

# Anselm Feuerbach - Kunstschüler in München 

Ansolm Fouarbach, der vor sechzig Jehren im Hotel Luna 24 Vonodig vorschiod, wollte oft in Munchen. In seiner Jugend verbrachte of hior zwoi frohgemute Studienjahre, van denen des Malers sogenanntes "Vormachinis" und seino Brieto an die goliobie Stiofmutter Honriotte oin eindrucksvolles Bild geben. In Dussoldort hatto don achizehnjahigen vorwartscirangonden Kanstlor nach mehreren Lehrjahren on der Akademia die Sehnsucht nach dor berühmton Kunststadt ge packt. Im Winter $1848 / 49$ schrieb or nach Hauso
, - ein längst halb verdeckter Wunsch von Dir, lieber Vater, brachte mich auf die glückliche Idee, nicht nach Paris, sondern nach München zu gehen, - was soll ich denn nach Paris, wo ich in Munchen noch mehr Rubens und Tizians nebst solider Zeichnung und Schule habe? Ich will da zuerst kopieren und mich dabel in der Stille auf mein großes Bild vorbereiten; was sagt lhr dazu? - Ich habe es hier reichlich durchdacht und gefunden, daß das grenzeniose Woben und Treiben in Paris mich eher verwirren als klar machen kann. - Ich kann mich in München an Kaulbach und Schwanthaler halten, die mich beide korrekt zeichnen und modellieren lehren, Kolorit finde ich in der prachtvollen Galerie, und, nota bene, Paris hätte mich auch zu viel gekostet, und in München lebt man spottbillig -

Von Munchon, wo der junge Ansoim in der letzten Malwoche des Jahres 1848 endlich eintral meldete er selnem Vater:
, Mein Herr Pate Thiersch hat mich freundlich und zärtlich empfangen und in soine Abendzirkel eingeladen. Minister von Zwehl war die Güte und Freundlichkeit selbst. Am herzlichsten war Schwanthaler. Er empfing mich im Bette, seine rechte Hand von Gicht geschwollen, die Knie zusammengebogen, ein Schmerzensanblick. Ich gab ihm schwoigond Deinen Brief. , Ach von Anselm!' waren seine ersten Worte. Ich war entzückt von diesem herzlichen Ton. Er frug mich sohr lieb nach Dir. ,Ja', sagte er, ,ich bin eben jetzt so herunter, ich muß mich in mich selbst zusammenziohen, in meine Welt.' Aber wie fuhr ich vor den Fresken des Cornellus zuruck! O weh, Vater, wie schön hast Du mir die olympischon Götter beschriebent - Ist das Cornelius, der große Cornelius? - Morgen komme ich in Kaulbachs Atelier; wie wirds mir gohen? Und Schorn?" - "Rottmanns Fresken in den Arkaden haben mich hingerissen.
Bald daraut erzählt Fouorbach schon von seiner Arbeit: „Von morgen an kann ich alle Tage von 8-2 Uhr auf der Pinakothek kopieren. Ich wollte die Rubens'schen Kinder mit den Früchten haben, aber das war zu groß. Nun habe ich ganz kühn den prächtigen Simson mit Beschlag belegt, trotz des Kopfschüttelns des Direktors. Ich habe so ein Gefulhl, - daB ich nach dieser Kople meinen Bacchus malen kann - den Quälgeist!' - Doch der eifrige Maler kommt wieder auf das Studium der Natur zurück: "Von der Wand unsores prächtigen Atoliers", so schreibt er einige Wochen nach seiner Ankunft aus der Wohnung in der Löwenstraße $9 / 1 \mathrm{II}$, der heutigen Schollingstraße, , guckt mich ein freundliches Kinderköpfchen an, was ich glücklich nach der Natur gemalt. Morgen kommt ein kleiner, schwarzer Teufel aus $\operatorname{der} \mathrm{Au}$, ein liebliches Kindchen, was mir zwar wieder schrecklich zu schaffen machen wird, tut aber nichts, studiert muß sein; ich will eine Mutter malen und oin Kind, daß den Leuten die Tränen in die Augen kommen." Im selben Brief helBt es dann woiter: "Wir haben jetzt ein

A. Feacrbach Sclbasblatais 1848
prachtiges Kosthaus ausgospurt, wo wir ganz gut und billig essen; Mittags für 13 Kreuzer so viel und gut, daB wir ordent lich nicht mehr konnen; also in dieser Be ziehung wäre gesorgt, wir sparen so vie es geht, nur Modell, das muß ich haben ohne Pardon - konntest Du abends in unser Atelier sehen, wir sitzen beim Lämpchen auf dem Kanapee, Roux liest oder zeichnot, ich studiere italionisch."

Das Leben ist hier frei und heiter; ich bin heimisch in München, als wäre ich hier geboren; im Englischen Garten spazieren, bei Tambosi sitzen, gute Musik hören, ist so angenehm - ich kann nur Liebes und Poetisches von meinem hiesigen Aufenthalt sagen. Ich brauche viel leicht etwas zu viel Geld, aber ich lebe und lebe glücklich. Gebt acht, ich bringe es bald ein!"

Auf die Akademie aber will Feuerbach noch nicht: ther als bls er sich nicht mehr zu helfen woib, will er und dann nur zum Scheine Korroktur nehmen.
"Ich finde auf der Pinakothek in Rubens und van Dyck und namentlich Murillo alles, aber auch alles, was ich brauche, über jedes kann ich Aufschluß haben" schreibt der selbstbewubte Junge Maler stolz nach Hause. Jedoch nicht lange darauf, am 22. Oktober 1848 bekennt er seiner Mutter: ,Ich fühle nie wie jetzt, wie schwer und doch so leicht, wie ofhaben und doch so kleinlich die Kunst ist; rasch und kühn ist der Gedanke, das geistige Bild, die Skizze, da, man meint, man wäre ein Gott; nun, wie man nur einen Pinselstrich tut, fühlt man, wie sachte und vorsichtig man beginnen muß - ach, jeder Künstler hat seine Kämpfe und Drangsale, bei mir, je glucklicher ich sonst bin, wirken sie nur heftiger, denn ich bin lebhafter und feuriger als andere, manches werde ich noch verpfuschen, aber das, was kommt, wird mich gewiß zu Eurer Freude heben."

As das eiste Jahe soines Munchener Aufonthalfs Endo goht, entschliest or sich, don aus Wien ofliuchtoton politischon Revolutionar und auch is kunstlerischer Erneuarer in Munchon ouftretenden Maler Korl Rahl zum Mentor zu nohmen
"Ich komme rasch vorwarts", berichtel der Kunstjünger jetzt freudig nach Hause, denn ich habe einen toweneifer und worfe mich voll Vertrauen ganz in Rahls Arme und rwhe nicht, bis ich so malen kann, wie er. Dann erst folge ich wieder meinem Genius als gemachter Künstlerich wollte sagen, ich wollte ihn bloß bitten um Korrekiur; aber das ist nichts. Er muß mir auf dem Nacken sitzen. Auch komponieren will ich, da ich mit Genell bekannt werde und Rahl so strenge ist, dabei ganz llebevoll. Juchhe! Juchhel Diesen Winter arbeite ich unausgesetz von $8-1 / 25$, dann esse ich, gehe dann Schlltischuhlaufen, dann arbeite ich an den Gedichten, lese, komponiere.

Im Fasching des Jahres 49 bekommt der lebenslustige Anselm, wie or seiner Mutter mitteilt, einen "sehr ehrenvollen Po sten". Er schreibt ihr: "Ich bin der Wap. penträger der Künstler; ich trag das Dürerwappen ganz im engen Knappenkostüm, das mir prächtig steht, einen Kranz von wilden Reben auf dem Kopf, ein kurzes Mieder von rotem Samt mit weiBen Trikots, ich habe dos einfachste und sicher das schönste Kostüm, da es ganz anliegend ist. Ith bin in Ordnung damit und habe also die vollkommenste Ruhe zur Arbeit, während die ganze Stadt drängt und treibt, denn os wird pompos. Es sind zwoi Abende, die tanze ich flott durch, und dann habe ich noch eine süße Erinnerung an München, woiter nichts - das junge Blut hat oben Freude daran - Umsomenr, do selben Tags Binder fortmuß, wegen Millitär, so wird mir der Abschied nicht so schwer."
Im Frühjahr 1849 berichtet der Künstle über einen Besuch in der Malklasso des Professor Schoin in der Akademie: , - ich war überrascht, so wenig Poesie und Gemüt mit einer brillanten Technik verbunden zu sehen. Das glänzt und gleiBt - Gott, wie einfach kam mir mein Bild dagegen vor. - Diese eklatante Behandlung und Manier hatte ich mir nicht geträumt einer malt wie der andere, aber die Bilder sind prächtig. Stoffe schimmernd nur Wärme fehlt. - Ich dachte mir, soll ich zu Schorn gehen, wie mir fast alle raten? -

Erst om 29 , Juni kommt os im Einverstándnis mit oinem tehrer Rahl aut das standige Drängen einet Munchener Wonltater und der Eltorn dazu Doch dieses Studium, bei dem er sich Im Zeichhon nach Idoe und Anilko und vor allem im Kopfemalon ausbildote, dauorte nut einige Wochen, dann unterstolito sich det junge Künsiter wiedor gonz dem so sehr verehrten Rehl. Feuerbach ist mittiorweito in die Sophionstrabo 1,0 gezogen, zu diner frau sturm, dio thm ein, telzendes winziges Zimmer ins Grine fur 3 Gulden per Monat" Vermlotet. In Rahls, Genollis und Rugendast Umgang and or reichen lisatz für die aufgegebene Kameradschaft in dor Akadomie. Als Rah1 jodoch daran donkt, nach Rom zu Obersiedeln, whil auch Fever. bach fort von Munchen. Er will, wio ihm sein Melster ral, nach Antworpen oder Paris, denn In Munchon glaubt or koinon tehtor mohr und koine
gleichstrebenden Elemente zu findon:
,Gegen den Strom schwimmen, liebe Eltern", so heibt es in seinem "Vormächthis". ..kann nur ein fertiger Künstler, ich gehe darin unter, das weib ich. Darum labi mich fort. Habt Nachsicht mit meinem pochenden Blut und meinen hämmernden Pulsen. Für was heiße ich Feuerbach? Ich habe Fouer in den Adern."

Im Mai des Jahres 1849 verlieB Anselm Feuerbach München

Zusammengestellt von Yheotabbert


ImFruhling
Anselmpenerbach

## Anselm Feverbach zum Gedächtnis

Als der Unterzeichnete vor 1933 in die Werke Feuerbachs öfentlich einführto, machto ihm ein nicht mehr unter den Lebenden wellender Kunsthistoriker heftige Vorwürfe. Die Zaiton Feuerbachs und der humanistischen Bildung selen vorbei. Das heutige Deutschland hat aber wieder don Weg zu Fouerbach gefunden, von dessen Gesamtschaffen nächst Karlsruhe gerado München in den Sammlungen der Neuen Pinakathek und der Schackgalerie das Meiste besitzt.

Ein verstorbener Sammier nannte die bekannte wundervolle Studle zur Nanna sein eigen. Nie hat er sich troiz mancher Bedrängnis von ihr getrennt. Der musikalisch Hochbegabte emptand das unverkennbar Musikalische, ja Melodische in allen groBen Werken dieses Klassikers der Deutsch-Römer. Denn in Kompositionen, wie otwa schon dem "Ariost", dann dem "Dante mit edlen Frauen" oder dem Münchener "Medea"-Bilde ist ein Klingen aus dem Andante und Andante Maestoso von Beethoven zu vernehmen. Aber ein feierlicher Rhythmus bewegt und beseelt auch dio boston der Nanna-Bildnisso, durchpulst bowogter die berühmte "Meeresküste" oder die Oldenburger "Meeresstudie". Mehr noch: Es ist erlaubt, an Giotto zurück zu denken. Denn wie in den Fresken der Annakapelle zu Padua labt sich oin streng gesetzmäßiger, geometrischer Aufbau in der wunderboren Tektonik der immer im besten Sinne gebauten Gemälde Feverbachs nachweisen. Gleich Saulen stehen und wandein die Menschen, Pausen, das heißt Intervalle, weisen orwartungsvoll auf die nächste Figur oder Gruppe, um sie zugleich zu verbinden. Gleich Pfeilern rahmen Einzelfiguren und Gruppen den reliefmäßigen

Bildbau. Und immer wieder ist es wie Orgelbrausen, um nach dem Hohepunkt seelisch-dramatischer Konflikte in ein abschlleBendes Acidescendo oder decrescendo einzumünden.

Des Künstlers Lebenslauf ist bekannt. Am 12. September 1829 wurde er in Speyer geboren, am 4. Januar 1880 in Venedig von einem Schlaganfall dahingerafft. Droi Jahro lernte Feuerbach in Düsseldorf, ging dann 1848 nach München, war kurze Zeit Schüler von Akademieprofessor Schorn, verwelle aber weit langer bei Rahl und ging spater nech Paris, um sich dort bei Couture fortzubilden. Auf Karlsruhe 1854 folgte Italien. Der Künstler lernte dort sein Ideal in der berühmten Nanna Risi, der Schustersfrau, kennon. Graf Schack orwarb 1862 don "Garton des Ariost" und bestellte weitere Gemälde. Nach dem Bruch mit Nanna fand Feuerbach Lucia Brunacci, die lhm Modell für seine verschiedenen Gestaltungen dor Modoa wurdo. 1873 berief ihn Wien ais Lehrer für Historienmalerel.

Nicht die Anfänge, wle etwa der "Hafis in der Schenke", das "Blumenmädchen" und auch nicht die "Amazonenschlacht", sondern die spatteren Werke, das "Konzert in Berlin" zum Beispiel, oder das "Gastmahl des Platon", die Iphigenien und Medeen werden unvergänglich bleiben. Dem sensibeln, reizbaren und leicht gekränkten Temperament entspricht das verhaltene, ein Violett oder ein blutiges Rot bevorzugende, silbrige, dämmernde Kolorit, die Kantilene einer Linie und das Elegische der Bildthemen. Oft, bisweilen zu Unrecht, fühite Feuerbach sich verkannt. Aber zu Lebzeiten verkannt werden, das ist ja das tragische Schicksal so vieler Künstler!

Das kleine Land Westfalen war König reich nach dem erniedrigenden Frieden von Tilsit im Jahre 1807, und Jéròme, der jungsto Bruder Napoleons, war König dieses Königreichs von des Fronzosenkaisers Gnaden, Kein schlechter Konig war der junge, liebenswürdige Jéròme, doch auch wieder nicht ein rechter, denn wie hätte er ein rechter sein können, oin Mann mit korsischem Blut in Westfalen und ein Bruder Napoleons.
Das Heer diente dem Jéròme zu seiner Zufriedenheit, stand im goheimen aber in Verbindung mit den Freiheitskämpfern Schill und Dórnberg. Das wubte natürlich Jerôme, und so lustig und liebenswürdig er war, vergaß er nicht, dem geheimen Treiben der patriotischen Offiziere einen gut organisierten Uberwachungsdienst entgegenzustellen, mit einem bewährten Mann an der Spitze, dem wiederum nicht minder bewährte Agenten unterstanden und nicht nur Franzosen, sondern auch solche, die um Geld und Ehrgeiz vergessen hatten, daß sie Deutsche waren.
Unter diesen war nun auch einer, ein Herr von M., der besonders das Garde korps zu überwachen hatte und skrupellos die Führungslisten füllen half, in einer Weise, die nicht ungefăhrlich war für dio Offiziere und einem ihrer Besten das Le. ben gekostet hatte.
Den in Kassel diensttuenden Gardeoffi zieren konnte dies nicht verborgen bleiben, und einem auf ihrer Seite stehenden Sekrotär dor höhorn Staatspolizei golang es, einige Dokumente, die den Verräter unzweideutig entlarvten, auf die Selte zu bringen und sie einem Mitglied des patri otischen Zweigkomitees zuzuspielen.

Es hatte sich dle Karnevalszeit genahert und Jérôme seinen ganzen Hofstaat, alles von Rang und Adel, zu einem Ball geladen Jérôme liebte die prangenden Festlich keiten. Auch Herr von M. hatte es verstanden zu dem vielversprechenden Maskenball eingeladen zu werden. Er hatte sich ein Kostüm aus der Zeit Franz des Ersten beschafft, König Jérôme zu Gefallen, der als Franz der Erste glănzen wollte.
Herr von M. wurde am Festabend huld voll aufgenommen. Eine als Blumenmädchen maskierte junge Dame, die or an den schönen braunen Augen ungeachtet ihres visierbehangenen Gesichts als eine Favo. ritin des Konigs zu erkennen glaubte, schenkte ihm ihre Gesellschaft und wie ihm schien auch ihr Herz Im Verlaufe einiger Tanze. Sio bostolito ihn zartich in ein abgelegenes Gemach, wo sie ihm eindeutig ein ungestörtes Beisammensein im Marmorbad in Aussicht stelito.

Herr von M. fror kaum in dieser frost kalten Nacht, als er vor Erwartung auf das Abontover, das inm winkte, mit oiligon Schritten und wehendem Mantel zum Ufer strebte, sich vorsichtig vergewissernd, ob ihm niemand folge. Das Marmorbad lag verdeckt von den im Rauhreif kaum wie entlaubt aussehenden Bäumen des Ufergestades.

Die schöne Maske erwartete ihn mit verschleiertem Gesicht im Dunkel des Torbogens. Sie hielt uber den Schleier noch den Rand ihrer Kapuze gezogen, den sie erst hochhob, als er sich ungestüm ihr năherte, und ließ diesen auch erst los, um in gut und doutlich abgomessonen Abstànden an die Türe zu pochen. Diese tat sich
alsbald auf, und er fühlte sich zart ins Dunkel geschoben.

Sie fuhrte inn an der Hand hinter sich her durch einen langen flur und über eine gewundene Treppe in ein Zimmer, Seine Bodonken wichen einem Schaver süßer Lust, und wio ondlich am Ziel, wollte or sie in seine Arme nehmen. Sie jedoch entwand sich ihm geschickt, und nicht weich von Fravenarmen gehalten war er jetzt, sondern eisern umklammert von solchen, die nur einem Manno gohoron konnten.

In einem nur von etlichen Kerzen erhellten Raume sah er sich vor einem länglichen Tische stohen, hinter dem drei Gostalton in schwarzen Umhängen unbeweglich ragten, mit bloßen Häuptern und durch die Maskenvisiere unkenntlich an Antlitz. Die schöne Maske war verschwunden. Die Arme, die ihn wenig zärtlich hierher gebracht hatten, hatten ihn losgelassen. Vor der Tür war nur noch ein Mann, pflockig aufgerichtet, ein Mann von bedrohlichem Wuchs.

Was wollen Sie von mir?" schrie wütend Herr von M. und sein Atem schlug dabel weib aus dem verzerten Mund in der Kalte des ungeheizten Zimmers. Die dunklen Gestalten schwiegen, würdigten ihn keiner Antwort. Nur der mittlere der drei Männer bewegte seinen Arm aus dem Umhang hervor, und legte verachtlich neben die belastenden Dokumento oinen Strick und eine Pistole auf den Tisch.

von Untilh

Die drei Offiziere und der Mann auch an der Türe schienen den Herrn von M. nicht zu sehen, so wie sie standen und goradeaus sahen. Sie schienen nicht $z u$ sehen wie or sich wand, der Liebhaber, der gekommen war, um eine Schone mit weiber Haut und verführerisch braunen Augon zu umarmen, und der nun von Angesicht zu Angesicht einem schändichen Verrätertod gegenuberstand.
"Pistole oder Strick?" sagte da jemand, und Herr von $M$. entschied sich für die Pistole.

Nicht von den Schritten der fünf Männer krachte es heulend unter dem Eise der Fulda. Dies war dick genug, die wenigen Männer zu tragen, die, in dieser Nacht mit den Stemen, etwas in Ordnung zu bringen hatten aut Menschenart. Die Manner konnten auf dem Eise ohne besondere Vorsicht bis zu dem darein gehauenen Loch gehen, das grob, rund, dunkel starte

Vor dem Loch im Eise mußte der Verurteilte sich aufstellen, das auch groß genug war, einen Menschen darin verschwinden zu lassen. Vorm Loch muBte er die Waffe, die er vorhin selber gewählt, hochheben und den Lauf nicht otwa hintichten auf einen Vogel in der Nacht, auf eine Eule oder auf ein Käuzchen, sondern auf elnen Menschenkopf, den er selber trug.

Auf diesen seinen eigenen Kopf zu zielen, machte ihn erzittern, und um gut zu zielen, hätte er eben nicht zittern dürfen, um so mohr er auch bel diesem Schießen eigentlich nicht soine Augen gebrauchen konnte, hatte er diese doch vor dem Laufe, vor dem Korn und nicht wie sonst dahinter. Er ließ sie denn auch wandorn, immer wieder weg von den andern Männern ließ er die letzt zu nichts nützen Augen zu dem Loche hin wandern, darunter es plátscherte, darunter die Wasser der Fulda strömten, soweit sie nicht zu Eis erstart waren.

Er hatte den langen Lauf der Pistole auf seine Schlăle gerichte1, zielte ohne Kimme und Korn, ohne Scharfo der Augen und sâh mit fiebrig glänzendem Blick zu dem Loche hin. Er war vielleicht nur von diesem einen brennenden Wunsche besessen, in all der Schande, der Vernichtung, durch etwas Offenes verschwinden zu können, gleichviel wohin es war, oder vielleicht war er auch in den Wahnwitz verfangen, daB or sich durchs Loch hindurch retten könne - er sprang jedentalls ohne einen Schrei, stumm wie ein Fisch, fast ebenso schnellend, in das Loch, das die Männer ins Eis gehackt hatten.

Voll wilder schnellender Kraft und stumm wie ein Fisch war er verschwunden. Mit seiner Schande, die nun wohl keine mehr zu sein brauchte in den Fluten unterm Eis, bei den stummen Fischen.

Zuruick übers Eis schritten die Männer, nun um einen weniger. Sie gingen am Ufer jeder in einer andern Richtung davon und verschwanden in den boroiften Baumen, die koum wie entlaubt aussahen in ihrer winterlichen Vermummung.

Bald erinnerte nichts mehr an dieses heimliche Gericht als das Loch im Eise der Fulda. Schwarz sah es zu den Sternen auf, ein blindes Auge, das offen starrt, aber nichts sieht.

Am andern Tag in dor Früh war auch dieses loch zugefroren, war auch dieses Auge geschlossen.

S. SpitzMer

## wolifizer, Dom jeligen beimgang bes Ednníber:Daulí

Was fid) in sen frebsig Cebensjabren bes Sednitgee:pauli zutrug, máre gemís aud oes Ergablens mert, aber es bat ibn niemand danad geiragt und io bebielt er ca für fid. Der Wemeinbeidreiber whfte wobl ciniges, weil ea in icinen Iffen fland, abee er batte weit licber uberhaupt nid)ts von dem 2lten geroupt, ber brauken vor sem Dorfe im Gemeindebaus mobnte. - Vor Jabren cimmal war ser Sduiberpauli irgenowober jugewandert uno, weil er fith barauif verftans, ben sanern alletbant bolzernes ©erat 3u idnnizen, wies man ibm bas 2 frmenbaus ale bamernoc Bleibe all.

Es lag am Enbe Ser breiten Dortitrabe, ein gutes Stúd ab von den Sditen, uns taglid) jab maln bort, wenn oic Sonne idhien, ben pauli auf einer jelbirgegimmer. ten Sant vor ber Sire Higen. Dann idnnigelte er mit ben groben Sanben an cinem bólzernen Etwas berum und meitit brummte er ein gieddein in ben lantgen veifen 3art.

Et war gluctlid. Das if jelye viel uno mander ITTeníd, sen oas Sdfidfal fegnete,
wic man fagt, bat ea midit foweit gebradt. Dem oas ©luctlid) jein tommt von innen becaus uns nidet umgetelort, Den pauli frente das Keben, weil er die zaerge von jenem plägden jab, weil im frubling ber Sollumberbaum vor bem қ́auie blíbte unt weitbin bie felocr grinten, Jiemano tat ibm cin giebes ober geioes uno bas war ifm von Sersen redty. Diele, lange Jabre wat or auf allen Stwafen berumgejogen who was ibn samals begleitete, ungab ibn beate wie ebedem. - 2frme Leure pilegen feine fremmbe zu baben,
 ter. 2ber ber Dauli hatte cinch. Das mar Ser ? (nberl, bas \#leine 3 bablein einte ऽáas lere, ser in ciner Flemen Sutte swats, aber soch im Dorfe mobnte. Dev 2llte bejaf allerbans, was sie finslide feeurojdajt 311 jdjargen muģte. Jumadi) fr fans in jeinem Wobmram cin wateliger fibtener Sdrant, veriduunben und rifig. Wie bei vielen unjojeinbaten Bingen, barg bic baflide Sdate sen pradutigiten Kexn. Dacin bewabrte der Pauli die Hleinen Koubat'eiten feiner geñbten Eunit, mol-
lige Sdaic, bunte 太tibe, braume pfetoe, batrige Siegen unb mandierlei Getier, bas ibm lebens vor 2fugen tam. 2flle sieje id) $\begin{aligned} & \text { nen } \\ & \text { Sadten } \text { verfaufe er int Sommer }\end{aligned}$ für ein paak piemige an die Sommerfuifaler uno im Winter ergangte er deit Dorrat wieder.

Der Pauli bejaf weiterbin dic jeltene (Eigenid)aft, ein ftiller 3uborev unt gebuloiger 2 intwortgeber 31 [eils. Das madfte ibn bem Inderl bejonders lieb, weil ev nad) Tinberart enblos jragen fonnte. 2 in cinem fthonen 弓erbitabent jafen bie beiben wieder vor sem Sauje auf bee Bant. Der 23 ub iblentelte vergniggt mit Den fursen zeindien uns ser pauli flidte an feiner fabenjdeinigen Joppe berum. Da fanke cin bligblantes fentes zuto sie Stwake berunter uno veridmanto als min3iges Dintitthen oraben im Wals. Der ? (nserl iah ibm nad), bis es bie sumflen 23 aume aufnabuten. "Sag, Dauli, wo fubre sent sie Strab bin? " Wer Dauli ial) nidtt auf. "వhn s' Gtabt halt, Zua!" - "Ja, unt weiter, paufiz" - "VWamts of immer weiter gelyit, it Simmel nei"" "this nach oer antererr Seiten" (Fortsetzong auf Seltolo)


Rich. Klein

## IM KÉNSTLERHAUS AM LENBACHPLATZ KAMERADSCHAFT DER KUNSTLER MÚNCHEN EV.

Mitglieder Der Kameradohaft!

In einer für Deutithland ebenfo großen, wie für Die Kameradidhaft erhebenoen Zeit bat midh unfer verehrter Pranient, Herr Staateminiter uno Gauteiter तoolf W a gner, Dazu auserfehen, Die Gefthide Der Mandmer Künfler zu kiten. Richaro Wagner fagte einmal: Wenn oas Sdhone uno Eole nicht um oes Vorteits,
fa felbit nicht um oes Ruhmee uno Der Anerkennung rifllen in Die Welt tritt, dann ift alles, wae in Diefem Sime geivirht wiro, Deutfor.
Das foll mein Tun in Der Kameradidhaft auch im Jahre 1040 beftimmen.

## Kameradichaft Der Künfter

Der Gefchaftofubrenioe Prafiocnt:


## ZUM NEUEN JAHR

Es dreht sich fruh und spat Fortunas Rad. Wor Gluek sucht in dor Welt, det steigt und fall. Wer out sich selber ruht steht gut. Die grose Uhit als Glucksrad, die dor Bitdhaver Anton Pruska fur die Ruckwand des Kunstlorhaus-Festsaalos modellierto, ist van diesen kteinon Verten umgebon. Aut der Schwelle des Jahres gilt es Abschied zu nehmon und Wilkomm ru entbleten, gilt es Ruckschau zu halten und sich fü Kommondos zu Gorelten. Das Gitick wanit hach unorgrundichen Gesetzen. Sle gelten for dich wie fur mich. Unouthorich dreht sich Fortunes Rad und as zerjahres Keinor kann sich dricken. Und wor meint er könce mit seinem prost Nealaht" schon gin ubernachstos johy herniederrwingen holfend daB os moht Glick verholse als jones, das dio holtoten und die arnsten lose fur dio kommondon zwolf Monate für leden von uns in seinen Handen halt. ener Tor ohne Kraft, ohne Mul zut Selbstbehauplung orliegt dem eigenen Botrug. Wir andoren nehmen abschied von einem alucklichen jahr. das Entwicklung und Aufbau biachie, aber ouch den Fanfarenstob zum GroBan Appell, zu dom wit jetzt angetreten sind und in deison ornstom, vorpflichtendem Zeichen wif die Schwelle rum neven Jahr uberachreiten.

Unser Glouba ist unser Wilkorm fü das junge Jahr, wio or der Dank ist fur das scheidondo. Sol or woitorhin stark, wio os dal Jaht orforcort, Sol or alfozelt rein, wle es das Herz bodarf. Det Spruch om die Glucksuhr in fostitichon Sal des Kunstlorhausos birgt violerloi Gedonken, dío uns gorade an diosom Tag dos abklingondon alton und autklingonden hetren lanres beschattigen Auch det trockenste Malerialist neigt einmel im Jah zum nochdenkionon Aboasion Soinor Jotuhiskapazitat, Und das ist za Naujah. Wot ati sich. sagen wir in sich scibot ruhl, stent gut - War es so? Wird es so blelben? Das Bekennimis loge soll os sein. In diesern Aut-sich.telbetefuhon ist solno dor wesentilchsten Vorausselzungen zu ech. oino der kinstlerischon Schalfen geborcen. Dab diese tem korte von 50 botonter Stolio im Festsaal zu uns sprochon, wer in der Wlrkung woht tborlegt, Zu Lenbachs zelten, wo sich berelts viel Unechies und Unfartiges in die Kunsilerschatt diängte, wo der Zerfoll sich borolts doutlich voraussagon ItoB, hetton diese Worte vor allem ikr Gowicht, Wir Heutigen wissen, daß auch die Kralte der G omeinschaft, um deren Bewshtung wir Tag um Tog von nouom ringon, diesos wahrabttigen Aut-sleh-solbst-ruhons bedurten, um bindend zu werden. Nur, wer aut sich selber tuht, stoht gut, und kenn seinerselts Gemoinschaft tragon.

Die Ruckschav out das Leben im Kunstlorhaus Whrend dos vargangenen Jahros last noch manchorlof Wunsche oflon. Der ehrliche Wille, sle zu erfallen, Ist das rornahmste Ziel, mit dem das noue Jahr autzuwarten gedenkt. Prastident Robert Schorar als Stallvertrotor von Gauloiter Adolf Wagnor ist tatkraftig bemuht, kratt seines Uberblicks und kralt selner Autoiltat den Kunstlorn der, Kameradichatt wieder das zu goben, was Klubheim am Lenbacnplatz. Es sind bereits fruchtKlubheim am Lenbacnplatz. Es sind bereits trucht-
bare acsorochungen im Gang, die erhoffen lasson, bara absprachungen im Gang, die erhoffen losson, doe die Inifiotivo ouch in den ungunstigon Zeiton dos Xrieges die Bolange der Kameradichaft so schutzt, wie es fur oia Gesundung des Lebens im Kuinstlathaus notwendig ist. Freilich solonge Krieg ist. Wird oing Kompromiblosung nicht 20 umgehen
soin. Abor das schone Haus ist da und selne soin. Abor das schone Haus ist da und seino prachtvoile Einrichiung. Auch dor Wio Wie solite donn nicht verstarkt neues Leben orbluhan kónnon, wonn dle Kunstier linrorseits miltun: Mancher hat sich von sainom Kunstlethaus etwas zurückgezogen, ist untrau gowordan, anstatt mitzuhelfon am Aufbau, mitzuholfon an der Rolnerhalfung dor tdoo. Allo mogon im neuon Jahi wieder zu uns kommen, denn das kommendo jahr brauchl, wio vielfeicht kolnas zuyor, dia ochto, dio unwandelbare Kameradschaft auch dor Kunstlor! dahl-


RATSHERR PROFESSOR RICHARD KLEIN, DIREKTOR DER AKADEMIE FUR ANGEW. KUNST IN MONCHEN, BEGEHT AM 7. JANUAR 1940 SEINEN 50. GEBURTSTAG


Fritz Wimmer

## Im Dorfwinter

Von Rudolf Schmitt Sulzthal

Im Hole zetert schrill das Schwein, der Metzger kam, blutnassen Schurzos; bald strotzen Wurst und Schinkenbein aus dem Kamin im Räucherschrein die Magd sehtimt sich des Irảnonsturzos!

Vom Nachbarhaus das Spinnrad schnurrt, froh dröhnt ein derbes Burschenlachen; dor Bauer in die Stube knurrt, der Knecht ein Ieises Flichiein murrt, um pleifond dann den Stall zu machen.

## Jetzt knirscht heran die Reisigfuhr, die Kinder stapfon vor dem Bocke tief durch den Schnee der Gassonflur sie scheuen nicht die Fladenspur! Verfroren klirrt dio Schlittonglocke!

Jah tobt die Schmiede; faucht und zischt, flammblutend zuckt die Fensterluke; dor Hammer sprïh'ndes Eisen drischt, gestrăubten Fells der Hund entwischt, umgeistert von dem Feuerspuke.

> Ja, bollert heur' die Kegelbahin? Faßrollen kracht vom nahen Kruge! Dor Bauor glaubt soin Work gotan, der Knech zieht die Gewichsten an, frïh foiernd nach des Winters Fuge!

## Liebe Jugend!

Die Frau und die Pfeife, die machen wohl Euer ganzes Glück aus, Alterl" meinte einst Jannings gönnerhaft zu einem Bavern.
"Das Pfeiferl ist mir eigentlich lieber! Dem kann man's Mundstückl abnohma, da Bäuerin net."

Der Lehrer in der Dorfschule will den Kindern den Begriff von Einzahl und Mehr-
zahl beibringen. Also paßts auf, Bubent Aus einem Haus schaut ein Mann herunter! Was ist das?". - Nach einer Weile schreit einer: "Einzahl, Herr Lehrorl" - "Gut! Je1zi schauen aber aus einem Haus drei Männer heraus! Was mag das sein?"

Der kleine Maxl druckst an der Antwort. "Nur heraus damit!" ermutigt der Lehrer. "Du weibt schon das Richtigel Drei Männerl Na?'
"Des - - des is - - unser Invaliden. heim!"...

## DER KIRSCHAAL

Man kann don gröston wissenschaftlichen Unsinn in die Naturgeschichten schrelben; er wird geglaubt. Jahrhunderte alte Erfahrungen aber werden, nur well sie von einfachen Menschen herrühren, belächelt.
Auf einmal soll es nicht mehr wahr soin, daB Aaale zur Nachizeit den FluB verlasson, um die auf den Feldern angebauten Erbsen zu fressen
Natürlich ist das wahr!
Ich habe selbst...
Ja, wenn ich jetzt sage, daß ich es selbst gesehen habe, dann glaubt es wieder niemand. Um wievial mehr worden Sie erst uber cine Sache erstaunt sein, von der ich Ihnen nun berichten will.
Ich bin leidenschaftlicher Fischer. - Es war mir schon zwei- oder dreimal aufgefallen, daß im Magen von mir gefangener Aale Kirschkerne sich befonden.

Bisher war mir zwar bekannt, daß der Aitel ganz vernarrt auf Kirschen war und sich mit dom Drilling haufenweise an diesem Köder fangen lieB; aber, daB der Aal, den man doch den Flußpolizisten heißt, well er verendete und ins Wasser geworfene Katzen, Kälber und Hunde verzehrt, ein Feinschmecker sei, hatte ich noch nie gehört.

Wie kamen die guten Kirschen in seinen Magen?

Ich sollte es bald erfahren.
Sitze ich da in den frühesten Morgenstunden des nächsten Tages wieder angelnd vor einer tiefen Gumpe. Eben fangen die Hähne im Dorfe zu krahen an und der Nebel steigt aus den Wiesen, da stoßen im Wasser vor mir ununterbrochen ein paar kleine, spitzrundliche Dinger auf, Im Halbkreis. Wie Kinder, die sehnlichst und voller Ungeduld auf etwas Gutes warten. Es sieht genau so aus, wie das Bild in einem alten Naturgeschichtsbuche, aut dem die Köpfe von jungen Blauwalen aus dem Wasser herausfahren, um Luft zu schöpfen. Oder auch so, wie wenn im Zirkus die gezähmten Seelöwen nach dem Gummiball oder ein paar kleinen, ihnen zugeworfenen Fischen stoßen.

Wer beschreibt mein Erstaunen, als ich in demselben Augenblicke von der Wiese her etwas im Gras auf jene offenbar spielende Schar von kleinen Fischen sich zubewegen sehe.

Aut cinmal erscheint ein ausgewachsener Aal am Uter des Flusses. Er richtet Kopf und Oberkörper nach Brillonschlangenart aus dem Grase aut und wirft jedem von vier, nun wie toll aus dem Wasser ouftauchenden und das Maul aufsperrenden Aaljungen eine - was meinen Sie? Kirsche zu.

Offenstchenden Mundes und noch ganz hingerissen betrachte ich die Szene. Da macht das alte Tier auch schon wieder kehrt und wechselt durch das hohe, feuchte, im Morgentau sich schaukelnde Gras in die Wiese zurück.
ich krieche der Aalmutter sofort nach.
Was glauben Sie, welcher Anblick sich mir bietel?
An der StroBe steht eine Reihe wunderschöner Kirschbăume. Die Aalmutter hebt, bei ihnen angekommen, den Kopt, sieht einmal nach links, einmal nach rechts und windet sich dann, ein lebendiger Schraubengang, an einem armstarken Kirschenbaume in die Höh. Bei den schwächeren Asten angekommen, schlängelt sie sich mit affenartiger Geschwindigkeit bis in die außersten Zweige, pfluckt die allerschönsten Kirschen, kriecht rücklings wie alle Kirschendiebe wieder herunter und verschwindet abermals in der Wiese.
Vierzehnmal wiederholte sich das geschilderte Schauspiel an jenem Morgen.

Ich habe schon oft von dem guten Kirschwasser gehört, und noch ofter dovon getrunken. Ich bin auch ein leidenschaftlicher Fround von Kirschtunke; aber von Kirschaalen hatte ich bis dahin noch nichts vernommen.

Wie leicht hätte ich der sicher Vierpfündigen auflauern, sie erschlagen und mit heimnehmen können! Es fiel mir nicht im Traume ein. Aber, als der Winter kam, stahl ich meiner Frau ein eingemachtes Kirschenglas nach dem anderen. Ich hackte ein Loch in die zugefrorene Gumpe und legte jeden Tag ein paar Kirschen daneben. Wle ein Makkaronibündel schossen die jungen Aale jedesmal aus dem eiskalten Wasser auf die köstlichen Früchte zu.
Meine Liebe wurde reich belohnt. -
Im Mai darauf wurde mir ein Junge geboren. Zum Taufschmaus hatten sich eine Unmenge von Gästen geladen und mein gutos Hausmutterchen wuito sich keinen Rat, woher es einen besonderen Leckerbissen fïr diesen Zweck hätte auftreiben sollen.
So stieg ich denn in den frühesten Morgenstunden' aus meinem Bett und begab mich - eben waren die zeitigen Maikirschen reif - zu jenen Kirschbăumen.
Die Kirschenaale hatten sich ob meiner vernünftigen Pflege derart vermehrt, daB

es aut einem mit Früchten vollbehangenen Băumchen von prächtigen, nicht zu fetten, einptündigen Aalen nur so wimmelte. Ich brauchte den Baum nur mit beiden Händen zu fassen, kräftig daran zu schütteln, das halbe oder ganze Dutzend auf der Straße liegender Kirschaale aufzulesen und meiner, mir ob solcher Aufmerksamkoit um

den Hals fallenden Gattin darzureichen. Beim Taufschmaus herrschte dann trotz der Anwesenheit so vieler Frauen eine fast vollkommene, nur gelegentlich durch ein verhaltenes Schmatzen und den Lebensschrei meines Erstgeborenen unterbrochene Stilic; alle waren mit sich und den Aalen vollauf beschäftigt. Wiltylamit

## HORST STOBBE

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

## Moderne Buchkunst und Graphik

von Menzel bis zur Gegonwart Katalog ouf Wunsch kostenfrel

## Wiener Munstuersteigerungshaus <br> A. Weinnailler, Hipa 1, Itotenturnuatr. 14, Ferarai R $21-265$

## Hunstaultionen / Ausstellungen

Ubernahme ganzer Sammiungen und wertvoller Einzelstucke: Gemalde alter und nouor Molstor, Antiquitaten, Mobol, Plastik, Topplsserlen und Tepplche, MUnzen, Modalllen, Grophik, Eucher, Handschriften usw.

Fortsefzung von Seite （Jrab io，3ua，alle Strafen auf bee Welt fübrn in Simmel nei！Lang gebn muft mee balt，weifit，lang gelon！＂Der 33 b ithwieg eine werle nadibenflid）． ＂Badjert muft on aa amal se Strapent naufgebn！＂meinte er 3ógento．＂tind su Fo＇f dod）gar net lang gelm＂Simmeno idjaute ber pauli zu ben 3 bergen binuber， binter benen bas afbenbrot verblafite． ＂Werb fdjo oance da jein，ber mi fúbet！ Əal＇s 3eit is，Waberl！＂－Langiam fanto ber 2ite auf，um ing Saus su gebn，aber oer 2 inderl batte nod）eine widitige frage． ＂Uno seine Sacjert orin：5Timmit bie mitz＂thber Paulis guitiges（Jefid）t zog faltig ein \＆ddyeln．＂geidyt fdjon ！＂－Jel， aber wanns of gebjt，jagit mer fdo pihat． oil＂－jorgte bas Rinb．－＂3raudjft ber nir benten！ $\mathfrak{I}$ muf $j a$ eh bei dir vorbci！ Sdjau！＂Segt war ber 2nocel berubigt unb fiptang unbefdwert froblid nad）． Баијс．

Wenige Wodjen ipater tricb ber Halte Wind fpruffense Edineewolten itber sie weifen felset．Dev Stynizer－pauli lag unter ser rotfariecten esettoctée uno rûffete fïd für feinen legren Weg．Das abnte ber 2 （nberl in jeiner thidulo frei－ lid）nidft，wenn er neben feinem freunbe jaf．

Eines 2fbents erwadfe ocr 23 ub in feiner Palten Zammer．Die \＆ltern unter． bielten fidh beim Esflafengeben und Scutlid）vernabm ber Bleine，Durd）Die gefdolifene Iut，baff fie vom Sduniger． pauli fradjen．Reife fidlid er aus oem

23 ett umd Iaujdte．－＂Der Gmoajdreiber war bei eabm mor ber hat g＇iagt，beint nadft werb ex ii aumadien 3um Soam． gelon！Lind ici 3eugl，vuil wert is eb net， werd verfaift，bat ev g＇iagt．Wtitnehmer fo crs net und a bificl ebbe is aa！＂

Den zuben in feinem furgen Sembden idjuttelte die Ralte，aber er frod）nid）t mebr ins 2 ett 3urint，jonbern fellte fidh an bas niebere femper und blidte auf bie idnechelle Etrafe mit ben blaujdroargen 5aiperid）atten binaus．Scute nad）t ging alio oer Eduitger．panli fort unt er wollte Bas vetiprodiche gebewobl nid）t verfan－ men．Weit beugte fifd oer 23 ub vor und rieb sie froftatren sande．

Dom naben Sirdituen follug es oic Stumben．Luptig antmortete in ber Zuidje sie Rudud̉3ubr．Somit unterbrad）nid）ts sie nadfotlidye Etille．2fber bev Dauli mugte ja Fommen，tric ers veriproders，unb sitternb bielt ber 23 ub aus．

## Bergsee

Tannumkrönt，hauchend still dein Haupt． Berge schatten tief hinab．
Mittagswolken，träg und walmig． drängen sich auf deinem Grund．
Fährt ein Windstof in dich， bricht das Spiegelbild entzwei， schauert deine Haut von silberspitzen Wellen
über zu dem nadeldunklen Rund， wo ein Mann steht und den Fisch， den schuppigglatten，
häuptens über sich herniederschwenkt．
Fritz Knaller

RUslid flimmerte idwantent cin fernes Lidht，fam nábee uno náber．建in HRam war es，ber eine fladernoe Stallateme trug．Wewaltig faufte ber Mann surd） Den boben Stanee und leudftete．Uins die vierbeinigen Zefanmen bes 2tnberl aus bem elenben Stheant licfen munter mit， die wolligen Sdfafe，sie bunten Aábe und sie braunen Pierbe．Da verbielt oer Paufi ben Sdritt，um ein Weilden 34 ver－
 Dunflen fenfer bimber cinen あruf．

Wauli，wart！J Fimm！＂Der Ifnoerl rifis bie niebere tude aui unb jprang in ben Schnee binaus，gerabe in cine grofic Webe bincin．Der pauli aber iduttelte sen Bopl．＂I fimm！＂feumte ocr 2 mrocrl ， frolperte，fiel und blieb liegen．．．Da jah er nod，wie ser Jug langiam weiterging und enslid）verifowans．Derfiovt teugen die aufgeidureäten stitern den fiebernden 2 Suber ins 23 ett 3urite．＂Der Pauli is furtganger！Smmer of Straken nau！！＂ wimmerte bas \＄inb mit grángenben 2lugen．

201 s ？nberl wieber genejen wat，jorg idon oer pilitg surd）sie beaune odfer． erbe．Der Sollanberbaum trug frijdies Wrin，aber aus bein niebrigen fenfler bes らánsdens blictte cin frembes あejidt．．．
Der 23 ub bodte fitif aui einen theilen．
 wert id）audf cinmal geben！＂sadfte er Hinolid）．＂Wie oer pauli！＂－rer mugte norh nidft，baf all： 10 ege bek trbe mur cin Weg find und nieinand abnt，wo ber Stein frel）t，an bem die letgte Strecte zum guten Enbe beginnt．．



FABRIKMONCHEN
C．WEISHAUPT
HOFSILBERSCHMIED

$$
\underset{\text { SCHMUCK }}{\substack{\text { Gold } \\ \text { GERATE }}}
$$

Seit 1692 im Familienbesitz Machen－Eigent Werkstaito－Marlesplatz 29

## Maßschnelderei

## doselB18

 Monchen，Dechauerstr， 5 náchst Houptbhf．Tol． 54131 Beste Oualitāts－Stofte，Tadelleser Schnitt u．Verarbeitung．Mäß．Praise
－PIn in 10
spezialoeschat

## TBraun

am Starnbg Bahnhof Arnulfstrabe 5 Apparate－Film Ammienrnebeiten

## Berdehea Sie sidu bifle．

bai Ihren Eiakiatens．
aul die＂Jugcad＂

Tasdien，tiolfer，Rucksadke，prima
Lederwaren，Tourtsien－artikel Manchenor Werketaliton
fir Sport，Sattler－U．Loderwarte，sing，6．m，b．H． Augustenstrale 1 ／Telefon 54887

##  retnssp．${ }^{\text {s2347 }}$ KLISCHEE

## Outi Büsch DasHaus derDamenhiute THEATINERSTRASSE 29 <br> Fernruf 21033 （nächst der Feldharrnhalle）

## MARIE BRAUN

Haus feiner Damen－Moden und Pariser Modelle
Residenzstraße 6／II－Telefon 24224

## Kraftnahrung fur Horzund Norven

Dr．Klebs Lecthind Heulkrem keathigt de，durch slorke Anspannurg． durch Lelden und in Alos，an Ledilhin verarmlen Nerven．Doren boisere Ernatirung sirkt berulagend，schmaralinifornd und Dardent gbertasthesu geaander（fucht sarkotacheni Schlal．Bevelse：Die kahlrolchion beslickten Dankshreibex，riae iateressaute Leltす̈re， kostenlos zu heciekes durch
Dr．E．Klebs，Nahrungmitio－Cheriker


# Fritz Mritlese 

MalundZeichenhedarf
MONCHEN 2
Theresionstr. 75 Telefon 53572
Gegr. 1890

Werke
Zeitschriften
Kataloge
Graph. Fiunftanftalt w. Stjüt
mèndicn, fiertifit, 8-10, Telefon 20763

## CAFÉ LUITPOLD

Dievornehm-gemütliche Gaststatte Münchens

## SEhENSWERTE RKAUME PALMENGARTEN

Täglich nachmittags u. abends erstklossige Künstlerkonzerte

## Hepmank-The Radicmans <br> Baoderstraße 55 / Fernsprecher 26409

Auf Wunsch
Teilzchlung. Kühlschränke
STAUBSAUGER
Alle Rundiunk-Marken-Apparate Moderne Werkstätte

## Zeichenpapiere <br> ,STANLMART\& hochtransporent $u$. äußerst zäh <br> Alles für des Konstruktionsbüro ZEICNE日BEDARF osto Schiller <br> München, Brienner Str. 34, Tel. 57650 <br> Mer

## Liebe Jugend!

Zwoi halbwüchsige Berliner Jungen aus Neukolln treffen sich auf der Straße. Sagt der eine: "Mit meine Eltan, det is nich mehr zu'n Aushalt'n."

Fragt der andere: "Wat ha'm se denn?"
Erwidert der erste: "Die reensten Kinda. Also stell dir vor, den janzen Tach lăuft mein Olla mit seiner Kleedakarte hinter meine Mutta her und piesackt se: Atsch, ick ha' noch zehn Punkte jut und du bist ausjepunktet! Darieba jiftet sich denn mei ne Olle wie'n jrienkarierter Papagei. Und det woll'n nu erwachsene Menschen sin't!'

Man kernt sich mit Eudı nie aus. Erst heills, cin neues Skikostüm muf her, ich habe nichts zum Anziehen. Und hernach wirds umgehend wieder ausgezogen.

## Verlangen Sie überall die <br> , JUGEND"! das beliebte Blatt der Künstlerschaft Manchens



Thr кorsetm. wasche. SPEZIAL.GESCHAFT「Juliane Xlorfer MUNCHEN
THEATINERSTR. 49, Tel. 26891 NEUHAUSERSTR. 13, Tel. 12071


Schönheitspflege
Auforibierte.Nieforlasenig der Firnas Elise Hoch GurbH. Bealin. Inhal. . Bikabeth Schmidbarer Münch en, Maximilianspl. 16, Ruf 12757

## โhriftian5djwarj \&5ohn

Werhfäten fïr
feine Giferrent-Sinneiterei ju münden

Telefon 52852
prieimayerftr. 12


## Pianos und Flügel

 noe und gebrouch. Auf Wunsch Feilahlung, selur prebsert bel PIANO-SCHERNER, Dienerstr, 22/II, 8*8. d. falskeller


Franz Naager

## Mord im Saustall

In cinem Stalle saß ein Schwein.
Das frab mit Last in sidh hinein,
was halbwegs nur zum fressen war. und fand das Leben wanderbar.

In seinem Koben stand ein Mann. Der hatte seine Lust daran, weil es schon gut awei Kentner wog. und warf ihm Futler in den Trog.

Das Schwein in seincs Speckes Lasl, cs liebte diesen Measchen fasl und sann darīber dank bar nach, als es der Melzter jâih erslach.
$\begin{array}{llllll}J & U & G & E & N & D\end{array}$
MUNCHEN1940/NR.2/STADT DER DEUTSCHEN KUNST/PREIS 40 PFENNIG


## Das Kreuzworträtsel

Olly und Kurt saßen in der kleinen, vornehmen und entzückenden Gaststätte
Wenn Olly sich zurückiehnte in dem wel. chon Polstersessel, dann sah sio den Rauch der Zigarette in feinen Ringen emporsteigen, und die zarten Schlagschatten wurden an der weißen Decke zu fluchtigon Arabesken.

Kurt sah das alles nich1. Er sah weder Ollys trischen Liebreiz, noch den tandeln den Zigarettenrouch. Er saß vor dem roten Lichischirmchen und brütete an einem Kreuzwortratsol.
Haarstraubend, wie man jetzt ein Kreuzworträtsel auflösen konntel Wenn man dos reizendste Ding an der Seite hatte, ange. zogen wie ein Gedicht!

Aber Kurt sah mit leerem Blick auf und fragte.
".Geistesgestöter - ein Wort, das mit I
angeht - fünt Buchstabe
"Idiot", sagte Olly.
"Ich glaube nicht. Es könnte auch , Irer' sein."

Und Kurt versank wieder.
Es war unerträglich! Olly ließ erregt inre kleinen, weiBen Finger auf dem Tischtuch spielen. Was sollten die Loute denken? Da druben saß einer. Wie der immer herglotzte! Unverschämt!
Der gefiele mir nun gar nicht, dachte Olly. Sie verglich ihn im stillen mit Kurt. Kurt war zweifellos hübscher. Aber jeden falls wulrde der andere nicht so rücksichts. los sein!
..Kurt!" Thre Stimme klang jetzt schon gereizt. Warum bist du eigentlich hergegangen?"

Aber Kurt suchte eben nach einem Schweizer Kanton mit drei Buchstaben und horte kein Wort.

Wieder begegnete Olly dem Blick des anderen. Im Grunde genommen war er gar nicht so ubell Auf jeden Fall tadellos angezogen. Und einen Blick hatte er es gibt Blicke, welche streicheln können wio weiche Händel Der würde neben ihr kein so langweiliges Rätsel auflösen! Dei würde plaudern, erzählen, vielleicht von weiten Roisen - or sah gorado so aus, als wenn er schon viel gesehen hätte von der Well.

Olly", erklang es plözlich aus der Tiefe neben ihr. .Weißt du eine Komödie von Ludwig Thoma?

Aber Olly war eben mit der Beobach. zung beschäftigt, wie der andere das Weinglas an die Lippen hob und einen vielsagenden Blick herübersandte.
.Liebelei...", sagte sie ein wenig ge dankenabwesend.
"Unsinn! Das ist nicht von Thoma! Ich glaube, daB es Moral' ist.
"Ich - glaube kaum", sagte Olly und hob ihrerseits das Weinglas. Kurt wat schon wieder in der Versenkung verschwunden.

Die drahtlose Verbindung zum Nachbartisch wurde immer eindringlicher. Die Augen senkten sich ineinander, minuten lang, und sie sagten sich sehr viel. Prachtvolle Augen hatte er, das mubte ihm der Noid lassent Und die feine, langgliederige Hond! Die würde auch streicheln können, wie sein Blick!

Olly schloß träumerisch die Augen.
Und all dies ließ diesen Kurt gleichgiltig! War er denn von allen Götern verlassen? Es war direkt aufregend - ja, das war eigentlich das Autregendste, daß ihm dies alles gloichgiltig wart Es reizte Olly direkt, ihn aufzurütteln, mit der Gefahr der Entdeckung zu spielen.
"Kurt", sagte sie trotzig, "heute begreifst du wohl gar nichts?"
Laß mich doch!" klang es zurück. .Ich


Oberberker

Ewige Fahrt

Von Herbert Bähme

Langsam in den Abend gleitet nun dein Nachen, stolzer Tag, weiRes Segel, das gebreifet im Gespiel der Winde lag,
holst du ein. Die Sterne steigen, und die Lampe an dem Bug zïndet schon der Mond im Schweigen dessen, der dein Ruder schlug.
Mähsam löschst du nodı der Râume schicksalhaft erfüllte Fracht. steigst dann auf dem Steg der Träume on den Ufern deiner Nacht.

Doch vom Schlummer haum umfangen, rïhrt ein fribher Wind dein Boot, cin unbändiges Verlangen treibt dich in das Morgenrot.

Frohen Lichtes reiche Kunde hebt den Wimpel, und es trigt wogend dich die erste Stunde dessen, der dein Ruder schlägt.
suche ein Musikstück - sechs Buchstaben - die ersten sind $e, r$ und $o$
,Wahrscheinlich ,Erotik' - von Grieg!" sagte mit Betonung Olly.
,Nein, das paßt jetzt nicht. AuBerdem mǘste es von Beethoven sein."
Der Angriff war abgeschlagen und Olly wollte sich eben wieder ihrem Nachbarn zuwenden, als etwas Unerwartetes geschah.
Der Kellner hatte lautlos einen kleinen Zettel unter ihre Hand geschoben. Von drüben!
Sie las ihn, knitterte ihn zusammen und ließ ihn verschwinden. Dann nickte sle hinüber.

Zugleich blickie Kurt befriedigt auf. "Fertig! Es ist jetzt alles in Ordnung. Es war doch so, wio du gosagt hast. Idiot' stimmt!"

Das habe ich längst gewußt", sagte olly.

## Hilzensaver filmt

Als der Filmregisseur Felda dem Sohn der Berge, Sepp Hilzensaver, aut die Schulter klopfte, da drehte der sich um und sprach zu ihm: "Wos möchst?"
Darauf gab der Filmmann eine längere Erklärung ab in einer Sprache, die bis zum Jahre 1930 in Hinterstoißenwold noch niemals gehört worden war und von der Hilzensauer nur so viel verstand, dab or für oine Stunde fünf Mark bekommen würde, wenn er bei den Aufnahmen des Gebirgsfilmes mitwitken wurde. Gerade so, wie er eben kostümiert wäre.

Am Nachmittag schleppte er bereits die als Sennerin maskierte Filmdiva uber einen Steg. Unten rauschte der Fluß und von allen Seiten rief man ihm zu:
,Nicht so steifl Langsamer, werfen Sle det Dame einen liebevollen Blick zu!"
Hilzensauer warf. Dabei sah er die nach oben gewölbten, foin mit Tusche nachgestrichenen Brauen, die schwarz untermalion Lider und den dunkel himbeerroten Mund. Er sah nicht nur, er roch auch. Und zwar den leichten Puder, der uber dem schmelzend emaillierten Gesicht der Divo lag. Ein Windstoß führte ihm eine Prise des puders 2 u . Und Hilzensaver mußte - es war gerade in der Mitte des Stegs, unten rauschte der tiefe Fluß - und Hilzensauer multe niosen. Es war nichts dagegen zu machen. Er mußte einfach. Und plötzlich lagen die beiden, Hilzensauer und die Diva, unten im Wasser.
Herrgott, war das naß und kalt! Hilzensauer schimpfte, soweit das überhaupt möglich war, warf sich die schreiende Diva über und schwamm ans Ufer.
Von oben war alles gedreht worden. Der schmachtende Blick des Hilzensauer, das wehmütige Ziehen um seine Mundwinkel, das plötzliche Hochfahren, der Sturz in den Fluß, die Rettung der Divo, deren Augon vor Schreck weit offen standen. Besonders prachtvoll war das Schlußbild, wie der urwüchsige Sohn der Berge seine Sennerin aut sehnigen Armen dem Ufer zutiägt. Dos war im film absolut nich1 vorgesehen, aber der Herr Regisseur hatte eine derartigo Froude, daß or dem Hilzensauer sofort zwanzig Mark in die Hand drückre. Weil sein Spiel wunderbar und vor allem so naturlich gewesen war.
Am nächsten Tage mußte Hilzensauer mit seiner Sennerin, die sich mittlerwelle von ihrem Schreck erholt hatte, im Saal zur "Alpenrose" einen Schuhplattler tanzen.
Wieder schrie der Regisseur: "Natürlich! Nicht so steif, genau wie sonst!" Und Hilzensauer plattelte, daß es nur so eine Freude war.
Und dann kam die große Rauferel, von dor sich der Regissour bosonders viol versprach. „Keine Schouspielereil" schrie der Hilzensauer zu, "nur immer natürlich!"
Da fuhr Hilizensauer dem als Hüterbub verkleideten Filmschauspieler Lorisch an den Hals, daß dem die Augen heraushingen, dann schlug er einem Filmschauspieler, der als Holzhacker auftrat, den MaBkrug an den Schädel, warf einen andern als Sennwitt verkloideten Schauspioler die Treppe hinunter, daß es nur so krachte, riB vom Treppengeländer einen Pfeiler und fetzte damit im Saal herum, daB bald die Verwundeten und Halbtoten wie nach einer Schlacht im Haufen am Boden lagen. Auch der Regisseur erhielt einen Schlag auf den Schädel.
Hilzensauer wurde wegen Körperverletzung zu 6 Wochen Gefangnis verurteill. "Da", schimptte or, ,,kanns der Deifi recht machn. Dös oane Mal kriagst fürs natierliche Gspüll zwanzig Markl, dös andere Mal haun sö dir sechs Wochn auffi. Dö ganze Filmerai is a Schwindell"

Alois Hinterholzer


Die .Bremen"
O. Geigenberger

# DIE ANTWORT 

Von 3rtur 3 rcjm

Der lange bagere Ingenieur frieg vom Dad bes Tutsbojes, bas er mit limficht gefrichen batte, fredte sen piniel in sen Topf mit roter farbe wind feste fith jul $^{11}$ mit auf ben Steg, unter bem sie $2 f_{3}$ vor: beiraufdte. Die Dammerung fant nieder, es war oie zeit, (Jejdidten $3^{4}$ ergablen unt mit oen fuffen idflenterno uno fine turse, enig ausgebende Dieife idmaudeno, begam er: Dicics Pinjeln ovs 23ledbadjes madht mir freubc. Sdon als Junge ging es mir io. Jid famm midh nidt entimnen, jemals Wejallen an einem ge Fauften Spielyeug gebabt 34 baben, Wobl habe id mir aud als Heiner Junge sie Taje an ben Shauientern oer Spiel. warenhandlungen plattgedruttt; betam ith aber sann fold ein Spielzeng gejdentt, bam war es bod 311 febr aus cinter Weit oer Einber, wie siefe fidh Dic Erofen denten, aus einer Kinocrwelt, in ber nan brav uin ben ©ifch berumitst, Domino und 丂ammec uno कlocte ipielt, Spiele, sie wirtlid) nur in ben 2uslagen verlodens fino.

Wit 3wolf Jabeen fam id) unverjebens in bas pulveralter. Niteine freunbe, ber side frits und ber lange Barl batten eines Tages Pulverfrejide extanben uno sieje Eladens berumiauienoen pulver: froidie batten midh begeifert. Woll diejem エage an gab id) bas 3ameln auf, bie ourren ऊrajer unt Stauben auf ben Zabn. sammen batten ibren Reij verloten. 2udy ber an ben Rlebern baftende Raud ber Rattoficlfrauter, ser mir ebebem als bodifter Wobigevud) gegolten batte, bufte im Dergleid mit oem wunberbaren Duit oes pulvers jeden Reiz ein.

Wiv veridafiten uns cinen Rirditags. biller unb liefen ibn losfradhen. Die frense wat Laut, aber turs. Wir famen anif eine Steigerung, Da fiel mir ber alte Dotberlaber ein, ber babcim unter sen Dache vertaubre.

2tusgezeif)net jagte ber lange Rarl, als er sas Schrefeifen fab, , Da gebt wenigitens etwas hinein! Wir werden ben biden Lauf bis zum Kanbe fullen." Das Dulver wollte er ben Jagopatronen feines

Daters entnebmen, unt audh ser side ficis batte fid von leinem Rirdtagaboller ctroas abgcipart.
atber wo siefe flinte abjdiefen? Kavl idhlug sen naben wald vor. frits meinte, bort fei es 3 g gejabulid), man mourbe ute fir Wiberer balten. 2fuperden Prad)e es in cincen flemen, abgcibloficnen Kaum viel belier uns lauter. ©rofmutig frelite id meinen freunten unier Wajdbaus zur Decrugung.

20 ir batten, erflatte mid ber Ingenien Turt, cine :1Rüble, 3u ber an Gomtag bie Iusilugler aus ber maben Stabt famen. 21teine ithutter fodtre Raffee unt bereitete Buthen vor, mein Dater tijdte auj.

Dic alte flinte lebnte id in cin Ed sea Wajdbanies. Sie batte einen jeltiam geidnweiften, Filberbeid)lagenen Bolben unto ibe 2bsug toar fo gro $\mathrm{B}_{\text {, als batten }}$ vor zeiten oie 2tieniden Viejenfinger gebabt. Das war gut io, dent wir fonnten unter bem verjduorfelten 2 bugel urfere ganze Jubenbano bineimjwangen, ocm aiemals batte utijer Jeigefinger allein sen

B. Blecker
altersteifen angerofteten Dridfer bewzgen tomnen. Id verbullte aljo sen Elobigen fiemoling mit einem fegen und lief ibn allein bei bent ramidenben wafier.
$2(\mathrm{~m}$ Somtag war fifones Wetter, bie 23 anfe vor bee thúble waren bejegt, mein Dater batte vollauf 34 tum. Wir trafen beimlid) im Waidbauie उujammen. Jd war bafur, bas ganbe pulver anf cimmal in sie flinte 34 fullen. Frig lebnte ab. "Wem es fürdterlidh Enallen joll, Sam mulfen wid viele, fleine, whteremander in Derbinoung fiebende gabungen madjen,
 papietpfropfen fezen.

Das taten mit bemn aud). Du abuî gar nifft, was in fold cinen ganf bincingeftopit wersen fann. 太aum 3ur ऊ̧alite war er etit voll, als uns jdjon bas Dapier augging. Farl blicte f(d) um, (ab) einen Eopi mit Sdonierieife und Werg und verfertigte aus beiben cinten gewaltigen Piropien. Fod) cin (Enoden blieb frei.

Darauf jduittete fris ben Repit jeines 3 ollerpulvers uns id) fropite mein Eajchentud) oarüber.
fectig! Es blieb nur nod) Sas Junbbutden 3u iegen uno ausjulojen, wer sie Ebre baben follte, abzubruten. Der siffe frib zog sas Los. LER vectiud)te, sic alte flinte $3 \|$ beben uno angulegen, aber fic wax ibm 3u ithwer. 2llo liek er jeth ani dem kanbe ses freinctmen wajdteogs nieder unt legte sie flinte uber ein ums. geftulptes waidjithafi.

Jd) riet frig, bas linfe 2fuge 3 ugus Sridfen und sen MTuns cin menig 3u bifi nen, weil oas gut fei beim Stfiefers. frits jperte ben thiuns twie ein Rarpien auj uns ithob feine side sand in ben 3 utgel.
"Salt! Fidnt feucen!" rief 太arl. "Es wiro blisen unt rauden! Wir málifen bie fenferlaben imliefen. Wie ©ur muf ver. jpecte werben, font wito man samken etwas merten."

Jd) idflof die fenter unt veriperte sie

Lur. Es war gan; ountel. LTur ourd) cin paar Ritach blicfte oer Jag auf umier nadytlides Eteiben. TKarl frelle fid Iints, id) redota neben fris. Tarl veridoranfte sic 2ftue unt fragte init sumpier Stimme: „Bereiten Es war jo prill, baf wir nid) wusten, ob bas 3 lut in unicren Obren oder bab Wajler in oem frinernen Irog, an belien Kant frits iaf, io Iaut rauidte.
,"3ereit!" fam es gepreft von frits 3urữ.
, 3 (d) weroc 3ablen", fagte Karl, , ,bei orei orídiji su ab!"

## , (2i-inl!" brummte Earl sumpi,

 , зwei-i! ..."Deci לorten wir nidht melor. Wiv horten und faben nanlid uberbaupt nidts mebr, wic mupten nidfte, wic oadhten midte, wiv lagen im Saifen, um uns mar Kaud), Ge, ftant, ©ualm uno Stolnen. Sdion glatb ten wir in ber solle und manierot 34 fein, als ein idjarfer guftang unz traj uno ea auf cinmal taghell wirbe. Wer bitie fris
lag，den 太olben des Gewebree allein in oer Sand，orimen im uberidmappenben waidstrog，oben in ber Dectie iab man ourch sen absiehensen Raud bas Robe Ser flinte cingejpieft．Wo aber fan ses viele Sidt anf cimmal ber？
Es gab namlich meocr fenferladel nod Cut mebr im Wajdjbans！Die daben waten berausgerinen，die Sdeciben cin－ georatt，der Tirtod jamt Der ©ir heransgeiegt uns bas Wajoblate voll wailice．Barl lag unter sem ungefturgten Wajdtrog uns id war io gegen bie wand gejlogen，baf id glaubte，mit jebern puls ichlag wese mein Eapy geofier．
Eatl 309 frits aus dem ftemennen Erog， beibe waten nak wie gebabete ZTiaujc．Da idfrie Rarl plorlic）：＂Kurt！ 4 m Simmels willen，bein Dater！＂Jid rafite midh alif und jab surd sic ausgejprengte さut quer thber den Soi meinen Dater beranlaufen． In ber cinen Sand bielt er ein Servier． brett mit 太affee，in ocr anbern einen さel－ ler mit Ziudjen．
＂Was ift oenn gejdehen！＂jdrie mein Vater，，ivas ift benn los？＂Jid mar nod） 3u benommen，um 34 antworten．
，Sabt ibr benn nidete gebortz＂ithrie mein Dater，Ser surd）Sas Somtags－

## WOLKEN

## Von

Heinrich Durniok

Regungslose Mittagswolken stehen feierlich dort oben， Zauberburgen，weiß und schimmernd in den Himmelsraum gehoben．

Von dem golduen Zinnensaume Wüdter in die Tiefe lauschen， ilire blanken Schilde blinken und die Mäntel leis sidı bausdien．

## Durch die Riesentore fahren

Sdiffe schweigend iu die Weilen， Fabelticre，die auf Flugeln derch cin blaues Fenter gleiten．

Wie ihr schön scid，Wandelbare， Erd und Himmel gleidgeboren． unser Menschensdricksal deutend ruhtos an cuch selbst verloren．
gejd）ait jo in 2miprud genommen war， Saf er weoter sen allsgejptengten ©úritod nod）sie zerfolagenen fenfer fab．，Es hat sod）jo laut getradt，saf if geglaubt babe，bie gan3e thable jei in sic glift ge． flogen！＂
，＂Eidfots if $\operatorname{los}^{4}$ ，antwortete id），ber uber Sieje 3 Kindbeit meines Daters jebr vermumbert wat，，idf babe nidyts gelort． Dielleid）t if es cin ©emitterz＂
„theutwirdig，ielor mertuvirsig，bodit Gonbectiar＂，antwortete mein Dater unto lici mit Kajifee uno Ruden wieder 3u oen ©aften vor sas saus．

Spáter Fam ja bodh alles auf．Wie be． $30 g e n$ tmicen さcil nad Gebulo．2（bee nad Jabren nod war meint Dater úber meine 2 （ntwort samals ebenio verblifit twie uber jeine eigene Blinbbeit．＂Tid）ts gebort＂， fagte er oft nod，，nidids gebort，vielfeid： cin ©emitter：Lhes sabei ift bas balbe Waidbaus in bic Suit gejlogen！Und id felbit trebe oor siejer seidecting uno jebe nidtte，aber rein gar nidta！＂Elfein Dater Fonnte fich sas niemals cetlaten，mur mand）mal fitgte ee topfidjuttelno bingu： ，（Es war bamals nad）ciner langen Ziegen． 3eit der erfte fidone Latg und es mulien wobl redt viele ©ayte sraufen gemvien jein．＂



# IM KUNSTLERHAUS AM LENBACHPLATZ KAMERADSCHAFT DER KUNSTLER MUNCHEN EV. 

## Jahresschluß im Künstlerhaus

Es war kein rauschendes Fest, es war vielmehr ein sehr intimes, ein sehr familiZ̈res Zusammensein der Kameraden von Kunst und Schrifttum, diese Silvestemacht im Künstlerhaus. So mancher Vater saß do, dessen Bub an der Front steht, so mancher liebe Freund aus den Kreisen der Kameradschaft war abberufen, steckte irgendwo im feldgrauen Rock. Es war also ein ungewöhnlicher JahresschluB, einer im Zeichen des Krieges ebon, und man beging ihn mit der würdevollen Schlichitheit, welche unseren Tagen entspricht, aber auch mit froher Zuversicht und mit gutem Humor. Die zwölfte Stunde, den Schritt ins neue Jahr verkündeto Staatsschauspieler Ernst Martens, Landesleiter dar Reichstheaterkammer, mit einem wirkungsvollen Prolog. Bei Musik und Tanz verlebte man alsdann noch dio ersten Stunden des jun. gen Jahres, im grosen Scel und in don Ubrigen Ratumen des Hauses, - Ii-

## Die Jungen stellen aus

Auf Anregung des Deutschen Gemeindotags werden in den Hauptstadien aller deutschen Gaue zu Beginn des Jahres 1940 Kunstausstellungen durchgeführt, in denen Werke von jungen begabten Malern, Zeichnern, Graphikern, Bilchavern und Kunsthandwerkern zur Vorführung gelangen. Für den Traditionsgau zelgt jelzt das Stadt . Kulturamt in drel Sallen der $S t a d t i$. schen Galerie, Luisenstraße 33, eine Sonderschau "Junges Schaffen". 40 junge
oberbayerische Künstler haben mit dieser Ausstellung Gelegenheit bekommen, an die Óffentlichkeit zu treten.

Gleichzeitig mit dieser Sonderschau werden auch die ubrigen Räume der Städt. Galerie der Aligemeinheit, wieder zugănglich gemacht. Auch hier werden dem Besucher viale neue Eindrucke vormittolt, da unter Einschaltung zurückgestellter Bilder und violor Neuzugänge eine sehenswerte Ausstellung „MünchnerMalereider Ietzten 50 Jahre" zusemmengestellt vorden ist.

Die Städtische Galerie ist wieder täglich (mit Ausnahme Montags) zu den bisherigen Besuchszoiton (Werklags 10 bis 16 Uhr, Sonntags 10 bis 13 Uhr) geöffnet, wăhrend die Räume der Städtischen Lenbach-Galorie und ihre Sammlurigen bis auf weiteres geschlossen bleiben müssen.


## Kleine Nachrichten


#### Abstract

Drol. Hans von hayok, dor zum Dachauer Kunstleikeis gohärande Malur beging seinon 70. Geburtstog. Aus diusem Anles veranstellet cer Kensiveroin Mitte Januar eino Ausstellung von Worken des Kunstiers.


Prof. Dr. Adolf Sandbergar, der bekannte Münchonor Musikwissonschaftlor und Tonschठpfer, wurdo 75 Jahre alt.

Von flotian soldt orscheint soeben, wioder im Zentralverlag der NSDAP, Frr. ther Nocht, els Band 18 der Reihe Soldaten - Kameradon eline Erzahiung: Das vertluchto Gold", eino Bauern. goschichto aus dom Chiemgau.

Das Münchener Kunstversteigorungshaus (Adoit Weinmallen). Odeonsplatz 4 reigt in einer Ausstollung Aquarello Ftitz Zolinholers. Saprbrücken, des Trögers des Westmarkprelses 1935.

[^0]Eine Eiriegserinnerung ，Don 丂ans Reifer

Wie lagen vor Verbun uns unjere 3 atterie mar einen prenfijithen 2ertillerie－ regiment zugeteilt worten．Jid）war Trielieganger 3wijdgen 23 cjeblsitab und feuerfrellung．Infanglid）waren wiv zwei， bam wurbe mein 33 egleiter verwunbet uns id）muste allein geben．
Der $W_{\mathrm{Weg}}$ ，ben id jeben चag zweimal 3utud 3 ulegen batte，war fnortc．Der 3 B － jeblegtab baufte in einem tiefen betonier． ten Unterfand in cinem jumpligen 3 er ． idolienen walbden．Zluf cinem Drügel． weg gelanyte id an ben Ranb sicies Wal． des．Dort lag bas ciferne דerippe cines 3eridopifenen blunitionsbuges，bat ausjah wie das Sfelett cines gindrumbs．Drei Einundmangiger batten ibn in oic guft geideleneers．In sen Iridtern dee Ein． idjlage batten orei tleine Villen ganz gut plats gehabt；ber Gruno ber Rojder war mit einer merfivirsig famimroten fluilitg． feit besectt．Kann man ans sem walis beraus，bam fah man sie raudenoe Sugelfette von Dersun vor fith；set Raud war das von munterbrobenen Einjolagen in oie Guit iprigente \＆ro reid．Dam fübere ein Walondamm tiber sie fladye Rbenc．2（uth sicjer widutige Werg lag jait immer unter Jeuer．Daim floinen zwe Strafien（Hwei Fnicticie Stblammbdde）am Eingang cinte ser． idolitnen Dorjes in cine zulammen．Eine beionsers mangenchme Stelle，als Stra हिenfreus und cinsiger Jufabeteweg 3 u ben Stellungen franbig von feindidion feueruiberfallen sugedectt．felstuiden， E17unitionstibrbe，Шejdubrader，tote Dierbe ragten aus bem Gdlamm，im beeiten Drabtverbau Lints unts redits bingen blaugran uniformierte Efelette gciallener franzojen．
alls id）sen Sdilomm das eqte thal surdogucrte，blieben meine Stiefel frecten． Don sa an ummidelte id）mit oie zseine mit Sandiacten unb band fie mit Eelefon． Srabt fiti．Don bem Dorf waren mur nod）Sdutthaufen und ：liauerrefte ibrig， büritige Dedungen gegen bic Eijenjesen uns Зiecteltummer fyeigendens Einidlage． mitere ale cinmal batte idh an siejer Stelle cine Stmbe lang anf bem 3andje ge， legen，ume einen feneruberjall absubarten Stmben，sie 34 \＆ivigfeiten wurben．

Dann Fam sic Sdludt．Wir batten ibr ठen گamen，＂Jobesiddludt＂gegeben． Td）mufte in sic Senfung bimunter，sas ©al quer surd），sen sang binanf unt ami balber दुठbe，wo nod entátrete 3baume Miaften，Xippen who Graten cince Walocs ragten，entlang remen．Der Booen wat wie Sdrveizerfaje surdlodert，in sen alten dedjern frants ons waifer；cine wainvige リlonolanojdait，umbeult vom Sundervinieln ber ©ejholie．Sthmer bing fint ber sabe Sdlamm an sie fufe，feins lithe flieger ubertremgten die Sifludt jebe Truppe，ja jelbje jeben cingelnen
 tha ser frangmann foarte nid）t wit

Himnition，fimisig，iedbig Sduk für cinen Miann waren ibm nidt 34 viel． （Enolid）erreid）te id oen freilen Sang，an sem，neben cinem balb eingefturgten fran－ Эolifden Unteritans，unfere Бejoutse fintien．

Jat batte bis oabin unveridhantes Sdywein geljabt；aber id war ubergeugt， Daj biejes（5lite nid）t emig bauern fonnte．

Eince Eages fant id wieber von ber Stellung zurud，mebr tot als lebenoig． Jd）jab wenig iolbatennafigig aus．Nicine 2（Hzruftung betand ans ser hieldetaide， ciner Drabtidyere und ber Wammasie．Seit wochen weder rafiert nod gewaiden， saju sie tebmbetrufteten §eine uns sie thatge auf bayrijक wuridtige 2ft idici verwegen auf ben Sdabel．

Wer peingelweg lief nidt weit voll sem Bejeblsmiteríano vorbei．Jid glaubte wobl，einen ©fizizicr zu ieben，ithaute aber nid）genau bin，nod）grafte id．

Saum wat id）in meinem，（Buartice＂－ zwei ancinanter gelebnte Wellbledje－ unb babei，meine Sdjlajoede auf oen 3 oben 34 breiten，ba erididien cin pren． －ifidser Interofigites．


Det Baver foll fofort sum berrn Niajor fommen！＂

So wie id bim：Ja tann dod）nidt in sem Зuptanb－＂

## „So wic er ift，bat er gejagt！＂

Das Fann ja nett werben！badte id）． उid erwartete einen gewaltigen 2（nid）nau－ 3er，weil id nidt gegrúft batte und meil oic Eiofarbe meiner Miüse úberall war， nut nitht sa，wo fie bingeborte．Dic Preufen legen wert auf joldye Sadjen！
Tid）frolperte in sen Unteritano bin－ unter．＂Jefreiter Kicifer 3ur Stelle．＂
＂Sic finb ber Bayer？${ }^{\text {T }}$
＂Jawobl Sere 2liajor：＂

＂Nidet viel，丂́er Viajor－＂
＂Sie jollen jebr gut zeidonen fomen． bat mir Эbr sauptmam gejagt！＂
＂Is nid）t giabrlid），Serr tlajor！＂
Weiabrlid）nid）t，aber gut：Rönten Sic mid）उeidnen mit meinent Interfans： titeine Jiall bat Eeburtstag wio oa móbte if）ibr cin 23 ilo ididen．＂
＂Eิสル id，与err ！liajor．＂
（Jut，Sie geben bann morgen nid）t in sie Stellung，it werbe cinen voll meisen genten vorjdidfen．太ommen Sie um nem Llibr oder um zebn，wie fie wollen．＂
Das mar wieser edte von meinem Sauptmann！Er hatte in oen Dogejen，wo id）nebr Seit gebabt batte，mener Jei－ कhentult 34 frobnen，meine Stizsen gejeben und mir cinige abgeflauft．Er trug fie in ber Bricitaithe whib batte fie sem neuen Weichlsbaber，als ev fid）ibm vorifellte， jojort gezeigt：＂Seben Sie mal，ferr Samerad，Sas bat ein Wejreiter von meiner 3batterie gemadtt＂
Hes war gropartig，if）batte einen ganjen ircien さag vor mir．Unb am an－ decen Jag regnete es nid）t，es war ein ridtiger erfter，fonniger frubblingstag． So idon，baf iogar ber frammam ver： gaj，beruber $z^{2}$ junten．
Die Sfizze gelang，ber major batte cine Mordsircube．＂Was bari in Sthnen geben：＂

Nidhts，らere 21iajor：＂
＂Sie raudhen bodb！＂
＂3iemlid beitig！＂
Ex gab mir bunbert Sigaretten unb eine flajde Wein．，Sie fino abgelótr，Sie fommen zurủgeben！＂

Die flajthe babe id idjuell Ieer ge： madtr．Es mat idwerer，sider 3ordeaur． （बluctlid）uns bevuielt bodite id）mid）auf bic Fleine Miunitionstransportbabn，oie in sic Xubeprellung holperte．
Eintige さage ipater etfube id），sak̂ ser Milam，sen ber Miajor für mid vor． geidictt barte，gefallen war．－


K．Läsche

## Der $5 d$ greinet

VoN

RUDOLF SCHMITTSULZTHAL

Der Meifter treibt den Spannftodk ju， prüft nodh die Sdmeio am fiobel（chuh； gleid 「めlititt Das Eifen übers lrett－ Der Meifter 「dhafft an einem Bett！

Der Lehrbub greift fich hinters Ohr und holt den didzen Blei hervor， zum Funftwerth er fim ftolj verftieg－ Der Sehrbub［dhafft an einer Mieg＇！

Das Gehrmás der Gefelle fthwingt， Der fuchs／dwanj hrädj3t，Det Eeimtopf fingt； ein Leiftein farägeno auf der Bank－ ［dhaft Dee Gefell an einem Sdrank！

Jn 5 pănen waten 5 tuhl uno Tifd und trodmen in Der Ofennifd．
furnierbods lnadht gar ftill daju－ jwängt eoles folj für eine Truh！
fiaft Du oid tüdtrig umgef dhaut，$^{2}$ weld faus［datit uns ìes 5 diteiner baut？
Ein funde kommt und wottekarg beftelt ex leife einen 5arg．

Dill Ehrfurdt zieplen wit oen fut－ ［djaff，Sdureiner，aud］Das letite Gut！．．． Det fiobel fauft，Det fräfer［finitit， der Lehrbub nach oer brotjeit flity！

（1）
et thond fam uns blies sie Desember－ nebel uber oen Falten，Flaren Simmel． Viod Iag Fcin Sthnee．Riber die beiben alten 3udjen uber ber nieseren fidten． （d）onung，auf ber jebe Thadit ber alte graut zoct austrat，ftansen idion Eabl und serfauf vor det bellen fionojacibe．

Die Tadyt fulr mit unrubigen Sanoen in bic 23 aume，baE bie Sdhatten raujdjeno uber bie Wipiel iprangen．Sdnnee rod im Wins，ser von sen Eammbalden jptang． Die jaberen Sterne bielten ben bellen， barten simmel wad．

隹in veripateter Droifelbahn wamite．
Ltnter ber erfiten sudje prifte eitree ben Winb．Kodh ben Sidnee uno oen naben Wetterichlag，der den Eieren oben idion im 2lut wittern muIte．Wnd nidtte：„Es friert bald：Die zieben beut fithon nieser！＂

Ter Wiloidung fajob sie Pieffe in sie edfadbre und tlemmte fith die 3uthic unter ben $2(\mathrm{~cm}$ ．Summite im Wehen eine Mielodio vor ben Sdunatbart，sie immer seniclben，webleibigen Tiebrreim batte：
＂Ltno bei Jagersbua，ber ift im fener bliebn．．
Dirnol liab nur zua，ibn fannt nimmer licbn．．．＂
．．Wine eridraf plotslid，als ob ibin die blutige Wabrbeit siejes wildidutsen． liebes an ser ©urgel fâke．

ER ladte verlegen vor fith bin und prúite bas Búdjenjoflof ．．．＂Uno menn auc）！！．．
Jest batte ber thons sie Iegten VTebel fesen verblajen und fand tund unb grof am simmel．Er blinterte bosbait auf Sen
 Wilojdung！＂Der viann blies sen Felten 2honofaub ab．Etat ins Duntel umb Iaujote．

Ein Jweig brady．Wint frief an oen Jungiid）ten，ban fie Ieid）t auffidrectiten． 2fus ber Ealidulud）wari er bas Raujiden eines Wajiers betauf．Lind im Stangen． bols wat bas gauten eines firemenben万untes โaut．

Der Wilderer ftarrt auf cinen monb belfen flect uno oufelt：Ex fiebt oen fate Yen，alten 2 od aus sem Staubengewiry fideeno auf oen Juasfled treten，bebt langiam ben 2 búdjenlauf，mertt，wic oer

3oct aufidurectens sen Meniden wittert ． unt fdon im fener jufammenbeicht．Uno wie er jest oen Boat in feurer frebt，Iadt ifm ein roter Weiberidjop＇mit weiken Säbuen batein．．．unb binter bem Weib frebt ber lange Jagogebilic unb blinfert mit bobnifiden 2fugen．

Eeujel aud）＂Wie fbm ১as im らitn ipult！．．．Er reibt fid）Dic 2fugen und fpitt wie ifm sic Sant ain talten 3údh． fenlauf sittent．Das fist wie eine bdie Trantbeit in fbm．Das Sers follagt ibm bart im Sals oben，wenn er an das Weib bentt！．．．Unt es fornten bod ibrer zelyn um ibn freben，sie zaidfien idjari gemadht！ Vidht cin Supferl tat＇s ibm im 23 rupt． taften．．．

Da if sie belle Taafft voll Miono und Sduneeluit，mos ber Bod，ben er idhon 3wei Jabre lang Vad）t für Nadft an－ piridat，ziebt wobl ifon die waldiduncic

## Frarl Tiaudjenberger

A chitehiur－odelle München 2，Theresienstr 9／Tel． 22084


Chriftian5dpwarj§50hn
merkfātten für
Alaß－Zluiforment aller Alat
ju Mündqen
Telefon 52852
prisimayerftr． 12
berunter．Unt sa febter und freubelt fith in sie summe あeididite bincin！．．．Uns es wird aud io fein：．．．Sinter sem 马aus， garten frecid）t oer Miono wie ein Dieb berum und leudtet grab vor bas 太ame merfeniter．Und ber rotfunfehtion Weiber． ihopf if uberm femferbrett，swei weife atme balten den Jagogebilfen und cin roter 2tumb fif breit，voll jeligen Eachen． Lino bami dámment ber Monb，wie ein Simmelbettvorbang ．．．unt bas Weib 3icht den Grumen in bie 太Rammer ．．．
＂E्Eufel surdjeinanoer！＂．．．
Wer Wins bat nod）eils paar 23uffen． blátter in ben Gipjelâten gefunben uno 3aut und rajdelt an ibuen berum，pieift dam den Sang binunter，daf fidi sie Stanben biegen．

Jegt fdrectt ein Wogel auf．具in zwei－ ter wito wad．
Dee Mont bat fidf eine Wolfe vors ibicie Gepidt gesogen．Es ift jimfer ge－ worben，uns ser wins frolpert an bie Зайис．

Der tliam unter ber zudje halt ben atem an．Seine 2fugen brenten．．Jegt！．． Jegt！

Dod stáben ift wieber Stille eingefal． Ien．2fudf oce Dogel verf（d）weigt．

ETidt cimmal ber Wind wifpert．
Der Wilderer láft ben 2fem aus ben gungen uns wartet．
Dann bremit ibn aufeimal leidfer Pfeifenraud in sic ETaic．．．，Serrgott！．． getst felft ba svíben aud ciner！．．．Sollte ibn gat ser Zagrogebilfe fdon gejpurt haben：＂Lun da fälit es ibm aud fohon in sie đlieder：Geptern bat ex jeinen さabaFs． beutel verloren．Grab ba oríben．Tine 3manzig Sdjritt weit．Dort freht jebt Ser Jaggee auf ber pafic．－，ちsll ou vec． nagelte！＂．．．

Es fâbrt ibm einc cifige Wut oic fúfe binauf，an sen Rúctent，ins Sirn．Was frubelt und jagt wild surdeinander und jest bat es einen faben wo ber jiebt ifn Iangjam ins Didtlidt zurưt．＂Jegt gilts！＂
 idjleidyt ourds Oefruipp．Sangiam，ficher， wie unter einem fremben 23 ejehl ．taber Steine budt er lid），bie ieltiam bell unter ben buntlen Stauben liegen，surd） $\mathfrak{F c}$－


Verlangen Sie überall
die
„JUGEND＂！ das beliebte Blatt der Künstlerschaft Münchens

Pianos und Flügel nes und gobravcht．Aar Wansch Teileahlurg selt prelsvent bet PIANO．SCHERNER，Dienerstr．22／II，ges．d．Rotskellor

buijo minbet ev fid），baß es leife fliftert， als ob ein jetsen Winb aus ben suntlen Baumfronen gejallen wate．
thob aufeimal：thee ser niederen fich tenfidonuing wadit ein themich fifwars und breit in ben Simmel，wito oer Rand feiner Pieife mebt bell um ibn．Den Wil serer gebt alles 23 hut in oie 2tugen，wie er ben Jagogetilfen iest fo vor fide bat －wie cin gut angepirid）tes Stíd Wils．
lins jetzt fnadt ber らabn leije am Budienidilo ，io Ieife，wie cin leid）tes 3udenblatt，das ins thoos ichligt．Uno da if auth wieder der Weiberichopi in Thonojdein，uns ser Jager uns ein Zứd． fenlauf aud）．the oer jittert bod），auf grobes 太oen，den Stummen oa draufen mitten ins zlatt．

Der finger jittert am 3ángel．LInto ipielt und jpielt．

Der vorne febt beeit und fither，wie am Sdecibenftans ber große Bär．
（Er rubrt fat）faum．
Der finger bưpit am Sungel：，Kübr Did，Su，Reis bod）！＂

Uno er fest ab．So mage er ifn nidtr． bein，io nidht！So von binten，obne saf ser andere etwas weif．timbrehen foll er fid）！Shn fehen，auffabren：

Dann ．．Dann ．．．
Wie er sort frebt！Sidjex，grof，unt bat wollt ein dabeln im Jefidt，voll（Je． wifbeit umo Spott：wenn jegt oer Kely． peter，ber ba binter ibm，ben śang beranf； piridt，wirb er ibn anruien．Ilno ibut in aller fremojidaft bie Suidjic ans ber Sant trebmen uns ein luitiges，Dergelts． gott＂fagen．Uno wemn Ser summe peter etwa gat boduecifen follte，wirs er ibm cins in oic Xippen brenten，oaf ex aufs Wildern vergift fein lebentang！．．

Wieber zittert sie 23 údjic oben：Sals， Eircuy，und frebt am Iinten Stbulterblatt．


## Stofseuizer

Dees hat ma von die Feiertag．Zuerst gfreut ma se drauf und hernach hast vierzelin Tag lang Magenweh．＂
，1So，cin Rudterl，uno ou jallit aufs あe－ fidt．Und aus ift＇s，Jager！Da Jiegit bann， sie 2 fugen auf ben Steinen，und am 3 erg － hoi wartet sie rote Kes auf sid）．Jbe らaar bremit，io glubt es． 21 bec ou－on fommf̂ nimmer！＂

Jest rudtt er am süngel．
Uns fiebt ben vorne finten，bic 2fugen balb ofien，in verwunoertem Stamen： Wu peter？．．．Und io von bintens＂
Dev wilberce idyreit auf：，Du，reif bod），wir málien bas austaufen！＂
ther feine Stimme bat feinen Zlantg． Tid）t cinmal cin Rodheln ift es．Es ift ein gratues Dreben um ibn．Ex tramjit die Sande unts Buidjienidhlof，oa 3udit es feurig hod，ser wald oben ipringt úbe： oen Sblag berunter，raujat idnoars an oen bellen Simmel binauf uns aus bev： Sthonarge idreit es itn ant：＂Itsorber！ feiger 11iórber：＂

Tad ein paar Xtemzúgen fieht er wie．

Sor Sic Dinge um fich．Der Jagogebilfe vorne if nid）t mebr Sa．Der liegt wobl swiidsen sen Steinen und ift tot．Don binten cridiolien！．．．So obne safe er fadrs mit auscaufen tonnte．In oie Envigteit geffoken wie ein Sact．Er weif nicht mebr，wie er geidhofien bat．2iber ev wirs＇s mobl getan baben．Re Fam famm benten．Spirt bas Blut in ben ©bren fauien und einen cifigen Sdmers in We． birn．Uno meif，baf er fieber bat．．． thos alles nur tráumt．
 3ablt：＂Eins ．．3mei ．．．orei ．．．sebn！＂ Uno taftet fict）hod und idhaut in ben Simmel，ber grau und glaig um ben roten Miono bángt．Zber wie er fíd）úber dic Stanben frrectt，if bort，wo ber ant sere geftanben ift，ein buntler Streif．Wie ein gefallter Bawn uber ben Steinen． Jest bat er ity boct eridofient．．．Unt anf eimmal pactt inn etwas an ser あur－ gel．Et muf remen，fuirt er．Kemnen！．．．

Wie er bie erfich orei Sprunge über Stein uns Stauben madt，idreit ber Jagogehilife，bee binter ber nieberen Sdjo．


Da with bem Wilberer munberleidht． Ber lebt ja！＂
＂Steb！©ber ．．．．＂／broht es von oben．
ige aber if fithon im fidfendidiat uno rennt ins さal．

## Liebe Jugend！

Hausfrau：＂Ich möchte Sie gern in mei－ nen Dienst nehmen，aber Sie haben gar zu schlechte Zeugnisse！＂

Dienstmädchen：＂Ja，wat kann ick denn dadervor．Habe ick se vielleicht selbst je－ schrieben？＂


Tasmen，Holier，Budistade，prima

tör Sport－，Sarter－u．Lederwaren，eivg．6．m．b．H． Augustesstrabe 1 ／Telefon 543 87


W．Wagenpfeil－Polstermibel Bekent o．Sualitātu． 9 srels wirirotpkt，icb． Ould ews elg．weckititite，Verkauf nur


älteftes 5pejialgerdjäft für Coufmaf＇́hen！
 3．Faltermeier manden，petterbies． frabie 8 ，funtif 11745 Dentidies Gerctalt

## HIMDPIDF HERDE

SALZEDER Gârtnerplatz Toiefon 29374

## Grave Haare

 vorsen durd mein soif 1890 glänzend bewahtos Haar． wasser， 2 Mark，bal 5．Steinbacher，Rum－ forditraßo 7，Laden

Pelz－Spezialgeschäft

## Hermann Claassen

Mincten，Bumfordsir $38^{\circ} / 1$ ，Telefon 296092 Emptient sich für sorofaltiaste
Umarbaitung Ihrer Pelz Garderobe

Bejiehen 5 ie fich bei Jhren Einkäufen auf Die Jugeñ

## Mïnchenar Lagerhaus－und Transport－Gis．m．b．t．H．

 OffiziellorAusstellungs－Spediteur im
Haus der Deutschen Kunst


Transport，Lagerung und Verpeckung von Kunst－ gegonständen cller Ait im in．und Aus＇and Möbeltransport ．Möbelkobinen．Fochkundiges Persona Büro：Munches 8，Friedenstraße 22．Fernsprecher 43365


Mal- U. Zeichenschule „Die Formi
Bildeede Kunst, Zelchnen. Maleral in feder Aavendung, auch Oebrauchasraphik and Moderelchriet, Abendakt. Soantazkirurse, Landschiltskurse. Lehrificher. Hoaorar stehe Presp, Vorberelte i. d. Examen, 50\% Pabrpreisermasg. Immer gedfinet. Staatl, anerk Hela Kobeis. Manchen 25 S. Leopoldsir. 61 Telefon 34046. Aerrindet 1925

Werke
Zeitschriften
Kataloge
Eraph. frunftanftalt w. 5djüt
münden, Fietunftr. 8-10, Telefon 20763

## Bayeristhe Hofkunsthandlung

 GEORG STUFFLER + Inh,: ANNA MICHELS Gemälde, Redierungen, HolzschnitteMünchen, Ausstellung srōume: Maximilia asplatz 20 Fernoff 13295 Neben Pork-Hotel

## DIE <br> PIPERDRUCKE

Originalgetrese farbige wiedergaben von Meisterwerken der Msierel
Veriangen Sie Prospekt vem Vering DIE PIPERDKUCKE Verlags-GmbH., München, Georgenstr. 15

## Verlangen Sie

VIETTREA MAKLIENEN
aus der Münchener Malleinenfabrik
AZS DR. HANS RAFF
(147) vormals A. Schutzmann

Za beikhen di, alle Farhgeschatie


Theo Scharf Fräulein, finden sie in der Yerdunkelung alleine heim?" Nit wenn ich Sie sche, geht mir schon cin lieht auf:

Freibleibendes Angebot:
 Vidhal--jebrrod Dest iche Eared meidanumgen.
 リ: Forbas - 10 Photaheek : 97.06 Manchen Antiquariat Aegest Spath, Mônchee 2, Tteresienstrabe is

## Wlener Munstversteigerungshaus

A. Weinmillier, Wien 1, Rotentarnatr, 18, FernrufR 24-265

## Kunstauktonen / ousstellungen

Ubernahme genzer Semmlungen und wertvoller Einzelstacke: Gemslise alter und neuer Melster, Antiquitaten, Móbol, Plastik, Tapisserion und Toppiche, Münzen, Ma daillen, Graphik. Bucher, Handschriften usw

Alles fürdes Konstruktionsbüro IEICHEMBEDRRF Otso schiller München, Brienner Str. 34, Tel. 57650

## HORST STOBBE

Bücherstube / München Ritter.v.-Epp.Piolz 3

## Moderne Buthkunst und Graphik

 von Menzol bis aur Gegenwert Katalog ouf Wunsch kostenfrei
## Milindener Hunstuersteigerungshaus

## ADOLF WEINMOLLER <br> KUNSTAUKTIONEN AUSSTEBLUNGEM <br> Dbernahmo ganzer Sammlungon und wertvollor Einzelstüde: Gemäldo altor und never Moister, Antiquitäten, Möbel, Plastik, Tapissorien und Teppicho, Münzen, Medaillen, Graphik, Bicher, Handschriften viw.

MONCNEN, ODEONSPLATZ4 Leuchtenberg.Polais , Ferniuf: 22962 und 51616

## Milazenhandlung Ofto Melbing Mathf.

## Inh. Kari Kref

MUnchen 25, Plingannerstraha 132 a

Ankauf, Auktionen , Verkauf

München-Nymphenburg / Anfertizung von Wandgobalias, Mäbelbezügen und Bodenteppichen nach antiken Voriagen und modernen Entwürfen / Reparatur beschädigter Stüde

## GALERIE AM LENBACHPLATZ

VORM. HEINEMANN
Alte und moderne Gemälde

1940 / JUGEND Nr. 2 / 8. Januar 1940
Einzelpreis 40 Pfennig
Verantwortich für die Schrittleitung: Wihelm L. Kristl, München; für Bildendo Kunst: Josef Oberberger, München; fire Anzeigen: J. Zercher,
 Tel, 20763 / Alle Rechte vorbehalten / Nachdruck strengstens verboten/Copyright by Kart Schililing. Verlag. München / Pri. Nr. 5 / Manusktipte tind fuf an dio Schritteitung der .JUGEND", Karl Schilling-Voriag. München, Herrastrabo 10,20 tichton / fur unaufgelordert eingesandte Manuskripte kann keine Gowaht übenommen werden/Rüksendung orlolgt nur bei beigefügtem Porto Postoit Müch en


Franz Naager

## VENEZIANISCHE NACHT

Signorina, wer Ihr seid, weil nur mio cuore!

## Selig kaB ich Euer Kleid!

- Kubit den Mund, signore!

Dunkle Gondeln gleiten sarft fort zum Liebesfeste.
Schimmernd gleiBt die Sternennacht über die Paläste.

Sillbern singt der Glockeaton. hell vom Campanile, von der Stunden süBem Lohn im verliebten Spiele.

Degenspitzen blitzen kall, schwirren, tasten, klirren. Damen lädieln zärtlich . . . Halt! Keuchend hasten Sbirren.

Und San Marcos Löwe sinnt
steinern vor dem Tore.
Schmeichelnd seufzt ein lauer Wind.
Anima! . . . Amore!.


## Erinnerungen...

So, so, ham S' Itna auch a Mas kauft. Graten S' ebba Ihnan Vatern nach. A bisserl was werden S' scho g'erbt ham. Der hat halt's Bier gar so gern mögn. Mei Herr! Und hat so fruth fort muissen von der Welt. Sauber $z^{\prime}$ früh. Hátt's noch net braucht bei Ihnan Vatern, gwis net. War so lebenslustig. Hat so gern glebt. Und so a Schlankl!

Die heutigen Männer sind ja zahm gegen fruhers. Damals hat's uberhaupt nix gebn als 's Bior. Mir Frauen ham obn immer die Gscheitern sein mússn. Aber wenn ma so zurückdenkt, nachert muB ma doch lachen.

Mai Herr... Da Kónna Ihna Sle nimmer erinnern, wie Ihna Vater amal an aran Sonntag mittag heimkommen is, von der "Blauen Gans" glaub i, mein Mann war auch dabel. Bei dem heibt's ja heut noch: A halbe Stund Kirch und zwel Stund Früh schoppen. Hat sich Ihna Vater Kartoffolknödel angschatft, und Ihna Mutter macht Semmelknodel. Wissen S' schon, wenn einer hoch hat. Nimmt denn net Ihna Vater d' Schüssel mitsamt die Semmelknödel und wirft's zum Fenster 'naus auf d'Strabl Können S' Ihna vorstelln, wie die Leut gschaut ham auf der Straß, wie da auf einmal a Dutzend Semmelknödel daherkommen
$D^{\prime}$ Frau Hagler hat uns kurzlich amal bsucht. Sie kennen s' wahrscheinlich nimmer recht. Thr Mann war a Kolleg von Ihnan Vatern. Der Herr Hagler, gib ihm die owigo Ruh, is im Krieg gfalin. A recht a braver Mensch. Nur die eine Gwohnheit hat er ghabt, daB er im Rausch gern 's ganze Küchengeschirr zusammengschlagen hat. Sonst war er der beste Mensch. BloB zviel Bier hat er net ham durfin. Da Herr Hagler, Ihna Vator und mei Alter - dio drei werdn an öftern beieinandgsessen sein.

O meil I weib no als wie heut, trotzdem 's schon so lang her is. Die drei sitzen scho die ganze Nacht beisammen. I hab ma denkt, von mir aus kommt's wie's mag. Aber d' Frau Hagler war ganz auseinand, wie's amal Tag wordn is. Ihrer Mann hat um sleben Uhr in seln Dienst müssn. Kommt um sechs Uhr in der Früh Ihna Mutter zu mir. Ihna hat's am Arm ghabt. Sie werdn vielleicht zwei Jahr alt gwesen sein. Frisch anzogn warn $S^{\prime}$, ganz weiß und so a blaues Jopperl. A recht a netts Kind sind $S^{\prime}$ gwesen. So dantschig. Sagt Ihna Mutter, sagt's: ,Frau Duschinger, gehn $\mathrm{S}^{\prime}$ mit zum Wirt nuber. I hab an Kloan jetzt badt und hergricht. Mei Mann mag an Buam gern, da is er stolz drauf. Vielleicht kriegn ma die Mannsbilder alle miteinander heim.' ich zieh mich an und geh mit 'nüber in d' Wirtschaft. Das Hallo solln $\mathrm{S}^{\text {i }}$ ghort ham, wie mir mit Ihna kommon sind in der Früh um sechs Uhr! Ihna Vater hat Ihna gleich aufn Schoß gnommen und vom Bier trinken lassen. War krouzfidel. Dann hat thna da Wirt packt, und der hat Ihna an mein Mann weitergeben. Aber heimgangen is uns koiner. Im Gegenteill 's Kind hatten $s^{\prime}$ uns ouch bald nimmer geben. Mir warn froh, wie ma lhna wieder ghabt ham. Die Gschicht is abet dann doch gut nausgangon. A halbe Stund draut is da Hagler heimkommen. Ihna Vater und mein Mann um neun Uhr vormittag. Sagt lhna Vater zu mir: ,Schöne Frau, wir möchten noch einen schwarzen Kaffee und ein Schnapsorl. Ganz hochdeutsch hat er gredt. Ich seh'n noch als wie heut. Grad gschmunzelt hat er, und aufn Kopf hat or statt an Hut an Blumenstock drobn ghabt.
Mei - Ihna Vatert Mir ham ihn alle gern mögn. 's Bier war halt sel schwache Seitn Damals hat er grad angfangen bei einer kleinen Lokalbahn. Sie warn noch gar net aut der Welt. Ihna Vater noch a junger


## Schweig Herz, kein Schrei

> Schweig Herz, kein Schrei!
> Denn alles geht vorbell Doch daß ich auferstand Und wie ein Irrstern ewig sie umrunde, Ein Geist, den sie gebannt,
> Das hat Bestand.

Ja, alles geht vorbei, Nur dieses Wunderband,

Aus meines Herzens tiefstom Grunde Zu ihrem Geist gespannt,
Das hat Bestand.

## Ja, alles geht vorbei.

Doch sie, die mich orkannt, Den Harrenden, wildfremd an Ort und Stunde,
Ging nicht vorbel, sie stand,
Reicht mir die Hand.

## Ja, alles geht vorbei, <br> Doch diese liobo Hand,

Die ich in tiefor, freudenheller Stunde An meinem Herzen fand,
Die hat Bestand.
Ctemens V. Brentano

Mensch. Da is er als Kondukteur mitgfahrn. Die Lokalzüg ham ziemlich viel Auienthali ghabt. No ja, und aut jeder Station hat halt Ihna Vater a Maßerl trunken. Und in Dingsda, na wie heißt denn gleich die Station, is ja net wichtig, also da is et grad boi a paar Leut gstanden und hat gredt und gredt und grad notwendig hat er's ghabt. Und ouf einmal war sein Zug nimmer da. Steht der Herr Kondukteur ohne sein Zug aufn Perron! Hat denn net Ihna Vater in Gedanken an Zug abpfiffen und hat vergessen, daß er einsteigen muB!
Dreißig Jahr langt nimmer, daß das scho her is. Werdn scho bald vierzig sein. Wie d' Zeit vergeht! Und keins bleibt übrig

## Der Segen der Feindschoft

Sanitätsrat Kohlrausch war der gesuch teste Arzt im Bezirk. Grob wie Bohnenstroh, und wer zahlen konnte, der mußte sich auf eine gesalzene líquidation gefaß machen. Dafur vergaß er, manchem armen Teufel die Rechnung zu schreiben. Nur wenn ihn einer geărgert hatte, da war er unerbittlich. Das mußto der Schuhmacher meister Jakobs büBen, weil er ihm einmal ein Paar Stiefel zu eng gemacht hatte. Als die Meisterin ein schweres Kindbett hatte, brachte der Sonitaitsrat sie wieder auf dic Beine. Aber dem Meister schickte er eine Rechnung uber 100 Mark ins Haus. Der kratzte sich hintorm Ohr. Die Geschafte gingen schlecht. Wovon sollte er zahlen? Er baute auf das gute Herz des Doktors und legte dio Rechnung in die Schublade Aber nach vier Wochen kam die Mahnung zahlen oder Klage. Der Meister eilte zum Doktor und bat um Nachsicht und Aufschub auf bessere Zeiten. Der fuhr ihn bós an und drohte mit dem Gerichtsvollzieher, wenn er in drei Tagen sein Geld nichi hätto.

Bekümmert schlug Jakobs den Heimwog ein. Unterwegs kam er am Garten des reichen Pfefferkorn vorüber. Der saB beim Nachmittagskaffee, rauchte seine Zigerre und las die Zeitung. "EI", dachte der Meister in seiner Not, "ein relcher Mann, dem es so gut geht, wird just in der Stimmung sein, dir gegen gute Sicherheit 100 Mark zu leihen", und klinkte die Gartenptorte auf. Aber Pfofferkorn war verärgert über die Störung, sprach von Grundsatzen und schickte ihn nach Hause. Wahrend dor Moister zögernd der Gartenpforte zuschritt, plagte den Reichen die Neugier und er fragte den Schuhmacher, wozu ei denn das Darlehen brauche? Der erzahite ihm von der drohenden Klage des Sani tätsrats. Nun waren der Doktor und Pfefferkorn Schwager. Aber zwischen ihnen herrschte eine bittere Foindschaft, wie sie nur unter Verwandten möglich ist. "Was ${ }^{\text {" }}$ fuhr Pfefferkorn aut, "der Lump, der Kohlrausch, will Euch an don Hals! Das Vergnügen will ich ihm versalzen. Hier habi lhr die 100 Mark." - Voller Freude eile der Meister zum Doktor und legte ihm den Hundertmarkschein auf den Tisch. Der steckte befriedigt das Geld ein und quittierte die Rechnung. "Seht |hr wohl" schmunzelte or, daß lhr zahlen könnt, wenn man richtig anpackt." - "Bei mir ist das Geld nicht gewachsen", erwiderte Jakobs, "ich habe es mir goliohen." Das hielt der Doktor für Geflunker, bis Jakobs ihm den Namen des Geldgebers nannte "Was", fuhr Kohlrausch auf, "von dem Lump, dem Pfefferkorn, will ich kein Geld in meinen Händen haben. Hier, bringt's hm zurück. Da ist die Quittung. Und nun macht, daB tht weiterkommt!

Der Schuhmacher ließ sich das nicht zweimal sagen, strich Geld und Quittung ein und ging zu Pfefferkorn zurück. Dei aber wollte kein Geld von seinem Tod feind zurücknehmen und händigte Jakobs den Schuldschein aus.

So ging unser Meister mit der Quittung und dem Hundertmarkschein nach Hause, beglückt von dem Segen, den ihm die Feindschaft der andern gebracht hatte.

Bernhart Rehse

## Liebe Jugend!

## Bedarfsanforderung

Der Kammer-Feldwebel meldet dem Stabszahlmeister schriftlich: "Die 2. Kom panie fordert die zweite Unterhose an für 285 Kopfe.

Unser Titelbild: Die Dresdiner Aphrodite


Michelangelo

# DAS LETZTE GERICHT 

Ballase in proia von flotian Seiol

> Dies war gejdjebn：
> Der Greis batte unter ber 2ftbeit ge． feufist wie unter folwerer fron，wie ente Stlavenarbeit batte er fie betradytet uno Den Dapit angeflebt：，Sulaf fie mir！＂ Er batte an sie Dedengemaloc oer Bix－ tinifd）en Rapelle erinneet uno an bie oas mit nad）feiner 2 （11）tht vergendeten Jabre uno batte gerufen：Jdy bin fein titaler， $23 i l o b a u e r$ bin id！＂Er rief and）：＂Hteine Braft ift idurad geworden，fidon bin id）
uber 60 Jabve！＂Dod der Papit hatte auf feinem willen beftanben，uno ba batte Hidjelangelo begonnen，das Jängite Oe－ rid） $3 u$ malen．Ein Jabe verging und das zweite．In ibm fturzte ev wábrens der 2rbeit vom Geraft uno mufte wodenlang liegen．Was oritte Jabe verging；es rī⿱⺈⿵⺆⿻二丨力刂 ibn fort；wie den flaffenben Sdjollen bie Salme，fo entquollen feinem Gebirn bie ©edanfen，bas 2 Bil w whbs，immer melve Geftalten umbetangten itn，formten fid）；
nody ein Jabr uno oas fúnite，da mar es vollendet．

24 m 25．Desember 154）wurde sie 太a－ pelle eroffinet．

Und ba geidjab sics：
Die mienidjen eridutaten．War oies ein zilb？Uno pafte ea füt ben beiligen Srect？Das war ein ©anj nadter Reiber， traubenformig geballt，war ein Wirbeln unt Breifen，obne Erbebung，ofye Edjam aud），ein Scfreien und Xufen．Waren


Walter SchulzMatan

## BLINDER TAG

## Du enges Land，

 die Dächer voll Schnee， der Himmel grau bespannt， selbst deine weiche Hand， die streichelt，tut weh．Es ist so kalt und der Tag so blind， die Wangen werden alt und fahl， keine Stille，kein Wald und uberall weht der Wind．

Die Sonne，die mich rief， ist weit fort und der Boden knarrt， gib acht
auf dein Wort！
Das Herz wird hier hart und die Trauer tief wie die Nacht．

HansReiser

siea Seilige，2liartyxer，2fubernablate： Satten fie nid）t Tefibter wie Nierbánsi－ ger uns foltertinedfec Sie breiteten bie 2vertyenge aus，womit ife gemartert，for， berno taten fic Sas，3artholomaus iftwang die blutige Saut，oie ibm abgezogen wor－ sen，uns er batte felbet sas vitefice in ser fanit，bie beilige Jungivau warf fidy nach binten，um nidfts feben 311 múfícn von ben ©retuln，2ngit wav in ben שejiditern oiejer Śeifigen wie in benen aller anbern， Die voll ber aufigebrodhenen Erbe ausge－ ipien wurben．Dies war die Stunde des mitleiblojen（כerid）ts，bic Stunbe obne Gnabe．Wer war ber DTienich，ber sies id）afien Fonnter Ramie er Erbebuitg uns frommjein？Sielt er nid）t felbit sies ©e－ rid）t itbee sie Mtenfofbeits War ee fo febe voll Derachtung unt 3 itternis？（5rauen－ baft wat oies，zwar voll सraft uno Grofe， aud）georonet，gebánbigt surd）cinen úber： mäd）tigen willen，semod）：Wev wollte nid）t zurúdidjaubern vor fo viel bes thber－ mafes．Wac sics cribort und war ce ge－ frattet；

Die thenidien empórten fift，nafmen Die Vadtheit Ber Beftalten $3 u m$ Dorwand und verlangten Verniditung．
thidjelangelo Iádjelte nur．STad̛theitz ju wenig Einjalt？Zeine frommen ©c－ batbenz ©alt es nid）t etwas gans anberes： Die grofie frommigkeit，bie Gewalt ocs 2wsorucfs，uns safe cin Wert getan war！ Was mollte sagegen bejagen，ob bier für id）eue（6emiter zuviel ses Vadten ge3cigt， bort zurwenig oer Eergebungz Re batte das Seine getan mond es war gut geworden．

Wer wird bies vetfelfen：Wer Eann siefe 弓dbe erflimmen？
mitidelangelo verteibigte fitd．＂Jeder Berufene！＂
Wieviele find berufen？
Ind sam erfubr er：Der Geridftebof tritt suiammen，oas 2 ilo foll tobermalt werben，ser Wapit jelbit wagte nidft，fur das wert ju ipredien！

Da cilte er in oie Sirtina， ba idjlof ev fid）cin．Einen Eag unb dic ETadt unb mieder den Jag unt es ging gegen ben 2 （beno．Die Zidifter berieten，vor ber Kar pelle barrten sie Sduflet unb flufferten ifhen．Was wird aus oem 2 ilo：Ђatte ber Ifeifter nid）t mandmal ein Steimpert zeridlagen，mit oem Sammer，it maflojer Wut，weil es ibm nidt geraten idienz Sie poわten an bie さur uno ricfen feimen ETamen．Rg Pain Eommajo，ber Riebling， und es famen bic anberen freunbe．QE： antwortete nid）t．3erfort er fein weet， ch＇es verftummelt wirbe llis fic fagten： ©ab es je cinen，oer mebe ex felbit ge－ weien wdre，unbánoiger，berrifber aud） als sicies，oce fidf eingefcilolien bat？－Jab es eine Kumft，oie weniger nad oem ber－ Eobmmlidjen fragte，bie cigenvilliger wàre， aufgebaut auf ben grofen Mtenithen，sen berrennenjdjen：Wie fann er es tragen？ fimf Jahte 2 rebeit，ubermádtige 2 （n－ firengung，fimi Jabre Rauid，Qeben im Ubecman，wito er jerfotern？

Es Fament 2bigefanote oce Sprudige－ lidits，er gab feime 2 intwort．Sie gingen suruct und berieten und fagten：，isr malte im 2ruftrag bes paptres，oer papptiduust ily，ser grobite Mieifter unter sen Qeben－ ben ift er．Uno sermed）：Das Zils sarf io nid）t befteben．＂
lind fie famen wieder und es war am

2 tbent oes zweiten Eages. Da Sfinete $17 i \mathrm{i}$. delangelo bie Jin ber Eapelle und trat ibnen gegenûber. $\mathrm{EFr}_{\mathrm{r}}$ verneigte fid) uno fragte: "twas if befblofien="

Da jagten fie: "Mteifter!" und sanis fagten tice, was fie vereinbart. Uno ba franden feine Sctuiter, voll Sorge da franden bie frembe, und of frans thtidelangelo, dee (Freis. Unts sa fagte ce , uns mar graut im Gelidy, uns es war felbe f(d)wer: "Jh tat Sas Miveine, tut Jbr sas Bure."
Weil aber einer oce Edjuter aufforic uns in jeiner Emporung uber Sen Sprud) bes Geridts etwas rief von ,3erforen", obwobl er sod jelbft mit ben andeen um bas 2 ild gebangt batte, wanste fid $21 t i$ d)clangelo 34 ibm uno jagte, wio cs flang beifer, nut mulliam famen bic worte aus oer gepreften Zehle: Zerid)lagen tann man etwas, bas nidt vollig gclang. Dics Werf if gelungen. Es wird nidyt zeridjlagen, es wirs", unt bier jegte er ab und jagte sann, falt unhoebar: "geopictt." Itho nadi einem Sdmeigen jagte er: ,, was ift sies: Runft:" Er jagte bas, ber jein Keben mur safur gelebt, dem fte alles war, oer unbeugiam jeden verfolgte, ber nid)t feine meinung teilen Pounte, bet icine Funtauffaifung einem ganzen 3citaltev aujuupragen verftanden batte, er fagte: , Das Wange if mebr", niäte sen 2bgefandten bes Sprubbofs $3 u$ und flaftevte nod) cimmal: "Das Ganje." Llno oas bief:

The feio berufen, für ein ©roferes, bie Eemeinjdajt, 31 jorgen, bavor beuge id) mid.

## tind ging

Uns es gejdab dics, dajp fic icin wert tubermalten unt entfellten, uno saf ipd. tere Däpte wieder ubermalen liefeen uno abetmals, to oaff man Eaum mebe weif,
wie cs benn urjpringlidg gewejen; es ge. id)ab aber aud) sics, sap semod bas Wert nid)t vernictet iff, oaf oer, ser bas gegre đerid)t in jíh felbit beffant, ber sie lente Entiagung uben formte um cines Groberen willen, fo uber iedes Mittelman ragte, dafi er trots aller Derftummelung durd eben ofes weet beute nodj berridt.

# KLEINES LIED 

## Von Joreph Maria Lutz

Uno wenn ich ferbe in fremoen Land rifft Ou mein Grab nicht finden, Oann wiro laeline liebe Menfchenhano cinen ftillen Kranz mir soinden.

Nur Die Sterne, Die Ou fchauft, Dic werDen co auch beglănzen uno toad Ou flinen ganz vertrauft wíro meinen Hagel laränten.

Uno einft, wenn Dep Frahling Oraber zieht,
5 Dab cin Blamlein Drauf erlprieBe,
Damn trage im Herzen ein ftilleo Lied meines Glädse letzte GraBe.

Qejdrieben 1916, an ber 2Weffront.



# IM KUNSTLERHAUS AM LENBACHPLATZ KAMERADSCHAFT DER KUNSTLER MUNCHEN EV. 

## Die Kameradschaft lacht

Bestimmte Rollenfăcher konnten die Schauspieler unter Goethes leitung nicht beanspruchen, selbst die ersten Kräfte durfien sich nicht weigern, Ansageiollen zu übernehmen. Als der Schauspieler Becker sich sträubte, in "Wallensteins Lager" den zweiten Holkschen Jäger zu spielen, weil ihm die Rolle zu untergeordnet orschien, ließ ihm Goethe sagen: "Ich gebe dem Herrn zur Konntnis, daß ich die Rolle selber spielen wüde, wenn er sich weigern solite." Becker weigerte sich nun nicht mehr.

Als der Münchener Maler Karl Schorn sein Riesengemalde "Die Sintflut" fertiggestellt hatte, lud er zur Besichtigung ein. Auch Schwind befand sich unter den Neugierigen. Er betrachtete das Gemälde und murmelte unentwegt in seinen Bart: "Herrlich, prachtvoll, einfach wunderbar!" Der Schöpfor des Bildes erfuhr aber diese Anerkennung, worauf er seinem berühmten Kollegen kraftig die Hand schuttelte und ausrief: „Oh, wie ich mich freue, daß Ihnen meine Sintflut' so gut gefallt!" Schwind erwiderte ebenso herzlich: ..Ja, ich freue mich halt gar so sehr, daß die ganzo damische Gesollschaft so elend ersaufen mußl"

In eine Landschule ist der Schulinspektor gekommen: Vor Beginn des Unterrichts

Die Frage, of man bei Betrachtung von Kunstleistungen vergleichen solle oder nicht, möchten wir folgendermaflen beantworten: Der ausgebildete Kenner soll yergleichen; denn ihm sdiwebt die Idee vor. er hat den Begriff gefafi, was geleistet werden könne und solle. Der Liebhaber, auf dem Wege zur Bildung begriffen, fördert sids am besten, wenn er nicht vergleicht, sondern jedes Verdienst cinzëln betrachtet: dadurch bildet sidı Gefuhl und Sinn fiir das Allgemeinere nach und nach aus. Das Vergleicien der Unkenner ist eigentich nur cine Bequemlictikeit. die sich gern des Urieils uiberheben möchte.

Ith bedaure die Menschen, welde von der Vergänglidakeit der Dinge viel Wesens machen und sich in Betrachtung irdischer Nichtigkeit verlieren: sind wir ja eben deshalb da, um das Vergängliche unverganglid zu madien; das kann ja nur dadurdh geschehen. daR man beides zu schatzen weil.

Es ist ein grofer Unterschied, ob der Diditer zum Allgemeinea das Besondere sucht, oder im Besondern das Allgemeine schaui. Aus jener Art entsteht Allegorie, wo das Besondere nur als Beispiel, als Fxermpel des Allgempinen gilt; die letztere aber ist eigentlich dic Natur der Poesie: sie spricht ein Besonderes aus. ohne ans Allgemeine zu denken oder darauf hinzuweisen. Wer nun dieses Besondere lebendig faft, erhält zugleich das Allgemeine mit, ohne es gewahr zu werden, oder erst spät.

GOE THE
schaut er sich ein wenig im Schulzimmer um und entdeckt an der Wand eine Kople des Engels aus Raffaels .Sixtinischer Madonna", der das Kinn auf die Hand stützt. Der Kunstsinn des Lehrers freut ith und er halt mit seiner Anerkennung nicht zurück. ${ }_{\text {"Ja", sagt der Lehrer, "wissen Sie, Herr }}$ Schulinspektor, eigentlich hab ich das Bild nur aufgehängt, damit die Lauser sehen, wie abscheulich es ausschaut, wenn sich einer so in die Bank hineinlümmelt!"
fed.

## Kleine Nachrichten

Der fuhrer lies Professor, Richard KI In zum 50. Goburtstag sein Blid mit Widmung uborreichen.

Von Hans roisoit erschoint domnachat bel Kalser, Bohimisch:Lelpo, ein Goidgraborroman,.,Das Augo der Gottint.

Kathi Kobus, das Syabol des alten schwabing, wird im film wiodor autorstchen. Der nevo Ulatim BaI pare" spielt zum Toil auch in dor Kunstorknoipe, simplizissimus", dosson berunmto Wirtin durch die Wiener Schauspieterin Grethe
Rus verkorport widd.

Anlabilich des 70 . Goburtstages Prof Hans yol Hayeks zelgt der Kunstvorein Munchen (Hol gattenarkaden) vom 16, Januar bis 4. Februar in einer Sonderausstellung das Work des Kunstlers.

Bol Gunther Franko ist bis einschlieBlich 10 . Fobruat elne groBere Ausstollung von Blidern Prot. Helarich Brünos.

In der Standigen KunstausstelIung Maximilianstr. 26 wird als Zwischenausstollung eine Sonderschau Regensburger Künstler veranstaltet. Einlieferung und Anmeldung vom 15, bis 20 . Januar 1940 im Sekretariat dor "Standigen".


K. Gerhardinger

## DER NEUNERKOFEL

Von Otto Violan

Das ist eine ganz kurze, anspruchslose Geschichte. Sie will weder etwas gegen die Wissenschaft besagen, dio in nounhundertneunundneunzig anderen Fällen. recht behált und sich nur einmal, gegen den alton Bergführer Amlacher, nicht behaupten konnte, weil das ein ganz durchtriebener, hinterhaltiger Kerl ist, noch soll damit der Ehre Professor Marians irgendwie nahegetreten werden, dessen Ruf in Fachkreisen anerkannt ist.

Manchmal abor ergibt es sich schon so, daß selbst ein so grundgescheiter Mensch wie Professor Marian auf der glatten. Bahn des Wissens zu Fall kommt. Die W/issenschaft ist nun eben cinmal ein gefahrliches Ding.

Der Professor - übrigens ein liebenswüdiger, solbstlosor und gütiger alter Herr - hat Besuch bekommen. In dem Gebirgsort, den Marian Jahraus, johrein aufsucht, ist plotzlich seine Nichte Nora aufgetaucht. Und auch der junge Rechtsanwaltsanwärter Klausegger hat sich mit einigen Studienkameraden eingefunden. Mit ihnen macht Marian nun einen Ausflug. Dabei erklärt er ihnen alles, was es hier Sehenswertes gibi: einen Stein aus
der Römerzeit, eine frühgotische Kapelle, die Wildbachverbauung. Und so weiter.

Am Ortsausgang, gorade vor dem Haus des Bergfuhrers Amlacher, bleiben sie stehen. Und Marian macht seine Begleitung auf den wundervollen Blick aufmerksam, den man von hier aut die Berge der näheren und weiteren Umgebung genießt.
"Das dort", der Professor deutet auf eine schlanke Bargepitze, die zackig und schorfumrissen in das Blau des Himmels aufragt, "Ist der Neunerkofell"

Der Neunerkofol?" staunt das schöne Fräulein Nora. "Was für ein komischer Namel"
"Ija", entgegnet ihr der alto Herr. "Bo. zeichnungen dieser Art finden sich in den Alpen haufig. Zum Beispiel: Elfersplize, Zwolferkogel und so weiter. Der Name rührt daher, daß man die Sonne um die angegebene Zeit - um neun, elf oder zwolf Uhr - gerade uber der Spitzo einer solchen Erhebung sieht. Der Berggipfel bildet für die Einheimischen sozusagen einen naturlichen Zeitmesser. - Wio du siehst, Nora, betindot sich die Sonne augenblicklich auch tatsächlich genau uber dem höchsten Punkt des Neunerkofels..."

Ja, gewiB..."
Das Frăulein lächelt seltsam. Aber auch der alto Amlachor, der gerade vors Haus getreten ist, verzieht sein Gesicht zu einem breiten Grinsen
"Aber..." - Nora betrachtet die Uhr an ihrem zarten Handgelenk.

Was aber . . .?" wird der Professor unsicher.

Es ist doch jetzt schon halb über zehn, Onkel Theobald?"

Jetzt teixen auch die jungen Herren Die Sache mit dem Neunerkofel stimm1 nicht. Dem jungen Rechisanwaltsanwärter schwebt eine Bemerkung auf den Lippen Aber er unterdrückt sie. Er wollte sagen daß wahrscheinlich auch so ein natürlicher Zeitmesser einmal zurückbleiben konne Wie seine Uhr, die beständig nachhinkte seit er sie in Reparatur gegeben. Aber dieser Scherz erschien ihm unangebracht Einmal, weil Professor Marian wirklich ein Mann von gründlicher. Bildung war, und dann auch, weil er sich für Nora mindestens obenso stark interessierte wie fü den Neunerkofel. Und Nora war des Professors Nichto. Aber das gehört in eine andere Geschichte.

Professor Marians Glaube an den Neunerkofel ist erschiltert. Er fühlt den Boden der Tatsachen unter sich wankon. Und sucht nach einem Halt. Sein Blick fallt aut Amlecher, den er seit langent kennt.
"Sagen Sle, Amlacher", wendet sich der

Protessor an den Mann aus dem Volk, in dossen Gosicht dio hundert Falten und Fältchen oin niederträchtiges Spiel trelben und in dessen verkniffenen Augen ein boshafter Funke aufglüht, "mit dem Neunerkofel ist's doch so, daß die Sonne um neun über seinem Gipfel steht?"
"Woll, woll..." nickt der Bergführer.
"Na also", triumphiert der Mann der Wissenschaft, Gestuitzt auf die Beglaubigung Amlachers, ist der Protessor sogar bereit, dem Himmelsgestirn eine grobe Fahrlässigkelt zuzuschreiben. Mag es jetzt noch so gloißnerisch von der Spitze des Berges herabfunkeln, es gehort um diese Stunde einfach nicht dorthin, sondern müßte höher, viel höher stehen. Denn os war nun, wie er sich nach seiner eigenen, unbedingt verläßlichen Uhr uberzeugte, tatsächlich halb uber zehn.
"Söll ischt scho so", stimmte der Amlacher dem Professor bedächtig zu und schob die Pfeite vom linken in den rechten Mundwinkel, "bloB ischt das da nit 's Neunerkoffele sundern der Granatspitz."
"Ach So", meinte Marian leicht enttäuscht.

Er besah sich den sonderbaren Berg noch einmal eindringlich.
"Granatspitzo . . " murmelto or loiso vor sich hin. „Hm ... der Name kommt wohl daher, weil man früher in dem Chloritschiofor und dom Granulit in dieser Gogend nach Granaten schürfte, die seinerzeit als Ringsteine besonders geschätzt waren. Sie sind doch schon sehr lange im Tal, Amlacher. Erinnern Sie sich vielleicht noch daran, daß man solche Kristalle man nannte sie auch Karfunkelsteino - in den Bergen suchte?"
"Freilich woll, Herr Professer. - 's Ahnl, Gott hab' ihn solig, und dor Vator, allo seind's auffi aut'n Spitz. Das ganze Ort. Und graben haben's höllsakrisch nach die Karfunkeln
Marian lächelte. Durch seinen mangelnden Ortssinn hätte die Wissenschaft - beinahel - eine Schlappe erlitten. Aber nun war er als Forscher in den Augen dieser Jungen Menschen wieder zu Ansehen gelangt. Dio Geographie bohielt ja doch schließlich immer wieder recht.

Ja, sehn S', Herr Professar", fuhr der Bergführer fort, ,wie die Narr'n war'ns hinter die Karfunkeln her und graben habens bis in die späte Nacht, aber gfunden habens da obon Keine Granaten. Soweit i z'rückdenken kann. Drum nennen mir den Berg jetzt Granatspitz. -"
${ }_{\text {„Sio }}$ nennen ihn Granatspitze - woil dort nie Granaten gefunden wurden?"


Bestellen Sie thren Einband für den Jahrgang 1939 ,ydugend"

Rei Einsendung des Betroges RM 2.70 frei Haus Nachnohme


Det Mater Qelikenberser Vicrihale
empörte sich der Professor Uber die bo denlose Unlogik dieser Außerung.

Mhm ..." entgegnete der Amlacher und drückte den Tabak in seiner Pfeife fester, "früher namli hat er die Tuifelswand g'heißen.

## HORST STOBBE

Bücherstube / München / Ritter.v.-Epp-P atz 8
Moderne But kunst und Graphik
von Menzel bis zur Gegenwart
Katalog auf Wunsch kostenfiei

## Frits mitlese

MONCHEN 2
Theresienstr. 75
Tolefon 53572
Mal-undZeichenbedarf
Gogr. 1890


## Augengläser <br> Photo-Apparato und Zubehór

in grober Auswahl
bel den deutschen Fachleuten
Morgenstern \& Herder BayersfreBe $7 \begin{aligned} & \text { rechts nebe } \\ & \text { Mothöser }\end{aligned}$

## Soldatenlied für fie

Miakibiereh nur uns lageen audh.
3 rubev if uns Weg unb Strauth.
Th) fteb am Wals auf friller Wadt uns babe bas von ifr gedadt: Stjenteliframm unt huftenjoflanE, lippenrot und augenblant.
Did) im 2rms, bie Welt ift mein,
Fann id) erfe wieber bei bir jein.
Dod) weiter $\mathbb{I}$ ag um $\mathbb{I}_{\text {ag }}$ Solbat.
Vom (uiffebn in oer fruib bis ipat bab idh nid)t 3eit für bid), mein Sieb.
Es Gleibt dabei, was id sir jdrieb:
Scjenfelframm uns buftenjolant.
fur jesen Kuf bab Dant, bab Dant.
Jab bleib bix trelu wic bem Wewehr.
Seb wobl, allein bid) lieb id) icbr.
Wenn id bann auf bem Strobjad̈ id laf. So fdón traumt nidft cimmal cin Graf. Du bift bei mir; ber Strobiad fradt. Davon bill idh Saml alligewadt:

Sdjenfelframin uns buftenjdlant... Wie idf ans alfen simmeln jan?. Sdjon wieber ift es vier 1 Lbe frub). Fiid) mal ein Iraum if ganz fúr fie.

5duthe fanns Marin broun

## Liebe Jugend!

## Schöne Hoffnung

Bei oinem Spazlergang hatte einmal Professor Virchow seino Geldtasche verloren. Artig reichte sie ihm ein junger Mann, der zufallig hinter ihm gegangen war.
Hocherfreut dankte der Arzt und meinte freundlich: "Wenn ich Ihnen einmal gleichfalls einen Dienst erweisen könnte, wenn Sie zum Beispiel krank werden sollten, bitte, kommen. Sie ruhig zu mirl"
"Vielen Dank", erwiderte der Jüngling, ,aber ich bin selber Mediziner, Herr Professorl".
,Das macht doch nichts, bei oiner Blinddarmentzündung $z$, B. könnten Sie sich doch nicht allein behandeln, ich würde mich jedenfalls freuen..."

Damit lüftete er den Hut und ging. st

## Wiener Kunstuersteigerungshaus <br> A. Weinmuller, Wien 1, Rotentarmstr. 14, Feriral R21-209

## Hunstauhtionen / Ausstellungen

Ubernahme ganzer Sammlungen und wertvoller Einzelstacke: Gomalde alter und nover Malstor, Antiquitaton, Mobel, Plastik, Topplssorlen und Teppiche, MÜnien, Modollien, Graphik, Buchor, Handschriften usw.


Gグ KORSETT- w. WASCHESPEZIAL.GESCHAFT
Juliane Klopfer
MUNCHEN
THEATINERSTR. 49, Tel. 26891 NEUHAUSERSIR. 13, Tel, 12071


HansReiser
Die Lebenskünstlerin
„Ober was freust dich denn gar so bei derer Saukält'n?" "I freu mich auf'n Sommer, weils da wieder warm is."

## Achtung - Aufnahme!

Weil er jünger aussieht . . .

- Bei den Filmaufnahmen zu dem Peter-Ostermayr-Film ,FrauSixt $a^{\prime \prime}$ in zweitausend Meter Höhe in "Kühtai" im Stubai fiel ein kleiner Bursch, der aussah wio sin Zehnjähriger, durch sein nettes Ausschen, scin behendes und gefälliges Wesen auf. Uberall, wo sdinell zugegriffen werden mußte und wo einer gerade notwendig gebraucht wurde, war or fix zugegen; er schien dem Kameramann bei dor Bildeinstellung zu helfen und der Spiel-
leiter sckien seine Ratschläge wohlwollend lächelnd zu beadten. Wir beschlossen, das kleine Faktotum zu ,interviewen".

Martin Schmidhofer spielt den Hüterbuben in dem Film. Eigentlich ist er Lithographenlehrling bei der "Graphia'; sein Vater ist ein Munchener Straßenbahner. Er hat Talent - nun, mandior beim Film hat schon so von der Pike auf gedient und das waren nicht die schlechtesten. "Willst du denn beim Film bleiben?" fragen wir ihn. ,Wenn es geht, möchte ich schon. Photograph möchte ich halt werden!"
„Kameyamann?
Er nickt. , Wie alt bist du denn eigentlich?" "Uierzehn Iahr!"
,,Donnerwetter! Schon vierzehn! Du sichst ja viel jünger aus!" - Abor or stutzt keinen Angenblich, sondern erwidert prompt: Ja, deshalb bin ich auch beim Film! ${ }^{\text {" }}$
gs.

## Zwischeufall

Robert Dorsay trug cimmal in einer Filmszene oinen kleizen Hund auf dem Arm. Dabei passiert dem Hund während der Aufnahme was „Monsdiliches" (oder Hündisches?)
,Was ist das für ein allcrlicbstos Hünddieng"t fragt in diesem Augenblick die Gegenspielerin sdimelzend.
„Das ist", antwortet der feudite Schauspieler zornig und nidht drehbudrgemä $\beta$, .das ist ein ganz gemeiner Schweinehund, meine Dame!

Die Szene wurde nod einmal gedreht.

## Philosophie

Kurt Seifert war cinmal so erkältet, daß die Aufnahmen cinige Tage unterbrodien werden mußten.
Rudi Godden besuchto Seifert zu Hause und fand ihn schon ganz tiefsinnig geworden wegen der unfreivilligen Arbeitspause.
,,Mich freut schon gar nichts mehr", stöhnte Seifert, ,mandimal denke ich, ob es nicht besser wäre, üborhaupt nidht geboren zu sein!"

Rudi Godden drauf in seiner trockenen Art: „Du hast rodit. Aber dieses Gliudk des ,Besser-nidit-geboren-wordens' hat unter Millionen Mensdien kaum einer!'*

## MARIE BRAUN

HAUS FEINER DAMEN.MODEN
Residenzstraße 6/1I - Telefon 24224

> MIMOTHECO *DT ${ }^{\text {rtrnspr. }}{ }^{32547}$ KLISCHEE

Blumen Janke-Bastian
Mündhen, Promenadestr. 15, Ecke Prannorstr., Tel. 12257

## Kraftnahrung <br> turnerzundNerven

Dr. Klebs Leathin-Heutkrem kranigt dio, durch starko Anspanaane. durch Lelden und im Altof, an Letilhin verarmion Nerven. Deren beswate Emahrung mikt heruhigend, schmerzlindernd und fordert aberreschend gevenden (oitcht nerkotschea) Sthlat. Bovelso. Dis sahlreithen begliekien Dankechreiben, eine interessanalo Lelitäre, kostenios za betiohen durch
Dr. E. KIebs, Manrungenitel-Chemiker. Henal. der bekannien Joghartisbl., Mânehen J. 15, Schillensirabe 28

Weinhaus Birk, Koufingerstr. 33
Das gemörticho Wein-Lokal
Täglich Stimmunge-Schrammeltrio

## Tasmen, Kolter, Redrsadse, prima

Lederwaren, Touristem-Artikel Manchenor Workstlttion
tor Sport, Satlhr- u.Loderwaren, ding; 6. n. b.H. Avguatenatata 1 / Teiefon 5888

## Maßschnalderei

$\begin{array}{ll}8 & 8 \text { e } 18 \\ \text { Munchen Dachauerstr } 8\end{array}$
Munchen, Dachauerstr, 5
nächst Hauptbhf. Tol. 54131
no Oualitats-Stoffo. Tadelloser Sesto
Sdinitt U. Vorarbaltung. MadS. Proiso


## Photo

spezialgeschaft

## TBrainn

am Starnbg Behnhof ArnulfatraBoS
Apparate Fllm Amateararbaiten

Bejiehen 5ie [int bei Jhren finkāufen ouf ole sfugende

## C. WEISHAUPT

hofsilaerschmied

## Gold Silber <br> SCHMUCK GERATE

Seit 1692 im Familienbesitz Wanchoo-Eigeno Werkstatits - Mariepplatz29


## CAFÉ LUITPOLD

Die vornehm-gemütliche Gaststätte Münchens

## SEhenswerte raume palmengarten

Täglich nachmittags $v$, abends erstklassige Künstlerkonzerte

## 

## Werkflătten für

 3u Münden

Tetefon 52852
Dtieimayerftr. 12


## Werke

## Zeitschriften

 KatalogeGraph. faunftanftalt m. Sajüł mündien, fietrnftr. 8-10, Telefon 20763

K. Roth

Stille Betrachtung
.Da lauft meine Gnädige allerweit ins Dampfbad amm Sctlankerwerden and dabei köunt sie 's dahein umsonst hab'n."

Zeichenpapiere<br>Alles für des Konstruktionsbüro ZEICHEMBEDARP otto SchiHer<br>,STANLMARÏa hochtransparent U. äußerst zäh<br>München, Brienner Str. 34, Tel. 57650



Verlangen Sie überall die „JUGEND"! das beliebte Blatt der Künstlerschaft Münchens

Planosund Flügel nea and sebreucht, AeI Wunsch Telliahlung seht prebivert boi PIANO.SCHERNER, Dioneratr. 22/il, Geq. d. Foiskoder


[^1]
(Englische Karikatur aut Distaoll)

Wenn der Engländer einen Markt braucht für feine veroerbten Manchefterwaren, fehidst er cinen Miffionar hinaus, ums Den Eingeborenen Das Evangelium Des Fricoens zu preoigen. Die Eingeborenen toten Den Miffionar, Der Englänoer eilt zu Den Waffen, um סas Chriftentum zu verteioigen. Er kämpft oafür uno nimmt den Markt als Belohnung vom Himmel.


## SOLDATENGESCHICHTEN

## Das Preisausschreiben

Die "Liller Kriegszeitung" wurde an der Wostfont in don Jahren 1916 bis 1918 viel gelesen und erfreute sich großer $\mathrm{Be}-$ liebtheit.

Eines Tages erlioß sio ein Preisausschreiben: Derjenige, der die lustigste Schilizengrabengeschichte lietere, solle hundert Mark bokommen, mehr als zweihundert Worte dürfe aber der Umfang nicht betragen.
Den Preis erhielt die folgondo $G e$ schichte oines Berliner Grenadiers:
"Unsere Kompanie besitzt eine Latrine. Sie besteht aus einer Grubo und aus oinor Stange. Die Stange habe ich angesägt, ehe unser Spieß sich draufsetzte, der mich wegen meiner Schnauzo früher einmal droi Tage ins loch gebracht hat. Das sind siebenunddreißig Worte. Die übrigen einhundertdreiundsechzig spuckte der Spieß, nachdem man ihn aus der Grube herausgezogen hatte.
co

## Der gähnende Wolf

## Galizien, September 1939

Der Befehl fur die Kompanie lautot: Marschieren, marschieren und nocheinmal marschieren; Tuchfühlung mit dem fliehenden Feind in keinem Fail abreißen lassen.
Die Kompanie kämpft und marschiert, marschiert und kämpft. Bis zu sechzig Kilometer kommt sio taglich vorwarts. Kein Wunder, wenn mitunter die muden Knochen der Soldaten streiken wollen, doch der Wille, voranzukommon, moistort alle Schwierigkeiten.
Der Infanterist Karl Brenner fallt etwas zurück; der hinter ihm marschierende Hannes Häberle schiebt inn vorwärts: „Los, Karle, los, sonscht mueB I dir auf $\mathrm{d}^{\prime \prime} \mathrm{Ab}$ satz trete".
"Ach Hannos", seufzt Brenner, 's geht ar net guet. I han mr en sakrische Wolf aglaufe!"
.I glaub drs aufs Wort", antwortet der Gefreite Habberle, .I han dein Wolf nämlich scho o paarmol gähne höre!"
Nach dieser mitfühlenden Rede seines Freundes Häberle marschient der Karle wieder so flott, als ob ith nicht der Wolt, sondern er ein Flügelroß reiten würde. Gó

(Amsstelliag , Jumkes Schaffer")



## Lied der fieimat

2 fif vertwauten Dfabe idsritt id bin 34 oir, scince Sajonbeit Gnade Scimat, ichenfe mir.

Sthon if seiner felsee frublingarcidjes 3lübn, ithon it seiner walbere sunfelibelles 5 rim.
bod aui freilen Wiejen blaut ser Ensian, weife felfenticjen ragen bimmelan.
Wo sic jungen garden aili $\delta \mathrm{cm}$ súgel flehn, boet idge wie cin 2harden ourd) bie stweige webr.
Dater 30 g als Enabe in sic TVelt binaus rubt in frembem (5rabe, fant nidht mebr nad) Saus.

Doch er gab bent Einbe jeine Sebujudit mit uns bies ?(ngebinbe Ienfte meinen Saritt
auf vertrautem Piabe Scimat, bin 34 sit. Weiner Sdonbeit Grade nelvire id mit mir.

[^2]Pomael - Cacs dey veti

## Die Urlauber-Gans

Franz, der altoste Sohn der Familio, derzait Soldat in Polen, sollte aut Urlaub kommen. Alles freute sich natürlich auf ihn. Abor mit dieser frohen Botschaft hub zugleich ein Rätselraten in der Familie an: Ob Franz wohl auch eine Gans als Festbraten mitbringon wordo, so wie der Mart vom Nachbarn. Vater, der im Weltkrieg selbst einmal polnische Gänse in natura kennen gelernt hatte, war voller Hoffnung. Daß Franz nicht ohne die Gans nach Hause kommen werde, daran zweifelte bald niemand mehr. Endlich war der Bub da und packte, von der gesamten Sippe in feierlicher Erwartung umringt, seine sieben Zwetschgen aus. Nun kam ein dick verschnürter rundlicher Pack zum Vorschein. "Mama, die Gans!" jubelte die kleine Irma, stolz daraut, daß sio als Erste den Gegenstand der gemeinsamen heißen Wünsche entdeckt hatte. "Wieso: Gans?", fragte Franz erstaunt. "Da" ist nur meine schmutzige Wäsche drin." - .Wir hatten gedacht, du würdest uns auch eine Gans aus Polon mitbringon, so wio der Martl", klärte Vater nun auf. "Eine Gans? Ach nein! Gansbraten gibts doch jeden Tag. Abor warmen leberkas gibts bei den Pollecken nicht. Kannst du mir nicht schon für heut abend einen holen lassen, Mama?"
hanns.

## Im Zeichen des Zivilberufes

Unser Gefreiter W. hatte in der Heimat ein großes Konfektionsgeschäft und wenn grade nicht scharf geschossen wurde, klărle er uns darüber auf, wie eine Uniform zu sitzen habe und was es mit dem Schnitt eines Mantels aut sich habe. Selbst vorne im Graben war er von uns allen noch, wie man so sagt, der "Adrettere". Nun hatte er einmal vierzehn Tage Urlaub und die Zeit dazu benützt, sich sowohl in seinem Geschäft umzutun als auch zu heiraten. Aut unsere Frage, wie ihm nun die paar Tage the gefallen hätten und wie er mit seiner jungen Frau ausgekommen sei, antwortete er begeistert und schon wieder ganz in seinem Berufsjargon: "Oh, ein reizendes Frauchen, ich kann sie jedermann
wärmstens emptehlent"
$z$.

(Aasstellinax ,Jazes Schaffen") Qreto Wolt


# Der tapfere Kannegießer und seine Katharina 

Von Josef Ponten

2le bie fyausfrau in ber falle bes ₹urms Flingelte, ecidien cine breite Ianbbirnc. "Hus. fere Satherina Euteng if aus bem Stamm bes Ian Emens, cines Sianengiefiers aus bem pedjebnten Jabebunbert. Der Krug bort fammt von ibm." Unb fic lief bon Ka. tberina einen idönen ©dmeflentrug vons bo ben Bord berunterbolen, ber cime tasceniäm. merlide Sjene yon Manncra unb Woibern nads cinem Zrintigetage trug. Darunter die Inidrift: Soe goet Det on Mol Supers 1598 und folgenten freifden Bers:
, Dic tan bat mide gemadt
©u einen ermen man.
Wie if nit me en haf
So mue id Yafien af."
Wabreno wir den Rrug von ßand zu §anb geben liefen, fragte bie fausfrow: "Rotbe
rina, bu frablft ja orbentlid). Saft bu in ber Sotterie gewomen?"
"Er Fômmit beut."
"Er? Wer?"
"Der Bimong."
${ }^{\prime \prime} 25$, bein Simon Ramnegiefer? そus Ћa. meram?"
"Jamobl, Mrabam."
"Dann fomme er fider wieber als ein felb im Siegerfram? SNit Qorbeer, Drben unb (Ebren?
"Das if mid egal, Mrabam."
"f̄reuft bu bíd bent nidt barauf?
"Main, Mabam."
,Щ8orüber freuft Du did benn?"
,,2Cuf . . über . . . Dafi id ifn wieber ba bab'."
"Dann gibt cs wobl balb Sodjeeit?"
"Wenn er will, MRatam."
"So. Wann foll or bem tommen?
"(Sleid, ) Mabam."
"Dta, cann gels nur uno fdau nads ifm aus. Uno wern er ta iff, lag, or folle fíd) aud bei uns verffellem."

Die Katberina ging fort unb wifdote mit oer Sand an ben Kugen, bewegt über bie £euticligtecit, bie fie erfubr.

Ey Dauerte niddt tange, fo börte man von braußen £ärm von cinigen §uriden, uno vom §lur ber tam bas Seräuith ber aufgeriffenen unb zugeidtagenen Zür. Darauf unteroriut. tee Jaudjen, Untarmungen unb Rüfie, ₹räe nen unb Jubel, wunberiam gemiid)t 2Bicbericbensfreube - -

(Aus der Aasstellang .Junxes Schafien". Stadtische Clalerie)
PranzFridrich

Unmilltürlid trat Mube cin unter ben Menidjen im Säulenbofe. Da crídien Rafberina mit ftrablenben उefidt, mit Kugen, bic wirr waren won (3liid, unb Saaren, wirr - yout Simon.
"Darf mein S)len[d) fommen?" frug fie. "İmetru!"
Dim fübrte fie ibn an der Sand bexcin, ibren Simen Sannegiefer. Sinterorein fanten beffen Freunde, Der Sdartsmang, der rote Sef, unt cinige anders.
 ber da feio, Sannegiefer, twas?"
„3u Befebl, Mabam."
Dic Ratberina Gieft ifn flumm bei ber Sand. Jbre Zugen unbängten ifn mit io viel Blant, Slüd unt Sicbe, wie cin Beter ein Satabenbild mit Blumentränjen unt Weibscidenfen.
${ }_{1}$ Und bann im Sxiumpbe beimgetebrt; mit Dreen unt Efyren kefaten. Wodurd babi Sbr Eud) bent bie Zapferfeitomebaille ver. Dient, Sanuegiekier? ${ }^{\prime \prime}$
,W2Babrbaftig", fagte voll Staunen bis Ratberina, beim jebt erfit bemertte fie ben mintigen Seroto ier Ebre, Store Finger

## Wandel

Von Ludwig Kraffi

Töne meinst du, da werden sie Klänge.
Klänge, denkst du. Da lönen sie
Und da ist deine Seele und all ihr Gedränge
Erfüll und getragen von Melodie.
Menschen meinst du, da werden sie Sidatten.
Schatten, denkst du. Sie werden Gestalt Ind deine Seele im tieisten Ermatten Macht sie zu Yenschen, zum eigenen Halt.

Lehen meinst du, schon wird es zum Sterben. Sterben, denkst du. Da wird es zum Sein Und deine Seele voll Suchen und Werben Sieht sich verklärl im ewigen Schein.
ivielten auf fener ßruft mif bem Elemen Submesjailo.
"Sick baft ou bas gefriegt, Bimong?"
$y^{\text {SBic }}$ babt Jbr das befommen, Fame. grelier?"

113 u Wefebl, R2atam. Was ... Das tann man jetbet nidt fagen, S)Ratam."
"Stelg lieb" ids ben Saunegiefier. X la bonne beure! Xber wollt Jbr une temn mirfs (id) idmadoten laflen nadd Euren Seclten. taten?"

Da brängte fid ber Edjarlenang vor unb

 vom Saupthann yoe Der Sompanic gebort. Bisi ber Watomftation bat ser Bimong fido een Deden gebolt. Dic Samerumeger woll. ten Die Bruite uber Den Whungofluf ipeengen, unb Dic Station war' abgeidonitten geweien, bat oer Sauptmani geiagt. Da warf fid) oer Bimeng ins Waller unt idnowme unt fobwamat, fagte ber Souptmann, tres, wemn or ein 2 (menlang zu fipat tam, taputt gerifien Sul werben, unb rif bie £abung tunter grad in tem lethen siomang und erfäufte bic Quite unt bas Pulver im §rulic, fagte oceSambtmain . . Fat bet Sauptmann gefagt ... ia ..." Voll leudtenten ©tolges bir. gen fitime Zugen ant frembe.
"Das nenue id ₹apferteitl" rief Jtran van sen Dack. ,Eold cin Mann, Ratbe. rina!"

Zber volldr 2ugif wat Shatberinend (Sefidy: , Khaft ou sa aud an midd gecadot?" "Mien, Zrina", unठ cine folje mämulide शöte bevurpurte icin (5cfidit, , womn bentt sin Mannemenid nidt an Jrauleute."
,2Bas? Efo egafig! Un wemi et bid) . . "/ Erünen erfitfen ibre Stimute, und sie Sprade ibrer Sante fagts: , WSayutt gerifien bätte?"
"Jil Эotto शam'."
"Simeng", fidric fic gelfens ume bieft fids bie Dbren ju. Dann rrat tie gank, nafe an ibn beran: ",8orim bu? 28 orïm nidt sin angorer?"
"W0rium niddt id,, min fieb Sring?"
Ztemlos ffant fic, auf den Beben, gans nabe bei feinem ghund, um nidot um cines Sedantens Sänge su fibat dic 2Babrbeit in bören.
nすür bafs du mid licb. . ."
"Dharan bents baun cin 9)zannemenids nidt." Südelnt iprad) Der Sannegiegier.

2uf Dem 2fbabe madte Satberina Emen§ tefrt uno fuirtit unter den Sixutengang auf oie R̂üфentiir $\mathfrak{i n}$. "2rose, Simong!"
Er warf fid) ibr mad), idneller, ale er fidd in Den æungofluf gefturst. Er fafte fic am
 Wag bab' id) did getan?"

## Selige Wanoerung

VONHANSBRANDENBURG

Durch Dav Dorf hingingen wir zivel, lachte Oer Somnenichein, kauften zufammen - ou und ith Wurft uno Kafe cin !
Adh ith armer Dichter ich! mocht idh ee audh nidht mollen: trus ein Paltetchen mit Kafe und Wurt uno einen rieflgen Stollen!

Und Ou fehritteft neben mir her, Lodienkopfdien mein Kino !
Klang oein Laden fo filberhell in ben frohlichen Wino ; und ou nedsteft mich immerzu - modit idh es auch nitht mollen mit Oem Paketchen Kafe uno Wurft uno Dem riefigen Stollen!

> Immer Denk ith noch Diefes Gangs,
> ben mir maditen $2 u$ zwein, Denh an Dein Lachen fo filberhell
> und an ben Somenfchcin;
> onhe vor allem immerzu
> - mag id eo felber nicht wollen -
> an Oas Paketchen mit Kafe und W/urf
> und an oen riefigen Stollen!
 vie Siube, ifflug dic ₹iir binter fíd 3 , cin Sieget flappte cint, unt aftes war fitif.

Une nismals wieber bat Simen Rannegiefier, Det Tapfere, oer Selto, ibr unter bie 2fugen treten birfen.



# IM KUNSTLERHAUS AM LENBACHPLATZ KAMERADSCHAFT DER KUNSTLER MÚNCHEN EV. 

"JUNGES SCHAFFEN"

Zu der Ausstellung in der Städtischen Galerie

Jung ist jede Kunst, die in die Zukunft weist, alt und zum Absterben bestimmt jede Auberungsform, die in einer Manier erstarrt. Junge Kunst ist darum nicht an ein bestimmtes Lebensalter gobunden. Dor Zwanzigjährige, für den es nur ein bequemes Rezept gibt, ist ein unfruchtbareret Greis, als der achtzigjährigo Meistor, der die staunende Ehrfurcht vor der Natur nicht verlernt hat, sondern ein Werdender geblieben ist, der täglich sich die Welt erobern muB, wenn das Leben für ihn noch einen Sinn haben soll. Daher kommt es auch, daB in den Werken der älteren Künstler, die ihr Leben lang mit der unendlichen Fülle der Natur gerungen haben. verhältnismaßig mehr Jugend lebt, als bei den Jungen, die sich am Anfange ihros Weges nach großen Vorbildern richten. Es ist klar, daB man mit Zwanzig noch nicht so ein Eigener sein kann, wie mit Füntzig oder Sechzig. Immerhin kann ein geübter Betrachter aber auch aus dem Werke eines Jungen ablesen, ob er ein begnügsamer Epigone ist oder ein Mensch, dem das uberkommene Erbteil eine Aufgabe ist, zu deren Vollendung ihn sein Talent verpflich. tet. Diese Ansatzo zu nouon Wegen in die Zukunft und zu einer Kunst, die besser ist, als die heutige, aus den Werken der jungen Maler und Bildhauer herauszuerkennen, ist eine schwere, abor reizvolle Aufgabe fur die Besucher der Sonderschau, die auf Anregung des Deutschen Gemeindetages untor dom Titel Junges Schaffen" gegenwörtig wie in vielen deutschen Stadten so auch in der Münchener

Städtischen Galerie veranstaltet wird. Wir wollen diese Aufgabe niemand abnehmen, Die einzige Erleichterung, die wir don Bosuchern bioton wollen, sind einige allgemeine Erkenntnisse, die auch in dieser Ausstellung dem Sehenden bestatigt werdon. Die letzte groBe Blüteepoche seiner Malerei hat München zu Ausgang des vorigen Jahrhunderts erlebt. Es verdankte sio einer Reihe von Malorn, die die Natur und den Menschen mit den Mitteln der Farbe neu entdeckt und damit im Rahmen der europäischen Kunstentwicklung oine Tat vollbracht hatten, die selbstandig und gleichwertig neben der mit ähnlichen Mitteln erreichten Neueroberung der Natur durch die franzósischen Impressionisten steht. In den rund vier Jahrzehnten, die seither vergangen sind, zehrten die Maler von diesem Erbe. Auch der Exprossionismus brachte - wenigstens in seiner Mün-

## Kameradschaft der Künstler, Minchenen e. V.

Die Gedok veranstaltet am Dienstag, den 25. Januar. $1 / 8$ Uhr abients im Festsaal des Kinstlerhauses die mit großem Erfolg fur die Rokokofestspiele in Ansbadi inszenierte Aufführung

## Deutiches Roholso

mit Goethes Schäferspiel, Die Laune des Verliebten ${ }^{\text {², Musik von Haydn, und }}$ Mozarts "Kleine Nachtmusik" als Tanzspiel von Senta Maria.
Inszenierung Senta Maria. Wortregic Bozeaa Ennst. musikalische Leitung HermaStudeny.
Eintritt für Mitglieder der Gedok und der Kameradschaft M. 1.-, Gäste M. 2.-
chener Ausprägung - nichts entscheidend Neues, da er im wosentilichen nur eine Uberstaigerung der durch den Impressionismus gewonnenen Farbigkeit darstellto. Das Epigonentum in dor Malerel kann aber nicht dadurch überwunden werden, dah man sich mit bewußt scharfer Wendung von den Errungenschafton des letzten historisch gewachsenen Stiles abkehrt, um dafür irgend eine weiter zurückliegende Epoche nachzuahmen. Nur wer die Ver. gangenheit als notwendig bejaht, kann Zukunftiges schaffen. Wir sehen daher in der Malerei unserer Tage uberall da Ansatize zu einem in die Zukunft weisenden Stil, wo die impressionistische Farbigkeit nicht verleugnet, sondern in den Dienst einer klaren und großon Form gestellt wird. Konzentrierung der Form ohne Aufgabe der forbigen Ausdrucksmöglich. keiten, wie sie uns der Impressionismus lehite: dies scheint uns ein wesentliches Kennzeichen aller jungen, d. h. zukunftsträchtigen Malerei. Daß diese Auffassung von vielen Jungen geteilt wird, ist eine der erfreulichsten Erfahrungen, die man aus der Schau Junges Schaffen" mitnehmen kann. Walter Talmon-Gios

## Kleine Nachrichten

Lulse Kriegoof spielt am Sonntag, den 20.1 nachmittogs 4 Uhr im Herkulessaal Kiavierstucke von Bach, Schumanin. Beothoven und Chopia.

Stindige Kunstaussfellurg der Kamoradschaft.
In Nr. 5 tallten wir lirtumilich mit, das man als Zwischonausslellung eine Sondorschay Regensburger Kunstier veranstalie. Tatsachlich wird in der Stlindigen Kunstausstellung demnaichst elne Aussfollung Yon Regensburger Kunstlern statifinden. Yorher wird abor oino Iwlichenausstellung von Munchener KUnstlern veranstaltet, zu dor bis zuen 25 . Januar im Sokreteriat der Sidndigen Kunst-
austollung: eingollefert werden kann.


RichardKneoht


Mas Heil!

## DIE FILMDIVA

Von Maria Z erer. Steinmüller

In der brutwarmen Backstube der Feinbackerei Emsberger lehnte während oinor Arbeitspause der achtzehnjährige Geselle Willi am Backtrog, mager und schlacksig, die Beine üboreinandergeschlagen und die Rechte napoleanisch im Schürzenlaiz. Um inn standen die drei weiblichen Angestellten des Geschaftes, und er orzahite den aufmerksam Zuhörenden von dem teinen jungen Madchen, das er im Park kennengelernt hatte. Es war schwarzge lockt, hatte wunderbar nach Flieder gerochen und ihm gestanden, das es, ganz gewiB, die berühmte Filmdiva X sei und nächstens nach Amerika fahre. Es hatte an Schönheit jedes weibliche Wosen ubertroffen, das or bisher geschen.
Willis haselnußrunde braune Augen glänz. ton während der schillernden Erzăhlung Gleich seinen Zuhörerinnen im Bann der Furcht, von Herrn Emsberger bei der Unterhaltung mitten im Werktag ertappt zu werden, redete er gedämpft, doch mit sichtbarem Schwung, und dle braune Haarwelle ouf seinem Scheitel wippte. Und er heimste das unverwässerte Staunen des noch kind: haften, naiven Lehrmädchens Anna ein; glaubig bewundernd schaute es zu ihm auf, mit offenem Mund, während es don Zeigefinger verstohlen bis zum dritten Gilod in dle große Telgrehussol rauchte.

Willi fügte triumphierend seiner Schilderung noch zarte Verzierungen an, gleichsam locker aus dem Handgelenk, wie er töglich beim Tortenguß mit künstlerischem Sinn die Schaumspritzo über das Gebäck hinführte. Die flotte Verkăuferin Frieda aber verdroß ihn. Fünf Jahre ätter als er, wollte sie ihn stets bemuttern, und das konnte or nicht vertragen. Mit geringschätzigem Mitleid zog sie die hübschen Augenbraven hoch, und zupfte an ihrer Blusen-
schleite. Sie wippte mit den Fußspitzen, und erlaubte sich die schnippische Bemerkung: „Und du Dummian glaubst wirklich den Schwindel, den dit ein mutwilliges, fremdes Ding vorgemacht hat, das du angehimmelt hast?'
Erhaben schaute Willi an ihr vorbel aut das gutgeratene Gezack eines frischen Baumkuchens.
"Du host Ja den Größenwahn", spottete Frieda weiter, "glaubst du denn, dab eine grobe Filmschauspielerin sich mit einem solchen Teigpinsel abgibt?"
Diese Worte schmalerten wohl das Ansehen seines mit Liebe erwöhlten Berufes, vermochten aber nicht, die Glorie um die neue Froundin zu trúben. Die Zorniote schob ihm in das Gesicht. Uberzeugt und drohend stellte er fest: "Frieda - Sie sind oine Ganst Sio ungebildetes Geschöpt. Sie -" Er fand keinen Vergleich mehr und nun fuhren sie auseinander, weil Herrn Emsbergers Schritte zu horen waren.

W/ahrend der Arbeit rechnete Willi immer wieder aus, daß noch vier Tage bis zum nächsten Stelldichein verstreichen mubten. Bemüht, einen jeden Tag schnell herumzubringen und der ersehnten Stunde näherzurucken, arbeitete or voll Eifer. Er uberlegte, ob er die dünne Bartspur über der Lippe dunkler tönen solle, denn daß er zu jung aussah, sagte ihm nicht nur die boshafte Frieda, sondern auch der Spiegel.
Endlich war der Sonntag da. Sorgfaltig angezogen ging or aus dem Hauso, saB zur fesigesetzten Zeit ouf der Parkbank, und harrte. Friedas Gespött konnte ihn nicht mehr wurmen, er freute sich darauf, ihr am nächsten Tag ihren Irrtum zu beweisen und glaubte, es müsse doch etwas Besonderes an ihm sein, weil eine große Künstlerin sich mit ihm abgab.
Es ging bereits drel Viertelstunden uber die fostgesetzte Frist. In Herrn Emsbergers Backstube hatte er aus bestem Material heimlich ein Schokoladenherz gegossen; er fühlte vorsichtig in die Tasche, ob es noch unbeschädigt sei. Angestrengt spähte er die Strabe entlang nach einem zartgelben Kieid und dem weißen Hütchen auf schwarzen locken, Schlleßlich tiel ihm ein, daß cine Filmdiva gewis jedesmal ein anderes Kleid trägt, wie auch ouf der Leinwand im Kino. So schaute er allen Mädchen entgegen, die die Gestalt der Erwarteten und dunkles Haar hatten. Doch es verrann eine halbe Stunde um die andere. Er legte sich zurocht, das eine groBe Schauspielerin viel zu tun hat und gewiB nicht immer weg kann wie sie will und daB sie seine Adresso nicht wubto, wio er nicht die ihre.

Nach dreistündigem Watten ging Willi

müde und niedergedrückt heim. Unglückllch und einsam hockto er lange im Finstern in der Backstubo. Er konnte os nicht glauben, einfach treulos im Stich gelassen zu sein, sondern rettete sich immer mehr in die Vermutung, daß sie vor der Zeit hatte nach Amerika reisen müssen.
Das war hart. Aber es tröstete ihn.
, Ich hab es ja gleich gewubt, du dummer Mensch", spottete Frieda am nächsten Morgon, „falit er tatsächlich ouf so ein Geflunker herein!"
Aber Willi hatte eine feste Uberzeugung in den runden Augen, als er stolz beharrte: Und sie ist doch eine Filmdival Eine Künstlerin kann eben nicht liobon wie sie will! Es ist für sie kein leichtes Los, daB sie fort mubtel" Die hemmungslose Bewunderung im Blick des Lehrmadichens tat ihm so wohi, daß er mit einer großzügigen Geste das Schokoladeherz aus der Tasche hob, und es der Leckermäuligen schenkte, die ja noch keine Ahnung von der Liebe, den Sorgen und Seelenkampfen eines jungen Mannes hatte. Aber sie war hübsch, und in zwel oder drei Jahren - wenn sio orwachsener war, konnte er gewib an einem Sonntag mit ihr spazieren gehen, ohne mit ihr ausgelacht zu werden. Ihrer Einwilligung schon jetzt gewiB, seufzte or vielsagend: .Ja, ja, Annal -" kehrte vorläufig den Mädchen in der Backstube den Rucken und setzte die Teigmaschine in Bewegung.
Und er malte sich aus, wie er einst als alter Mann seinen erwachsenen Kindern erzählen könne, daß man nicht immer bekornme, was man wolle und dab er eine wirkliche Filmdiva geliebt habe.


## Werke

## Zeitschriften

Kataloge
Graph. faunftanftalt m. 5duiti
mūnçen, fietonfic. 8-10, Telefon 20763


LudwigAngerer
.. Achtpfund, Ede. det de mir det Dings nich am Been klebst! Id soll mir morjen inde Kaserne stellen und nich inde Charitél"

## Pianosund Flügel

ned aad cebrauch, Aut Werach Teliallung, rehr pemisent bol PIANO-SCHERNER, Dienerstr. 22/II, seg. d liskerler


## HORST STOBBE

Bücherstube / München / Ritter.v.e-Epp-Pictz B
Moderne Buchkunst und Graphik
von Menzel bis zur Gegenwort
Kotalog auf Wunsch kostenfrei

Alles für des Konstruktionsbüro
ZEICHENBEDARF Otto Schiller
München, Brienner Str. 34, Tel. 57650


Verlangen Sie überall die "JUGEND"! das beliebte Blatt der Künstlerschaft

Münchens


Werthtätten fir
 ju Miñden
Telafon 52852
prielmayerfit. 12

# A. Stuckenberger 

## Kleider $\cdot$ Pelze

## München

Maximiliansplatz 11, Telefon 597256


# Taschenspieler 

Von Heinrich Riedel
Der große Zauberkünstler und Taschenspieler Bassaro stand im Frack auf dor hellerleuchteten Varieté-Bühne, blendend, ein Mann von wahrhaft zauberhaftem Scharm.
In dom ziemlich großen Saal saB Kopf an Kopf das Publikum, und viele standen sogar noch in den Gängen.
Der Zauberer streifte einen Armel etwas zurück und zeigte out der flachen Hand eine goldene, glitzernde Taschenuhr. ,Ich werde jetzt dlese Uhr vor inren Augon verschwinden lassen und sie dann einem der Herren aus der Tasche ziehen. Blite passen sie aufl'
Alles hielt den Atem an und starte gebannt auf das edel funkelnde Gehäuse auf seiner Hand. Die Uhr lag immer noch da. Aut einmal ein ganz leichtes Erzittern der fiand; oder war es nur ein Augenflimmern? Und die Uhr war weg - wie in nichts aufgelost. Es war unhoimlich.
Bassaro lachelte und stieg die kleine Treppe hinunter in den Saal, prüfend durch die Reihon blickend.
Nun besteht Ja der Witz des Wiederhervarbringens der Uhr nicht etwa darin, dab der Künstlor irgendeinen Helfor gemiete: hätte, der mit einer gleichen Uhr in der Tasche unter dem Publikum auf ihn warte. Solche plumpe Bauernfangertricks lasson sich die Meister vom Fach nicht zuschulden kommen. Vielmehr wird dle Uhr beim Hineintassen in die Tasche der auserkorenon beliebigen Person in jene hineinpraktiziert. Das muß̉ allerdings gelernt sein; sogar sehr.
Bassaro suchte nicht alizu lange. Ihm war es gloichgültig, wem er seine Uhr aus der Tasche zog.
Et nahm sich darum bald einen im Seitengang stehenden Mann in mittleren Johren aufs Korn; schmalen Gesichts, schwarz, schlank, mit verschleiertem Blick. Warum gorade diesen, wubte er nicht. Wer es vielleicht ein ähnliches unbewuBtes Gefühl der Felndschaft wio das zwischen dom gezàhmten Hund und dem Wolf?
"Gestatten Sle, daB Ich Ihnen in die rechte Rocktasche fassel Sle haben die Uhr", sagte Bassaro liebenswürdig.
"lck nlckt haben die Uhrl Ooohl", rief
der schlanke schwarze Mann und hob abwehrend die Hände. "Hab' keine lust. Suchon wo andors Irre Uhr bittá!"
.Ich kann sie doch nicht wo anders suchen, wenn Sie sie habenl" bemerkte Bassaro, der sich dom Publikum gegenuber ja auf don berreffenden Herrn testgelegt hatte. Es war ihm auch in seiner ganzen Laufbahn noch nicht vorgekommen, daB slich jemand weigorte, sich von ihm auf
Nieges. lived

Don 2itbert zabenbauct

Boa Kúfterl is mebr toad), Der Kaud freigt ferzengrad, Die Sduwalm fan unterm Dad), Die 3 aam frebn máuferlfaot. (Feb mad) sie dugeel 3ua Hatb idhlaf, bu summer 3ua!

21 5ets is auf ber Wiag'n, (Trof̂mathti, rot und idjón; Dos jollft ou felber triag'n, Ka' Eannit im Geb'n ido' b'ftebn! Web Búabei, geb iei g'idecit Uno folaf: TVas is benn beit?

3lau g'iredelt is bei' 3ett lino blau is aa bic Erell. Dersiag oei' ळojfferl net, Du braudyt as (id) ' bic zwei! Bloan's Drecteel, seab of um linb jकlaf, funt mirb's mic $3^{\prime}$ bumm!

Felb is bei' Edripperl 5aar Who gelb is umjer Rorn. Dei' Sorg miro's Tag und Jabr, Biff su a Bauer moc'n. Est is's mi'm Singa g'nua! So - idflaf nur - Liaber Sua!
der Suche nach der Uhr in die Tasche tassen zu lassen.
"Rühren Sie mirt nickt on "" rief der Unbekannte wieder. "Sle habe nickts su suche in meine Tasch."
"Mein Herr", sagto Bassaro höflich, aber einigermaßen bestimmt, ,meine Uhr war eine schwere, echt goldene Herrenuhr. Kostete 250 Mark. Dio Horrschaften worden denken, Sie möchten sie mit nach Hause nehmen. Denn Sie haben sie. Hier in der rechten Rocktaschel"- Er wies direkt darouf hin. -MMan sieht ja, wie sich der Stoff von ihr bauscht. Also darf ich bitten?"
,Ick habe nickt I rre Uhrl Wenn Sie mitr fasse in die Tasch, bekomme Sie was auf die Fingker!"
Dos Publikum zeigte sich von dieser wenig akademischen Disputation teilweise peinlich berührt, teils angenehm erheitert.
Bassaro begriff, daß er handeln müsse, wenn er sich nicht lacherlich machen wollte. Blitzschnell griff er in die halb offenstehende Rocktasche des schwarzen Herm und zog seine Uhr heraus.
Aber dann fuhr er noch einmal hinein. Seine sehr empfindlichen und erfahrenen Finger hatten was gefühlt. Mit dem nächsten Grift holte or gleich drei goldene Uhren heraus, mit abgeschnittenen Ketten, und hielt sie dem verdutzten Besitzer, aber nicht Eigentumer, unter die Nase. Dann klopfte er ihm auf die linke Rocktasche. Da klimperte es metallisch.
Der schmalo Herr machte ohne ein Wort zu sagen einen Satz und suchte den ihn umgebenden Menschenring zu durchbrechen. Es gelang inm nicht. Man hatte schnell begriffen und jetzt ertönten bereits die überraschten und empörten Rufe jener Herren, denen inre Uhr fehlite...

## Liebe Jugend I

Ein Wirt stand im Verdachte, dab er des öfteren Wasser in Wein verwandelte. Eines Tages sah ihn ein Spaßvogel eine Kanne Wasser in den Keller tragen. Er schreit aus vollem Halso: "Fouer, Fouer, es brennt." Als einige leute kamen und fragien, wo denn das feuer wäre, da man nichis davon sah, meinte er seelenruhig: „Im Keller beim Wirt, denn ich sah thn soeben Wasser hinabtragen..."

 soif 1890 glānzond bewährtes Haar. wosser, 2 Mark, bei S. Steinbacher, Rumfordstrabe 7, Laden
Die . Jurendut
wirbe fïf Sie!
filtefles 5pejialgefमäat für Eoufmafonen! Eine Mafde . . 20 Dfa. Ane Mafige
Anfor Dear 60 Dfg. 9. Faltermeier 3. Faltermeier mangice. pettembera. frases, frentuf 11745 Detifれes 6rfädt


## 

Beatchen Sife sich butr.

## bel Ihren Eiakauten,

 auf die .Jagend"

Pelz-Spezialgeschäft Mermann Classsen Wischen, Runtordstr. $38^{\prime} / 4$, Telofon 296092 Empfishlt sich für sorgfäitigste
Umarbeitung Ihrer Pelr Gardorobe



Karl Rotil
Lwanzig Jahre lang hab ich mit meiner Frau Krieg gefîhrt, weil sic Vegetarierin ist. Jetzt haben wir Frieden geschlossen. Jetat kriegt sie meine Küsmarken und ich krieg ihre Fleisdikarte."

## Liebe Jugend!

## Schadenfreude

Dos Vaters Auto ist stillgologt wordon. Meint der kleine Heinz schadenfroh:

Siehste, nu muBte ooch uff Roller umlemenl" Beyo

## Dor zweito Bochor

Die Patienten in Franzensbad hatten sich einstimmig über Dr. Spindl, den seinerzeit beruhmten osterreichischen Arz1, beklagt.
"Was paßt thnen nicht an lhm?" fragte ein Patient, der eben angekommen war, soinon Zimmernachbarn.

Der Arzt hat seinen Kopf immer ganz wo anders", seutzie der, "das ist ja schon der Gipfolpunkt der Zerstreutheit, was man sich da bieten lassen muß1"
"Ja wieso denn?"
,Also horen Sie! Fragte mich da Doktor Spindl neulich, wie mir der Brunnen bekäme. Darauf meinte ich ganz ehrlich: Ich bin nicht entzückt, weil ich nach dem ersten Becher Ubelkeit und Herzbeschwerden bekomme. Er hört kaum hin, trotzdem erkundigt et sich, wie mir der zweite Becher

## Verlangen Sie

Prof. IDoerner MALLEINEN
aus der Mänchener Malleinenfabrik


DR. HANS RAFF vormals A. Schutzmana

Fa betieten e. alle Fardgesdialto

Freiblelbendes Angebot:
Brioger, Dat Geazebild. Mil 195 A 4 k ., Fhilleder ( $\because(-)$ N. $5 .-$
 N. N:

Porto M. - 40 . Postscheck; 47403 Minchen Antiquariat Argust Spath, Macten 2, Theresibnstrafe 18

## Minzenhandlung Dtto Helbing Mathf.

Inh. Kari Kreß
München 26, Plinganeeretralo 132 a
Ankauf, Auktionen , Verkouf

## Baverische Hofkunsthandlung GEORG STUFFLER - Inh.I ANNA MICHELS

Gemälde, Radierungen, Holzschnitte
München, Ausstellungsrāvme: Maximillansplatz 20
Fernruf 13295
Neben Park-Hotal
Mal- u. Zeichenschule „Die Form"
Bildende Kunst, Zelcanee, Malerol is Jeder Anwendang, auch Qebrauchscraphif usd Modertichnen, Aboadakt, Sonatagakurse,
Lindschaftskirse. Lebrither, Honorar slehe Eandschaitskise. Leariather. Honorar slehe

 Teleton 34945 . Gerrande! 1025.

## Graphik - Handzeidnuungen - Kunstbūder

Kunstantiquariat ED. WALZ München 13 Amalienstr. 38
Katalog bitue zu veriangen

## Wiener Munstuersteigerungshaus

A. Weinmillex, Wien I, Rotenhurmstr. 14, Fermiuf B2d-208

## Munstauktionen / Ausstellungen

Ubernahme ganzer Sammlungen und wertvoiter Einzeltfucke: Gemaldo alter und neuer Meister, Antiquitžten, Möbel, Plastik, Tapplasetien und Tepplche, Manzea, Medaillen, Graphik, Bucher, Handschriften usw.

## DIE <br> PIPERIRTCKI

Origialgsircue farbige Wiedergaben van Melsterwerken der Malerel Verlangen Sie Prospekt vom Variag DIE PIPERDRECKX Verlage:GmbH., Manchen, Georgenstr. 15



Karl Roth
Sie habens jut, Madamken.*
"Wieso hab idks jut?"
.Den janzen Tag in Gerudh von die Kastanien, immer warme Beene und dat Geld vadienen Sie sidh mit Umrihhren:"
bekomme. Etwas besserl" sagte ich ehrlich. Na, meinte er darauf, da lassen Sle doch nächstens einfach den ersten Becher weg |"

## Zuviel verlangt

Die zwei Buben vor mir sind in regstem Spiel, Sie sitzen in einem, „pfundigen Rennwagen" - der in Wirklichkeit ein zweisitziger Spieltreter ist.
"Gib Gas!", befiehlt der Größere. Der Kleinere scheint nicht darauf zu reagieren.
"Geh weida, gib Gas!" fordert inn der andere nochmals auf. Nun sehe ich, wie sich der Kleinere plagt. Er bekommt einen hochroten Kopf - und endlich gesteht er, nachdem or abormals zum Gasgeben ermahnt worden ist:
,Ja woabt, so auf Kommando kann I dees net allerweil!"
te

## Nach Weihnachten

,Na, haben die Mănner noch immer den Skatabend bei Ihnen?"

Ach, wissen Sie, seitdem mein Willi die Soldaten hat, spielen sie nur noch damitl"

Beye

## Minchener hunstuersteigerungshaus

## adolf weinmoiler

KUNSTAUKTIONEN AUSSTELLUNGEN
Obernchme ganzer Sammlungen und wartvoller Einzelstücke: Gemälde alter und neuer Meister, Antiquitãten, Möbal, Plostik, Tapisserien und Teppiche, Münzen, Mndailen, Graphik, Büchor, Handschriften usw.
MONGHEN, ODEONSPLATZ A
leuchtonberg-Palcis , Fernruf: 22962 und 51616


Peinlich ists, im Kessel sitzen, ringsherum der Treiber Schar. Wenn der Jager Flinten blitzen, ists zu spät für den Notar.

Einen Kohikopf zu vererben, denkt der brave Mummelmann. Aber warum denn gleich sterben, wenn man noch entwischen kann.

Has! Has! Hasl - Horr Doktor, schießen!
Schußl - Verdammt, der Treiber fallt.
Somit scheint es klar bewiesen:
Mutigen gehört die Welt!
7
UL
$G$
$E$
$N$
$D$

MUNCHEN1940 NR. $5 /$ STADT DER DEUTSCHEN KUNST/PREIS 40 PIENNIG


Dor Bildhaver Prof. Josoph Henso mann hat 2 u dem Film Hans Schweikents
"Befreite H8nde". der zur Zail im ganzon Roich mit großom Eitolg gozola grild und in dem Brigitto. Hornoy de Hauptrolle spielt, die Holzplastiken goschalfen.

Protessor Henselmann war gerade in Steingaden, als ihn Hans Schweikart telephonisch in seiner oberbayerischen Einsamkeit aufscheuchte. Man brauche ihn unbedingt zum Film, jawohl, grade ihn; man drehe do den Film einer Bildhauerin und er solle all die Plastiken und Schnitzereien dazu schaffen, wolche in dem Film Brigitte Horney ols werdende Bilchauerin laut Drehbuch zu schneiden habe, u, a. ihr Selbstbildnis. Honsolmann glaubto schlecht zu hören. Was habe denn ein bildender Künsiler mit einem Kinostück zu tun, or sol da wirklich ganz und gar ungeeignet. Aber Hans Schweikart ließ nicht locker: , Wir können doch in diesem Film nicht andauernd von großer Kunst reden und hinterher dem Publikum irgendeinen Kitsch zeigen. Wir brauchen künstlerisch einwandfrele Plastikon."

Darauf sind zwoi Filmleute schnurstraks nach Steingaden gekommen und haben ihm auselnandergesetzt, daß sie zunachst von ihm einige Tierplastikon haben müßten, so wie sie die Bildhauerin im Film in ihren ersten Versuchen schnitze. Abermals stutzte der gewissonhafte Künstler: „Ich kann doch nicht mehr Tiere schnitzen, wie sie der Anfänger macht, meine Herren. Ich kann doch nicht einen Sprung um zwanzig. dreißig Jahre zurück machent" Aber ihm fiel sein guter Schüler K a Ile n bach ein, der schon viel gearboitot, aber noch nie holzgeschnitzt hatte. Der sollte als wirklich künstlerisch begabter Anfänger diese ersten Plastiken schnitzen. Gesagt, getan. Prompt, wie es beim Film immer geht. wurde der Schüler des Meisters gleich mitengagiert. Von ihm stammen denn die Tierplastiken und sie sind so gut ausgefallen, daß Henselmann selber begeistert war und Brigitte Horney sie allesamt mit nach Berlin in ihre Wohnung genommen hat.

Henselmann umschlichen noch immer Bedenken. Unterschied sich seine Welt nicht in allem von der des Films? Doch eines Tages wurde er einfach hinausgeholt nach Geiselgasteig. Er sollte jetzt sein "Modell" Brigitto Horney, kennen lernen. Zum ersten Male in seinem Leben sieht er filmen. Denn er kommt gerade an, wie man mit der Horney eine Szene dreht. Er sieht sie filmgerecht und im grellen Licht der Jupiterlampen, und er entdeckt, daß der Schmink. kasten der Friseuse bel der Atelierphotographie eine erhebliche Rolle spielt. Wird er sie modellieren können, fragt ihn dio Hornoy und Henselmann meint im heiteren Schwäbisch: "I mueß halt emal schaue was drunte ischt unter dr Farb." Da lacht Brigitte hellauf. Der Bann ist gebrochen, Künstler und Diva verstehen sich.

Brigitte Horney wurde tăglicher Gast in der Münchenor Akademie fur angewandte Kunst. Das war notürlich immer eine kleine Sensation. Soviel Modelle das Haus an der Luisenstraße schon gosehon hatte - ein Filmstar war bisher noch nicht ein- und ausgegangen. Und Professor Henselmann freute die Arbeit von Sitzung zu Sitzung mehr. Denn so sohr alles beim Film eilt, so sehr einer den andern treibt - Brigitte

3. Heuscionasu
hatte Geduld. Sie sah nio nach der Uhr, nie wurde sie des Sitzens müdz. Nein, Brigitte saß stundenlang ruhig auf dem Stuhl und folgte mit Interesse der Arbeit des Künstlers, der aus der Klotzigen Holzsäule einer alten Weinpresse alla Tago doutlicher ihr Ebenbild herausschnitt.

Auch den kleinen ,Jens" des Films, in natura Hänschen Pfaff aus Berlin, hatte Henselmann in Holz zu schnitzen. Das füntjährige Hänschen, mit reinstem Spreewasser getauft, machte dem Meister die Arbeit schon schwerer als dio große Brigitte. Kei-


Ais dian Pfite "Befrete Hande" J. If cavclima in a
ne Minute hielt er sich still. Er führte das Wort und entwickelte bald regelrechte Staralluren, Man schnitt inn in Holz, man fuhr ihn mit dem Auto herum, man leuchtete ihn an und photographierte ihn mit gigantischen Apparaten. Hanschen fühle sich bald als bedeutende Personlichkeit und trat dementsprechend auf. Als einmal dor Wagon nicht ganz ans Haus herankommen konnte und Mutti mit Hänschen uber die Straße gehen wollte, um dort einzusteigen, winkte er entschieden ab. "Soll mal vorfahren", befahl er - und wartete. Von dem Mann da, dessentwegen er so viele Stunden soines Lobens in einem unsympathisch ruhigen und feierlichen Raum verbingen muBte, verabschiedete er sich dennoch loutselig: ,"Wonn du nach Balin kommst, dann fahrste die Aujustenstrabe lank, da haliste, steigste aus, gehst uber vier Treppen hoch -ick bin abor so moistens uf de Straße."

Bel dieser Filmerei wird viel mehr gearbeitet, als ich geglaubt hab", gesteht Professor Henselmann. "Wie fleibig diese Horney is!! Unter uns gesagt, ich hab mir das eigentlich leichter vorgestellt. Mohr so als Spielerei. Und ich hab wieder einmal den alten Satz bestătigt gefunden Man soll uber nichts urteilen, was man nicht geschen hat."

Kristl

## Hinter der weißen Leinwand

## Entthronter Ben Akiba

Als Hans Albers, der jetzt in dem Tobis-Film "Percy aut Abwegen" spielt. junger Anfänger war, herrschte natürlich im letzten Monatsdrittel orschreckende Ebbe im Geldbeutel.
Eines Tages kam Hans in schlechtester Stimmung zur Probe, und jeder mußte ihm ansehen, daB irgend etwas schiefgegangen war. Der Charakterkomiker klopfte ihm ermunternd aut die Schulter und sagte philosophisch: „Rege dich doch nicht auf, es ist allos schon dagewesen.
"Quatsch", wehrte Hans unwirsch ab, ,dos ist es ja eben! Der Geldbriefträger ist noch nicht dagewesen.
sch.

## Stoßseufzer eines Regisseurs

Es wat draußen in Johannisthal bei Borlin, wo die Tobis ihre großen Ateliers hat. Verhoeven inszenierte den Tobis.FIlm "Aus erster Ehe", in dem Franziska Kinz die Hauptrolle spielt. Oft der Filmhandlung war ein Bierzelt aut einem bayrischen Volksfest. Dle Kamera nahm einen Tisch aufs Korn, hinter dem ein Fenster den Blick nach draußen freigab. Nach vielen Proben hatten alle Darsteller erfabt, wie ihr Regisseur die Szeno gespielt haben wollte. Die Aufnahme konnte gemacht werden. Da meinte Paul Verhoeven: "Alles in Ordnung! Wenn man nur don Baum vor dem Fenster noch ein bißchen lebendiger machen könnte!" Kaum war dieser Wunsch ausgesprochen, da bewegte sich das schlanke Bäumchen auch schon wie von Geisterhand und die Blätter schienen vom Sommerwind bewegt zu rascheln - die allezeit bereite "Bühne". Gleich darauf entrang sich der Brust des schwer geprüften Regisseurs - Regisseure sind immor schwer geprüft, wenn es sich nicht gerade um eine erfolgreiche Premiere handelt - dieser Seufzer: "Ach, wenn man doch alle Mitwirkenden immer so leicht lebendig machen könnte, wie diesen Baum!"


AUS DEMFILM „BEFREITEHÄNDE"

## ernstkammerer, LENBACH, DER KONIGLICHE MALER

Ja, damals waren die Maler noch Kavaliere und große Herren, erzählen die alten Münchner, die ihn gekannt haben. Es mag wohl so gewosen soin, wie sie sagen, daß der große Mann mit dem breitkrempigen Malerhut, mit der in die Stirn fallenden Locke, mit der woißen Krawatte jedem Kind bekannt war, daß man ihn ehrfürchtig und zugeneigt grüßte. Vielleicht hat das noch in unsoro Tage horübergoschlüpfte Gerücht nicht ganz unrecht, das wissen will, der Prinzregent Luitpold sei ein wenig eifersuchtig auf den Mann mit dem Malerhut gewesen, beinahe wie auf einen Gegenregenten, well er selbst, der Prinzregent von Bayern, nicht ehrfurchtiger und nicht zugeneigter gegrußt wurde von seinen Untertanen als der Mann mit dem Malerhut.

Der grobe Mann mit der in die Stirn fallenden Lacke und der weißen Krawatte wußte es, daß sein Malerhut wert war wie oine Krone. „Sagen Sio nicht Professor zu mir", sagte er zu jemand, der ihm mit der Titulatur liebedienern wollte, sagen Sie moinen Namon. Profossoren gibt's viele, Lenbach gibt's nur einen."

Ist das schon Ubermut oder ist es noch legitimes Selbstbewußtsein? Man spricht in der Künstlergesellschaft Allotria von den Jahren 1878 bis 1904, von den Jahren der Präsidentschaft Lenbachs wie von der Regierungszeit eines Fürsten. Es ist nieht so, daß sich die Allotria Uubermütig ein staatsähnliches Gebilde dunkte und daB Lenbach ubermütig die Gebärde der Hoheit aufnahm. Nein, Lenbach war in der Tat oin Regont, oin Regent von seinen eigenen Gnaden, von Gnaden seiner Kunst, von Gnaden der aufklärerischen, demokratischon Zeit, die in ihm eines ihrer letzten Glanzstuicke hervorbrachte. Er war auch Regent von Gnaden der Stadt München und des altbayerischen Wesens. Wer weik, ob man anderswo sein Regiment der Kunst ernst genammen, angenommen und geliebt hatte. In München hat man ihn zu seiner Zeit gegrüßt, daß der alte Prinzregent eifersiuchtig wurde, und heute gibt es eino Aft Lenbachsage

enhach
in München, die auf seinen Namen die Großartigkeiten der Münchner Künstlergeschichte häuft.
Das Leben Lenbachs beginnt wie die Romane von den tapferen armen Knaben, die es durch Fleiß und Ausdouer zu etwas bringen. Am 13. Dezember 1836 wurde or in der bayerischen Kleinstadt Schrobenhausen geboren. Sein Vater war ein Maurermeister. Franz Lenbach wurde auf die Polytechnische Schule nach Augsburg geschickt. Aber das fiel den Eltern nicht leicht. Zehn Gulden konnten sle ihm für den Unterhalt geben. Jede Ausgabe wurde in ein Notizbüchlein eingetragen. 13 Kreuzerlein Kostete das Mittagessen. 5 Kreuzerlein und manchmal 6 Kreuzerlein kostete das Abendessen. Kohle, Bleistift, Papier, Pinsel, Kreide, Farbe kosteten mehr als Nahrung und Wohnung, Lenbach muß wie ein Besessener gearbeitet haben. Sechzehnjahrig ging er nach München und verdiente sich sein Brot solbst. Er hat später oft erzählt, daß er als barfüßiger Bauernbub zu FUB von Schrobenhausen nach München kam. Das war wenigo Jahre nach der Zeit, die Gottfried Keller in seinem "Grünen Heinrich" beschreibt, und wie der kleine Heinrich Lee fand Lenbach sein Auskommen, indem er Fahnenstangen, Schilder, Schüzenscheiben, Glastafein und Votivbilder malte. Er hatte sich vorgenommen, jeden Tag einen Gulden zu verdienen. Wenn er für ein Votivbild eine Person zu porträtieren hatto, so kostete das einen Gulden. Unvergeßlich blieb ihm eine Votivtafel, die er für den Weichselbauern zu Altenfurt zu malen hatte. Die Familie des Weichselbavern, die auf dem Votivbild darzustellen war, brachte mit ihren vierzehn Köpfon viorzehn Gulden auf einen Schlag.

Als er sich mit seinem ersten Bild in den Kunstverein wagle, ging es, wie es gehen muß. Die Kritik war entsetzt uber don rohen Naturalismus der kleinen Studie "Landleute fluchten sich vor einem drohenden Unwetter in eine Kapelle". Trotzdem fand sich ein Käufer. Lenbach erhielt 450 Guiden. Da ihm gleichzeitig ein Stipendium von 500 Gulden zugesprochon wurde, war er ein reicher junger Mann. Er ging als Schüler Pilotys nach Italien. Als or wiederkam, gab inm Grat Schack die Aufträge, mit denen er sich durchsetzte. Die Bauernbubenzeit war vorbei

Rasch erwarbon ihm seine Portrats den Rang des ersten Mannes in der Münchner Malerel. Zeitlebens hat Fritz August Kaulbach vorsucht, Lenbach zu uberbieten. Aber es ist ihm nicht geglückt. Er war nie mehr als "auch ein groBer Maler", und dab er einmal für ein amerikanisches Familienporträt, das drei Bilder umfaßte, 450000 Mark bekam, das zeigte nur, wie man mit der Malerel märchenhaft verdienen konnte, selbst wonn man nicht Lenbach war. Aber Fritz August Kaulbach wußte zu unterliegen und dabei mit Lenbach befroundet zu bleiben. Wilhelm Trubnef dagegen kannte den Anspruch auf Ehre, den seine Malerei machen durfte, und konnte es nicht verwinden, daß ihn die zeitgenössischen Kunstgeschichten nicht einmal nannten, indes sie dem Lenbach huldigten.
Lenbach nahm es hin, daß er der Erste war. Er tat nichts dazu und nichts dagegen. Er sorgte nur, daß sein Regiment frohlich und festlich war.

Jetzt schrieb -er das Geld nicht mehr kreuzerleinweise ins Notizbuch, jetzt strömten Hunderte und Tausende durch seine Hände. Er tat, was der Märchenmann tun muß, wenn er zu Geld gekommen ist.

Er schenkte. Er schenkte nach Kunstierlaune, und die Künstlerlaune war nichts anderes als eine Lust, uber die Malerei hinaus, Dinge in die Welt eintreten zu las. sen, die vorher nicht da waren.
"Seinem lleben Schrobenhausen", wie er die Goburtsstadt landesväterlich nannte, schenkte er Zehntausende für den Umbau des Rathauses, Tausende für wohltätige Gelogenheiton. In dio Post in Schrobenhausen kamen einmal die Krankenschwestern und dankten ihm in wohl. gesetzter Rede für Zuwendungen. Er sagte: Was habt Ihr doch für eine schòne Tracht"" - und verteilte Geld unter sie. Er verteilte Geld als Sühne dafür, daß at die Schönheit empfand.
Ein Dlener erzählte ihm in München, daß der Kunde, dem ein Bild zu bringen war selbst die Tür geöffnet hatte. „Da wird's ein gutes Trinkgeld gegeben haben" sagte Lenbach. Der Diener schuttelte den Kopf. Er hatte nichts bekommen. "Was so ein Schundnickel?" rief Lenbach und drückte seinem eigenen Diener einen groBen Schein in die Hand. Wenn ihm Kinder auf der Straße gefielen, beschenkte er sie. Und so redeten die Leute von ihm als ob die Sterntaler fielen, wo or war, und die Gymnasialprofessoren sagten, daß er Gold auf Munchen regnen lasse wie Jupiter auf die Danae.

Dabei war er nicht konventionell geworden. Die Zeit war seit hundert Jahren vorbei, in der man einen sozialen Aut stieg mit einem Rückzug aus der Sozietat mit Voreinsamung und etwa mit Eintritt in eine übergeordnete Kaste begleitete. Die Welt war demokratisch geworden. Die alte Bavernstadt München konnte da leicht aine Weltstadt sein. Und der Bauernsohn Lenbach war mitten in der bäuerischen Stadt der Bauernkönig der Feste und des lustigen Lobens. Er bliob boi soinor baye rischen Mundart und bei der bayerischen Grobhelt.

Ein Berliner Hofmaier sagte in de Allotria: "Von Rembrandt hält man bei uns nicht so sehr viel." - "In Feldmoching ac



Brituc
net", sagte Lenbach. Ein Fürst beklagte sich, dab er von Lenbach nicht ähnlich genug porträtiert sel. .Sind's froh, Durchlaucht", sagte Lenbach. Ein anderer häßlicher Mensch war auch auf dem Portrat so häßlich, daß Lenbach sagte: „Den hab' ich todich 'troffen." Von einem Maler sagto Lenbach oinmal: "Er ist halt oin Rindvieh." Der Maler stellte Lenbach zur Rede. Lenbach zog sich aus der Peinlichkeit: "Wie können $\mathrm{S}^{\prime}$ glaub'n, daß ih so was von Ihnen sag'; a jeder in München welb doch, was ich von Ihnen halt'l" Als Lenbach wieder einmal baute, wolite ein Architekt ihn über seine Pläne aushorchen. ,Wie werden Sie's machen?" fragte er. "Mit einer Hypothek", erwiderte Lonbach. Er machte es nicht mit einer Hypothek. Er machte os mit seinem FleiB. Eine alte Kneipzeitung der Allotria erzählt von diesem Fleib:

> Morgens rennt or aus dem Belt Zellgowinn ist Zeifvortielb,
> Wirft sein Frukstuck in den Magen und die Kielder an dea Leib,
> Rennt mit Sturmschritt in die Werkstott, male! ohne umzuschoun,
> Poftratiert ein Dutzend Fïrsten, sechs Gelehrte und drel frou'n.
> Ronnt dann schleunigst in die Knelpe, rols: vom Leib don Uberrock,
> Und statt . Wunsch recht guten Abond" schreit er .Mach mor an Torock?

Ein Leben, das sich mäzenatisch ausbreitete, duldete keine Hindernisse. Was man brauchte, mußte kurzerhand belgebracht werden. Sein Ausspruch über das Kunstlerhaus, das er an der Stelle des ersten kleinen Heims dor Allotria baven ließ, ist bezeichnend: "Der Plafond muß schwarz und gold und rot sein. An die Wand gehören große Gobelins, wenn wit keine echten haben, kopieren wir die von Cluny in Paris, das sind die schönsten auf der Welt. Ringsherum gehört Marmor, und
wenn wit keinen haben, nehmen wir Gips und vergolden thn. Und Bilder von Tizian und Velasquez gehören hinein, die lassen wir auch kopieren. Uberhaupt viel Gold. Gold ist Gold, und Farb' ist Dreck."
Do hat man die Pracht des 19. Jahrhunderts. Der Trugschluß, daß man ein Original vervielfäligen konne und daß dio Anwesenhelt einer Kopie dem Gewicht des Originals nichts nachgeben werde, ist nicht nur als die sich ausbreitende Schätzung des Mechanischen zu losen, Nein, hier verwirklichen sich noch einmal die Gedanken der Enzyklopădisten. Daß man kopieren mußte, war nicht die Hauptsache. Das Kopieren wurde in Lenbachs stürmischen Satzen nicht so laut vernommen, wie wir es hören. Die Zeitgenossen hbiten nur, daB hohe Guter der Kunstgeschichte versammelt werden sollten. Das Kopieren war zeitüblich und war selbstverstandlich. DaB sich in Munchen ein gebautes Lexikon der Küste erheben sollte, das war eine Tat der feinen Bildung, wie man sie damals verstand. Aber die feine Bildung war so verfallen, daß sie die Einzigartigkeit, die Unersetzlichkeit, die Unwiederholbarkeit des Originals nicht mehr empfand, sie war entaristokratisiert, war demokratisiert, war mechanisiert. Gabriel von Seidl, der das Künstlerhaus baute, hatle genug Sinn für Repräsentation, um oine Gelegenheit fur Prachtentfaltung zu schaffon, in der man die Selbstaufgabe der enzyklopädischen Bildung nicht mehr so vordringlich gewahrt. Die Kopien der Skulpturen und der Gemalde wirken mehr ais Dekor denn als selbständige Mitarbeiter an der Architek. tur. Selbstaufgabo steckt auch im letzten Satz Lenbachs, in dem Satz, der das Gold uber die Farbe stellt. Das ist eine Rang. ordnung, die oinen Malor wie Trübner zur Verzweiflung gebracht hätte. Bel Lenbach hatte sie ihre Gültigkeit, insofern er die

Farbe im Schattendunkel untergehen lieB odor im Licht aut einon Ton zwischon Elfenbein und Gold erhellte. Er trug zeitlebens eine weiBe Krawatte, als wollte er die Welt uberzeugen, daB der Anzug des Mannes am würdigsten sel, wenn er vom dunklen Tuch schnurstracks zum Weiß der Wasche sich aufschwinge. Durchpilgert man die unabsehbare Reihe der Portrais, die er in seinem Haus hinter den PropyIăen aufgehängt hat, dann trifft man wieder auf den Wert, den er dem weiBen Kragen beigelegt hat, auf dem sich der olfonboinerne Goldton der Gesichter wie auf einem Sockel erhebt und abhebt.

Das Haus hinter den Propylaen in München ist der Sitz eines Königlichen Malers, wie ihn sich das ausgehende 19. Jahrhundert wäumte. Zur Zeit, in der Amerika die tuchtigen Louto Millionare werden lieB, wenn sie Tag und Nacht arbeiteton und unablässig an Oil. Eisen, Gummi, Buroklammern oder Nähmaschinen dachten, spielte Europa noch einmal den holden Vorrang der Kunst aus. Wenn sie an die Spitze gekommen waren, nannten sich die Amerikaner Petroleumkönige, Autokönige, Kaugummikönige. Sie waren alle miteinander Arbeitskönige, und dieser Lenbach, der auf seine Art fleißig war wie sie, hatte von den luftigen Künsten noch einmal das europäische Königswesen, Ubor das Shakespeare einmal sagt, daß es durch Gnade mehr geziert sei als durch die Krone.

Kóniglich war der Anlaß, das Haus hinter den Propyläon zu bauen. Die Nichte des Marschalls Molike hatte dem Sohn eines Maurers ihre Hand gerelcht. Die große Komtesse und der große Maler kamen zusammen, nicht nur weil die Aufklärung den Unterschied der Stände gering achtete, sondern vor allem woil die feine Bildung den Adel der Kunst so hoch achtete.
(Fortsetzuag auf Seite 58 ]


Julias Diciz

# IM KUNSTLERHAUS AM LENBACHPLATZ KAMERADSCHAFT DER KÛNSTLER MÚNCHEN EV. 

## Heinrich Brüne

Zur Ausstollung bel GUnther Francke
Die Spatwerke bedeutender Kunstler haben immor elnen besonderen Reiz. Oft genug spricht sich in innen die Eigenart des Meisters am tlet sten aus. Dios gilt auch fur Hoinrich Bruines letzte Arbeiten, die das Graphische Kabinett Gunthor Francke, Briennerst. 51 im Januar und Februar zelgt.
Durch varschiodene Entwicklungsstufen hat sich dor houto siobzigjahrigo hindurchgerungen. Brune kam aus dem Rhoinland. Nach dem Bosuch der Kunstgewerbeschule in seinor Vatorstadt Bonn und In Hannover, nach dom Studium aut dor Münchener Akedemio wandelt der KUnstler zuerst out don Spuren telbls, Trubners und Thomas, Dann aber wáchst Heinrich Brine in die Sendung hinein, die Künstler vom Rheinland in München Immer wiedor erfullen: dutch oußerste, sinnonhafte Verfeinerung der Farb-und Formwerte hlift or die materische Uberlieferung MÜnchens und des suddeutschen Raumes weitor votantrelben. $\mathrm{Er}_{\mathrm{r}}$ wird schlleBilch auch ein entsichaidender Mittler zwischen einer poetisiaranden Maleral, zu det dio Dautschen gerne nelgen, und der Malerei des Westens, die ganz durch das Auge bestimmt ist. Helarich Brüne hat sich in unablassigem Mühen mit den graben Meistern des Westens und den europaischen Kunststromungen auselnandergesetzi, auch mit der tandschaft des Sudens, bls er - in doppelten $\operatorname{sinn}$ - die ruhende, aber nicht unbewegte Mitte zwischen seinet Goburtshelmat und der romanischen Welt in soinem Landhaus zu Oberplattenhofen bel Webling fand.
in seiner fruhen und mittieten Zeit bildete korperithe plastik in malerisch beweaten und interestanton Augenbilicken das Hauptproblem seiintorostanton Augenblicken das hauptproblern seinor Maleroi. Die spaten Werke sind dogegen
voller tytik und stellen fast ausschlieblich Stilllebon und Landschatton daf. Die Wolt erscheint aut soinon Oibildern und Aquarellen in tarbigem Schleier, der dio Konturen und Kanton dor Dinge oinhailt und lalse verwischt. Alles sammolt sich Jetzt gern in der Flache. Ein unendlicher Raum oft das Innoro cinas Waldes oder Gartens - lest das Gegensiandiliche aus Zutall und Augenblick An wundetsam bowegte und erregande Tepplche funit man sich vor Brunas spaten Bildetn eitnnert

Nicht anders ist es bei selinen grosen Fresken (Pleta in der neuen kath. Kirche zu Oberpfoffenhoten; Auforstehung in der evang. Kische in Bo-genheuser-Munchen), Das Figüliche, das Heinrich Bitue elnst fast ausschileblich beschattigt hatte. pllegt et jetzt nut noch in Zeichnungen. Aber in welchen Zeichnungen, in welchen Akfbildorn Brüne ist der Meister des beseetten Aktblldes
Die Ausstellinug uberrasch1 noch durch eine bosoncerhelt: darch kleino Hintorglasmalereion Sophia Brynes, dor Gattin das Kunstlers Nirgencwo in unserer zeit hat sich wie hiet eine volksllederhatte, naive Auttassung mit einem hoch. kultivietten Farbensinn verbuncen.

Prof Dr Ferdinand Denk

## Deutscher Rokokoabend

Als an diesem Dienstagabend in Kunstiferhaus die Klange Mozarlicher Musik verebbten und onta Mario sich nach ihrem Tanzen itrigen ein letztes Mal verbeugle, bliaben oir alle noch sitzon, in der Holfnung, dab vielleicht doch noch oin weiteres kleines Rokoko-kabinottstuckloin folgen wurde. Und es last sich uber einen gelungonen Abend nichts Schoneres sogen als dieses. Aber der Zauber war nicht meht zuruckzuruten; Haydn und Mozsrt waren verklungon, dio silber grauen Pericken verschwunden. Vor dor lleblichen Welt des Rokoko tal slch der Vorhang nicht meht out.
Zuerst hatten wir Goethes Schäferspiel ,iDie Laune dos Vorllebten" gesehen, In der dramaturglschen Fassuing dor Nymphenburger und Ansbacher Schlalsplete von Dr. Emst Leopold Stahl. Sonto Marla (Inszenierung) Bozena Ernsi (Wortragle) und Herma Studeny (Musikali: sche leitung) habon diesos kosslicho RokokoJuvel nun im Kunstlethaus zum Leuchten und Kiln. gen gebrecht. lob verdienon auch alle. dle auber diesem "Trio" mit dobol waten, olso leonote Ernst, Gabriele Roismullor, Andreas Goltrauner und Anton Graschberger forr das so frische Spiel, Rose Mario Becholen. Lulse Bracher und Charillndls (zUsammen mit Sonta Maria) fur den anmutgan Tonz, fornor Helga Puschischevoy, Liselotto Rlehtor und Kathl stuhnet, die mit ihem, Kapolimeister" in Kniehosen und Perucke Horma Studeny so gute
Muslk machien.
Dor Einladung dar Gedok als Voranstaliterin dos Abendi waren so violo getolgt, dal slch der grose Seal tast als zu kieln erwies.

## Kleine Nachrichten

Protossor Woldemar $B z i n k m a n n$ wurdo durch Gauloitor und Reichistatihalter Albert rorstor mit don Krouz von Danzig I. Klasse ausgezeichnel Protessor brinkmana hat sich um Danzig bereits for dor Ruckgliederung in das Reich verdient gemacht; in den von ihm geschaffonon Raumon welite dor fuhror aniasich seinos Einruges in Danzla Professor stinkmann konnte in Danzig dio geschichillichen Ereignisse am 1. September 1939 und den folgandan Tagen miterleben.

Prof Paut Roin or, der verdienstuolle Loiter des Sektors der blidenden Kunste in det Kameredschaft der Könstler Munchen, beging selnen
65. Goburtstag.

Der Lenbachpreis kommt wio im felzton Jahr voraussichtlich Mitte Fobruar zur Vertellung.

Ratsher $R$ einhard Ubetieichto im Auftrag dos Oborbürgormoisters dom Produktionschef der bavarla-Filmkunst, Hans Schwetka it, in Affor. Konnung seiner Verdionste urn cio kunstlerische sliberne schale mit elner Giavierung in dor die Hauplstadt der Bewegung inre Anotkennung int besondere fur des leizte Work der Bavarisg iniFilm "Befrelte Hsnd e"t zum Ausdruck bringt.

## Kameradschaftsabende im Künstlerhaus

Die regeimaBigon Kameradschaftsabende, die dem neuen Geschaftsfuhronden Prasidenten der Komeradschaft, Robett Scheter, ganz besonders am Herron llogen, und die als eigentliche Beseelung dos Kanstiorhausos gedacht sind, werden nunmohr berelts durehgofuhrti. Das erste Mal fand sich det Krols um die alte "Allotria" zusemmen. Man war auberordontlich vergnigl, tauschte viel Erinnerungen aus, sah alfe Komeroden und lernte neue konnen und freute sich beim Auselnandetgeken aufs Wiedelschen. Lonboch-Zimmoi und Lesesa a I sind Jatzt Klubrobume und damit ein Zuhauso ful dio bildonden Kunstler geworden und die Reiho der fröhlichen Zusammankuntte an den Abenden-witd nun nichit mebi
abretben.


Olaf Gulbransson
B. Bleaker


1. Hensetmanม


Archifekt Biber


Brane


## Scpp Stalliziky ，Der Mot hat einen Willen

Der Gumarlt im ßöbm brin twar für den Motl aut dem friddwinkd allemal ein Feff；cine 2ft Siridweib，bei ber er aufbauch fonate，ben Gulben nidgt fdonte und bis Wiitstaïulsr，dic auf dem langen Wege lageth， Der शeibe nade kefudte，um zu foten，wo pas befte Bier uno dic fofoefte Woirtin nâren．

Der grifidwintel lisgt anter sem Gpib． berg，wo cer flug （rigel nod）cin Sine if unb uibermuitig wie cin Watobanernbiblein iiber tie Gtrine guipft．Dert febtr ter Mith－ bof，brecit，bebïlig，unb fellt etmas yor wie fiein Bauk．

Durd ben grididwintel fätry in einem groken 2ogen bie Eifienbabn．Dreibig Jabre foudte ber ciferne 2 Burm ann Mietflyof vertei， Detl Bauer aber gellifitete so niemals mitzue fabren．Exy yettraute feinen beiden Braunen msbr als Dem Damyfoef unt bielt feine cige－ nen Qeins füt widerftaǹsfäthiger und fiderer ale die reffeneen Nitater．
Bo ging oer Motl alle Jabre yom Sau－ marth im ßobm drin idion zu fuf beim in
 braudte．Demn ber ©aumartt beocutete igm
 Das batte or yon feinem ßater gelernt，bei own batte es nod länger gebauert．Unb bes Bater夭 Bräude fat ter Metl fein Sebtag in Ebren gefalten．
Dis eingige $\mathfrak{F r a n t h}$ eit，baran oer Bauer litt，war Der Durit．D，ber Durf！Ere ift wie tas ledige Seucr；je metro es befommt， edfto mebr will as baben．Mit Den Jabren griff Der Dutf auf dic \＆eber itber unt ber Mett muste sum 2rit，das war tin redter Baucribetter．
Ex tlagte ibm fine Beidwerten．
＂Mhagft baE Bier gern，wan？＂fragte ber Dottor．
＂Dasfelte mag id foden＂，fagte liiffern ier Motl．
„2Bievicl fauftit Demm nadber auf cinen Sis？＂Forífte Der Doftor weiter．
＂IIt nidt arg；twantig Satbe，wemn idg gras otranfomin＂．
Der Kryt flepfos dem Ment mit sem Sinödel dorthin，wo die £eber fiect，unt profte：，Du！Sörc＇idflemmig bas Eaufen auf！＠enff bat bid lifere Jabr ber Reufel．＂ ZGsil ar fid）aber des tief Eriduitterten er－ barnte ceer，weeil et bic \＆eber vielleidt ocd nidit fo idflidt fans，celaubte er gnäaig： ＂Drei halbe meinetwegen，aber nur ant Evintag．＂
＂Id werr＇＇fajon folgen，Detter＂，becantte fide ber Mort，＂Oterben mag iब）nidt．Das Eterben if cin bjier 200．＂

Er trug bie befien Woräge beim uns trant sine Mate $\mathfrak{B u t t e r m i l d}$ ．Ere war fiill und tos muitig，Dadte ans Sterben unt tröftete fidd： ，Whutternild，friif）vem Subel，sertecibt alle Ubet．＂
Uno ubernorgen ift ©aumartt im ßöhn Exin．

Dor Motl fulg auf ben Caumartt，Dies－ mat mit sincer franten \＆otor．Ex fấa neben
bem Sinedt auf ten bod，un Den לaud hatte ibm bie ßảuerin cill bidee Wodutud geidlungen．Dar Doftor batte yerorbnet： ＂Rarm balten umb ia nidt serflithten．＂

Gafi gleidlaufeno mit ber ídicditen Gerrabic ieg sie §abnlinic．©ben braulie cin Зug ge－ tal．Die Bremien warch angsegen und freifoten．
，2Biro mir ocd niddte anderes uibrig blei－ ben＂，fenfice ber Mpot．＂Megen bee Seber．＂ ，YRas meinfit，Baucr＂，fragte ber Gnedt．
，Sexim；y yom Caumartf fabr＇id mit ber Eifenbabni＂，anitwortete ber Motl．
＂Kannit aud）mit mir beimfafren＂，riet ser Sindot und dadit：，，Mit bem ßauer muk es ífledt ftebn，इafe er Diesmat sic Eammartt－ räuld a austaficn milu．＂
 jwingt midj auf oic Cliknbabn．Sie pertragt bas Edjuitteln auf bem Karren on midtt＂
Der Mert hanbefte，verfaufte und taufte； bantefte um fireujer，gerfaufte jeine aften ©aiu＇unt faufte noci Heine，junge，friidde $\mathfrak{F e r f e l}$ ．Ex tlimperte mit ben Gulben：，MEerr． gott！（Gäb＇bas cinen 欠auib！＂

Sie gingen in in æ3itstbaus，bort famen sic seutiden Martflente ；ufanmen，weil bic 2Birtin cine Deutide was．Sic lapite De－ fomeniser Bier unt fodte cin feinss Bsuifdel，


Paul Barck

daven ber Moth twei ₹efler yoll aif．E6 mar idwart yon Wreffer wio ；engte cinen Gellen． surf．
Drei §albe batte oer Defter crloubt，aber nur an Sonitag，Sent aber war＇⿹etag．Une meil ser mett fid）iddämte，yot ben 2hugen oer anberen Betaniten sin Siraderl ；ut trin－ Em，beitelite or Wier．，12 Dafiur bolt id）am Gemutag Faficr＂，gelebte or fib．
$\mathcal{E}_{\mathrm{F}}$ trant mit grober Suft ume genaatigen Sdfliiden．Mad ber britten Salbe ；abste er tray．Es begam ju regnen．
 mit bir beimafatren＂，fagte ber ）3potl．©o will ide mid Ded lieber auf bic Eiientahn「Eben．＂
Der Sinedt futr mit can ferfeln beins－ wärs．Der Bauct idritt gemaidlidd bem Babntefe ；u．Er reette fur fíh bin：，Dest erffe Eaumatf，yon dem id feinen Mauifd feimbrimge．Wbet：cinen 2gillen num ber 27enid baben．＂
2Beit es nod Beit war ；um 3ug，teligte est iil ter Bafnbefswittidiait sin．Er woulte cins Euppe clíen．Dor Relliner trippefte beran unb fragte höflid：„28as mimididen ber ferrr？＂ Da idulug eer metf mit ber §anif auf ben Tiid unb rief：，mbillfit mid frobeth，in Gau． bübm？©rfens bir id tein Ђerer wio tweitens frieg id sin Wise．＂
Sa ridtig！Ere wollte cine Euppe clicen， wen wesch ier Eeber，idien aber flame bas Bier auf sem इiifd．

（S）fuffa！＂bantte ber 3）
Das Bicr mar gut．Der Meot vergấ feike Ecber．Er tadte ant Dic Wattermith wen vergsteten und idurfelte fich．
Der Zuitither ricif ten 3ug ans unt ber Baiker hatte ned cin yolles（filas yer fid
 ner：，©Oag cinnat，gebt morgen um dis Зeit wiserer cin 3ug nad Gpibberg？＂
 biet mit cincm wrifen gesen purd dic Suft， даदि es traffe wie cine peritide．

23aift tpas，id fabr＇mergen．Dsin Bzies fomectt nit．＂
Dor 3ug fube ab，oce Met fab，trant， aह une iकlief une mividenteurd multe er cin parrmal binaus．Die \＆eber tat fou nitht weth， tor Motf iwar gfiuticifig．Er batte feinen ridtigen aften Exumarttrauid．
 fisinem \＆eben auf ter Eifentabn．Der 3ug yumberte cation，ist Mot idoutt sum Jean fies bimans，we dis pBeft fide wic beioficth vorbeiorebte．In Dusdenis fisl ifme cin，zas is cine Waie feines 2Getbes webthte，die er teinden Fömite．Efore er aber ；um 2hesteigen fom，rellfe ber 3ug idon wieper meifer．Da retete ber Met ben cinsigan berrn an，der wit ibm im 2bseil fubr：，MMsine Mob baten ＂s midt io cilig．＂Llise meil our berer nidtes orauf fight，ftiek er ibn mit sent Eshleten

 iction cinc 2hutwort befonmen．＂
©． $\mathrm{ios}^{\prime \prime}$ ，entidultigtc fid ter forr mes rudte med，senn of firbtute fide wor tem bies：
 wifísh in wollen? "

Da jeigte ter Mlofl aufe gecatewobl nuf Dic Motbremic ume fraate: , 230zu tas 2ing ©a gut itit ids fabe nümlid) tum cticnual auf oer Eitenbahn."

2ld ja! Bo fo! Wemn Oic in Msfabr
 ©S brant, bam sithen Cic an sen Briff ume Ees Sug bleibt felem." Der Foer ruilite nodt meiter wsg. Une als fie ins philliter 2kerglod ciufubeat, seridiwant or uberbaupt aut tem Obteil ume fisí fidb nidit mebs feben. Desm of war ans ber Gtant, futy nad, Eifenftem zur Sommerfifide unb batte node nie bic 23 . fanntidait cines rauidigen そauers gemady.
Bweimat ned bielt fer 3ug, Damm fulfo er in sen friidnvinkel. Der Difer unt bic Eee wane idjeben gemädolid yotbsi, Panger unt epizberg ricften inmer nobber, bis oer 9potl iciten Soi auff fid sutonumen fah.

Dic Yeber tat ifm auf cimmat wiceer web mo Eobbemmen batte er. Uno weil ifm bie Seber web tat, rüiffe ber Miauid cin wenig ato unb bee Met mught an ben Dotter benten.
,fbor' idteumig bas Eaufen auf! Eoufi bolt sid ubers Jabe ter Eeufi.".

In Evibbetg, wo or ausfoigen muste, franben Wirtebaufer: Der 2)?otl war iden miseser ourfig. Der Durfit mar sie groêe So.


Fbr ковsetr. ., wasche. SPEZIAL-GESCHZFT

## Juliane Klopzer

## MUNCHEN

THEATINERSTR. 49, TO. 26891 NEUHAUSERSTR. 13, Tel. 12071

## Werke

## Zeitschriften

Kataloge
Graph. faunftanftalt m. Scjüt
mündern, fietenftr. 8-10, Telefon 20763



Qerdav. Stenxel
Herst Caspar als .Harmlet" (Kamusespicte Menchen)

Fabr für fein £eben und mit oem Durfit maren es bie श3irtsfäufer auf bem ©pibberg. Mnit jcoem Sanden bee Dampfrofles riidte bie (Befafy näter.
,Wai Gefahr ben §antegriff jiefyen!"
Schon wollte oet Mzotigef an Dem Suge yorbeitutiden. Da gab fíd ber ßauer einen argen शurt und $; 0 g$ in feiner groken Gefahr nic Bremife.

Der zug flant.
Det Meft sakite funf Guiden Getrafe.
216 at bic bunbert ©dritt su fenemt §of mafefte, fagte or suftieben: „Bott fei Dant,
 der mentida gaten."

## BUCHECKE DER JUGEND

Alltag bis Zwetechgendatschi. Ein kleines Lexikon von A bls 2 . Von Einst Kammerer. SocietbisVorlag Franklurt a, M, $348 \mathrm{~S} . \mathrm{Gob}, \mathrm{Mk}, 4.20$.
Das mancherofts tolgosagto foullioton lelert in det lotzten Zeit oine glorteiche Auforstehung. Es hangt all don Nokiologon oin noues Foullleton an. Und es bowaist oine solche tebendigkeit, daß es sogat mit Erlolg von dor schoinbaron Storblichkelt der Tageszeltung in die scheinbare Unsterblichkeit des Buehes hinubersetzt.
Jotzi legt auch Emst Kammorer seine gosammelten Foullotons vor. Er tut es in wilziger lexikalischer Folge, also vom Alltog bel den Koptjagern bis zum ersten $Z$ wotschgendstschi, Dazwischen bum meln wir mil inm durch die Straßen Münchens, besuchen Lenbachs Atelier und Schauspielorinnen, erfahron Kloinigkeiton ubor kloino Mぬdchen, hören Schwabinger Goschichten und einen Vortrag Uber naives und sontimentalisches Biertilinken, und mochen Ausfluge ins Isartal, nach Niederbayem, Io sogar bis Wien. Aber out Selte 343 sind wir dann wioder daheim beim Zwatschgendalschi, der fir Kammerer ala echtem Munchner zu einem nicht mindor seellichen Etlebnis werden kann wle de tekfure das Witiko Stifters
Journalisten, an die Frist ihres Auftrags gobunden, kónnon nicht geduldig aut den heillgen Gelst des guten Einfells warten. Kammerer, der Journalist mil dem Herzen des Poeten, hat ober den Ehrgeiz, selbst donn, wean die Zeit des Ausreifens fír eine Arbait allzu kurz bernessen, seinen Be richt in eine llebenswurdige form zu gieden. So reugt das helter-besinniliche Buch witkilich von A bls 2 for MÜnchner Geist und Kultur, Im Gemüt. im Humor, im Thena, und in der spracho.

KrIstI
Wir bringen mit Gonehmigung dos SocietatsVerlaget aus dem Buch Kammoters den Beitrag: tenbach, der königlicho Maler.


## Bestellen Sie thren Einband für den Jahrgang 1939 „„Jugend"

Bei Einsendung des Betrages RM 2.70 frei Haus Nachnahme RM 3.-

## Zeichenpapiere

Alles für des Konstruktionsbüro ZEICHENBEDARF Otto Schillor München, Brienner Str. 34, Tel. 57650


Verlangen Sie uberall
die
„J U GEND" das beliebte Blatt der Künstlerschaft Münchens

Pianos und Flügel
eeu und gabrouchi. Aut Nunsch Tolsohlang, sehr prolseot bal PIANO-SCHERNER, Dlenerstr. 22/II, Ieg. d R Rlsiseler

(Foztsetzung von Seite 53)
Königlich war das Richtfest des Hauses. Am. Festtag arbelteten die Kunstler als Maurer am Bau. Defregger war daboi, Wopfner, Emanuel Seidl, Piglhein, Thiersch, der später den Münchner Justizpalast gebaut hat, und viele andere waren an diesem Tag freiwillig, scherzhaft und voller Elifer für die Ehre der Kunst, die sie in Lenbach vermehrten, in der Baugrube tătig wio die Untortanon, die den Pilichtdienst tun.
Königlich war in der Geschichte des Hauses der Augenblick, als Bismarck auf den Balkon trat und zu den Studenten sprach, die gekommen waren, dem alten, verabschiedeten Kanzler zu huldigen.

Und mit konigilichem Gewicht mag sich die Zimmerflucht, die in Lenbachs Haus zum Atelier hinleitet, auf die Brust des Besuchers gelegt haben. Wer da etwa meinte, or bringe atwas, weil er für ein Portrớt füntundzwanzigtausend Mark bezahlte, der wurde ein schäbiger Bittsteller vor sich selbst, wenn or, um zahlreiche Ecken biegend, begleitet von den Gemälden der berühmten Männer seiner Zeit, dem Atelier entgegenschritt. Da waren kleine Raumo, in denon sich der Sinn verengte, wenn die Pracht des Marmorfußbadens und der elfenbeinernen, kostbar geschnitzten Decken naherückte. Da waren grobe Hallen mit goldenen Decken, schweren Gobelins, mit Kopien nach Tizian und Rubens, da kam eine römische Badestube, in der oin Brunnen aus der Wand heraus über künstliche Muscheln und Felsen in den Boden hineinsickerte. Ein Prachistuhl stand da, auf daß man sinnend am Brunnen Platz nehmen konnte. Dab Marmor, Mosaik, Gold und Elfenbein meist gemalt war, daß alle Pracht kopiert war, tat der beklemmenden Wirkung keinen Eintrag. Wir haben schon gesagt, daB die feine Bildung damals Kople und Original nicht mehr zu unterscheiden wußte. Ein Zimmer, in dem neben oiner Käforsammlung die Gipsabgüsse der Hände berühmter Leute schaurig genug auf Samtkissen lagen, muß den Besucher vollends entherzt haben. Die einzige Hoffnung, die


Kriegs.WHW, im Zeichen von Wilh. Busch 12 Buschliguren als Mzjolika-Abzeicien zar Reichsstrabecsanmiung am 3. wid 4. Febrait 194n

Thm blieb, war die, daB der Maler selbst ihn aufrichten würde. Denn bisher war in allen Räumen neben dem Kaiser Wilhelm I., neben seinem Kanzler, neben den GeIohrten, Dichtorn und Fürsten der Zeit immer wieder das blonde, blasse Kind Marion anzutreffen, das der Maler Lenbach mit rührender Zärtlichkelt zwischen den großen Männorn aufhing, die feierliche Repräsentation mit einem Hauch der Liebe belebend.

Im Atelior endich ist die kassettierte Holzdecke mit den kleinen goldenen Knöpfen verhältnismäßig einfach. Man hort noch fern den Brunnen aus der romischen Badestube rauschen. Die Bilder zeigen Papst Leo VIII., den Prinzregenten Lultpold von Bayern, Richard Wagner, die Freunde Gabriel von Seidl und Lorenz Gedon, lenbachs Frou, dann wieder Marion, das geliebte, blonde, blasse Kind, und ein Kreldeblatt, unter dem, wie so oft, "Bismarck" zu lesen, ist am Totenbett des Kanzlers entstanden. Auf der Staffelei
stoht houte Lenbachs Solbstbildnis. Eine Sammlung von Schmetterlingen ist das Farbigste im duster-felerlichen Atelier. Auf oinem Stuhl liegt ein Kardinalsgewand. Purpurkaskadon schütton sich von der hohen Lehne auf den Sitz herunter. Auf einer Estrade der kleine Panzer, den Marion, das Kind des Herzens, fur ein Porträt getragen hat. Dann ein Thron, in dessen Ledersitz goldene Ornamente gepreßt sind. Darüber ein Baldachin, mit steilon Prachtpuscheln. Und hoch ubor dem Baldachin, im Dunkel der Ecke kaum zu erkennen, ein Pfau. In der fernen, dunklen Ecke des Ateliers, Uber dem Thron, sitzt der Vogel Pfau.
Lenbachs Atelier bolegt es, daß seine Zelt den Kampf ums Dasein anerkannt hat, daß sle dem siegreichen Individuum legliche Erhöhung, jeglichen Triumph zubilligte. Aber es gehört zu den seltsamen Vermischtheiten, zu den Ineinanderstromungen soinor Zoit, daß dio Zoit, dio den Ausleseglauben hegte und eine Wunschrenaissance, eine koplerte Renaissance gestattete, doch nicht ernst nahm, was ihre alte Bildung und ihr junger Gedanke von den verwegenen Móglichkeiten der Tüchtigen aussagte. Sonst hatte sie ihren Günstling nicht dor schrankenlosen Ironie ausgesetzt. Die Blätter, auf denen Kaulbach und Hengeler ihn als Malgockel, als Anstreicher, als Athenes professoralen Liebling, als Tarockberserker darstellien, sind nicht zu zählen. Eine Karikatur gar, die ihn, der in spaten Jahren manchmal nach photographischen Vorlagen malte, zeigt, wie er den Papst photographiert und itn einlädt, ein freundliches Gesicht zu machen, ist als Scherz gemeint wie alle anderen und enthalt, wie mürb und spät die Zeit war. Doch das ist nicht Lenbachs Schuld. Sein Verdienst aber ist, daB er ein Leben gelebt hat, mit dem eine olte Zeit gut, schimmernd, groß. artig abging.

Am 6. Mai 1904 ist Lenbach gestorben. In Schrobenhausen verkündete der Pfarrer die Todesnachricht in der Maiandacht von der Kanzel. Dann läuteten alle Glocken der Stadt. So wie es bei einem König gehalten wird.

#  <br> <br> Weinhaus Birk, Koufingerstr. 33 <br> <br> Weinhaus Birk, Koufingerstr. 33 Das genJtiliche Wein-tokal Täglich Stiramungs-Schrammeltio 



FABRIKMONCHEN

## C. WEISHAUPT

HOFSILBERSCHMIED $\underset{\text { SCHMUCK }}{\text { Gold }} \underset{\text { GERATE }}{\text { Silber }}$

Seit 1692 im Familienbesitz MGachen - Eigena Werkatats-Mariauglahz 20

## Maßschnelderei <br> Iose B ie 3 MÖncten, Dachauerstr. 5 nädst Hauptbhf. Tel, 54131 Beste Ovalitāts-Stoffe. Todelloser Sctinitt U. Verarbeitung. Mäß. Pralse

## MARIE BRAUN

HAUS FEINER DAMEN-MODEN
Residenzstraße 6/II - Telefon 24224

## Kraftnahrung <br> furHerzund Nerven



 zalilreichen Leglíchten Dankschreiboa, tiao interesiente Lektilie, costoalos za beziohon durch
Dr. E. Klebs, KalhungmitholeChemiker, Hest. dor bekenriten loghartebl. MEnchon J. 15, Sehillorstralo 23

Tasdien, Hofter, Ruastade, prima Leterwaren, Touristen-arisel MUnchonor Werkotaition für Spart-, \$attlat- u. Lederwares, eling. G. m. b. H. Augusianstrite 1 / Telefon 54887

spezialoeschaft異10gum
am Stambg. Bchnhof ArnulfstraBes

Apparate • Film Amateurarbeiten

Die .Jngend" wiebt für Sic!

## Herausgegeben

Der Huborbauer in Xdorf hat mit der katholischen Hebamme bei der ersten Geburt seines Kindes schlechte Erfahrungen gemacht. Sie war schlampig und unordentlich; die Bäuerin und das Kind waren in grobor Gofahr gowesen. Er nimmt daher beim zweiten Kind dio protestantischo Hebamme. Dem katholischen Pfarrer kommt dies zu Ohren und er stelli den Huberbouern deswegen zur Rede.
Dieser ist jedoch nicht aut's Maul gefallen und giot ihm ordentlich heraus. Als der Pfarrer jedoch keine Ruhe gibt, beendet er die Auseinandersetzung mit folgenden Worten: Wenn der Herr Pfarrer mal die Hebamme brauche, könne er ja die katholische nehmen - er bleibe bei der protesiantischon.
jakobus

## Das beinige Essen

Det ubliche wochentliche Kaffeekranz, don meine Tanto in R. regolmaßig bosucht, wurdo aus Anlaß des 60. Geburtstags eines Mitglieds ausnahmsweise ein mal auf den Abend verlegt; wobei es cin uppiges Abendessen mit Wein gab. Selbstverständlich war maine Tante mit dabei. Und als sie mitton in der llacht recht lustig und angoheltert, mit einem großen, schlech: eingewickelten Paket Knochen für lhren Hund unterm Arm, nach Hause wanderte, stalperte sle über die Schwelle zum Wohnzimmer. Sie fiel in ihrer ziemlichen Beleibtheit auf den Bauch, was zur Folgo hatte, daß weder das Abend-

## HORST STOBBE

Bücherstube / München / Ritter.v.-Epp-Flazz 8
Moderne Buchkunst und Graphik von Monzel bis zur Gegenwart Katalog cuf Wunsch kostenf el

## Wiener Kunsiversteigerungshaus



## Hunstauktionen / Qusstellungen

Ubernahme genzer Sammlungen und wertvoller Einzatstucke: Gemalde after und nouer Moister, Antiquitaton, Mobol, Plastik Tepplsserien und Tepplche, Münzon, Mo dallen, Graphik, Buchet, Handschriften usw.


Naa mein lider, nachert lat? ini net maten."

In Gotts Namen, wa hängst dir halt den Bettvorleger um und i mal di als Venus im Pela.

## Bohème von gestern . . .

Sonst ist man gerne millag's aufgeslanden utrd haufle statl des Essens role Rosen.
Van pumpte mal bel Inbekaunton
und Büsgelfalten fehilten in den llosen.
Das ist vorbei, als sei es nie sewesm.
Ban wohat und hat ein Telefon.
Iten I bend widnet man dem Zeitunglesen.
Im lebenximmer schreil der jängsle Sohn.
Bekanate hommen, stafl schnell auszuseichen. Ime scheitel lichtel sich das Haar.
Kurzum, es mehren sich die Zeichea,
daf man was ist - und manchmal slimmts sogar!
Holff I'der

## Feitz Muillee

Mal-undZeithenhedarf

MUNCHEN 2 Theresienstr. 75 Telefon 53572 Gegr. 1890
essen und der viele Wein bai ihr bleiben wollten. Auch die mitgebrachton Hundeknochen machten sich selbstandig. Und so traf sich alles zusammen in lieblichem Durcheinander auf dem Wohnzimmerboden.
Dor Onkel wachto durch den Larm auf, elle herbel und stüzte bei dem Anblick, der sich ihm hier bot, in tiefstes Mitleid mit seiner Frau. "Mein Gott", meinte er, während er sie mühsam in das Schlatzimmor schloifte, "das glaub" ich gern, daB du das nicht behalten hast können! Wenn $s^{\prime}$ dir solche Boaner zum Essen geben haben!". .
bu

## Liebe Jugend!

## Die punktfreie Krawatte

Mein Bub liest die Ankündigung in einem Schaufenster:
,.Hier bekommen Sie auf Sonder-
abschnitt I
eine Krawatte ohne Punkte!
Da sagt er nachdenklich: "Nun möchte ich bloß wissen, warum das eine Krawatte ohne Punkte sein muß? lch hab mir gerade immer eine mit kleinen blauen Punkten gewünscht!"

WI.

## Der Unglikubige

Die Tante kam aus dem Zimmer und sagte: "Peter, der Klapperstorch hat dir eben ein Brüderchen gebracht!"
"Haha", lachte Peter, "ausgerechnet jetzt, wo die Storche alle im Suden sindl"

Beye


## Salon Élisabeth

Schonneitspiflege
Auforiderte NTederlashing der Firanat Elie Fiod GombH, Reulin Jahab, Elicabeft Sclimidbaser München, Meximil onspl. 16, Ruf 12757

## CAFÉ LUITPOLD

Die vornehm-gemütliche Gaststätte Münchens

SEHENSWERTE RAUME PALMENGARTEN
Täglich nachmittags $u$. abends erstklassige Künstlerkonzerte

## GALERIE AM LENBACRPLATZ

VORM. HEINEMANN)
Alte und moderne Gemälde

## MONCHEN

LENBACHPLATZ 5
1940 /JUGEND Nr. 5 29. Januar 1940 Einzelpreis 40 Plennig



 kann kolno Gewath ubornommen werden/ Rucksondung erfolgt nur bel belgefugtom porto postort Munchen


Pcter Tramm

## Der Wein des $K$ önigs

Dem Nerren fühl ich mich verbunden, dem lockorn Spial und soiner Tiefe Macht. Er hat des Daseins Ironio gefundon und wünscht, daB man daruber lacht.

Grell kreischt sein Kleid wie sein Gebaren. Es ziert den König wie den Bettler gleich. In flitterflatternden Talaren baut or soin gunstumringtes Reich.

Schaut her! Er hat den Thron bestiegen, ein Stuhl nur, wackelnd, doch ein Sitz. Und sieht die Partner knieend liegen. Die Menge wartet schmunzelnd auf den

Witz.

Die Demut schmeichelt ihm zu Füßen. Die kecke List erstrebt des Königs Wein. Sie weiß die Majestät zu grüßen, um schwelgend liebstes Kind zu sein.

Der Beifall prasselt von den Bänken zu Pferdetraben, hellem Peitschenknall. Die Demut prügelt ihren argen Schänken und polternd kommt der Stuhl zu Fall.


## Interpunktions-Krügelrede

Jeden Tag darfst vier Punkte verschnouzen bei dem naßkalten Wetter und siebene um an Hals rumwickeln; vermummt is ma wiar a Eskimo. Ja mel, im Winter gehts halt net anders, da kann dees sauberste Maderl net bloß mit Stuckerer achtzehn umhüllt die Mannerleut in Aufregung versetzen wia im Sommer das Publikum des Badestrandes. Mir hötten gwiß nix dagegen, was sagn Sle, meine Herrn?
Aber im Winter san s' scho aa ganz nett, Wenn $s^{\prime}$ so ogwarmt daherkumma, die Trutscherln, und uberhaupt, es is g'schelter, ma hat a richtigs Gwand am Leib. Mit den Jahren setzi sich doch a bibl a Speck an, oder sonstwie macht sich das tägliche Schinackeln am Körper bemerkbar, net bloB als Adel im Gesicht. In der Jugend war i aa schlank wie ein Vitriolol. glasl und schön wie ein Schaumgeborener, eine männliche Venus, bis auf die überlieferte dinarische Gebirglernasn, den Riecher, den Gumpf.
Dann plötzlich schwindet Schönheit und Gestalt, oder vielleicht geht nur die rosa Brille fioten und man sieht sich genaver. Der Kopf, bisher unbedeckt durch Winterstürme und entwichenen Wonnemond getragen, erhalt seine Filzkrone; der strahlende, dreipünktige Binder macht gemässigteren Farben Platz und verschwindet zum Grobteil hinter den neverdings zu Ehren gekommenen acht Punkten, die zwischen Joppe und Oberhemd zu tragen sind.
Die Firmungsuhr wandert aus, vom Hosenschlitz rechts oben in das Westenleibitascherl, und dor Handschuh wird nicht mehr oufreizend geschlenkert, daB den Drahthaarfoxeln das Herz im Leibe lacht, wenn sie oinen schnappen können, sondern erfülit seinen wärmespendenden Zweck. Die abgewetzten Stulpen der Hose sind durch Abschnitt X-XIII orsetzt, obenso das Gesãß und ein Stück Sakkoärmel. Es geht nicht mehr allzu genau.
Ganz lilablaßblau werd ma von derer Kältn. Am Sonntag, dees woaß i gwib, streck I meine Füaß ins Ofenrohr nei und les die Zoitung von A bis Z, derweil kann mei Frau mit da Kleiderkartn spieln, Jetzt hat sle 's schwarz auf blutorange, was itr zusteht, und dees gfreut mi net wenig, daB ihr scho a paor Punkte weggschnitten ham.

Lauter so kloans Zeug habis Ihr, so windigs. Mir reißts geich 60 Punkte auf oamoi weg beim Einkaufa. Schaugn ma $s^{\prime}$ nur ruhig durch, dio woibliche Litanei.

II. Schoter

## Kritik

Hör mir nicht auf solch Geschwätze, Liebes Herz, daf wir Poeten Schon genug der Liebeslieder, Ja zu viel gedichtef hätten.

Ach, es sind so kläglich wenig, Denn idh zählte sie im stillen, Kaum genug, dein Nadelbüchlein Schicklich damit anzufiillen.

Lieder, die von Liebe reimen, Kommen Tag für Tage wieder; Doch wir zwei Verliebte spredien: Das sind keine Liebeslieder.

Theodor Storm

Zu was brauchst du an Trainingsanzug? Lächerbarl Hundert weniger fünfundzwanzig macht fünfundsiebzig. Schlafanzug, waar scho recht, i leg mi aa mitn Hemad ins Be1t, und da Morgenrock is genau so uberflussig, für was hast du a Wickelschürzn. Bleibn fünfundzwanzig. Jetzt hoabt 's foi dazua toa, sonst kannst del Karten nimmer rechtfertigen. Büstenhalter, - so schlimm is grad net mit deiner Büsten, macht vier weniger, Nachtjackerl brauchst aa koans, is zwolf, und a Polohemd acht, san ma scho fertig. An Polosport werst ma doch wohl nimmer ofanga, was?
hor Euch scho wieder meutern, meine Damen! Ihr wißt 's doch allewell was Gegenteiliges von dem was der Mann sagt, Da hab i in a Wespennest hineing'stochen, Bluat von der Kaiz!

Mei Liaber, jetzt brennts
Angriff abgeschlagen, Beute ein Zopf,
oin Gebib, zwei Haarnadeln und eine Flitspritzn.
Naa, des is net wahr, I derbleck neamad. Und wonn scho, "bohren" ist auch kein Ausdruck, oder habt's Ihr vielleicht Mannsbilder gsehn, die aus der Werkzeug. kistn an Bohrer nehma und ihre Socken damit beschädigen? Die Löcher komma ganz von selber nei. Ja freili, solln mir uns vielleicht $d^{\prime}$ Zehen wegschneiden Mir san a so dankbar, aber zeign können ma's halt net, die laute Herzlichkeit liegt uns fern. Kochen, Waschen, Flicken, Kinder autziehn, Sorgen, - ja mei, dees is halt sozusagen Euer Pflichtenkreis.
Jetzt macht's aber an Punkt! Was sich liebt, das neckt sich, jawohl. Mir lassons Euch schon, die Punkte. Und damit Punktum.

Prost, meine Damen!
Hanns Poitner

## Liebe Jugend!

## Etymologie

Unser Sohn, hotfnungsvoller Mittelschü ler, spricht des ofteren mit mir über die Etymologie lateinischer oder französischer Worte, die ihm im Unterricht vorgekommen sind. Das stachelt nun den Ehrgeiz unserer einstweilen noch im Stadium der Schiefertafel und des Kleinen Einmaleins befindlichen Tochter an, auf eigene Faust shn liche Dinge zu versuchen. Wobei sle dann biswellen, wenn ihr das nicht recht gelingen will, bewußt ins Komische abbiegt.
"WeiBt du, Mama", sagt sie eines Tages, ,ich habe nachgedacht, warum der in dem Lied Bolami' heiBt. Das waren früher wohl mal drei Worte: Bell am i. WeiBt du, so E, F, G, H, I-wau-wau-waul"

## Der Hochwasserstrich

Verwundert sah ein Fremder in einem bayrischen Gebirgsdorf on einem Hause den mit Datum und Metermab versehenen Hochwasserstrich fast unter dem Dache. Da er sich nicht vorstellen konnte, daB der kleine Gebirgsbach jemals derartige Wucht und Hohe gohabt haben könnte, fragte er den Bavern, der in seinem Gärtchen gerade die Hecken schnitt.
Der kratzte sich bedachtig den kahien Schädel.
"Ja, wissens, Herr", meinte er dann, .elgentlich wars Wasser ja nie so hoch, aber die Malefizbuam ham dös Zeichen immer abakratzt, da hab i's halt so hoch g'macht, daß sie's nimmer derglangen/"


Whien Fitelbild ist cise Plastik Josepli Merselmants


Hans v. Hayek f

## Schlachteld

Von Ruoolf G. Binoing

Vom Reif dee Monos gekuhlt uno weiß gehehlt liegt wildee Felo. Unfhuldig lidhte Flut trinkt feinen Jammer fort, trinkt braunes Blut von Staub uno Gras felig im Glanz entfeelt.

In Silberpanzern foreiten Bataillone ftumm feinoroärte twie in heiliger Verkleioung. Kolonnen ziehn voll סunkeler Befheioung ftill unteriworfen geifterhafte Frone.

Die Toten Chblaten ftumm uno aurgefơhnt in ihren langen weiBen Lichttalaren. Verroundete verklărt auf Ipăten Bahren forveben himveg von Mattigheit veríhönt.

Da fteht ein Schrei aut, klagt fich ourch Das Licht uno ift wie oic Pofaune im Geridht.
Verlaffener Schrei, won Hoffnung ftark uno fhwach: Ein Pfero fehrie Durch Die Nacht Dem Menichen nach.


Der Maler Adolf Büger
EmilKrieger

## DER STÅRKSTE EINDRUCK

Von W. L. Kristl

Daß Hamburg nicht am Meer liegt, das ist mit der Zeit doch durchgesickert, so seemännisch auch jeder Hamburger tut. Auf dio Extrabahnfahrt nach Cuxhaven war ich also vorbereitet, abar ich ertrug sie nur mit großer Ungeduld. Zurn ersten Male sollte ich das Meer sehen, nicht auf OIgemalden oder im Kino, sondern in natura; das brausende, wogende, schäumende Meer.

Ein heißer Sommertag. Um Cuxhaven kummerte ich mich gar nicht erst, sondern strebte gleich dom Strand zu. Und ich wanderte und wanderte und schwitzte,
mir duftete überall dasselbe öde Feld von Schlamm und Matsch und traurigen Pfützen entgegen.

Entschuldigen Sie", störte ich einen einsamen alten Mann, ,wo ist denn hier das Meer? Ich möchto gorn das Meer besichtigen."
Es muß wohl ein echter Seebär gewesen soin, denn er erschreckte den Fragenden mit einer Gebärde, als wollte er ihn fressen. Dann raunzte er was Unverständliches und trollte davon.
Am Ende lag auch Cuxhaven nicht am Meer? Ich suchte weiter. In der Ferne
winkte eine Badeansfalt Nun, wo bine Badeanstalt oinlud, mußto Wassor soin Das war sogar in meiner meerternen Hei: mat ein sicheres Zeichen. Wieder hoffnungsvoll, legte ich auch dieses Stuck Weg zurück. Aber am Eingang der Anstalt hing eine verdachtige Schiefertafel. Darouf ward mitgeteilt, die Nordsee träfe erst um 5.40 Uhr ein. Da mein Zug um 5.30 Uhr nach Hamburg zurückfuhr, konnte ich ihre Ankunft nicht abwarten.

So blieb mein stärkster Eindruck von der Wasserkante die Kante ohne Wasser.

Jerez de la Frontera ist Spaniens berühmteste Weinstadt. In einem Lande, wo Jede zweite Stadt ein beruhmter Weinort ist, will das was heiBen. Jerez de la Frontera ist so voll Wein, daß man Berliner sein mübte, um diesen Reichtum anschaulich zu schildern

Nun war ich In Jerez obondroin Gast eines Bodogabesitzers. Viarzehn Tage genoB ich dessen Gastfreundschaft, speiste mit der Familie, wurde vom Chauffeur spazierengefahren und ruhte mich in Don Josés Park davon aus.

Dann orlag ich einer heftiger werdonden Unruhe und reiste ab. Don José begleitete mich zur Bahn, nachdem ich nicht mehr autzuhalten gowoson war. Wir winkten uns noch lange zu. Bei der nächsten Station stürzte ich aus dem Wagen und zum Bahnhofsbuffet hin. Und goB zwei Glaser Wein hinunter. Der erste Wein seit vierzehn Tagen!

Bei Don Josd́ tranken wir nämlich morgens Wasser, zum Mittagessen Wasser, und Wasser am Abend. Denn in Jerez gibt os so viel Wein, daß das vornehmste Getränk gewöhnliches Wasser ist. Ich war in elnem vornehmen Hause zu Gast. Deshalb habe ich nirgends in meinem Leben so viel Wasser trinken müssen als in der berühmtesten Weinstadt Spaniens.

Die Schweiz ist ein herrliches und berühmtes Reiseland. Unentwegt verlebt die Alte und die Neue Welt in der kleinen Eidgenossenschaft die Flitterwochen, die Bronchialkatarthe, die Sommer- und Winterferien - offiziell und inkognito.

Als ich auf dem Bahnhof in Zürich ausstieg, hatte ich denn auch sofort das Gofuhl, ganz internationale Luft zu atmen. Europa redete da in allen Zungen. Es war etwa zehn Uhr abends. Die schöne Bahnhofstrabe flimmerte und glitzerte zum See hinab. Freudig erregt strebte ich einem Hotel zu , wusch mich, kleidete mich um und machte mich hübsch. In dieser internationalen Fremdenstadt, sagte ich mir, wer weib, was dich da alles erwartet.

Eine knappe Stunde später bummelte ich los. Im ersten Lokal, das ich aufsuchte, spielte die Kapelle gerade den SchluBmarsch. Im Lokal Nummer zwei hatte der Pianist bereits den Klavierdeckel-heruntergeklappt. Bel Nummer drei endlich war ich der einzigo Gast. Da saß ich nun da im Glanz der Bügelfalten und meiner frischen Rasur und meiner Nelke im Knopfloch, wăhrend ringsherum mahnend die Kollnor die Stühle auf die Tische stellten. Polizeistunde...

Als die Uhren Zürichs zwölfmal schlugen, lag ich schon in meinem Hotelbett und schlief den ersten "Vormitternachtsschlat" soit langer Zeit.

Diesen tiefgrün durchfaserten Käs (Käse laut Duden), diesen wunderbaren Gorgon-
zola, und dazu herben, dunkelroten Landwein - das war fur mich von jeher der Inbegritt Italiens gewesen. Gewiß, det Mailănder Dom und Florenz und Michelangelo und Tito Scipa gehören auch dazu. Aber am gluhendsten schwarmte ich von Italien, wenn ich irgendwo Gorgonzola aB und dazu Chianti trank.
Einmal in Mailand, hielt es mich in der Stadt nicht lange. Mochte ailes zum Dom und zur Scala und zum Abendmahl Leo. nardos pilgern, ich walfahrte zuailererst nach Gorgonzola, zu jenem legend̆̈ren Ort, der dem berühmten Käs den Namen gegeben hat Vierzig Minuten in einem olektrischen Bähnlein, und ich stand aut einer ausgebuchteten, augustheiBen Dorfstrabe und sah mich unwillkurlich nach dem Käs um, als müßten schon die Häuser seine grüne Zeichnung tragen. Gorgonzola Gorgonzola! jubelte mein Herz. Jedoch ein Pianillo, das gerado ,Reginella Campagnola herunterklimperte, war das einzige Echo. Denn Gorgonzola selbsi pràsentierte sich in niederschmetternder Nüh. ternheit. Sogar ein Käselager wollte sich nirgends zeigen, ja kaum ein Kuhstall oder ein Misthaufen. Und als ich endlich am Rande eines Maisfeldes die erste Käserei witterte, entpuppte sich diese als Seiden. spinnere

Der erste große Augenblick war vorbei. Nun kam der zweite. Ich lieB mich in einem Ristorante nieder. Gorgonzola bestellte ich, Chianti und Gorgonzolal Der padrone frug mich zwoimal, dann griff of in die Kasse und schickte ein Mädchen fort. Vorrätig hatte er keinen.

Um es kurz zu machen: Den schlechtesten Gorgonzola in meinem lebon habe ich damals in Gorgonzola gegessen.

Viele Stunden war ich in Lourdes herumgelauten, um wenigstens einen Bruchteil der Attraktionen kennenzulernen, die dort in verwirrender Fülle locken. Außerdem hatto ich Ansichiskarten geschrieben und Andenken gekauft, wie sich das jedem Lourdesbesucher geziemt, und hatte an den umdrängten leitungshahnen des heiligen Wassers von ungestümen holländischen Pilgern FuBtritte bekommen und solche zurückgegeben. Rechtschaffen mude, verschnaufte ich in der Nähe der Grotte auf einer schattigen Bank, um Krafte zu sammein. Das Haupteroignis in Lourdes, die große Prozession, stand ja noch bevor.
Nach einer Weile setzte sich zu mir ein Mann mit einem Handkofferl.
"Müde wird man, nicht?" begann er eine Unterhaltung.
"Da haben Sie recht, mein Herr. Immer auf den Füßen.'
"Schmerzen Sie wohl auch die FüBe? Wenn Sie was benötigen, ich habe da ein vorzugliches Hüneraugenmittel $z u$ verkaufen:"

Eifrig klappte er den Kofferdeckel aul, um mir von seinem Vorrat anzubleten: . An die Holländer habe ich heute viel verkauft. Haben auch alle ihre Hühneraugen."

Wahrend der ganzen Prozessionsfeierlichkeiten fiel leider mein Blick ständig auf den Mann, wie or sich mit seinem Kofferl gesenkten Houptes durch die wartende Menge schob, Immerfort bereit, die Pilger mit seinem heilsamen Mittel zu versorgen.

Man trage heimatliche Gewohnheiten nicht durch fremde Lander. Man offfne sich
dem Neuen und bevorzuge zum Beispiel uberall die einheimische Küche.
Diesem Ioblichen Grundsatz folgte auch ich. So bereiste ich andere Lander, begritt nicht, wieso Landsleute in der Fremde vo:1 einem deutschen Nierenbraten schwärmten, und aß, tells wiBbegierig, teils begeistert Reis nach Mailander Art, gebackenen Merluzafisch und andalusischen Gazpacho. Mit der Zeit änderte sich das Dor bosto Koch konnto nicht verhindern, daß in mir die Sehnsucht nach einer Münchener Leberknödelsuppe und nach einem Wiener Schnitzl erwachte. Zu guter Letzt erschion mir, unerreichbar und unbezahibar, ein Poar Regensburger in Essig und Ol als wahre Götterspeise.

In dieser seelischen Verfassung kam ich nach Lissabon. Viel Verlockendes verhieß die portugiesische Hauptstadt. Indessen gleich der erste Spaziergang endete in einer Wirtschaft, deren Besitzer - im fernen Portugal - Niedermeler hieB. Senhor Niedermeier aus Landshut uberreichte mit ahnungsios seine Speisekarte. Was entdeckte ich derouf? Regensburger in Essig und ${ }^{\prime}$ II

Dio malerische Stadt versank um mich herum. Es versank Belém, wo Vasco di Gama die letzte Nocht vor seiner großen Fahnt verbracht hat; es versank das olegante Seebad Estoril. Drei Tage blieb ich in Lissabon. Dann sind meiner Wirtschaft die Regensburger ausgegangen.


# IM KÚNSTLERHAUS AM LENBACHPLATZ KAMERADSCHAFT DER KUNSTLER. MUNCHEN EV. 

## Die Kameradschaft lacht

Von Münchner Dichtern erzählt man sich . . .

Als Hans Reiser im Jahro 31 für längere Zeit Abschied von München nahm, wollte er vorher noch bei einem Verleger sein Gedichtbuch "Servus Schwabing" unterbringen. Dem zögernden Verleger gab er dabel den bescheidenen Rat: „Meinetwegen drucken Sie 's auf Käspapler. Heut druckt man ja Kä's auf Bütten."

Fritz Reck-Malleczewen hat sich fern aller Berufskameraden in ein stilles Dörfchen zurückgezogen. Als er wieder einmal seinen täglichen Spaziergang abpilgert, kommt die Landstrabe herauf eine rundliche Gestalt geschritten, von weitem schon leuchtet das großkarierte Muster des Anzugs. Das kann nur - "Ponten "" ruft Reck schallend. Dor Groskarierte bleibt stehen, legt einen Finger on dio Lippen und flustert: "Pstl Ich bin inkognito hier!"

Josef Magnus Wehner unterhält sich mit Joseph Maria Lutz über Epik. In den Denkpausen stärken sie sich mit Wehnerschem Kaffee. Das Foxhündchen des Magnus meldet sich und macht Männchen. Herrchen greift in die Zuckerdoso und reicht dem kleinen Bettler einen dicken Würfel. Jäh fahrt Lutz, eln groBer Hundefreund, vom Stuhl und wehrt die Hand Wehners ab. „Sie dürfen dem Tier keinen Zucker geben!" Und er erklairt: "Meine Mutter hat unserm Hund auch immer Zukker gegeben. Nun ist er an der Wasser-
sucht gestorben!" Josef Magnus schweigt eine Welle, dann fragt er den Joseph Maria: "Wie alt war er denn?" "Füntzehn Jahrel" sagt Lutz kummervoll.

Hans Brandenburg schlägt ein Buch von Lexikonformat auf: seine gesammelten Gedichtel Der Freundeskreis nimmt Haltung an und lauscht. Der Dichter spricht: "Ich werde heute nicht die Gedichte lesen, die ihre Anerkennung durch die vielen

## Kleine Nachrichten

Hans von Hayok ist am Erotfnungstage solner Ausstellung im Kunstiverein gestorben, so dab dio von lhm selber noch geordncte schau seines Gesamtwerkes nun zur Gedlichtnisousstellung goworden list.

In der Borlinor Ausstollung. "Polonteldzug
und U.Bootkriog in Bildoin und Bildaissen" dle bis ium 25. Februar im Borliner Kunstlehhaus gozelgt wird, sind auch drel Munchnor Maler mit einer ganzon Roiho von Arbeiten vertroten: ElK Ebof, Albert RelCh und Alwin Stutzer.

Der Tondichter Professor Franz Danneh I begeht seinen 70. Geburtstag.

Der Münchner Bühnonbildner Prot Emil Preotorius wurde van der Borliner Staatsopet mit dor gosamien Nouausstattung. dor "Elek tra" von Richerd Sirauh beauffagt:

Alois Soidi und Lutz Kope zeichnen im Auftrag der N.S. Gemelnschatt "Kratt durch Froude Vorwundete in Munchener Lazaretten.

Nachdrucke gefunden haben, sondern eine Anzahl weniger bekannter Verse, die mir am Herzen liegen." Laut und deutlich sagt da Josef Magnus W ehner: "Nein, Hans, lies nur deine besten!"

Thilde Einhauser-Heer und W. E. Suskind lasen aus ihren Werken. Der Saal war uberfulit, einc zu spät gekommene Hörerin mußte stehen, Sie beschwerte sich deshalb beim Voranstaltungsleiter Rudolf Schmidt-Sulzthal. - Dieser setzte sein gewinnendstes Lächein auf und sagte: "Wissen Sie, gnädige Frau, es ist nicht leicht, in einem $\mathrm{Ha} u \mathrm{se}_{\mathrm{e}}$ ein Heer von suben Kindern unterzubringen!"

Maria zierer-Steinmuller bekommt den Besuch einer gefürchteten Tante und zwar Just an dem Nachmittag, an dem sie ihrem Rundfunk-Hörspiel am Radio folgt. Dieses Mal ist nun Frau Zlerer sehr nelt zu iht und macht sie auf die Sendung liebevoll aufmerksam. Die beiden hören zu. Und dann kommt jene Szene, in der der Held des Spiels ausruft: "Wenn ma nur von derer z'widern Verwandtschaft keins mehr ins Haus käm|" Dio Tanto hat sich an diesem Nachmittag bald verabschiedet und sich seitdem nicht mehr blicken lassen.

Richard Billing er und Gottfried Kolwel unterhielten sich in einer Münchener Weinknelpe uber Gedichte. Julius Kreis hört schweigend zu. Nachdem Billinger oft widersprochen hat, sagt Kölwel: "Was du konnst, kann i aa." Billinger lacht zufrieden: "Wer ko, der ko." Julius Krais zieht jetzt den SchluBstrich: "Koaner ko $z^{\prime}$ vul.'


J. M: Beckert

## DIE VOGELSCHEUCHEN

Von Karl Heinrich Waggerl

Habt int schon einmal eins von diesen sonderbaren Geschöpten irgendwo angetroffen? Ich meine nicht die zahmen Vogelscheuchen an den Gartenzäunen, nein, andore, die Jahr und Tag aut den Feldern stehen, und ollmählich lebendige Wesen werden, Charakter und Haltung bekommen.

Oh, die führen ein abenteuerliches Leben ouf ihre Art, denkt nicht, sie wären aus Zaunholz und alten Lumpen gemacht, so sind sie nur antangs, in den ersten Wochen. Monche sind einbeinig geboren und schrecklich verwahrlost, geradezu aussätzig und schon gar nicht mehr menschenähnlich. Andere wiodor legen Wert auf gute Kleidung, besonders in flotten Hüten können sie sich nicht genug tun. Jo, sie tragen Hute in allen Formen und Farben, die haben sie finster und verwegen ins Gesicht gedrückt, aber es ist nicht ganz ernst gemeint mit ihrer Räubermäßigkeit. Ach nein, ich habe einmal oine Vogelscheuche gokannt, die lachte sich nochts krumm, als eine fremde Magd vorüberging, und ihr einen guten Abend bot, in ihrer Herzensangst.

Dann gibt es wieder andere, die haben es weit gebracht in allerlei seltsamen Künsten, sle verstehen laut zu schnarren und hohl aus ihrer leeren Brust zu pfeifen, und das tun sie natürlich nicht aus Pflichtgefühl, um die Krähen abzuschrecken. Die Foldscheuchen sind herzlich befreundet mit Krähen und Hasen. Sio tun os aus
reiner Freude an der Kunst, weil es wunderbar klingt in den Mondnächten, wenn das Gras rauscht, wenn der Wind unterwegs ist und in Feldern und Buischen alles Schlafende weckt.

Denn der Wind ist die Seele für viele Dinge, man muß das nur richtig verstehen. Es ist so, daB die Dinge ihre Seele nicht zeitlebens gefangen halten, sie haben eine freiere, leichtere Seele als wir. Gewöhnlich sind sie Ja ganz still und tot, wir lassen uns tauschen, eine Feldscheuche, sagen wir, ein hohler Pfahl an der Straße! Aber biswellen kehri die Seele der Dinge zurück, sie war die ganze Zeit untorwogs gewesen zwischen Himmol und Erde, und nun ist sie zurückgekommen, und es ist

## Rabe im Schnee

Von Anton Schnack

Dunkel sitzt der Rabe in dem Winterschnee, Schwoigsam, lauernd, alt;
Wie ein Trauernder in Weh
Kauert sich des Vogels Nachtgestalt.
Unbeweglich mit gesträubtern Kleid Startt or nach dom Wald
Und es schneit
Auf don Vogel, frosterstart und alt...
gar nicht zu sagen, wie munter und gesprächig dann manche Dinge sein können, in Mondnächten, wenn der Wind geht und das Gras rauscht.

Was aber die Vogelscheuchen betrifft, die sind in jeder Hinsicht sonderbaro We sen, geradezu hochmütig mitunter, ehrgeizig. Man kann allerlei Schlimmes erleben, wenn man sich $2 u$ sehr mit ihnen einlaßt.
Es gibt beispieisweise Landstreicher, Leute mit schlechten Gewohnheiten, dle machen sich kein Gowisson daraus, so eine Feldscheuche anzufallen und auszurauben. Wirklich, da steht eine, die träg t einen kleidsamen Rock seit etlichen Tagen, fragt nicht, woher. Er ist oin bißchen fleckig an den Armeln, aber sonst noch sehr gut und stattlich mit seinen hellen Hornknöpfen. Die Scheuche fült sich wohl darin, sie wollte ihn schonen und lange tragen.
Aber nein, dieser Rauber zerrt ihr den Rock ohne Umstände vom Loibe, er nimmt sich nicht einmal die Mühe, ihr seine eigenen, alten Fetzen anständig umzuhängen, halbnackt läBt er sie zurück in ihrer schamvollen Blöße. Und darum wirft die Scheuche einen todlichen Haß auf den Mann, sie schwört hinter ihm mit ausgestrecktem Arm und steht wie cin Galgen gegen den Himmel...

Und es trifft sich, daB die Polizei an diesem Tage oinen Morder jagt. "Was ist das für oin Rock?", fragt man den Landstreicher, ,, wir suchen so einen Rock mit hellen Knöpfen. Und was sind das für Flecken auf deinem Armel, ist es nicht Blut?"

Da hilft es nicht, wenn der Landstreicher beteuert, or habe niemand umgebracht und ausgeraubt, nur eine Feldscheuche, uberzeugt euch selbst! Die Vogelscheuche leugnet alles, ach was, sio sioht wirklich nicht aus, als ob sie gewöhnlich Röcke mit Hornknöpfen trüge.

Es ist gelogen und der Mann muß hän gen. Ja, unbarmherzig.

Wir wissen nur wenig von der Rachsucht der Dinge.

Wir nehmen das nicht ernst und miß. handeln sie, aber die Gelegenheit kommt, und dann rächen sio sich aut eine teuflische Art.

## Hebbel sagte

Wer sich für uberflüsig in der Welt hält, der kann nicht überflussig sein.

Würdige keinen des Hasses, den du nicht auch der Llebe würdigen könntest.

Gerocht sein zu können ist ein Talent.
Es kommt nur darauf an, recht zu haben, nicht, recht zu behalten.

Die tugendhaften leute bringen die Tugend herunter.

Wir sind immer so klein als unser Glück aber auch so groß als unsor Schmorz.

Zu wissen, daß er dumm ist, das ist des Dummen höchste Klugheit.
is Des Milleid ist die wohlfeilste aller *. Monschlichen Tugenden.

## EINE GUTE LEHRE

Trotesfe von Paul Paulidmiot
Wic cinc twilsgemorbene Raupe idtan gelt fith oce 3ug surch sic あegens．Int cinen abteil seitter ©ute recte und prect： ［id）Serr ©uangler－
Da liegt einc thitge，biek ein sut，sort ein iltantel，cin plaio，ein patet－alle platge idecmen beiest．Wer meifelt，Der braudt nut feine pupillen nad oben 31 rollen：Dic（Jenstuege jus voll mit Eof． fern und Kidferden．Hhe wer es nodh int mer nidht glaubt，ja－oce foll nur ben Seren binter ber grofen zeitung beforgen． Wie cin Dorbant wirb dann bas Lag－ blattden abwartorauidecn－cine grinien－ se funge wits prumm auf sie belegten Dlabe fratren：Sic ieben，alles beiegt！
tvieser cine Station．Die Jur rollt anf． Seve Sur，cin flinfes，unterictstes Eltann－ lein，iđflupit berein：Sifônen guten 3heno：Jif bier was freiz＂－Tidts rubrt ind）．－„2（d），entidulbigen Sic gatigft＂，wendet er fid sireft an ＠luângler，＂tómien Sie mir ．．．．＂
Eine geimende frate wiro biuter ser ith fentensen zeitung fidtbar．JuF furgt， Slingelt mit ben 2fugen unb sentt：Kicine
 Wieifer！＂wuft er in ben Gang，，bringen Sic sie Eiffe bienther：＂
Es joffebt fid）cine langlithe tipte ins abteil．Sinter ibr idhwizens em Dient： matis．
Quangler madht Stielaugen，jpringt， wie von cinter Catantel gefoden，in sie
 Gift unt Galle，pruftet wie ein Thipice：： Die muf bier raus！Das if fradtgut！ Mann，lafict Sic meine Koffer in Rube＂
＂tia na，inan immer mit be Sadite＂ jagt jømunzelno ser Diemtmann uns baut sie vielen Káferduen 3 u ciner reigensen Pyramide－und jafon liegt sie Rifte im历epadơnes．NTe jute jabrt winjid）id． Gabens，die Serrn！＂－Die Jür rollt． ©uangler grollt，tho ber Jug fábet lang－ jam in bie Gadt
Jup bat es itd in cinem Ededyen bequem gemadt．©luăgglet ín力aubt nod immer： Unterbort！Die Rifte Fommt biet raus！ Das jage id Jonen，Serx，Serre．．．＂
＂Juk！＂fellt fidh Juy boilid）vor．
，．．．den wolfen Sie fidh woly mit mir madjen，waas？＂

2uber，aber，mein Sere，इeve．．．＂
©uángler！＂brillt ©uangler．
Num quangeln Sic man nid）io viel！ Die Rifte mus námlidí bei mir bleiben， bie bat einen ielor mettvollen Subalt！＂


Die Lippen schminke ich mir heute nidit．Sonst sagt der Justay wieder，er weel nich，ob，er＇nen Kuf kriegt oder ob or Himbeerlimonade trinkt．＂

Muangler lief Fraduend jeine Borper－ falle auf dic Banf fallen：„Das fann ja jeoce fagen！＂
＂Ja，iagen idon，aber nidt betweijen！＂
＂Wiejo：－warum＞＂
，Das mill if Jbnen mal ganz genan verpoicmentieren．Dalien Sie mal sbadt：
 Eier．Bein gendbulides！© nein，in siejer Eifte iftein gant jeltenes エier．Ja，cin iogenannter Kiju！
，2Wab，cin Sifut Enme idi）nidt，nic twas davon geloort！＂
＂Eonnen Sic aud）gar nidt Fenmen，－

## Werke

## Zeitschriften

## Kataloge


mandjen，fiectnftr．8－10，Telefon 20765

io aft imo Sie is midht．Das ift ndmidn cin vorintiflutlides דejhopi！？
，（atach）．．．＂，intereficert laufdt ©langy－ ler．
，Jamobl．Luto wifien Sic，Der Xiju ，Sev lat io ient Eigenart．？（noauems Pamn ev itblaien．Whit 3（usnatme ser Dollmondzeit， on if er futinglebenoig．Id fage Jbnen，
 if Bafur cin gan\} gelinser zusbruct. . ."

Sooz Das itr aber eine fonderbare ge． benstweife．－？（d），fagen Ste，was frift demt eigentlid）das Tiertfen：＂

Eierden！if gut－bei anbertbalb thie． tev gange．－Xiju irift nut Sdjlangen， ia，Sdjlangen uno nodjuals Scjlangen！＂
，7Was，Sdjlangen：！－Ja，aber wo frie gen Sie denn bas viele Xeptilienfutter ber：＂

Ja，mein Lieber serr ©uangelfopi，Das ift es eben！Seben Sic，Damit bat es num wieser feime eigene Bewandtnis，und was－ um Sic aud jobulagen meine nette 3 c － Famididaft gemadit baben．Die Sadfe vew－ balt itd namlid jo：Jd fabee jegt zu bem Onfel des $3_{\text {rubers meiner Edywagecin．}}$ Hno siefer atme thann teibet feit langen an wûłten モ̌áumen，ja．＂

Sebe interefant，iebr interefiant．Ev－ 3ablen Sie weiter！${ }^{\text {M }}$

Fin，ioo wulf，wic Sie senfen，fins bie Irabumereien nun wieder nidjt．－2ffo， Ser Ontel，ber tráumt Jibnen tatidadidí） jese Vadyt Die toliften Eraume．Dee 3u－ fans joll jetst io jajlimm jein，saf mein Kifu bic cinsige Kettung ift！＂

The Xifums－Was bat ser babei $3 u$ （ヵ）aficn：＂

Sebr viel，iebe viel jogat．－Der tráu． menbe ©nfel idyrieb，iff foll fofort mit Rifu fommen．＂

Wiejo：Warum：＂
Ia，weil mein Riju Sod）Sdjtangen ［比限．．．＂

Ja，uns．
Woie id Jbnen idjon jagte，Der Onfel trâumt－uıo in sicfen Itaumen，sa twim－ melt ce nur io von Sdflangen，Xeptifien und anberen Ereaturen．Ja，und sie foll mein Rifu eben wegjreffen！＂

SOoo＊＂Quángler rumbelt bic Stixn， aberlegt．Juv fith im Eddifen，fdmunzelt． －Scprocigen， 2 timuten vergeben．－piós Lid ipringt dluánglev auf，bodirot im Je． नid）t：„Sie，Serec，mid tommen Sic nid）t verfladjen，verfteben Sie mid），Sie nidt！＂
 wie Kann ein Eier von Eiecen Teben，Sie nure in Exadument exiftieren！！＂

Da bin id gans Jbret Mreinung ${ }^{\prime \prime}$ ，ant－ wortet Juf，ints meine あejdid）te it ge． nat to ne grfinsung，wic Jbr uberfultice 2lbteil，verłteben Sie mich！＂


Verlangen Sie überall die
＂JUGEND ${ }^{\text {＂}}$ ！ das beliebte Blatt der Künstlerschaft Munchens

## 

## Gulbransson und Kubin

In den Kunston，wet nicht dat sotte nat，hat nichts＇，hoist oino der Wahthoiten－os kind＇inrer an die sochzig－die uns Olat Guibranison in soinom nouen Werk ．S pracho und Wahr． hoiton＂（Philipp Reclam Jun Loipzig，gob Mk．5．50）geveichinet hat．Ja，wet so vial kann，ger ist freilich auch solchor Erkonntnis am nathston Auf jeder Selto tut Gulbransion，dieser an der Küste Bayems golandete Wiking，wie itn Peter Bamm in dem herrlichen Vorspiuch nennt，einen Griff ins mensehfiche Aquarium und zioht oin zap． poindes hobowoson heraus，um as rocht in Ruhe und techt aus der Nahe zu botrachten．Er jagt get nicht mal nach besenders schónon foueroala－ mandern und besondors hảlichen Kroten，noin， thm genulgen meistens ganz gowb̈hnliche Loub－ frösche und Weillischleín und wos sich sonst on scheinbar Unscheinberera in cliesom Aquarium tummelt．Und siehe da，vor uns wird jedes au einem Prachtexemplar，sobald es der Gulbransion－ ache Zeichenstift ouf dem Papler－man darf wohl segen－verewigt．
，Durch Zugelung schull er johretang Auge，Hand und Chorakter，bis er allmähilich die Grazie und himmilische Reinheit begreft，die mit oinem Nichtz an－Mittoln alles anzudeuten ver mag．＂Diese Worte uber den Zelchner on sich． passen sle nicht auf die Kunst Gulbionssons，dem sinnilichsten aller unserer Zeichner？Aber der Satz findet sich in dem seht persbinlichen Buch des Ubersinalichsten der oraphlschen Kunst，or stommt van Alfred Kubin，der allerlel Erinnerungen und Betrachlungen unter dem Titol．Vom Schrel b tisch eines Zelchners＂（Ulich Riemec． schmidt Verlag Berlin， 212 S ．Mit 72 Zelchnungen Pappband in Kassette Mk，7，－）gesammelt hat und seinen freunden damit eino wirklich reizvolle Uberraschung bereltet Ahnlich wie der Notweger hat auch or im douschen Saden eine zwelte Hed． mat gelunden und das leben des bayrisch－oster reichischen Landes und des alton München witt soin freundliches und manchmal auch－os es sich sehlioblich um Kubin handelt－spukhaft－fiackern． dos tieht auf den Schroibtisch des Erzahtonden． Gulbransson wirkt betrolend derch seinen Humor， Kubin witkt ettegond，donn or funtt uns in dam－ motigo Gromzezirko dos menschlichen Dasoins Jeder lst in soiner Att ein Molster．

Dies war das Mas．Die gesammelten Kriegsdicti－ tungen und Tagobuchor von Rudolt G． 8 in－ ding．Rüten \＆Loening，Potsdam， 1959.
Wir haben gewis Berge van Welikriegsilitaratur． aber doch immer noch wenig vollgultige Kriegs－ dichtung aus lenon Jahren．Nicht so sehr die ge－ treulich aufgezeichnaten Tatsachen von 1914－1918 aber sind fur die abermals zum groden Waffen－ gang aulgerutene Nation von Bedeutung wie das geistige Gesetz das sio alferbatten．Und das vormag uns allein der Dichter zu sagen，der sehe－ risch dio hohere Wahrhoit in den Dingon erspunt
und，ihr Bild varklatend，aber nicht beschonigend， das owig Guiligo an innen onthullt．Ein Gedicht wio Bindings，＂Schiacht－Das MaB＂－of gab die－ som Sammeloand den Titel－birgt alle wesent－ ichen Eikennthisso uber don Krieg．．．wo allos ohne tiobe ist＂，und mehr Seelonstarkung for don vor gleich schweron prefungen Stohenden als man－ cher dicke walzer gut gomeinton philosophiscken Zuspruchs．Don Kriegsgedichton sind die tragi． scho Llebesgeschichto aus Flondern ，Unstorblich－ keif＂und die andoren bekannton Kriegserzablun－ gon Bindings angoroiht sowio die in unerschrocke－ not Wahthoitsliobe obne jode Rotuscho gelasse－ ion Tagobucher und Briolo aus dom Feldo．Ein dichieritchos Brovior doutschon Soldatontums van unvorgleichlichem Wert gorado in dieser nouen Kriegszoit！Horbert Saokel
Wit bringen mit Genehmigung des Verlages aus dern Buch des Bindingsche Oedicht．


Otaf Gulbransseu
In den Kiinsten，wer nicht das beste hat．hat nichis．＂

Mondfrau und Silbervase＂，oin ellchinotischer Frauenroman．Deutsch von Franz Kuhn Steiniger－Vorlsg Betlin，im Dom－Vorlag， 4648. Ganzloinon 8，50 RM

日ei diesem Romen handelt es sich nicht um die hervorragende Ubersetzung aines bellebigen chi－ neslichen Druckwerkes，sondern um eine verschol－ len gowesene Fortsotzung des beruhmien klassi－ schen Romans Kin Ping Meh，dle ein deutscher Golehtiter im Pekinger Buchhandlerviertel wieder entdeckte．Dr．Fraaz Kuhn het mit dichterischer Einfühlung die blumenreiche Sprache des fernen Ostens beibehalten．So orleben wit，geschitdert von der gepllagten Anmut des Wortes，die histo－ rischen Schicksale des Reiches der Milte zu Be－ ginn des 11 ．Jahihunderts，selne imnenpolitischen Wirren und Rechtsverhaltnisse，unter denen die Houptpersonen der Erzahlung ihr Dasein tuhren： Der Reichtum des Buches besteh：aber besonders in dem nohen ethischen Wert，det inm innewohnt． Dio buddhistischo Glaubensauffassung von Wieder－ gebult und Vergeltung ubersitahit taszinierend die ganze Erzahlung und spencet uralte Weis－ heiten der philosophischen Meister，ubertragen out das Laben der vomehmen Hetare silbervase und die rahreade Gestalt det mutterifichen Mond－ frau．
Der Roman，der als Hiterarisches Ereignis ainen hohen Rang ginnimint，ist zugleich ein schöns Geschenk an die feinsinnige frauenwelt

Wollf Edor

Anna Brand，Roman von Wilhelm Schmidt bonn．1939，Propylden－Vorlag，Berlin．

Auch dieses neue Buch beweist wieder，das schmidibonn einer der wanigon witklichon prosa－ dichter unserer Zeit ist．Koin Nacherzahler und Nachemplinder ublicher mensenlicher Lebensiauto， sondern einer，dor aus der Kraft eigener Phan－ tasie horaus schoptorisch Welten vor uns otstehen la3t，die ubor der Wiklichkelt sind und dennoeh so glaubwirdig und liobonswort wio nur das warmste wirkliche Lebon．Auch die Geschichte der Studentin ous Tiroler Bauernblut，die sich ofs einzige Frau die Aufnahme in einen Kreis von Männern erzwingt，dio aut einer moleorologischon Station in Ubor 3000 Moter Hobhe nur ihror wisson－ achaftlichon Arbeit loben，entruckt sich biawoilen ins Uberwirkliche，ja ins Märchonhafto．Dennoch ist alles in diesem Buch＂richtig＂．die Berge，die Menschen，thr Leben in einer Welt ohne Baum， Blume und Gras，die Konfllkto，dio sich daraus ergeben．Soinen dichterischen Glanz ober hat os davon，doß letzllich doch dos worme Menachon－ herz über die menschenfeindlichen Naturgewalten siegt，das tiebe und Mutterschaft doch starker sind ols dle Magie der hohen Berge und wisson－ schaftilichen Kämplertums．Ein rechtes Schmidi－ bona－Buch：micht leicht und rosch zu lesen，aber beglückend tur den，bel dem das Herz mililest．

Horbert Sabkel

 Salligs NaAtrate mit Bromet．

Inserieren bringt Gewinn！


## Taschen，Efofter，Hucrsadae，prima Lederwaren，Touristen－Artikei Munchenor Workotztton <br> für Spert－，Sattler－v．Loderwaren，eing，0．m．b．H Augustenstrabe 1 ／Telefon 5 SiB87

## Alteftes

 Spesialge「和ft fuir \｛oufmádien！ Eine molde．． 20 plg： Anfoplen Daar 50 ple： S．Falterutier Mindten，Pettentiet．ftrape 8 ，fernruf 11745



SALZEDER Gärtnerplatz Tolefen 29374

Berictara Stesldh bithe
bei lliren Elukäufen， aul dir ，Jugend


W．Wagenpfoil－Polsternbtol Belkntrt b，Dualität u．Frelstidirolakt，teb． Etald azs elo．2brrkiftiltt．Vorkauf nur



## Graue Hacre

 verschwinden in 10 soit 1890 glanzend bewăhrtes Haar－ wasser， 2 Mark，bei S．Steinbacher，Rum． fordstraBe 7，Laden
## Pelz－Spezialgeschäft

Hermann Claassen
Minchen，Runtordstr． $38^{\prime} / 4$ ，Telefon 296092 Empfiohlt sich für sorgfaltigste Umarbeitung lhror Pelz Gardorobe

##  <br> retnspr．，55477 KLISCHEE

Minchenerer Lagerhaus－und Transport－Gies．m．b．t．H．
Offizieller
Ausstellungs－Spediteur im
Haus der Deutschen Kunst


Transport，Lagerung und Verpackung van Ku n st－ gegenständon aller Art im In．und Aus＇and obeltransport．Möbelkabinen．Pachkundiges Personal Büro i München 8，Friedenstrabe 22，Fernsprecter 43365

## Wiener Munstvarsteigerungshaus

A. Weinmiallot, Wien I, Motonhurnatr. 14, Fernruf H21-269

## Hunstaultionen / Ausstellungen

Ubornahme ganzer Sammlungen und wertvollor Einzolstucke: Gembide alter und nouer Meister, Antiquitaten, Möbel, Plastik, Tappisserlen und Tepplche, Munzen, Medaillen, Graphik, Eucher, Handschriften usw.

```
            Frelbleibendes Angebot:
Brieser, Des Gratesild. NMiA 195 Abhw Haltheder (Se.-) M. S.-
Muctial-Vintroek, Dieutche Earodzridinaazen.
    Ma 52 No.donser, Lehawaid (30.)
            N. &.
    Tato M - 40 Foskcheck 47466 Nancten
```

Antiquallat August Spath, Minchen 2, Theresienstrate 18

## Milinzenhandlung Otto Helbing Hadr. Inh. Karl KreB

München 25, Plingenseretralo 132a
Ankauf , Auktionen , Vorkauf

## Bayeristhe Hofkunsthandlung

GEORG STUFFLER - Inh.: ANNA MICHELS
Gemälde, Radierungen, Holzschnitte
Münchon, Ausstellungurāume : Maximilianspletz 20
foraruf 13295
Noben Pork-Hotol
Mal- u. Zeichnnschule „Die Form"
Bilsonde Kuspt, Zelchnses. Melorel in Jeder Aspondang. auch Opbrawchasraphit asd Modesticansa, Amodakt, Soantagakurse. Pread. Vorberaite 1. d. Eramen. 50\% Fabr-
 Hola KBef. Minchen 23 S . Leopoldate. 61 . Teiefon 34946. Qegrindet 1975.

## HORST STOBBE

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

## Moderne Buthkunst und Graphik von Menzel bis zur Gegonwert

Karolog ouf Wunsch kostenfrei

## DIE <br> PIPERIRUCKE

Originalgetreue farbige Wiedergaben voa Meisterwerken der Malerel
Verlangen Sio Prospekt vom Verlaz
DIE PIPRRDRECKE
Veriags-GmbH., Münehen, Georgenstr, 15


Willi Döruhäfer

## Am Schlittenhügel

VONHERMANNSENDELBACH

Von des Scdlittenhügels weiBem Hange Schallt der Jubel durch den Winterlag. Ist es schon so lange, ist es schon so lange, Da auch ich mit rolgefrorner Wange Bäuchlings auf dem schnellen Schlitten lag?

Mancher Winter ist seitdem entflohen. Um den Hifgel jaudizt das gleiche Glifck. Und auch ich im frohen, und auch ich im frohen Herzen fühl den alten Jubel lwhen.
Knabenlust kommt hell zu mir zurück.

## Liebe Jugend!

An unserem Stammtisch in Dachau kam die Sprache auf Tiefatmung: „Atme dich gesund!"

Da erzählte ein Schulrat folgendes:
,Uns war der Auftrag erteilt, den Kindern das tiefe Bauchatmen beizubringen. Es war in der Klasse der neunjährigen Buben. Nun paBt mal auf, hab ich gesagt, was ich jetzt machel' lch ziehe den Bauch ein

Zeichenpapiere
,SEAMLHARE: hochtransparent U. äußerst zäh

Alles für desKonstruktionsbüro LEICMENBEDARF Otto Schilter München, Brienner Str. 34, Tel. 57650

Hie wir niedersausten ohne Pause, Bis die frühe Abendglocke Klang! Und wie dann zu Hause, und wie dann zu Hanse, In des grïnen Kachelofens Klause Lockend der gebratne Apfel sang!

Vun ist nicht die Zeit mehr, dal ich wage Solchen Cbermutes Saus und Spring. Aber keine Klage, aber keine Klage Schatte über diesem schönen Tage! Mit den Kindern bin ich ewig jnng.
und stoBe durch den Mund die Luft aus der Lunge. Dann atme ich durch die Nase langsam ein, indem ich Brust und Bauch ausdehne; dabel entsteht ein kleiner Schnarcher in der Nase. Darauf stieß ich die Luft wieder durch den Mund heraus. Auf meine Frage, was ich soeben gemacht habe, antwortet niemand. Endlich hebi einer in der zweiten Bank den Finger und sagt: ,Der Herr Schulrat haben den Rotz aufgozogenl"
zie.

Heinis Vater hat sich jetzt ein Fahrrad gekauft. Es steht in der Garage noben dem Auto. Heini guckt und meint dann: ,Nun bist du auch einer von denen, auf die du früher immer geschimpft hast!" Beye


PetceTrumm

AVANTI, ASINELLO!

Der Schöpfung Wille, wie man sagt, Ist, daß der Mensch sein Haustier plagt Es front das Pferd, der Hund, die Kuh. Der Esel gehort auch dazu.

Das Pferd gibt redlich seine Kraft,
die Kuh die Milch, den Fleischbruhsaft.
Der Hund streift um das Haus herum.
Der Esel bockt und gilt für dumm.

Der Schöpfung Wille, findet er,
kommt letztens nur vom Menschen her,
fur den er schwere Säcke trägt
und der itn obendrein noch schlagt.

Der Esel gonnt sich eine Rast, fragt nicht, ob es dem Menschen paßt und wehrt sich soiner dickon Haut, wio sichs das starkste Pferd nicht traut.

Im Stillen weit geringer gern
dient manches Haustier seinem Herm
Der Esel trägt des Daseins Schwere
und teilt das Los der - Charaktere!


Zauberei von Hans reisen
Quinchu lebte mit seinem Weib in Linfrieden, was audh bei uns zuweilen vorkommt. Doch beendete der Indianer, wild and unzivilisiert, wie er war, jeden Zank damil. daf er die Arme flirditerlid verprigelte. Nach europaischen Begriffen ware das fur den Mann schon peinlich gewesen, wie viel mehr erst für das Weib. Doch bei den meisten, wenn nidht bei allen Indianerstammen Stidamerikas denkt man dariber anders. Seinem Weib den Buckel vollzuhauen, wean er es für notwendig hialt, gehärt da nicht nur zu den unverbridilidien Rediten des Ehemannes, sondern ist unter Umstanden seine Pflicht. Es wirde zu weit fithren, alle Dmstäude aufzuzzihlen, die mit diesem Braud 2 n sammenhängen, auch ist es zweifelhaft, ob es eínem Earopaier gelingen wiirde, in die tieferen Grinde solcher barbarischer Sitte einzudringen. Bekannt ist, dal es fïr cinen Dritien, sei or Indianer oder Weifer, nicht ratsam ist, wenn er zufallig Zeuge eines solehen Vorganges sein sollte, sich da in einer Art hodtherziger Anwandlung darein in mischen: er wilrde dam nicht nur auf den Widerstand des Mannes. sondern auch auf den Zorn oder Haf des gezächtigten Weibes stoflen. Die Indianerin sagt: , Mein Gatte schlagt mich nicht er licbt mich nicht mehr!" Und eine andere hörte ich. als ihr Mann sidh weigerte, sie mit dem gescmmeidigen Rohrstock, den sie ihm brachte, zu verdreschen, 2 u ihm sagen: ..Besser du schlägst mich, als daß du mir viele Tage böse bist!"
Doch Quindu, der Conivoindianer, von dem hier die Rede ist, hatte es vielleicht $2 u$ toll getrichen, oder hatte Grund dazu. oder glaubte, Gruad zu haben - ich vermag die Beweggrinde seiner Handlungsweise nicht zu beurteilen. Jedenfalls lief sein Weib eines Tages zum Medizinmann und bat ihn um Hilfe. Wir haben unsere Advokaten. dic Indianer haben ihren Medizinmann. Der ist Arzt. Apotheker. Rechtsanwalt und Richter und noch einiges mehr, alles in einer Person: das vercinfacht vieles und ist wesentlich billiger. Vor allem aber ist er Zauberer, Zauberer in scinen sämtlichen Berufen, und genieft darum grofles Ansehen.
„,Grofer Meister", flehte das Indianer-



Foni Roth

## An ein junges Mädchen

Von Christian Felix Weisse

Du kleine Blondine, Bexauberst ja schon!
Die sprechende Miene,
Kann bitten, kann drohn.
Schon hebet den Schleier Die wachsende Brust; Die Blicke sind Feuer Und tötende lust.

Schon ladet zum Küßchen Der schwellende Mund, Schon wölbet dein Füßchen Sich niedlich und rund.

Du singest, du spielest,
Du tanzest, wie schön! Und willst, was du fühlest Dir selbst nicht gestehn.

Die Mutter mag sagen,
Du seist noch zu klein:
Du darist es nur wagen,
Es nicht mohr zu sein.
Noch kleiner, Rosette, Ist Amor, als du.
Oh, laß ihm zum Bette Dein Herzchen doch zu!
weib, mein Manu, mein Herr und Gebieter schllägt mich mehr als ich vertrazen kann. Gih mir cin Xlitel zegen seine Grausamkeit. oder or wird mich umbringen!
Der Medizinmann sah nachdenklidh vor vidh hin. .Hat er in der lezzen Zeit gefischt?" fragte er nach einer Weile.

Ja. gestern, wir haben drei Körbe voll."
Der Medizinmann ordnete an, daR Tabak pekodht wird. trank den bitteren Saft, murmelte gehemnisvolle Besdiwörungen und versenkte sidh in die tief innere Rulice, aus der ilim die Bilder der Eingebmig aufstiegen. Dann stand er anf und sagte: . . . imm einen Schluck Wasser in den Mund, wenn dem Mann zornig wird, damn wird er dir nichts melyr tun können."
Das Weib ging und befolgte den Rat. Und es half. Quindau schlug sein Weib nie mehr zu oft oder zu heffig. ja er tat es von num an fast allzit wenig.
Da ging es zum Medizinmann, seine Sönne schleppien einen Korb voll geräudherte Fische, cinen Korb frische Kokosniisse und eine bauchige Kurbisflasche voll Maiswein herbeis and das Weib sagte: ..Grofler hrajo: Tansend Danke, daft da mir geholfen hast! Wie bringst dut das nur fertig, dalf ganz gewolntiches Wasser cine soldhe Zauberkraft ausiiben kam, es ist mir umbegreiflich -
.Es ist nicht das Wasser allein", erwiderte der Tabakschlucker freundlidh. .Wenn du es im Mand halist, kannst du nicht mehr sprechen. Das besanftigt deinen Mann und er kann seine Hand nicht zegen dich erheben."

Die Indianerin war starr yor Staunen.
Du bist wirklich weise!" meinte sie dann.

## Liebe Jugend!

Ach, Fräulein Olga, ich fiebere..."
Sprechen Sie doch mal mit meinem Vaterl"
"Darf ich wirklich...?"
Warum denn nicht? Er ist doch Arztl

Der Freund der Schwester kam zu Besuch und sagte zum kleinen Peter: .Ich werde deine Schwester heiraten!"
"Ach", meinte Peter, „da bist du nicht der erste, der mir das erzählt!" Beye



Ferdinand Liebormann
$\checkmark$ OI. N


ERNS
$T$
P ENZ
0 L D T

Finsterlin stand bei den Nachbarn in dem Ansehen, stets außerordentlich in Anspruch genommen zu sein. Ungeachtet seines schäbigen Anzugs und seiner armseligen Behausung, begegnete man dem zierlichen Greis Uberall mit besonderer Ehrerbietung. Tatsächlich aber lebte er schon seit Jahren von einer kümmerlichen Rente, einem Almosen fast, das inm ein Neffe bewilligt, nicht aus Nächstenliebe freilich, sondern in der Absicht auf gewisso "Reichtümer", die der alte Mann angeblich noch besaß.

Trotz seiner Rustigkeit hatte er sich mit der Zoit oine gowisse chevaleroske Art anstudiert, leicht gebeugt am Stock zu gehen, ließ sich auch nie ohne Handschuhe auf der Straße blicken, wobel er den Rechten stets lassig in der behandschuhten Linken hielt.

Solche Emsigkeit geschah einer schönen Sache zuliebe, einem Objekte, wie Finsterlin sich meist ausdrückte. Manchmal nannte er es in seiner verschraubten Redeweise schlechthin "das Vermächtnis soiner Ahnen", dos er verwalte. Diese Anspielung betraf nichts als ein altes Oigomäldo, von dem allerdings in der $\mathrm{Fa}-$ milie die legende ging, daß es sich da-
bei um ein Original Rembrandts, natürlich von unschatzbarem Werte handle.

Finsterlin erbte das Bild in der pfiffigen Erkenntnis, auf billige Weise in den Besitz eines Millionenobjektes gekommen zu sein. Er wußte, daß gowisso Käuze, Amerikaner vor allem, schon gewaltige Summen für shnliche Dinge geboten hatten.
Das Erbstuck war oin Stilleben und stellte eine Allegorie der Vergänglichkeit dar, auf Leinwand gemalt, gefabi von einem alterschwachen, schwarzlichen Rahmen, darin der Holzwurm fraß.
Ubrigens ließ sich Finsterlin mit dem Voraußern ruhig Zeit. Das Objekt verlor ja nicht an Wert, im Gegenteil.
"Ein herrliches Bild, nicht wahr", pflegte Finsterlin zu sagen, wenn er sich herbelließ, seinen Rembrandt sinem Fremden zu zeigen oder besser: ihn zu enthüllen. Denn für gewbhnlich war das Bild gegen die verderbliche Einwirkung des Lichtes mit einem grünen Samtvorhang verdeckt.

Ein geniales Bild, und aus seinerbesten Zoit", lobte der glúckliche Besitzer. "Welche Meisterschaft des Pinsels, weich virtuose Delikatesse und nicht zuletzt, welche Gedankentiefe". Dann erklärte er in geziorten Wondungen, gleich einem Frem-
denführer die geistreichen Sinnbilder des Todes, den strohumkränzten gelben Schädel, die abgelaufene orientalische Sanduhr, die eben erloschene, aber noch schwolende Kerze und die zerblätterte Rose, deren äußerst naturgetreue Wiedergabe er scherzhaft betonte, indem er daran roch. Er vergaß nicht, aut die Seifenblase hinzuweisen, darin sich sinniger Weise das Gesicht eines schönen schwermütigen Madchens splegelte, das auBorhalb des Bildes zu denken war, offenbar die Geliebte des Künstlers.

Nur der Sinn des aufgeschlagenen Buches mit seinen altertümlichen, fast unleserlichen Schriftzeichen rechts von der Sanduhr schien nicht so ohne weiteres zu deuten, wenn man nicht am Ende gerade hier den Schlüssel zu der Magie des Kunstwerks suchen mochte. Laßt sehen!
Mit Hilfe einer Lupe war es Finsterlin bald geglückt, wenigstens einen Satz darin zu entziffern, ein lateinisches Zitat. Es lautete: artem non odit nisi ignarus. Alsbald begann Finsterlin, lustige Weisen summend, zu kombinieren und zu rechnen, denn es bestand für itn kein Zweifel mehr, daß dieser Satz nur ein rosonkreuzerisches Anagramm sein konnte oder wenigstens

ein Stück davon, wahrscheinlich jedenfalls eine geschickt masklerte Nachricht des Bildurhebers an die künftigen Beschauer.
Finsterlin Iöste spielend die Charade: die Geheimschrift verbarg die Signatur des Malers, onthielt sie doch sämtliche Buchstaben des Namens Rembrandt bis auf das $b$. Das konnte kein Zufall sein. Stünde uberdies statt dos Wortos ignarus etwa ein improbus, was gleichfalls einen tiefen Sinn ergab, dann häte es sich ja joder Narr zusammenroimen konnen. Vielleicht also fehlte das $b$ nur, um solche Profanierung zu verhuiten.
,Ein zauberhaftes Bild, lieber Herr, die Welt spiegelte sich darin, es ist unerschopflich in seinen Ideen!" Er wenigstens betrochtete es nun doch schon seit fast fünfundzwanzig Jahren täglich und entdockto immer wieder noue Schönhoiten daran.
Natülich mußte es ihn tief kränken, wenn jemand seinen Rembrandt nicht wunderschön fand, und er wurde bitterbose, wenn "so ein Ignorant" sich erkuhnte, die Echthoit anzuzwoifein. Einen blutjungen Kunsthistoriker, der das Bild respektlos einen alten Schinken genannt hatte, warf er hinaus.
"Kleine Leute, kleine Leute", brummelte er verächtlich ob solcher Blasphemie.
Zu diesen kleinen Leuten rechnete er auch zwei bekannte Autoritäten, die er vor Jahren, als er noch mit dem Gedanken liebäugelte, das Objekt vorteilhaft zu veräußern, um ihr Uiteil angegangen.

Der eine, ein Profossor aus Breslau, wies nach, daß Rembrandts Palette eine völlig andere sei, sprang dann ziemlich unver. mittelt auf sein Steckenpterd: der Humor bei Rembrandt, uber und schloß mit der Hypothese, daß es sich hier mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit entweder um einen späten Jan Eckhuizen ( $\dagger$ 1683) oder aber um einen Pieter Bloomdaal handeln Könne. Der andere, ein Geheimrat aus Frankfurt a. M., schrieb das Objekt einem unbekannten, vermutlich flamischen Meister zu, wenn es nicht am Ende aus der Schule des Maurits van Hees stamme, und datierte es in schroffem Gegensatz zu der auf dem Bild angegebenen Jahreszahl 1656 zehn Jahre später.

Inzwischen hatte Finsterlin damit begonnen, durch eigenes Studium den Echtheitsbeweis zu erbringen, aber es stolito sich bei der Vergleichung bald heraus, daß or mit den ubrigen Bildern seines Meisters nur wenig anzufangen wuBte. Sie gefielen ihm nicht besonders. Er vermiBte darin mit einem Worte das Gedankliche, das ewige Problem, die Symbolik, die an seinem Rembrandt gerade so liebenswert war.

Dann kam eine böse Zeit für ihn. Der vorerwähnte Neffe Viktor schrieb ihm nämlich überraschend, er sehe sich leider nicht mehr in der Lage, den langlebigen Onkel fernerhin zu unterstützen, es sel denn, daß er gleichsam als Unterpfand das beruhmte Gemalde erhalte, das zudem vorzüglich in sein neues Herrenzimmer passe.
"Na, denn nicht", brummte det Alte und schrieb zurück, Viktor möge seinen schnoden Mammon behalten und Onkel Finsterlin behalte sein Bild.

Er mußte sich nun noch mehr einschränken. Aber war es nicht dor Muho wert, um der Schönheit willen ein wenig Hunger 2 u leiden? Damals begann er seine "Gedonken bei Betrachtung einos Bildes" schriftlich niederzulegen, einen poetischphilosophischen Versuch, darin er nebenbei sein ganzes Leben schilderte und tiefgründig uber Liebe, Tod und Unsterblich. keit, die Sinnbilder dieses Bildes, sich


Alexander Fischer
verbreitete. Aber während dieser für ihn unendlich reichen Zeit geriet er arg in Schulden, und nachdem auch seine Helmatstadt kläglich versagt hatte, die er durch Handschreiben in aller form als Erbin seines Schatzes eingesetzt, billigerweise gegen Zusicherung einer bescheidenen Leibrente, kuindigte ihm der geduldige Hauswirt das Zimmer, und eines Morgens kam der Gerichtsvollzieher.
Es war ein gewohnheitsmäßig freundlicher Mensch, sanft und zäh, mit irdischer Not und Tücke gleichermaßen vertraut. Er kam für Finsterlin völlig unerwartet.

Das Bild, um Gotteswillen, or wird doch nicht mein Bild - bangte der Alte. Der Beamte hob ohne jedes Zartgefühl den Sammetvorhang auf. Ein Blick schion ihm zu genügen. Nichts wert, stellte er fest und sah sich weiter um. Solches wurmte Finsterlin denn doch ein wenig, obgloich sein Bild vorerst gerettet schien.
"Nichts wert, sagten Sie?" widersprach er giftig. "Oh, os ist ein ganz herrliches Bild" - und er begann leidenschaftlich die schöne Perspektive zu loben, das hohe Ethos und die orgreifenden Symbole des Todes. Aber der Beamte waltete ungerührt seines Amtes.
"Aber so horen Sie doch zu", riet Finsterlinganz erbost, ,es ist ein Rembrandt!"
Der Vollstreckungsbeamte Iächelte nachsichtig. "Das - ein Rembrandt? Nein, niemals! ${ }^{2}$
"Ein MillonenobjektI" schrie Finsterlin.
"Schon gut", sagte Jener und ging, nachdem er ouf Finsterlins Kleiderspind
die ominöse Marke gepappt, ohne den scheltenden Alten oder sein Stilleben auch nur oines Blickos zu würdigen. -

Tage nach diesem schlimmen Besuch konnte man Finsterlin sehen, wie er in den Hinterhöfen dor Umgebung zur Betrachtung eines berühmten Kunstgemäldes einlud, das er mühselig mitsamt der Staffelei von Haus zu Haus schioppte, und mit nie ermattender Begeisterung die Gedankentiefe dieses Meisterwerks erklàrte. Auch zeigte er, zumal den Kindern, die ihn umstanden, jenes schöne melancholische Madchenangesicht, das sich in der Seifenblase spiegelte und außorhalb dos Bildes zu denken war. Auch lieB er sie an den gemalten Rosen riechen. Und, o Wunder, sie dufteten wirklich, denn Finsterlin hatte der Kunst ein wenig nachgeholfen, mit einem Parfuim, das thm aus der Verlobungszeit geblieben war.

Indessen reichte das biBchen Almosen gerade so weit, daB er sich dafur eine grobe Flasche Benzin kaufen konnte, damit er endlich eines Abends sich und das Stilleben Ubergoß und anzündete.

So sah man das dürre Männlein lichterloh brennend in die alte Gasse hinunterrennen zum Markt, wo er, ohne von dem Bilde zu lassen, schließlich zusammenbrach, und, ehe man ihm helfen konnte, mit großem Jammer seinen Geist aufgab. Indessen hielt sich das Geruicht, es konnte sich am Ende doch um einen echten Rembrandt gehandelf haben, weshalb an Finsterlins Beerdigung, bel der es in Strómen goB, viele Gaffer teilnahmen.


# IM KÚNSTLERHAUS AM LENBACHPLATZ KAMERADSCHAFT DER KUNSTLER MÚNCHEN EV. 

## Der Kameradschafts-Abend

An so manchem Abend findet man jelzt im Künstlerhaus an der Türe, die ins Lenbachzimmer und in den anschlioßenden Bibliotheksaal führt, ein kleines Plakat mit der Aufschrift "Privat". Das sieht außerordentlich ernst und feierlich aus, riecht sozusagen nach Privatbüro und Diskretion Aber os bedeutet genau das Gegenteil. Es bedeutet, daß die Leute, die an diesen Abenden in den beiden Räumen des Kunstlerhauses beisammen sitzon, nichts anderes als ihren "Gruobigen" haben wollen. Die sich da treffen - es sind im. mor mehr als bei einem Stammtisch und immer weniger als bei einer Versammlung, es sind genau so viel, daß einer den andern noch kennt - also die sich da treffen, das sind alles leute von der Zunft der bildenden Kunst.
Und ihre Gemütlichkeit haben sie da, mit allem, was nach Münchner Geschmack dazu gehört. Also man kann reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist, man kann in einem tiefschwarzen oder in einem himmelblaven Anzug kommen, man kann sein Dunkles trinken oder sein Schöpperl Wein und konn auch mal einer netten Kellnerin ein nettes Wort sagen. Und dann: Es gibt allemal irgendein ExtraSchmankerl, gut und reichlich und für 70 oder 90 Pfennig; os gibt da einmal einen wunderbaren warmen Leberkäs, ein andermal ein zartes Stück Schweinernes mil Sauerkraut als Uberraschung.
Würde eine Anwesenheitslisto geführt werden, so entdeckte man, daß sich an ledem Abend ein ganz bestimmt getơnter Kreis zusammenfindet. Denn diese Namensliste würde zum Beispiel Mittwochs an die alte Künstlergenossenschaft erinnern oder an den Samstagen an die alte Allotria. Durch das Freigeben dieser schönen Räu-
me ist es nun den jeweils sich artverwandt fühlenden Künstlern möglich geworden, ein wenig unter sich zu sein. Natürlich gibis keine strenge Scheidung, ganz im Gegenteil wünscht man ein immer stärkeres Zusammenwachsen aller Gruppen. Abor dio Kamoradschaft ist eben die große gemeinsame Palette und die verschiedenen Farben darauf sind die Vielfalt des künstlerischen Lebens Münchens.

Kaum geboren, haben sich diese Kameradschaftsabende auch schon eingebürgert. Es ist angenehm, zu einer bestimmten Stunde immer einen bestimmten Kreis im Künstlerhaus zu treffen. Jeder sagts daher


Tondichter Franz Dannehl,
der anlabilch seines 70 . Geburtsteges u a von Misterprasident Siobort sowie durch eine Ehrengabe der Staat Munchen geehrt wurde.
dem andern und keiner soll auf eine be sondere Einladung warten, denn ohnehin ist jeder willkommen. Und während die einen Tarock spielon, die andern uberm Schachbrett grübeln, am nächsten Tisch eifrig Uber die Tochnik des Grundierens debattiert wird, während alldem setzt sich einer ans Klavier und machi ein bisserl Musik, teils für sich, teils für alle.

Das ist der Sektor Bildende Kunst „privat". Er will seinen "Gruabigen" haben.Und or hat ihn.

## Münchener Kunstausstellung 1940 im Maximilianeum

Die diesjährige Kunstausstellung 1940 hat den Untertitel ,K ampf und Arbeit". Neben dem alljährlichen Uberblick über das Münchener Kunsischaffon soll diesmal gloichzeitig eine thematische Ausstellung im Maximilianeum stattfinden. Die Ausstellung wird am 2. Mai eroffnet. Die Einlieferung der Werke erfolgt im Maximilianeum vom 1. bis 15. M dir $\mathbf{z}, 9-17$ Uhr. Ausstellerpapiere ab 20. Februar im Sekretariat der Kunstausstellung, Maximilianstraße 26 und im Büro der Kameradschaft der Künstler MünChen, Abteilung Bildende Kunst.

Uber diese Veranstaltung wurde in Heft 3 unserer Mitteilungen ausführlich berichtet, doch ist die Ausstellungsleitung gein zu jeder näheren Auskunft boroit.

## Kleine Nachrichten

Der Münchner Kunstverein (Hofgartonarkaden) orinnert dietmal in zwel Gedachtnisausstellungen an die oberbayrischon Malor Zono Diemet und Heinrich Deuchor! Weitoro tün Sammelausstallungen zoigen Arbelten von peter Ele ch . ho: $n$, Augusta zu Eulenburg., Julia PontenOtt.

Vor hundert Jahren gerieten die Münchnor in den Bann oines Fostes, wie es nur selten wohl seit jenen abenteuerlichen "Maskeraden", welche Leonardo da Vinci zu Mailand und Florenz aufgefüht hat, gefeiert worden war. Die in der weitherzigen Gunst Ludwigs 1. in München schaffenden Kunstlor hatten sich, um inren großen königlichen Förderer zu ehren, einen Festzug und Splele ausgedacht, die das Künstlerleben zur Zeit Albrecht Dürers verherrlichen soliten. Sio wollten einmal selbst in der Zeit sein, für die sie sich bildend und betrachtend mit so vieler Liebe begeistorten, in dem Lobon drin stehn, dem sie so oft den Schein der Existenz geliehen hatten. Ausgehend von einer Idee des Genremalers Joseph Pozl bildeten sie ein Comité, in dem nun dieser sowie der Schlachtenmaler Monten, dann Kaspar Braun, der Gründer der "Fliegenden Blätter", die Maler Bernhard, Foltz, Soibertz und Eugen Ne ureuther zusammen mit der Münchner Künstlerschaft ein Werk vollbrachten, dessen Gesamtkosten 20000 Gulden ausmachen sollten. Endlich, am 17. Februar 1840 , erschien der so sargsam vorbereitete. Dürer-Fostzug auf dem Maskenball im Hoftheater. In seiner Wirkung noch durch eigens komponierte Chore Lachner's und Stunz' gesteigert, übertraf er selbst die hoch gestellten Erwartungen des Publikums.

Diese denkwurcige Erscheinung darf als eine genfale Jcht kunstiorische Production angesehn worden . . . nut von Kunstiern können solche Splelo. ausgehn" schrieben anderntags die Zeitungen und weitar: . Wie dos Ganze im Gedonken und in der Ausfütrung, in der Anordnung, in don Vorzeichnungen dor Costumes und uberhaupt in der lolfung und Fuhrung von den Kunstlern ausging, so geseliten sich ouch Personen anderer Stande dozu, daher donn auch det Zug aus etwa 605 Individuon bestand. Die Absicht der Maskerade war ein charaktetistisches und mannigfaltiges Bild aus der ersten Halifte des 16. Jahrhunderts vorzufurien, mit besonderer Bezichung auf die Sage, nach wolcher Kaisor Maximilian 1. wahrond oinor AnWesonheit in Narnberg Albiecht Durern ourch Vorleihung eines Wappens (dem bekannten Kunstlerwappen mit den drel Schilden!) ausgezeichnet und Nurnborg zu. Ehren dos Kaisors vorschiedene Festilichkeiten voranstaltot haben solle. Von diesem Standpunkte aus entfaitete sich die Maskerede in einem Aufzuge der Burger und Zunfle, dor Stadt selbst (bol dom dor Malor Spitz weq als Ratsschrelber figurierte), den Zuge dos Kahsors mit dor Ritterschatt des Reiches und schllef. lich (der)ahreszeit entsprechend) einem Mummen. schanz zur Belustigung. Der Zug trat um 8 Uhr und bewegto sieh dureh den foyer dor konig


Spilawek anf dent Direriest
Hasca Neureuther

İchen Loge, durch die Corridors der königllchen Residenz und die Arkaden des Holgartens Uber den yon Pecheuorn und Fackeln orleuchteten, von dom Stadtvolk angefuliten Plalz am Sazar in das Oceon Hiet wurde im Costumo der Maske. rade dem Kaiser ein prochtvalles Banket bereitet unter anciern ward cin Fisch sus dem Wallersee von 82 Pfund aulgetragon) und der ganze Jubol mit einem Balle geschlossen. An der Spitze des Umzugs .... war der Zug der Zunfte, unter diesen zuorst Hans \$achs mit den Meistersingorn, wolche Gadichte vortheliton, $\$ 0$ dannum Einige zu nennen - bei den Geib- und Roth. glebern: Pefer Visciher mit selnen Sohnen, unter den Ornamentschaeldern: Veit Stoss. untor denMaoin: Albrecht Duror, Michoel Wohlgemuth. Adam Kraft. Dem Zug der Burger folgte der Kaisor und sein Gololge, vorous eine Abthellung Lanzknechte. - Jetzt er offnote sich dor dritteZug. Welchen peter von AIt onhaus, dor Mummeroimeistet, ouf einem Esel reitend anfuhrte: Venus und Amotetton, von Gotangonen auf elnem Wagen gezogen sodann det Bachuszug, dor Zug der Dieno, zuletzt der Sergkonig mit Gnomen und Kobolden und einem Sackelmeister, weicher eigens geprägte Munzen unter die Zuschauer auswart. Dle Costumos waron mit einem Reichthum und elner Treue und hinwiedorum mit einor kunstlerischen Freiheit ohne ziererel und Schauflifter ausgoluhit, daß in der

That boi denselsen aitor Eindruck oinor Mummerel verschuand: figuren gingen voruber, wle wenn ploizlich dio Holzschnitto Hans Scheufo: lins und Hans 8urgkmators, aus dom Theuordank, aus dom WeiB.Kunig odor aus dem Triumphzug Max und Frouen lobendie ous dion Bibttern lener her und Frauen lobendig aus den Blättern leaor Moister hervorgotroton waren.
Goitfied Keller, der einige Wo. chen später als hoffnungsvoller junger Maler in der Hauptstadt der deutschen Kunst ointraf, um hior soin Gluck als „Elove der Königl. Akademie der bildenden Künste" zu suchen, machte das Fest durch seinen "Grünen Helnrich" unsterblich. Dichterisch verklät erscheinen in diesem Epos der Festzug und die feierlichen Szenen wieder, dio Eugen Noureuther auf seinem großen Erinnerungsblatt und Rudolf Marggraff in dem Gedenkbuch für die Teilnehmer und Freunde des Dürerfestes festgehalten hatten.

Unterm 23 . April 41 schrieb er an den Maler Hegi nach Zürich:

Koulbach moll mohrore der ausgezeichnetsten Figuion aus dom Maskenzuge mit Portralt. (Als. Aufonschmuck der Nouen Pinakothok.) Neurouthor hat jungst oin groses Bild, den ganzen Maskenzug darstellend auspestelit neost einem Kadionten Brammer darstollt. fis ist der Maler Richiet det groso. mit dom roten Bart wie or noch im, doef groso, mit dons roten sart, wie or noch im versucht das gence Gewihl und Gefummel dos enges braust hm noch dureh den Kopt und rioht dureh den kopf und zioht hinien durchs Zimmer.

Am 2. März des Jahres 1840, am Rosenmontag, zogen die Kunstler - dem inständigen Drängen der Münchner nachgebend - in inren altertumlichen Gewăndern einher. Wieder übten im Odeon die Meistersinger ihre urtumlichen Lleder und trioben die Festfroudigen ihre tollen Spiele, bis der helle Schein der Morgensonne sie über ihren mittelalterlichen Träumen uberraschte.
"Dio Sonne stand hoch", so borichtet Marg: graft, als det noch Achtung gebietende Rest des Zuges vom Odeon Uber den Maximillansplatz nach dem onglischon Kaffeehouse 209. Dle Procht dor Farban und dio charakloristischo formonschenheit der Costumo trat im Glanz der hellen Morgensonne erst recht ans Licht. Ener staunte darob den Andern an, Zu Wagon und zu Pferde begab man sich dann, noch im Costüm aut die Menterschwaig Laiterwagon mit Kranzen und Tannenrefsern geschmückt, brachten Abends von dort die jubeinden, singenden Knappen, Landskriechte, Rittet und Büger nach der Stadi zuruck. Auch dio zwaite Morgensonno tral noch nicht Allo ala schlummernde

Nach alten Berichten von theo Labbert


Der Sturm ant das Laglischo Café
15. Richte:

Lamiskrevtifs, Haler theron Trarhf sich dio Lkdomikerschafl veroarl; I off: tuhrien hier einen .Slarm" aut das .Englische Café, das der Silz der
 houthen Deulschen Bank stand.


An Morsen nach den Däreffest
Riasen Nearcither


WalterSchulz-Matan

## Was der Schnee bedeckt

VON ANTON SCHNACK

Die Felder in Geviert,
Den Weg, der sich ins Abendrot verliert Und dann und wann an Wasserstellen friert.

Die Schennendächer, schwarz und alt, Des Wasserspeiers fletschende Gesialt, Es kommt das Eis hinzu und macht ihn kalt.

Den Telegrafendraht,
Den Holzsto $\beta$ und die Wintersaat, Das Storchennest auf Turm und Wagenrad.

Die Hecken und Geländer an der Schlucht, Die Brunnenschale und dic Manerflucht,
Das Dickicht, von der Not des Hasen auigesucht.
Das hohe Berggestein,
Das windzerrupfte Vogelnest im Buchenhain,
Der Zaun bricht unterm Schnee in sich hinein.

Die Mautwarfshilgel sind nun zugeweht,
Der Bauernbildstock auch, umsungen vom Gebet, Der Grenzpfahl, der am Kreuzweg stcht.

Die sturmumfegle Rhön,
In Thüringen die holden Sagenhöh'n,
Die Spessartwälder, wild und märchenschön.
Das Straßenband im Land,
Die Bayerndörfer bis zum Fenstorrand,
Den Kies der Flïsse und den Sand.
Die Schultern einer Gartengöttin aus barocken Jahr,
Der Mittelalterstüdte kühne Giebelschar,
Das Strauchwerk hängt voll weissem Flockenhaar.
Den Ginsterhaigel und den Veilchenhang.
Den Weg der Kiissenden durch Duft und Vogelsang, Das Grab des Mädchens, das der Liebende umschlang.

## Feldgraue Geschichten

Lina und "Marie"
Dos Schicksal und des Bezirkskommandos Willen hat den Michel zu einem preussischen Truppenteil verschlagen. Sogar Skat spielon hat or daboi gelernt und mit der Zeit auch manche preußische Redensarten angenommen. Ohne jeden Arg schrieb or drum eines Tages an seine Lina nach Hause: "Morgen gehts fort vom Bunker. Marschrichtung Ruhequartier! Do gibis Marie und da wird einmal richtig aufdraht - weißt es schon, wie." Das aber hätte der Michel bosser nicht goschrieben. Vierzehn Tage später kam statt des gewohnten Feldpostpäckchens eine Karte. Auf der stand nichts als: "Wann des so ist und Du hast da anderne Weiber, brauchst ja auch keine Packerln mehr von meiner mit Schmalznudl und Zigarrn. Auf Nimmorwidersehn! Lina." - Woher sollte auch die Lino wissen, daB "Marie" bei den Preußen so viel heibt wie "Diridaril"
hanns

## Gesundheitszustand

Der Gefreite Hansgirgl stammt aus einer Gegend Bayerns, wo man sich noch auf eine sehr unkomplizierte Weise die Nase reinigt, so, wie vermutlich der Adam einst im Paradies: nämlich mit Daumen und Zoigefinger, ohne besondere Zutaten. Jetat an der Front bekam nun der Hansgirgl einen Schuß ausgerechnet in seinen auch hygionisch so wichtigen rechten Untorarm. Wie sich leicht begreifen läßt, war das für seine Nase eine Zeitlang mit erheblichen Schwierigkeiten und Umständon verbunden. Als ihn daher neulich ein Bekannter im Heimatlazarett besuchte, gab er die folgende Auskunft uber seinen Gesundheitszustand:
,Es geht scho besser. D' Nos'n dawisch I scho wleda mit dee Finga zum Schneuzn, blob wegaschlonzn ko is hoit no not, aba in ara acht Täg, glaab i, werd dees oa wieda so weit sel."

FI.

## Der "Chef" auf der Stange

Westfront 1917.
Die Deutschen liegen den Franzosen seit Wochon im hartnäckigen Stellungskampte gegenüber. Das Stillhaltenmüssen in Dreck und Speck zerit an den Nerven. Sturm und Angriff würdon eine Erlosung bedeuten.

Der Kommandierende General v. E. fühlt mit den Truppen. Fast täglich findot man ihn in den vordersten Grabben. Er ist ein echter Soldat, hart wie Eisen, wenn es darauf ankommt, einen Befehl durchzusetzen, vaterlich wohlwollend dem einzelnen Mann gegenüber.

Als er wieder einmal ganz vorne ist, kommt inn ein monschliches Ruhren an. Er sucht nach jenem nach rückwärts führenden Graben, der als Gang zu dem bewußten Orte mit einem oin Herz durchbohrenden Pfeil bezeichnet ist. Nachdem er ihn gefunden hat, bittet er seine Begleitung, zurückzubloibon.

Auf der Stange sitzt der schwäbische Landsturmmann Nockele. General von E. enthebt itn jeglicher Grußpflicht durch eine entsprechende Handbewegung. Dann setzt er sich neben Nockele. Leutselig fragt er: "Nun, mein Sohn, wie gehts?"
"E bissle kalt, sonscht guet, Horr Gene-

Malrund Zethenhbedarf
MONCHEN 2
Theresienstr. 75
Telefon 53572
Gegr. 1890

H. Viccthatet
ral", antwortet Nockele. Dem Landsturmmann wird klar, daß seine große Stunde gekommen ist. "Herr General, nachdem mr jetzt grad so gmuetlich ond eitrachtich beianander hocket; wie wärs, wenn I vierzeh Tag Urlaub kriege dat? Mei Alte drhoim dat sich freuel"

Nachdem General von E. festgestellit hat, daB der Landsturmmann Nockele während der letzten zwolf Monate nicht in Urlaub gekommen ist, antwortet er: "Genehmigt, mein Sohnl"
Selbander pilgern sie vor zum Graben. Der General verabschiedet sich herzlich, Nockele dankt ihm uberschwenglich.

Später sagt der Landsturmmann zu seinen ihn beglückwünschenden Kameraden:
"Wenn i de ,Chef' doch ofter auf dr Schtang vrwische dat!"

Gö.

## der muß haben ein Gewehr"

## Von Gert Lynch

Groschen um Groschen war in die Sparbüchse gefallen, und zwei Jahre sind eine lango Zeit. Nun war der große Augenblick dal Heiner wart die Schulmappe in die Ecke, schlang ein paar Bissen hinunter und stürmte mit dem neuen, waffenscheinfreien Kleinkalibergewehr zum Dorfe hinaus, wo er von seinem Freund Fritz erwartet wurde.
Der nächste Weg der Jungon, doren Väter im Felde waren, golt der Schuttablade in der Senke. Hier suchten sie nach geoignoten Dingen. Es fanden sich leere Medizinflaschen, vorrostete Konservenbüchsen und angebrochene Teller, Tassen und TongetaBe. Fritz zog auch eine Petroleumlampe aus blavem Glas und eino grunschillernde Gartenkugel aus dem Abraum. Heiner förderte eine mit Tulpen bemalte Vase ohne Boden zutage und einen lecken Nachttopt aus Emaille. Schließlich entdeckten sie noch einen alten Sack, den sie mit den erbeuteten Dingen füliten. Fritz faßte den Zipfel, Heiner den Bund. So trugen sie die fü ihre Zwecke köstliche Sammlung zur Sandgrube hinuber.
Die alte ausgediente Sandgrube, die dem Schloßgutsbesitzer gehorte, glich elnem langen Darm, dessen Rückwand als Kugelfang wie geschaffen war. Auf halber Hohe der schrägen Rückwand kümmerte oine fast entwurzelte Föhre, die mit oinem Erdrutsch von oben abgesackt war. Zu dieser Föhre schleppten die Jungen den Sack. Dann machton sio sich an dio Arbeit und behängten den Baum mit den gesammelten GegenstZ̈nden. FÜwahr ein phantastischer Baum, der bei jedom Windstoß mit Glocken aus Blech und Scherben Iautete, und auf dessen Wipfel, plump dardibergestïlpt, der emaillierte Nachttopf thronte.
Und dann war es so weit. Reichlich wurde die Entfernung gemessen. Heiner zitterte vor Begierde, als er den Kolben zum ersten SchuB an die Backe klemmte. - Fohlgeschossen. - Doch der zweite SchuB saB. Eine Medizinflasche spritzte auseinander. Fritz kam an die Reihe. "Bum" machte es, - und eine Blechbuchse pendelte hastig an ihrem Faden. Schuß auf Schuß knalle, und der Widerhall zuckte

lustig hintnach. Dio Jungon strahiten. So schon wie heute war es noch nie gewesen. Johann, den Großknecht, der hinter dem Schloßgut pflugte, plagte die Nougier. "Willi", sagte er zum Pfordejungen, "lauf doch mal zur alten Sandgrube hinüber und schau nach, was dort geschossen wird." Willi schien nur aut die Weisung gowartot zu habon. Et setzte sich augenblicklich in Trob und hielt ihn durch, bis er im Hohl. weg vor der Sandgrube verschwand. Johann ackette woiter. Als or drei lange Furchen hinter sich hatte, tauchte noch immer kein Willi auf. Dafür knalite os druben um so elfriger. Johann hielt an, knüptto die Leine an den Sterz und machte sich selbst auf, um nach dem Rechten zu sehen. Er stiefelte querfeldein und schnitt ein gutos Stuck Wog ab. Kurzatmig gelangte or in die Sandgrube und wurde gerade Zeuge, als der Willi eine blanke Kaffeetasse vom Baume schoß. "Verflixter Bengel", polterte er, ,hier schieBt er Henkeltäßchen, und druben wattet die Arbeit! Da soll doch gleich ein Donnerwetter-" "Schimpt nicht, Johann", lachte Heiner. , Ich habe nämlich ein neues Gewehr. Willst auch mal schießen?" Mit diesen Worten nahm or dem Pferdejungen das Gewehr, lud es, und druickie es dem alten Johann in die schwieligen Finger. In Johann flogen Erinnerungen auf, Lange hatte er kein Gewehr mehr gehalten. - Er legte an, zielte bedächtig auf einen suppenteller, und peng klirten die Scherben vom Baume herab. - Nochmal", sagte er freudig. Es wurde wieder ein Treffer. "Aller guten Dinge sind drei", fuhr er fort.
"Was soll denn das heiBen?", schrio da der Verwalter, der den Großiknecht zur Sandgrube hatte laufen sehen und Ihm gefolgt war. "Verdammte Schweinereil Unter der Arbeit lauft lhi dovon und treibt Kindereien mit Knallerbsen. Ihr solltet Euch wirklich schämen!"
Heiner fürchtete, der Verwalter werde das Schießen in der Sandgrube verbieten, und trat vor: "Wir schieson mein neues

# Pappel im Rauhreif 

Von

Hans Pflug-Franken

Zerbrechliches Gebild, gehaucht aus Glas, So stcht der Pappel weiBes Piligran. Doch rihrle diesen Baum nur Nebol an,
Mit milder Hand, die Zauberkrall besafl.
Er sland schon Jahr um Jahr im Ulergras,
Wie cine Lanze, anfgesteckt und steil,
Wie Wehr und Wachl and wie cin Sonnenpfeil;
Doch nie wie ein Gebild aus hellem Glas.

Nur als der Nebelmorgen blau begann
Das Land xu hüllen und den letzten Traum,
Geschah es und es legte sich ein Bann
Viru alle Dinge und um Zeit und Ranm.
Und alle Schöpfung hielt den Atem an -
Und einsam sfand im Tag der weife Baum.

Gewehr ein, Herr Verwalter. Eine Spezialkonstruktion, und waffenscheinfrei. Wir schießen auf die Föhre dort hinten. Wollen Sie mal probieren?" -

Der Verwalter blickte zuerst auf den Jungen, dann auf das nagelneue Gewehr, und dann auf die Zielföhre, wo - welß Gott - eine blaue Petroleumlampe baumelte. Das gab den Ausschlag. "Toll", flusterte er, ergriff wie im Bann das Ge-
weht, legte an, zielte und druckto ab "Kling" schellte es, und die blaue Petroleumlampe war gewesen. Heiner reichte bereitwillig eine zweite Kugel.

Als die Knallerel gar kein Ende nahm, offneto der Schloßgutsbesitzer das Fenster und stellte fest, daß die Schüsse in der Nahe der alten Sandgrube fielen. Er muBte doch einmal nachsehen, was es dort gab. Kurz entschlosson sattolte or die Stute, die ohnehin Bewegung brauchte, und sprengte hinuber. Lauter knallten dle Schüsse. Bravorufe erschollen. Verwunderi lenkte der Reiter in den Hohlweg der Sandgrube hinein.

Fast wollte er seinen Augen nicht trauen Seine Leute, die er bel der Arbeit wahnte, feierten! Verwalter, Grobknecht und Pferdejunge vergnügten sich, rührend vereint, mit einem Schießprügel. Dem Gutsbesitzer schwoll der Kamm. Geladen ritt er unter die Leute, die betroffen zur Seite traten. "Wollen Sie mir erklären...?". fuhr or don Verwalter an.
Dieser, in heller Begeisterung, streckte dem Freiherrn das geladene Gewehr hinauf. "Beste deutsche Qualitätsarbeit, dieser Stutzon, schießt wie der Teufell Herr Baron sollten ihn unbedingt versuchen, Dort steht der Zielbaum. Vielleicht nehmen Sie etwas aufs Korn?"

Der Freiherr blickte überrumpelt auf jenen Zielbaum und erspähte auf ssinem Wipfel einen umgestulpten, verbsulten Nachttopf. Er war nahe daran, bóso zu werden, doch ein unbändiger Drang, wie er ihn selt Schulzeiten nicht mehr gespurt hatte, gewann dio Oberhand. Er hatto in seinem Leben wohl schon auf alles geschossen, das man zu schießen pllegt, niemals aber auf einen aufgebaumten Nachttopf. Und dor Baron, hoch zu Roß, riB das Gewehr an die Backe, gab Fever, und knallte den Nachttopf, von dem jaulend die Glatte spritze, vom Baume herunter, während Heiner, Fritz, Pferdejunge, Großknecht und Verwalter beifallig klatschten.

## Maßschneiderei

IDsef BIEB Mûnchen, Dacheuerstr. 5 nadhst Hauplbht. Tel. 54131 Besta Oualităts-Stoffe. Tadelloser Scinilt u. Vorarboitung. Mäß. Preise


Tascien, Hofter, Budaslade, prima Lederwaren, rouristen-Artikel Munchener Werkstattion
fìr Sporl-, Sattler- u.Lederwaren, eing. G.m. b.H. Augustensirabe 1 / Telofon 54887


Photo SPEZIALGESCHAFT TBraunilin am Starnbg, Bahnhof Arnulfstrabe5 Apparate - Film Amateurarbeiten

## Verlangen

Sie
überall
die
"JUGEND"

## MARIE BRAUN

HAUS FEINER DAMEN. MODEN
Residenzstraße 6/11 - Telefon 24224


## HORST STOBBE

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

## Moderne Buchkunst und Graphilh

von Meazel biszur Gegenwary Katalog aut Wunsch kostenfre


## CAFÉ LUITPOLD

Die vornehm-gemütliche Gaststätte Münchens

SEhenswerte raume palmengarten
Täglich nochmittags u.abends erstklassige Künstlerkonzerte

Hafmann-TheRadiamann<br>Baaderstraße 55 / Fernsprecher 26409<br>Auf Wunsch<br>Teilzahleng.<br>STAUBSAUGER<br>Alle Rundifunk-Marken-Apparate<br>Moderne Werkstatte


H. Vicrthaler

Unlerschied



## Liebe Jugend!

In einem Gymnasium sind unter den Schülern ein paar richtige Lauser. Sie sausen in den Luftschuiz-Laufgraben, dle unweit der Schule sind, umeinander, als seien sie rein zu ihrem Vergnügen angelegt. Aber natürlich, zum Soldatenspielen gibts nichts Schöneres.
Das ist ein grober Unfug, sagt der Herr Oberstudiendirektor und gibt ein Rundschreiben durch, in dem or unter anderem feststellt: ,Die Laufgräben dürfen nur benützt werden, wenn man in Not ist." te.

## Münchener Gobelin=Manufaktur

München-Nymphenburg / Anfertigung van Wandgobelins, Mäbelbezügen und Bodenteppichen nach antiken Vorlogen und modernen Entwüt fen / Reparatur beschädigter Stüdke

## Zeichenpapiere <br> 2STAMLMARZ̈s hochtransporent U. äußerst zäh <br> Alles für des Konstruktionsbüro ZEICHENBEDARF Oto schiller München, Brienner Str. 34, Tel. 57650

Fart Raumenberger

## Architektur.Modelle

München2, Theresienstr 9 /TeI. 22084

## Wiener Kunstuersteigerungshaus


Kunstauktionen / Ausstellungen
Ubernahme ganzer Sammlungen und wettvoller Einzolstüke: Gomaldo aitor und never Meister, Antiquitsten, MObel, Plastlk. Tappisserien und Teppiche, MUnzen, Medaillon, Graphik, Buchor, Handschrifton utw.


Fbr korsett wasche. SPEZIAL-GESCHAFT Juliane Klosfer MUNCHEN
THEATINERSTR. 49, Tel. 26891 NEUHAUSERSTR. 13, Tel. 12071

## Werke

Zeitschriften
Kataloge
Graph. Fiunftanftalt m. 5duüt
münden, fiercnffr. 8-10, Treffon 20763
Augengläser

Thoatergliser Feldstecher

Photo-Apparato
und 2 ubehor
in Grober Auswahl
bei den doutschon Fachleuten
Morgenstern \& Herder

- ayersiraße $7 \begin{aligned} & \text { rechth nebo } \\ & \text { Mathäser }\end{aligned}$

Pianos und Flügel



[^3] kann keine Gewähr ubernommen werden / Rückseadung offolgt nur bel boigotugtem Porlo postort Munchen


Paul Birck

## Verkehrte Welt

Des $\AA$ benos, wenn th fruh auftelh; Des Morgens, wemn ich zu Bette geh;
Dann krähen Die Hühner, סann sackelt der Hahn, Dann fangt oas Korn zu orefhen an.

Die Mago, ote ftedt oen Ofen ins Feuer, Die Frau, Oie fohlăgt orei Suppen in Die Eier, Der Knecht, Der liehrt mit Der Stube Den Befen, Da fiten Die Erbren, oie Kinder zu lefen.

O weh, wie fino mir Die Stiefel gefdwollen, Daß fie nicht in oie Beine 'nein wollen!
Nimm oret Pfuno Stiefel uno fthmiere ons Fett, Damn felle mir vor oie Stiefel das Bett.


## Die Kindstauf

trgendwo dahinten im "Filzbirlland" 2 wischen dem Parallelbergmassiv des Hochruck und des Mittagsberges steht 2 wl schen zaundurren und fahigelben Bürstlingweiden ein Einödhot. Mitten im Winter einmal bringt dem einsilbigen Bavernpaar die Wehmutter oinen kraftigen Buben, den späteren Nachfahren, in die Wiege. Viel Freude löst das längst erwartete Ereignis aus. Am Dreikonigssonntag darauf machen sich der glücktrohe Bauer, die gewichtigfuenden Gevattersleute und die Wehmutter mit dem Sprößling in einem Wolldeckenbündel auf, um im Kirchdorf Haidl dem zukünttigen Einöder den würdigen Vatersnamon "Nazl" mit Wasser und Weihrauch anzutaufen. Auf dem Heimweg stehen etliche Wirtshöuser - und daB der Erbe des Einödhofes nun auch einmal ein richtiger Bauer werden konne, so kohrt man eben uberall zu und tauft den Tảutling gehorig ein. Die letzte Zukehr erfolgt im "Schnopfenwirtshaus" und sie dauert solange an, bis dem Wirt das Bier ausgoht, In seliger Stimmung stapft die etwas stork angeheiterte Tautgesellschatt durch den stäubenden Schnee in die eiskalte Nacht hinein und erreicht um Mitternacht den Einödhof. Als die Wehmutter der Wächnerin das Wolldeckenbündel auf das Bett logt, damit der Taufling endlich auch einmal etwas zu trinken bekommen könne, gellt ein gotijümmerlicher Schrei durch die niedere Stube. Das Bündel ist leer kein Bub ist darin!
"Sakral" schreit fluchend der Einoder: Jetzt ham me an Nazl im Wirtshaus liegen lass'n." - Und er stürzt aut und davon, um seinen Buben zu suchen. Erschrecki kommt der Schnepfenwitt auf das ungestüme Klopfen zum Fenster und versichert dem Einöder nacheinander mit Bedauern, daB der Bub totsicher mitgenommen worden sei und vielleicht sicherlich schon wo am Wege in einer Schneewächte ertroren sein müsse. Mit einer Stallateme sucht der Einoder durch die Nacht und flucht und wünscht die Wehmutter zum Teufel. Mitten im Walde, wo der Weg knapp an einem breiten Wassergraben hinführt, hört der Einäder was schreien. Das Kind! Wenn sich der Knirps auch nur ein wenig mehr gerührt hätte, so wäre er ins Wasset gerutscht und ertrunken. Noch nie hat der Einöder in seinem ganzen Leben so liebsachte autgehoben, als seinen Buben aus dem Schnee. Aber stolz wankt or mit dem Bündel heimzu, denn er vermeint, dab der Bub aus Furwitz aus der Wolldecke in den Schnee gerutscht sei, um ihm gleich einen Schabernack zu spielen.

## Begegnung im Dunkeln

In der vorschriftsmäßig verdunkelten Straße eines Berliner Villenvororts stoßen die nachtschwarzen Silhouetten zweier Fußgänger hart aneinander. Ein tiefgebrummtes "Verzeihung" und ein hellge: töntes "Oh" vermischen sich zu einer kurzen Dissonanz. Und dann entspinnt sich folgender Dialog.

Haben Sie sich wehgetan?" fragte eine Männerstimme.

Nein", antwortete eine "Sie". Aber Sie hatten weiter rechts gehen sollen."

Es war meine Schuld. Ich bin nachts immer etwas unsicher."
"Warum benutzen Sie keine Taschenlampe?"
"Oh, ich finde mich auch so zurecht. Ich besitze ein ausgeprägtes Tastvermögen."
,Und warum haben Sio sich dann nicht um mich herumgetostet?"
"Das ging nicht. Sie sind oin Magnet."

J U G E N D


Hans 6ot:

## Toren

Du haanst so hall furrab auf andre sthauen, die halllos straacheltin und die gar fielen.
Du magist auds inmer nur dir selber tratuen, weil aadro selteinhar aur homedie spiolea, stolzierst erhabnen Ifaupli's durch die bassen, berachtest, die noch zweileifni sich verimen.
itu Tor, dich hat das Leben sthon entlassen nell es von dir nidfts forderl za entwirren!

Iriz Yoebis

Lassen Sie thre plumpen Anspielungen. Geben Sie mir den Weg frei.

Nur gegen das Lösegeld aines Streichholzes. Ich mächte eine Zigarette rauchen und habe kein Feuer.
Sie kramt darauf in ihrer Handtasche herum, wobei ihr das Schlüsselbund herausfalli und mit einem lauten Klirren in der Finsternis verschwindet.
"Na so was dummes", sagt sie nur, "jetzt bin ich ausgespertt."
"Bleiben Sie stehen", sagt er beruhigend, "wir werden es gleich wiederhaben. Schwere Gegenstände fallen auf dem küzesten Wege nach unten, das ist ein physikalisches Gesetz."

Sind Sie Physiker", fragt sie und kann oin leises Lachein nicht unterdrücken.

Nein, Geometer", erwidert er, indem er sich bückt, seine Taschenlampe aufflammon last und den Boden absucht.

Das ist eine Frechheit", sagt sie, "Sie besitzen also doch eine Taschenlampe. Warum haben sie nicht gleich golouchtet?"

Nehmen wir an, ich wollie mit thnen zusammenstoßen", sagt er dreist und gottesfürchtig, indem or ihr die Schluissel uberreicht.

Dlese Antwort gefall tinr. "Jetzt dürfen Sie mir eine Zigarette geben."
Er bietet ihr eine an, sie gibt das Feuer. Worauf er sagt: "ich sehe, wir ergänzen uns ausgezeichnet, Fräulein Inge.
Ihr fallt beinahe die Zigarette aus der Hand. "Sie kennen mich?"
"Ja natürlich", orwidert er, "ich würde Sie im schwärzesten Dunkel" erkennen, auch ohne Taschenlampe.

Urser Titestid: Ganalie von Hats Giks
"Das ist ja unheimlich", erschavert sie, "wer sind Sie denn uberhaupt?"
,Sagen wir schlicht und einfach der Rudolf. Und wenn Sie mich bei Tage sehen wollen, so müssen Sie das Fenster im 3. Stock, direkt gegenüber von threm Büro In Augenschein nehmen. Dahinter sitze ich. Und nun darf ich mich thnen wohl empfehlen."

Was fallt thnen ein?" sagt sie rasch, "Sile können mich doch nicht im Dunkein allein nach Hause gehen lassen - ich meine, wo Sie doch eine Taschenlampe haben.

Die weitere Unterhaltung geht gar bald in ein Geflüster über, und das ist der Punkt, wo der Chronist diskret zu schwelgen hat.

Betr.

## Spähtrupp Diehl

Filmatelier in Berlin-Johannisthal
M. W. Kimmich inszeniert den Tobisfilm "Der Fuchs von Glenarven"
Alt-itlandisches Schloß, sehr vornehme Gesellschaft. Olga, die schóne Tschechowa, singt. Carl Ludwig Diehl soll sich hingerissen on sie heranpirschen. Einige hyperschlanke Irlander im Frack und elegante Offiziere in rotem Festrock sollen mit Diehl magisch angezogen von der Hausherrin und ihrer Stimme l-a-n-g-s-a-m, ganz $1-\mathrm{a}-\mathrm{n}-\mathrm{g}-\mathrm{s}-\mathrm{a} \cdot \mathrm{m}$ die Stufen heraufschreiten, ouf denen sie steht.
"Abtuten, Klappe, Probe, los!"
Diehl tigert los. Vorsichtig, einen Lackschuh vor den andern setzend langsam, die Augen gebannt nach der "Götlichen" gerichtet.
Da erklingt eine Stimme aus der Tiefe der Komparserie: „Achtung, - Rittmeister Diehl aut Spähtrupp!'
Und alles lacht, denn Diehi ist nämlich für diesen Film von der Front beurlaubt

Dr. G. $O$.

## Es war einmal . .

Es war einmal eine Zeit, in der man zwischen "Volk", "besseren Kreisen" und merkwürdige Steigerung! - ,guter Ge sellschaft" unterschied; bei manchem Zeitgenossen soll diese merkwürdige Klassifikation sogar heute noch gelten. Und es war einmal in dieser Zeit ein ebenso bedeutender wie bescheidener Gelehrter mit seiner ebenso unbedeutenden wie ehrgeizigen Frau in einem mondänen Winterkurort zu Gast. Die Găste des Grand Ho. tels amüsierten sich köstlich darüber, was alles diese geltungsbedürfige , Frau Geheimrat, Professor, Dr., Dr. h. c. usw. usw. unternahm, um ihren Mann, d. h. in Wirklichkeit sich selbst in Szene zu setzen. Steuerte sle doch u. a. eines Abends, als man nach dom Essen noch ein wenig in der Hotelhalle zusammensa B, mit einem Bogen Papler in der Hand auf den Empfangschof zu und trompeteto dazu so laut, daß man es bis in das zweite Stockwerk hinauf hören mußte: "Bitte, wollen Sie dies Telegramm von Herrn Geheimrat Professor Dr. Sowieso an Seine Königliche Hoheit, den Erbprinzen von Dingsda, sofort zur Post schickon lassenl" Jedormann hatte das deutlich gehört. Die einen lächelten verstohlen in sich hinein, die anderen blickten verlegen zur Seite, und jeder tat natürlich so, als hätte er nichts gehört Nicht so jedoch ein dilterer freundlicher Herr, seines Zeichens Besitzer mehrerer Fabriken in Berlin. Denn wenige Minuten später trat auch er mit einem Bogen Papier an den Emptangschef heran und drôhnte dazu mit seinem jovialem Baß: Bitte lassen Sie dies Telegramm von Fritz Meler an Otto Kulicke, Restaurant zur fröhlichen Molle, Berlin N, AckerstraBe, sofort zur Post bringen!"


E1k Eber

## ludwig emanuel reindi, EINE NACHT UND EINTAG

Eine Nacht, die nie vergessen wird, hat jeder, der in den Jahren 14-18 den Krieg mitmachte, irgendwann und irgendwo erlebt. Nächte gab es, in denen die Feuer, sich vertausendfachend, vom Himmel fieIon auf die berstende Erde; Nächte, in denen alles Grauen und Entsetzen der Welt in einem ungeheuren Heulen und Beben, Schreien und Stöhnon, Beten und Fluchen gemischt war; Nächte, in denen die grauen Männer mit wachen, klopfenden Augen nebeneinander unter der Erde lagen und warteten, warteten. Furchtbar waren diese Nächte. Aber sie waren nicht unvergeßlich, jede für sich, denn ihrer waren viele für jeden. Andere Nächte gab es, die nie vergessen werden. Jeder kennt eine, seine Nacht.
Der Kriegsfreiwillige R. erlebte seino Nacht, als er im Oktober 15 durch die Ortschaft Mericourt auf der Straße, die
nach Avion und Lens, Givenchy und Vimy führte, ohne Licht als Meldefahrer zur Front fuhr, zur Front, an der damals in verzweifeltem Ringen um den Besitz der Vimy. und Lorettohöhe gekämpft wurde. Der Kriegsfteiwillige hatte den Tag über Bilder gesehen, die soiner Seele sich tief eingeprägt hatten. Am Ausgang von Avion hatte der Marsch der Kompanien gestockt. Verwundete in groBer Zahl schleppten sich an der frischen Kampftruppe voruber. Ein paar schwere Granaten, für die nahen Artillariestollungen bestimmt, schlugen dicht an der Straße ein, und an der Spitze des Bataillons gab es die ersten frischen Verlusto. Von da an lag in allen Augen eine fragende Spannung, dio Gesichter wurden ernst und blaß, die Front, die gefurchtele, jeden FuBbreit mit Blut erkaufte Front, war nah und streckte schon die mörderische Tatze aus. Roter Staub
von zerschmetterten Ziegeln, Rauch- und Aasgeruch erfullten die Luft, aufgeregte Rufe, Schreie, Betehle
Jeizt war es Nacht. Die Luft war abgekühlt und rein und streng. Es hatte geregnet. Auf dem Rade fuhlte man schon die Kalte der herbstlichen Dunkelheit. Det Meldefahrer war mit der Kampftruppe vorne gewesen und dann zurückgefahren zum Regiment, um die Tagesbefehle zu holen. Jetzt fuhr er wieder vor.
Die front grollte schauerlich in der Nothe. Von Zeit zu Zeit stiegen über der Hügellinie, um die gekämpft wurdo, Leuchikugeln aut. Nur weiße, helle, gottlob; keine roten oder grünen; die Nacht schien, ruhig zu bleiben.
Der Radfahrer lie 3 eben in vorsichtiger Fahrt die Mauer eines großen, feucht rauschenden Parkes zu seiner Rechten. Et sah vor sich einen Dorfplatz, den oin gro-


Mutter mil Kindern
Guiseppe Montanari

Bes Gehöft mit Stallgobäuden und Umfassungsmauer seitlich abschioß. Vor dem Tore stand ein Posten, mit hochgeschlagenem Mantel; der rief. "Ordonnanz III. I." antwortete der Kriegsfreiwillige und sprang ab. "Was für ein Regiment, Kamerad?" fragte er. "Zweites, bayrisches", sagte der Posten.

Mein Gott, wie schon, siner vom zweitenl" dachte der Freiwillige, - ,ob or wohl meine Brider kennt?" Das Herz schlug ihm, als auf seine erregte Frage nach der Kompanie die Antwort kam: „Von der 4. bin ich.
"Jesus Marial" rief der Freiwillige, "dann sind meine Bruder hierl? Llegt die Kompanie hier im Ort? Da drinnen?"
"Die Kompanie ist noch vorn. Ich bin nur zurückgeschickt, blessiert", sagte der Posten.

[^4]Es zeigte sich, daB der Posten die Brilder des Froiwilligen R. sehr gut kannte.
"Sind Kriegsfreiwilligel" sagte er. "Die hat es erwischt", fügte er nach einer W"eile hinzu, "schwer, schwer."
Der Freiwillige warf seir Rad auf die Straßo. "Wen?" schrie er, "meine Brüderl?"

Aber der Mann, der Posten stand, schaute ihn ruhig an. "Wir haben Verlusto", sagte er, "wie seit 14 nicht mehr. Mann noben Mann. Da vorne, mein Lieber, gibts Krieg. Er faßte ihn am Rock, an der Schulter, schoute ihn lange und schwermutig an. "Den jüngeren", seufzte er dann, ., hat eine Granate getroffen. Sie hat ihn wohl zerrissen. Ich hab nichts mehr gesehen. Wir musten zurück. Die Franzosen kamen schon aus ihren Gräben. Ich hab Steinschlăge bekommen beim Zurücklaufen im Laufgraben, auf Brust und Kopt, drum bin ich jetzt hier..."

Er schüttelte den Kopf, als dăchte or nach und könnte einen Gedanken nicht mohr finden. „Delinen anderen Bruder, den
alteren", sagte er dann, ,den haben wir erst in der zweiten Stellung gesehen. Die Kameraden haben ihm gesagt, wie es den jüngeren getroffen hat und daß er vorne liegt; da hat er sein Gewehr hingoworfen und ist aufgesprungen wie ein Stier. Auf uns los wie ein Irrsinniger: , thr habt inn so liegon lassen?' schreit or und packt uns an, schüttelt und schreit, und als wir Ihm sagen, daß es keinen $\operatorname{sinn}$ mehr gehabt hatte, weil doch direkt eine Granate da stó̉t er uns weg, daB wir fast umfallen, springt mit einem Satz aus dem Grabon und lăuft vor, uber das offene Feld, wo schon die Franzosen daherkommen"
„Und was? So red', so schrei doch, was ist geschehen? lst er noch vorgekommen? Hat or ihn gefunden?"
Der Posten schwieg. Der Freiwillige, um den die Welt plötzlich leer und durchsichtig wurde wie ein ungeheurer W/assertropfen, der durch die Nacht saust, hörte, mit der Offenheit aller Sinne, die im Augenblick großer Gefahr und Seelennot er-
lebt wird, wie sein Gegenuber schwer und erregt atmoto. Er boherrschte sich kaum mehr. Seine Augon brannten und füliton sich mit Tränen. Er dachte an die beiden Bruder, wie er sie in all den Monaten bonoidet hatte, daß sie boleinander waren, daß sie miteinander reden konnten, von zu Hause und allem Bewegenden, daß sie nicht umeinander zu bangen brauchten, wie or, wonn oin Nachbarabschnitt gosprengt wurde. Feuerüberfalle, Angriffe orfolgten. Jetzt wußte er im Augenblick, daß as nicht nur schon, sondorn furchtbar sein kann, als Bruder neben dem Kamoradon zu stehen. DaB man um einen toten Bruder in den sicheren Tod laufen kann
"Weibt du, wo die Kompanie je1z1 ist?" fragte er endich. Der andere zuckte die Schulter: "Vielleicht vorn, vielleicht liegt sie in Vimy jetzt; ich welB es nicht. Morgen, hoibt os, sollon sie zuruck in Ruhe. Aber, wohin? Wit wissen nichts,"

Am Rand von Givenchy lag das BatailIon. Wio er dahin kam in dieser Nacht, die StraBe, die or fuhr, ob mit Umwegen oder richtig, wie viele Minuten oder Stunden - das alles konnte der Freivilitige, der den Weg spätor noch gonauor als ihm lieb war, kennenlernen sollte, nie mehr in Erinnerung bringen. Er dachte nicht mehr an soine Brüder, nicht mohr an die Hoimat,
nicht an das Regiment, nicht an die Kompanie. Er fuhr durch die Nacht, die er nie vergossen wird. Durch die Nach1, an die er donken wird, so oft or in soinom Leben das Wort Krieg hören soll. Durch die gnadenlose Finsternis. Auf einer StraBe, die Koine Strabe war, sondern eine steile Spirale des Schmerzes, immer autwärts und immer im Kreis, ohne UnterlaB.

Am andern Tag kam er zur Kompanio seiner Brüder. Sie lag im Ruhequartier. Er traf auf der Straße einen Menn, den ef von früheren Besuchen kannte. Der führte ihn, mit einem feierlichen Ernst, der schrecklich wor und herrlich in einem, zu seinem Bruder. Vor einem Arbeiterhause fanden sie ihn. Auf einer Bank zwischen Kameraden saB or und spielte Schach.

Hatte der Mann in der Nacht gologen?
"Nein", sagto dor Bruder, "er hat nicht gelogen; er wußte nur nicht alles. Ich habe Glück gehabt. Ich habe den Andres gefunden. Er wat halb verschüttet. Uber und uber verwundet. Aber er wat nicht tot. Ich hab ihn auf den Rücken genommen, und wie er auch geschrien, ich hab ihn zurückgotragon. Jotzt liegt or in Douai im Lazarett und wird leben - sagen die Aizte" Und er lachelte: "Mir ist überhaupt nichts goschohen. Fünf Infanterie-
schusse. Aber nur durch don Rock, nich: durch des Fleisch, hier, hier und hier."
Der jüngste Bruder sah den ältesten anWas für ein Ernst in seinen Augen warl Wie verändert or warl Und doch der gleiche! Der Bruder. Der wie ein Daniel durch das Feuer schrelten konnte. Ein Held? Ein Kamerad. Der beste Kamerad seines eigonen Bruders.

Die anderen Soldaten standen um ihn herum, voll scheuer, aber fast zärtlicher Ehrfurcht. "Du hast einen Bruder", sagto einer freundlich zu dem Kriegsfreiwilligen, ,.,ouf den du stolz sein kannst und um den wir dich beneiden. Der hat sein Kreuz ver. dient, Hertgott, das ist os fast wort, im Krieg zu sein!"
"Warum gerade das?" erwiderte der Altere und wendete sich an den Jüngsten: "Hab" ich so Besonderes gotan? Doch nicht mehr, als jeder von uns fur jeden von uns tun müste. Wie viel mehr, w ie viel mehr die getan haben, die vorne geblieben sind, das weik ich erst, seit ich unsern Bruder gosucht und an ihm wie ein guter Kamerad getan habe. Das darf man nicht vergessen."

Der Kriegsfreiwillige gab seinem Bruder die Hand. Der lachelte ein wenig. Ein Lächein, das in allen Gesichtern, die es aufnahmen, eine Spur zurückließ, Dleso Spur mußte man noch heute finden können...


FritzErler


# IM KUNSTLERHAUS AM LENBACHPLATZ KAMERADSCHAFT DER KUNSTLER MÚNCHEN EV. 

## Große in der Anekdote

## Der Apfol failt nicht woit vom Stamm

"Schon wieder hast du Eselsohren in dieses Buch gemacht!" rügte Lessings Vater seinen Jungen.
Doch der Knabe orwiderte ruhig: "Dieses Buch hat auch ein Recht darauf, Herr Vater!"

## Er hats gewubt...

Einmal fragte man Wieland, wieso man einen Erbprinz wohl schon mit vierzehn Jahren zum Herrscher krơne, obwohl er doch erst mit zwanzig Jahren heiraten dürfe.
Da lächolte dor Dichter und meinte unbeirt:
"Weil es viel leichter ist, ein ganzes Land zu regieren als eine einzige Fraul"

## Von der Erziehung

Einmal beobachtete der Dichter Claudius seinen vierjährigen Buben, wie er eine Weinflasche - sie war zum Gluck leer - zwischen die Beinchen klemmte, mit der flachen Hand auf den Kork schlug und denselben mit lautem Knalle wioder herauszog.
${ }^{\text {.Sileh an", meinte er da zu seiner Frau, }}$ ${ }^{2}$ wie mir dé Kleine das genau abgeguckt hat! Genau so aber schauen uns die Kinder auch alle anderen Dummheiten ab und hat man sie thnon dann wioder glucklich abgewöhnt, dann heilit man das eine gute Eiziehung ... I"

## Fünf wohlgelibte Männor

Als Claudius aut einer Wanderung durch Thüringen an einer Dorfikirche vorüberkam, hörte er den Organisten eifrig sein Instrument bearbeiten, wathrend drel Geiger und zwoi Bläsor sich muhton, oine schwere Fuge richtig herauszubringen.

Der Dichter, der sich selbst auf das Empore begeben hatte, bat nun den Organisten, ob or inn woht für einige Takte ablösen dürfe.

Gerne wurde es bewilligt und schon kurze Zeit später schwelgte der goúbte Orgelspieler in der Schönheit des Musikstückes.

Plotzlich ober packte ith der Schalk und or begann falsch zu spielen, um seine Begleiter aus dem Takt zu bringen. Allein die fünf Musikanten bewiesen sich so tüchtig, daß der Dichter erstaunt fragte, woher sie diese Taktsicherheit wohl hätten.
"Vom Dreschen!" erwiderten sie; "wenn zwel dreschen, da gehts im Zweivierteltakt, unter dreien im Dreivierteltakt, unter vieren im ganzen Takt und unter sechson im Sechsvierteltakt und wenn auch mal oin Flegel zur unrechten Zeit einsetzt, bringt uns das niemals aus der Fassung!"

## Im Galopp

Gehen Ihnen denn nie die Gedanken ous, wenn Sie so die ganzen Năchte sitzen und schreiben?" wurde Schiller von einer Frau gefragt.
"Das kommt wohl vor", erwiderte er, ,aber wenn die Gedanken ausgehen, dann mal ich eben Rössel, dann kommen sie wieder im Galopp daherl"
Tatsächlich finden sich in Schillers Manuskripten ganze Seiton, dio mit Pfordchen vollgezeichnet sind.
it
Kameradscciaft der Künstler, München e. V.
Samstag, den 24. Februar, nachmittags 5 Whr im Festsal des Kïnstlerhauses

## Aus Emmy Krugers Werktatt

Darstellungsklasse der Opernschule der Staatlichen Akademie der Tonkunst.
(Leitung: Kammersängerin Prof. Emmy Kriger.)
Ende nach ? Uhr.
Anschliefend geselliges Beisammensein im Restaurant des Künstlerhauses.

Eintritt fiir Gäste RM. 2.-; fiir Mitglieder der Gedok und der Kameradschaft RM. 1.- gegen Ausweis an der Abendkasse.

## MUnchner Kunstausstellung 1940 im Maximilianeum

Wio bereits bokanntgegeben, findet im Maximilianeum im Rahmen der Münchner Kunstausstellung 1940 eine Ausstellung mit dem Thema
"KAMPFUNDARBEIT"
statt, welche am 2. Mai eröffnet wird.
Uber diese Veranstaltung wurde in Heft 3 unserer Mitteilungen ausführlich berichtet, doch ist die Ausstellungsleitung gerne zu jeder näheren Auskunft bereit.
Wir erinnern nochmals daran, daß die Einlleferung der Werke vom 1. bis 15 . Marz erfolgt. Die Ausstellerpapiere sind ab 20 . Februar erhältlich im Maximillaneum, in der "Ståndigen" und im Künstierhaus, Büro 1. Stock.

Die Ausstellungsleitung der Kameradschaft der Künstler

## Kleine Nachrichten

Der Tondichter Prol, Franz Dannehl wurde anilaBlich solnes 70 . Geburlstages inl vielen Ehrungen bodacht. So empling of U. a. Gluckwunschtolegramme Vom Fuhror, von Roichsministor Dr
Goobbels. Gauleitor Staatsministor Wagnor und Relchsstatthalter Sauckel. Die ,Jugend" brachte Im letzten Heft ein Bild Dannohls. Dlese Zeichnung stammto von Prof. Max Lange.
Hans srandonburg las in Dresden aus eigenen Werken und hiett bel der Brucknergesell. schaft in Drosden und in telpzig einen Vortrag uber "Stifter und Bruckner".
die Galorle am lonbachplatz (vorm Heinemann) eroffnete am 17. Februar eine Go-dibchtnis-Ausstellung des Im vargangenen Johr verstobonen Münchnor Malors Ernsi Roin hardZimmermann.
In den vorn städtischen Kulturamt geforderten Stisdt. Turmmusiken" im Kalsethot der Minchnet
Residonz wird Friodrich ReIn mit Blasem doy Staatsoichesters nobon alten deutschon Molstern des 15 mil 17. Jahrhundorts eine Veranstaltung mit altitallenischen Komponisten und eine Auffohrung "2eltgonossische foldgrauc Tonsetzer" im Programm vorsehen.
Florian Seldls Romen Der, Weg der Eve Brugger" ist bof Cotta Stutigart in nauer, nun meht vietter Aullage herausgokommon.
Dio Erzothlung, Elino Nacht und ein Tog" ist dom Ausbilick', Jahíbuch nower doutschor Dichtung herausgegeben von $H . M$. 8 raun und $R$, Schmilt:
Sulzthal, Sulzthal, Tukan-Verlag. Munchen entnommen.

Kart Valeniln, von den wir glaubten, das er uns elgentlich nur noch eines schulde, namich ein großes doutsches filmlusispiol, hat mit seiner "Ritterspelunke" itn Faibergraben Minchen um ein Juwal bereichert, um ein hochkarattiges Juwel vahren Humors und reinor Komlk. Ein hochboglucktos Publikum fullt donn auch schon all. tagitich olose kloine, ollzu klelne, Ritterspatunke tief im Keltor unton, und nicht zulotzt sinds ouch Munchinor Künstler, die gorao die Treppon $2 u \mathrm{Va}$ lentin hinuntorstoigen. Ein Gulbransson taucht im mez Wiader mal duf ein Julius Huther samaelt dort seine Freunde um sich, ein Kan Arnold ge hort zu den stammgaston,
Zur Zoit spiolt Valontin eino soinor boston ko modien, ein wundorvoil schaverliches Ritterdtama. er $x$ ocko Heintich, das Holzschwort ut pariner sind otto $Z$ a piler - in fisenhelm und Strelfenhose - ols Schiobherr Rilitervon Un. kenstoin und Annemie Fischor in der Rollo dos unglucklichon 3 urgif áutoins das just von Unkensteins Todfoind ein Tediges Kind heimoringt and deshalb aut den Schafott enden solt, Wif ofingen aus dem Stuck elaige Dialoge.

## Das Eurgitaulein gefteft

Seintid! Dir farm id) cs ja verraten . . . (4) fab uvirtlid cin Kind!

Ya freilin!!. . . . is bedy a io iit!
Id, babe es aud nod Sabei . . . . Eroben im arogien Iurm.
Eo, Elie bab'ns Dabed, fo wie fyab'n Gie's perm reing'jdyvarst?
Deine ©rblamperei hat mir qetholfon, weil ou bergelien baft, Die Bagbriffe hodszugithen.
Uno itht bab'n Eic's am Iurm oben. auf uriern grogen Turm? Io so is ja feubt obn . . . das ıvird Ealna ja bin . . . . venn (3) das a paar 2biedten da oben bab' in, fangt's Eafne la ;um graneln an .... Das Priegt in an Sausidnvamm!
2lber 历eminid, tace dod nidt io dumm. . Es, ift mur fiftode, daह́ das deine Fran nift aufsichen Ram!
Mef' Frat? Marum benm net, bie siehte ifion auf. Dera geb'n E' a paat Ialer, umb Dee sichts amf, dee bat ja mi ac aufiogn... Jia, naa, mi net!
2lber Seimid)! Deine Fraa ift dod iften tot!
23 as . . . mei Jran? . . . Maa!
Dod Seintid! Edjon feit aelon Gabren if teine Sran fot!
23as! Mei frau is tot? . . . Ju can die mit nia nit g'iagt hat dabon? Drum bab dee fothon jolang nimmee g'iebn .... ia toas is Dees!

## Unfenftin tive Mecie 5xinzidb balten Reiges rat.

Mas! ... Bramig fianonen haben meine 8 cince?
Ta! . . . und mir bab'n nur cine . . . . une Dic ift bin . . . und bamin ift umier Sanene èr Gdjlum nath vocn Fingeridtet und dee Fomi ment ober von $2 f$ ffiflinge!
Bon 2uictlings? .... Das Dorf femn id a acar nift, sas liegt body nidyt im Jiartal?
Irijulings! Das ift Ded) Fein Dorf ... Das ift Ded) zin Jaifansdruct . . . . Aridslings beift ven bintenvartsher
2ld) [o! Dic femmen von rüdharts! . . Dann muf die Sanone fofort umgerecht toerDen nad) Dinge . . . nad) . . . Mridlinga!
Tarber bridto uns ganz zu\{anmen . . . . EOs eine tadl ift fhon gans fout.
2llio das mus aud jofort gemadyt merder.
Ta und in Mobr is a Edrualbemeft Oximi Go ein Gauftat!!
Yaa . . fén Eauftall . . . a Edrwalbemeft!
$\mathfrak{B l o ̈ j} \mathrm{nm}!$. . . Alfio fofort die Rantine ricit) fen, Damm die Bugbriife bodgsithen, Den 彐args graben vollaufen laffen, emen Refiel voll Dech


Karl Valentin
J. Hither
fiçen, meinen Sydm und sucin Edrwert ..... 13iderabolen!

Wisas bab'n © g'iagt? .... Das ifit io idnell gangen, i bin net miffommen!
Du jolfit wite erbolen!
2Biederfolen? .... 25as joll ith viedert= bolen.... I bab ja nod nir gholt!

Mteinen Befeht folfit on wivederfolen, ben ib) oir rben gegeben habe.
Mir bab'n ह' an Befebl geb'n... two hab i demn Den bingelegt?
Su Estafotopt, ou jollft meinen lluftrag wieberholen, twas ou fu tun bapt.
Ja bas fanm if nit net alles auf cinmal merten.
Plaf bod auf Yed .... fino deine Dhren verftopit?
₹ reeif net .... i fielsa net mein.
Mient Gott it oer Ret Glot. (EBieberbelt nodomals den ganjen befobl.)
I mero's iden ridjtig madjn .... unio an Selmin foll i bringen .... rveldyen Selan .... Den Eenernotrbelm?

## 2 Reinen Etreithedm!

21th io dizjen tooll'n E. . . . . nveril da Simge ... Da 2 Sillyelm ware a gra da...
Yaus!
(Jeimid acbt cilig ab.)

## Nedfe Scinrid fpridte mit Unfenftcin über Dír Sinrithtung eeo Furgirauleins.

Telth bamad! Tebt baben wir femen Edjarf= rifinter meior .... jegt jan nhe ertra un balbe fürfe auffanden, immpoft . . . un Das Ridht= dhoert bat er audi) moct mifgenemmen, ber Eati .... jeft fönnms Eabnan find Den fiopf abbeifen!
Das fann mid) nidet hinbern!
Tiet ien Sintern .... Den Jlopf mein ibt
Samn lafle id meine Evoter in Den Sunger. tarm terifon!

Das acht net, oa it amjer ganser Wreviant drimeri, Die fuikt fibl fa dappert da drimmen.
Dann lafle id meine Iodter von Der güdyfen Bimme meinec Butg in dic Tiefe fürien!

Das gebt an net, in bleibte uns fobliciflid an cinern Selephonbraby bängen und Dam Pricgen iot's nimute ranfer!
In twas bleibt fie bängen?
In an Eelephondrabt.
Exlephondrabt? 28 as if Das?
Ya Ele meroen borf an Ielephoneraltt ten: nen .... Idephondrabt . . . . a haltaus, ien gibt's erft in fünfbumbett gabren . . . . oer twird erf erfunden!
Daum lofie id meine Eodfer in den Müble barf ídlentern.
Sas geft and twiezer nut, tweil grad Bad): aurfebr ijt!
כeroamme! Seute gret uiberboupt nidite!
Broídenraf des Erommkers: Dam Iakt fic eribixfen, weter 5err!

Serfe Seinrith zum Irommler: Sialt Dodh Eu dei Miaul, at fann dod mit fein Simè ma: den mas er twill!
Mitter Infenftein zum Ervomlet: Erjobit: Eien?.. Du Iropt! . . Ditics Edbandweio if feinen Eduuß Pulber mert!
Serimid: Dann gibts nidto aneers ume das twäre fiut ©abna das einfadj)te un billigfte und für fie das befte . . . begnabigen!

UnEemitin: 2Fane? Begrabigen? Pu renter 25urm! Jd will fie tot jeben. . Yd werde fie hángen laffern.... 2ln oen (3algen mit ibr!

Ja Den (Salgen baben wir aud) nimmer, den bab'n ma legten 23 inter zufanmengiódnitten mie's fo falt mar, weil ma faa Bremupls 4habt bab'n!
Dann lalle id fee envirgen . . . eroronieln!
Ya Das gely! Den 23ürgnagel baben twir nod, ia fino fibon bunderte Dran baumelt .... das gely .... 2tber wer folls mathen, twenu ma Peinen Edbarifidftet bab'n?


Im Panoptikum der ..Ritterspelunke"


Theo Scharf

## Der Bauunternehmer von Singen／Von Heinr．E．Kromer

Die junge Stadt Singen broben beim Bodenjee bat amar ibren budtligen 5obent－ miel und ibve R1aggifuppen，bie in allen Küden ber Welt suften，aber vor cin paat Jabren aud einen Baumiternebmer， ber weif，es gebt dort und in see Welt nod）ein（Fejdaft，und sev fiebt，wem cince will，tamn er mit Sifer und thmidit ein bablidfer ober felbet ein reid）er mann weeben，nut sarf er sem ？erbeiter，fagt ee，nichts surdychen laffen：stum fei oer bejablt．2llio erjdecint er einen Jag wie oen anbern ain 2 Dagen auf feinen bau： platgen，wie die 2rebeit Iaufe und ob nidft einer die anderen verberbe unt ubles 3ci－ ipiel gebe，weil gutes bod）feins von Peinem mebr $z^{\prime \prime}$ etwarten jei．Das fins 2fifithten；aber oer Mitann glaubt jeine Qeute 3 F Fennen uno gebabt fith Sarnad．

Sincs Miorgens rollt er wieder in feinem blauen Wagen an．Eve felbt einen 2（rbeiter bei cincr cingeprablten S（f）aufel， ber raud）t und berumredet，vielleid）t vom
idledten Gobn，aber um feinen preis cime Sand rübt．Surs angebunben frid）t et ibn ant mod als ser ziant crwisent will： ＂Eine 2（therede！＂fagt der Unternebmer； ＂tommt nut greid）im Wagen mit，fúr Kauden uno Serumptenen fam id）Eud） nid）t brauden！＂

Der 2abeiter bat wieder was auf ber sunge；abee oer Serr jagt：，Fommt mit； if）zable（Eud）aus！＂und ordingt ben Itam，balb will der，balb will er nid）t，in ben Wagen und idnaubt mit ibm savon， faum baf ber Strafenfaub nod）mit． Hommt；und if unterwegs aud）Fein Reidstag mwijden beiben geredet worden．

Im Gejdaft iogt ber 23 ammeifter：„5ice if für vier さage Sohn＂，uns Iegt bas Welo bin；wie er iest aber vom fanlensen uns vom bohen goln redet who beides nid）t tennt sufammentemen uno dev 2atebeiter cinmenbet：，，Wobl，Serr，aber ．．＂ ＂Fidfts aber！＂lagt bee Seer；＂vier Eage zable id）Euti）uns fûr beute nod zuei

Stunben für VTidrstum uno Pfeifen． raubjen；3ifr follt mir nid）t nadjagen， ber Unternebmer jei ein 2 （usbeuter！＂uns orudt ibm bas Gels in bic দ̆ans umo idiebt ben Mham，ber blof ben Thopf ichuttelt，binaus：„（Tel）t jetst；es ift gut fïr beise さcile！＂

Lage baralif，als ser Internebmer orauken alles ciftrg ain wert，alio nidbts 3u flagen findet：„Es bat bod）geirud）tet＂， lagt ex zum 2luffeber，，Saf id ben faulenzer geftern weggelagt babe；ith jag＇s aber immer：die Geute wollen＇s nid）t beffer．＂

Dee 2fufieber beftnit fidf：Wem gilt＇a mobl？Bann fragt et：Thr meint den Itann，oen Jbr im Wagen mitgenommen habtz Yid）hab＇s vom（6ecuit aus gefeben．＂
，Wen Didtstuer！wen forit wen Pieifentanduce！＂

Drauf Det 2luffeber：„ちerv，da báttet She den Unredaten erwijdt．＂

## Den Uumedten：Эd）：＂

＂Eteines Dintens！Eionnte zwar fein， id）táujdte mid），uns oer（1tamn bátte fidh nimmer jo benotbet wie bieber；abee ev hat mur um 2rbbeit nadggefudt，uno id） bab ibn feine geben Ponnen．So ift er berumgeffanben fïr nid）ts uno bat pein Eeil zugeidaut fïr wieber nidjts，bis Jhr ibn mit fortgenommen babt．＂

Jegre menft einer：er ift ood an sen LImedten gefommen uno ein wenig $3^{31}$ voreilig gemejen，aub 3 freigebig gegen cinen 2rebeiter，ber nid）t im gobnbuch frebt，aber aud nidite verbrodien hat und mit verjudter Wiberrebe fith mur gegen cine umverdiente Wobltat bat welyen mollen，mem and）vergeblid）．Drum pinut
 idon mebr gutes Gelo fiur nidfts meg． gemorien，ober an thmmirbige，bas ou bepier an einen armen tlienjiden geroenbet hatteft，und vielleidt bat es siesmal cinem arbeiter wohlgetan，det sea beften Wil－ Lens getvejen ware．Whan múfie nur dem Mienjoen Gelegenbeit sum guten Willen ichaifen，io Sere wie 2ftbeiter，und saran hatit su＇s fur sicemal feblen lafien．

Denft see firenge（beidaitaberr foldece mafien unt fint er reslid）auf gevedteres Wejen，io pafit er ant Enter nidft uibel nach Singen 34 sem trugigen Etwiel unt ben feinen Suppen，sic bort jue welt tommen，und gibt mit den beiden eine lob． lide Dreibeit ab，bie nid）t io bals wieder auf erben vortommt，worum aber einer das junge Stadtmeien wobl gar benciben Fónite．

## Liebe Jugend！

Albert，der Vierjährige，fuht mit Vati Trambahn：＂Vati，wie heißt der Barg？＂ ＂Nockherberg：

Aut dom Hoimweg ging es wioder über den Berg zurück und schon sagte Albert： ＂Gel Vatt，das ist der ，Knödelberg＇ 1 ＇＇－ Denn zwischen Knödeln und Nockerln kennt er noch keinen Unterschied．

## Der tropische Wintersportler

Eine seltsame Geschichte
von
Enst Hoferichter

Aus dem Rio Cuahiba stleg trager Dunst und mischte sich mit dem Dampf tropischer Garten.
Dieser Duft moosiger Fảulnis parfümierte jeden Atemzug. Aquariumschwule lag uber den Facenden von Tristeza. Und die suidbrasilianische Erde leuchtete scharlachrot, wle die Mäntel der Kardinäle

Es war Dezember und Januar. Und jeden Abend saB ich mit dem Deutschbrasilianer Küne auf dem Vorplatz. Er war an den filzigen Hängen der Serra do Mar goboton und hatte seine nordische Heimat nie gesehen.

Aber wenn ich ihm von den kuhlen Wäldern, ziogelroten Dáchern und singenden Kachelơfen des oberbayerischen Landes erzählte, horchte er wie auf Märchen.

Um uns lag immer eine Weide zeilesener deutscher Zeitungen. Durch ihre Spalten fielen weibe Flocken, Borgsoon waren zu Spiegeleis gefroren, Schneestürme wehten uber Berlin und Lawinen donnerten zu Tal.

Und der Facendeiro las es immer wieder, legte seine Hand über die gedruckten Warte von Schnee und Eis, sprach sie wie elne Zauberformel vor sich hin und ließ sie als Kristall auf der Zunge zergehen...
Hinter unseren Ruckon zoigte das Thermometer vierzig Grad Celsius an. Jedes Haar schwitzte für sich und aus den Gesichtern fiel ein Regon und trommelte auf das Zeitungspapier, über Skigelände, auf Rodelbahnen und Eishockey.

Ich sprach von Schlitten, die durch Winternächte Iäuten, ließ Rauhreif durch Alleen blitzen, Fensterscheiben mit Eisblumen uberbluhen und ganz Rio Grande do Sul mit weißen Kuppen und Hauben uberschnelen.
Aber nichts half. Die Hitze stockte, zog in Schwaden von den Indianerflissen her, legte sich als gluhende, qualmende Pfanne uber das Haus und durchkochte die Lungen.

Schnee ... Schnee . . I Eis ... Els . . 1 Einmal im Leben ins Schlafzimmer oingo. frieren..I Sich in Schnee baden..I Kühl und kalt sein können..." rief mein Facendeiro und fuchtelte mit den Armon in die brodelnde Luft hinein.
"So kommen Sie doch năchston Winter!" sagte ich.

Ja, ich komme! Es gibi soviel Eis und Schnee auf dieser Erde, daß eine Handvoll, ein Zimmer voll auch für mich bestimmt ist! Ich werde mich in Flocken walzen, ich werde..."
Wir tranken noch sechs Gläser Whiskysoda, transpirierten weiter um die Wette


Raimund Geiger
und schlieten wieder mit offenen Augen einem neuen tropischen Tag entgegen...

Die Luft prickelte wie Champagner.
Klar und scharf sind die Kanten und Grate der Berge aus dem kalten Blau des


## Nerven in Not

Die Hast des Alltags, Aufregung, Sorgea Borut - alles zert an den Nerven. Nehmen Sle rechtzeitig als wirksamen
Kraft. und Aufbaustoff regelmälsla Kraff- und Aufbausioft regelmats'g (2) 9 mit Lezithin


Himmels geschnitten. WeiB, wie ein frisch Uberzogenes Bett ist die Erde, das Dorf und Gelände. Dle Haxnge gleichen cinem Bogen Briefpapier, das mit den Schriftzügen von Talfahrten beschrieben ist.
Am Sprunghügel fliegen Menschen durch den Raum und lassen sich wie Vögel auf weiche Kissen fallen, daß die Federn aufstauben.
Vor dem Schulhaus steigen SchneebalIenschlachten, hinter dem Stadel des Vogelbauern findet ein Eisschießen statt, auf dem Latschensee tanzen Schlittschuhe und das Thermometer am Bahnhof zeigt olf Grad Kälte an.

Uber allem liegt die Hotelpension "Almenrausch"

## fibeunu mandien fians Seibold

Sonnenstraße 15 noban Pothonedant Tel. $597339^{\circ}$
?

Verlangen Sie überall die „JUGEND"! das beliebte Blatt der Künstlerschaft Münchens

Pianosund Flügel
noo und gobrautht. Auf Wumach Follaohlung, soht prelivert bol PIANO.SCHERNER, Dioneratr. 22/11, $5 \%$. d. Ralskellar


Hinter doppelten Winterfenstern sitzt im Schroibzimmer dor Facendeiro von Tristeza. Sein Rücken ist an die Damptheizung gelehnt, um seinen Lelb schlängeln sich Kamelhaardecken und den Schemel seiner Füße bildet eine Wärmflasche.
Er hielt sein Versprechen und war vor zehn Tagen nach Europa gekommen, der tropischen Hitze entflohen und in die Zauborwelt des oberbayerischen Winters gefluchtet.

Jubelnd sturzte er sich in den Aufruhr von so viel Schnee und Eis. Weitab lag der Rio Cuahiba mit seinen Stechfliegen, wedelndon Palmen, schwülen Schwaden und schlaflosen Nächten. Die Sonne stach nicht mehr ins Genick. Sie war zu einer Blutorange geworden, mit kühlendem Saft gefüll. So hing sie in den nordischen Winter herab. Und es sah aus, als ob man sie anbeißen könnte - ohne die Zunge zu verbrennen...
Und der Facendeiro atmete ein und aus, lang und tief. Gleich einem uberheizten Dampfkessel gab er Wärme an die Landschaft ab. Sein Blut hörte auf zu kochen und die Lungen blähten sich prall und gingen wie Jahrmarktluftballono.
Da vergaB er MaB und Mitte, wälzte sich wie ein Faß in metertiofom Schnec, rieb das Gesicht an den Eisblumen am Fensterglas, fing den Flockenfall mit den Händen ein und $a B$ ihn wie ein Kaviarbrot auf.
Er kaufte sich fünf Paar Ski, rodelte jeden Tag auf einom andoron Schlitton, hielt sich 2 wei Sprunglehrer und verzerrte sich drei Sehnen.
Jetzt sitzt er fröstelnd, durchkältet und frostbeulengeschmuckt in Watte eingepackt - und umrahmt von Schnce und Eis. Und sehnt sich nach der flimmernden Wärme sudicher Mittage, nach tieselndem Schweis und bleiernem Himmel. Immer wieder versucht er, alles kalte WeiBe in Gedanken auszuradieren - und die Berge und Täler mit Mangroven, Königspalmen, Kakteen und Lianen zu bepflanzen.

Vom Dorf herauf dröhnt Blechmusik. Preise werden verteilt und Hochrufe schallen in den Abend hinein. Im Westen zieht cine graue Wand auf. Der Lautsprecher verkündet woitere Schneofalle mit schwerem Frost. Extrazüge bringen Heere von Wintersportlern herbei.
Der Facendeiro wendet sich mit dem

K. V, UErnh

# Die Schachspieler 

Von<br>Rudolf Schmitt Sulzthal

Den allen Marmorlisch deckl nur die Zierde des strengen Brettes in Schwarzweifiquadraten doch hat kein Schmuck je liefern Blick geladen, nie fachte Glanzwerk solche Schaubegierde!

Die Stirnen fuhlen nidht der Stunden Bürde, der Raum kann sich mil keinem Laut verrafen; weich Rätsel durfle so den Geist begnaden mil Denkerandacht, seiner hüchsten Würrie?

Seht nur, ilir Aatlifz adeln Schöpferspuren und - hergebannt aut den durdforschten Weiten geschieht ein Zug wie eine Offenbarung!

Denn: auf begrenztem Fold führn die Figuren zu einem Kamplgang in Unendlichikeilen, geschalfen nur aus der Gesetzo Wahrung!

Rucken gegen das Fenster, relbt weiter die Damptheizung auf, trinkt sechs Grog und versucht zu transpirieren.

Da es mißlingt, läßt er sich die Fahrplàne gobon und fahrt ab - via Rio Grande do Sul. -

Dort sitzt er wieder jeden Abend vor seiner Facenda, wird wie Karpfen schnaufen, sich den Dauerregen aus dem Gesicht wischen, sechs Glas Whiskysoda trinken, das Moskitonetz über sein Bett ziehen und die schlaflosen Nächte durchfluchen. In seine Wachträume aber werden sich Sprungschanzen, Spiegeleis und Schneestürme drängen. Er wird sich wieder nach kalten FUßen, gefrorenen Augenwimpern und Frostbeulen sehnen. Und, ich weib es bestimmt, nächsten Winter kommt er wieder und wird diosmal aus Vorsicht sein tropisches Temperament auf den Gefrierpunkt sinken lassen... Ich, ich freue mich auf dieson Facendoiro..i Denn or wird mir zum Gleichnis ewig junger Unruhe und unendlicher Sehnsucht, die sich aut keinem Sofa zur Ruhe bettet...

## Liebe Jugend!

## Ausgedroschen

Ein jungor Monsch, dor sonst nicht oinfaltig war, aber, wie er von sich solbst sagte, sich nicht mit Worten bohelfen konnte, kam eines Tages in eine Gesellschaft sogenannter "Witzlinge".

Diese schraubten ihn, ohne, wie das solcher Herren Art ist, ihn zum Wort kommen zu lassen, dermaßen, daß er voller VerdruB aufstand und wegging. Als er noch im Türrahmen stand, rief einer aus der Gesellschaft: "Den haben wir recht ausgedroschen."

Da wandte sich jener um und sagte: ${ }^{\text {, }} \mathrm{Ei}$, das ist wohl cine rechte Kunst, so viele Flegel und eine Garbel" ..

Cafe Fischer Adodibentrit 410 fotwahings führendes Konzent-vnd

Taswen, Hofter, Ruassadie, prima Lederwaren, Tourlsten-ArtiseI Manchener Workstätton
totr Sport- Sattler- u. Lede waren, eing, Q. n. b.H. Augustenstrion 1 / Telafon 54887

Begiehen Sie
fid bei Jhren Einhāufen
auf Die

- Fugenda

DONCMEMER KKLISCMEE-AMSTALT KAMALStRASSE 3 FELEFON 27667

## Pelz-Spezialgeschäft

Hermann Claassen
MInchan, Pumfordstr. 38 " $/ \mathrm{L}$, Telefon 295932 Empfiehlt sich für sorgfältigste Umarbeitung lhrer Pelz Garderobe

W. Wagenpfeil - Poistermitel Btkant b, Dualtiätu. Frcisminblght, itb.
 Peatalozzistr. 1, am Eeabitnger, 5or.31.



Alteftes Spejinlgef für Loufmoffien! Eine Mafthe . 20 plg . Anfotici Douce 60 Dfog. 3. Faltermeier




## Mïnchenerer Lagarhaus-und Transpor- Gees, m. b. H. .



Offizieller
Ausstellungs-Spediteur
im
Haus der Deutschen Kunst


Transport, Lagerung und Vorpackung ven Kunstgegenständen allor Art im In- und Ausland Möbeltransport. Möbolkabinen. Fachkundiges Personal Büro : München 8, Friedenstraße 22, Fernsprecter 43365


Franspr. ${ }^{52547}$ KLISCHEE
Freiblaibendes Angebot:
Brieger, Das GenreBMd. Mit ta5 A8s, Mablaler $(5007)$ Mi N-Marhall-Viehrock. Drutsde Barvokreichnemern.Mi $\$ 2$ Absiduragen leinnand (se.)Ferlo M -40 Posklanck 47400 Nünchien
Astigaariat Augast \$path, Minchen 2, TheresienstraSe 18
Werke
Zeitschriften
Kataloge
Graph. Frunftanftalt m. 5düitmänden, fixtunft. 8-10, Telefon 20763
Bayerische Hofhunsthandlung
GEORG STUFFLER • Inh.: ANNA MICHELS
Gemälde, Rodierungen, Holzschnitte
München, Ausstellungsräume : Maximilionsplatz 20Fernruf 13295Neben Perk-Holel
Mal- u. Zeichenschule „Die Form"Bydende Keast, Zelehana, Malorel is Jedot
Anvendang. asach Qebrawchagraphik undAnwendane. auch Obbravchagraphtk und
Moderotchnen. Abosdalt. Sonstarikurse.Moderotchnen. Abosdaht. Sonstarikurse,
Piosp. Vorbereifz i. d. Examion. $50 \%$ Fahr-

Hola Kosif. Mascten 23 S. Leopoilsit. 61
Teleton अ946. Oerrotidet 1925
HORST STOBBEBucherstube / München Ritier-y.-Epp.Plotz 8
Moderne Buchhunst und Graphilk
yon Menzel bis zur GogenwortKatolog ouf Wunsch kostenfrei
DIE
PIPERIRTCKE
Originalgetreae farbige Wiecergaben von Meisterverken der Malerel
Verlagea Sie Proapekt rom Verlag DIEPIRERDRUCHE
Verlags-GmbH., Mínehea, Georgenotr, 15
Minzenhanduung Otto Helbing Maht.
Inh. Karl Kreß
Ankauf, Auktionen, Verkauf


M1fons Graber, Wien

## Spiel des Lebens

Heia, Weib, Gesang und Karlenspiel Sind für den Stärksten selbst zu vied, Heshalh der Measch, in daklen Drang. Zunächst pleifl auf den Lobgesang. Lis dauert langle, bis er streicht

## Liebe Jugend!

## Jägerlatein

In oiner Aufnahmepause sitzen ein paar Schauspieler in der Kantine zusammen, mitten unter ihnen Hans Albers. Zwei von seinen Kollegon sind Jäger und Angler und überbieten sich in der Erzählung angeblicher Erlebnisse, bei deren Latein sich einem kahlgewordenen Obertörster die letzten drei Haare gesträubt hätten.

Mit einem Mal holt Albers tief Luft , Ich habe da mal", erzăhlt er, aut meinem Grundstuck am Starnberger See oine Ente

## Zeichenpapiere

,STANLHART⿷ hochtransparent $u$. äußerst zäh

## Alles für des Konstruktionsbüro ZEICHENBEDARF Otto Schiller

 München, Brienner Str. 34, Tel. 57650Das lieib (es fallt dies gar nicht leichH!). Der Arzt serbietet dann den Wein.
Voin denn: se mag of Fruchtsaff sein! es bleibi, zum gutea Lebensail. 1/s lekter Trumpi da* Karlenspiel.
mit fünf Küken gehabt und eine Dackelhündin. Eines Tages holt der Fuchs die Entenmutter. Ehe wir die Frage der Waisenbetreuung entscheiden konnten, hatte dle Hündin von sich aus schon gehandelt. Sie zog die fünf kleinen gelben Federbüschel auf. Und was meinen Sie, meine Herren? Nach 14 Tagen fingen die Entlein an zu bellenl"
H. I.

## Zweimal Jugend

Als dein trever Abonnent muB ich dir nun auch diese Geschichte erzahlen, die sich boi uns mal zugetragen hat. Wir erwarten ein Kind. Meine Frou liegt in den Wehen. Ich telephoniere um die Hebamme und da sie nicht gleich zur Stelle ist, 10 ephoniere ich ein zweites Mal. Endlich lautels. Ich laufe zur Tür, offne und sehe eine ătiete Frau vor mir. "Sind Sio die Hebamme?" frage ich. "Naa Herr", sagt sie, .i bring die ,Jugend:."

## GALERIE AM LENBACHPLATZ <br> FRIEDRICH H, ZINCKGRAF (rorm. D. HEINEMANN)

MONCHEN
GEDACHTNIS-AUSSTELLUNG
ERNSTREINHARDZIMMERMANN

[^5]


## NANNA-DASBERUHMTEMODELL

Zarah loander wird domndichat in oinem film die "Nanna" darstellen, das berühmie rörmische Modell Anselm Feuerbachs. Hrer sei dio fur den großen Kunstler so uberaus fruchtbor und iur den Monschen Feuerbach so traplsch gowasone Verbindung mil jener Anna Risi, der schonen Schustersfrau ous Trastovero, in den

In Rom hatte Feuerbach ein großes Glück. Hier war er - abgestoßen von den Berufsmodellen, wie sie damals die "Spanische Treppe" in Rom belagerten - standig ouf der Suche gewesen nach einem schlichten, natürlichen Wesen, das noch ohne falsches Pathos und angelerntor Geste mit dem Instinkt eines unverdorbenen Gofühls seinen künstlerischen Absichten entgegenzukommen verstehen würde. Es war im Jahre 1850, als der 30 jährige bildhübsche Anselm Feuerbach eines Toges lebhaft diskutiorond mit dom Kupferstecher Julius Allgeyer durch die Via del Tritone seinem Atelier im Palazzo Costa zustrebte. "Plotzlich erblicten wir", schrieb sein späterer Biograph Allgeyer, ,eine Frau, die mit einem Kinde auf dem Arme unter einem offenen Fenster stand.

Die Frau, eine Erscheinung von geradezui imponierender Hoheit mochte Mitte der Zwanzig sein. Eine Last von dunklon Haaren umrahmte die strengen, von einem melancholischen Ausdruck gemilderten Züge, deren Schnitt von der reinsten, tomischen Abstammung zeugten. Von dem wundersamen Bilde uberrascht und gefesselt, zögerte Feuerbach unwillkürlich einigo Augenblicke im Weiterschreiten und über das ernste Antlizz der Frau glitt ein fluichtigos láchein..." Schon bald nach dieser ersten Begegnung stand Anna Risi, so hieß dieses herbe, schöne Ehewelb eines Schuhmachors aus dor römischon Vorstadt Trastevere dem deutschen Maler Modell zu einer Madonna. Und nunmehr sollte Feuerbach nicht mehr müde werden, diese Frau immer wieder zu malen, als Portröt und häufiger noch auf Gemälden, in denen sie als formvollendete Verkorperung von Gestalten der klassischen Dichtung erschien.

Henriette Feuerbach, die Stiefmuttor, orhielt in Heidelberg von ihrem Anselm begeisterte Schilderungen Nannas, dem immer mehr goliebten Moḍell.

Wonn die Sludien fertig, den worden, kann kon 165 nichi bostimmen, do ich zu viel vorm Modoll ab. hainge... Das Modell ist sehr sehón und durtte eiamal Iphigenle werden und Im Gestmahl figurieren, . ICh hoffe, nechste Woche meine Kople
beinah' zu vollenden so Gott will, idibt mich das beinah zu vollenden, so Gott wIII, Iabt mich das
Madoll nicht im stich.

Don 25, Januar $18 \$ 1$
leh habe einen Kopf und Halbtigur im Um. breit-Rahmen boinahe vollendet, nun hat sich das Modell unlerdessen mit ihrem Mann uberworfen, von ihm gotrennt, und sagte mir vor acht Tagon, das tie aut 15 Tage ins Kloster ginge: es wat mir hóchst tatal. - Sicher haben sie sio zur Strate auf die Zeit hineingetan, und nun habe lch dle Sorgo, das slo ISnger ausblolbt, wie es belim romischon Weson so hauflg ist oder gar nicht mehr kommt. Wie argerlich mir die Verzóperunn ist, kannst Du Dir denken; Ich hofle da der Temmin bald ablauft da3 sio kommt, sonst maste ich die ist, sle nach andern xu vollenden, da thr Kopl ist, so nach andern xu vollend

Den 2 Mai 185
Die nächsten drei Monate widme ich ganz meinem Modell. Cardwelt hat mir ein griochisches Gewand geschneidert und nuis solltest Du die hohe Gestalt sich darin bowegen sehen. Solche Dinge lassen sich nicht beschreiben, Ich habe gaglaubl, eine statue von Phidias zu sehen. Es last sich da in Elto nichts erreichon, da heibt of Zoit und beobachten, - Wo finde ich dos, und was das besto ist, dioperion lat anstandig und willig. hören mir, um ein Uhi kommt das Modell bis sochs, und so geht es einen Tag wie den andern.


## Na!na

Anselm Feuerbach

Böcklin zehrt und macht Den 8. Mal 1861 hat ilich ganz out die idylle goworton, mein sinn steht nach dom Hochsten, Gewalt dor Form und
leidenschafticher Ausdruck der Seele, Elemente.
die mir nur hier zu Oebole stohen... Eine groDe die mit nur hier zu oebole stehen... Eine grose phigenic steht boroits do, noch langom suchon ontworten, boi Hagol und Sturm, sio soll ganz gewinnen... Meln omes Modelt hat eine unhell. bare Horzkrankhoit, wetwogen lch auch das Rouchen gelasson habe, und es ist anzunehmon, das ich der letzle vielleicht bin, cem es vergonnt ist, dle Zuge nachzubilden. Sle kommt gern zu mil died ich mache Immor viole sodice, una sle autzuheitern und autzuschouchon aus dom Ernst an don Gedankea eines unvermeidichen Unterganges. Das sind so Dinge In der Welt, wahrend lch die feste
Uberzeugung habe, mein Gluck ru grundon.

Freitag abends (Fobruar?) 1862 Was meine Verhaltnisse, meln Leben hier botilft, so kann ich Dir mit wenigen Worten vollen Boschoid gobon; ich bin im Besitz des schönsten Baschoid gebon; ich bin im Besitz dos schonston
Modelles von gant Rom, zum Neld und Arger aller Künstler, die abgetahren sind. Die Person hat mit zu liobo alle und die grobten Anträge hat mir zu liobo alle und die gropten Antrage chen, das, wenn ich int Arboit gobe bis xu melner Abrelse, Ich sicher sein kann, dab ich der etzte bin, dom es vergobnnt ist, zie zu malen. - Man kann um solchen Prois schon einige schlaiose Nachte zubringen. Das Liebestachen, die of wolgen Heiratsplànen. die Du hast, Im Wege sind rorwalten, darubor sel ganz ruhtg. es ist nichts on alledom, ihr Lobenswandel ist anerkannt tadel. os und da sio verthoiratet ist, so ist os toino Neigung und Verehrung
Der Bilchaver 30 seph von Kopl berichte Fieundschait mit thin ist nicht moglichl Olt schlot Freundschaft mit itmist is in motimnisvoll in soln Atelier in und ac of sich geheimnisvoll in saln Atelier ein und zeig. Abend im Cate konnte ot init oinem gosprzichig sehr Ilobenswlirdla seln, elnen aut den riachsten Morgon zu sich ins Ateller einladen. Kem man Morgen zu aich ins Atelier einiaden, Kem man erbach hatte ein Modoll, das auch lch häufiger benutzie, dle Frau eines Schuhmachers. Nanna, gros, ernst, mit interessantem Gesicht, herrilichen chwarzen Haaren, von Gestalt magor, obor ficht ohne Grandexta. Er brachte sle Jahrelang aut toi. ien Bildern an.
In selnom Briot vom 20. Juni 1862 schrelbi F e U erbach: Dio schóne Anna begrelft gar nicht was das for Menschen sein milissen da drauben de mich so herumziehen, wahrend man mir bildduion setzon sollte. So gibts doch noch Loute die mich gern haben und kapieren

Rom, den 24. Juni
Ich ware manchmal vorzwolfelt ... ich habo Ruhe und Zuversicht meinem schönon Modell 24 danken, die mich begelster), und die mich Imme nit froundlichen. Worfen borubigt und aufmuntert

Moino boston ideon verdanke ich dor frou, die mir fur meine Xunst unentbehrlich geworden

Ist: gothe das Leben aller bedeutendon Menschon durch, so wist Du tindon, das ot to soin mub, -
Mein Name wachst, moine Kunst vitd Immer vollMein Nome wachst, moine Kunsi
ondeter und molin sinn festes.

Baron von Schack, Feuerbachs Auftraggeber in München, wird jedoch immer unzuftiedener mit dem Maler. - Schack schoint es wünschenswert, daß er von jetzt an diesem Modell, welches notwendig Monotonie in seine Werke bringen mübte, für immer entsagen möge". Seiner Mutter, die ihrem Anselm schonend Schacks Meinung beibringt, schreibt Feuerbach unterm 28. Oktober 1863.
lch danke Dir, liobe Mutter, fur die Art, mit der Du mein Verhaitnis mit Anne berunist, . Ich sago nur so viel, wern es ein Buch in der Welt gibt in dom os goschriobon stoht, dab man das W/eib Leld geteilt hat, alle begelsterung dio froud und wach geteilt hat, alle begeisterung fur dio Kunst wach gehaiten hol, wenn es geschrieben steht. sie welche sio soien, verlasson soll, dab sio oe notig! waro, in Irgend einon fremden Dienst odet sonst wo zu gehen, dann bin ich bereit, $2 u$ renun zieren, vorderhand habo lch noch Mut und Storko genug, sie zu schutzen...gegen jedermann.

Rom, Neujahrstag 186
Was moin lebon anbelangi, so bin ich niomand ats Gott und Dir Rechenschait sehuldig, und mand ats Golt und Dir Rechenschalt sehuldig, und
wenn des, was meine Kunst zart, innig und unwenn dos, was meine kunsi zart, innig und un so hat mir niemand etwas vorzuschroibon. Mogen die anderen Herron Malet sich mit Huren abgogen und Huren malen nach methem sinne. was geht es mich an. tith stehe trotz meiner Armul allen gegeniber nobel da.
Die aufopferungsvolle, ober ouch ein wenig eifersuchtige Stlefmultor Henriotte kommt Jedoch man aus den Sorgon um. hron Ansoim horaus? dos ganz um Nonno krelsende Einzalhelten ubel in gom hintorbracht Aufbegehrend schroibl dle ser an 11 Mai 1864: Die paar Soldontolzon, die der arme Teutel von Ftau trigt die mir in, die Malerel dienen und gedient hoben und in dor Malerel dienen und gedionl haben, und die sie gonnen Umsomehr da ich mein heiliges Ehren wort gebe das der tuxus mich nicht ruiniort und ich gern habo das die teute, deren Persínilich ich gemn habo, das die Leute, deren Personlichhaben, anstandig angezogen sind: was mich zu tur trifti, so gebe ich vietloicht zu wenig acht, doch bin ich immer der feverbach, glolchviel, welchen Rock ich anhabe.
Abet Anselm Feuerbach entdeckte bald darauf, dab ith seine geliebte Nenna hinterging und belog. Anspruchsvoll hatte der Idealist immer mehr von der einfachen, gutmütigen Frau verlangt als sie auf dié Daver geben konnte. So lief sie dem armen Anselm davon und ging zu wohlhabenderen Malern, die ihr mehr boten. Feuerbach brach zusammen und suchte Trost bel seiner Mutter. Diese schrieb am 16. Mai 1865 aus Baden-Baden an Julius Allgeyer
Anselm ist da... Nach einom männilichen plotr Iichen Entschlub, den er tapier und frisch voll fuhrle, hier angekommea, wohin ich lhm entgegen ging :.. Wir missen tha Jetzi gans systematisch on leib und Soolo pfiogon
Wieder autgerlchtet, kehrte Fouerbach ibor Flo. renz in Gesellschaft mit Marées nach Rom zuriack, von wo or im Dezember 1865 schrelbt:
Kenstler Vetlust meinos Modelles, was fur den Konsier die Seele ist, labt sich hart fuhlon; wurdo die Welt nur halb meing Noblesse habon, so wurdon solche gemoino Goschichten nle passioren Was Eraven anbolangt, so brauche teh keino Haus frau, aber aine Muse, dio meinon Schónheitssinn belebt und main Herz edelt.... Da solche heut zutage nicht zu haben sind, so bleibt es wie es

Aber er gesteht spater einmal: Wor mich kennt dem brauche ich nicht erst $x \mathrm{u}$ sagen, dab ein Woson, das mich in solcher Weise durch Jahre on sich 2 u halten vermochto, nichts gowahnliches seln konnte; ich wurdo mich fut immer mil thi verbunden haben, wenn eine scheiduag und wledorvoreinigung nicht domals in Rom zu don Unmöglichkerten gehort histo. - Inzwischen fand er In dot Romorin Lucia B punacel oin neues Modell. Und am s. Dezember 1868 sah or noch einmal Nanna:
jie nove Iphigenio wird mir unentbehrlich. Das Original der alten hat mich gestorn im traurigsten Zustonde auf der Strabe ongebettelt. Ich so wird os bald alles gohen, dieng goantwortol. Genfus versilidigt haben...

Ausgowlhlt von Theotzbbert


Hans Carossa
Ernst Penzoldt

## Exfte Blüten，erfte Blätter

VON

ANTON SCHNACK

Jn Der froe，Dem ewigen Mutterfdoofe， Jft wièer Lebendiglizit．
Auferftehunggbereit
Sind Blumen mit lidtraärtsgeridtetem 5 tofe．
Der bodksbärtige Dan kann fehen， wie fie wadtren uno wühlen Unঠ Dir wärmenden minde［djon fühlen Uno fich ftredzen und unruhig drehen．

Dielleidtt fallen noch ver［pätete flodken Und die Lanòfhaft ift fröftelno unò grau， Fber die unterivdifden Felcthe und Glodien träumen f币ぁon himmlifctes Blau．

Den unteriroifが元 fummeln miro es im Delige heif， Bolò meròen fie，felig，blütenmehlig，bummeln 3mifhen fuflattidgerlb und Sdnneeglödkdenmeif．

# Gerverberat Gichpielbauer befucht Mailano 

Von Withelm Lulaad Krifel

Der lefate Eag ieince Jralicnauiznthaltes fiibrte ien Geverberat Gidypielbauer nad Miai. lanb. Der Fraverberat war auf Dern Mailanter Zriedjof nengiecig, ven dem man fidh an icment Miñdgner Etammifid) fo biel erablyl batte. Eein Mefic, out Deforatear Efterl, iobwarims son cinear Eafé, zas lid auf Dan Datb Des beriflyten Domes befimbe, Dem §raulein Suil irbuid, einer Qebrevin aus den nowdidem Ge:
 Den beizen Babern amgejdlojien batte, ithwebre in italimificer Eribjabrsbut ver. Foren alten Gut liés fir gleidy im תuffer:
Graverberat (Widjpielbanee erercibfe mif feinca Geleite an früben Zormittag 己ic lonbareitioc Sauplitadt. Den ryten Eindruit nvolten fid
 tifg (al) alles aus umb fablgelb laftete oer 5im: mel uber ftaubigen, rukigen Etraken. Zernvum dert idhmpperten Mailande neue (Gajfe une redten bie ghajen in Die Soblec. Wher prit (5jd)pidbaner iprad) aus, twas alle io befrem dete:

Jdh módyt जlof wifien, was da riaentlid a io ftinft. Mian fitht nidts, man tweik nidt won twas, aber fitinten tuts merosuäfiq. Eagen Eic das níht aud, हैraukin Suuliebuíd?"

28 em id) elyrlid) fein will, atd id) bin son diefon eigenartigen (Gernd tmanyentlyn beriflyt Jid dadhte mir obnchin MRailano amers."

Im Cuiben hat eben die Suft uiberbaupt rinen andern Ebaralfirt", wanbte Efterl vin.
hoir mir cod mit Deinm Euiben aut! Jdt glaub, Daf́ bei dir a M1tijtbaufen, vern er untas

(Ss if mobl das beite, meine 5erren, id bet
 Jonen afparen, $\mathrm{daj} \mathrm{E}_{\mathrm{ic}}$ mit mix aud) mur weitere bunbert Mieter olve Syut laufen miffen. Зu Fomídee 2fnblin! "*

Walo liefen fie Milemefer ab, weil ibnen
 feine lymbert Mieter uebr gumaten wolte. Sie languedigiten Gtadwierted Durrdytreiften fie nuf
 Saien rat ein Whumenladen.
 Dor Die Syufauiezai idjon venominidte, ..ith módt' bles teifecn, was oic Jtaliener uit Dic aanzen Zhmmen madyen. Pie Pbumen bodb nidt alle Zag Jiamenstag baben wer filberne Joed. geft wett the Becroigung!
(Segen nan Llbe varen fie in Mailand cins getreffen; gegen modf Llbe sierte \&raulen §uil= iebuidhe ropf our mene Sut. Mad Dec zoplt mborcißigiten Syutprobe im oritten Seidait batte fie nidht mefle den Jüt gefmoen, bie Ђerren in rinen weitren Saken sn idbleppen.
Eo falsen fie immerthin vor Bem Eflen Oen Sem, Dem es gelang, zuntidht aud feinen nehen
 Eyjt im Jumern entiatidite er fic.
(Ein Sumpterer if es maturlid). Ein grofere Runthect' fogar. Aber wenin id an ben Joblnce Devin Dentel" Hno Exaulutein Suiliebuith's (ee Danfen fighierten um den newen §ribjiahrobut, Dee ifr gank une yar nidt gefict.

Tiv ja", meinte Der Genverbetat, "er ware ja won imen auth gans jabin, aber man bat kalf gat nimmer tas (Sefuibl, Dab eas cine Kirde if. Da pebte su wie in virten Zaubenidhlag. Uno nadler dic Étible, wic in tintm Mëbel. lager alle aufeinanbor aeftelt."

Die Eftiblithen mit Den firobgrfledtenen Eigen bauften fids ;u beden Eeiten Des Shaupt: idiffis, mas (Gidipiellonurn ned) nie geief)en batte. Umije aubgercumiter wirfte auf inn Die twite 5alle, barin fid st らumberten, in 2lberbimeteren, allein uio in (5rappen, Stanle in Sinderbocfern, in farietten Insügen, in Eperts foftumen unb Eouriftenftiefeln ergingen. Olle blaftetten in Dem glezibru Difen roten Buidetein,
b/itben Hacheintander ver ben aleidens Eaufon, Efulpturen une 2ltarbilean fitben mio blidten ab ume su mit oer akiden pilidtagnâken Ebr= furdt zur Dede cmpor.

Efted itute bas weniger. Jom liti bis Gají auf $\delta$ onn Someach feine Xuke. Liem or mur Den 2fifgang gevupi batfe! 2Bic ore funtibe: icienite Sidbbaber, io cmin zurdieridte er Die legte Eeitentapolle tumo Die legte Jijide. Une mit janfer Bevali Dridte er an icoe geiditolite. ne Miorte.

Jeget kojt allweil g'ingt, on femmit Dich ans in 2) tailans, Denveil wetift net amal, we is bo aufs Dad) mauigetht."

Mailund bat idflicklid) a Million Eins: webnew. Da febt boch nut a jebs Iurl aufin Etaotplan."

2lit is jowicje moridt. Jit griduitr, ivis madkn, Daß ma balb in Erieblof nansfemmen, Daum hain ma'n binter uns."

Nan verlié̄ geruimion Den Dem, abre nur, am delfen Xußenfrenten zu unterfudgen. Him Am gansen Bau fübre fie Eiterl, feine Effen une Pemen 2 Binetel eripacte er ibnen. ©ine Ereppe auifs Dady fand fidy nirgende. Eo gingen fie abernals in Den Dom binein amb irrten frens amb quer Durd die Suifternis Der riefigen Mhar. methallen.
(Ee, jeft mag if) nimmer!" Ser Dult! ftreifte. Wiet ums ßecreda geb) id) weciter! Euth bir Dein danijdres Eafé iolangit magit.
 ans. Eo a Djechere!!"
(Bar foa Wiedyere! MGenn ou did fur nidto intereficerf, nodber joll fidh a anders audh für
 von Miailane."

Sas 23ibtigite von Miailame ift ber Stires bof. Mitit Deisem fantummen (Gafe fübeft ums in סerer Sird) umeinamber wie in an gergaten auf in Dtoberieft: "

231, bit, beididtigte §tālein Syilic Wrifo, "wir fino an cinem getveibten Drt."

Itdy mas, geweifoer Det bin, gervelfter Drt ber. शiaus will fit) anal und zum శrive: bof.

Oer Meffe fotyow fid, nie mefor in jeinem Qeben Keijebegleifer $\mathrm{S}^{11}$ ipielen. Sieber blof von Mlünden nad) Candsbut su fabren, aber als jein rigener Soert. Jn Miailun ume nidt aaf Difien Cafe oben!

15 beber untem 5auptportal, famen Dic Drei पerabe recht,, tim das Ђereintreethen rines Whfertgene über Mailane at etteber. ©os gó Dermagen, Daß die weite Piaza im TuE
 Ediffbetidbige zie lebten Sakgänger tetteten
„Ou leber Gott, mean neter But!", unt jekte fidy Fraiulein bülsbaid.

Jefs bam ma Die Brifteruma! 23eil mall Ђert Jefic sa Deim am liebjen ubernado. ten härt woll'n.

Eiterl emtiann fid ber (Balletic Bittocia Ennmanutle ans Den Bacocter.

Dieier Xegern trifit fint ausgezeifonet. Romme twic bettell. Roumt gar nidht ithoner fein. Siun werien wir das 23 umber ben Mais lame erfit ritbtig erleten."
Uno er flathtete mit sen beiom au den alase überàatyten Etrakien der (Satleria Ginuiber.

Siax, bei Ebianfi umb Malalfazeni Pobrte 3 uftieesenbeit cin!: Dic Bemaiter berubigten fids. Miedtre is dramfen ithatten, bier ging tas Etrakenlaben im Erodfren weitet. Nian fdien

 noumbern umo za loben.

Iber man warbe mibes. Der Plakregen
artere in cinea Sauctregen ahts. Sta Exefen Damanctit, Dafi lie bier Bejongene auf cinter froderen Onfel watell - innitten eine walles-


Eine gate Quit if ja jets. 2low suir bäts oods lieber neifergeitmenter als bas Eamwetter.
 bäten twir beat diegen audy anidyaum Pornen amb das Dumidide Eaje bat midh fovifo nity mterciliert, LBaten wir nidht bic gante-3eit in

 aciebra une alles."
 wari Jeraas, Dak man weach ifr Den Dors mittag vertrobelt babe. Desbatb gat lie fith reitios Dem Poitiortenedoreiben bin: Jlus acan tereliden Miailane mit Eent freshaften Divit.

2Bas fitbit bem ani Dem Exirobof, Dutel?
 Orabunaler, io greys rive a Rapelle. Enat, was wsifer? Sa lauifi den cincm Grabitein zun ambern, idbaytt dir das (Srab an un) is iell uin ;um Edhluk nirbe dir genau io lamg: weilia twie da bermen. In Eriedsei mit io grober Eräber, ben fam ids mir leid)t vor ftellen. Sa braud id) net bin."
-ISas baí Dem Du von Denan Eajé? Da Eafit ;umit tauleno Etafiel fleigen, bis dak D' Broben bjit umb nadblyer, was ie nadjler? Cimen Saffee friegit, der yeman io hantig idereff wie der ba berinmen unio nebenbed fommit dir die Sausdaider und Ranin ven Mailane anichaum. Eteigft blof binauf, Dafi D' wieber ranterftrigen fonmi.

Sieber itcig ifh in Dir Sjähe, ale DaẺ if thaneenlarg iwiiden (Oräber umeinamberlaui. Whas io Demm idwen! Sa fiebyt halt Ffguren und Mensijir aus Maxume det (3ipe wer Granit wer ftatt einer Erabefapelf'n fowit alciof a paat Eulsene unb ifalienïithe Namen lieft. Eo roie in umerm 2galdifiebof, io wite Dat eben gleid an ganzen Saufen geben. 2bennt
 ausgejdaat bat. RBeil fid das fein Mienid net merten fomn."
(Un) Du nodber mit Demen alten Sads wen Denn Som? Phiemit, ou trin't fid Der Hafice anders? Das Eamiti ou : Mandyen acroaio bam. Sa gebit auif die すुraurntirm
 Haffer mit. 2a fanmit nadfler met bloÉ aufin Sady, fendern alcidh aiff n Sirchturm freb'n Safiee trinten."

Th fann gax uet wertithen, wieje bab ou arad ietst jo bericilim bili nuf an Friwebpi.
 ivenant aui'n Friedboi geton muget um) auf Alkerbeiligen taftit Didh am licbern in's Bert legen. Tiet amal an Elajer Ert! bift auf : Qecid gangen."
 Dudy an Ertl ©lajer iej Yink. Du bift ia aud aree :' Mailane io veríifen auf o Mird. Sabeim bringt mant dich in Ecine Mird)' nein imi da Gringt man difl aus der Jithb nimmer rams. Da möds/t an Safice auch ned aufin Worthatrar eroben trinter."

Der Genverterat oriafte jeinen Mailen Durd. Gie fubren zum Frieblei binans. Int cin (5räberbelidtigen twar freilid) nid)t zu Denten. Sif marmoctem lharifie oer pompóirn Grab: fätent mgten in ein troflojes (Sratu bincin, wabtrenb usm Boten ber Sifes autipriste, io Platideten Dic 2Baliermalien bernievr. Dic Drei begnigten fifl mit dem Eautengang oer Huen


 $i^{41}$ jotzen.
2. Rarma fhauft Demn iest die Gräber net an? Jesgt boft ams alle ranegepprengt miot mun mathit net an cinsigen Eibrit in Eximbov bimein."

Ift gat net nomembia. İd febs s fa wen bice aid. Dir Sampinade ift, za $\overline{3}$ ift an Etanmitiod fagen Pann, id kin :' Maxikom



Dam feleten fie sur (Salleria surind, Sier
 dig. Jindorm fic hidy ithon rinen pänslift me palienden Ēribjabrslyut gefaujt batte, um jo Die Jerren nidgt marten an fafien, wollte fie iffen demn Dod nidt alle wimidee opform.
-3at ith mir iest in bifiden das waten: bans bier ontiben an. Bio oie forren ibren Segnaf getcunfen babea, bin ich langit wieber ba. ${ }^{\text {" }}$

Cie war meder mady den exfen mods nad Dem anciten fieguaf ivieder Da. Eit Glieb uibers haupt mulidytar.
„ Eas erite umo Das lethe Nhal, Daß̉ id mit an Sraurnjammet sovfin fals", idtumpite Eidypielbauer. "Dir yanjen (Mlaboady ben

## Unter der Lampe

Antlita, in das Licht erhoben, ganz von goldnem Schein umkranzt, Augenpaar, vom Flammenspiel beglänzt, lichelst Giite, lächelst mir Erbarmen, kiindest Zuflucht und Umarmen, schöner Mund -: nur du bleibst still.

Doch in deinem scheuen Schweigen - ich bescheid mich wie er will atmet schon der Trost der Nacht, locket schon der neue Morgen, der aus der durchlebten Nähe götterstark erwacht...

Aarl haw Hation.

Derer, twe beibts, won Derer Gallerie madion mir sum Sala nane. Zluger dene ©lasoadel Gab id überbaupt nod nichts aítben von Ohailano, Bor lautern Sut-(Einfaujen. Jet5t, tocil of Jicqnen amigetort bat, fannt butern bleiben, bis is Der Gnabigen belidet, ia cr= iकtrimen."
. Eielit, tocmait mod a bilies getwarter
 bates Frimblisivvetter waid |ekst."
, Hityn! Bin jrob, dalf id Dcaugen war. Dic Eann ja auf $0^{\circ}$ Thadt um fods 1 Lbr aud) etit retome Ponimen."
Llit jedse llfy toarteten fie ned immes. Yefot rindfe aurb Ejited ans. Shn lodten Warentians uni Gdaufentier nidit meniger.

MKerift was, id juch jegt pie Syulictbuid. Id garantict oir, in zefn Dltimuten bab idje. Keinit, wir jeben uns nod a Efumb ber? ED a Kídfidoslofigteit."
Er eridien totiädeliath nuit Der Eefowtin alleroings eine gejchlagene Etumber ipater. Yumerfín touroe ©ídbpielbauer nedy vor ement libenteater betwabet. Eine bodfbulige farbens Frobe Sank batte fidb om Jiebentifid nieere gelantra imb Den (Fenverberat mit feurigen
 lidh culabate belien 13ibertanesfrafi. Serabe verjudte or, mit Silfe von "Echaftiqualiti" un)
 ipredende Llinterhaltung ansubaturn, als Jeific tuno Qefrevin auf ifn jutraten.

Mit Demi 2bendjag fufren fie ber Ectupcizer Greaje zu. Dir Qebrerin boute an Qeibesumfong fablinge zugenommen. Eie faß da, ale jeicn ibre Llmitante ubcraus qeiequete. Lurabig ruicte fie auf ifrem Maf berum, idielte foben mad allen Eriten uno flifiterte:
„Odredlidh unacididt von mis. Soabe on in Evjatiinen getauft, icmparzer Eant, ow Mailander Soun daraui actift. Jegt mujf id
 idmungeli. Furditbar oumm bun mis. (Fibts Dis gleiben Milien in Magocbutg. Dadre elen su jpiit earan. Fommte nidy riviert felyen. Eme Dracht, Dicjer Dem, pons in Gold gro

B. Blecker

# IM KÚNSTLERHAUS AM LENBACHPLATZ KAMERADSCHAFT DER KUNSTLER MUUNCHEN EV. 

Die Kameradschaft lacht

## Das gebrauchto Bild

Ein junges Paar, dem das Glück der Flitterwochen noch in den Augen leuchte1, kommt in oinen Mannheimer Kunstladen und ist zunächst verlegen. Der Kunsthändler kommt ihnen hilfsbereit entgegen und zoigt ihnen neue und alte Meister, Kopien und Stiche, Handzeichnungen und Schnitte. Schließlich sucht die junge Frau nach einem geelgneten Wort und zwitschert, ob der Herr nicht ein "gebrauchtes" Bild $z u$ verkaufen hätte

## Der Grund

Ein kleines Brüderchen ist angekommen. Kloin Inge darf sich don Nougeborenen im Körbchen ansehen, der ganz still liegt. Da fragt Inge: "Mutti, er kann wohl noch nicht sprechen?" - "Nein, er kann noch nicht sprechen." Aber Inge will mehr wissen: ., Warum kann er denn noch nicht sprechen," Da antwortet die Mutter: "Das weil ich nicht." - "Aber ich weiB es", sagt jetzt Inge. Nun ist das Fragen an der Mutter: "Nun, warum denn?" - "Ach", meint Inge, "er soll mir bloß nicht sagen, wo or hergekommen ist."

## Der Unterschied

Ich saß mit Zirkel und Lineal über einer technischen Zeichnung, als mein Freund Gustav eintrat. Von Beruf freler Graphiker, sah er meinem Tun eine Zeitlang mit sachverständigem Interesse zu und meinte
dann: "Du hast's gut, mein Lieber!" - "Ich - wie meinst du das? Vergiß nicht, "daß das Prăzisionsarbeit ist! Da muß alles bis aut einen halbon Millimeter genau stimmen, da kann man nicht so einfach drautlos zeichnen wie thi und sich nachher auf künstlerische Phantasie oder personiliche Auffassung herausreden." - "So meine ich das ja auch nicht." - Sondern. . ?" "Sondern daß du dich viel leichter tust, weil du uberall danoben schreiben kannst, was das ist: Widerloger, Eisenträger, Verstrebung usw. Das wenn wir auch dürftenl'
hanns.

L.onbach

## Kleine Nachrichten

Das Graphische Kabinatt (Gunther Frankg, Brionnor straBe st, zeigt oine Ausstellung von Max Unold.

In Bergverlag München eischeint domnachst ain Geschichtenbuch von Joseph Maria Lu:z "Im Hintergrund dio Frauenturme".

Die Jugend" brachte in ibrem letzion Hort Ausschnitie aus der neuen Komodfe Ka rl Va lentins aritter von Uakenstein" Dos Stuck. mit Karl Valentin. Annemio Flischoi und Olto Zagle in den Hauptiollen, blelbt wegen des auberordentlich groden Erfolges noch einige Zeit auf dem Spielplan der Ritierspelunke itn Farbergrabon.

Von Hans Brandenburg erscheint soobon In Kalsers Kleiner Reihe cVerlag Ed Kalser, Bohm. boipal oin Bandchen Jehr der Sinne Johr de: Soele. Naturbilder und talenpredigten"

Inge Schelbner-Reuter wurde $u$ a. zu einern WHW-Konzert nach tandsberg an lech verpilichtel. Der tschechische Rundfunk brachte losef Martin
Ba u or s Horspiel. Das loben Im Traum" in der Uberselzung von Joza Mach

Helma Panke wurdo zu einem Oratorium bel der Bellinet Phitha:monie for dio nachste Konzert. solson verptichtel.

Otto Wernicko hatto im Deutschon Theater in Seilin in Gilbrichs ..Dor Erbe seiner selbst' wioderum einen groben Erfolg.

Rosi Schmid spielt in Berlin mit dea Stactichen Orchestel am 2. Marz clas Klavier.Konzelt von Schumann.

Unser Tifolbild: Appilo vom Jupitertempol zu
Olympia.


H. Kaspar

## Gaetanos Sohn ist gestorben

Von Wolffeder

Lhut Golf ven Ealeme liegr thyitane. Mo batte eime rielige 25ege viele weike, graute und bunte Mujdeln auf Die rotbraune Solienivudy unter boun Jltonte Gan Angelo gejdyocimm, io idmumern dic Sausder auf das jatthlate Meer berinter, in untegelmäfigen Ierralien an bas nodte Geftein geflommert. Jutr cine grobe Etraje führt ourd Den Drt. Es ift ntin Etidt= dom, Elgnowe". Kaf Dirien Emake falyen Die bunten Ziveiräderfarten det 2 Siembanern, De illuten Earre;ien mit cuiven mageren Dieroblen Oavor tum ciment EennenDad fur dic Eremern, Die nad Minvello ceve Gorrent mollen, Denn Dit Eonae brentit boun glatblauen 5immel. ESs gibt nur die cine EtraEs. HHe anderent 2 Bege lime Ireppen mit wor weif wie viden Etuifu, bis bod in Die Betge Ginanf, wo cie leften Sbayier telem. Es famm fie niemanio sáhlen, héditeno tiner. Wartane.

Gaetano muLB fie alle exteigen, otenn er ift bet Brieftrages oce Sttes uno ubt isit Yabren Die ien Beruf aus. Viken is eine Sammelsleiter
gübe, er witide fic trob jentes Llters bintai: laufen un) feimen Edmaafer melor tum als jomit. Ilnd deni yetuas wirroe of genan io auf die Frage nad icinen Eimben annverten wic Em Qeuten, dic fehmintitig Brifie ernarten, mit vinen liftigen Endyeln su faltigen Begidy, vor Dem or mit acjpreitem Daunen ume 3eigetinget Die Sano orell., mifmte, fignore, nimte! Yiatos, gar nidte! - Er jt Prin Buipitroiger bon Hate wegen, Exin Beanter. Ex fut es ivie
 das Eepart uber die Eeniserftiagen ibleppen. Sure win paar Sire. Bir! Gelo firl fin Dort, we Der Piter reter Qandwcin ;wei Qire Feftet.

Hbec Gactane it iramig. Gein Padeln ha: or in bem verfallmen Shamsen in ber civital morta, in 2 mm verlafienen Etadttal, gdaîrn no Srancesce Prank liegt ume Det Dettere bat beate cin icht atmites (Fsfidt qemadif. Ein thuger JIam, Der Dettone, Det tweib, of Die Mieniden ain Eekw bleiben deer fterben, 13ie Fömte Gactane làdeln. Şrancesce if icin cin

 Qanb sithen falf umb mit Bevengängen ver: Dicate. Has io ftate war of. Meint, ir Daki richt ferben! Ser Dottere unD Dic Miadenna iderben telien... Ét bat ihr cine dife Merze
 Sulamint. De Miadoma wiro vetiteben, Daf es cin arekes Dpier ift . . Gartane icaitit and fitiat, Iteigt
 Spiet war amient. Exancesco ift tot umb we
 Jiar als Dev Sotere berausfonunt, balfen fie Die Sande bur dar hagen. ©r war boi caren Even uns irin Blid fönnte jdaden. Eie faufen Zabon, uni Don Édreiner at ruien, Der Den Eatg bringt.

2ir Marbloam סrumgen fiith an Goetone. - सNtes Seil fur Dide! twimiden fie. Die (5e fumbloit, Dot Sirait, Dit Jugeno Des Dabin. acidsidenen möge hid nui ( Eaetano übratragen, Demn der Ivte braacht fie midtt medr. Uns (Gartans, Der Ǩritütaper, banfl. Birle Mate, ubstall, wo er is treifen it. Etr ibhuttelt mit

 tiger! ©rata, hemerel"
 adiqung. Ees acht idmell Dort in Eüten. In Dean halten fie Dis Iutenmelis. Samn teagen fir Den Eama ani Dra 2Sagen, Det idywar: ans: 4ejdolagen ime mit dufterem Зierat ncidmuidd
 etivas topten. Etuman uno umbervegt grfit or voe Den weinenden §ranen ber, die folaen, in Ext Garruza felgt Der Piarter. Die Mief. buben lauien, dak ibre ropitaiber flatern, ung joblepyen den Mrans. Einen cinsigen nus. Blumen fimb jelten. EO fiest fith der But
 Etráomreppe zum Berafrirehof abjocigt. İari iegnet Der Priegter, Die Erägre Weben Den Earg anf ikre Édultern umb tragen bre Saî Daven. Eie mo Die Jiessbuben find alles


Dit Exiouragenten aetitreuen fids, teden vem MRin, won fleinen Gejdsaften une filatid. Ser Eod ift vergcien und bie iublithe Sebens: frube feat

Jiur (Gaetaw idsliegs ith nevty an. Ee bat don vern an Den Jätien yoit za brimgen. Ev bereimt or beiores. Das (Srab wirs ar ipater felen, dow man in Den Eelien ithag. Thetr broden Erde muli bier 㐫racht tragen in Der Selimbudt. Man famr Den Even bie Eree nicht idsufen. Es acht aud ie mit simer gomanerten Plotte. Wor otal legten Sans
 tenden Eara auf Den Edultern Der Erciager nart. Dic Mliegbuten millern ein Sirodern und Dic Mianmer fiherien miteinandes. Sis Eonne bintt auf Den Misifingbeidtlagen Der cifbenen Etabe unb Dic bunten, atmen Papiers blamen baxamf leudten jait ircoblid baja. Imm Theno wive Oactane binaufteigen zam Berairiebhef, soo eic Fremern oft hifin, wem fit traurig find, mio uber las Mieer bliden.

Illtes Bute für Enth, Gartane! - Euer
 - Babt Jor Bricfe? - Niment, Figmerel" Die woblbefomite Sandoreveruma, ore cin ifmodios, ideresalitus Qadheln Folat. Ge iviter Kaben in Dor ßurde nur furse Saner, aber fic ime gelvaltige lasbrinte En Yatur. Uno dam jibeim oif Emme viber, Miergen wiè (Jactano wiver Vädedn. Miergen iो alles veritbot. 2lud) dor ミoo! - Jtiente, innere! "

## Ein Stier tanzt Tango

Von Hans Reiser
RegenverheiBende Wolken standen Uber den tintenschwarzen Cordillerenzügen, die von der dunstloson, uberklaren Tropenluft so nahe gerückt woren, als könnte man sle mit oinem Steinwurf erreichen. Dabei war diese Uberdurchsichtige Luft orstickend schwill und zum Greifen dick in dem lang gestreckien Bergtal von Mogotes zusammengeballt. Moskiten und Zankudos schwirten aus dem FluBsumpt und uborschwärmten das kleine Dorf, dessen paar lehmverschmiorte, stellonweise weis ge tünchte Bambushãuser wie Trümmer von Kalkfelsen aus dem verstaubten Graugrün leuchteten
Der Wochenviehmarkt war beendet. Pe one, barfuß, mit ihren wagenradgroßen Strohhüten, die kakoobraunen, schafwollenen Panchos ubergeworfen, trieben unter Schreien und Lassowerfen die Kuhe und Jungtiere nach den Campos ihrer Herren. Vor der kleinen Kirche hatten zwe Knechte ihre Not mit einem unbotmäßigen schwarzen Stior, dor nicht unter das lasso kommen wollte und das tederseil jedesmal, wenn es gofabt hatte, mit trotzigem Kopfschwenken abschüttelte. - Plötzlich stutzte das gewaltige Tier, brülle dumpf aut und trable schweifpeitschend, den breiten Schädel mit den Spitzhörnern zu Soden gesonkt, uber die Plaza auf eine Gestalt zu, die aus einem Hauseingang getreten war. Es war eine Frau, ein Fröulein wohl, und ihr Tuch, o du kindische südamerikanische Farbenfreude!, ihre Man tilla leuchtete in einem so knallenden,


Fbr korseti. wasche. SPEZIAL-GESCHAFT Juliane Klopfer MUNCHEN
THEATINERSTR. 49, Tol. 26891 NEUHAUSERSTR. 13, Tel. 12071

## CAFÉ LUITPOLD

Die vornehm-gemütliche Gaststātte Münchens

## SEHENSWERTE RAUME PALMENGARTEN

Täglich nachmittags $\mathbf{u}$. abends erstklassige Künstlerkonzerte


4ats Got1
schreienden, satten und reinen Karminrot, daß es nicht nur den Augen oines Stieres weh tat; in einem so roten Rot, wie man es sonst nur noch auf den wunderschönen Musterfarbtabellen der Anilinfabriken findet; und wio der naive indianische Woibergeschmack es nun einmal liebt und durch. aus haben muß.
Die Frau aber stand mit aufgerissenen Augen da wie hypnotisiert, unfähig, einen Schritt zu ihrer Rettung zu tun. Wohin auch es gab keine Rettung. Die Hände hilflos zur Abwehr vorgestreckt, starrte sie der herangaloppierenden Bestie entgegen.

Auf der hölzernen Altone des Hotels Roca, des einzigen am Platze, lehnte ein Mann in weißer Tropenkleidung und sah dem Markttreiben zu; und setzte im gleichen Augenblick, als das Tier anfing zu rennen, mit einem Sprung über das Gelander, federte leicht im sandigen Boden auf, riß sein Jakett von den Schultern,


Hans Gots
schwenkte es hoch und lief dem wutenden Stier entgegen. Der Novillo, geblendet von dem blitzend weiben Jakett und gereizt durch die Kühnheit des Angroifers, ließ von der frau mit dem roten Tuch ab und rannte gegen den neven Feind in hopsenden Sprüngen. Eine halbe Armiange vor den drohend gesenkten Hörnern sprang der Angegriffene zur Seite und wandte sich mit einem raschen Ruck wieder dem tollon schwarzen Teutel zu. Und ebenso blizzortig folgte der Stier den geschmeidigon Bewegungon seines Gogners. Immer wieder suchte er in blinder Wut seine Horner in den Leib des Feindes zu stoBen, der immer wieder gewandt und beweglich auswich.
Menschen hatten sich um die Plaza gesammelt und beobachteten das gefahrvolle Spiel, dabei sorgsam auf ihre eigene sicherheit bedacht und zurückweichend, wenn die Kämptondon ihnen zu nahe kamen. Es herrschte nur eine Meinung: das seltsame Turnier konnte nur mit dem Tod oder mit der schweren Verwundung des kühnen Mannes enden! Sie hatten in ihm den Tanzlehrer Mario Reyes erkannt und wußten, daß der im Stierkampf unerfahrene Mann verloren war, oder es mußte ein Wunder geschehen. Die Augen des Stieres waren blutunterlaufen, aus seinem Maul flog der Schaum und klebte in Flocken an seinem schwarzen Fell. Und immer noch sprang der Mann mit dem weiBen Tuch, das wie eine Fahne um den massigen Stierschädel flatterte, nach links und nach rechts, vor und zurück, sich drehend und biegend, sichtbar ungeübt in den Kampfregeln und doch mit verbluffender Geschicklichkeit. Die Gaffer vergaßen Gefahr und Mitleid, so fesselte sie das nie gesehene Spiel, das noch aufregender


Graphik - Handzeidinungen - Kunstbüder Kunstantiquariat ED. WALZ München 13 Amalienstr. 38
Katalog bitte zu verianzen

## Werke

## Zeitschriften

Kataloge
Graph. Ffunftanftalt w. $\mathbf{~}$ ¢qü̈t
mûnden, fierenft. 8-10, Telefon 20763
HORST STOBBE
Bucherstube / München / Ritter-V.-Epp-Platz 8
Moderne Buchkunst und Graphik voa Menzel bis zur Qogenwart Katalog auf Wansch Kostanfrei
war als eine echte Corrida. Mit lebhaften Gesten begleiteten sie die grotesken Sprunge dor ungleichen Gegner, grelle Schreie und ermunternde Zurufe sprangen aus der Menge. Nur die Weiber jammerten und schlugen ein- uber das anderemal das Kreuz.
Als das grausige Gehopse schon länger dauerte, als irgendwer erwartet hatte, bemorkton dio Zuschaver auf das hochsto erstaunt etwas Neues, Die Sprünge des Tänzers wurden runder und weicher und glitten plotzlich in die Schritte oines raschen Tangos uber. Mit den Fetzen des zerrissenen Jaketts lenkte der unerschrokkene Tänzer das rasende Tier, wie mit einem unsichtbaren Lasso leitete und bannte er'es unter die Gewalt der Takte, zwang es nach seinen Tanzschritten sich zu biegen und zu winden.
"Der Stier tanzt! Der Stier tanzt"" Wie in Verzückung raste das Volk. „Bravo To. rerol Viva Don Mario, viva!"
Ein verzert starres lächeln im bleigrauen Gesicht, in das lange schwarze Haarstrăhnen klebten, leitete Mario den Stier nach seinem Tango. Einem Mustertango, wie er ihn noch am Vortage der Senjorita Elena Ramirez golehrt hatto, oben jener jungen frau in der tollroten Mantilla.
"Tanze Torerol" heulte das Volk.
Bis oin hochgowachsoner, breitschultriger Hacendado den Lärm noch überschrie: "Bastantel - Genug!"
Der Farmer, hinter itm die beiden Hirten, schob sich durch die Menge und lockerte die Ringe des Lassos. Drei, vier zähe Lederschlingen fabten die Hörner und Fes. seln des Stieres und rissen ihn krachend zu Boden.
Der Tanzlehrer sank auf den Stufen der Kirche nieder. Wie aus weiter Ferne brandeten Rufe in sein halb entschwundenes Bewußtsein: "Viva Mario Royos! Viva Don Mario!"
Fräulein Eleno Ramirez gob dem Tänzer die Hand. "Caballerol" sagte sie leise.
Er war autgestenden, straff, wieder ganz Holtung. "Ubrigens ist blau ouch eine ganz hubsche Farbe, finden Sle nicht?"
Sie lächelte fast ein wenig verlegen. ,Aber sicher -
Vierundzwanzig stunden spatter waren sie Verlobte.

## B UCHECKE

DER JUGEND

## Hans Reiser

Die Bucher dos Munchnor Dichters Hans Relsor lassen sich schwor in oin literarisches Fach unterbringen. Sle füten innerhalb der deulschen Litoratur ein thnlichos Vagabundendasein wio thr Verfassor solt Jahr und Tag diesseits und jensoits fassor solf Jaht und Tag diesseits und jonsoits
dos Ozoans. Eines is! Thnen allon gemoinsam: Sie sind sami und sonders prachtvoll horuntererzbilt, sio sind golragon von grober menschllicher Ehtlichkeit und das, was thren eigontlichen Inhalt ausmacht, ist weniger cine wohlousgewogene Handlung, als oben das Loben schlechthin, frellich gespiegelt dutch das Medum Relser. Dieser Mann lobt seine Bueher zuerst und hinterher sof Mann lobt seino suehor zuerst und hinternor
stolit sich oin Manuskript dazu ein. Er lagt nicht nach Stoff, sondorn der Stoff jogt ihn, Er schöpft aus dom Vollen, woil er immer aus dem Vollen lobt. Und of hat weis Gott nicht Himbeerlimonado in don Adem und fohlt sich in einer pervanischen Hafenknelpe oder auf einem oburbaverischen Tenzboden wohler als bel einen liferofischen Terizt
fischen Tee.
Eischen Tee.
Elnes Toges ist er nach sudamerika; naturlich nicht um "Studien" zu machen oder um "Abentever" zu erleben; sondern schllicht und einfoch deswegen, weil es lhm im alten Europa nicht mehr gepabt hat; und noturilich nicht mit einem slcheren und sichernden Schack in der Tasche. weshalb or die newe Welt mehr in der Sicht von weshalb or die newe Welt mehr in der Sicht von
unten als von oben erlobt hat, mehr als tandstreicher und Farmer denn als Forschungsfeisender oder Gummihandler. "Einot ging in dio Wil on is" hoist eines seinet Bucher. (Paul List Vorlag Lelpzig 328 S. teinan Mk. 4.50) Dleser Eino ist or selbor und datín schildert or sein lebon unter den Indianern des Amazonas-Unwaldes, bis itn selbst in diesem grunen Paradios nach Jahren doch wiedor dio Sohnsucht nach der doutschen Hoimat gopackt hat. Ein anderes Buch hal soeben dor Vorlag der Heimbucherel Borlin W 35 herausgebracht so war das mit Tetjus Uht" (202 S. Gebd, Mk. 4.80). Eine Roblinsonade aus Peru, eine Erzahlung, dle far Jugendliche godocht ist. Ihr fehlen alle nahellegonden gruselfgen Urwaldattaibute und dennoch lst es eine recht spannende Geschichte. Reiser kann eben erzdhlen.
"Dio Letzten von Insk". Relterroman von Hans pflug-franken. Verlag franz Eher, Miln. chen, 270 solten, Leinen RM 3,75 .
Es Ist kein Buch des "groBen Geschehens", das der Verfesser hier gestaltot hat, aber es ist, was mehr sogen will, eln Buch der großen Schnsucht nach der Tat: der "Zuspatgekommenen" im Weltkrieg, der Jungsten Geoeration unseres ruhmreichen Heeres. - Eine kleine Relterschar soll Ins reichen Heares, - Eine kleine Reiterschar soll ins
Feid zu threm Regiment an dle Front und wird in
der Etappe in oinorn kloinon Nest festgohalten. Hier wird sio von der Novemberrovolution ibor. rasch1. Dem geschwotenen Fahneneld trotz aller Hindemisse troublelbend, sind sle gozwungen, tast tatenlos bis zum bitteren Ende ihrer Heimkeh; auszuharren. - Dlesen Roman hat oin begolstertor Soldat geschrioben. Das Buch ist oin dichterischos Donkmal für die lotzion poitor, dio als blutjunge Measchen abseils des Kampfos an don Fronten sushartion, die aber doch alles für ihr Vaterland oinsetzien und die nur schwer das Ende begreilen konnten. - Iin Buch fur heutige Monschen im houtigon Goschohen.
J. Zercher
"Joahrlaut", Gedichte in Steirischer Mundart, von
Hans Kloepfes. Veriag Alpanland Buch.
handlung SUdmark, Graz. Leinen Mk. 5.-
In diesen Gedichten bluht dor Kreis des bsuorlichen Jahres: or bluht aus Feldbreiten und Whosen, aus Máhermorgon, Sommermittag und Winfernacht, or bluht in oiner Spracho, dle wio Ahre. Gras und taub aus dem gesunden, guten Hoimatboden wachst - im Dialokt. Hans Kloepfor Ist ein whter Dichter, und or hat dlo Spracho soiner Landschaft wio olno relfo gute Frucht der Heimat geerntet und ehrfurchtig aut soinem Acker wiedergesst, und sie is ihm in neuer Blute oufgegangen, in Gedichten, die oin reiner Abglanz bouerlichen Lebens sind. Darum kann man sich auch so herz lich an thnon wärmen und freuen!

Leo Hans Mally.
Wir banden den Straul Immartelien. Lieder und
Gedichte, $z$. I. mit Noten, von Herbert
Bohme. 48 S . Geschenkband MK, 2.60.
Bohme strobt mit diesen stillen Versen, die or in dem goschmackvoll aufgomachton Bändchon go. sammolt hat, zum toin Volksliodhatfon. Es kliagt sohr loise und sohr innig von diosen Saiton aut, dio da dor jungo tyriker anschlagt. Er singt von Blumen und Sternen, von Kindern und von der Liebe. Und or singt in einer Sprache, die durch thre Schlichtheit in unserem Herren ein Echo findet.

## Liebe Jugend!

Warum wußte der liebe Gott, daß Adam und Eva einen Apfel vom verbotenen Baume gegessen hatten, obwohl or nicht dabei wer?" fragte ein Lehrer in Augsburg seine kleinen Abc-Schützen. Einiges Nachdenken in der Klasse. Dann bekommt er von einem Buben in der vorletzten Reihe die Antwort: "Weil er den Butza g'funda hat."

## MARIE BRAUN

HAUS FEINER DAMEN-MODEN Residenzstraße 6/II - Telefon 24224

## HIM1OTHECO *DI <br> rtenssp. ${ }^{53547}$ KLISCHEE

## Blumen Janke-Bastian

Mündien, Promanadestr. 15, Edka Prannerstr., Tel. 12257

## Krafinahrung

furHerzund Nerven
Dr. Kiels Lerilain-Hasiksem krahligt die, durch statko Anipsnnang. durch Loicki und in Alpor, en Lenitia verarmita Nervein. Deten aberkschend gesaaden (nkht narkotschen) Schlaf. Besels.: Dio whlretchen beglïcktes DankchreibeB, eine interessente Leltilue. kstealos es beziehen darch
Dr. E. Klebs, Nahrungenilttol.Chemiker, Heast. der boiannten loghuartlabl., Mänchee J. 15, Schellocorala 23

## Maßschnelderei

Josel Blea
Müntoon, Dachavertry 5
náchst Hauptbhf. Tol 54131 Besto Oualifăts-Stoffe. Tadollozer Schnitt U. Vererbeitung. Mēß. Proise


Plioto SPEZIALGESCHXFT

## Braun

am Starnbg. Bahnhof Arnulfstrabe5

Apparate - Film Amatenrarbeiten

## C. WEISHAUPT

HOFSILBERSCHMIED

## Gold Silber <br> SChuck gerate

Seit 1692 im Familienbesitz Henche -Elgeno Werkatsito - Maricesglatz 29

## Bejithen 5ie

 líh bei Jhien Einkăufen auf ole

Weinhaus Birk, Keufingorstr. 33
Das gemütliche Wain-Lokal
Täglich Stimmunge - Schrammaltrio

Tasdien, Holier, Rudstldie, prima
Lederwaren, Tourlsten-Artikel MUnchener Werkstätten
fir Sporl-, Satiler- u. Ledermares, eing. B. m. b.H. Augustentrile 1 / Telsfon 54887


Die Hyazinthe amSteilhang

Von Rolf Flügel

Dor Weg aut der Hohe ist mit einom Gelander gesichert, daß niemand den Steilhang hinunterfälit. Es sei denn, er ist Skifahrer. Diese werden im Gegenteil von dem Steilhang angezogen wio dio Radtahrschüler vom Randstein. Das ist ober wie ein Sieben-Meter-Sprungbrett. Solang man unten steht, hat man nur ein Paar verächtliche Mundwinkel. Oben sieht die Welt anders aus - tiefer, entfernter, unbekannter.

So ist es auch mit dem Steilhang. Zuerst kann man den eigenen Magen im Munde kauen. Dann geht man in die Hocke, wenn nicht die Ereignisso sich schon vorher überstürzen. "Des lern i nia", sagte ein ,Schibabi", das die geschmeidige Anmut soiner blonden Jugend in gewaltige Uberfallhosen gesteckt hat und mit den Stocken vorsichtig im Schnee herumstochert. Dafür ist sie "suab" zum Anschauen, wenn auch weniger vom Sportlichen her.

Alles ist weiB und schwarz und das Echo von beiden: Grau. Die Türme stehen von der Giesinger Höhe aus gosehen im schmuizigen Hintergrund, flach, mit verschwommenen Farben, wie in ein Herbarium gepreßt. Nur die Kunstmühle drunton ist mitten im Schnee rot wie etwas Afrikanisches. Auch eine Kunstmühle braucht ain Wasser und dieses ist es, was still, schwarz und wellenlos ganz an don Hang gepreBt, die SchuBfahrten noch waghalsigor gostaltot. Es ist deshalb die Sonderklasse, die hier übt: Drei Kanonen und eine Kanonin. Oben stehen die Fußgänger und pendoin seolisch zwischen "Reschpekt" und "spinate Teifin".
Da kommt der junge Mann mit der Hyazinthe unten richtig sportlich mit kraftigen Stiefeln, dicken weiBen Wollstrümpfen, oben sichtlich eingeladen, das Blumenstöckl in Seidenpapler gewickelt, im Arm. Er hat es eilig und nur das "Schibabi" nötigt ihn ruckartig zu einem Bremser. "Ui" sagt es und doutet auf den Blumenduft, der ihr eigenes Skiwachsgeruicherl glatt an die Wand drückt.
"Ferdl", schreit da der Temposchwüngler vom Stelihang, "Ferdl, wo rennst denn hi - heiratst?" - - . $1^{\prime \prime}$. saat der Ferdl und es reibi thn herum und er ist halb

E. Heake

Ledamit den Schwänen
überrascht, und halb zornig, weil das Fräulein mit dem Skiwachsparfüm so hell herauslacht, ${ }^{\text {i, }}$, heiratn - warum nacha? " " No und dei Hochzeitersträußl" - "Eingladen bin I", Ist die eilige Antwort. - Der, dem sie gilt, steht schon wieder unten am Bachl und grinst herauf: "Bei dem Schnee! Mir gangst!" -
Da steht or nun, der Mann mit der Blume und um ihn kreisen die Sonnen des Wintersports, von denen die eine blonde die schönste greifbare Gestalt anzunehmen beginnt. Die Hyazinthe duftet in seinem Arm wie eine exotische Geliebte.
"Ah, was", und er drückt sie in schnelIem Enischlus in den Schnee, und ruft laut zum Freund: , Sepp - Sepp, tua deine Schi runter, leih mirs auf a paar Schwüngerll" Fast vergiBt er den Wintermantel auszuziehen. Alle irdische Liebe, auch die zum Haser, das mit den Skispitzen jetzt
vorsichtig in die Tiefe lugt, vergeht vor dieser himmilischen Wonne am Steilhang, vor dem Wirbel eines zischenden Schwunges, vor dem Rausch im Pulverschnee.
Mit fünf schmalen festen grünen Fingern, mit dem dramaturgischen Knalleffekt des roten Blutenstocks steht die Hyazinthe im Schnee. Ein Hund sieht die hohe Schneemauer plotzlich blühend unterbrochen und ist, bounruhigt, zu irgendeiner Reaktion entschlossen, Der Hyazinthenduft, von leisem Wind verweht, schwebt jetzt wie ein Engolsgowälk zu einem alteren MünchnerSeinen Stockgriff nimmt er jetzt in die Hände, als wollte er eine Tür aufschließen, hinter der die Floten des Fruhlings kleine Blüten zaubern zwischen dem Braun der alten Blätter, milde Lüfte streicheln über den Wegen der Liebe und das unruhige Herz der Menschen schlagt, das sich immer wieder erneuert bis zum seligen Ende.

## Zeichenpapiere

sSTAHLPARE hochtransporent $U$. äUBerst zäh
Alles für des Konstrukfionsbüro
ZEICHENREDARF ofto schiller
München, Brienner Str. 34, Tel, 57650


## Verlangen Sie aberall

die
"JUGEND"! das beliebte Blatt der Künstlerschaft Münchens

## Feits mitlles

## MalundZeichenbedar!

MONCHEN 2
Theresienstr. 75
Telefon 53572
Gegr. 1890

PianosundFlïgel PIANO-SCHERNER, Dleneratr, 22/11, ESE. 4. Rethkollor


[^6]

Eugen Henke
„A so a Viecherei, jetzi muß ma gleich zweimal in der Woch'n bad'n, weils zweimal a warms Wasser gibt." „Und daß i jedesmal z'erst's ganze Kücheng'schirr von der Badwann rausräumen muß, davon red't neamd."


DER UMZUG Von Karl Spengler
Sein Sohn hat ihm eine Flasche Weinbrand in die Hand gedrickt, seine Tochter ein Kistchen Zigarren mitgebracht, aber gefreut, nein gefreut hat es Josef Hottmayer keineswegs. Und dann sind Frau, Sohn und Tochter mit aufgehobenen Handen vor ihm gestanden und hatten ihn beschworen, am nächsten Teg von sechs Uhr morgens an bis zum spåten Abend die Wohnung zu meiden.
So muB es dem Adam zumute gewesen sein, als ihn und Eva der Erzengel Gabriel mit dem Flammenschwert aus dem Paradies gewiosen hatto und den hatte eino Flasche Weinbrand und ein Kistchen Zigarren ebensowenig tösten können, als Josef Hottmayer.

Ja, ein Paradies, das er nun zu verlieren drohte, war ihm seine alte Wohnung, in der er dreisig Jahre lang gehaust hatte. Finstere Mächte (Frau, Sohn und Tochter) hatten wider ihn paktiert, indem sie thn mit schlagenden Gründen umzingelten, daß es in der Enge der alten Wohnung oinfach nicht mehr weitergehe und türmten einen Argumentenwall um ihn, den er mit aller Lisi nicht mehr wegschaufein konnte. Joset Hottmayer darf als Beweis dafür gelten, doß ein Stadtmensch ohne Hot und Haus sehr wohl mit einer Mietwohnung so verwachsen kann, daß or wahnt, das halbe Leben zu verlieren, wenn er sie verlossen mus.
Die Nacht vor dem Umzug war die fürchtorlichste seines Lebens. Uber die gepackten Kisten und Körbe voll Küchengeschirr war er in sein Bett gekrabbelt.

Vor Morgengrauen stand er aut, es litt ihn nicht lainger im Bett. Lange, lange sah er zum Fenster hinaus. Ade, du schone Gegendl Es war koine schöne Gegend und keine ruhige. Eine enge Straßenzeile widerhallend vom ewigen Gerumpel von Kohlen- Kies. und andern Lastwagen abor soine Wohnung lag darin, seine Wohnung, in die er geheiratet hatte, in der er Kinder bekam, die nun herangewachsen waren und dio just darum zu klein geworden war. Was für spitzige Mäuler hatten sie ihm hingemacht, der Herr Sohn, das Fräulein Tochter und die Frau Gemahlin und das Lamentiergatter ist ihnen überhaupt nicht mehr zugegangen! Und ein Gerenn hatten sie seit einem Jahr nach einer nouen Wohnung!
Weiß Gott, daB die alle zu eng war, das wußte Josef ja schließlich auch, aber die Erinnerung, die gewohnte Umgobung und jencs Ratsbedürfnis, das sich immer einstellt, wenn das Leben zu herbsteln an. fängt und die Ernte uberschauen labt, knupften ihn mit tausend Fäden an die alte Heimstatt.
,Zigeuner seid's, alle uberanand, und Krattler - - -", knurrte or misgostimmt, als sie zwischen Kisten und Kasten ihren ungernütlichen Morgenkaffee tranken,
"Grad umananda ziahgn, damit d'Möbein und alles no ganz hi werd und koa Ruah net gebn und nirgatswo dahoam sei - i sag halt, wia dee Krattler, heut da, morgn dort":
Aber das war nun schon so und das Schicksal nohm seinen Lauf und kümmerte sich um Josef Hottmayer nicht.
Wunden Herzens nahm er selbigen Tags Abschied von allen Bekannten der Nachbarschaft. Runde tausend Meter lag die neue Wohnung weiter draußen, ihm war zumute, als gings nach Tahiti, wo der Vanille om Strauche wächst, wo die Menschen das ganze Jahr uber nichts als Reiswein trinken und nicht einmal wissen was Salvator ist.
"Und jetzt san ma da!" sagten Mutter, Tochter und Sohn wie aus einem Munde,


3 $88 \%$
Prich wilke

## Das Kinderspielzeug

Auf meinem Büchergestelle
Stchen die Bände zuhauf.
Ein kleines hölzernes Pferddien
Thront munter obenauf.
Die Bücher ricken zusammen
Und taen sehr empört:
Wie unsre erhabene Weisheit
Dies Kinderspiclzeug stört!
Warum tut unser Herr uns
Nur diese Schande an?
Er ist doch kein törichter Knabe,
Er ist doch ein reifer Mann!
Ihr alten ledernen Bände,
Haltet Euch etwas zurilik!
Euch schuld ich ein kleines Wissen Dem Pferdchen in grofes Glick!

Fritz Stiuber
als Josef nach Ablaut des Umzugstages in die neue Wohnung einpassierte.
"Jowoi - -" quetschte er gereizt heraus und zum Zeichen, daß er nicht teilhabe an der Veränderung, offnete er das Fenster und sah hinaus und bohrte mit den Augen ein Loch in die Welt; denn da war kein Gegenüber. Dann ging er ins anschlieBende Zimmer. Da war's nicht besser. Was andere Menschen als einen Vorzug ansehen, hielt er für einen empfindlichen Mangel: die freie Aussicht.
Da sah man keinen Gemusler Apfelbock, der alle Morgen seine Obstschragen vor dem Schaufenster aufbaute und fülle, keinen Tändler Zintl im Gleichmaß seines angestammten Gauerntempos über die StraBe walzen, keinen Schlosser Dirnagl

Unser Titeloild: Gomalde van Hointich Brune
aus seiner Kellerwerkstatt mit geschwärztem Gesicht auftauchen zum Luftschopten.
Da war nichts als Ruhe. Und die regte Josef Hottmayer auf. Er entschàdigte sich behelfsweise, indem er mit Fleis tagilich drei Haltestellen früher aus der Straßenbahn stieg und an seiner früheren Wohnung vorbeiging und die Begegnung mit alten Bekannten suchie. Mit dom Gemüslor Apfelbock, dem Tändler Zintl und dem Schlosser Dirnagl hat er, das ist gewiB, in dreilig Jahren zusammengenommen, nicht soviel geplaudort, als im letzten Monat. Ade, du schöne Gegend!
Weinbrand und Zigarren, die Umzugsgaben der vereinigton Familie konnten seine wache Sehnsucht nicht einschläfern. Was in der neuen Wohnung, gegenüber dem Nichts, aut- und abgent, ist nur soin Korper, sein Geist lebt runde tausend Meter stadteinwärts in einer Wohnung des zwelten Stocks, in einer Strabe, die vom Gerumpel der Lastwagen widerhallt.
Und wenn du, Leser, einmal einen Mann an einer Straßenecke stehen siehst, der unentwegt zu den Fenstern des zweiten Stocks hinaufschaut, so weißt du, das ist Josef Hottmayer. Einer, der in einer Mietwohnung Wurzeln schlug wie eine Fichte im kargen Geröll einer Kiesgrube.

## Soldaten erzählen sich . . .

## Vater werden...

Der Vater des kleinen Hellmut ist in Urlaub gekommen.
Mit grobem Interesse wird die Ausrüstung botrachtet und bewundert. Dann macht der Vater es sich bequem, wie man es zuhause gewohnt ist. Die großen Stiefel kommen in die Küche.
Einige Zeit darauf ist Hellmut aus dem Wohnzimmer verschwunden. Und dann erscheint der Vierjăhrige wieder, bis an den Bauch in don Stiofoin steckend. Und stolz ruft er:
,Sieh mal, Mutti, ich bin eben Vater geworden!"

## Die andere Formation

,Gehst du noch mit doinem Freund von der Panzerwagen-Abteilung?" fragte Erika ihre Freundin.
"Ach... der ging ja nie aus sich heraus", antwortete Margot, "ich habe Jetzt einen von der Panzerabwehr-Abteilung! ${ }^{* *}$

## Die Bürgschaft

Es war in einem größeren Restaurant. Ein alterer Herr hatte sich niedergelassen. Seine Kleidung war altmodisch aber gepflegt, das Benehmen tadellos. Herzlich begrüßten sich Gast und Serviermeister und alsbald trank der alte Herr zu seinem umständlich gewahlten Essen genieBerisch ein Glas leichten Mosol und rauchte nach der Mahlzeit bedächtig in langen Zügen eine Brasil. Dann stand er auf und ging - ohne zu bezahien.
"Sehen Sle", erzählte mir der Keliner, „der Herr zähit zu unseren ältesten Gästen. Ich habe ihn schon als Piccolo bedient. Früher war er tagglich hier zu Hause. Heute ist or ein armer Mann und lebi von oiner bescheidenen Rente. Dennoch kommt er noch hie und da. Und sind einmal seine Mittel gegen den Monatsletzten knapp geworden, so bezahlt or oben am Monatsersten."

Ja, und das Risiko der Zeche,
,Das trage selbstverständlich ich! Ausserdem läßt er dann zur Sicherheit jedesmal seinen Regenschirm mit dem goldonen Griff stehen..." H. R. Stein


Spielendejange Läwen

VONKARLHEINRICH WAGGERL

Diese Welt ist wie ein Meer, denkt der Mann, wie ein ungeheures in sich ruhendes Wasser. Gottes Atem führt darüber hin und wifft Wellen aus der Fläche. Wellen von unendicher Vielgestalt, sie türmen sich schäumend aut, umschlingen sich kämpfend, und stehen eine Woile mit tausend Farben und Formen im Licht. Einige sind klein und armselig und sterben schon im Werden. Andere schwingen sich hoch auf, ihre Krone wirft sich göttlich gegen den Himmel, ober auch sio sinken zurück und vargehon, bis Gott sie von neuem aus der Tiefe reiBt.

Und ein anderes Mal meint der Mann, die Welt sei ein Haus, ein ungeheurer Palast mit vielen Türen, und hinter jeder Tür halt Golt eines seiner Geheimnisse verbargen. Da läuft nun der Mensch durch dieses Haus, er halt einen Schlussel in der Hand und sucht nach der Tür, für die sein Schluissel paßi. Anfangs ist dieser Mensch noch leichtsinnig und fröhlich, sein Leben dehnt sich grenzenlos vor ihm, dorum liegt ihm gar nichts daran, wenn or jetzt ein paar von Gottes Türen hinter sich läbt. Er sleht ja immer wieder eine Tür vor sich,
von der er allos erwartet, und auf diese Weise gerăt der Mensch allmählich in die Irre, gerät in Verzweiflung, und die Not beginnt.
Er ist vielleicht längst an der richtigen Tür vorbeigelaufen, die war nur klein und ganz unscheinbar, nur eine Luke in der Mauer, kein mächtiges Tor mit Säulen und goldenen Angein. Und nun ist alles verloren, er muß wandern und suchen, sein Schritt wird müde, sein Haar wird grau. Er schreit auch nicht mehr und tobt nicht gegen die Wand, und am Ende gelangt er wirklich an die letzte Tür. Da sitzt ein Engel auf den Stufen, ein Riese in brennenden Tüchern. Auch or hält einen Schlussel in der Hand, und das ist der Schlüssel, der alle Türen öffnet.
"Wer bist du?" fragt der Mensch und greift an sein Herz.
"Ich bin der Tod", antwortet der Riese. Es lảBt sich nicht gut sagen, wle merkwürdig es ist, daB so vieles gleichzeitig geschieht. Daß in diesem Augenblick hunderttausend Schreie zum Himmel aufsteigen, Schreie der Lust, der Klage, Schrele
des letzten und des ersten Atemzuges. In dieser Minute kniet ein Hirt in der Wüste auf seinem Teppich und verneigt sich neunmal vor Gott. Anderswo steht jemand vor einer Tü und denkt an Mord, es ist ein Mensch mit einem blonden Bart und mit einer grünen Halsbinde, genau so. Städte liegen jetzt strahlend in der Sonne, aber im Norden, mitten im Eis, kämpfen ein Mensch und ein Rudel Hunde um das Leben, dort ist Kälte und erbarmungslose Nacht. Und das alles geschieht wirklich und wahrhaftig jetzt, bedenkt das einen Augenblick, und dabel ist doch jeder Mensch allein, seine Not und seine Freude ist das Einzige, das Wichtigste in der Welt. Ja, diese Welt ist unermeslich groß, wir aber halten unsere Grenzen für die ihren. Wir sind so wahr in uns selbst wie ein Baum, wie ein Komhalm, allein nun wollen wir die Wahrheit wissen, darin liegt das Ubel. Denn wir sollen die Wahrheit nicht suchen, wir sollen sie sein. Der Mensch ist ein zertrümmerter Spiegel, aus den Scherben notdürftig wieder zusammengefliekt, und darum verwirrt sich alles in thm. Ja, denkt der Mann, so ist der Mensch.

# DERDUMMEAUGUST 

Bon Joief Frimerid Pertonia

Das tleine, bunt angefitidyene Şans mit ben grünen $\mathfrak{F e n f i t e r l a ̈ i e n ~ f u b e ~ a u f ~ d e n ~ i d h l e c t i e n ~}$ Etraken Des Bauctalanies. Es batte geregnet, Der Winit trodutete dit 2Büffe über den (Gleijen auts, umb die ewadligen ケäber bolperten über Den eeffarrten Getraßentot. 2lm Abend erreidfte Det bemalte Kaften cin Dorf, Das fotyent lange ain nirberen Socizent geftanden war. Die 今inn oer liefen dem ©efäbrt entgegen, uno die Sitifner fotben entiegt davon. Der aufger Dumjene 9haum auf Dent Sutinerbodfe hatte alle Mübe, die zwei mageren Píeroe voc dem Gebaten zu bavabra, Ein Tieft don Uns ge (fumbeit war ded) nod) in ibnen surüd. geblicben, wenn fie aud) ibe Dajein teilen muiten in das Qos von 3ugpfereen und Birfust pierder.
 Sarlefinfleion Die loggetremten roten Irefien annảbte, fitié mit Denn Ropf gegen die fêlzerne 2 Bamb , als ber 28 agen fäb imebielt. Tn viner Sijte Plimgelte Porjellan gegen Bled). Eie börte ias Eridirei dee Kinber, Dic idelitmer, fid) übrifblagenec Etimme ifres Mannes mb cine andere, die ifm balb gummitig, balb jpot= tend in antwerten idjien. Eie jchob den Mopf
 uno jaf, daf fie fith am Eingange cintes Derfes befanben, der ourds einen umgefallenen Sellwagen veripart toar.

Ein junger Mann obne 5ut, Das (5efitht bodrot von Eonne, 9Rübe und Effyociß, be: mübte finh eben, inden er jeinen Wirtorn freume: lid zurejete, mit cigener Yraft Den umpebure ichweren Seuvagen aufzubeben. Er itemute fidi, die Beine ftefif in Den Wozen gerammin, gegen Den \#leinen ßera bon §eu une glaubte, mit feimen breiten Gdgultern Die umgeftirzate
 an Eritn and Sals fithoollen ifm oabri Didt an, fein (Seliche ivarde dumfel, aber iein Sörper itrecfte fid) sie ein Sebebaum, une uber feinrn Gdultern bob fid) bald Der Scaloufen empor. 2 tuf cimal ftand ber 23 agen witeder auf frimen Miädern. Die Frau bafte dic Esene beobadtrt, flopfte Durd) dav Fenfter zul ibrem Manne,


Der Manm ragkte wobl, was diefe §rage brocaten modjte, dern die Æुrau drobte ifm in Der lefgen Beif immer mider, fie fie biefee Seben jatt gevorern. 2lfa ob es jein Simmefrith ge:
iwejen wärc. Er batte fie cinmal in cine Gdenfe aufgeleien. Gie war mit ciner blimben Sarfenjpielerin uber Rame sesegen, bungerte, froe und folgte ibun getene in Den Plemen 2 Sans becsirfus.

Nber dee Feuet und Mienirijofluder mar an oer (3räte ciner geftoblenen Sorelle erfitt: ©en Baukertünfler, der in einem 3 ylinderlyut aus Luitigem Tidhts cimen Studem bulf, batten LSitfoleate cinnal bei einem Sirbitabl in oer Gpeif ctanmuer ertappt und zaruidgebalfen, unb er toar Damm übechaupt nid)t mebr gefommen. Ge blitb mur mehe er felber, der §err Diteftor, Eddulteciter, Serenmeifter, Sellers, Miuget, Mes $=$ ieriberfer, Dummer Ahguft, Butusdiener, Deqela Deverer und Belendfet in rince Werfon, übrig. Er batte jeiner Jran einige armiclige Epäfe
 Efidumotre zaricf, Dam unterfielt er auf rigme Fauft die Bauren in den Dórixm, de Dienfl: mä̀d)an, Hemen Shaniverter, 2lrbeifer ime Qiebespaate auf Den idmukigen Đorftadubicien.

Er felber war nam alt und träntlid) gewer:
 mem ifm dic Jrau, die um stankig Jabre jünger twar, לäufig drofte, Diefes 5mievleben

A. Brinner
 mun boblnend ben jimgen, farten Burfiden gevifiermokien als Beifpel vocivies, toomit fie In bemulidh daran erimern wolffe, èáe er nor cinigen Eagen nidht mehr imftanie ivar, ben Rarbidekifel für die Welendtung allein ans Dem Bagen ju beben, Da fdrric ar ourd dic Eduriben ;uriut: „Huth dos With if flare! Whas wein Der Piet aber von den Epäßen des Pulcinell?"

Dee 2Sagen fube burd das Dorf, swifden dem Epalirr der dampfenten Şäajer, und am üแk்epten Enbe auf rinen Exhweineanger, auf Dem Untraut aus Dem ŭppig groinglen Boom didob, bielt ec, umjoblt ven Den Símbern mo belauert ven den mififtraiidoen Wauztr.

Der mädyfte Eag par rin Gorming. 2 mm Miorgen kand fid der Serr 3itfuedictior ove Dem winsigen, iकief aulgehänten Expicgel forgs faltia Die weife Biǹe umb ging in Die Ficlie. Die §ुrau blieb ;uruid, demn niemalo ulkerließुen if Den 2Eagen fifif felfit ume Dem 3ufall. 2ter es litt ben Mlam nidyt lange in der Kirche, too die Gente von ibm jortruiffen. 2H/s er;" dan 2Eagran flan, fland an Den Etufen, Die in das
 2Beibr. Er mukte ifn iegar grifícn, demn ber Birfus Eraudfe Dic Baueth. Er ging an ifm vorbei, bolte Die Pioften, die er in Die Erve idjling, um Daranf bie paar notourfitigen Bänfe (il nageltr.

On bet Dámmernag mar ons famake Dos dinm aufgeffellt. Der Marm orefte den Fabm Der langen そüfre, Die jenfredot aus dran Stelirl nends, auf umb entzünete das Lautos augs ftromenic Gas. Dic Scufe Pamen madfcinanère ans denn Dorfx, und or nabm won jebent cine Heine Maume int Eimptang. Dam, als bie Bante bejegt waren une fich ringe im Salb: ountel Die Geptalten orängten, lief er in Den Magen ime idylipife in das Septulu bees (5arkefins. (Et puberfe fíh) ias (Orpitit mit Mixbl und fobmierte raid fuinf grobic, rete Wunkte auf Etime, 1Bange, Maik ime Rimm. Toblen ume Sabibeflatiden empfingen ifn; ar warf Eeller, Apicl umb Nelier, suefit swei, Darn drei, eam vier tme fünf, trug Etäbe une (Segenftämbe auf Étirne, Jiaje, Yinn, unb jeine
 entiteben ;" laifer. Dic falte Siadtiluit wolfe Durds frin Dinmes Sileळ, er toar muibe unì ver= eroilien, aber ar Durite nadfe raltor.

Jun fom dic hiftige Jummer, und er riej kin Efithwoet gegen Den Wiagen. Seft follfe ishte Erau auf Oad Dodium treten. Er Eraudte fie, 1 nn nod luftiger iu feim. 2lbee bie §rail fann nidts. Er reète einen verridfen Gidroall ben 2botten, ;acelt am die Ungebulo der Seate bin;ulalten, Dam, un fid) frlber zu betanben uns in betrigen, aber tas 25 eib Pann immer nod) nidht. Qángit bätte fic in Den Stecice des mageren Qithte oridecinen mimen. Ecime Wers
 Wublifum nidte mebe bertorgen blieb. 2tber die Qadenben meinter, es toc̆re rin neure Epaf, imo joine Hatefolfonlyef beftatife fie ruit in threm fumpien Gubel.
Ex ronnte gegen den 2 Sagm nuil fiel auf Die nicdere Qeiter bin. Emen Rugenblid lang verLief ifn das bewusbifin. De Peute wälyten, es jei ein Enil deo beiteren Etiifes, uno jidfrien vor Bergnigen. ©x iprang ûter die Efufen


Joseph Schmaderer
binauf; oer 23agen mar gan; Durchuwiblt. Eine eilige Jand batte das IEvenige ;ulonmengeraiji.
Da fliç er einen Edgri aure, floly aus Dem verfafienen Maften umo betrat wieder Das $\ddagger$ os dium. Geinte mabnlinnige Gefárote mat ie
 elatidten. Gix faten unter Den weifen Phoer nidtt Das nod) weifere (3efidt.

Er jiderie in den Jaufen binein: ©Das Epiel it̂ nus." Exänen fironten uber frine 2Rangen umb furdten in dem Riegl ilfe leidfer Bett. Er wijdte fixt mif Dem Itrmel bas Mebt ans Dem (efirift, und Sarke und Etaub, Iränen
 Des Gratems. Dam veridnmand of in bent IRagen uno iperte die Eivic at.

Bucrit glaubten oic plumpen Seate, as wáre ein mener Eiders. 2lls er tann aber uberbaupt
 lange autedgnte, furmiten fie zul den 23 agen, bämmetten auf dic Zür, Deobten idxrcieno umb verlangten oad ©elo zuruid. Da offinete ce lang: fain bic Eür, ferste fin) anf bie oberte Etufe oer tleinen Étiege wiol fegte mit rince absben-
 fiuff. Ex jaly dabei Peinen ox Mienidyen ant Die legten Mannen firlen auf die Erèe nimer. Pit Ucute verlicfen fíd lademo me jidyimpieno in Den Duntien 2lbent. Dic grope, Drciadige Elamme bramte mit Iefen やfautien aus Den Nobr, unb ife Eterne glängen wridglajen nieder.

# fritz moller, DIE SCHWERE RECHENKUNST 

(Sos uar in der zteeiten Wolfoiduiflaile, mits ten im 2BES.Edügenalfer. Det 5ouptifite Miebel rollte vinen Diench, der den 28 inter Daytelle, suiannien umi bighte oten "Exitibling" an Ractenttander. Sieraui ging er, fihbtlich rr= freut, Daß́ roir ifm folaten, ouf die Wiritlid. Prit über mì fogte, baf im Rolember der gruil)=
 jolfen nur mal binaugid)anen: eas slafient ;imuer ginge srat auf cimen Sopivintel binaus, wor dent Zenfter aber fei ein jungec Baum, Mabl un) báflifíf babe ar ben DBinter itibe Dagetanden, jeft aber ftredie er lidjtgrime Baiblet ans nath Der Conne an blauen §immel Dort oben, jebt atme er anf nadh bern langen 23 inter und Dems vielen Edfuee in feinen $2 f t \mathrm{en}$. Uno um wobl beim Unterribt zu belfen, liv $\bar{\beta}$ fict) in (Feajt ein Pltiner Bogel nieder, oer 3 . zuifidian begann, aag, veridjuidfert, uni oet Eriller gelang ilxn nid)t redt. Wit muffen ge: ràegu laden, und der fleine Wogel bujdre ber. iffämt Dabont.

23 ir fatten den leilobajitigen $\mathcal{E}$ rïbling entecdt umi als nun ber Qebrer Den germitten uiber: böte, waren twir nidht mebr io gans bri ine Gade. Etandig magten wir nad den fenftern idicken, nod) dem mitzenblaten Simmel, nad) Oen Baumden, Das trots feiner rubigen 3veige it Propern wagte, nedy Dem Budfint, Dur viever in Den Waum geflattert fam, woobl um uns in zeigen, bak er int Erillern idhon em
 faifer, der toje ein pulence Blatt burd bad (3cafl ios Foumes ricjelfe.

Der Qederer max ;il cinems Sinberlite fibere grangen und iprad te mebrmals ver. Teed beute weif id) Die ecfte Etrophe, Dic mit Dem ivigenèra chag verfnipit if::
-Das Eddaflein auf Dex 28eize
hat 23 olle weid wie Evies,
hat um den Sals ein rotes Banb,
Frifit ßlumeri ans Der Kinderband."
Mein Borèentann follte den Ders widet: bolen. T3ud̀e Säberle auigerzupen, bepirl ily grepic Erregung. Er ftadfte und gadife unio bieff fide mit Der Sane an meiner Bant feft. Jhid plagte ftänìig Das Jerlangen, die Shani wen furen 5alt zu löjen. Wisber feblfe mir der Mut. Jeget, trunten vem Evuilfing, nalyn id) Den jpifen Guiffel uǹ fupife Damit Sáberles Sano. Die 5and fdlug naid batem, wic man
 temt Seficher idabe idy Jen Grifel wieder an Dir Soand beran. Die Sand fubr heitig; zuann: uren, uno do id Den Exifich auker Etidnovite neveadit, in oie Epige binein, 5äberle foblenPecte Dir Syand bin mio ber und ifhaute fid) suiteno umi. Jin ielven 2tugenblif war Jiebel bei mir, zey midt am fragen iber bie Want ume vericble mide tidhtig. Sann nobm er mir Das filaifenant umo bief mid) feine idnverfte Entfäithung.

Die Prügel bätte idb obne weiteres eimge fitedt, fie iowen verivieat. Drt Entag des Siflifnamtes aber idien mix ungeredt. Job toar autidiofien, won mu an nidt melyr mit= zurmadjen. Eollte der Qebere ithn, wie of whe mid) anstam!

Ytiebl jकicu areine 2tonrigung in teilen. In Det nadjften Ctumbe ïbrriah or nidh geflifiente lid, wienofl id) ibn berausjorderno mufterte. Efr naban tine netue Kedenatt durd, Bas Einz nualeine. Das (Eimmalèns lädgecte mich. Witie
folte cin Einjer eimen Eivjer malen? Doer gat mablen wie Die Mräble orn Saffre? Evertiob, ier Blörfinn ging midj jett nédto mebr an.

Plöslith batte Mirbel Die gredbocit, bon mit hören iu mollen, was I mal 3 gibt. Mãferemo ib) mir überlegte, ob id mid) erbeben follte, tief er cin orobenves: „2Bires balo?10 Ont, er jollte jeine 2 (natmort friegen, Ded) nitht auf Die neme Kedenart, Die wollfe id mir erfl gar nidt aneignen, nein, id) blitb beim Bujammenjảblen amb crividate: -1 mal 3 gibt 4."
"Was? Zier?"
"Javols", jagte idy.
"Weift du, was du bitt?"
Fetugierk laujdte inf auf 2lmmoort.
, 2ul bift nitht nur bósartig, nein, aud Dumm! Eeff Did! Ungenigend!" Tiiebel molte cinc Sûnf ins Mieterbuth, Die Jilaife friţe redtt vicliageno.
2Ho Die (Slofte idelfe, wari id) Den Kuajen auf den Budel und fürme zur Rlafie binaus, entidjleifen, Den Eltern brithuvarn ;u meloen, Dak id dir Eduate nidt mebr zu bejuden gedädte. Untettoeqs fiel mir cin, daÉ oie Eade gat nidt fo majch, wit idf lirf, su erlecigen iti. Miutter roitèe mir begütigend fureden, ظatee von Ulmînn ipredien und dir Srejdvijter laut binausladion. Mieinen Entidluß teilen, war ausfidtates.
Fei Lifde beitete id uiber einem neten Wlan, Der mid力 mit grofer ©emugtuing effillte. (Er verbiḉ sin Eraurefpicl jonorrgleichen.
Meit lantfuipidenoenr (Grififel ging ib) an Dic Ficdemaufaben, Dak ibre Qejung faliod, freute mid, weil es ben Pebree argern mugte. Doo Dean 3ubettgeben flabl id Míutfers (Sberr umb verbarg fie ;ut unterfl. Miein Plon mar folgen
 ftelen umb bitten, austreten su dirfen. Dann welfte idf) an Jtiebel vorbeifकlapien ump fm , tulfauf, die Edore ins Socr; fovion. 2lujdlizz Beno twollte in midh icllgit entleiben. ITh wribete midh an Divien Zerbaben und immuidte cs in allen Einelltiten aas. 3 mm Brïpid war vommenten, an Tribed bedszuipringen, um ibn anch tiellid) ;ut freffor. Hno iam makite id) darauf adtem, Daß id nad erfolater Gelbite cutfibumg nifto auf Niebel fiel. Ofint) in Iove wellte id nidto mebr mit ibm gemein baben.

## Großftadtfrühling

## Die Fenster spiegeln Bläze nun und Grün.

 Die Sonne greilt stets weiter in den Morgen. Wie ward des Herzens Drang so fung und kühn! Duft weht aus Gärten, die uns bunt erblïhn. Und mîde Alte sonnen ilire Sorgen.
## Ein jeder Tag dringl seltsam in dich ein.

 Du gehst durch die Alleen, die besonnten. Die Winde sind berauschend sül wie Wein. Und Abends hängl verlockend letzter Schein noch lange zitterad hooh an Häuserironten.Ein Straht des groben Frühlings dranBen liel om hohen Himmel auch in deine Räume. Was dir gehört vom Tage, ist nidut viel. Dodi fern im Sommer winkt ein helles Ziel . . Und druatea blühen shon die StraBeabäume- -

Kudat/ Habrtin

2 lm nädjten Miorgen, auf orm 2incg zum Edurle, four mir mexin Unterfangen jibon idyvistiges bor. Buvei Sindernifle bejendete firditete its: ian gived mir Das Lustreten periagen umd daf̂ id nidht hod genug biipien
 der Iag meinem 2lmjdlag nidte guinftig. ©r war voll jubelniect Blaue unb berjtenb bon Bogel/ang.

Seínem Flopite wobl jemals das Sers mic nir an jenen Miergen, als Müibel Das Rlaifun zinmer betrat. ©r grügte tooblaciaimt imb ipieffe auf jriner (3reige jogleib) sin Yied, Das toir meds idallent als ridtig jangen. Eve furz wor ban Iow, er tat mir leio, der albnungslofic Miam! 2ts ex zun hopicednen iberging. war id fogar bereif, en bigden mittamadect. Ellein, io jefre ith mid) mithte, ios ochoime nal" wollte mir nidt in oen Edjàd. Qe fielen aröfere 3ablen, uno plöglidh wolfte Jitebel von mir Zas Érgelonis ven 3 mal $f$ erfabern. Sodjidiejene, nabm id) faft oic Zant mix, Die Zinte ichwappte āber, id) పffnete Den Miumb und - ftodft, 9, Das iduffe if jent, war fideer falidit; cin anderes Ergebnis batte ify nidt in mefoen. Deskally fidywieg iit rot bis unter die Syant?
"2kas it demm mit dir los?* fragte Jiebel orromient: "Eag, toas verfeleft Da bier nidt? ?

Jich audfe Die 2ldicl. Wee Der Mhaife nud blogitellen modte id) midt.
 Tiebel. Eg foly mid forideme an, umb tin wecnig, fdien mir, beluimmert. Einen dhagen bliff blighte es in mir auf, Dak jide fyennods Die palienor Geltacthbeit für meneat Zaid day biets. जleich darauf fam es mir umidicflich ver.

Jads Edulfdluk biç mid, Niebel vor den Katbeber treten. © $\mathrm{E}_{\mathrm{r}}$ faß auf dem Etuhl, fafte
 ume jal) mid Darchotingeno on. Thad allem

, Jtun fag*, begann er, "twas it Eemn in Did arfafren? 2Banum bafit out das uit Süberte angeltellt?"

Yd idhwien. 28as iolle ith angeben? Dak midh oer §ुrüthing zu Dem Edpobernad ber: Ieifet, near mir damals midte flar.

Darn farmit out mix tertigitens berraten: Waftofit da Dus Einuakins nidy vore tuli Du mir jo?*

Dbwobl mir legteres brecutene lider ge mejen, gab id nad viner 15 vile Das erfiete ; 3 . Thiebel fübrte mibh boc die Jiedcmmaldine Gonberte in 3 anfeinamberfolaenden ॠeilen is 6 Jugeln nath tedite umo linÉ fie mid) : vifoun mearednen. "lline jett", jogte ec, , anitatt nut tranig 6 uns 6 gibt 12 ;ut zablen ano 6 gile 18, vercinfadyit Du हus Jrafabren, inbeu हu Die Xeiken sulammenrafit ump fagit: 3 mal 6 gilbt 18. Das beiget man , vervidfaltigent ume geht in unierer furstebigen Keit bedeutenk rajder. उerftamben?"

Jid midft.
THib kett zieh Deiner 25 eg e und tweter wimere ein orbendifiher Jumge."

Beineit fifling ith in Die Daracreidte Jiedte ein und jprang sur Fit binant. Эib wor
 Dem Qefen veriöbut, bas mit auf rimmal leidt und leudtetw fitien twie rben mue zin Märzen tag mad) cinem langen gramen Minter.



Julius Huther

## Ich möchte liegen wie das weite Land . . .

```
Ich möchte liegen wie das weite, weiche Land, beroitet bis zum Iotzton Hügolrando, so in den großen Bogen eingespannt, im Sturmwind, wio im heißon Sonnenbrando,
```

Es liegt und ruht, und ist im Ruhen trächtig, nur hingegeben seinem hohen Sinn; die Ernte fält, schon wieder, übermächtig, drängt neue Saat zu neuem Anboginn.

Kennt kein Ermüden und kein leises Zagen, kennt nur dies Eine: Sich genug zu fun! So möchte ich auch tragen können, tragen, dem Schicksal hingegeben, und im All verruh'n.

Florion Soidi

## DAS STELLDICHEIN

Won Yubulf Éduciort: © dueloc


#### Abstract

Tmmer foll than nidt subaufe figen, mand) nul muk man an bic Quft. Sere getor lipbi Die Suift, aber ee liebt fie it fefr. Ef bentt at ider an fin, we Denft sul icho an alles Edonac, barain formit er zu nidts. Sum Beippiel denft er jeftat ant rine junge Dank namene Soje und abat nidd, daß er beat ous exte Sentèevens mit ify fat. Er miikte längit mit vinem frijdyen Semb und eincon Bhanenftraus, rafiett, ge: fímiegelf und qebingelt in (Safé 2lfoenflato figcon, Jaft ocfien ligs er umrafiert an feinem Ifid) und lat frine Iffmum, Dáb lyeut Dons urstag ift. 


Serr Egedor Das Yembejwong. Er höct cik Lube idhlagen, Deum rocif er, do हe es Drei Ltor ift, aber ifm mijpten auth die Iage idblagen, das ift es. Ex weik natuitlid genau, Dak er ain Demmerstag ein Stenbegbots hat, mut glaubt ut, Daḱ trufe Phímood) fri. - 23ico Keja mergen puntlid jein? Dentt er an fis
 daß̂ wik ung nidf foon fuir beut verabruet baben. - Efe fränmt bon ifye und fietht fie inn Geift zubailc, viclleidot bugelf fic ein Sient, wielleid)t lieft fie in oen Wud), Las et empfolien fot, als ex neulid fluidytig mif ibe ipeads?

Ed wive Wietel nad) Drei. §err §edor

Fonment ploąlidj ouf die Joer, \{pajierenzugefyen. Y̌mer Pann man nidit zubauic fifen, dealt er. In 26 aforbeit it inm cingefallen, ob Miva ityn nofl freat if. Wielleidy ift tren etimas viel ges fagt für die Art dee bisbecigen Bekamtithaif, aber Serr zebor neigt $z^{\text {ur }}$ (Eiferfudt. Er ver:
 Mragen un. Rafieren? - nein, Das läbt er. Shorgen wiro jein fimm io glatt jein tbie rine Billarofugel.
(Er wandert Durd Dic Effiot uni hälf ringes umber Lusjidau. - Bielleidyt fiebt man ice
 $2 l l b e n f a c d$, es witd sinen Rafice zort trinten und fill bafígen, wo er morgen mit Tivia figen mido. Er wiib den Dlak voubätmen, gevifiers maken.

Es. ift balb viec, als Syerr Freor das Sotal betritt. ©r fteigt in den er|ten Etod binauf, begrügt von Serten Mllomftaed, und frebt Dent legten 3immer gu, Demn Dorf roito mergen jein
 ald or in cinen Gpitgel blidf, fiffe bort nidit immand?

Mein Kueviff, Dort fight eine tweibliffe Pers jon, Die ifm ias Profil sufefort und vor fids binftart, fie fight an einem Pleinen Vifd in ciner Yuijde - effit rebt fein 3weifel, Jaß as Yoja iju.

Dav whire . . . ienft fort febor, wartet fie biex auf jemant? 2travobn cervady in ibn, uno ele er fidi)'s verfeht, hat er in einer (Ede What genommen, bon wo alls er Koja durd Den Epiegel beobadien fann, uni it binter riner 3citimg verferft, die bort lingt. - Das wäre . . . Denft or wioder, ale er bemerft, dak fie bei feem reathectommenoen aufblift, es iducinf Dod, Dak fie bier vielleifyt ein Jiembejvous bat.

Das finmit ia and, uno wein Sert Frev nidyt io Doimlidy ware, twijfte ec jegar, mit wem. Er braudfe flatt on feiner 马eitung ver: keizuidiselen, blo cinual ouis Litclblatf, sin blicten, to Difft vor feiner Tiafe "Domerstag" tefft, abee es bat chen anèere Dinge im Sopi. ©r lauert uno grämt fids in fitlen uns trinft in jeiner MEat ben Raffer jovobl idyvar: als auch ungeiafit, was or berièe nidy ausfelfen fam. Ge wirb ibm ;ut Sewitheit, daß Meja Wn betrủgt. - Wiui ミauie!! - Er fônnte ja bielleatht binitbergeben un) ¿via begrüben. Was fuir cing glídlidjer 3 afall! fómte er fogen. 2 Ber Serr Froder itt rine au belifate Matur, of iveif, twas lid gehott, und augerdem it it ¿a Dünulid. - Sirber nidt, Denft er uno bobrt cin Qod) in jeine Beitung, um fineurdsupáben.

Das ift cin Etellidyein! Dort fiket Meja utio wirb ven Minute in Manute argerthafer, ume bier fḯs Soert fredoe, der im pleiffen Eempe immer efferüdtiger reiro. Fioja if wenigitene obac Edbulo, alle Effuld bat er, aber teas bilft ilas? 2hing fie mm Reine fügen Borte, Pein aartlidfur Blid, feine tarte Betuilsumg, Dae ift wifflidy rin Etell Didein!

Enolid nin es rieja ;u dumm. Eie ;ablt unid prbt. Eie ift ramport, mun itt es gleid sier, icit Erei Llbe warfet fie num auf Bieich Serrn
 muillen, לen Kaïce uns Dit Evite muś fir aud felber bezathen, nein, jest bat fie Die Naje woll. Eie if perodesat zetnig, alo fie ibern Mantel anjieht, ume macht datum ifr umabbartes (Seficte, aber fir ift zur reizeno, ala baḱ lhe bas viel anfaben farm. ©ie if juma und iकllant und frijith wio hat vin entzuifenies Ptinathen, cas aufgetradyt in Dic Quft bincusplete.

Had) Soerr soour finert fie reficho, whe es (erecift ibm bas Sors, Dob er das alles verleren baben foll, zuagleid) aber denff er auf: merfion: 21ba, beriest - 2 Brx allem jebods beidaftige illn die ©rage, was juht aciduebrn vitc. Yivia muk an jeinem Iifde vorbei, foll or frijक) ume frant aus feiner Beitung auf= taudyen wore foll er -. Wher da foumt fie ifon. Eis pownit mit rajdyen Edriti un) gewafyer fifn nidet uni geht abuungslos an ibm botbei, und biejer Ead ven rincon Mann bleikt binter finer 3eitung figen ume ruibrt fid nidt. Scijtesgegenvart ifheint nidht jeine facte Exite ;it jein.

Int feiner Jiot bat ee jogar zu lejen begens nen, Das nádjute befte, was ihm unter die Zugen Pam. Es ift bas Satum. Eir erfakt mur bas erfic 2 Wort Daven, wo beifit „.Domerstag", abet oas genuigt. Er afấnt mit einem Edjlag die Gituation, die nibt bejombers jifuneidelfait fur ifn ift, und vergipt nifft cinmal, dab er weder rafiet nod geíbniegelt ift. Das waire. .
 cinen guren Einjuil! - 2lber bas Faben ibjon ambere bor ibm gedadit.

Er fiffe nod) immer, er hat jogar nod) immer bie Beitung bor dam Gefint, ume mun wito es
 Ler Ireppe fein, binuntertrippeln, oui bie Etrage treten - umb cincm andeten Mitann in Die 2lrme Laufen, Der weniger dümlidy ift, Denft jége jogar feerr Fedor.

2fber diesmal tyat oas Ebjidial ein Einjeben. 2la Mola in die Ytabe der Ereppe tomme une cinen Epiegel vor firt) fiebf, blift fie bimein. (Es if ood) gut, daß in jen ©afés manhumal Epirget bünger. Eie fielot mur fíh an, ivie es fid gebört, aber bor br iozajagen in Epiegel fibt ein Mam, defien Deofil fie untvillturlids

"Eo was!" jagt fie nur, líǵt das Pódfdien Cein, Dreft fid) mm , gebt auf Den श2iann log und fagt bri fym in einen froben, erftaunt une Euraveg reizenten Ion: „S5er Sebor?! Jd
 figen Eie bier?" Gie lafft, fie if nidbt böfe, fie ift rivelich cin reizenors Mãodjen.
„Sa brüben?* riederfolt Sum Fevor, Der enolith) aufgetanðen if, mit io maflojen EE: ftaumen in ber ©timume, Dak mon fich eigentlin) für ibn (dämen amb. 2lber iकlieglid, was foll ec madien. Goll er geftelen, Baß̄ er wie cin ciferiüdtiger Jinrr bier gefefien bat? Wiels keidit ipätee cimmal. 5err Feoor rèet fanit und fibet;baft uno tut fo, als roãe Das ©an!e cin [äberlidyes, Elcines Malfurar. - .2Bie toin uns verpafet baben, was?! fagt er uno ladft.

Mit den ü̈̆en Iräunen alferdings twirè es niffts. Diellritht fpielte in diefon Iräunen bie abenditite Dämmerung cine Molle und cin
 Eifig. Reja Eüblt fidi zundmeno ab, als fie bemerft, wie unrafiett und ungejdnniegelt Diejet Serr Faior in Grumbe offerbar ift, une ec icinerfeito Pömte fiib) obrfeigen, ats or ibren Bliffen entnimmet, was fie io zuridibaltend madt.

Ër jollite es rubig tun; Efrafe muß iein.

## Liebe Jugend!

> Der kleine Peter ist ein Nimmersatt.
> ,Wenns am besten schmeckt, dann soll man aufhörenl" sagt der Vater.
> "Ja", meint Peter, "mir schmeckt es aber noch gar nicht am besten!" Beye

## ABSCHIED

Und gestern hast the mich narh Hans gebradit... So groben Absland hatten wir noch nie gehabt, -Die Sterae schienen golden durch dic \adht, 1/s wir so schweigend durch die Stadl getrabt.

Ich häll so gern ein gutes Wort gehörl
Und deines Armes Schutz nochmal verspirt; Well ich so krafllos war und so verstörl, Wie einer ist, wern er ein Herz verliert

Du aber warst eatseizlich hart und stumm. Dein Händedruck selir hühl und offiziell; Ich sah du ranntest beinah' jemand um, So schnell giagst da davon, so schnell.

Flucht vor dem Feuer, das du selhst entfachit, Beschwingle deinen männlich tauten Schritt. Die Sterne schienen golden durch die Varht, leh sah dir lange nach, obwohl ich litt.

Lnd um der Stunden, die da gut und schön,
Vergaß ich dieser lelzten Stuade Spolt.
Als ich zum Himmel plölalich auggeseh'n
Und in die Ferne rief: "Behül dich Gott."
Henale

R. Bock

BUCHECKE DER JUGEND

Die Marcelfusifut．Eine Errablung von Joachim von der Goliz；Albeit Langon－Georg
Muller－Verlag Munchen， 254 Seit．，Geb．M．5．－ Wie eine Kunde aus lanast vergangener Zeit spricht den Leser die Erzchlung an，wie einer tel，was in dor menschlichen Uberlieterung Stuck． work wurde und Im Munde des Dichters das ver－ work wurde und in Munde des Dichiers das ver iorene Loben zuruckgewonn，vinctas Glocke butet Bognadoter zieht den Strang Das kann nur einer sein，dem das．Meer an der Wlage sang．der Ur－ ales Wissen mit dom Blute empling und es an diesom Quell zur Sprache relfen liea．Nur einer， der unter den Schwelgem des Friesonwolkes aut－ wucks und ihr Wesen in sich oinsog，Kann den Fremden 80 bannen，daß er sich ruckhaltios dem geheimaisvollen Goschohen hingoben mus．Ein Weib geht durch dio dem Untergang geweihten Gestode，oine Dienerin der Menschen und der gnadigen Fugung，verkannt，gehetzt und gollebt， um inres Ahnons villen Aut dem Unbokannten kommt sie，um in das Unbekionnte zurlickzuttiesen Wie die Wolle，die don．Gerotteten on Land spulle．

Dio deutschen Studwestor．Die Geschichte eines Kolonialkamplers．Von Waller Wuiting．im Enslin－Verlag．

Der Verfesser，ein Reiter der Schutziruppe in Deufsch－Sudwest，schildert in lobendiger und packondor Form nicht nur soino Etiebnisse，son－ dern das Kampion und Ringen um diesen ehema－ ligen deutschen Besitz uberhaupt．All die Opfer an Schwelis und Etut，an furchtbaren Enibohrungen und soibstlosen Kampfon，dio effordoflich waren， um aus dem afrikanischen Urland die deutsche Kolonie zu erobern und zu durchdringen，werden hlor lobendig Abor auch der große Lohn und das frole leben，Wirken und Schafion wird nicht ver． gessen．
Erfolge und Niederiagen eines dreisigjahrigen Kamples um den deutschen Besliz bllden das lobon des Farmers Mortin Hortung，dessen Schick－ sal dor Verfasser in soino Schildorung oinbaut． Walfing bingt seine Liobe zu Doutsch．Sedwost worm zum Ausdruck und zwingt den Leser durch soine schwunghafte Ait des Erzohlens rur zuler
sten Anteilinahme． 2 orchot

Kan Friedrich Schinkel．Von Carl von Lotck． Mit 100 Abblldungen und 3 farbigen Tafeln． Rembrandt－Veriag Berlin， 133 S ．，Kart．M． 5.80 ． Schinkel ist ais das Boisplet einer zuchivollon Baugesinnung in dio doutsche Kunsigeschichte eingegangen，als ein Meister，der Mas und Schlichtheit mit hohem Wollen vorband，und der
oinon herrlichon Bogon vom Mittelmeer zur Spreo oinon herfichon sogon vom Mittelmeor zur Spree
schlug．Wir haben hier den ganzen Schinkel vor schlug．Wir haben hier don ganzen Schinkel vor
uns wie er sich in selnen bauwerken verowigt uns，wio er sich in seinen sauwerken verowigt hat，wie sein Geist aus ungezahlfen Entworfon
und Studion，aus Zelichnungen und sildom spricht： und sludion，aus zielichnungen und sildom spricht； und erlautort，und das alles mit viel Geschmack dargebolen．würdig jenem，dom dos Werk ae－ widmot ist．

Det verschiosseno Garton．Gedichte von Anita Franck．Tukon－Verlag Munchen， 48 Selten，

Mit olnor ohrlichon Froudo greift man nach dem schmalen Bandchen，das Anita Francks Gedichte enthalt．Man betritt den ，varschlossenen Garten als Freund seiner Blumen，die aus dom fruchtbaren Boden eines ellelkeltsroinen Frauenwes ons er－ blohten，Anita Francks Gedichten begegnet man nicht mit dem louten Ruf des lobes，sondern bettet sie in die Stilie des Herzons，unter iene Gedanken，die das Schone hulen．
So inden wit diesen verschlossenen Garton Versrankender lyrik，in dem kein gekunstelt ge－
zegonos und dem Wohlgefallen ongopriesenes zogonos und dem Wohlgefallen ongepriesenes noch viel iu sagen，was den Gast bowegt．Man kann es nicht besser aussprechen als Dr．Arthur Hubscher in dem beigegebonen Nachwort．So mag sich jeder von dor Dichterin solbst in iht xieines kelch futhen lassen，das sle aliein zu offinen ver． mag．Wollt Eder

Im Karl Elser Verlag，H．Händle，MUhlacker，or－ scheint in diesem Frahjahr eino Buchreihe，（M．1，80 pro Band）die dor Munchenet Maler R，S chilich－ for ausgestattot hat：Untor den Autoren finden－ arbeitor Fritz Basill（．Kranwitt＂）und boo Hons M a 11 y （．Geschichten um oin Walddorf＂）．Außor－ dem sind In dieser Relihe Gottried koiwel． Kart Ude，Georg Schwarz und Peter Scher vertroten．


## Papageiengeschichten

Nußpickel befabi sich mit Papagelen－ zucht und fut sich auf soine Sachkenntnis viel zugute．Neulich erbot er sich，einem jungen Vogel，den er für noch völlig stumm hielt，das Wort＂Hallol＂in einer einzigen Stunde beizubringen
Langsam auf den Käig zuschreitend， starte er dem Tier unverwandt in dio Au－ gen und sprach ihm das Wort in kurzen Abständen immer wieder eindringlich vor． Lange zuckte der grüne Vogel nicht mit der Wimper，ebim siebenundzwanzigsten ＂Hallo！＂aber offnete er schläfrig das linke Auge und krächzte：
＂Leitung besetzt！＂
＂Herbertchen＂，fragt die Mutter empört ihren Sechsjährigen，＂hast du dem Papa－ gei die häßlichen Ausdrücke beigebracht？＂
，Aber nein，Mutti．Ich habe ihm doch gerade erzählt，was er nicht sagen darf！＂

Grave Haaro verschwinden in 10 Tagen durch mein seit 1890 glanzend
bowāhrtes Hear－ bowahrtet Roar wasser， 2 Mark，bei S．Steinbacher，Rum－ fordstro3．7，Ladon

## HEmiot मicco 

rtanspr． 52547 KLISCHEE
Münchenner Lagerhaus－und Transport－Ges，m，b，H，


Offizieller
Ausstellungs－Spediteur im
Haus der Deutschen Kunst
Transpart，Lagerung und Verpackusg von Kunst－ gegenständen aller Art im In－und Ausland Möbelirantport－Möbelkabinen ．Fochlkundiges Parsonal Büro ：München 8，FriedenstraBe 27，Fernsprecher 43365


## Pelz－Spezialgeschâft <br> Hermann Claassen

Mtncten，Runfordstr． $38 \%$ ，Teiefon 296092 Empfiohlt sich für sorgfältigste marbaitung Inror Pelz Gardorobo

## filteftes

## Spezialge「お的隹

 fîr \｛aufmafden！ Eine Marde．． 20 Pg． Bnjohler paat 50 plg． 3．Faltermeicr Mendure，Dettenbrdi－ Itrepere，seratul11745

Verlangen Sie überall die ＂JUGEND＂


Café Fischer Adaborth．A10 Schuabings $\begin{aligned} & \text { Tïhrences Konzert．und } \\ & \text { Nochtroft mit Borbet．}\end{aligned}$

Tashen，iofter，Rudisade，prima Lederwaren，Touristen－arilkel MUnchaner Werketäten
fis Sperl－，Sattlop－L．Luderwaren，eligg．6．m．b．H．
SALZEDER Glirtnorplata Telofon 20374


## Der Geheimtitel

Dor Herr Schulrat war ein ungemein gewissonhaffer Mann. Eines Toges besuchto er die Gemeindeschule eines Vorortes einer großen Stadt und begab sich mit dem Herrn Studiendirektor in die nächste Knabenklasse, um hier bei den Jungen aine Uberprüfung der - Schulmappen vorzunehmen. Das Ergebnis war eine donnornde Standpauke des Schulgewaltigen uber Sauborkeit, Ordnung und wie die schönen Dingo alle heißen.
Niemand hatte daran gedacht, daß der Gestrenge am nächsten Morgen schon wieder erscheinen würde. Er begab sich wieder in die Klasse und da geschah das Unerhörte, als er die Klasse betrat, daß ein Schuler seinem Nachbar etwas ins Ohi flusterto. Dom Luchsauge des Gestrengen war dies nicht entgangen; er wollte ein Exempel statuieren. Er knöpfte sich den Ubeltäter vor und fragte unter lautloser Stille: .,Wie heiBt du?"
„Robert Miericke."
"Was hast du eben zu deinem Nachbar gesagt?"

## Bayeristhe Hofkunsthandlung

GEORG STUFFLER - Inh.: ANNA MICHELS
Gemälde, Radierungen, Holzschnitte
München, Ausstellungsrãume: Maximiliansplatz 20
Feraryf 13295
Neben Pork-Hotal

## Minrenhandilung Otto Helbing Hawhf. <br> Inh. Karl Kreß <br> München 25, Plinganseretraile 132a <br> Ankauf, Auktionen, Verkauf

Mal- u. Zeichnnschule „Die Form"
Bitdende Kaast, Zelchaps, Maleral is Jedet Anwenduag, auch Oebrauchagraphik and Modezoichnens. Abosdsit. Sonatarskurse, Landschatskarse. Lehrichar. Honorer siehe
Prosp. Vorberelis. 1. d. Examitn. $50 \%$ Falir-
 Holn Koalk. Manches 23 S , Leopoldstr. 61 . Teleton 3946, Qertiedet 1925.


Elisabeth Kocllc-Karmann
naa, mil meiner Tante mag i gar nel gera spazieren sehn. Da darf igrad allweil obachl seb'n. dall s' nel überfahrn werd."

## Der Weise

Gebeton und audi ungebeten erteilt er Rat, wo er vomöten. Mit Lebensregeln, goldnen Worten, dient er sogleich in vielen Sorten und preist als unfehlbar sie an. Es will das Schicksal, daß der Mam mun selber guten Ratsdilag bräuchte. Man glaubt, daß or sidh hell erloudite mit seiner Weisheitsspruch-Laterne und sich entscheide rasch und gerne. Doch der, der guten Rat gab taglidh. hadkt selber ratlos da und kläglid. Es gehen oft alte, schöne Spridhe bei Selbslamevendung in die Briidic.

Kiki

## Zeichenpapiere <br> ,STAMLMARTe hochtransparent $U$. äußerst zäh <br> Alles für des Konstruktionsbüro <br> ZEICMEMREDAR Otto Schiller München, Brienner Str. 34, Tel. 57650


"Ich habe nichts gesagt."
Der Herr Schulrat lieB aber nicht lacker. Die heilige Disziplin, die wichtige Autoritat forderten as:
,Ich will dir die Strafe erlassen, wenn du mir auf der Stelle sagst, was du deinem Nachbar zugeflüstert host! Sons! wirst du eingesperrt, daß du blau wirst!"
Die Aussicht auf Straflosigkeit wirkte sichtlich befteiend auf den kleinen Sunder. Etwas verlegen druckste er heraus: "Ich hab Ihren Geheimtitel dem Fritz zugeflüstert." Der Herr Rat war baff: "Fritz, jetzt sag mir du, was er sagte." Da kam's stockend aus Fritzens Mund:
,Do is der Mappen-August von gestern wieder!"
W. Ha .

## Liebe Jugend!

## Verdunkelung

Federmann blättert in einem Wörterbuch. Federmann schütelt den Kopt.
"Was ist denn los?" fragt Mücke.
"Merkwürdig", sagt Federmann, "das Buch ist 1909 gedruckt, und trotzdem ist schon das Wort "Verdunkelung" drin."

HORST STOBBE<br>Bücherstube / München / Ritter-v.-Epp-Platz B

Moderne Buchkunst und Graphik
von Menzel bis zur Gegenwart Katalog auf Wunsch kestenfrei

## IDIE

## PIPEIIITUCKE

Origianagetreue farbige Wiedorgabea von Meisterwerken der Malerel Verlangen Sie Prospekt vom Verlig DIE PIPNRDRTCRE
Verlags-GmbHi, Mínchen, Georgenstr. is

## Freibleibendes Angobot:

Irigker, Das GearebiM, Mif 195 Ablu. Haflinder (30.) M. 5-Nachall-Viebred. Deutochp Earochzeldmumgen, Kil $5:$ thoildrngen, Lemanald $(50-)$. Porto.M. - 40 Posticheck, 47406 Manchen Anticuariat August Spatt, Minchen 2, Theresienstrafe 18


## Werke

## Zeitschriften

Kataloge
Graph. Funftanftalt m. 5dü̈t
mûnden, fietuiftr. $8-10$, Telefon 20763

[^7]
## Gipfel der Kriegstechnik



Rich. Rost
Englands schwerste Artillerie


# DER AKT RIEDING 

## Von Florian Seidl

Vor der Schlacht von Saarburg, 1914, lagen wir ein paar Tage in dem Dorf Rieding. Als Verpflegsoffizier hatton wit damals einen Leutnant Schneizer. Der requirierte nun in dem genannten Dorf ein Schwein, stellte einen ordnungsgemäBen Schein ous, das Schwein wurde geschlachtet und gegessen, und wir dachten dabei nicht, daß es uns noch über drei Jahre nachlauten worde.

Denn eines Tages, der Leutnant Schneizer hatte inzwischen längst eine Kompanie ubernommen, erschien ein Akt. Uberschrift: "Schwein von Rieding". Der Schein von damals war vorgolegi, wohl auch eingelöst worden, aber nun kam die Rückfrage, peinlich genau, mitten im Krieg und mitten In all dem Durcheinander. Warum und wieso, hieß es, damals ein Schwein requitiert wurde. Der Leutnant und Kompanieführer Schneizer, der inzwischen ja auch einiges andere erlebt hatte, dachte sich bei der Sache weiter nicht viel, schrieb eine Antwort, und das Schwein entschwebto zum Bataillonsstab, zum Regiment, zur Brigade, Division und weiter in geheimnisvolle heimatiche Gefilde. Gut. Wer aber beschreibt unser Erstaunen, als nach einem halben Jahr der Akt wieder da war, merklich dicker geworden! Mit nachtwandlerischer Sicherheit hatte er, nachdem er ein paarmal zwischen einigen Intendanturen hin und her gependelt war, den Weg wieder gefunden zur Division, Brigade, zum Regiment, Bataillon und zur Kompanie. Wieso und warum es denn damals nötig war, ein Schwein zu requirieren, hioß es. Der Leutnant Schneizer fluchte einiges, setzte sich dann hin und schrieb: aus dem und dom Grund; wail wir nichts zu essen gehabt häten, und im übrigen könne er sich wirklich nicht mehr so genau erinnern. Der Akt ging ab und entschwebte wieder in jene nebelhatten Fernen. Von Station zu Station. ,Aber jetzt werden sie Ruhe geben", fügte Schneizer befriedigt hinzu, ,ich habe es innen deutlich genug geschrieben!"

## Weit gefehlt!

Die Sau kam wieder, rund und dick geworden. Schneizer fuhr wie von einer Nadel gestochen in die Höhe, aber das half ihm nichis, klar und deutlich stand hier: Nach Erkundigungen beim Verptlegungsdepot soundso wären an dem Tag für jeden Mann soundsoviel Gramm Fleisch, soviel Gramm Brot, soviel Gramm anderes Zeug geliefert worden. Wieso war das nicht zur Truppe gekommen?
Wie soilte man das nach einem Jahr noch wissen! Schneizer saß ratlos über dem Akt. Dann hatte er eine Antwort und schickte thn ab. Aber er kam wieder. Alle Halbjaht kam or und wurdo dicker und dicker. Der Krieg ging weiter, viele Kameraden verloren wit, aber dor Akt: "Sau von Rieding" blieb uns treu. Aus dem Leutnant Schneizer war ein Oberleutnant geworden, und wenn wir ihn ärgern woilten, sagten wir: .Wann erscheint denn Ihre Sau von Rieding wieder, nun ist doch bald Zeit!" Dann fluchte er und schimpfte gottsjb̈mmerlich, und, ja, dann kam also die Sau wieder, schön rund


Viectilalise
und fett, und hatte den Pendelweg zurück und vor wieder gefunden und an jeder Station war aufs neue ein Quentchen an ihr hängen geblieben.

Das ging so bis zur Schlacht am Chemin des Dames. Wir hatten da einen Vize, und als der Akt wieder auftauchte - wir hatten an dem Tag gerade einen Durchbruchsversuch der Franzosen durch Maschinengewehrflankenfeuer zum Scheitern gebracht und waren gehobener Stimmung -, nahm er den dicken Akt, riß itn packweise in der Mitte durch und schob ihn in das eiserne Otchen, um davon sinen Kaffee zu kochen. "Menschl" schrie der Oberleutnant entsetzt, .,sind Sie verrückt geworden?"
"Nein", sagte der Vize seelenruhig, aber wenn man so etwas Kostbares bis in die Feuerlinio verschickt, muß man eben damit rechnen, daß es zugrunde geht."
"Ach sol" murmelte der Kompanieführer erieuchtet und pfiff leise durch die Zähne.

Einige Monate später kam ein kleines Blatt, ganz armselig sah es aus, wenn man ihm gegenüber an den dick aufgelaufenen Akt dachte. ,.Wo bleibt Akt: Schwein von Rieding?" hieß es und der inzwischen zum Hauptmann und Bataillonsführer aufgeruckte Schneizer setzte sich hin und malte groß und deutlich: ,,Akt: Schwein von Rieding am Chemin des Dames durch Granatvolltreffer vernichtet."

Da war Ruhe.

## Ein Klavierstimmer erzählt

Da kam einmal ein junger Mann zu mir und fragte mich, ob lich ein Klavier heimlich stimmen könne. Zwar etwas verwundert, sagte ich inm doch, ich wolle gern versuchen, so leise als möglich zu sein, aber ein gewisses Klingen und Klimpern beim Anschlagen sei natürlich nicht zu vermeiden. Nun erzählte er:
"Ich bin Mieter bei einer sehr empfindlichen Wirtin. Da steht nun ein Klavier in meinem Zimmer, das nicht in Ordnung ist,

Unser Titelbild stammt von Toni Roth
auf dem ich aber geme $a b$ und zu spielen möchte. Bei meinem Einzug bedeutete mir die Wirtin, daß das Klavier seit Jahren nicht mehr benützt werde und man erst darauf spielen könne, wenn es gerichtet sei. Aber es fält ihr nicht ein, das instrument richten zu lassen und deshalb solls jetzt auf meine eigene Rechnung geschehen:
Als ich hinkam. war die erste Schwierig. keit, daß das Klavier abgeschlossen und kein Schlüssel vorhanden war. Zu Hause suchte ich nun alle alten Klovier-, Flügelund Pianoschlüssel zusammen, lat noch einige Dietriche dazu und machte mich am kommenden Tago wiederum aut don weg. Aber es ging auch diesmal nicht. Es log gar nicht am Schlosse; das Klavier war nămlich an allen zu öffnenden Teilen festgeleimt!
Nun interessierte mich die Sacho starker. tch versuchte, mit einem scharfen Taschenmesser die Leimfugen aufzuschneiden. Doch das Klavier widerstand jedem Versuch, musterhaft war es zugeleimt. So mußte ich ihm mit Stemm- und Brecheisen zu Leibe rücken. Meinem Auftraggeber wurde die lage unheimlich, und er bat mich inständig, so wenig Lärm wie möglich zu machen. Wir umwickelten den Hammer und den Grift des Stemmeisens mit Lappen und hatten schließlich beide die Empfindung, wie Einbrecher am helllichten Tage einen Geldschrank aufknacken. Zum Glück ließ die Wirtin den Radio laufen und wir sangen und schlugen den Takt dazu und versuchten einen recht harmlos lustigen Eindruck zu erwecken. Zentimeterweise drang das Stemmeisen vorwärts. Da geschah das Unerwartete. Der Deckel brach mit donnerartigem Krachen auf. Und was mußlen wir sehen? Das Klavier war leer! Ein taubes Gehäuse ohne Inhalt, eine Schale ohne Kem!

Die Hausfrau hatte einfach ein Gehäuse in die Wohnung gestellt. Das paBte zur Einrichtung, machte einen guten Eindruck und wirkte auBerdem als Zugmittel für musikalische Untermieter, solange die sich mit dem angeblichen Klavierstimmen hinhalten ließen
Man befrage mich nicht darüber, wie groß der Krach war, den uns die Wirtin schlug, als sie sich ertappt sah. Der Krach ubertonte den Radio-Lautsprecher um ein Ethebliches.
Aber so etwas hatte ich denn auch in meinem Dasein als Klovierstimmer noch nicht erlebt.
t.

## Liebe Jugend!

Stand ich da neulich auf einer Bricke des Nymphenburger Kanals, ganz beim Schloßpark oben.
Ein kleiner Bub klebte am Geländer und warf den Fischen Brotstückchen hinab, die langsam sanken, da or sie zuerst fest geknetet hatte.

Ich hörte ihn nicht lachen, ich sah itn nicht lacheln, ich konnto an ihm nicht die Spur von einem Sichfreuen sehen. - Eine gute Weile hatte er nun wieder mit seiner staunenden Aufmerksamkelt, mit seinem Philosophenernst die Fische beobachtet wie sie so hinschossen aufs Futter, wie sie es schnappten und wie sie so jah stille standen-, da wandte er sich unvermittelt an mich und fragte tiefernst:
.sie, mit was bremsen eigentlich die Fische?"


Bernhard Bleeker

## fritatrich fratherer ton fouqua, , DER SIEGESKRANZ

Eines Ubends ipat flemm von cinem beben Sartberge ein alter Kittergmann milibiam in Saw Sal finab. Er war Qeuthold gebrifien, und sormals all diejer (Segenden Weberridier ge= oejem; jest aber bafte ilyn Die Mbetmadyt eines ceiden (Satafen vertrieben, mio or wobnte nan auf Der ebrbaten Etammbefte, an welffer ieinen Blif zu iveione, Der alfe Eeutfolo nod icten 2lkens, jolange die roaldige 5ōbe bei ieiner Sütte reegarn blieb, binauffiteg, uno nad den suei boben Edjogatimen binitber: idhaute, bis die Eonne unterging. Darm ging and ber alte 9lann wieder in oas Eal bins unter, too man ibn als umidaodlith uno ofno mädutig toofuen liek, Dern fein emziger (Erbe, ein timgiertiger, frentiger Stampiesteld, ivat in oer Werteidiguna des vateclideen 5eries ges fallen. Juf frinan Seemmoege fam bex greife Ritter immer an eimet Rapelle boctiber, die er in befferen Beiten batte banen lafirn, und wo jest Der Erithnam Des juggon, in Elyren er= idblagenen Jerrn einacjargt lag. Dann fniete oer Water bor Des fleimen Kaucs Sur nireer, und Eetete cin ヤaternefter für die ©eelentube frines lieben Cigebalo, umo fo tat or aurd) beute. Weim 2luffteben bliffe ex dann febns juibtig durd) Die Senftet binein, fonnte aber immer nidfte von bem Sarge getvahren, Demin ef fland in einer Maucrblende Ginter dem 2ltar, und ben Grylifitel zu ber Iure batte

Dex bermaifte Water, gleich nadh der Beejefsung, voif inbervälitigenben Effmerzes in oie rejpen den Srüblingsivithel der Booe arfolenberf. Das bereute er mum iu vielen Nialen, Denn es feblife Dem Betarmten an (3eld, unn $3^{4}$ dem iobr funftriden Gdblofie cinen meuen Edjlifiel fertigen sul lafien, und io batte er fiab felbit und jeine froname Sansitau mo peine Jiibte Diotrina, Die GigebalDs berlobte gerecien war, von Den teuren Mberbleibjefn ifure liebiten Glïdes ausgeiperet. Tiemals war feine Gefn: (ud)t danad jo iming gevejen, als eben beute abenb. Er fab Die Züre nuít hrifer 2Befmat an; er bäfte fie faft gebeten, Noum tu geben, uno gemeint, fie muilie ibyt §olge [ejifen, aber fie flatrfe ibm feit und unberveglid entgegen: taum liek fid) Die Mlinfe an dem cingerofteten Edflefe gemugiom cuis mo nietierituffen, un Dic §eftigetei, mit welfyer alles in den efernen Mlanmeen bebarte, bazgutur. Madbom Der alte 92 am cime 25eile bergebens an der Grab: ftatte Des Gobmes getlintt batte, ging et, Dir 2 higen voll Eranen umo Popfichütelno ibre fidy jetigt, vollenes nads der Syitte zurưd.

Er fand die Samefran mit cem \{partidyen 2bemborvt auf ibn warten. 2Bo ift Denin Dienvina? fragte er. - In iffer Yammer ge: gangen; entgegnte die 2 lite. Es if ja beate oer Jafrestag von fifrer uno Gigbalos $\mathrm{Ber}^{2}$ lobung, sorlthen fie, soir su vecifi, ammer in

Saften und Einjamteit binzubringen befdoloffen bat. - Der Yifter fenfste febr tief und blivb cine ganke 25 eile fitlle; enolidy yub er wieber an: 2Bieviel ©clo baben rit Dern jeft beifam: men? - 2 ln aroei Mieidfeguben, aber nifft voll; jagte Dit Sanasirau. - Ind Dur Edlvifer forbecte für Den Scyluffel? - Drei Sologul Den. - Da fing Dee alfe Mliann vifiber an in $^{11}$ jeufjen une fal fragene in (Genad) umber. Ta, lagte die Scausfrau: on $^{11}$ vertanjen gibt es bier nidhte melor; es wäre Demn das eime. Det Cdblufler meinte, on gable er gern nod cin paar Gobjulden sit - Dit meintt ien da oben! iagte our Greis, nadf Fincm alfen Exhverte
 Uber er fubr sornig in die Söbe, und rief: Da [ei (Jott ver! Jel) wetè freili's mit dee alfen 2Bafie nid)t tmelse biel austithten in diefer 2Eelt, aber ebrlith auf meimen Garge ioll fie benmods zu liegen Ponmer. Der Gigebalo jelfyt versieb) is mir now! in 户handicie from, găb id) Die alte Chrentlinge tweg: - Dic 5ausitau ing an binter ber boflen foand bu weinen, Dem the mugte Daran benten, too of ibe ex:
 Der Sinabe, mit Diejer 25 affe gefpielf batte un) Dazu bon fünfitign Eiegen geftammelf. -Da wavien dic beiten alfen Qeute gans fille, löjd) ten ibr Gidft uno gingen ;u Befte.

Ee modje fifon gegen Mifternadft gefen,

An fout ber greife Kituer cill wañoflitice Jufen umb Eenen furd dic Ealer kielyn; won
 bote Flamme Durd) Dee flemen Jiannmefenfters Edyeiben. Gr spolite auffteten ume um fidn Tham, aber Dic Shasisum jogte: Eleib liegen, Mann; idf höe is fibon longe und bete ftill oor mid) bin. Sas ift queiglid tin mindenter 3ug Des ivitenoen 5etes, - 5 m , fagte Qent: bold, Den mileen Gagee hab ids wohl fonften oftmals im nädyten हैorit über míh binbrauiten Goten; aber daè it qams cin anèeres. - EO
 Fraut. 26 er meeik, twas oben anf Dem Eroden gebrant if. Jdy bifte dith, bleib liegen, unb laja teine verwifigen Gedonten dariber in Dir auffomment. - Der (9reis gab audy Dec §rau nadd, blieb fill unt befete leiit. Jiad cinus Liveile aber fing of mieder an: Erau, da ritt einer auf cinem ©dymmel ons Bemter vortwi, getade noit unjer jeliger Eobn zu ceiten pifegre. - Cie sitterte ume verwies ifn mit leffer Etimure imm Edyweigen. Mirever abre nod ciner 2acile fagte der 2llfe: Sjertit ou, wic's da oben won Berge herumterrici: Edubentt aud! Saut ein! - Det Tadetitum nabm mir's bolb vor Den Dfren weg. 2ber fur; the Gigetale file, bat ex ned eberio getufen, - 22 enn ou mid toten willit mit 2 lngit uno Edrect, jagte
dir Exmu, morr midh gat ivabufintig mader, io fabre nur in foldjer Yiede fort; es bedarf wobl faum cines 23 ortes melle. - Da iduvieg Der afte Jtann und Drângte icime Geßantert, beren biele uno feltifamlifte cinander frenjten, in die Bruft jurid?. Das ivumorlide Estöje (d)rwing aud), woer berlor fich vielmelor in ans iere Läler, uni gegen Margen idiliefon die brièen alten Qcute cim.

Ser fefle Engesidein faby jom rivicher über
 Epinmroten, der greije Kittec wodite cken ;ur Difge des fleinen (Gürtleins mit foafte und Epaten binausgeben, Da orebte ec fiib) nod) anter Der Euire mio fagte: Geltian if es Dodj; semm emmal Dic Jiadt mit ifren Matichn un) Eputhiftorien in Des Mlenidien Siitn binein= grernimgen ift, will fidh's gar nidy svirèr zar Sube geben. Da kab id bis an Den lidyten Miorgen von dem Eentefefte geträumt, vie wie
 feiern gevelmt waren. - Sürwabe felfam! unterbead) ibn Die Sangirau. Daven bat mir gerabe aud geträum. Sie ßauern zegen mit ifren blanten Eenjen ;um Edslobsoje berein, Ifte Jranen unt Zobdter mit den Junten Shars Prn, viele Bander datan. Jod) leudtete Der Etrtetrans, in bas Blou oes bellen Epmmern tags cupor, ume ad! veran iftrift mein liebes,
lietwe Kinw, cin ;atier Rinate notb, gan; fuber umb iiber in rin Briledt ben blauen Jorn:
 ein Bräntigan auf orm ropit mio cint grofe rofe Blame bor Det Bcuft. UnD id Pannte die rete Blume mobl! - Eic jenfte twefmuitig das Saupt, und ber Mitter, um fie von dee entigen Eofnes Iverswamid abzulenfen, fagte: Das mit dem Eingen if mit tod das Eelfjampte. Ith bŏrte Dav geiftlide Pitd, wemit die Edhar bercingeiogen mar, nod) im (Errsad)en, uno iv ift mir nod in Diviru Augenblid jumute, als Plinge es in Jerfatleen 13 cie dort über ien ßeto hervor, Den rwaloigen atbhang immer näber bermict; jo, toie id jefft die Suire aufmade, twire mir'o ordentict, alo oringe oer Slang ftärter berein. - Die Soausirau vernalyn das
 nen, um an der 5ano ibres efjeberen vor Die Eut hincusjatreten mo fidi) nad den momber fomen Mángen umpuidaten, Decift gemads Durd) den trëtlicten Miorgemfrahl, weldher die Bumme vergubete und das fauige Gras unfer ibnen, Dreiter ned) Durd) Die gottosfürdtige WiSeife des immer nälyer beraraveljenièn Qiebers: Edjallmeien mo Kobrifoten Plangen in Den (3.jang.

Ineme die beiben alten Qeute in die fuitten: tü traten, warde inviiden den छuchenfornmen

A. Kerin


Meinert Hobema
virks Qanbuole finhtbar, nuit grunirn Becigen auf bren Suiten, mit blanfen Eenien in bree Sand, zum Seil aber aud mit blanfen Selle: batten und Eperem. (Eij Goft, fingie dir Sauss fras, es it dod jefst nidt Erntecen! Lime we toollen fie ocm itberthaupt io mit Eang umo Stang binuus? Eirb rinual, mic Das Mivergens rot auf ifren Genien Wlift. - 5 m , Die milicn iggenowo cin fels emithaites Mähen gebafien baben, murmelte Der Xitter; Denir of Pannte Das Fiot an den blanten Etablelingen vid ;u gut, uili es, wie jeine Frau, fïr Miorgemen anjus ichen. 2Bäbrenbocflen batten Dic Qandeate einen Salbfreis um oad ebrmiroige Phar gee
 senvelgen, weldjes ife nad beendiatem Giede anbuben, trat Distubina atus ibren Keifen bees vor, ging wie vectlarten 2fntlikes auf Sic Itats: nemben (Eftern ;it uno iprad): 2 Eer frith 3 anm Seteri geht, jindot gute Frumbi. Sier an bes LEalDes ECam fine mic jebt eben Dicic Jeloenmänner begegnet uno woollen, $\mathrm{D} \overline{\mathrm{B}}$ ify's suetf aus aninen Planere hören julff: fie baben auth Eure Bumg ivieder ecfishten; Die (Segen) ift frei, Der Irảnaer tot!

Der geriír Xifter ftante umber, als ici er madjeno in die Eräume Der vergangenen Stadt zuruidgefunten; Da nabfe fîf ifm ber âftefte Der benafjucten Pandleute, aud chrwirbig
grauen Shauptes, ivie jein Dbrther, tmid inèn et ifm leife Sade um̀ Epaten ane Oen Sänden nolsm, leate or $f$ mm pinen alten, fibernen, mit
 bolos abbnen icit umèmfliden 3eiten acjubrt hatten, umo oer jegt mit oen nibrigen feifigen Gamilizuredten ruifervbert wor. Daza jubelten Die Mämar int Jircije Eeptandia Dionvineno Morte nady: Die Gegeno ift frei, Der Dramger tot! ims lichen Laajicn und Eenien luitig oncinanderflingen. - ©o ift wirflich is, ipradt oer alfe Qanbinarm in Dein nod) inmer ;weijels boit ftamemben Ebelenten. EFuer Bratersiobs, Xidard, if von feinem Mreasiage beimgefehrt, mein rolve Siert, ant hat frit getitern abend, we er fid in $\begin{gathered}\text { en eriten Geböiten ichen lick, all }\end{gathered}$ Dieje Wimber vollbradt. (Er modte ivobl jithon twiflen, siot imnig wir uns nad -umperen alten, redten Jecen febnten, Jemn ee rebete und alle Datauf an, Dak̆ wir Epert umo Eenir fïr ( Gid) crialien müsten, wic auf cin notivenbiges, fichon längt boxausbejprodjenens Iun; umb da qlauk-
 níht anders icin. Dranf Plangen dic Ēturm. gloten, lendoteten Die Reiegaicuer von Den $\mathrm{Be}_{\mathrm{e}=}$ gen, und idnell zufonmengeftiomt, waren wir Ourd Een jungen Deloen wenjo jithell georonat, uno numberfan Surd ivine Siven begciftert. Sa ging es, wie in Sluge, die Eatler aif ime
nieder, tov fid irgene Des Grajen 2Sajfenfnodte mur blifen licken. Endlid) eritünten wir Die Burg, umb iex Graf thirzte veriweifelio in fein Edroert. Der jugge Eieqee fübrte uns bis mis fern poyl bite Eud ratgrgen, dann iperngte of nady eurem Etommiige sumid, wobl umi alles in Euren Empinge ;u vìnen. It es Enad num gefällig, vent uns datuin geleitet ;11 verrem, io tithen drei fanite, wobl geritfme Tivile ans Den Marftallen Eurer cigenen छuxg fït Ënd) une die sole Exran uno ons boloc Æ̌räulein in mimerer Edat. Mit notit ausgebwiteten Afrmen iegnete Der alte Jyerr fein trames, tapieres Wolp; Die Siefie ivarden berbeigefübrt, man bub die Deri verebyten Jerrithaifen himai, und ;og in Fremmen Jubet Den 28 ca nad Der Etommbura entänge.

Der alte Qaǹmani idritt inmer neben der Kitters Dieree bin ume eraablite ver den Stampic Difier Stadbt mid von ben tamber: jomen Eaten Nidards. LSic mun Eeathelo mit wadjember Sreube mie Bertwinbetumg oos
 Seleengeit in vielfad wedyelioen Wegebens beiten ocmahm, fityoull ifon enolich Das mole 5ers io ungeltuin vor Dantbater Wegriftes rumy, daf or laut auserief, ben gansen Buge vernebmlity; Eo gelob' ith Demi bei mainer



Drei Hörner im Gaucrtal
Rabethge

Tiefter dar §iebfle zur rigen baben joll，was id nur auf ofer ©rie femme，und das ift meine Foloe Tidfte Dietrina！Cie fif thm verlobr sor Gott und Menidjan．Er Wotte Die redte Wane trie $z^{\text {unn }}$ Eide gegen den 5himel aus gecedft．Der Bug bielt faumend ume betrach： tete Den glaihenèen Greis；ieme 5ausiraur aber jaf totembleids bor Edrerden aus thio bradte anolid mübjam die 250rte betver：Mann， Phann，was bajt bu getan？25ober nod die． fer verberblifite Hageltaim unter io meifern Saar？Eieb Jod um dift，wo win ftebn．Da If ja Die Fiapelle，Drimen umier cintiger Golm idhlät，uno du hatt gleid nadj belien Jall Diotwincts fremates（Selifibe ivobl vermon－ nem，als reine Braut amieres Etqebalo sut leben imd sa ferben．2Beld din EDidnaur foll Dem num gebrodignt werom？Sfres veer iciner？

Der alte Yifter liés Die Sand in arober Wetritenis finter une feufte：Das ift es！Der Sinumel irreut feine ferclidjiten（5aben umo der 27enich verfebrt fie imt zugulleion Jabel fith sum 2jeroterb．Ier ganse 3 ug blidte traurig tini eridreden auf Den veritorten Serrn．Da tat Dionvina mit einem Erngeleladyeln ifren idbunen Thumb auf und jagte：Bafer und Wutter，betribt ©ud nidht．Sd Denke，uiliere Eibe laufen nirbt io gegencinamotr，als fr jüdfet．－Uno zum alten Samemann gelebrt fulfe fie fort：Wisber uvift ife dem，daf cuer Thinübree voa heufe Fadfit eten Miifano mar？
 Itte，toer jollie es demin anders gevelim fin？ Erug ar jo Dech dic Sarben unieres berijidaft： lidfen Sanles ume oefien Wiappenzeidhen anf FelDbinde und Edill！ 2 Bar ja Dod jein 2Ecien und Epradie，thè 2 Irt $3^{3}$ refter，gam，uno gar nadh Mrt unjeret Serrea！2ud rief er Dev Etammbayins Yarnen mumer mit furditbar Gerrfififer Jeriggitimume ans，io of fin Edims med in Die Saufen Der Frinbe bincinilog．Ja，
 sinem Eprofien Der caten 1Burgel．28er tonnte es denn num anders icin，als Junfer Sitharo？Exin 2fulifi hat freilich nimmon）
geiffaut，Denn er trug Das folmgitter inmer geíblofien．－Ee laft cudh Denn azäblen， twas mir betute zil Fadft begegnet ift，fagte Sidnoina mit erfobener Efinane und feies：
 id）rebe bie trine Mahrbeit，ale sime reine Jumgran es joll．－Jd）flano an meinem Manmerfenfter uno begof teils mit frifdem Quellnoalier，teils aud mit cigcnea Etánen ein iकounes，blübenoes Manttenbaumlein，das
 Erautitene bafte aukiden 1 volien．Tiun prangte es munderberrlid，aber das $\mathcal{F e} \mathrm{i}$ ，Dem es leuditen follte，war fuir alle 3 ciren venvelft． Yn diefen ump abuliden（Gedanfen ward ids omerf）in（Geráujth ver ofr Riammertīr ge： fturt．Id Fomite Deutlifb bören，wie ctwas nit leichten，Iefien，aber mafientlirtenoen Itif＝ ten Die Flcme Efigge berauflann，und weil Bater und Natter ithon längit unten ictlice fen，aurd）es tief in Die Jind）t ging，ubberlief midi ein banger Gdbmiécr．Sa madte es die Ture balb auf，ein gepanserter Mtrm bielt die Selbbinde bercin，die if meinan brautigan geftidt batte，und dx ifm mit in on Carg gelegt war；Dann jagte rs Drauß̂tn mit Eigez balos Etinume：Yds bin es．Parf id，berein， olone iaß idf difl）zum さwe eriburde？－In Goties Ylanten，rici itb，voc Zurdy um）Gebin－ iudt sitterne．Da trat oer bletitye，grlbatnijidfe： Jündling mit aufgeidflagenem Sodhifturze emft imb langian ins Seruad．Sids fannte feine boloen 3 uige noht riveder uno Fatte bod）nifht

## Beschwörung

## Wie ein Stück Samt durch helle Hände gloitet， <br> so blüht zur Nacht dein Name in mir auf： befaitt mich，saugt mich auf，und glanz－ gewoitet <br> find＇ich in meinen steilon Tagoslauf．

Maria Forster
redut Das Sjriz，bineinzujesen，io DaB if nods nid）t mit mir eins bin，ob feine 2lugen flam und bob！maren，wie die rinns Soten，coter miDeglufeno，svie ionft．－Braudift Du Die Mintte nod su Dement Sodseitfager fragte et ircmollid．Git iduittelte oas Sampt．－（3） wiflid nimmertuebr？－Jd）iduuttelte tvicoer． －2ld，Evit er，ganj io idmeidelno，lieb uno treubertig，wis jonft im Qeben，flectste mir dud） citen Eiegesfram；daraus，mein Bräutdgen ithón．Svan fuche，mir if jugelaifen，bas（9k： idajt Der Nade umb Fettung in Diejem Gleidjen Erbentribe fit itben，unb wenn ex fint Dann wiedor in Den Cary leat，nimunt es den ©iegess fram：mif，－Idy floche und flodyt emfia，umb fleds Dic Bevenge allazmal in einen ithonen Nirans．Der Bráutigam ftano lange uno ifborigioum an der Eut．2le id nun fretig war， So beate ec jein Sinie vor mir，id jeffec ifm Den Fram；auf ben Syelu，amb finansidfreitend， prad or jurid：Eei aud nidt bang，jchon Yibbder，wents rum bon Édfadfilaran ourd） Dir Eäler ranidt．Der Eirg ift mit von Sott in imeine इand gegeben．－Lim Damit gribfe kr ，2bichice nelmenb，fo anmutig，ठaff all mein Wangen idwart，und id ifm nadjladeln mupite，sic chemalg，wenn er alif ein frembiges Sumier von mir binansjog．9tar alo if）in auf feinem（Bd）immel fo fele fancell und luftig Durd）Die Farfy binjprengen faf，Kam mir soies Der ein Sraten an．

Ofr Femit num Guren Fietter，teute Eilten uni getretes Woll，and roenn Yor twie id）Eud） Denn batum bitte，Sapelle uno Earg exoffnem noolit，aveifle iff nifht，ber Minrtentran；um meines Brautiganto 5 cim suir力（End）Dic TBabr： Geit aller meiner W3orte beftatigen．

Eic faken fif allzamal forveigent und zavei－ felm ant．§reilid erbab fidy in mander Bruft Der Gebanfe，Dienvinens bolDer（3）jft fi Ourd） Die feltjamen Begebenbeiten der Jiad）t ume wohl aud）outd cinen furditharen Sraum gervifters aber venm man es fíd ；arridrifi，wie beionnen beiter fie dem Buge，aus der Suitte tretend，ber gegnet wor，Pounfe Dicíe 2Fafy Pemen Youn mebe finden，und in Der Sat mußten fic）Die Condleute erimern，Daß ibr Zührer，nadjorm er fie pejammelf，cint 22cile fern gewejen unb Dann mit simen fogonen fram；win den Selm rveders actomuten twar．So gejdab to Dean nach Diompinens Bittent sie Yaptlle mard eroffnet， umb Die Şanefram，zweifelne，ob man des liebea Even Sebein jo oceift ans Qidet rufen Durfe， ourd die Berkeipung det Saneleute berubigt， an Det Glafte 2Badbe ；a Walten，bis Tir und Echloß wider fumftreid）qefertigt oajtebe．28ie num aber Die eingeroftefe Piorte io genvaligen 25iderfand liftetc，Da wat es，als orüde vie Sǐ̛pertivelt mif ibrer Ginvere Den Glaufon an
 Dionvina läthelte suberfidtidid ber Bewäfrung ibere 23orfe entgegen．Unv ab rollte Der Sedel，ame in feimer wollen Suiftung lag auf
 Den 2ntlife da，Den Eirgestran，geflodten ans oec ）？inctenfrome feiner Wrifobten，um jein $\mathrm{Ke}=$ behntes Saupt．Sa iont alles 3 a Boden umb Dantte tmb preifte（30tf．Siotnvina aber lójeri jecabis ilr un Des Sheims Gelŭbie．Eic vera barte alo die treae Derfobte हes Xitters bis an 耳yen 200 ，in ber Yäle feimer Rapelfe cin fleines Syastain bewobnend，weldes Sidjavo， als er nady vielen Gabren virflidy beinfam，um） Die Erbidhait ibm ben Den bexen alten Qeaten in gutem Srieden bimerlaifen，antrat， 311 cinen iकbona Erauenflofter enveifete，untec offen Fchirm oic Eigebalos：Rapelle nod）lange nad） ter eime Etátre voll briligen Edanders and ein 3iel vieler 2gallfabrten geblieben ift．

## Faltlaatgeschichtem

Bun Bran E Berbin

 isio, Der twire fein Qeben lang cin Frrumb der Winbelvit briken. Wcionians dic Efreffe (widhen Sulln umi) Stems zwingt geraieza zum Elhmkern. Sort fifern ouf mädrigen (Erlon uno Eilbapappeln Die ftelecn Keiber, Die bingeduden Dörfer iblafm, die Eonne brent, dae Wafler flammert, Dir Dencu rauibt mit-ifrem fnifternden Gano, writ brauǵen im Sans usan! Dern Dic Blaun Soben, Du idlikgt Die dupen, ou bitt quïdlid, ou millft embas erzählen, mas genam io unvabridurinlify irin joll mir Difies amjame Enide Qand, Diejes fleme Boripiel bes mendifitun Ditens, 34 Drm bin der Etrom fim: ten 28 tg nimmi. Une fo beginnit ou mit Iefift Etimme:
 Befäbrte. MBadyt bu?" "Otein", fagt bein Steand, (Suf, Dann will if Dir ctivae or aablen. 2 (n manden Eagen if oer Eintritt in den Sainzer Eherparten verbeten. Deshalloftien id tulangit uber dic Mater. Sas Zaub trar to fung uni gruin, ber Simmal awifden oen ranidhenden Wipieln io blaur ume ienn, als tware man in cinem berjunfenen Wabe auf dem Grambe dre 9lieres.
"Edilafit ou?" - „Iein!" - 2iadit du?" - Nlud nidht." - „Eut, dann bör weiter! Unglaidliderweije trug if zanalo cinen Wlauen Wauernjanter, Defien geidyefene Sarke weitbin zu ithen nor. 2huf cimmal löra id ein Brecten des Eeafts, ein Edbnauben ami Erompien, eine wille Gagd branfte beran gerabeibrgs anf midh in. Boran auf cinem grauen Xiejencter fitigeno, ein böfeter bartigut Sorftbeamer in idhunder Jagertradi, binter arein ein Sued Wildidiveine, Badhen ime Exrijdflinge. Mit ennem Mik an Den unn bie Sauer acidlungenen Jügeln, bradte dee foride TEefomann [ein feltjames Teitier frapp cor mir zann Etefen, jagte mit einer muldtigen 5 efjpeitide die vorprelfenten Oduveine in ois Einteling umb fonme ein uibre fexine firengen Büque buifdendes Qätheln des 250 bitivollenes nifft unterorítivn, als er das anmutige ßilo Der zrijiden Den Sügen oer M Iattetiblecine tollernoen, íhöngefledten fleinen Erijchlinge fab. Sarm abrs legte or fein Sreinht ivicier in 2lutsfalten, suirbelte feinen fotwvarien Edmartigart bori) und frogte firenge, no id meine Qegitanation für Den Eintrift in 2 m Glaten an geidulelienen Iagen habe. Det Ebre íbatte wäbren) Ditín Berkơrev mit feinen 5 ufon im Saub. Dbwebl if tin siemlider Caufer bin, magte id es Dod nifht, ws mit dem 23ibidurein an Édmelliateit auf= ;amblymen. Qengment half aud) nidte, ith gee ftand alio, über de Manite geftizgen; ;it jein. Der 2Berimarn zügelfe feinen Eber and fragte freeng, twanm ids Dices peran bâtir.
"Eine albuma bat mich daka getridben", rnofierte ift) uif rimidnueichefmber Etinme, , weril Sere Dberitiontrat an Den 2tterwelto tagen mafyridyenlifh nifht auf foldh einem Hradteber durch Den Dierparten reiten."

Der foll; 28 eriemam frectie firl) uno ein verföbuenoes Qäbeln vector fíth in jeinem rabenfidwargen Barte. Ereg alledem miffien Ele ben Elergarim jofert iviè̀er verlafien. 23ic Faben mergen iebe bobe Gafte biec zar Jago. Job nuik ned timmal Die Stunbe madjen umo nadjechen, ob alle Siride ridtig aufgeftelft fine umb ob fide nidft riviedrt kin:
 umer Das Wislo gemitht bat, Da Divic fuh idhen einmal imflambe mar, mit erhobenem Edrwange umb geienfern Sörmern ben bier ublideca quten Ion èe Jaqd za ftoren."

Yif verftame, id empfaht midj uno 30 cg míh zuriuf. Sit winjitte in 2bgehen dem Dber funitrar cia früfitiges Meidmannefeil -und frage sids mm , ob Da ithon \{ddlajit osec ob © u nevif wadhit."

ITh Eatte geidlafen, 10 cm du midh nidg madygelogen bâtteft", fagte Der Gefábete, neas toar cine albette Eridjuidte.
"Unv matum albern?"
23icil fie im bübiften (3rabe unvabriducis lidi if."

Mnveafridyeinlidy? Dut afmit gar nidf, wiebiel an ibe walre it. So babe geftern
 iduveine uns cinen böberen Soxitbeamten fowie Die תuht eines Säares gecefen. Db er Mäller gebeiken bot, weib ib nibt. Mber Dae war zod für kine. Wejdjibte allzu suiffig. Edjaa unn Difb! Jft bier in Dicfur Einjamleif nidft aud alles ungevolrnlid? famit Du Dir
in Der Etiòt vorfellen, Daß ce foldde Pieiket gibt? Tan oljo! Du bifi nidte für phans tajien, alio jolft ou cint gant trodene ano wabloflaftige Geidhidte bourem. Plis aui:

IStic id anf jene Pleine Jifel getommen bin,
 flcinen Boet Dovthin geribert, toar dert im aveifyen (Frafe cingcidtlafen und ber 2 gind batte mix das Buot abgetrieten. Jigend chusas muk wobl midtt in Dromung gewejen fen. Jith IDuive durd cinen unangentboen Gerud) at: ivedt, etivas Yiaubes fubr mir uiber Das 6. fidt. Ein riehiger 3iegenbort wit gedrebten Bürurn the lidtgelben Berenaugen fowe
 namate meinen Siamen, Der Bod' nidte umb

 Finmel, Das waide (Beas (bmuidelte bent Etith, wit gingen buch die berlafiene 2Ertl= ftatt des Jaffres, ons hier fein fatomfes 3 ll . den, fern Dor 2iedt, zum Eroducn aufgetellf hatte. Dic roandernde Beif felbit id) licf ingeno. 100 in ciner Futfy und zígerte, om 23 ing s. Den fürectocroenden Rädten anқutreten.

## IM D-ZUG

Nächtige Ferne reißt an sich der Zug.
Stampfende Schienen und blitzender Funkenpflug
Hämmern und leuchten den Lauschendon in den Wahn,
Die Hammerstatt sei da, und Funken sausten
Aus fauchender Esse, und Vater und Bruder hausten
In diesem dunklen Gewrölb und setzten Schlag auf Schlag, Und Wasserräder durchrauschton die Nacht wie den Tag.

Aber Heimat ist fern und Kindheit ist weit.
Es rollt und saust und stiebt im Dunkel dio Zoit.
Wilhelm Pleyer

J. Hellmann

Set Boff blidte midy mit feinen bellgelben Jugen greß an: Eiebfit du, bier bin id) sam Gfartier gemadyt worien, fo fieft Det Exulb. ling ofone Mirniden aus, twas Du bier lifitit ift Ibverfluis uns theridnuang, Enum falte oidt ffill and före nibt. Jtadd difier ftumumen 2 ln: [pacade legte er oen Moyf 3 ur Exite, mederte
 dben auf der bö́jiten rilippe, unter mit lag Das Mient, das brameno acgen Den Eunfeln SuA Des itcilabfallenten frition ithäumte. 2 a ias ict) man, cinjam une vectalien auf diker cinjomen Jufe, cin Untectan eimes böjen, soubluithen 3uegenbodes. 2Fat das Bleniemede in oct Eonme Dot nidht cin rettentes Eegel? 2 Gas polite id tun? Was tat Xobimion in foldar Etumbe? Wite at feme Bellnoefte io zog ith acin Syemd ans und winfte und winfte ater alo Der 2ed fob, Daß ith feiner Seer idhait miflifien wollte, jogte er mit geientern Syunten auf mid) ia und fiç mids aiber sic
 der Memid in feimer leffen Eefunde denft (idfâit ou - fragte ict) den (Sefâbrten, Da (mif ar Dirje ©ximbeit niddf verfänme - ,id inadte uno lautide", fante er - imio idh fubr forts) twas aljo ber 2henifo in feiner legten

Extunde Denft - id induce mir währento oes Salles in Die abamigmetrige Eific: 2lles, alles - nur Eemen Baudfifed. Sopilings Eam id) unten an, ging in die grüne, alganvenvadjerenc Iiffe, jab den lichten Gand auf dem Grund
 Eiin ケuberboct flam, wäbremo ith tief 2ltem holte, anf midy : i , obern in oee 28 ano mar der Stopi ies bójen Biegrabodits int feben, ote fith von memen Iode uberseugen wollte, man labe midf mít fognaf -

Da Du qerabe vem Itinfen fprib) it", fagte main J̌tenid mit iकlafftiger Etimme -- baken wir ned etbas さrinpbared?"

- Du, Der alle Wiertelftmorn cinen tiefon Edludf tut", fagte id) uiber dieje Lunter: breduang grevist, „ou jollfeft nidet io albeen iragen. ${ }^{\text {. }}$
 jegte utein Dutitiger (Befäbrte. ©inige furke Hadocljollage umo sisir fino bei cinem 23irtso bate. Buctit brachfe ams det 25itt - ia svir moly febr ben weit ber ausfaben, das §rem: denburly und ionn rtimas zum Srinfen. Dhs $\overline{8}$ cenbenbuif war mit Beithnugen une Berjen bis jum ßanèe bollgeftepit. Die Werie nobe.
ten alle mit: Marten - Santen - wegen Regen - Boot - Yet - Donau - blau Gome - 2 Bonne - Eturm - 2 Burm -
 ten Slaggen, Boote, Ropic, Männdien - und umer allen faft ftano ven den fremben Suan Den Pritidjer 2biaboloe irgené eine bämijide Bemertung. Idh módfe Den Didfer temmen, Jen kim zublid io vider tellegaler Qtiftun gen nidy gan; cinfad fdrvinblig wiirde. Id fom mir voe toie cine Sobanme unter quaiten: oen Eauglingert. in dicfes aus Etol; umè Maibbebagen gemíthte (Seuábl plakte die töridte grage meines §reumbes mitten Fincin: "1no סie Geididhte ove Biegrnbotés - if Siz fiton aur?"

2lus" - fagte idy. „2kan darf an ibr nidgt mebr nübrem. Ditie Trijet Eiegt an, Der
 rovierer aufinuben. Paf nientale Suit ;it Den noblloenvabrten Bibeen Déner Erimeramg, fie altern dir jenft, fie merden welf und grail. Das ift cin Pleimes Gebecimis, Das if Dit hier an Der Denau ambectraus. Demn aud bifier Iag Pelbe: niffo tvierer - uni ein eimmaliger gank ithónet Eag if Dod belier alo viele, an Denen wir uns nue teebl gefably baber."


Toni Roth

## Kortum und die Wachtel

Der tüchtige, ehrenwerte Bergarzt Dr, med. Karl Anton Kortum, dessen berühmtes Knüttelvers-Epos "Die Jobsiade, Leben, Meynungen und Thaten von Hieronimus Jobs dem Kandidaten, und wie Er sich weiland viel Ruhm erwarb auch endlich als Nachtwächter zu Sulzburg starb", in diesem Jahre seinen 150 . Geburtstag foiert, lebte viele Jahre in Bochum. Er hatte dort viele Freunde, aber der Apotheker der Stadt, ein großer Spaßvogel und Schalksnart, war sein Intimus. Ihn besuchte er fast täglich. Beide Herren waren große Naturfreunde, besonders aber der Apotheker, der neben seiner Blumenzucht oine Menge von Vögeln pflegte. Dr. Kortums Zuneigung unter diesen Vogeln galt einer Wachtel.
"Bitte, schenke mir die Wachtell" bat er den Apotheker fast täglich.
Der Apotheker, der dem Tiere selbst in großer Liebo zugetan war, konnte sich, so sehr er dem Feunde auch verbunden war, zu einer Trennung von der Wachtel nicht entschließen. Kortum indessen horte nicht aut zu bitten und zu betteln. "Gut", sagte der Apotheker eines Tages endlich, "die ewige Quälerei habe ich nun satt, ich schicke dir das Viehl"
Am nächsten Tage kam der Vogel auch richtig in Kortums Wohnung an. Er befand sich in einer geschlossenen Kiste, die an beiden Seiten Futterbohalter und vorne einen vergitterten Altan hatte, in den die Wachtel bei Sangeslust cintrat. Der Doktor füterte seinen Liebling nach Vorschrift, die Zeit stand hoch im Frühjahr, aber "schlagen" hörte er die Wachtel nicht. So oft er in die Apotheke kam, wurde ihm die Frage gestellt: "Wie geht's der Wachtel?"
"Gut", pflegte Kortum zu erwidern. "Der Vogel fribt für fünfe, abor singen tut er nicht"
"Ja", meinte der Apotheker stets, "das liebe Tier ist bei mir verwöhnt, das muB sich erst an einen neven Platz gewohnen."
Endlich riB dem Doktor die Geduld. "ICh will das verwönte Tier sehen", sagte er und machte den Behälter auf. Als or die Ture geoffnet hatte, sank of In die Knie vor Schreck. Statt der Wachtel sprang ihm eine große, fette Ratte entgegen.

Der ehrenwerte Bergarzt, der Verfosser von Deutschlands bedeutendstem humo. ristischen Epos, war ein friedfertiger Mensch, dor jedom Scherz dio gute Seite abzugewinnen verstand. Er ließ sich im freundschaftlichen Verkehr mit dem Apotheker zunăchst nicht das Geringste anmerken, heimlich aber gedachte er den Streich mit gloichor Münze heimzuzahion und sann auf Rache.

Wenige Tage spáter kam er wieder in die Apotheke, wo er nach alter Gewohnheit zu kurzem Verweilen Einkehr hielt. Nach einem kleinen Imbib, der eingenommen ward, bat or den Freund, ith ein Stück des Weges zu begleiten; denn der Tag war schön. Bald wanderten die belden durch die im Frühlingsschmuck prangende Natur. Als sie eine schweigende Weile nebeneinander dahingeschritten waren, klegte der Doktor über Schmerzen im Bein.
"Du weißt", sagte er zum Apothoker,

R. Bock
.,dab ich nicht abergläubisch bin, aber zuweilen wird einem doch seltsam zu Mute, wenn man von einem Hund gebissen ist, der wahrscheinlich toll war.

Der Apotheker, dem die Natur der Tollwut nicht unbekannt war, schnitt bei diesen Worten ein bedenkliches Gesicht. Auch fiel ihm jetzt auf, daß Kortum es der muntoron und scherzhaften Aufgeraumtheit ermangeln lieb, die sein naturverbundenes Wesen sonst auszoichnoto und wich ein paar Schritte vom Arzt ab. Nach kurzer Zeit setzten sich beide auf einer Wegbank nieder. Kortum sprach noch immer von der entsetzlichen Krankheit, der Apotheker schnitt immer bedenklichere Gesichter.

Plötzlich bokam der Doktor Krämpfe, die schrecklich anzusehen waren. Er schlug um sich, griff nach seinem Feund und sperte den Mund weit auf zum Beißen. Der Apotheker kannte die Krankheit, er wußte, daß Tolle wasserscheu sind. Sofort sprang er auf und lief in einen Teich der nahen Viehweide oder "Vöde", wo sich jetzt der schöne Bochumer Stadipark befindet - Kortum ihm nach. Wie aber der Apothoker, der des Schwimmons unkundig war, bis Uber die Schultern Im Wasser saB, rief Kortum gemütlich:
"So, nun komm' heraus - das war für die Wachtell"

Alays Hinterholzer

## BUCHECKE DER JUGEND

,Aussaet". Gedichte von Maria Fotstot. Konr
Triltsch-Verlag. Wurzburg-Aumuhio. RM, 1.Sohr rasch und sohr fruh hat sich Maria Forstor ous der Schar der Mitstrebenden losgeiost um einen geraden und elgenvilligen Weg nach vorwärts und in die Hono zu schroiten. Es klingon schon in den ersten Gedichten Tone aut, die den Rahmen der Heimatdichtung sprengen, die sich vortaston in die Gebieto monschlichen Soins, in Gobiete, dio nut die Hand einer Dishterin zu erschllaben vermag. In digsem ersten Bradchen sind dio schonsten und reifsten Gedichte der Dichtorin rusammongostolit; sio wordon don Weg ru allen Menschen finden, die ein offenes Herz für form schone lytik habon Mally

Wandorfahrten eines Kunstfreundes durch China und Japan. Von Prot. Fischer. Doutsche Verlagsanstalt, Stuttgart. Gob. RM. 11,50. Mit Bildera.
Es gibi ganz objoktiv und ganz subjektiv gehattone Rolsebucher. Fer jone bestoht als Thema ausschiloblich das bereiste land; bei dieson ist der Verfasser mit soinen Ellebnissen und Reakfio: gen das Wichtigste. Fischers umfangroiches 8uch mil vielen Pioben der Kunst des femen Ostens. gehort wedet zur einen noch rur andern Gruppe. Es hat violmeht von boidon elwas: Es ist das Tagebuch eines Menschen, der sich der Kunst mi Lelb und Seele verschrieben hat und ist rugleich ofne Fundgrube an Matorial aus dern ostlichen Kulturkrels.

Krisll

## 竞

"Kunst und Geschichte." Von Hermenn turken bach . Verlag R. Oldenbourg. Munchen. Lel. nen RM. 10.-
Das umfossende Werk ist eine unerschöpfliche Quelle far leden Kunsifreund. 840 Abbildungen
und to Farbtafoin mit etratemder Toxt futron don toser und Boschauor durch die Kunst dor Johitausende. - Epoche reiht sich en Epoche. Agypton, Griechenland, Pompoji, Rom, die Anfange der christlichon Kunst; dann wioder zurilck. greifend aul die Elszeli, die Eronzezeil usf.; aul die Arler, Indogermanen und Germanen. Det Autor sioht das Worden allor Kunst bodingt dutch das Zoitgoschehen - als Ausoruck und Spiegelblld der Geschichle - Xunstformen sind das Sichtbarwerden seelischer Emplindungen und goistigon Ringons. - So bedingt jedes Zoitalter oine entsprechende Kunstform und jedes Geschiecht schafit sich den Kunstausdruck, wolchet seinem Emplinden und Denken gemisi ist, - Es ist nicht möglich, don Uberrelchen Inhall des Weakes on dieser Stelle auch nur annahernd ru ertascon. - In Anbotracht def reichon fulle dos Materials und der küstlerisch hochwortigen Ausstatlung ist der Prels mabig zu nennen. Das Werk wird viele Freunde finden. J. Zercher

Wenn dor Groschen Pilt, Aphotismon fite den Housgebrauch. Von Herbert $A$.
Frenzel. Alexander Duncker Vetlag. Velmar Kat1. RM 2.-.
In 22 Abschnitten nat der Verfasser, der sich als Kulturpolliker des ,Angriff elnen Namen gemacht hat, mehrero Hundert geistreicher Randbemerkungon zum heutigon Leben rusamanengestelit. Die sdieen und gelogentilch auch bitteren Früchte, die hier vom Baume dor Erkenntnis goplluckt sind, werden den Leser bald heiter, bald nachdenkich stimmen. Die Gattung des geistreichen Aphorismut ist soit Lichtenberg in Doutsch. land nur wonig mohr gepflogt wordon. Frenzels: Buch bedoutel olnan begrabenswerten Zuwachs aut diesem Geblet.

## Dem unbekannten Gott

Ich habe dich noch nie geselhn, und doch bin ich dir oft begegnet; da kam dein Atem wie ein fernes Wehn an meine Stirne, und id ward gesegnet.

Du hast den Weg mir schon bereitet, wenn idh an seinem Anfang bin, und eh' mein Fuß ihn noch besclireitet gibst du ihn meinem Herzen hin.

Die Groofe Deutsche Kunstausstellung 1939 in Zanien
Die so erfolgreiche letzijahrige Ausstellung im Munchner Haus der Deutschen Kunst, die am 18. 2. 1940 geschlossen wurde, war 31 Wochen geotfnet. 857 Künstler waren mit 1564 Worken vertreten: 755 Werke der Malerei, 344 der Graphik, 473 der Bilchauerei und 2 Wandteppiche. Die Besucherzahi belief sich auf 422234 . Es wurden 852 Arbeiten verkautt, sonach mehr als die Hälfte aller aus. gestellien Werke, darunter eine Anzahl von Plastiken und Graphiken mehrmals. Der der Künstlerschaft zugeflossene Gesamterlös für den Verkauf ausgesteller Werke betrug 2139907 RM.
Wie bereits bekannt, bereitet das Haus der Deutschen Kunst aut Wunsch des Fuhters eine neue Ausstellung von Werken lebender deutscher Maler, Bildhaver und Graphiker vor. Die grobe Schau wird am Sonnabend, den 1. Juni 1940 eröffnet werden und soll noch mehr wie die bisherigen Aus. stellungen Zeugnis ablegen von der Schaffenskraft unserer deutschen bildenden Künstler. Die Vorarbeiten für die Ausstellung sind bereits in vollem Gange. Wie die Fühlungnahme mit der Künstierschaft des Reiches ergeben hat, arbeitet eln Grobtoil unserer Künstler trotz der mit dem Krieg zusammenhängenden Erschwernisse aller Art schon seit geroumer Zeit an der Schaffung neuer Werke. So dart damit gerechnet werden, daB in der Hauptstadt der Bewegung bis zum Frühsommer, inmitten einer ereignisschweren Zeit, eine Ausstellung entstcht, die zu oinem eindrucksvollen Manifest deutschen Kulturwillens zu werden verspricht.

Werke
Zeitschriften
Kataloge
Graph. frunftanftalt $\mathbf{~ w . ~ 5 d u u ̈ t ~}$
münden, fietrnftr. 8-10, Telefon 20765

Georg Lautner

| Weinhaus Birk, Kavangeratr. 33 |
| :---: |
| Das gomüfliche Wein Lokal |
| Tägliah Stimmunge-Schrammeltrlo |

Tasdien, Holier, Rudsaldie, prima Lederwaren, Touristen-arilikel Munchener Werkatizten
tIr Sport, Satter- u. Ladermines, eling, B. m. b.H. Aogustensinito 1/Thieten 34889

Bejikhen Sit fich bei Jhten Einkăufen ouf Die Gugend.

## Maßschneiderei

Josel B IO B Müachen, Dachauerstr. 5
nöchist HauptbhF, Tol. 54131 nochst Houptbht. Tal. 54131 Stanitl u, Yorarbeifung Mä3. Preise Schaill v, Vorarbeifuag. MäB. Preise

## C. WEISHAUPT HOFSHEERSCHMED

## Gold Silber <br> SCHMUCK GERXTE

Seit 1692 im Familienbesitz Wathas - Eigest Wrikutate - Hariesplatz 29

## Kraftnahrung

## fur Horzund Nerven

 furch Lohden und im Aler. an Iezathin verammen Nerven. Deron hessera Frailining sarke benulugend, schmeralindennd und fordett aberreschend sesanden (rifh nalloduchea) Sthlat. Eevesso. Die 1ahlrelchen beglêrkten Dankschreiben, elne inferessento Loltire, kosterlos 2 bezieben durch
Dr. E. Klebs, Nahrongunitol-Chaniker. Hast, dor bolannion loghuiltasl, Mänchon J. 15, SchillorstraSo 28


Photo
SPEZIALGESCHAFI Braum
am Starnbg. Bahnkef Araulfstrabe 5
Apparate - Film Amntemrarheiten

## MARIE BRAUN

HAUS FEINER DAMEN - MODEN Residenzstraße 6/11 - Telefon 24224

Blumen Janke-Bastian
München, Promenadestr. 15, Edce Prannaratr., Tol. 12257


## Das Gipsbett

Wissen Sie, was ein Gipsbett ist?
Das wubte auch jone neugierige Dame nicht, die im Wartezimmer eines violbeschäftigten Orthopäden einer jungen Mutter gegenüber saB und alle Anwesenden mit ihrem nimmermüden Fragen belöstigte. Die junge hubsche Mutter hatte ein Kind, und dieses Kind, etwa oin halbos Jahr alt, lag auf einem Gipsbett. Ein Gipsbett nun ist eine flache Mulde, die der Körperform des darin Liegenden angepaBt ist und dazu dient, Verkrümmungen der Wirbelstaule zu beheben. Diese Mulde ist zumeist mit zwoi kleinen Ständern auf oinem Brett befestigt, so daß das Ganze, wenn es mit einem Tuche umhüll ist, etwa wie eine Kiepe aussieht.
Die Wangen der jungen Frau glühten schon vor Aufregung, und ihre Augen blitzton vor Kampfeslust über die autdringliche Fragerei der eleganton Dame. Und natürlich kam nun auch die Reihe an sie:
,,Was hat denn das Kind auf dem Rücken?" wollte das Gegenüber wissen. "Eine Klepel"
"Eine Kiepe? Das kleine Wurm?!"
,Ja, damit ist das kleine Wurm sogar geboren."
"Waaas?"
,Ja, geborent Und in diese Kiepe kom-


Cordier
Arimer Oskar, bilter, wenn vom sprudelnden Cbermut nur der Sprudel ubrig bleibf.
Armer Oskar, bilter, wenn vom sprudelnden Cbermut nur der Spradel ubrig bleibt.
Na, deine Didsteine haben sioh ja auch in Gallenstome vervandelt."

men alle neugierigen Fragen hinein, die unaufgofordert gestollt worden."

Wenn die Dame noch zu einer weiteren Examination fähig gewesen wäre, so halte sie dazu im Augenblick keine Zeit gefunden. Denn die junge Mutter wurde zum

Arzt hinein gerufen, wandte sich jedoch zuvor noch an die Fremde mit den Worten: "Ja, und nun ist die Kiepe ganz voll und soll vom Arzt durch eine leere ersetzt werden. Wenn ich zurückkomme, dürfen Sie also weiterfragen...." It Boe


Beziehen Sie sich bei Ihren Einkäufen auf die Jugend

## CAFÉ LUITPOLD

Dievornehm-gemütliche Gaststätte Münchens

SEHENSWERTE RAUME PALMENGARTEN
Täglich nachmittags $u$. abends erstklassige Künstlerkonzerte

Zeichenpapiere
${ }^{2}$ STAHLMARZ̈a hochtransparent $u$. außßerst zäh

Alles für des Konstruktionsbüro ZEICHENBEDARF otto schiller München, Brienner Str. 34, Tel. 57650

Pianosund Flügel nou und gebravech. Aat Wurach Tellashlung, soher pectivent bel PIANO-SCHERNER, Dionoratr. 22/II, 8\% d. Folskeller

## GALERIE AM LENBACRPLATZ

FRIEDRICH H. ZINCKGRAF (VORM. D. HEINEMANN)
Alte und moderne Gemälde

[^8] sendung orlolgi nur bel beigetigiern Porto POstoit Munchen



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


[^9]

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.


Vtanz von Lenbach

## Kleine Geschichtchen

Die Einbildung eines Menschen pfleg: meist in umgekehitem Verhältnis zu seinem wirklichen Reiz zu stehen. Der junge Herr Theodor Multhaupt von nebenan halt sich geradezu für glattweg unwiderstehlich. Wenn der Herr Theodor Multhaupt irgendwo ein Mädel sicht, das er nur halbwegs und von ferne zu kennen glaubt, dann heftet er sich an sio, und sio wird inn die nächste Stunde nicht mehr los.
Das hübsche Fräulein Hilde steht da nun neulich aut der Straße und wartet aut die Straßenbahn. Da biegt um die Ecke der junge Herr Theodor Multhaupt:
,Ahl Fräulein Hilde persónlich! Aber das ist ja ganz reizend! Und auch noch hier an der Haltestellel Da wollen Sie whl gar auch mit der Straßenbahn fahren?! Aber das ist ja direkt großartig! Da fahren wir ja zusammen!"
Das hübsche Fràuleín Hildo schaut den jungen Herrn Theodor Multhaupt ausführlich an. Mit einem einzigen, langen, tötendon Blick von oben bis unten.
Ich will Ihnen mal was sagen, Herr Multhaupt", meint das hübsche Fräulein Hilde. "Wenn ich Sie irgendwo kommen sehe, dann fahre ich immer zusammen!"

Die Münchener Trambahnschaffner sind berühmt für ihre Grobheit. Aber sie sind auch berühmt fur ihren Humor. Je nachdem. Wie man's grad trifft. Es scheint auf den Schaffner anzukommen.
Steigt da neulich eine frau ein, die möchte zum Mariahilf-Platz. Und weil man sich auf der Trambahn kurz fassen soll, und weil ihr die Gabe der langen Rede uberhaupt nicht gegeben ist, hebt sie ihre zwei Zehnerl dem Schaffner vor die Nase und spricht dazu schlicht und bündig:

## "Mariahilf!"

Der Schaffner zeichnet den Fahrschein ab, nimmt das Geld, schiebt der Frau den Schein in die Hand - und dann sagt or dazu mit einem ganz tiefen, ganz verdächtigen Ernst in der Stimme:
"Maria hat geholfen!"

In einer Münchener Villa gab es vor kurzem einen "Musikalischen Tee" - (das gibt es nämlich tatsächlich noch1): eine berühmte Sängerin wollte in einem kleinen, intimen Krels von geladenen Gästen ein Konzert geben, und später sollte dann eine Bowle herumgereicht werden.
Die Hausherrin hatte nicht allzuviele Gaste erwartot, - denn immerhin - musikalische Tees sind heute nicht mehr ganz so modern wie vor fünizig Jahren, - und sie war daher teils angenohm, teils aber auch unangenehm überrascht als sich seltsamerweise fast alle Eingeladenen auch oinstellten. Angenohm Uberrascht wegen der Sängerin, - und der erste Teil des tees verlief denn auch vortrefflich. Dann aber war das unwiderruflich allerallerletzte lied gesungen und nun mubte - und nun solite - Aber stalt dessen saß man herum und wartete, wartete, wartetel Man wartete so lange, bis sich schließlich da und dort ein paar Gaste erhoben, etwas von "dringenden anderweitigen Verab. redungen" murmelten und das Weite suchten.

Endlich - es sind wieder grade zwei Damen gegangen - endlich tut sich dle Tür auf. Das Dienstmàdel schaut herein


Paul Rieth (Ais P. v. Scills Gasiebuci)

## An alle Jugendiefer und Mitarbeiter!

Mit diefer llummer ftellt diz Jugeno ihe Erfdeinen ein. Es ift uns pfligt und beoürfnis, allen mitarbeitern und befonoers oen mündjener fü̈nftetn ${ }_{j} u$ Danken für ihre uneigennütige Tätigheit, die fie der Jugeno jur Derfügung (tellten. wit oerbinòen damit unferen Dank an alle Lefer und freunde Der Jugeno, Die ourch ihre Untef(tüfung iht Dienten.

Derlag unì Sctriftleitung oer
J U G E N D
und spricht mit festem Blick und deutlicher Stimme: Gnä Frau! Ich wollt nur fregen: soll ich jerzi die Bowle servieren odor warten wir lieber noch ein bisserl?"

## Peinliche Verlegenheit

„Mutti, schau mal, was die Dame für einen komischen Hut und der Herr tur eine rote Nase hat!" Dabei deutet die kleine lise harmlos auf die gegenüberliegende Sitzreihe. Die jungo Mutter wird sohr ver legen und steigt an der nächsten Haltestelle mit ihrem Sprößling aus. Draußen gibt es sine onergische Strafpredigt.

Wenn du noch einmal in der Trambahn uber fremde Leute Bemerkungen machst, nehme ich dich nie mehr mit!

Einige Tage später. Wieder in der Trambahn. Ilse entdeckt an einem äteren Herrn etwas "Komisches". Sie erinnert sich aber an die Belehrungen von neulich, deutet nach dem Gegenuber und meint treuherzig: „Du, Mutti, uber den Herrn da druben mußich dir zu Heuse etwas sagen!"

## Das Datum

In einem Kaffeehaus in München war es. An einem Tisch saßen zwei Herren. Der eine las in derZeitung, der andere schrieb Ansichtskarten.
"Bitte", sagte der Kartenschreiber zum Zoitungsleser, "möchten Sie so freundlich sein und mir das heutige Datum nennenl"

Tut mir leid", meinte der Zeitungsleser, "aber ich weis os selber nichtl"
Der Kartenschreiber jedoch lieB nicht locker: ,WWenn Sie in Ihrer Zeitung nachsehen wollen, werden Sie es sogleich wissen!"
"Nein, nein", gab der Zeitungsleser mit überlegenem Lächeln zur Antwort, „die Zeitung ist ja von gestern" "

## Neue Worte

Der kleine Maxl, der Jüngste einer Famille in dem niederbayerischen Ort M..., hat eine besondere Gabe, treffende neue Wörter zu bilden. Kürzlich zum Beispiel, als es abends wieder einmal den wenig beliebten Grießbrel gab, jammerte der Knirps: „Ach, Mutti, koch doch keinen Grießbrei mehr, der misschmeckt mir doch so arg!"
Ein anders Mal hielt man aut den Liegestühlen im Garten Mittegsruhe. Später sagı dann der kleine Maxl zu seinem Vater: So schön habe ich geträumt und du hast mich immer wieder aufgeschnorcht!"

Ein Rechenkünstler jonglierte einmal bel seinem Auftritt in einem Varieté mit Zahlen die in die Billionen gingen, ohne sich auch nur ein einziges Mal zu verrechnen.
Ein sogenannter Spaßvogel tief thm plötzlich zu: ..Und wieviel ist zehn mal zehn?
Geistesgegenwärtig antwortete der Rechenkünstler: ,Wenn Sie sich dranhängen: tausendl'

Lotte ist Abend für Abend schwer ins Bett zu bringen, Jedesmal wird eine andere Uberredung angewendet, um das Kind dem Schlafengehen geneigt zu machen. Einmal meint die Mutti: "Sieh mal, Lotti, alle kleinen Vöglein sind schon zu Bett, und dann ist es auch für dich Zeit." - Am andern Morgen um fünt Uhr erwacht Multi, da Lotti sie sanft an der Schulter rüttelt und aufgeregt flüstert:
,Mutti, Muttil All die kleinen Vöglein sind schon auf und die Vogelmuttis auch!"


Karl Haider

## Der Mann auf dem Biergio

Von Gert Lynch

Die Abendsonne sprühte kupfernes Feuor uber den Grat, und in den Latschen sauste der Höhenwind. Der Mann stand zum Abstieg bereit und genoB den letzten Blick in die Weite. Tief unten am FuBe der Steilwand lag das Gebirgsdorf, das er vor Anbruch der Nachi erreichen wollte. Am Rande des Ortes, dicht neben den Felsschroffen, drehte sich, noch erkennbar, ein buntbewimpeltes Kinderkarussell.
Das Folgende kam wie ein Blitz aus heiterom Himmel. Ein Schatten flackerte auf, es gab einen scharien Zisch, und das schwere Bergkreuz wurde von einem Windstoß geworten und schmetterte von der Kuppe auf die Schräge herab, wo es langsam in Richtung der Steilwand weiterrutschte.
Der Mann sprang auf die Seite und brachte sich in Sicherheit. Da erkannte er die Gefahr, die dem Karussell drohte,
wenn die Balken ins Tal stürzten. Er warf sich mit seiner ganzen länge auf das gleitende Kreuz. Es gelang ihm, die Last zum Stillstand zu bringen. Doch als er die Arme lockerte, glitten die Bohlen welter. Et preßte seinen Körper dagegen und vermochie sle wiederum aufzuhatten. Lang durfte das nicht dauern, es ging uber seine Kräfte. Er atmete tief und nahm sich vor, ruhig Blut zu bewahren. Dann suchte er festen Stand und stemmte die rechte Schulter gegen den Querbalken. Mit der Linken löste er seinen Leibriemen und legte den Schaft des Kreuzes in eine Schlinge. Dann griff or nach dem Stilett, nahm die Lederscheide zwischen die Zähne und $z o g$ die Klinge blank. Er stieß die Spitze in das gelochte Ende des Leibriemens und durchbohrte ihn. Dann köpfte ef handbreit uber dem Boden die kleine Latsche, die in Reichweite war, und drückte
die Riemenöffnung als Schlaufe über den dünnen Wurzelstock. Damit war das Kreuz wenige Schritte vor dem Abgrund fürs erste gesichert. Es war höchste Zeit gewesen. Die Knie des Mannes zitterten. Als er seine Schulter von dem Lastdruck befreite, spannte der Riemen sich straff, und der Wurzelstock bog sich krumm.
Der Mann rieb sich die Achsel und überlegte. Wer weiB, ob die Schlaufe nicht riß und die Wurzel nicht nachgab, bevor er ins Tal gelangen und warnen konnte. Er mußte Gewißheit haben, ehe er diesen Platz verlieB.

Allein mit der Kraft der Arme war das Kreuz nicht abzuschleppen. Auch hatte er weder Mauerhaken noch Sell, es zuverlassig zu sichern. Trotzdem mußte os eine Möglichkeit geben! Und er fand eine: Er faßte das Messer und schürfte zu beiden Seiten des Kreurpfahles den Boden auf,


Keller-Kilane
so tief, daß seine Arme hineinpaß́ten. Die Stellen, wo der verwitterte Gneis bloblag, konnte er mit der Klinge herausstechen. Dann kniete er sich vor das Mittelstuck der Bohlen, Ibsste die Riemonschlinge, steckte die Arme unter dem Querbalken hindurch in die goschürften Mulden, setzte die Arme als Hebel an und begann zu wuchten. Das Kreuz bewegte sich und wurde zurückgedrăngt. Der Mann setzte von neuem an, und wieder glitt die Last eine Handspanne weiter, Es ging besser, als er gedacht hatte. Hoh-ruck! Hoh-ruck! Hoh-ruckl In kurzer Zeit hatte er das Krouz eine Schrittlainge verschoben. Da muBte or rasten, denn of war außer Atem gekommen.

Als er zum zweiten Gang ansetzte, beschloß er mit seinen Krätten zu sparen. Er mäigigte das Tempo und wechselte die Stellen, wo die Arme von den Holzkanten geschnitten wurden. Dennoch begann sein Korper zu schweiBen und seine Halsader zu klopfen. Nachdem or cine weitere Schrittlănge erkampft hatte, hielt er die zweite Rast. Jotzt hatte er es zur Hálfe geschaff, was die gefährliche Strecke botraf. Er zerrieb einen Latschentrieb und erfrischte sich an dem starken Geruch.
Die Pause war knapp bemessen. Hartnäckig stellte er sich zum dritten Gang. Sein Schădel hämmerte, die Arme brann-
ten. Sein Atem war kurz. Er keuchte Er bis die Zathne zusammen und schuftete weiter. Die Kräfte drohten ihn zu verlassen, da hielt er inne. Vor seinen Augen flimmorte es. Seine Beine waren wie goIohmt. Aus den Armen war jedes Gefühl gewichen. Der Schweiß rann in Strähnen


Mayrshofer
von seinem Gesicht. Die geschundenen Hände bluteten. Er lag auf dem Kreuz und schnaufte. Der Gedanke, das Begonnene aufzugeben, versuchte ihn. Er wies inn von sich. Er muß̉te es schaffen, früher würde er diesen Ort nicht verlassen.
Es dauerte lange, bis er, sich wioder erholte. Der stürmische Blast hatte sich gelegt. Uber dem Grat funkelten grünviolette Sterne. Es herrschte ein molkiges Zwielicht, in dom alle Umrisse verschwammen. Das Bergkreuz, woran er lehnte, schien weder Anfang noch Ende zu haben.
Dor Mann fühlte sich neugestärkt und setzte zum Endspurt an. In schnellen stösseh wuchtete er die Last voran. Mit einem letzten gewaltigen Hub trieb er die Balken auf die ebene Platte der Kuppe hinauf.
Langsam richtete er sich auf und dehnte die muden Gliader. Unten im Tal glommen vereinzelte Hüttenlichter. Das Karussell schlief friedich im Schatten der Steilwand.
Zum Abstiog in das Gebirgsdort war es zu soät geworden. Der Mann ging über den Kamm zum Joch zurück, wo or eine Schutzhutte wubte. Eine Weile war noch sein harter Schritt zu hören, dann wurde er weit und fern, und schlioslich wurden alle Geräusche von dor großen Stille verschlungen, und auf das Bergkreuz blinkten die Sterne. Niemand erfuht, wer es geborgen hatte...

## ,"Und alle schrieen bumm ..."

# Das Hornberger Schießen 

Von Karl G. Gössele

Nicht nur in den süddeutschen Gaven, sondern in allen Gegenden des deutschen Vaterlandes hört man sagen, wenn eine Sache schiof gegangen ist: Das geht aus wie das Hornberger SchieBen! Unter tausenden aber, die diese Redensart gebrauchen, weiß kaum einer, was es mit dem Hornberger SchieBen für oine Bewandinis hat. Und dorum sei jene Geschichte erzähit, die den Humor des alemannischschwabischen Wesens mit am reinsten widerspiegelt und die mit Recht als klassisch angesprochen zu werden verdient.

Ehe das Schwarzwaldstädtlein Hornberg im Tal der Gutach im Jahre 1810 badisch wurde, war es württembergisch. Zu dieser Zeit geschah es, daß der Schwabenherzog Eberhard Ludwig sich Hornbergs erinnerte. Er beschloß, in den wildreichen Gebieten der dunklen Hochwälder um Hornberg eine Hochjagd zu veranstalten.

Die Hornberger hatten von dem Vorhaben ihres Herzogs rechtzeitig Wind bekommen und waren hoch erfreut über die Ehre, die ihnen durch den Besuch des Landesherrn zuteil werden sollte. Sie kamen überein, sich nicht lumpen zu lassen und Eberhard Ludwig zu emplangen, wie er noch nirgends empfangen worden war.
Ein Festausschuß wurde gebildet, dem auber dem Stadtvorstand die angesehensten Bürger angehörton. Während dieser Festausschuß im Rathaus tagte, daß die Köple rauchten, arbeltete man in Hornberg fieberhaft. Die Männer holten Tannengrün in den nahen Wäldern, und die
jungen Madchen fertigten daraus Kränze und Girlanden in schwerer Menge. Die Frauen fegten die Haiuser und die Höfe, als ob ihr Loben davon abhinge, daß alles recht ordentich und sauber sei, und die Maler malten Transparente mit der Aufschrift "Eberhard Ludwig, sel gegrißt", in solcher Zahl, daß die pinselgewohnten Hände schwielig wurden. Die Lehrer lernten mit den Schulkindern Begrüßungsgedichte, und die Bürgerwehr rieb die Kanonen blank, die abgeschossen werden sollten, wenn der Herzog nahe.

Binnen 12 Stunden war Hornberg zum Empfang gerustet. Jeder hatte von selbst

## Anfang

3ift hinter Bir bie Sanat zertretert,

fang natite an es anozujaiten


Ggg Die kleinfte Frurdic chen, міиии nam alferprabtett Somen, Die frie miris 因ir mieher gelien, elffach, was Dic antoret azaţmen

3ärg Engifdath
getan, was der Festausschuß im Rathaus geplant hatte. Es blieb ihm nur noch ubrig, zu empfehlen, daß am Vorabend des herzoglichen Besuchs Probesalut geschossen wurde.

Diese Anregung ließ sich die Hornberger Bürgerwehr nicht zweimal geben. Die orste Probesalve geriet schlocht: Dio Kanonen waren nicht gleichzeitig losgegangen, sondern eine nach der andern, so daß ein Geknalle, aber kein einheitlicher BegruBungsdonner entstand. Dio zweite Probesalve krachte schon besser, und dle dritte gelang geradezu herrlich.

Damit allerdings hatten die Homberger nicht genug. Sie waren dem Kanonenschießon auf den Geschmack gekommen. Probesalve auf Probesalve dröhnte durchs Gutachtal. Von den Schwarzwaldbergon hallte der Kanonondonner in tausendfältigem Echo wider. Die Hornberger hörten mit dem Probeschießen erst auf, als die Nacht hereinbrach. Dann allerdings ergriff sie oin großer Katzenjammer. Sie mußten feststellen, daß sie das gesamte Pulver von Hornberg und Umgegend zu den Hornberger Kanonenrohren zur Probe hinausgejagt hatten, so daß für den morgigen Begrüßungssalut nicht so viel übriggeblioben war, als unter den Fingernägeln des Stadischreibers Platz gehabt hätte, und dieser trug die Fingernägel wie kein anderer in Hornborg kurz geschnitten.

Wieder lagte der Hornberger Festausschuß im Fachworkbau des Rathauses. Und wieder rauchten die Köpfe, bis sie gluhten. Um Mitternacht wurde noch immor gotagt, und um drei Uhr in der Frühe drang immer noch Licht aus dem Sitzungssaal des Rathauses und zeugte von dor Geistesarboit der Hornberger Intelligenzen. Als die Sonne aufging, war endlich ein Ausweg gefunden. Er entstammto dom


Heinz Kistler


Spiclmann

Herzen und Hirne des Bürgermeisters, der somit wieder einmal mehr unter Beweis gestellt hatte, daB or mit Recht die Goschicke Hornbergs lenke.

Eínige Stunden vor Eintreffen des hohen Besuchs versammolten sich die Hornberger zur Begrüßung vor dem Stadttor. Die Mitglieder des Festausschusses hatten Mühe, die Masse der Bevolkerung schön ordentlich aufzustellen und sie mit allen notwendigen VerhaltungsmaBregeln bekannt zu machen. Es gelang ihrer Energie, sich so tatkräftig durchzusetzen, daB alles wie am Schnürchen klappte.

Der Burgermeister ging der herzoglichen Kutsche entgegen und hielt eine flotte BegrüBungsansprache, die der Monarch mit gnadigem Kopfnicken aufnahm. Eine Hornberger Ehrenjungfrau reichto dom Landesvater einen Willkommtrunk, der huldvollst von diesem an die Lippen gebracht wurde. Während Eberhard Ludwig trank, läuteten die Glocken von allen Turmen der Stadt.

Als sich die Kutsche mit dom Herzog wieder in Bewegung setzte, um durch das Tor in die Stadt Hornberg zu gelangen, schwiegen die Glocken und der grobe Augenblick des Salutschioßens war ge-
kommen. Der Bürgermeister klatschte in die Hände. Zwar wurde durch dieses Zeichen nicht Donner aus den pulverentblößten Kanonen auf den Wallen ausgelöst, wohl aber brülten die gesamten Hornberger Münder grollend und gewaltig "bumm". Die Wirkung dieses Bumm-Schreiens war besser, als der Festausschuß anzunehmen gewagt hatte. Sogar die Schwarzwaldberge hallten das begeisterte "bumm" der Homberger wider.

Nur der hohe Gast, zu dessen Ehre "bumm" geschrieen wurde, verstand nicht, was dieses "bumm" zu bedeuten hatte. Die herzogliche Stirn umwölkte sich und zougto von angestrengtem Nachdenken. Do dieses Nachdenken einen Erfolg nicht zeitigte, fragte Eberhard Ludwig hoheitsvoll und düster, was das "Bumm"-Schraien der-Hornberger Bürger für eine Bedeutung gehab1 habe. Und da erwiderte der schlaue Hornberger Bürgermeister, die Sache sei so zu verstehen, daB nicht die Hornberger Bürger "bumm" geschrieen, sondern die Hornberger Geschütze "bumm" gebrült hätton.

Bei dieser. Antwort schwoll bei Eberhard Ludwig die Zornesader. Erhatte sich schon getrofien gefuhlt, als die Hornberger Bür-
ger "bumm" geschrieen hatten. Die Erklarung des Stadtoberhauptos abor orschien ihm als blutiger Hohn. Barsch rief or:

Ich verurteile die Ratsherrn der Stadt Hörnborg zu je sieben, den Bürgermeister aber zu vierzehn Tagen Arrest wegen Majestätsbeleidigung!"

Und wahrend Beamte aus dem stattlichen Getolge des Herzogs den zusammensackenden Hornberger Bürgermeister ergriffen, lleß Eberhard Ludwig seine herzogliche Kutsche wendon, und entfornte sich - aufrecht sitzend und geradeausschauend - ohne den Boden seiner Stadt Hornberg betreten 2 u haben.

# Die alte Raßlin 

Von Jörg Englschalk. Eding am Ammersee

Jetzt kann man sidh bald wieder d' Füß im Gras abputzen. . $\qquad$ ..Ja, aber wenn 's Wetter so weiter macht, dauert is schon noch a Zeitlang." .,M, die zeitigen Fruihjahr haben noch nie was g'scheits bradht"" Man woaf it, denk nur selligsmal, wie schon im März Bäum blüht haben, und was ist dies für a scriöns Jahr worden...." ..Ja, ja. wir können's halt nicht ändern..."
Der Kaichlbaur von Burgholz und der jung Mander reden mitnander. Der Kaichlbaur ist nidht mehr recht gut beinander. Mei, alt wird er schon, die Jungen kommen nad, was tut er noch auf der Welt, aber dies Wetter. ihm isch es recht. daf aber der Mander allweil recht haben möcht. wenn man dem was sagt, or mul redht haben mit seini dreifg Jahr!

Isch scho wohr", sagt er jetzt, der Kaichlbaur, waber gar so gut war dies sell Jahr nicht, woaft schon, wie 's damals mit 'm Heu war, grad halt daß mans rein bracht hat." Der Mander lehnt sidi a bissl weiter ubern Zaun. der Kaichlbaur, er hacki grad Priigel, legi sei Krell weg, geht näher an Kaun hin, putzt sich die Händ am Fïrta ab, nimmt Dosen aus 'm Schileleibl, haut sidh a Pris auf d' Hand, langt die Dose dem Mander hin: It schmupfen?, ja mei die Jungen Schnupien habens verlernt aber dafiir die andern Unfürm..
Der Mander nimmt seine Mistgabel von der Adsel. lehnt sie an Zaun hin.
.Woast scho, wegen meiner Alten hatt idh aud amal gern gredt.... weils hali gar it besser wird... schon zwei Monat isch sie allweil it gut beinander." ..So, dei Alte, d' Manderin, hab gar nie was ghort, daR die marodi scin soll .... aber woaft scho. i will nimmer gern. woafi scho, sie senn gar so hinter einem her, geh doch auf Gintering, der Dokter soll gar it so ohne scin." .. Auf Gintering? m. die Dokter, mei Alte gibt nix drouf, helfen können s' doch it, gscheid daher reden, dies kann unserciner awar it so, aber die Dokter, und Kösten, so a Dokterrechnung. und gei sind sie nachher mit 'm Gridht da und iiberhaupts .... schau halt amal hintri zul uns." Der Mander nimmi sei Gabel wieder auf d'Adssl, „kannst ja auf d Nacht kommen, brauchts kein Mensch wissen...?" "Wer schon sehn", gibt der

Kaidilbaur an, geht zruck zu seinem Hackstock. nimmt sei Krell wieder in d Hand. nimmt an groflell Prigl und hackt weiter. Der Mander geht sein Weg.

Wie halt der unter Wind nodi rauf geht. Ha , die Jungen, alles liesser wissen, aber brauchen. brauchen taten s' einem doch. Manderin da kannst warten bis i kimm!
D. Manderin steht daheim in der Küdie, kocht, wär ja alles gleid, aber die Wehtagen die sie schon a paar Tag her hat, sie muf in die Dïrm haben, wenn nídt die ganz Welt so bös wür, die alt Raßlin, wie froh könnt sie sein, auf a paar Pfund Butter käm s ihr, der Manderiu Ewill nicht an, aber nein die mulf a dumms Gred madien, so daf man nicht hingehn kann dazis, und an Butter braucht die gwif notweadi, ja, wemn dies nicht die einzig wär in der ganzen Gegend, zu der a Weiberlent gehn kann, und nodi aufn Kirchenweg auch sind sie zwei zammfruckt...Sie, d'Manderin werd sich doch sowas it von ein'm alten Weib sagen lassen, na, so arg können die Wehtagen gar it sein, dall sie der nochamal a guts Wort gib... heut freut sie 's noch, dak sie 's filer selbigsmal so schön hingsagt hat!
Der Mander kimmt vom Feld heim. Isch 's Essen no it ferti?" Beim Mander sind nur er und sie, Kinder habens keine. Vor vier Jahren wie sie gheirat haben isd! der alt Mander glei drauf gstorben, sie, die alt Manderin isch scho lang tot.
Der 'Mander sitzi sidh hin. .Wo hist denn so lang?". ..Ja, mitm Kaichlbaur hab igredt .... er kimmt die Tag, auf d Nadit amal hinttri, er wirds nachher schon kennen.
I. Emming, beim Lodwirt habens frish anzapft. Jetzt im Sommre hat man gern a frisch Bier....
Dic alt Raflin holt sid a Halbe. Hockt sich im Hausgang drinn auf Bank. „Etzer", sagt d Wirtsmarie, und stellit das volle Krugerl neben ihr auf Bank. D' Raflin nimmi glei an Sdiluck, .ich kanns Brot nimmer recht beifen", sagt sie, und schleckt sich den Vaum vom Mund, ,.so warm wie d'Leut tum isch noch nicht... hobs es ghört, aso, eas seids $j$ a heut it in der Kircha gwes. der Manderin isd schlecht worden drinn, grad vorm Deo Gratias hat sie inoch rausgehn missen. wenn idh halt amal so weit wär gehet i nimmer in Kirch, lang gaug habens ja brauchi, sind scho fast finif Jahr verheirat...", So, so, d'Manderin ... ja, ja. Zeit habens", sagt d' Wirismarie. .... is Good Kaichlbaur". .,'s Good Marie". Der Kaichlbaur will sich auch a Halbi kaufen, stelli sidh a bissl zur Raflin hin... ...audh scho Durscht?" .Ja. is Brot kann i nimmer gut beifen und allweil a Suppe...". .Freili, isch dir ja auch vergunnt:. D Rafilin nimmt nodunal an Schluck. .ha. d' Manderin? etz sagst aber nix mehr!" .Warum?" "I mei nur weils allweil glacht habs. er. der Mander wär Schuld." ..Ja. i wouß etz it wo daf d naus willst?", .Du wirst es nadhher it wissen, bist it in der Kirch gwesen heut frith, und wirst sie doch naus gehn haben sehen kurz vorin Deo Gratias?, und dies woaß man nachher doch schon. was dies bedent!". .Na, i war it. warum? isch d' Manderin nausgangen?* ..Ja was ich doch seh, seh idh, anmerken

F. Nagel

## Einkeltrstundo

Nun leg' die Hininde in den Schoß,
Das Tagwerk ist getan,
Und blick' aum Himmel, still und groa, Und schan die Sterne an!

Bald wirst du mit den Dingen eins, Davon der Tag dich schied,
Und klingst im Chor des großen Seins Als gleidhgestimmtes Lied.

> Und ist dein Herz ganz briiderlidh
> Mit Dingen, Mensch und Tier, Ist auf dem Weg au Gott dein Ich, Gott auf dem Weg zu dir.
fut man ibr sonst nix . . . wern man denkt jetzt nad fünf Jahr...!"

Beim Mander daheim haben er und sie Streit. Weils doch wahr isch, sie will heut schon zum Kaidhbaur hingehn, kanns it derwarten bis er herkommt, jetzt hats die ganze Zeit nicht pressiert, auf einmal, wär s it die nädist Wodi auch noch früh gaug, wenn er nicht kommen sollt, sie will aber heat, gleich anf d'Nadht... nsonst geh i auf Gintering, der Dokter soll gar it so tear sein, und verstehn, no dies wird er nachher scho verstehn, gar so weit kanns bei mir it gefehlt sein, it dem Alter, da muß man doch noch ein finden der ein'm hilft!" Was blieb dem Mander uber? Er hat halt nadigeben....
Gar so fribh wirds jetzt nicht Nacht. Um adhti ridit sidh ol' Manderin her. bis vor kommt vergcht auch a Zeit... grad will sie aum Hofgatter hei ihr naus, wer kimmt rei? der Kaichlbaur! ,A, wo aus denn nod heut? "I wär mur grad nod schnell auf Betzing num gangen, was holen. weil man dod etzer beim Tag nimmer Zeit hat:" . Ja, er hat gsagt, ich coll amal vorbeischaun." . So, nachher, dies Betzinggehn pressiert it so, geh ich halt nochmal rein...
Der Kaichlbanr hat weiter nix gfunden was der Manderin fehlen soll, morgen will er wieder vorbeischaun.
Am andern Tag kommt er wirklich wieder, Muf noch ein Tag zuschaun, i kann so schnell nix sagen, denn was man sagt. soll doch wahr sein, bis morgen nacthere"

Ha, der nett Kaidibaur, Ha, der versteht anch nix mehr aber einem furn Narren halten, was sidi der sdo cinhildt. poch a drittsmal kommen, daf man ihm jat recht viel geben mulf, dies hat er von die Dokter doch schon glernt...
Am Tag drauf isch der Mander selber zu der Rallin gangen. Sie hat zuerst schon so rumdruckt, weil d Manderin it selher kommt, aber nachher, als er an Butterwechen vom Sack rauszieht und ihn ihr hinlegt, wird sie gsprachi..... Weil man da halt nis madien kann, wenns auch ibber vier Jaher schon her isd! daf sie gheirat haben, eimmal packt si halt an..."
Da drauf isch der Mander gleidh heim. Sei Alte jammert. Er ladit. Gehi tiher d Sticg nauf. in Kimikammer, holf d' Wiegen runter, stellt \& vor seiner Alten hin. . Spinnst du jeizt ganz?" ..Oder du. glanbst it gar?" .I glaubs it!" ."Dies isch sdo so ..." ..Drum ..." sagt sie drauf nur noch.

Auf ol Nudt wair nadher der Kaichlbaur wieder kommen. .Na. hent isd sie it daheim", sagt ihm der Mander, der ihn am Hofgatier ahpafit hat, , auf Gintering isdi nuber, zum Dokter, hascht es ja selber graten..." Und der Kaichlbaur isd dann wieder abrogen... ha, hatt or die furn Narren haben wollen, eiz haben die ihn firn Narren ghalten, etz glaubt of selber bald, slaft er alt wird... geht die wirklich zum Dokter....

Der Mander geht in d'Stuben nei, sic näht drinn an der Kindswasch. .Der Kaichlbanr wär kommen. der hat a Breaga gmacht, wie ich ihm gsagt hab. daf dit auf Gintering bist 2 mm Dokter. ..."

Gar so lang ist es nimmer hergangen his vorbei war bei der Manderin und solli is amal den Burscien sehen der da drinn in der Wiege liegt.


Röck!

## Mein Lieb <br> gab mir ein Blümelein

Mein Lieb gab mir ein Blümelein, ein Naglein, rot wio Blut und sprach dabel: „ich bin ja dein und dir von Herzen gut."

Ich trug es frei wohl auf der Brust, gar lieblich anzuschau'n.
Mein Näglein, wenn du sterben mußt, grüß mir die liebste Frauen.

Und sag ihr, daB an deiner Statt aus meinem Herzen bluht,
was sie ja selbsi gesāet hat, ein sonnenfrohes Lied.

Die Reime pflückt ich ihr zum Kranz, der ich $2 u$ eigen bin, und kröne ohne Pomp und Glanz die liebste Königin.

Wolff Eder


Pielzseh

## Schumann und Wagner

Ein Musikschriftsteller von Rang berich. tot in seinen Memoiren, Aus meinem Leben" über eine Begegnung Richard Wagners mit Robert Schumann Folgendes:
"Es war im Sommer 1846. Schumann, den ich um Wagner befragte, antwortete, daB er selten mit ihm zusammenkomme; Wagner sei zwar ein sehr unterrichtoter und geistreicher Mann, rede aber unaufhorlich und das könne man auf die Dauer doch nicht aushalten.

Wagner seinerseits Jußerte gegen mich: Schumann ist oin hochbegabter Musiker, aber ein unmöglicher Mensch. Als ich von Paris hierherkam, besuchte ich Schumann, erzählte ihm von meinen Pariser Erlebnissen, sprach von den Pariser Musikverhältnissen, dann von den deutschen, sprach von Literatur und Politik - er aber blieb so gut wie stumm, fast eine Stunde lang. Ja, man kann doch nicht immer allein reden; ein unmöglicher Mensch!"

## Zur rechten Zeit

Bodo kommt strahlend die StraBe entlang.
„Nanu, Sie machen ja heute so ein vergnügtes Gesicht,"
,KKann ich auch! - Habe heute nacht einen wundervollen Traum gehabt: Im Restaurant hab ich gesessen, ganz fabelhaft gogessen, oinen tadellosen Wein dazu getrunken, und als of dann ans Bezahlen ging und der Ober gerade die Rechnung vorlegen wollte, da wachte ich gerade auf!"

## Schon gestrichen

Sonntags half der Xaver in der Wirtschaft zum "Letzten Nickl" aufwarten. Ein Gast verlangt die Speisekarte, der Xaver bringt's und bleibt daneben stehen. Weil es ihn gerade irgendwo beibi, kratzt or sich halt. Der Gast dreht sich so halb links um und sagt:
"Haben Sie Hämorrhoiden?"
Der Xaver guckt schnell noch von oben in die Speisekarte und bedauert:
"Noi, desch glaube is scho getricha."

## Der bekannte Name

lage van der Straaten war vor Jakren Mivlirektorin des KurfürstendammTheaters: Eines Tages sudite sie ein junger Sdiriftsteller für sein Bühnenstülk zn interessieren.
„Ich kann leider nar Stidke von Autoren herousbringen, die einen bekannton Namen haben", antworfete Inge van der Straaten.
..Dam müssen Sie sioh gevade fïr mein Stüd interessieren . . . mein Name ist nämlidh Sckulze!" . . .

In der Galerie am Lenbachplatz, Friedrich H. Zinckgraf (vorm. D. Heinemann) wird Samstag. den 16 . März eine Kollek-fiv-Aussielling von Dr. Josef Bauer, Mianchen, eroffnet.

## DIE ELCHLEDERHOSE

Eine heitere Geschidite von Karl Blanckincister
.Jetzt hab idr's", sagt eines Abends der Scmeidermeister Frenzel au seiner Ehefrau und schlagt dabei mit der Faust auf das illustrierte Blati, in dem er herumstudiert hat, . das Flicken hört mir auf!"

Um Gotteswillen, Mann". fährt Frau Alwine crschrodken von ilirem Strickstrumpf hoch, .du wirst doch nidit dein Handwerk an den Nagel hängen wollen?"

Nein, das will ich nidt". beruhigt der Flickschncider seine entsetzte Ehchalfte, aaber die Stoppelei mit dem Hosenhoden. die hört mir auf. Sie hat eh keinen Zweck mehr, nachdem der Saubub audh den dreifachen Boden durdhzeruischt hat. Hier drin steht's schwarz auf weif za lesen. Das Leder vom Eldh hat sidh als cin gut zut bearbeitendes Material erwiesen mad ist unzerreiphar. Jetat bekommt der Sepp eine Eldilederhose, und wir wollen dods mal sehen, ob er dieandı klein kriegt."

Gesagt, getan. Der Herr Schneidermeister besorgt sidh edhtes, dauerhaftes Elchleder und schneidert seinem Buben eine prima Dauerbux zuredit.
..So", sugt der Vater, als sein Sepp zum erstenmal in die Hose fahrt, jetst kannst du Reifteufel meinetwegen die ganze Bergstrafie auf dem Podex herunterritschen, der Bux scladei das nidits, höchstens deinem Hinterviertel."

## Salon Élisabeth

Schönheitspflege
Astorisieric.Miederiazmmp der Fimas Bhise Boch

München, Maximiliantpl. 16, Ruf 12757

## CAFÉ LUITPOLD

Dievornehm-gemütliche Gaststätte Münchens

## SEMENSWERTE RAUME PALMENGARTEN

Täglich nachmittags u. abends erstklassige Künstlerkonzerte

## HORST STOBBE

Bücherstube / München / Ritter-v.-Epp-Platz 8
Moderne Buchkunst und Graphilh
von Menzel biszur Gegenwart
Kotelog auf Wunsch kostenfrei

G. J. Bucher

Der Sepp begnckt sich in der nenen Hose von allen Seiten, befühlt den kräftigen, derhen lederstoff, schielt seinen Vater dummdreist von unten heraul an und meint dann in seiner kecken Lausbubemmanier: . Na ja, schün is se - und fest is se anch - aber ob se hält, das kommt auf einen Versuch an."
.Versuchs, die hält!" sag! Vater Frenzel mit zuversidutlichem Lächeln, wahrend sein Junge die erste Probefahrt auf dem Treppengeländer hinuntermacht.

Den ersten Tag iiberlebt die Eldilederhose ohne dic geringste Schramme abzubekommen. Vater Frenzel wiegt sid in Sicherheit. Auch am zweiten Tag sicht sie noch wie neu aus. Am dritten ist das Malheur passiert.
Die Mutter stürat aufgeregt in die Schneiderwerkstatt, den Sepp an der einen Hand, in der anderen dic Hose. .,Da schau her*, ruft sio jammernd aus, , die Hose ist hin. Ith hab sie dem Bengel gleich ausgezogen!"
Vater Frenzel betrachtet sein Meisterstiick, dreht es um und um und schiitielt nur den Kopf. Mitten im Hosenboden ist ein faustgrofes Lodh. Der Meister ist so perplex, daf er vergifit böse zu werden. Tha interessiert lediglich der höchst verwunderlidie Tathestand. ..Mit der Schere kann er es nicht gemadht haben", stellt er fesi, und wemn er es hineingebrannt hätte, müfte man die Brandränder sehen. Nun sag mal, Bub, wie hast du das blol angestellt?"
"Ganz einfach", erwidert der Sepp pfiffig. .ich hab mich auf den Schleifstein gesetzt, und der Willi hat gedreht."

Da nimmt der Schneidermeister Frenzel seinen Buben zwischen die Knie und versohlt ihm gehörig das Leder - aber nicht das vom Elch, sondern das eigene, ungegerbte, bis Sepp hoch und heilif verspridit, nie wieder auf einem Schleifstein 20 reiten.


Fhr korseti- wasche-SPEZIAL-GESCHAFT

## Juliane Xlopfer

## MUNCHEN

THEATINERSTR. 40, Tel. 26891
NEUHAUSERSTR. 13, Tal. 12071

## Werke

Zeitschriften
Kataloge

mandjen, fiectnftr. 8-10, Telefon 20763


## GALERIE AM LENBACHPLATZ

MONCHEN
FRIEDRICH H. ZINCKGRAF (vorm. D. HEINEMANN)
KOLLEKTIV.AUSSTELLUNG

OVirkung eines Tremduorres
Von Ferdinand Silbereisen

Wahrend der Regierungszeit des Herzogs Ferdinand von Anhalt war dor Weg zwischen zweien soinor Dötfer in einem entsetzlichen Zustande, jedes Fuhrwerk blieb darin stecken und kein Fußgănger konnte ihn passieren. Die Bauern, welche diesen Weg in gutem Zustande zu erhalten hatten, regten weder Hand noch Fuß dazu; bald hatten sie keine Zeit, dann wieder kein Gold wie uberhaupt keine Lust dazu.
Als aber eines Tages auch der Herzog mit soinom Wagen in Jenem Schlamm stecken geblieben war, bekam die Sache eine andere Wendung. Er ließ den Schulzen des Dorfes vor sich kommen und schnauzte ihn an: "Nun habe ich aber euera Schlamperel satt. Thr wollt wohl mit der Ausbesserung des Weges warten, bis sich einmal euer eigener Herzog den Hals gebrochen hatl"
"Herr Herzog", entschuldigte sich der Schulze, ,meine Schuld ist es nicht. Die Bavern. . . ${ }^{\prime \prime}$
${ }^{\text {"Ach }}$ was, die Bauern", unterbrach ihn der Fürst unwirsch, "Ihr seid der Schulze. thr müßt die Leute persuadieren (überreden)! Versteht Ihr mich?"

Ganz trübselig gestimmt schlich der Schulze heimwärts. Er sollte die armen Bauern "perschwadieren"I Ja, was war denn das? Gewiß eine neumodische, eine furchtbare Strafe! Dle Bauern waren seine Verwandten, Freunde und Bekannten und Nachbarn und die sollte er alle "perschwadieren"? Das ging ihm gegen den Strich.

Zu Hause angekommen, versammelte er

die Gemeindebevollmächtigten und trug ihnen die loidige Angelegenheit vor. Die Leutchen kamen Jedoch wieder mit ihren alten Ausflüchten daher: wegen der bevorstehenden Ernte hatten sie keine Zeit, auch sei das Geld rar, der Weg laufe nicht davon, das habe noch seine lange Zoit, in Ordnung gebracht zu werden.
"Es hilft alles nichts", entgegnete der Schulze, "der Weg muß jetzt ausgebesselt werden oder ich muß euch alle, perschwadieren". So hat es der Herzog befohlen. Ihr versteht mich doch."

Die Bauern sahen nun eine Weile einander stumm an und schwiegen verdutzt. "Perschwadieren"I Was war denn das wieder für eine schreckliche Strafe? Endlich nahm der Ålteste der Versammlung das Wort und sagte: "No, Nachbarn, nun
kann das Weigern nichts mehr helfen. Perschwadleren' lassen wir uns unter keinen Umständen!"
Bereits am folgenden Tage fuhren die sonst so störrischen Bouern Sand und Steine herbei und in acht Tagen war der Weg richtig instandgesetzt....
"Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg."

## Liebe Jugend!

Paulchen" sagte der Vater, ,an deiner Jacke ist ein Knopf los! Geh und năh' ihn dir an!"

Ach, den wird Mutter schon annäh'n!"
,Mag scinl Es ist aber besser, du lernst es beizeiten, denn eines schönen Tages bist auch du verheiratetl"

##  <br> MUNCHEN 2 nuJ. * ARNULFSTR. 26. <br> rtanspr. ${ }^{\text {53547 }}$ KLISCHEE

## MARIE BRAUN

haus feiner damen.moden Residenzstraße 6/11 - Telefon 24224

Blumen Janke-Bastian
München, Promenadestr. 15, Edko Pronneratr. Tel. 12257

## Kraftnahrung furHcrzund Nerven

Dr. Slebs Leaithin-Hnalkrem krätiet tio, durch starke Asaponnaap. darch leden und im Aleer, an Lexlithin verematea Kerven. Deteo bestere Eenshinig virtat beruhisend, schmprallindamd and Esedert berreschesd gesundon (nichl namotischon) Schlal. Eevetso: Dio kten Dlankschreiben, eine inl
Dr. E. Klebs, Nshrurgmitel-Chemike.
Harst, der bekanaton loghuritab1, Munchon 1.15, Schillorstrable 23

Weinhaus Birk, Koufingerstr. 33
Das gemDitiche Wain-Lokal Täglich Stimmunge. Schrammaltrio

Tascten, Kotfer, Euckshdice, prima ceacrwaren, Tourlsten-artikel MOnchaner Werketaitten
für Sport-, Sitlibr-t. Liderwares, elng, B. n. b.H. Asgusienstrata 1/ Tiliton M887

## Maßschnelderel

Josel BleB Munchan, Dachauerstr, 5 nâhat Houptbhf. Tol. 54131 Besto Oualitats-Stofio. Madallor
C. WEISHAUPT

Hofsilberschmied

## Gold Silber <br> schmuck oerxte

Seit 1692 im Familienbesitz Manchen - EIgene Werkatatte - Marlespatı 29


## Der Hannes und der Hofmetzger

Der Hannes hat mit dem Hofmetzger gewettet, doß er ihm ein lebendes Kalb zollfrei aus der Schweiz bringo gegen ein Goldstück und guten Taglohn; nun, der Metzger hat's dazu, und der Hannes kann's brauchen. Freilich glilickt es ihm nicht auf Anhieb; denn am Weg liegt das Zollamt.
Geht er also in die Schweiz, so sagt er dem Zölinet, er hole drüben den großen Hund des Rehrainers, und zwar in einem Sack, sonst entlaufe ihm das Tier am Ende unterwegs; auch sei es bissig. So sollten sie ihn denn ungoschoren durchlassen. Der Zollner moint, das komme auf die Umstände an. "Die Umstände kennt das Zollamt jetzt; oder hab' ich was verschwiegen?" fragt der Hannes, greift an den Hut und geht.

Als er wiederkommt und der Sack ihm auf dem Rücken ungebärdig tut, daß es den Hannes fast umreißt, winkt ihm der Zöllner und amtet ihn an: "Aufmochen den Sack!"
"Es ist der Hund; ich bürg' Euch für nichts!" trotzt der Hannes.
"Aufmachen; wir müssen's sehen!"
"DaB er mir herausschießt und davonrennt?"
"Das ist Eure Sache", sagt der Beamte; "wir tun nur unsre Pflicht."
,Und wenn or Eurer Pflicht an den Windfang fährt?"

Aber der Zollner löst die Schnur, und wenn ihm jetzt der Hundsrachen droht und der Sack zappelt und strappelt, bis das Tier wütend herausfahrt - wer weil, ob der Hannes nicht hinterrücks nachgeholfen hat? Was tut's? Das Mordstier, groß wie ein Sechswochen-Kalb, ist heraus und wendet vor dem grünen Pflichtmann und bellt und rast uber die Grenze zurück, wie vor dem Loibhaftigon.


## Jägerpech

_Giück jehabh, sheine kapilalen Jemsbock oor Kimame a bekommen - !
"Hol Eure - ", sagt der Hannes, bezähmt sich aber, denn or muß ja wieder an dem Grünen vorbei. "Daß lhr mir dann aber den Sack ungeschoren laßtl" sagt er und geht dem Hund nach.
"Diesmal hab' ich ihn fest", meint er, als er zurückkommt. "Wollt thr ihn aber noch einmal sehen, so trag ich das Tier zurück, und die Bahn bringt's herein."

Der Zöllner lacht, greift ober doch an dem Sack herum, der ein paarmal ausschlägt, sonst aber manierlich ist, und so labt ihn der Beamte ziehen. Und der Hannes geht unverweilt zum Hofmetzger mit dem Kalb und steckt Lohn und Gold.
stuck ein, wie gewettet. Als der Spaß verjahrt ist, erzählt et ihn aber dem zäliner, der freilich als ein besonderer Ober unterweilen nach Karlsruhe befördert ist.

## Ferienzeit

Ich habe eine sehr angenehme Ferienzeit verbracht. Brauchte bei den Mahlzeiten keine bestimmten Stunden innezuhalten, konnte so viol essen wio ich wollte, alles gut zubereite1, die Bader kosteten mich nichts und Trinkgeld brauchte ich auch nicht zu geben.

Da haben Sie's ja gut getrotion. Wo waren Sie denn?
Zu Hause.

## Etwas zum Lachen

"Was? Bis nach Australien wollen Sie sich verheiraten? Das ist aber weit fort, dort ist es ja Nacht, wenn es bei uns Tag ist?"
.Wirklich? Na, mit gutem Willen werde ich mich auch daran gewöhnen!" sagte Fräulein Erna.

Der Boxer sagte in der Pause: . Na , wie steht's? Was meinst du?"
"Ach", murmelte der Fround und drückte den Schwamm aus, "sagen wir fifty-fifty"" "Wieso?"
${ }^{,}$Er hat dich fünfzigmal getroffen und du hast fünfzigmal daneben geschlagen!"

Scheußliche Töne kamen aus dem Badezimmer.
"Hans hör auf!", schrie sie aufgebracht, "du hast mir doch versprochen, im Badezimmer nicht 2 u singen!"
"Aber ich singe doch gar nichtl Das ist nur die Katze, die will raus!"

## Zeichenpapiere <br> Alles für des Konstruktionsbüro IEICHENBEDARF otto seniller

,STAMLAAREZ hochtronsparent U. äußerst zāh
München, Brienner Str. 34, Tel. 57650


# JugendKunstdruche 

Restbestände durch

K. Schilling Verlag<br>Mïrchen, Herrnstr. 0

## Pianosund Flügel  PIANO-SCHERNER, Dionorstr. 22/II, wes, d. Aatkelor

Graphik - Handzeidinungen - Kunstbucter
Kunstantiquariat ED. WALZ München 13 Amalienstr. 38
Katalog bitte za verisogen


1940 / JUGEND Nr. 13 / 25. März 1940
Einzelpreis 40 Pfennig
 Munchen, Herrnstr. 10. Tel. 27662 Druck: Graph. Kunstonstall $\mathrm{W}, \mathrm{Schutz}$, München 22, Hermstia0e 10 , Tel. $20: 63$ Alle Rechte vorbehalten Nachdruck strongstons verboten Copvright by Kari Schilling-Verteg. Müachen Pil. Nr. 3 / Manuskilpte sind nur an die schrifteitung der ..Jugend". Karl Schilling Verleg. Munchen, Herinstrabo 10, zu fichten / Fü unautgetordert eingosande Manuskriple kann keino Gowaht ubornommen worden / Rucksendung erfolgt mur bei belgeflegtem Potto / Postoit Münchon



[^0]:    Von der Staat, Ankaufskommission in der ..Stan. digen" (Weihnachtsaussiellung 1939) wurde ein Stlliebon von Elsabeth stechelo. Mautor angokault.

    Die Müncheaer sängerin tucio \& abenbauor bringt in det am 5 Januar im Bayer. Hot stattindenden "Slowischen Llederstundo* unter Mitwirkung des MÜchner Klavier-itios u. a. Uisuttahtungen das Jugoslawisthen Korponisten Fran thatka, Dla Sängerin singt aut Russisch, Kroatisch und Deutsch.

    Der Kunstegeroin Munchon zeligt oine Ausstellang des Malers Prot Emst Vollbehr: Augen. blicksschildotungonaus dempolon* kilog" sowle oinige Sammelausstellungen von Prof. tudwig Bolglano. Will Doehler Harry Schultz, Withelm Giese-Magdeburg.

    Die Jugend wird eines threr nachston Helte der Ausstollung ,junges Schatfon" widmen.

[^1]:    Verantwortlich fur dio Schrittleitung: Wilholen L. Kfistl, Munchon; far sitdende Kunst: Joset Oberberger, Munchen; tur Anzoigon: J, Zerchor,
     Tel. 20763 ) Alle Rechte vorbehalten / Nachdruck sttengstens verboten Copyight by Karl schillifig-Verlog. Munchen. Pri. Nr. 5 , Manuskripte sind nur an die Schriftloitung der "JUGEND", Karl Schilling-Vorlag, Munchen, Hermstrabe io, zu richten / Fur unautgefordert eingesandie Manuikripto kann keine Gewbht ubernommen werden/RUcksendung effolgt nur bel beigefugtom Porto Postort Manchen

[^2]:    Uises Titelbidd: Herkales als Kind.

[^3]:    Verantwortlich fur dio Schriftleltung: Witholm L. Kristl, Munchen; fur Bildende Kunst: Joset Oberberger, Munchon; fur Anzoigon; J. Zorcher, Munchen / Verlag: Karl Schilling. Verlag. München, Herinsti. 10, Tol. 27682 / Druck: Graph. Kunstanstalt W. Sch 0 tz. München 22, Herrastr. $8-10$. Tel, 20763 / Alle Rechte vorbehalten / Nacharuck strengstens verboten / Copyright by Karl Schliling , Verlag. Munchen / Pri. Nr. 3 / Manuskripte sind nur on die Schriftleitung dor ,JUGEND", Karl Schilling-Vetiag, München, Herinstrabe 10, zu rlchten / Fur unaufgetordert eingesandto Manuakriple

[^4]:    "Und wie geht es vorn? Kennst du meine" Brüder? Sie sind beide bel der viertent Du mußt sie kennen!"

[^5]:    
    
    
     kann kelne Gewaht Ubernommen werden/Rucksendung erfotgt nut bel belgefugtem porto posto it m inchon

[^6]:     Müchen / Verlag: Karl Schilling-Verlag. München, Herrnstr, 10, Tel, 27682 / Druck: Greph. Kunstenstelt W. Sch 0 tz, MUnchen 22, Horinstr. $8-10$. Tol. 20765 / Allo Rechte vorbehalten / Nachdruck strengstens verboten / Copyitght by Karl schililng- Veilag. Manchen / Pri. Nr. 3 / Manuskriple ilnd nut an die Schriftieltung der ,JUGEND", Karl Schiling-Verlag. Munchen, Hermstrabe 10, zu richten / fut unautgefordart eingesandte Manuskripte kann kelne Gewzht Ubernommen werdon / RUcksendung erfolgt nur boi beigofugtom Porto / Po: to it Munchen

[^7]:    
    
    
     sendung erfolgl nur bel belgofugtem Porto Postort Munchen

[^8]:     Munchen, Hortnstr 10, Tel, 27682 Druck: Graph. Kunstanstelt W. Schuiz, München 22. Hermstraße 10. Tel. 2086. Alle Rechte vorbehalten Nacheruck strengstons vorboten Copyright by Katl Sehilling. Verlag. Munchen Pil. Nr 5 Manutktipto sind nur an die Schrittoitung der, , JuGaND", Karl Schilling Verlog. München, Herrnstrabe 10, zu richten /Fat unautgofordert eingesandto Manuskriplo kann keine Gewsht Ubernommen werden / Rück-

[^9]:    Kur Pilasy salir:
    Hausmusik
    ifa denenen Ifefar swht Paarise (Mairy)
     Zasdinifell erble tiader Mozart an dir Pafakion der haterat: Ifermbinfor 10

