Diftor Uhts unt gleid）satauf：＂Sie verzeiben mic bod），ghadige frau？＂
fran Jiabella wies mit liebenswirdigee Gebarbe nath cinem Seffelplat；，ise be－ nimmt fidf jeber im Reben cimnal vorbei． Wenn Sie mollen，jpielen wir morgen マTadかnittaģ，さeımis jujammen！＂．．．


Krieger

## Anton Bruckner stellt gütigst vor

Lango hat sich Jahn，Wiener Hofopern－ direktor und leiter der Philharmonischen Konzerte，geweigert，eine Brucknersinfo－ nie in Wien zur Aufführung zu bringen， nachdem andere Stadte schon vorange－ gangen．

Endlich will er die Vierte（die＂Romanti－ sche＂）bescheren．Erste Probe，＂der Kom－ ponist ist anwesend．Sehr schnell Aus－ einandersetzungen：in den Partiturstimmen waren einige Hórner $E_{\text {，}}$ andere $E_{s}$ aus－ gezeichnet．

Jahn dreht sich um und schreit Bruckner an：，Nun，Hert Bruckner，was soll＇s sein， E oder Es？＂
Und Bruckner，besorgt，daß aus einer Aufführung wieder nichts wird，erwidert
ganz eingeschuchtert：＂Ganz wie Sie wol－ len，Herr von Jahn，ganz wie Sie wollent＂

## Urtöne bei Richard Strauß

Nach der Uraufführung eines sinfoni－ schen Werks von Richard Strauß stürmt eine Dame in das Künstlerzimmer und uberschütet den Komponisten mit den bokannton uberflussigen Lobeserhebungen und verliert sich endlich auch ins rein Technische der Musik．Die gestopften Blasinstrumente sind iht wohl ins Gedärm gefahren：
，，Sagen Sie，verehrter Meister，diese ko－ mischen Tone da im letzten Tell，machen das Ihre Musiker wirklich mit dem Mund？＂
Lächelnd spricht Richard Strauß zu der Dame：＂Ich hoffel＂

## Anekdoten aus dem Düsseldorfer "Malkasten"

$Z u$ den witsigsten Kopfen und originellsten Künstlern des ..Malkasten" zur Zeit cines Andreas Adienbach und seines Bruders Oswald, eines Peter Janssen, gehörte ohne Zweifel Professor Hubort Salentin, der am Niederrhein geboren, bis 30 Jahre Grobsdimied war, bevor er anerkannter Künstlor wurde. Als Autodidakt hatte or sich gebildet und es in späteren Jahren verstanden, ein recht anselinliches Uermögen zu ersparen. Wegen seines trockenen Mutterwitges war er überall gern geschener Gast and es verging kaum cine Kindtaufe, oder cine Hodizeit, wo er nidht geladen war.

So war er cinmal bei seinem Freunde, dem früher bekannten Kunsthāadler Eduard Sóultc in Diusseldorf eingeladen, un ein Kind mit aus der Taufe zu heben. Ein Superintendant Blech hielt die Festrode. Salentin saß neben ihm an der

Tafel. Später, die Stunde war bereits ctwas vorgerückt, wandte sidh der Geistlidhe an den Künstler: .....num, Herr Professor, wie hat Ihnen meine Rede gefallen ...?" - ,Oh, wirklich sciön, wirklidh prächlig, Herr Superintendant Blech!: Und nadh einer fragenden Pause, spitjbübisch làdelnd: „Ja, wirklich - sie madite Ihrem Namen alle Ehre!" . . Nach dieser Zeil soll der Geistliche nicht mehr nadh den Eindrïcken seinet Beredsamkeit gefragt haben..

Jeden Mittwodt nadmitlag bafen sidt die Freunde des Hauses Achenbadh in der Wohnung des Künstlers zur geselligen Unterhaltung. Maler und Gelchrte, die führenden Köpfe der Wissenschaft, wie der bekannte Geheimrat Mooren, die Offiziere der Düsseldorfer Garnison ...


Mikorey
und natürlich Salentin. Eines Mittwodis überraschle Andreas Adzenbach seine Freunde mil der Nadrridit, daß seine Todzter ihm einen Enkol beschert hätte. Allgemeines Hallo! Alles gratulierte dem glücklichen Großvater, der vorsdilug. seiner Todter ein Glüikwunschschreiben zu senden, das alle unterzeidnen sollten. .Ade was ..." rief Salentin, der dabei saß, ,in der Kürze liegl die Würze, wir schicken ein Telegramm und schreiben einfach: Herzlichen Glïckwunsh zum frohen Ereignis ... die Mittwödiner!" . . . So geschah es auch. Das Telegramm der bekannten Mittwodnnadmittagsgesellschaft soll herzlide Heiterkeit ausgelöst haben.

## 3

Auch bei der Industrie war Salentin gorn gesehener Gast. So war er cinmal bei cinem Düsseldorfer Großindiustriellen eingeladen, dessen Frau ihm bei der Tafel gegenübersaf. Die Dame trug cin sehr großes Dekolleté, wie das danals Mode war, und wurde ziemlich ungeniert von Salentin angeschaut. Bis sic ihn fragte: .Sagen Sie doch, Professor, warum schauen Sie mich eigentlich dauernd $a^{2}$ ? ...". ,Nichts für ungut, gnädige Frau... idh dachite nur, wenn lher oberstes Knöpfchen springt . . . stehen Sie im Frcien . . ./"

Andreas Ackenback war bei der Beurteilung vom Gemälden oft sehr kritisch und hielt damit nidht zurück. Eines Tages stand er mit seinem Freumde Salentin vor einem Bild des Malers Mengelberg, das den Gang der Jünger Jesu nadi Emaus darstellte. Schließlidr dreht sid Andreas um und spridit zu Salentin: ,Das kamu jeder sehen, da $\beta$ das Bild vom Mengelberg ist... hinten ist der Berg . . . und vorne sind die Mängel ...'. stein-

## Liebe Jugend!

Der Strohmeier war seiner Lebtag ein vorsichtiger Mann und so konnte es gor nicht andors sein, als daB seiner Witwe eine anständigo Lebensversicherungssumme nach seinem Hinschoiden in Aussicht stand. Aber solche Auszahlungen werden nicht übereilt und die Strohmelerin hat immer wieder schriftliche Anfragen beantworten müssen. Jedesmal, wenn der Postbote gekommen ist, hat er statl der erwarteten Postanweisung einen gelben Brief dabei gehabt. Und die Strohmeierin ist vor Zorn noch gelber geworden als das Papier. Eines Tages hat sie sich aber ganz giftig hingesetzt und denen in die Stadt geschrieben: "Ich habe jetzt bereids so fiel verdruß, daß mir bald liber wäre mein Mann tat noch leben! Das sies wissen!" -

Von Jörg Englschalk

## Ziff, zaff, zora

Pfeiffla, Pfeiffla go ra,
oder $i^{\prime}$ wirf di'
in Brunna na
Und wie der Bub mit dem Rücken soines raschenmessers ouf die Weidenrute klopft wie er immer wieder der Rute mit dem Brunnenwerfen droht, wenn sie sich nich: doch besinne und von ihrer Haut Abschied nehme
Ziff, zaff, zora .... schreit es in den Tag, in den hellen Vorfrühlingstag! Wird die Weidenflöte bald tönen? Wird sie die Schafe zusammonhalten oder wohmutig klagen? Klagen nach den langen, schönen Winterabenden, nach den hellen Nächten, wo sie noch am Bache geschaukeltl Klagen nach dem alten griesgrämigen Strunke, an dem sie gesessen und der nicht verstehen wollte, wenn die Wellen unter ihr lustig gurgelten... erzăhiten von der weiten Welt, von der Schönheit der ferne.
Pfeiffla, Pfeiffla go ra..... geht es runter? Ja, der Bast darunter hat sich gelöst, mit dem Brunnenwerfen scheint es bei der Drohung zu bleiben. Der Bub streift die schöne braune Hülse vorsichtig ab, er hat Ubung, ganz langsam dreht er, sie darf keinen RiB bekommen... ganz langsam öst er sie immer weiter, sie muß rund oleiben.....oder ich wirf dich in Brunna na..." noch oine letzte Ankündigung dor schrecklichen Strofe, fallis es der Rinde doch einfallen sollte, noch im allerletzten Augenblicke der Auffordorung zu trotzen!
Nun ein Löchlein in das weiche Rohr, da ein zweites, jotzt, oben als Mundstück, ein Pfropfen mit einem ganz leichten Einschnitt untenl Am andern Ende verspert oin Teil der abgeschalten Rute der Luft den Ausgang.
Schon sitzt das Pleiflein im Munde, tont durch den Garten... Über die Felder, bricht in den Tag, singt in den Frühling, fliegt mit den Starenmànnlein um die Wette, treibt sie in den Himmel, senkt sie wieder herab... an den Apfelbäumen krachen die Knospen! War es der Ton der Flote, oder hur der Wind, der diesen die allerersten


## Das Licht . . .

In loeiter ferne hellt ein Licht.
Das Licht verounkelt fid, Du fiehft ev nidht.
Der Weg if weit, of irrt er fort
Du fuchit oas Lidht, bato hier, bato Dort.
Dodh hat Oer Gott Die eherne Laterne
So weit gefteckt in eine weite Ferne,
Dab leder feince Wefens Kern erkennt.
Uiso nidht $z u$ fruh an feinem Lidit verbrennt.
siftoc

Schalen raubte ...? Und weiter flieg: die Musik, immer weiter. An den pappigen Hüllen der Kastanienblätter blelbt sle hången... die welschen Brüder halton sie fest... zittern kaum unter der Gewalt ihrer Wellen ... die rohen Kastanienknospen .
Aber der Bub gibt keine Ruhel Er treibt
immer neve Töne in die Weite, IGBt sie über die grünen Wiesen tanzen, an den Schlusselblumen láuten und die Gänseblümchen wiegen... über die kurze Saat, die noch nicht einmal der Wind erhaschen kann, huschen.. sind es gar schon Schmetterlinge, die da ihr Spiel treiben?
Bis zum Bach singen die Töne, selbst der alte Weidenstrunk horcht aut boi dem Gesang seines Kindes und der Welle unter ihm treibt es Tränen in die Augen... sie weiB, ihre Freundin die Rute singt sich ihr Totenlied!
Ruhig zièht ein Schäfer über das Fold. Bis zu ihm dringt der Ton! Sogar sein Hund horcht auf, merkt nicht, daB ein vorwitziges lämmlein den Fleck der Herde verläßt, über ein erstes Blaft Hund und Hirt und Herde vergibt ... und die flöte tönt, iönt lang und weich ... tönt wie vor tausend Jahren... laß̉t dem Schäfor seinen graven Kopf schütteln und seine Augen leuchten ... still seine Hände in das weiche Fell eines Schafes graben... Wie lange mag es her sein? Bei so einem Flotenton war es ... oder hat darnals die Flöte doch anders geklungen? Die Flöte, die er sich selber gemacht.
Ziff, zaff, zora... murmeln soine Lippen und der Hund treibt das lässige Lámmlein wieder zur Herde ... bellt laut, verscheucht selbst den lieblichen Ton, der, von ganz weit weg, dem Schäfer die Zeit vergessen machen wollte

## Endlich dahintergekommen

Ein Bauer bezahite einem Advokaten eine Rechnung. Während dieser den Betrag zählte und vereinnahmte, erblickte der Klient noch eine dritte Hand, die schrieb. Sie gehörte einem hinter einem leichton Vorhang sitzenden Schreiber, von dem sonst nichts zu sehen war.
"Mutter", sagte der Bauer nach der Heimkehr zu seiner Frau, ,jetzt wundert es mich nicht mehr, daB die Advokaten so reiche leut werden. Sie haben eine Hand mehr als andere Menschenl Die eine schreibt und die beiden anderen Hande streichen das Geld dafür ein."

## Wiver-i.|libignikese <br> des Reichs- und Staatscienstpersonals Allgemeine <br> Lebensver sicherungsanstalt a.G. München, MarsstraBe 23-23a

Bestand Uber 250000 Versichorungen mit Uber 251 mill. RM. Versicherungssumme. Vermogen Ubar 51 Mill. RM. Wir bleten : Erlebens., Todesfali, Invaliditats: Famlitenversorgungs -, Kincer. und Gefolfacharisversicherungan ohne wartereit bei sctortgem Rechts: anspruch. Keine Autnahmegebuhr, keine Zuschlage aut die Taribeitrege, weder for monatiche Zahlung. noch forr Doppelzahlung bel Unfaiticd; auch die Veralcheruncssteuor ist in unseros Boltagen berelis enthaiten. - Keine MachsehuBpflicht.

> Froibloibendes Angebot:
Brirges, Dar Gemrebild, MA 195 Abb, Halbleder (30.) M. 5-Machall-Yiebroch, DeEbche Barochreidinungen. Mif 52 ABHidangen. Leinsant (SO. $)$. ... M. 4.Porio M. - 40 Fosbchieck, $47 i 60$ Manchen Antiguarlat August Spath, MEnchan 2 , Tterosianstrise 13

## Minzenhandlung Otto Helbing Machl. <br> Inh. Karl Kreß

MInchen 25, Plinganseratralie 132 a
Ankauf , Auktionen , Vorkauf

## Gutsitzende <br> Augengläser

## Thoaterglaiser <br> Feldstecher

Photo-Apparato und Zubehör
in grober Auswohi
bei den deutschen Fachleuten
Morgenstern \& Herder Bayerstraße 7 mant net

## Fratl Raudhenberger

Architektur-Modelle
München2, Theresienstr 9/Tel. 22084

## Soeben erschien <br> im 334.-343. Tausend: <br> Hygiene <br> des Geschlechtslebens <br> von Dr. Max v.Gruber <br> Geh. Rat U. Obermedizinalrat, o. \%. Professor d. Hygiene a.d. UniversifalMünchen <br> Mit 13 Abbildungen <br> Karl. RM 2.70, Leinen RM 3.80 (Porto-.30) <br> Der Name des Verfassers und die ungewöhnlich hohe Auflageziffer bieten eine Gewähr fur den Wert des Buches. <br> (Württemberger Zeitung) <br> Nachnahme oder Voreinsendung auf <br> Postscheckkonto Berlin 19555 <br> GUSTAV SCHOPF \& CO. <br> Buchhandlung <br> BERLIN SW 68, Alexandrinenstr. 108

Indizien
Vor dem Richter stehn der Angeklagte und dor Zeuge. Sagt der Richter: "Der Angeklagte behauptet, er sel nicht betrunken gewesen! Wie kommen Sie zu der gegentelligen Behauptung? '"
.Herr Richter, der Mann stand vor dem Bahnhof und hatte einen Streit mit einem Droschkenchauffeur; er verlangte, der Chauffeur solle ihm eine Bescheinigung geben, daß er seine Stevern bezahlt habe. Dann wankte er nach dem Briefkasten, zog umständlich seine Geldtasche, warf Geld hinein. Und als ich dazu kam und sehen wollte, was er da macht, sah or auf dio Bahnhofsuhr und sagte zu mir: Jotzt habe ich schon wieder 5 Pfund abgenommenl". .

## Ach soo !

Frau Panigl hat Bridge gelernt. Weil das ja soo modern ist. Wio allo Anfänger hat sie in den ersten Tagen unhoimliches Glück. Gewinnt und gewinnt. Am vierten Tago wendet sich das Blattchen. Zur Freudo der Partner. Frau Panigl verliert. Verliert und wird immer nervöser. Herr Buxbaum kann es sich nicht versagen, Frau Panigl zu necken und fragt: "No, wo ist denn heut thr Schwein?'
"Mei Mann kommt erscht um elfe."
Geto

## Das schlechte Gewissen

Dr. V. hat sich in dem kleinen Tiroler Städichen als Rechtswahrer niedergelassen. Er ist mit Feuereifer bei der Sache. Bald ist seine Kanzlei voll von Klienten.

R. Pielzseli

8
Voggenteiter-verlag. Polsdam.
Des ist ein Liederbuch, dem man ainen grobleeren Unfang wunschen wurde, denn es enthallt eine ganze Relhe guter, alibekannter - und vor Allem schon bald vergessener Bänkelsänge, deren man stch mit grober Freude wieder erinnert, Die gute aite Morltat, die vom Kino von der leinwand verdrangt wurde, hat in Gustav schulten oinen liebenswerton lebentrettor golunden. Heiner Rothluchs gab dem kieinen Werk entzuckende, dem Inhalt oingefunite Bilder boi. Wir hotfen zuversichtich, das wir ven Gustav Schulten bald wiedor eine kloine Sammlung dioser Art als freudige Uberraschung semiert bekommen.
W. Eder.
rief die Kellnerin herbei und fragt sie, ob der Herr Wirt zufallig ein Strafgesetzbuch hätte. Es dauerte ziemlich lange, bis die Kellnerin mit dem Wirt an den Tisch kommt. Unter beschoidenen Bücklingen erklărte dor Wirt: "lch bitte tausendmal um Vergebung, Herr Doktor, die Kellnerin hat Sie halt noch nicht gekanntl - Aber", schmunzelte der Wirt vielsagend - „Sie brauchen selbsiverständlich den Wein nicht zu bezahlen."
A. O. K.

## Das Einzige . . .

Zum Landarzt kommt ein altes Männchen, hoch in den 70 er , und klagt uber seine Altersbeschwerden. Während der Untersuchung steigt dem Doktor ein recht unangenehmer Geruch in die Nase; er blickt das alte Männchen fragend an: "Sie leiden an Blăhungen, Alterchenl"
Der Blick des Patienten wird fast strahlend; er sagt uberzeugend: "Was heiBt leiden, Herr Dokter. Das einzige Vergnugen, was ich noch habel".
sch

## BUCHECKE DER JUGEND

Eines Tages leistete er sich eine kleine Pause, geht zum nächsten Wirt und bestelit ein Viertel Roten. Nach einer Weile fällt ihm plötzlich ein, daß or in einer Rechtssache noch nicht ganz klar sah. Er

Cafe Fischer Adodibotititiva Sthwabings wherenesionorem und


[^0]

Münchonorer Lagerihaus- und Transport-Ges. m. b.t.H,


Offizieller
Ausstellungs-Spediteur im Haus der Deutschen Kunst


Transport, Logereng und Verpodiung vas Konstgegonständon ollor Art im In- und Ausland Möbeltranıport - Möbelkobinen - Fachkundiges Personal Büro: Münchea 8, FriedenstraBe 22, Ferasprecher 43365


MONENENER GSIS CNEE-ANSTALT KAMALSTRASSE 3 TELEFON 27667

filteftes 5prjiclgerduäft fir Eaufmajden! Eine Morfere . . 20 plg . Anfohlen Dace 60 pig. 3. Faltermeier minnten. Dettenbetsfrape B, frintul 11745 Drulfors Gut价名t

##  <br> Wamsider <br> HERDE

SALZEDER
Qlirtnorplata Telefon 28514

## Graua Haare

 varschwinden in 10 Tagen durch mein bewahrtas Hoar wassar, 2 Mark bei wasser, 2 Mark, bei Sordatrabo 7 , fordstraBo 7, LadonVeriangen
Sie
Uberall
die
"JUGEND"

Tasdien, Hoffer, Rudssadie, prima Lederwaren, Tourlsten-arilke! MUnchener Werkatilten
fir Sport, Setlor- L. Ledorwires, eleg, G. m. b.H. Avgatonstrabe 1 / Teloton $\$ 188{ }^{\circ}$

## Pelz-Spezialgeschäft

Mermann Claassen
Minchan, Rumfordst\%. 38 "/4, Telefon 296092 Empfiohts sich for sorgfaltigste Umarbeitung threr Pelz Gorderobe

W. Wagenpfeil Polstermbal
 Brick ans eig. Weekitittte, Varkaut nur Postalozzistr. 1, am Benolinget Ion 34


Treptow in Flammen", das wollte idt mir mat anschen, plaudert Oskar Sima. Diesen Sommer hat's endlich geklappl. Ich stand mit vielen tausend anderen Borlinern am Strand der Spree, Mäggel oder Treplow, und das Fenerwerk begann.

Sieh ma, Sima!'" erlönte es in meinem Ricken. Id zuckte zusammen, aber da ging es schon weiter: ..Id seh ja sdaon!'"
.Nee - Sima! ${ }^{\text {. }}$
"Ma ja doch, wat denn?"
"Oscar!"
., Deemlicher Teelöffel, idk heiße doch Hujo!"
,,Kee, davorne, Oscar - Sima!'
.Mensdh, wennste nodhmal Oscar au mir sadisl, demn han ick dir in de Terrine. delle Klöße an de Gardinenstange kleben.'"

Ich $z 0 \mathrm{~g}$ es vor, sadite zu verschwoinden. Einesteils, um eine Freundschaft nidit langer $2 n$ gefährden und andernteils - ist doch nuangenelom, sowas!

Fritzchen hat mit seinen vier Jahren schon ein erstaunlich gutes Gehör. Wenn Vati klavierspielt, lauscht er aufmerksam und summt hernach einige Takte daraus.


Macon
Arzt: Hören Sic aut mích und lassen Sie Ihre Hasche Sclinaps hier!
Palient: _Gehl nidht, Doklor, geht nidhl, die obere Halfe Schnaps gehört fa meinem Bruder.*

Einmal fragt das Kind, indem es eine Me. lodie vorsingt, ob das "Beethgoven" wäre. Vati lächelt. Fritzchen wird jetzt dringlicher und singt abermals die Melodie. Do kommt Mutti mit irgendeiner Frage dazwischen. "Ach", seufzt Fritzchen, "nun hast
du mich ganz aus dem Konzert (Konzept war gemeint!) gebracht!"
D. $p$.

Sepp Hintermoset sitzt im Lehnstuhl. Die Füße zu dicken, schwulstigen Klumpen verbunden. Das Gesicht schmerzverzert. Das Zipperlein rumort bis in die kleine Zehe.

Die Zenzi steht dabei, die Arme in die Hüften gestütz1, und meint lakonisch: ,.Sieh'gst Sepp, dös hoast nu von dera Sauferei. Wenn d' alle Tag á Moaß wen'ger getrunken hättst, nachher brauchst' jetzt net aso dazuhocken."
Der Sepp hört nicht darauf. "A geh, Alte", brummt er, einen heftigen Zwicker verschmerzend, ,'s is bloB a Glück, daB i koa Tausendfüßler bin!"

Bstr.

Ein Goldschmied war krank. Seine Frau mußte ihm immer dio Tomperatur messen. An einem Morgen war seine bessere Halfte verhindert und er probierte es selber. Nach der bestimmten Zeit wollte er die Temperatur ablesen, fand aber die Skala nicht. Zum Glück kam die Frau zurück und schob den Vorhang beiseite, um besser sehen zu können. Erschreckt riet sie: "Aber Paul, des isch ja der Fülfederhalter!"

## Münchener Gobelin=Manufalitur $\begin{aligned} \text { b. } \mathrm{m}: \\ \text { G. }\end{aligned}$

München-Nymphenburg / Anfortigung von Wandgobelins, Möbelbezügen und Bodentepp chen nach ortiken Vorlagen und modernen Entwôifen/Reparatur beschädigier Siöde

Mal- u. Zeichenschule „Die Form"<br>Blideade Kasst, Zelchaea. Malerel ta Jeder Anwenduag. auch Oebraveksgraphik und Anwenduas, auch Cebrazeesgrapaix und Modezelchnen, Abendakt, Sonntagskarse, Lapdschaliskirse. Lehritachet. Honorar siehe Prosp Vorberefis I. d, Examen, $50 \%$ Faht-  Hole Kónig. Mancher 23 S . Leopoidstr. 61 . Telefon 34045 OegeIndet 1925

## Bayeristhe Mofkunsthandlung

georg stuffler - inh.: anNa michels
Gemälde, Radierungen, Holzschnitte
München, Ausstellungsràume : Maximiliansplotz 20 Fernruf 13295

Neben Park-Holel

Alles für des Konstruktions büro ZEITHENBEDARF otto schilier München, Brienner Str. 34, Tel. 57650


## HORST STOBBE

Bücherstube / München / Ritter-v.-Epp.Platz 8

## Moderne Buchkunst und Graphik <br> von Menzel biszur Gegenwart

Katalog auf Wunsch kostenfrai

## DIE <br> PIPERIRUCKE

Originalgotroue farbige Wiedergaben vea Meisterwerkes der Malerel
Veriangen Sie Prospekt vera Verisg DIR PIPRRIDICUCKE Verisgs.GmbH., Mäechen, Georgenstr. 15

## Pianosund Flügel <br> nee end gobrausht Auf Nunch Toliahtung, selut proiswat bel

 PIANO-SCHERNER, Dianeratr, 22/il, sog. d Ratilellor
## Werke

> Zeitschriften

Kataloge
Graph. frunftanftalt m. 5djitł
münchen, feetnift. 8-10, Telefon 20763
 München, Herrnsir. 10, Tel, 27682 Druck: Groph. Kunstanstolt W, Schütz, Münchon 22, Hermstrobe 10, Tel, 20763 /Alle Rechte voibehalten/Nachoruck atrengstens verboten Copyright by Kati 5 chilling - Verlag. Manchen Pil. Nf. 3 / Manuskripte sind nur an die Sehrifleitung der , JUGEND", Korl schilling Vorlag. München. HerinstraBo 10, zu richten Fur unautgetordert eingosandto Manuskripte kann koine Gewbhr ubernommen werden Rükrendung eifolgt nur bel beigefugtem Porto Postort Munchen

## Die "Unterseebootpest"

Da der Marinefadmann Churchill immer noch kein Serum gegen diese "Pest" gefunden hat, kommen wir ihm beileidsvoll mit einigen Vorsdhlägen zu Hilfe:


Der Schaitzengraben am Meeresgrund. Tauder beschieflen die U's. Fische und Seesterne werden als neutral erkliart and von England bexchlagnahmt.


Nachsalzen des Meerwassers, bis es ein dicker Brei wird, in dem die U-Boote stecken bleiben. Die englische Flotte hätte damit gleichzeitig cinen uberzeugenden Vorwand gefunden, endgiltig zu Hause bleiben zu diurfen.

Das Auspumpen des Meeres. Frankreidh wird sidh freuen. daf cinmal cin anderer ausgepumpt wird.


[^0]:    Kur Pilasy salir:
    Hausmusik
    ifa denenen Ifefar swht Paarise (Mairy)
     Zasdinifell erble tiader Mozart an dir Pafakion der haterat: Ifermbinfor 10

