

Hansv. Marćes
$J$

## U

$G$
E
N
$D$

## Zur Ausftellung oer ehemaligen Münchener Künfter=Genoffenthaft

Den Anlaf zur gegenmärtigen Fusftellung: .. Werke bedeutenoer Mitglieoce oer münchener Fïnntler Genolfenfdaft 1858-1892" gab die kürglid erfolgte Fuflöfung der Mündjener Fünftlet-Genoffenfdiaft uno die damit verbundene Ubergabe ihere Belange und Befitfänore an die fameràffhaft. Unter Diefem Befit befinoet fith eine bisher menig bekannte fiftocifthe Sammlung von jeidnnungen, 5tudien u. a.
Diefe Sammlung, Die wettoolle Dokumente aus münchens grofer frunftepothe des 19. Jahrhundetts enthält, war bishet oct Offentlidjeit entjogen uno wir erfülen längft gehegte wünfdhe, cinmal cine Auslefe biefer graphifdien Sammlung Det Dffentlidhheit zu jeigen.

In Derbinoung mit Diefer Shau witd mit einer Ausftellung van Malereien Derjenigen Männer gedadt, Die der Genaffenfdaft alg Mitglieder angehörten und bem damaligen funfteben Mündjens das Gepräge gaben.
 wäre auḑ haum möglidh, Jenn viele ber beften werke jener jeit fino entweder in aller welt jerftreut ober weroen von ihren Befitetn eiferfüdtig behütet. Deshalo begnügte fich Die Fusftellungsleitung oamit, von möglidhft vielen der behannten Meifter ein - wenn auḑ nut kleines Werk feiner fiand - ju einer gefdloffenen 5djau ju oereinigen.

Das Jnteceffe für diefe 5djau ift exfreulid uñ id fühle midh veranlaft, allen, Die ju ihrem Gelingen beigetragen haben,
 den Drivatfammlern. für Die feinfühlige Fnoronung und Fuffellung der Deetke danhe id meinen Gerufshameraoen Ferten Drofeffar Bolgiano und Foegge und - nidht juletjt - für feine mühevolle Täfigkeit Fertn Direhtor Jimmermann. Dank aud ìer .. Jugenò", die diefes feft un[eter 5djau wiomet!


B. Genelli

Ner Xater Erich Kirchoer


Kysixaterlierbach
A. Böcklin


Sehafschur
Joh. Baptist Hofner

## AUS DER GROSSEN ZEIT DER MUNCHENER KUNSTLER-GENOSSENSCHAFT

In ber matimiliantrafe feebt bas Dentmal des Zgi. Zayctififen Eenceals Evasmus छraj von Detor, der mit dev Ginten gebieterifa sum Deifecturbe-iltujeum binúberweifí, als of er fagen wollte: , 刃a gehit 'nei!", wno oer gejúctte Degen in feiner Redhten fotheint binguzufígen: "Into zwar glei!" Wabrlidg ein nad). abmenswert funtroflifiener Tenecal, benit er fofictt uns in sic "Stánoige", wo sut 3eit bie riffidauense 2 (usfel I $u$ ing von Werfen der bebentenditen Whitglieber bee efemaligen B of it flerge. Hoffenf(d)aft aus dee zeit ibver ,2IIfenthervidaft" voll 1858 -92 uno obenorein nod cine 2uswabl befter ©ras phit aus oer biftorijdien Sammlung ber 2nta. 3u jehen fins.

Es tomite cinert nun fât io etroas mie reio befallen, wenn man fid) in biefe ge: idjloflene, reife unt reid)e Ittmojpháre veriest fieht. Widat nur bie grofen STa men twie Leibl, Lenbad wind Miarecs, wic Grüther, Dive, S(jleíh, Svitweg, Defregger unt gofits, um nur ein paar зu nenuen, fito es, bie uns gejangen neh. mein, fonbeen das Gante, oer 2 ftem einer 3eit, die in fit) felber pand und voller frubte wat, webt uns bejwingeno an. Whan fulfit es, fie faben eenten fomen, wabreno trie efft mieder pfligen und eggen múfert. Sie waren problemlos Runfter uno mit cinec Gelbitvorifandict). feit fie felber, wábreno es beute io mant
 fein. SL weid)t saumm lieber in oie "Ro.
mantit", "Elajitit" umb in bic ,alten theifter ${ }^{n}$ aus, obgleid) bodif fein \&ebens. und Gejtaltevlebnis, jofern vorbansen, weder flailifd uns romantich nod) altmeifterlich $\mathrm{o}^{3}$ fein vermag. Dodh lafien wir bie Gegennart, sa sie Vergengenbeit io gegenvodrtig ju $^{\text {un }}$ uns fpridt.
(ereid) im erften Scale fallt ums bie
 Sofncr, Dem Zebrer Qenbahs, in bie zrugen, Was ift auf sicjen 2 zilsc für cine fulle von malerijder feinteit unb Kultur aufgebăuft. 2Hein (d)en der fitte teriftz, Ser in sem blanen waffer oas Sdaf waijht, ober fints see sumfle Walo, der an Courbet gentannt, beweifen ben zeid). tum oce palette uno bic bobe form bes Kímfters. Dod) was sies betvifit, io if


Stille Welt
CarlSpitzweg
 fómiten faft von cinem jeben ber ausgefellten Bilder bas あleide fagen.
5alten wir uns barum lieber and oie übertaidenten Miomente ser Sdaun, wie
 Saulbad), Defregger uns Dúre cmtgegentreten. wit inio gewoblint, uns Gentad) fets als sen poetratifen vorzufrellen, sodh biee jeigt er uns ein 2 lumeno fitlleben, Das in jeiner uberaus gepilegten, fait fiberfeinen farbigłtit umo formge phattung um vieles Plimiteriider anmutet als etwa sic gleibiaflls ausgeitellite "Eod. ter ber scrobias". Bci Kaulbad if ca cine Stubie zu cinem Bilonis pettenfoicts, Sie sutd) ibren frajtig modellierten 2usbruct ubertaidt, bei Defregger Das warm empiundene und lebensvolle tleine $23 i l d$ sea "Sdilaiensen Snabern", und wilbelm Dirr begaubert unis surd) feine zarte, faft aus oem papier heraus. getwijidte Stubie von einem "Mlabchenfopi".

Unter Sen Portráts fedien neben Leibls Bibnis cines jungen mannes vot allem set wabebait imerlid) eridaute , Kichard Daul" von EEnft $3: \mathrm{mmer}$. mann fowie bas betannte tleine portrat

## Geburt der Statue

Leuchtende Wolke, Weil im Raum: Sturmgetragener Künstlertraun!

Recke dich, sehne did, Leben von Stein, Hoch in die lichte Wolke hinein!

## Marmorstarrex Sehnsuchtsschrei, Schöpferwille Meißelt dich frei!

Reké Preveor

Rarl Xiaupp von Sans von titarées aus ofr pinatetbet bervor:
Den beion Spigwegs, vor allem oer "Stillen Welt", fei wenigitens ein liebevolfer Seitenblid́ gegónnt, wie ifn auth Emil Reyiers "Singenbe Kinter" ibres liebenswerten unt bejdroingten 2fas, orudis wegen und Soici Kojls ciniam
 unb landidhaftsintimen Reizes millen verDienen.

Ureten wir nuls in aie 发abintette det Graplif ein, fo modfte man vor beren fülle fait nod) mebve verzagen. (Es ift aud bier nid)ts weiter als ein fummer: lider इinveis móglid), ser cinzelite Wfzente febt. Wiltelm von $\mathcal{L}$ inden. idmitts pradutvolle figurtiche Konspolitionszeidnangen obee feine elfubie vom Eioufe einer Toten mogen ben 2 fn: fang madien. (Ein edter mardenzauber
 Stijze zum "fiebelbánsden" von 3 zen. tano aus. Wreifectlide Jierfutien zeigen


Schlafender Knabe
Franzvon Defregger
（Weto Theitel und Jobain Wagncr． Deincs．Extejen ims bie sen Hialer
 voll Semeid von Se ह uno gent fot＇ f：ev unt ein idjon geformtes shatt oet fean mit bem Rinbe an ber zruft von צofer pets．

Was aber wate cine fuimflerifoce Sdjau von jener उeit，wenn fee nidt aud den Sumor zur ©eltuing bradhe：Da jind；3． 3. poecis Jluftationen ans oem Eneip． buth oer Gejellidait，，Fenisinglans＂aus： geltell，uno jfion vorber bei ben ઉenalf oen find wit Oberlánocts betannten flemen Bilbe，＂Das Gebeimint ${ }^{\prime \prime}$ begegnet． Dod）ridytig geb：es exf bei der ©raphil los，wo aud bie zilonis Ravifaturen von
 Was ift das beificisweife fïe ein toft． lidjer wilbling von enem oberbapeciiden
 was firl ein fableg ，Deriegenbeitetind＂ auf rotem ©rumbe ber 马ecterió von ஏ $y=$ ifs！उabnt unt jdmeigleciid）fint sieje

## VOLKSLIED

Es springt ein guldener Bronnen Aus heifem Herzen auf， Und spiegelt in der Sonnen Des Menschen Lebenslauf．
Es steigt ein ewiges Klingen Zu Gottes Himmel an， Das Höchste muf man singen， Weil man＇s nicht sagen kann．
Kein Adler mag sich heben， So hoch zum Himmelszelt， Als deine Lust am Leben Im Jauchzen aufwärts sellt．
So tief legt sich der Miide
Zur letzten kühlen Rast，
Als du dein Leid im Liede
Zur Ruh＇gebettet hast．

> Peter Rosckser

Garitaturen nid）t．Man bat samals wie in allen imerlid）gefunben unt reidjen 3eiten Ђ́mor bejefien uno einen redfen Epaß verpranoen．

Wen Dogel abee，fo will es itheiner，hat 3 odilin mit feiter seidnung cines grundid），verfaumten＂Senbad）abgeidiof． ien．Man bout ibn formlid）mectern，sas Wort in feinem fritiberen und eigentlitgen Eim verfanden．Ein feber $\overline{3}$ aly bes auf， gevifienen Miunomauls if mit cines siebe uns Sorgfal：in sie 太icfer eingefete，wie fie faum ein zabharjt aufubvingenvernag．
Sieber ©eneral ispasmus！Sdjide fie mur alle binuber in sas grofe らaus，vor oem sie fabnen weben；oie Jweifelnben， die Sudherben uno nid）t zulegt aud bie， dic menech，Daf Fadathmung unb cire octorative secte idion Rumit fei．Sg tamis nidfts idfaben，ivenimieid es mobl dein
 oie edfit finb uno etmas taugen，mersen vielleid）t ermutigt uno evhalten ben 2 fn， fporn 34 fid felber， 34 cince flarch tünit． levijden saltung unb zum edften ？（usbruct ibres nid）t aus ber 太ulifie，fonbern aus oer eigentliders Wabrbeit ber 3eit ber． vorgervadjenen formertebens．Jorz Lampo


Selbstbildnis
Hans von Marces

## Aus der Geschichte der Münchener Künstler－Genossenschaft

In ber fuspellung ber ebemaligen ntumdener Bimptlergenofienī力ait bángt cin 2 bild won friebrid）Wilthelm S（f）oen
 bert bie vor cincm Jabrbundert gegrins－ bete Einflter．Gejellidaft＂Etubenvoll＂， die beim gleidnamigen 2 viau am 2ngev ifr beiteres Weien trieb und folieflidn ofe epte organifierte 太ímplter－Dereinigung Utíndens worbe．In Cajé Sbafroth bilbete fíd faáter， $3 u \mathrm{Jegimn}$ ber soev Tabre ber Thunfler，Sángerverein unb aus UTitgliedern ber zwei Dereine entfans im Gabre 1858 die Mindener Eimfter－Ge－ noffenidaft，ber Lubwig II．Jebn Jabre páter sie Redjte einer juriptijaten perjon ver（iel）．

Es ift evwah）nenswert，bak̂ bie Weveins： fratutelt vom Sabre 186 g als 3wedt ber Genoficuidaft betonen：＂Dev sentionen Tunft bei aller Mannigialtigeteit ibrer Kidftungen ein ciniges nationales Geptage su ftheen und unter den Deut－ idjen Eamflem das Bewnftiein dee natio． maten zujammengeborigteit 34 erwetén uno fets $3^{\prime}$ bóbecer Energie $3^{4}$ freigern．

Stjon in ben enfen 3eiten nad bem 3 u． fammenififuf in ber MI太の，wurbe bie biforifde Sammlung angelegt．Nitglie． ber und freunte frifteten Bildee， Plaftifen，Zeidnungen，Kadierungen， $\mathrm{EL}_{\mathrm{v}}$ ． innerungablatter，Drogramme，Mappen－ werfe and 2 budfer，und io entitand im gaufe ber ふeit eine umfangreid）e，йberaus
mettvolle Sammlung，die von eigens en－ wadaltelt Konjervatoren betreut uno ex－ weitert murbe．In ben rúčumártigen 太abi， netten if eine 2fuswabl aus bem reiden Sdjats an Sanbzeidnungen 30 iehen．IEs ift mur ein gank fleiner 23rudteil，Ser bier gejeigt werben Eams．

Die erfte ，beutidne biftorifdge＂gemanate Kumpausftellung im Blaspalaft vom Gabre isss bradfte ben fur sie entialo tung bes Minndener Rumflebens ent． itheibenben Exjolg．Das baraufifolgenbe Jabusefnt biente ber Klaruing und Ord． nung tünflerifdecr 3 egrifie，bem 2 fufbau unt der ©rganifation des 2（usfellunge－ wefens und 886 fand die erfe internatio－


eignis von tweitteagenser 3ebeutung whrbe．Wabtend im Sunftausfellimga． gebande ann Sonigeplats alljabelich＠otal． 2 fusftellungen vecanfaltet wimben，erfane sen ab 1879 in regelmákiger folge im Бlabpalaft internationale 2fusftellangen．
 ittitgliedet umiapt uno wat bis dabin oie
 Eunflebens．Sic baute unter denbadf Sas
 tevin aller grofent feffe und ibre Бaupts aufgabe mav bie eferteflung bebentenber 2 （usftellungen．Don 1889 an mirben aud） oie Jabrebansftellungen in Glaspalaft abs gebalten neben See＂permanciten＂，bee beutigen ，ffandigen＂，bie bis 1898 ib： seim am Kónigeplats batte． 1892 ift bic Secefiton gegrinder worben，sie ab 1898 oen Zunftempel am 太onigsplats etbielt， toábrens ber intag．bie Káume im alten STationalmuicum zugenieien wurden，in

## SCHWUR

> Wir wollen entbehren，entsagon． Wir wollen kein frommes Behagen am wiegengeschenkten Geschick． Wir wollen aus Eigenem leben． Wir wollen dem Aug wieder geben den göttorschaffenden Blick．

Richard 8 illing er
denen fie feit 1000 ibre 2 fusfellungen ver： antaltet bat．Es it ein nobile ofiricium biee ber fübter dee ehemaligen w＇SG． 34 gedenten：

Dev exfe praftent dev MLSG．wav Bomeso Enoll， 1872 folgte ifm Eomtao Soff， 1882 wurbe ferbinand volt triller Prafiont， 1885 Eugen von Etieler， 1896 Juanz von Renbath， 1900 丂ans von Weter． fen，1904 Rarl 2libet Zairt， 1907 wiebe． vum Бans von petecien，1915 Carl
voll Mare， 1927 frits 23cbin， 1928 \＆ugen Sonig， 1933 Waltek von Ructechell tho eit 1035 Paul Rosmer．Seit set Deafi－ dentif）aft दónigs waren oie fúbrer ber 217太（6）zugleid auff práfibenten ber 2 rus： fitllungsleitung Münden．－Möge biefe 2fugitcllung，sic vom Scbafien ber ebe． maligen HE太G．ersablt，als Dant an bic eben genamten $1 z$ Hamer gewinbigt werben，moge fie sen alteren Semeftem frobe Erinnerungen watifuten und den Jungen 2frregung bieten．
So wic bie Münt）cher Kín fiter－बenoi． ienijuaft in ber 3eit von 8858 bis 1892 alle thundenev Rungfler in fíd vereinigte，io eint num，bant uniceen Gauleiter，im Sime bes fuftrers bie 荡amerab。 id）a it alle Kúnffler Mrunctens ums es if nidht bebentungslos，went biev batgetan wieb，melife fruthte ein derart in jíí）ge．
 mact．

Dis，Walther Zifmermanis


Bildnis des KritikersR．Paul
Ernst Zimmormana

## Wie Herr Ochsenbrink sein Stammschloß fand

VON HEINR，E．KROMER

Dem reiden finbritanten Odjenbrint hatten zwei Spafuodgel vorgerebet，wei Wott wie alt fein बejoledty fei uno daf es fidon vor 200 oder zso Jabren im frantengan gebaut̂ babe，nidft in jeinem wingburg zwar，aber zwifiden Gunbers， beim uno thtimbelfingen，who nad einem alten（Geidididenbud）muilic bort fein Stanmidjlof geftanben fein．So cin Stammidilof Eann einen citten thenidien tigeln；ser fabritant aber fief es jid） níd）t ammerfen．＂Unjereinen ift die 3eit Gelo，alio balt er es mit ber Gegenvart＂， lagte er；bei fith aber oadhte cr：＂Du Pbinteit sid）cimal nad semen 2thnen umidganen；Senti wobl，fee Eomen fid） jeben lafien＂，uns jeste lid）in ieinen elfenbeminarbenen wagen，sas Stamm． id）

Wie um die Wette braute ece ourd ben frantengau，fube orei Súbner uno zoei ©Tinnfe tot，zable fie groह̈berjig，benn er vermodyte es，uno lenfte ban in thindel． fingen am Sdmarzen und Kioten Odjen vorbei zum Golbenen，wo ev abitieg：ber bintte ibm sec fürnehmite．Dann ging or genadlidg surds Dori unt rod an ben befieren 5aujern，ob da vielleidyt ein （1）djenbrinf gemolynt baben moge．23ei ben zwei grofften aber trat or cin unb fragte，ob batin nid）t bay（berúd）t gebe， es babe sa cimf fein trabn gebauft，io vor 200 oder 250 Jabren，Dagobert Odjenbrint feines viamens．2ibee die Geute batten ibm nur ein Koppiodutteln und wiefen ibn an ben 马ern piacrer，ber ibm vielleid） 3 cj币 eio geben tönne，gewif aber auf bem Rathans ber Bürgemmeifer．
＂futnebmer Bejud＂，Dadte anbetn Horgens ber Buirgermeifter，als ser Stromlinige vorfubr；＂gar oer rei申e Ђ́er ©idjenbrint＂．Der ©djenbrint sa gegen badfte：Dein Wagen wito ifm weifen，in weldhem Saus er bein Stamm． ithlof su fuden bat；boffentlid）weif er＇s ifhon．2fber ser Sthulze wußte nidfte uns mufte bin umb ber ein balbeo Duseno 2 über fragen uno hatte feine liebe Kot． Sulest aber，als ex＇s fans，úberlief es ifn beif und Ealt uns：＂Silf，simmel＂，fragte ev fith），＂wie fagit ou ifm den Befuns：＂ Denn see rodh ein wenig．，Sabt Jibr＇s Sduulgez＂meinte jent ser zbejud）．

Ja，Ђerr，mit あottes らilfe＂，fagte oer Schulge，uno mit Tottes silfe lentte er万even ©dienbrinf batauf．WWenn ber Serr fabritant＂，jagte er bojlid），fid）


Das Geheimnis
AdolfOberlander
gútigit bemuben wollen, fo twirb et ba alles in ocr thejchuift feffrellen, was id) ibm bernad) urtimblid) ausfertigen foll", und f(i) ob dem wutrybucger oas 2ud) bin, mies nit oem Seigefingee saralf bin uns fiano artig binter ifm.

Was fonnte er aber bajín, bafj jegt ber andere wie ein Erutbabn aujtollerte und bas 23ud sotnig zumati uno see Edulze ibn nid)t cinmal fragen fomte, wobin or ibm das Gejatift nadhienber iolle. Denn Ser fabritant war weg, und fein Strom. liniger buftete uno bupte fifon borfaus, als ber S(dulze nod)mals in 23 ut) nad) iab, ob er aud ridtig gelejen babe. 2fber bort fand cs fraftig uns mit idonen Sduboteln auigemertt, uito wat alfo mid)t savan zu mafeln, namlid), baß Dago. bett Ddyicnbrint, ses fabeitanten Leabn, sen er genannt, als ebelider uno redter Soln ocs Miattbias ©djenbrinten, Piannenflifers aus sammelfurtb), geboren ici in Sea Daters iemen Planwagen, und joldice swat zroijøcnime, beiláufig baliti-
gen Weges ven ©unbelshem auf ThinbelFingen, wobei bemeloctes Geburtsbaus aber nabber an Htandelfingen Salt gemadjet, alfo a af lestbejagtes Dorf fuglid uns Xedfrens als des obbemelbeten Dago: berten jein Geburtsort anjupredocit unt wabrbaft mot utfundlid 30 benemen icpe."

Dat ifuttelte oer Sdulze bett Kiopi; benn er war ein befdeibener unb ebrlider Wienid: "Jit io ein reiber Miann gewor, ofn uno jo tidjtig, ber 5erv Odjenbeint,

## Vorfrühling

## Du hast so lang geschwiegen Mein Herz. <br> Jetzt schlägst du immerfort, Wie bunte Vögel fliegen Iräumst du und lächelst, Immerfort. <br> Peter Woll

und fdaint fith bee ziltetvaters, weil der im Plambagen geboven!" Dadte cr: Konnte thm aber nidht eines Eages aud ein Solnt zur Weit Hommen in feinem Stromlimigen, wenn et allzeit sarin mit icinem bodgeiegneten Weib io funsbaft butch ben fvantengan fabst?

Wate bas bamis nid)t and blof cin Wagen, Serr Dajonbrint?

## Siebe Jugens!

papa lyat fiti) feljr gefreut, als id ifm: evzablte, ou wárêt cin Didter." - "So, narum benne" - "Ja, bee letbte zsrautigain, ben er herauswati, that cin Worel, unb das ging red)t fifmer."

## +

Ein berubmter zeidnee jagte cimmal 3 n Dalentin, er Pónne alles zeidgnen. - So, ion, iagte Dalentin, dam zeidmen Sie nitit mal cin Stict 2Haminium."

Efest Karlstadt


Licliteaberget

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

## Kammermufikabeno im Künflerhaus

Die auf Wumid scs Gauleiters unb Staatemimifters 25 of 1 f agner ins Leben gerufenen 太annmermufitabenbe im Timpterflaus erfrenen fidf jeit ser Furgen 3eit ibrer Einfubrung unter ber geis tung von 反́almut おrobe bei ser Eamerabidaft ciner fanbig wadjeensen Beliebtbeit． 26 m Domerstag，Den 16．Thart，wat ber feftaal wieder auper－ orbentlidf）gut befucit．EEs if ein Der． gnügen，in dem jobónen Kabmen oiejes pradjtvollen Raumes gute 11tufit zu boten， obne bafo man wie fo manthes Mhal im Tionzertiaal＂in branguoll furd）terlidere Enge＂oft ubber zwei Stumben lang ftill fiten muf．Wie wobltuent if bier oic ，2（uflocferung＂aud）im zuferlichen！ Diejes Mial twat Eammerfanger کeintid Kebfemper mit Sifubert uno Wolfliedern angetünoigt．Seiber mmp̂te ber Rimpter wegen erfranfung abjagen．für itn iprang Renate voll ridooff （Sopran）cin，bic voll \＆uswig Zuid）mit winseciance 2（nichmieg． famfeit begleitet zuerft vier Srabmelieser Darbot（ ©bereje，felbeminanteit，Stano． （j）en und Der Sdynicb）．Spater jang oic Kungtrerin orei entzücteno feine ，＂Xifpetti＂ von Ermanno Wolf－fereari．Die Sánge vin gefiel surd）ibren flangiojónen，ans， geseiduct ourdgebilocten Sopran，wic aud）Surd）iften intelligenten unt tempe－ ramentvollen Doutrag ausnebmens，2fm anfang und 3um 3 ejdiluf ses feingnnig 3ufammengeftelten programms fpielte sas $\mathrm{S}_{\text {d）}}$ abert．Irio，cine Dereinigung，bie
von Jungfameraben gebildet wirb．EB madite frenbe，ben tünflerifoen Siad． wuths io fider bier ant Werfe 34 feben． 3uerf botten wie cinen Evio Sonatenfats von Sifubert uno julegt ein berverid）um－ beifmertes らayonderio in C－dur．Im mittelpuntit oes programms lief fíh paul Sdaberl mit ber beethoven． iden RIavierjonate in e－moll op．go boten．Elate，unfeblbave Jeduif unt Ausbrudsvoller，Iebensiger Dotttag seid．


Ais der Galeric Wemmator
nen bicjen jungen Dianitren aus，bem im Erio fris Gonnleitbner（Dioline） uns Sans mititevincier（Cello） ebenbirtig jur Seite fanden．Dee leb－ hafte sseifall begeugte sie dantbate und gebobene Stimmang，sie siejes fdjone MtuIficen bervorricf．

## Bunter Abeno Der Ärtiftik uno Oer Kleinkunft

2friftie und Eleintunit waren am Gamstag bie ©afte des Eímfterbaujes． thits fie beftanoen in allen（Ebren．fad）－ id）afteleiter Martin tis inig hatte sen 2fens geftaltet，Klindsens Rleintumf： butben und unjer Sirfus Erone batten Saju ibve Eúnifler entianbt．

Da waren vom＂Eentealpalapt＂sie ，Drei Singoris＂gefommen uns unter． bielten sie Gajpe mit ibrem Iuptigen Strafienjangertum，oa zeigten sie ，Drei Sugonis＂vom Sitfus 太arone blenbenbe aftrobatijdje Spicle，oaf Etaumen und Beifall oen Saal fullten．Direfter 2lmait hatte 廹rnft Grimm，oen ausgezeidneten 3andfrebluer mit feinen zmei fuptig fredjen Duppen beurlanbt uno Diref̈tor 2bolf Gonstell fronte ben atbent mit bem ©hansifuck feiner „Bonbomiere ${ }^{\prime \prime}$ ：mit Loni Seuier，sieiem ipvúbenden，blitenben Rabarett－©emperament，bas nue io funft von Seiterteit uns Sumor．Xutb Solten aus projels Rúmflertlauje＂Simplicijfi－ mus＂beidhlof als reizenoe Dortragsfimits Ierin oen unterbaltiamen，bunten ？Gbent， ser viel 3 cifall fano．

Wir alle sind die "Jugend"!

## Ein kameradschaftliches Wort

Im Künstlerhaus, dem schönen Geschenk des Führers an alle Kunstschaffenden, hat die Kunst einen geselligen Mittelpunkt gefunden. Eine Kameradschaft der Kiinstler Mänchens ist aufgebaut worden. Ihr Sprachrohr will die ,Jugend" sein. Noch mehr! Sie will alle, die im Herzen jung sind, zu den ihren zühlen!
Kanst, Kiinstler und „Jugend ${ }^{+}$gehören zusammen. Wer das Wort unseres Präsidenten, des Gauleiters Adolf Wagner, richtig verstanden hat, erkannte, dal es die Jugend ${ }^{\text {" }}$ wie die Kameraden verpflichtet!
Was wir wollen und anstreben, ist eine enge kameradschaftliche Zusammenarbeit!
Die „Jugend" wünscht vor allem kleine, reizvolle Geschidhten vom Tage, die man beim Film, auf der Bühne, im Atelier und im Kïnsilerhaus erlebt, die aus dem Leben und Schaffen der Künstler erstchen.
Wer nicht selbst schreiben will, mag uns kurze, stichwortartige Anregungen und Kurzberichte einsenden!
Zeichner, schickt uns Graphiken und Zeichnungen!
Bühnenkiinster, gebt uns Gelegenheit, Euch im Kunstlerhaus zu sehen und $\mathbf{z u}$ hören! Vergefit auch nicht zu erzählen, was Ihr hinter den Kulissen an heiteren und ernsten Dingen erlebt!
Dichter, schickt Eure Gedichte, Kurzgeschichten und Randbemerkungen zum Leben!
Im Künstlerhaus hängt unser Briefkasten, der gern alles entgegennimmi.


Künstler achtet einander!
Ein großer und ein kloiner Künstler
Redaktionsschluß ist Freitag früh zehn Uhr!
Die "Jugend" soll und will nicht am Schreibtisch entstehen. Sie will aus Münchens Kunstleben wachsen!
Die Jugend sind nicht "wir", die Jugend seid 1 hr alle!
Auf gute Zusammenarbeit!
Eure „Jugend".

## An alle Mitglieder der Kameradschaft!

Durch besonderes Entgegenkommen der Bayerischen Statstheater ist es nummehr möglich geworden, bedeutende

## Ermäßigungen

fiir den Theaterbesuch
unsercer Mitglieder zu erlangen.
Auf Grund der mit den Bayerischen Staatstheatern getrolienen Vereinbarung, die sicherlich von allen Mitgliedern auf das lebhafteste begriißt werden wird, werden den Mitgliedern der Kameradschaft mit Wirkumg ab 1. März 1959 folgende Ermäligungen zugestanden:

Für die Vorstellangen an der Bayer. Staatsoper eine Ermalligung von $25 \%$ auf allen Eintrittspreisen.

Für die Vorstellungen des Bayer. Staatsschauspiels (Prinzregenten- und Residenztheater) eine Ermififigung von $40 \%$ auf allen Eintrittspreisen.
Die verbilligien Eintrittskarten können gegen Lösung cines Gutscheines erworben werden. Einzelheiten iber den Bezug der Eintrittskarten und die hierfür geltenden natheren Bedingungen sind in der Geschäftsstelle derKomeradschaftzu crfahren.
Mit dem Theater am Gärtnerplatz werden gegenwärtig noch Verhandlungen gepflogen. Sobald auch diese abgeschlossen sind, werden wir unseren Mitgliedern nähere Miffeilungen zukommen lassen.

Kameradschaft der Künstler,
Minchen e. $V$.


L fohtenberger


Karikaturdes Josef Wopfner
N. Gysis

## Maler-Schnadahüpfel

1. Rerst tuat ma's patiern, Drauf kimmi dë Lasur Und durch dös Lasiern Werd's grad wia d' Natur!
... Hu-i-di-e, $\mathrm{Hu}-\mathrm{i}-\mathrm{di}-\mathrm{c}$ !
2. Tletzt nimmst no a Farb her, Die d'Aus'n recht daschreckt, Die streichst nocha dick hi ... Dös hoaft ma 'n Effekt! ... Hu-i-di-e, Hu-i-di-e!


Kartkatur des Maleqs Chas of Unbekant
3. Nur Farb drauf in Häuf'n

Als wann g'manert wer'n miaft, Dall d' Nachwelt kann \#reifn, Wann d' Farb eppa schiaßt!
... Hu-i-di-e, Hu-i-di-e!
4. A Leinwand hon i aufg'spannt

So glatt und so fein -
Ja, komponieren kunnt i schon, woaßt, Aber 's fallt ma nix ein!
... Hu-i-di-e, Hu-i-di-e!
5. Jeta glaub i in koan Fall,

DaR i net weit mehr fehl -
Morg'n steht mir dö dick' Köchin Als Psyche Modell!...
... Hu-i-di-e, Hu-i-di-e!
6. Na, jetz bin 1 im Zweifel;

Schaugt d Psyche so aus? Zletat, hol mi der Teufel,
I mach a Sennerin draus!
... Hu-i-di-e, Hu -i-di-e, Hu -i-di-e!
2. Ja, es is ja wahr a,

In Kritisieren, do sans fix -
Aber selba was macha?
Na - macha könnas nix!
... Hu-i-di-e, Hu-i-di-e!
8. Beim Mal'n wia beim Dicht'n

Isch allweil oan G'schicht:
Es soll si halt raime...
So is a Gedicht!
... Hu-i-di-c, $\mathrm{Hu} \mathbf{n - i}-\mathrm{di}-\mathrm{e}$ !
Katl Spllawes

## Fröhlicher Trost

Es bleibt zuletat doch etwas noch. Was muß das Herz erheben Weit uiber jedes Unbill hoch, Und schöner macht das Leben!!

Ach, wenn ich es nicht sagte dir, Du wirdest's nie erraten!
Freund, morgen gibt es Märzenbier Und Heringe gebraten!

Karl Splizwer


## SKIZZENBUCHDER JUGEND

## Niemand sieht sich selbst

Lenbach malte einmal die spanische Infantin Eulalia von Bourbon. Die Fürstin war aber von dem Blldnis nicht befriedigt - sie fand sich so gar nicht hübsch.

Lenbach erklärte ihr: "Jo, schaun S', Hoheit - niemand sieht sich selbst! Der Furst Bismarck glaubto, or hatt einen stahlharten, schnoidendon Ausdiruck, abor or hat einen spottischen g'habt. Und Loo XIII. hielt sich fur sanfi. Er war aber kalt und trocken, und so hab ich ihn auch g'malt. Und Sie sind genau so, wie ich Sie dargestellt habe!

## Ahnlichkeit...

Im Jahre 1904 veranstaltete der Direktor des Bremer Lloyd, Wieland, eine Mittelmeerreise, an der vor allem bedeutende Kunsthistoriker und Künstler teilnahmen.
In Delphi stellte der Bremer Galeriedirektor Pauli fest, daB der berühmte Wagenlenker eine geradezu frappante Ahnilichkeit mit Franz Stuck hatte, der mit seiner frau ebenfalls an der Reiso tellnahm. Pauli riof Frau Stuck daraufnin horboi, sio beschauto das klassische Ebenbild ihres Mannes kritisch und sagte dann:
${ }^{\text {,Aber }}$ in Neapel gibts einen Droschkenkutscher, der sieht-meinem Mann noch viel "hnlicherl"

## Porträtsitzung

Albert von Keller portratierte einmal eine Dame der Münchner Gesellschaft, und zwar in ihrem Heim. Sie saß aut der Ottomane im tief ausgeschnittenen Abendkleid, und das sechsjährige Töchterchen durfte, als kleine Anstandsdame, dabei sein.

Es lâutete, und es kam eine Bekannte, der das Kind, als ef ihre Stimme horte, entgegensprang, um sie mit den Worten zu begrußen:
"Mami is $z^{\prime}$ Haus, aber Sie dürfen $s^{\prime}$ net sehen. Sie is nacket mit on Maler im Salon!" Hae.

## Maße.

Moritz von Schwind war nicht nur ein treuer Freund Schuberts, sondern auch ein verstandiger und geistvoller Kenner seiner Musik. Als in einem Konzert Schuberts C-Dur-Sinfonie gespielt wurde, saB neben Schwind ein Hert, der in der Pause ungeduldig und mit einem Ton, der hörbar

## GALERIE ODEDN

G. Duensing | E Michels

G emsifde erriker Mcikter, varwiezerd Mancheser Malerti ass dem 19. Jiheh, / Ankaul / Verkuef
Odeontplatz is MUNCHEN Ferispriz 27961


Vordem Wirtshaus
Reinhold Braun

Zustimmung verlangte, sich uber die eben gehorte Musik dußerte: "Schön, recht schön, aber zu lang, viel zu lang!' Schwind musterte den verwegenen Kritiker mit einem vernichtenden Blick und sagte: "Des is net $z^{\prime}$ lang! Sie san $z^{\prime}$ kurz dazu, Herr ${ }^{\prime \prime}$

Woforl


Pocoi

## Die Festrede

Es war im Jahre 1889, als Böcklin von dor Universität Zurich zum Ehrendoktor einannt wurde; der Kunstler mußte dieso Ehrung Uber sich ergehen lassen, obwohl
er im allgemeinen nicht viel von solehen Dingen wissen wollte. Auch an einem Fostmahl mußte or reilnehmen. Er saß eine ganzo Zeitlang wortkarg da, fühle sich dann aber doch verpflichtet, eine Tischrede zu halten. Er gebot Silentium, erhob sich und sprach:
"Meine Herren, ich danke für die Ernennung zum Ehrendoktor Prost!"

Und setzte sich gemülich wieder hin.
Auch Wilhelm Busch war kein Fround von langen Reden, Auf einer Feier, die man ihm zu Ehren veranstaltet hatte, wurden Ansprachen Uber Ansprachen gehalten. Der sonsi so humorvolle Busch aber rühte sich nicht. Bis ihm vom Gasigeber ins Ohr geflüstert wurde, ob ef nicht aut so viele Reden hin auch ein paar Worte sagen wollte.

Busch sah ein, daß er nicht mehr langer schweigen konne, klopfte an sein Glas, blickte verlegen in die aufmerksame Runde und sagte laut und vernehmlich: "Ober, noch ein Hellesl"

Ein anderer großer Schwoiger war Makart. AnlaBlich eines Dinets bel einer bekannten Kunstlerin saß er stumm am Tisch, mochten noch so viele Gänge aufgetragen werden. Die Kunstlerin hielt es nicht länger aus und sagte zu threm geschätzten Gast:
„lieber Herr Makart, nun schlage ich vor, einmal von etwas anderem $z u$ schweigen."...

Hosel
 Scherz．Dio Somntung ist wohl nicht ganz so reizvoll wie das Rollwagenbuchtein＂von Jorg Wickram，und die Qeschichten Paulls neigen mifunter im thoma und in der Darstellung zu einer otwas autdringlich lehmaften Tendenz．Darunter aber sind einige yon behaglichem Witz und Humor，ergöfzich zu loson！

## Die Nafe

In franfreif）ift es geidjeben，ba war cin 2fbt，cin grofiev scre，der batte cinen Warten，bas wat ein gar freunslider UTam，Ser EJientand betrubte，weder mit Worten nody mit Werfen，wic zornig man ibn aud）maffte．Sun fügte es fiff）， baf oer 2bt cinen fremben ebrenman gelaben batte，bet batte eine iebr gropic Taje，wie es ctwa geíbiclot，bafe cince cin Gebreft an ber Vaje bat．Da mant mun
 sev tharr fete an unb verwimberte fith ob oer grofen Liaje uns prad 34 ibun： Wie baft ou cime io grofet tajez Woher fommt basz Da idaante jif）bee gute Miann unt warbe fefr rot．Der Berr ipead 34 ben Ened）ten：Ereibt ben Saw： ren binaus！Die Einedfte idulugen den Garren sum Saal binaus uns jpraden： Gart，bu mukt dea エeufels fein！Der Tharr sadfte：Du baft＇s mabelid）vee－ oorben，ou muft es wiederum gut mathen． Wie er mun meinte，es wáre vergefien，da ging er mieberuin in bet Sacl und tat， als twáre nidits geidieben wito ging bebuto fam um sen Tijd）berum，legte fid）bann mit bem ellenbogen aul jelbigen und ipead）：On nas fur cin flemes Thatein ou baft！

## Das Verftect im Sakramentshauschen

Diel Gelo unt kieiffum batte ein pricter，aber auld viel Sorge，wie benn dee Geiftliden 2（rt ift．Wo er fein あelo binlegte wito verbarg，ba fürdtete cr，es wurbe ibm genommen．（Endid）gedadite er，er wollte es it oas Satramentshans． dien legen，sa wave es ain alleefidjerfen． Er legte es alio zu oem Saftament uno idrieb oaruber：dominus est in isto loco， oel Ђert ift it diefer Statt．－Das ver－ fand eine gejfjeite trage umb brad）bas Ђ́auslein aif，nabm bas Felo weg uno idxricb baruber：Surrexit，non est hic，er if erfantien uns nidt bie：－Der prieiter modte vor \＆eio geftorben fein．

## Das kluge Batuerlein

Ein Sauce zumbete alle thal ein Miefo． lidjtIein an vor Sen beiligen Saframent tumb ging samil binter ben 2ftac，wo bet Jeurel an cine Eafel gemalt war，sent zumbete er audf ein Itidt ans．Der priefter batte das fidon sfter gefebent unto meinte，
ce wáre fein guter ©lyrit und nalyn ibn Satum vot：Der Bauct iptad）：Id）thue cs nidit aus Luglauben，wie Jhe meint， lieber 万ext，fonbetn ans guter theinung． 3d）sunbe Gott dent 5erm cin \＆idt）ant， baf er mir ©utes thue，unto junde bem bojen ஞcî̀ aud cins an，Baf er mir nidits Зójes thue．

## Dic Disputation

Da bie Stabt Rom ext ；u cinem Theil gebanet mar，jofidëten bie Xómer gen 2fthen ebrlid）e 23oten aus bem Rath und entboten，fie follten ilynen あejers uns Ord． nulgen fabidene，wie fie ibee Stadt Kiom wobl regietten．Denn es wat cine bobe
 gelebrten MItann nadh Rom，oer batte ber Stast Xedft unt ©ronung bei fīh，bod） mats ibm bejoblen，mann er gen Rom Páme，io jollte er ibnen die ©ronung uno Saramg nid）t votlefen nod）gebent，jonbern ev folle bie Xomer etit berwathern mit Dis． putiven，of fie wirbig waren bic bebnung 311 empiaber，unt sic Dieputation follte gejdelen mit ふeiffen uno Denten．
2 It s de Rómer bas börten，oa legten fie cinem Varven einen Eoplidjen Xode an uno jegten ibm ein bobes，rotjes sarett auf． Da nun die Gtunbe fant，סaf mant bis． putiren follte mos ber Xiath verianmelt mar und jomit Febermant，wer da wollte зubören，Da jesten die Kömer ben Tarren anf den Sefiel gegen den（briedien von atben．Demt Gauren ward befoblen，oak ev tein Wort follte reden．Dev あriedte von 2tthen，als er ifn fab，addtete ibn fur cinen bodigelelyten Man，fing sie Dis．


Hascu in Krant（Aussolinit）Alois Baof
puration all unt bub ocil उeigefinger auff， als mollte er 311 verfeben geben，Daj nid）t mebr benn ein Gott márc．Da meinte ber Thatr，er molle ibm ein 2tuge ausiteden mit bent finger und bub sween finger auf， als wollt＇ev ipreden，is will id sit swei atugen ausfedjen．Fiun gejdjebt es ge woblonlid，mem einer zween finger aus． freeft，jo fredt ee ben Danmen aud aus． Da nabm es bet Griedje von 2etben auf， als wollte er su verfetenen geben，baf bic beilige Dreibeit wabeer Gott wate；barum io frectte or aud）orei finger aus．Dav－ nadh bob ser Griedje cine fladfe，ofiene Sano atf，ale wollte er ju verftelen geben，万af ©ott oem Gerrn alle Dinge offenbar und Pund wáren．Wa nabm es ber ETare auf，als wollte er ibm mit ber fladen Ђant eines an ben Baden geben unt mad）te eine fauft，als wollte er ibn mit der fauft an ben Eiopi idflagen．Der （5ried）abee verftand es fo，Gott batte alle Dinge in feiner Gewalt bejकlofien，unt dic Hrtheile Gottes des Serrn waten beimlid und verborgen．
Da crf̈annte der（6riedje，oan fie wurbig máren，bas Gejets 311 empfangen，weil je gefehote geute ju Xom bátten．Uno weil bicier STart pill idmoieg uno nid）t redete， io adftete ibn ber（Jriedje fïr cinen weifen， bodgelebrten tham；batte er aber gerebet to batte er wol gleid）gejeben，was es fü cin 11ann gewejen．Darum follten nod） beutyutage viele Xaths，umb andere Ser． геп Іिळ деद аипеђmen．

## Unferem lieben Sohne

Pápiflinhe ら́eiligfeit batte einem 太aijer geid）rieben，wie benm gewóbnlid）Ser Papit Tonigen unt Ratiern idureibt：Dilecto in Christo filio nostro，unieem Iicben Gobne friestid）uim．Da man den Brief alfo difentlid）las，da batte der Kiaifer cinen Favten，der ipead）：Das ift erlogen！IEr if feines prafien Sobm！Jid babe femen Dater und feine Mutter getanit；es find fromme，vbobare Reute gewejen！

## Das Gelöbnis

Ein Bauct batte eine fran unt cincls Eiel．Da fan fic cinnal cine 2fiboubt an， daffie gelobtenterinen Wein $3 u$ trinten，es mare benn，daf tee ctwas vertauft obel gekauft batten，io mollten fie den Wein－ tauf trinfern，den wollten fie nid）t ver－ idproren habers．Das wábete etwa vier－ 3ebn Tage，be batten fie gevn wein ge－ trunten．Da jprad）oie frau zu ibrem Ithanne：INeifiter，gib mir beinen iEjel 3 u Haufen！Der Miann that es．Da tranten fie ben Weinfaul，und am Mrorgen Paufte ifn ser Miann wieber，da batten fic aber． mals Weintauf $3 u$ trinfen，uns io trieben fie oas fur und für，ba wurbe ify Welubbe nifyt gebroden．

## Drei um eine schöne Frau

Berade alg oie 11Tunit verebbte，traten fie aus bev farbigen Eulifie．febembe Blaftizitát，orei Mianter uno cine fran．

Was fire eine fran！IEin 太opf wie dev junge Morgen，Seine，vaffig voll jidfanter Hraft．Ino ban bie Tiánner．Jwei oas von，bie 34 ibrer Rechfen， 34 ifret Rins． ten，fおón mie Zpolls 23ciber，Set Wriffe， bm，etmas midterig．2cber immerbin pafie er auf，baf ben Dreren nidits pafferte．

Die berocn 2（polls fowanagen an ben Etapesen，\＄af sas Publifum tief in Der Eiefe vor angenebmer ©obegfurdit lefic mit ben Golbplomben Enifterte．

Dann forvang frc．Ja，fre jowang．Sie
 oie $I_{14 f t}$ daf man glaubte fie fegele mit oen Itrmen gegen den Wino．Der cine， ountile，bet vorbin $3^{\text {at }}$ ibrer Redften fdiritt， fing fie auf．
＂सommf ou＂，fragte ev Teije swijकen brei Ealtog，Fommif on beute ；u mier＂

2foct fie fomite Peime 2fntmort mebr geben，benn fie flitgte mit bebenben 3semen bem anberen bercits um ben ©berarm．
＂Rommit ou＂，fragte ber jerst unt orebte （fid）babei frebenunbswansigmal in fretis 3e5n Hieter Sobe wie ein Zreijel，„tommet ou beute abens 34 miv？＂

Dain flog fic in whirbervollem Sdmong wieder binab，Senn es wat feine Seit mebs 3 แr 2ntwort gemejen．

Hnten fant der Dritte．Dev etwas Det． miderte．${ }^{2} \mathrm{O}^{n}$ ，fagte er 3 H ifs uno Hatidte oabei in ofe sanbe，oamit oas Publitum nidfs merfen follte．Du，id babe dein Devfpredien fir hente abeno． Wic：＂ges Hang fait orohert．

Gie fdjlof bie mambervollen rugen， juctte leid）t mit oen nadten 23einen uno nictte ergeben．＂Sa＂，fligterte fic unto blidite an sem thictrigen vorber．„इぁ


Fiedelhänschen
Wilh．v．K－anlbaeh
balte mein Derfpredsen！＂Dann tamen oie beiben 2ttbleten von ben Seilen gefegt． Sie vevbeugten fich vor bem rajenben applaug．

Fiod）als sic beiben trustelfartien in Set Barderobe jaben，vevliefen ber Ditd－


Aufkommendes Wetter
FranzScidel
rige und oas idnante Hiabden ourd）cinc Sintertín oas Davicté．In eimen flemen moblierten jimmer fragte ev abermals und feine 2fugen funtelten；，baltit on dein Det． fpred）en wirtlid）？＂
＂Ja＂，entgegnete fic leife uno wadi bas Fleio ab，nja Doch！＂
－Dann band fic pidy eine Sifinge vor． tho wieberbolte nod cimal，leid）t refte glicet：n d $^{\prime}$ balte mein Desipredjen！Du betommit nod）bente abeno Srattartoficlin mit Sulstotelett！trbvigens baben uns 2llfred und ©tto 34 beute abend einge－ Iaben．＂

Dent die beiben 2 polls an bent Seilen waren ibre 8 suiber，fene Sdyudges．Uno fie mavteten auf bie beiben mit bem acbend． effen im รotel．

E．C．Christople

## \｛iebe Jugend！

Hfeinte iedisjabrige Eleine argert mid）， fo sab ith fie wiederbolte Naie ermabnen muF．S（b）（ieblid）fag＇id）ibx：，刃as laf bie gefagt fein：fo wie ou mid）jest argerft，werben eg ipater eimmal beine Rinber tm！！

Woralli id sic jolagfertige 2（ntwont betomme：，Xat muft ou es ociner viut－ ter aber atg gemad）t babert！＂


Serta Barmetler Karilitr. 2 दa, geg. ber Bajilifa, đelefon 58910

7bN KORSETT- w. WASCHE. SPEZIAL-GESCHAFT

## Juliane Klorfer

## MUNCHEN

THEATINERSTR. 49, Tol. 26891 NEUHAUSERSTR. 13, TeL. 12071



Modische
Strickwaren
Karlsplatz25
Eingang PrielmayerstraBe


## Auch Zxiche Faden gern'-

doch scheven sie sich vor den andern. Um sein überschüssiges Foll schadles zu enifornon, um schlank und frisch zu sein, trinkt man $18 \mathrm{~g} l \mathrm{ich}$ eine Tasse
Dr. ERN ST RICHTERS Fruhalickikrăutertee such als Drix-Table und Drix-Dragees

Die fugend wirbt für Sie!


## CAFÉ LUITPOLD

Die vornehm-gemütliche Gaststätte Münchens
sehenswerte raiume palmengarten
Täglich nachmittags u obends erstklassige Künstlerkonzerte

## 

> mextiftatten fir

AHt B-Zniformen aller Art 3u münden

Telefon 52852
ptielmayerftr. 12

## Jung und schön durch meine Vitamin-Hautnahrung <br> Altersfoltea, KrähonfUBe, Pickel und Mitesser vershiwinden, die Havt wird zoit and weich. kostenios ernalten Síe Probe von <br> K. Aumer, MÜnchen 9 Ohimüllersir. 6



## JULIUS MERTZ <br> JUWELIER

Schmuck in Gold und Silber Zuchtperlen - Siegelringe
Schöne Aquamorine - Eheringe
Weinstr. 14 (Eing. Londschaftstr.) Tel. 23617

## FLAMUCO-FEINFARBEN

fixc Ћ̌unst-uћunstgeweobe-Studien u-Schulzwecke in-Oel Fempera u. Aquarellfapber Gouache u Plahatfarben feerev Pastellstifle Bossencoth diasfixiecbare Pastell, emprehter FLAMUCO KÜNSTLERFARBENFABRIK MÜNCHEN 25 VEREINIGEEFARGENFAGRIKEN FINSTER U.MEISNER GES.GESCH.


München
die Stadt der Deutschen Kunst
bieteteinen ungewöhnlichen Reichtum an ständigen Ausstellungen alter und neuer Meister

Semälde erster Veister
des 15. bis einschließlich 19. Jahrhunderts

Antiquitäten, Einrichtungen des 18. Jahrhunderts
MAIRA ALMAS
Mïachen, Ottostr. 1 b, Tcl. 57398

## Bayerische Hofkunsthandlung

georg stuffler - Inh.: ANNA michels Gemälde, Radierungen, Holzschnitte
München, Ausstellungsrāume: Maximiliansplotz 20 Fornruf $13295 \quad$ Neben Park-Hotal


AHgemeine Kumsterziehung mit Fochiklassen für volkskunstnahes Handwerk, Weberei, Graphik, Malerei und Kieinplastik (Bildnis)

## SCHULE FÜR DIE KUNST

stoatl. anorkannt ivon A. Schleichor Icking-Isartal und München-Odeonspl. 2

Erich Feucht / München Mal- und Zeichenbedart
Mo. 2, Richerd Wogreost. 13 (Ethe Cabolborgestr.).


## PRIVATSCHULE

FUR GEBRAUCHSGRAPHIK


STAATLICH ANERKANNT
LEITUNG: A. RABENBAUER Gabelsbergerstr. 26, Fernruf 59527
Abendkurse von 19-21 Uhr
Naturzeichnen und Malen
Akt,Kopt, Kostūm, Gebrauctsgraphik

Graphik. Handzeidnungen - Kunstbüder
Kunstantiquariat ED. WALZ Mündien 13 Amalienstr. 38
Dezember-kzialog blite zu verlangen

## Wiener Kunstversteigerungshaus

A. Weimeillor, Wien I, Retoaturmstr. 14, Fernrul R21-208

## Munstauktionen / Ausstellungen

Ubernahme ganzer Sammlungen und wertvoller Elazelstucke: Gemaldo altor und neuer Melster. Antlquitdten, Mobel, Plastik, Tapisterion und Toppiche, Manzon, Modallen, Graphls, Büchor, Handschriften usw.

Münchener Kunstwersteigerungshaus
ADOLF WEINMOLLER

## KUNSTAUNTIONEM

 AUSSTELIUNGEN Obernahme ganzer Sammlangon und wert-voller Einzelstüde. Gemalde aiter und voller Einzelstüde Gemälde aiter und neuer Maistar, Antiquitaten, Möbel, Plastik, Tapisserien und Teppicho, Münzon, Mo daillen, Graphik, Bucher, Handschriften usw
MUNCHEN, ODEONSPLATZ 4 Leuchtonborg Paleis / Fernruf, 22962 und 51616

## DII

PIPEIRDIECKIE
Originalgetreue farbige Wiedergaben von Neisterwerken der Maletei
Veriargen Sie Prospeki vorm Verlag DIE PIPERDRUCKE Verings.GmbH., Manchen, Georgenstr. 15


## Zeichnungen

## A. Vetter

Buch- und Kunstantiqucrial, Fërstenstr. 2

## Buchner-Widmann Mal und Zeichenschule <br> Theresienstrabe 47 Telefon 30025



## ollgemälde <br>  <br> M. Lettenhauler Amalienst. 19

## BUCHECKE DER JUGEND

## "Teddy"s Schulkank", You P. Baturearten. Verse <br> von Fr. Zobigker. Veriag A. Arton \&s Con, Leipzig. Eia rizenles $1: 80$.


"Mein braves Bidderbach". Von Olat 1 versea. Mis 350 Bldarm. Hesse \& Becker Veriax, Lelpzik C.I.
Prels RM Prels RM 2.85.
Der Schopier diese
Der Schópier cieses prachitizign Burches ist Len Lesera
kein Prembline Er scibse Kein Premblline, Er seibat obent sch ciaen zefelinewden

 Leser trohas Behagen and herziohe Freude briagen Wird.
nFalre ins Abeateacr: Vom H.
Kosel-Pasict Vorlaz Minclics
Kosel-Pasict Vorlaz Muntlisa.
Ein praclitges Jaigeabich voli searinenter Abentene: Eitu aufrecliter Jange fst der Hed, Uberall firdet co bit-

*Till Eetenspiegel. Neis mach celn Utlext bearbettet von
H. Schails celin. Hema. Schastein Verlay, Koin

TEt IValenspierel is! het ang und alt langst ein Begrif zeworden, und der Held dfeser Geschichten is cherso Ensterblich. wie xesunder Witz und Humor. la der yorfickenden Bearbelthor foert Till. Putenspitgel wiedermi scinc Auferstchank ini biatci Gewand Ria passences (ieschers fïr unsere 9 - 14 JWrigers Buben and Madel.
"Dor zroble Glabbe". Roman voe G. L. Baithe
Whlh. Lianert Verlag. Berlin. Gei. RM. $4: 20$.
Der beqable Autor gebe leter tin Werk, sevachsea aus echien, denschiem Wesea Iar des echitea iemischer Mersthen: cin Werk fir miscre Zoit, eline aKonjanktar ${ }^{\text {t }}$
 Deakoh sein heibis Kamoder sein! Him Werk das it iodea dculsolien Leser teic Freale erwockt:
 J. Netmana Netdumi.

Dic Verbreirutig, die Lehensgewolohienten, de Jasd tinl dic Whaselutznabinahmea, werden cemi Leser vesehnder! und durch cin ibbraus zahlreickes und anschatickes. Blti-
material erlatect Der tiefe and selir begriltenswette material erlautert Der tiefe and selir begrilleaswerte
Zweck tes Buches ist der 71 or orcichen. Sab. weit anier
 Gevehte ned inifiertes Hundegebel das Wild in allo Richtumea zersifcut, soadem this dan die Metischetl sich in

gilkes erfretical J. Zercleer





 Dichters umrelbt. Wir bringet in diesen Hefi eire Probe aas dem empichlenswerten Beichicin, uad owar die Gescticlate. Wie Hort Ochseabrink sein Stammsctios fand auf Scile 2\%s. Eco Hans M a Ily

Buchhandlung an der BriennerstraßB

## Haws Scheädee

München, Briennerstr. 54
Telefon 23180
Alle Neverscheinungen

## Weeke Zeitschriftern Hatalage

Graph. Ffunftanftalt $\mathfrak{m}$. Schüt
münchen, fiertaftr. 8-10, Telefon 20763

Nachfolonende Geschäfte und Gaststätten freuen sich auf Ihren Besuch!

Wer anspruchsvoll und klug dabei besucht die H A G-Konditorei

## C. WEISHAUPT

HOFSILBERSCHMIED

## Gold Silber <br> SCHMUCK GERATE

Seit 1692 im Familienbesitz Hicchen Eligene Wrasataito-Mariouplatz 29


FABRIKMONCHEN

## Maßschneiderei

## Josel Bien

 MÖnctien, Dachauerstr 5 nächist Hauptbht. Tol. 54131 Beste Oua, Yourbitum AJO Proisor Schnitt u. Voarbeitung. Mäß. Preise
## nut indisidutle <br> Masanfertigung <br> fürgel geft. <br> buiftenhaltex, forfetten <br> und forf(eletten bei <br> frau Tiefi Meumeyr $\underset{\text { Eurgftafe } 10}{ }$



ENTWURFE
RETUSCHEN
PHOTOMONTAGEM
> fiiddeutsche Tlischeeanstalt MUKCHEN-UEBHERRSTR. 4 TELEFON 25783

A. Fädisch

Menchen 5, Banderstr. 22
Telephon 29254

Der bekannte
Reithosen-Spezialis!!

## MARIE BRAUN



## Café HAG, Residenzstraße 26



Otti Büsch DasHans der Damenhitre<br>THEATINERSTRASSE 29<br>Fornruf 21033 (aächal dor Foldhortrhhallo)


 Mevinilanstratiessio, an drai Antasca redts, Felefous 2322: taki. Kirpermatsage, mod riesthtipflese, Hsad- and Tiflplete, Paraltim


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

##  Ftanspr. ${ }^{\text {53547 KLISCHEE }}$

## Bilder-minrahmungen

## stilgorecht, geschmadivoll und praitwert

 Ludwis Renkl, Minchen9, Itichard Wagnergts, 18
## Heirenahrung fuir Nerven und Herz 

## Dr. Klebs Lezithinkrem,

welche geeunden Sohlaf durch Nervenberuhigung ertielt.
Voilig thisesidlich. Dose fir 2.3 Wocten 2, So RM. Verlangen Voilig ansesidilich. Dose fir 2.3 woctaen , So RM. Veriangen


[^0]

## Rohöl

Helableau Sparherdt Masidiner. und Apparatelat GubमH., Miacken indwars: 88 I .74595

## Handschuhe

perialgesthill. Maria Gundermann Strimpfe, Socken, Soullerbers engerub
knagte \& Patte

Alte Polstermötel
werden doreh Umarbeil oersenter Wolmkiltar ant sepaftiod mailin Zahlueg genammen b. Noastot
 K. Wurmstlch Nänchen, Dachauct. Strabo 107 , Tel. 50547

## Autographie <br> Verviotithit $v$. Schilf-

 alichos, Zevchsungen, Nolen und Tsbellen sthuelt wober.presvert Franiz Brandl, Ileflieterant. Gextemder 1972 Manchen Motstall 2.6. Parberzabin. Tel. 11498VBreIopinng

## Prultapan.

die wohlschareckende Hosig - Abiolyifuchit, $-.30 .-55,-.35$ Droxcrie Blozm. TurkenstraDe 53 .

## Spaten-Haus, Mindten <br> Fürend in Küche und Keller gegenüber dea Stactstheatern

Pension Anita sanciren
Ruf 596276 , Elegasto Fremden:
zimmer, Zentralheizung. Garogen


Plioto
略raun
an Starnbg. Bohnhof Arnulfstrabe 5 Appaxate PHm Amatewrarbeiten

Tastien, Ifoffer, Hucksadie, prima Lederwaren, Touristen-Arifikel Munchoner Werkstitton

Aagustenstrabe 1/Telefon 54887

Map- und MoDellmethpātte fir Demen
Käthe Knopp
mindion, \#idjarb Wagnerfit. 27, TtL. 52015
Vervielfältigungen foblodion
Asdeas Maler, Madsurmstrate 75 . Felelan $50 g 99$



Detektiv
Hass Gollwitzer Krims Ob, -Komenisstr L-R. Minches, Rosuefal10 erledigt alles in allor Welt

## Auto-Merlelh

Opel P 4 Tag $=200 \mathrm{~km}$ \& 8 . $-\mathbf{v}$. Versh. Kadett, Olympia, Sonn- e. Falerfag . © 2.- Zetethy Foretner, Erzgieflorelatr.33, Tol. 58899


## Briefmarken

An- und Verkauf
A. Radmats, Mlehos Augustenstraße 36

Muhneraugenschneiden
eine kompl. FuBpflege Mk. 1.20
von nur eigenen Kráfton
kompl. Mk, 3.50
In nar gulor Ausführung

| Dauerwellen <br> kompl. Mk, 3.50 <br> In nor gutior Ausfuhrung | Muhneraugenschneiden eino kompl. FuBpflege Mk. 1.20 von nur eigenen Kräfton |
| :---: | :---: |
| Scharfenberger, Kaufingerstraße 7/1 (Metzeler-Haus) |  |

## Drei Häuser und 85 Jahre



Es wat um bic Jabrbunbertwenbe，als （id）Die exfen（Butfempler im Lande regten． IIICfamt waten es Seute，sie foviel Wein in ben 23and gejchuttet batten，Daf er ibnen ©atme und Rofyen fullte bis ans Gaumenzapfofen und bier an ber freien $g_{u f t}$ fater gemorben mat．Weik Bott，bas id）nctl Feinem，wem ibm Shimmel auf oex Jungenmargel liegt．So gingen beim oicie bin，meift langgesogene meniden， die twenig laditen，ourve Gimmeriatte，und bommevten butd）Staot uno kans von einem Evangelium，das auf $2 \times 2$ aufging rie cin Ravtenfunftitict．Denn oa gab es nid）ts B̉jfes in ber WeIt，bas nidt oer Suif begrúnocte，uno nidjts doblidjes，bas nidft aus ber Vhidfternbeit Fofs，obnvobl vom fliefen feine kede roat，wo fid）ber Wits io trocten zeigte wie ber Speidhel im Staub．

定in Dorimitsbans im noroliden 3ut， 3enlant gebovte einem reifjen Saufaus， Sed weit in ben Vieunsigern fand，Oas （bejdáft sem Entel úbergeben batte，wáb． rend es jelbft，dev betrunfenfte Eumbe， nod）immer oafin forgte，saf bic Sdánfic burd）gute Weine berithmt blieb．Da geid）ab es baf fid ein Weingeiftgegner unter ber Wintsture in bie fifmere Kuft bincinbúdite，um ben Cuintern geviflev： mafien in offener felojdiladt entgegengu． treten．Ev $30 g$ ben Rabmantel ans，oatun． tet ein 马agerbems um cinen richigen Froamsapfel fidtuav wurbe，unt fetgic fid） an ben ©ifá 3 etlidjen 3 elyn bicfen Sanern．In ibver \＄1itte wie oce Dodt in ber 太erze begann ev，alg er ein Limonade． glas in ber Sano batte，obne Umidmpeif 34 suden unt 311 tinifrem，bis alles auf． mettiam bax．

Die Ernten find idwad）in sicjem Jahr！＂，fagte ev．Da nidten bic 23anern， benn oas meinten fre vor der Gente inmer und nad）ber gente evf recht．Hud）fet bas乌eben fundbaft teuev．＂Ja，ja！＂brummten bie Sanern umb faben aus，als jollte es ans ©djfenbanbeln geben．Wober fomme bas？Dom Saufen fonme bas ber：Dem Sas Saufen bringe ben Menflen ins历eab！

Die 23 awem idnwiegen．Z3erbe faufte in ben Sofentajónen rúçte ber Wivt náher． （ ${ }_{\mathrm{H}} \mathrm{m}$ minid）te oen Grofvater in oie Stube．

Der Wafferapoftel orehte fith vom Stubl cmpor；Saufen！Saufen！oas bringe alles berunter！＂Wer fíd aber＂ －und oce Dúre wurbe frumm vor d）fiftidjem Deuzeiben－，ublerwinbet wie id）＂－und er ftreatte（fd） 3 ur Sobe wie ein 2fusrufungezeidjen－， ，or tuts fím fidf jelbit，ber mied belohnt werben！Der wirb Gels in ber Eaide baben！Wer tam

Fid）Ieiften，was er will．Hito oem getyts wie meinem Brobvater！＂

Ef verftummie uno jゆwieg mit vifien． bem（ 5 efid）t unt erbobenent 3eigefinger bic ，太unfpauic ．（Ein Baucr idmatste aud） fchon los：＂Was if es mit sem 5erru Brobuater：＂

H1ein ©ropuater trant teinen さropfen Wein，nidt Bier，nidt Sffaps．\＆r jab nid）t aus wie ein jedかるigjábriger Sáujer 3ittrig und idywapplig，Set Yeinen Stubl bewegen tann，nein，ot mat eben nic im Dirtsbaus gewejen；abev oret Sáuier batte ex－oas if oev gobn bee Simmels －ovei Sánier batte er uno wurde 8s Jabue alt！＂


Pocel

Dev Durte feßte fid）．Jent wav nidits mebr 34 fagen，jest mughte dic Rede witten．Drei らáuier unt ss Jabre，bie
 wobl bagegen 34 iagen，Sadjten fie，aber orei Satufet und s\％Jabye，verbamme，bas if nid）t wernig！lnd wo bie Sanbe $3 u r$ Zetraftigung ans ©las ritcten，juditen he jal）juritet：ovel ちánjer und 85 Jabre！ Det Dinme beobadtete mit gefniffenen 2fugen bie Wirting．Fun jdien es Seit，verióntid weiterzureben，thann 34

Viami，ungejabr jo：कevatter，wie ftellt Ybe（Eud）bazu7 2fbev in die Stille，bie ev noch Langiam bis sur Reife bincuszog， orobjuten plóglid）fubtritte an bie Eive．
＂3ty Sc）wenthunbe！＂，jd）vie es branfen．
Wie ©úre auf！3tv Robldiffl＂Sdon $\hat{f}$ log fie auf uno mit Scfuitten，bie wie gijenframpiec jiflugen，trat ein Sunc ein， uralt wílt bejofien，polterte bis in ore IItt：der Stube，fal）unter meifidid． （touppigen zeanen nad）redits，nad）Infs； pacte eimen Stubl，bob ibn cmpor，ftellte ifn wioer Erwatten fanft auf ben Zoben guríd，uno fagte，inden ev fid）vorfichtig iente：
，Dem fuit，meinem Todjterjohis，ser， baue ich nidits！＂Hno purdte mieoer vuitend ans：
${ }^{\text {meine }}$ Stgarve！＂
Dev，jrits，oet Wiet，bradte fic．

Dev fuis frellte die flajone aui sen さif）．Der ？fte tran\＃，eimmal，zweimad， fremme sic RIbogen auf bie platte unto frierte．

Da flufterte Ser eviffrectte 2tpoftel： Sebt Jby！＂
2fber ber frits batte die Sánoc vor bet Sturze gefaltet．

Wer＂，idmmambelte ex，，oer iff in eint Erofvater，adt Pferse，zebn 23 infrel， 3uólf Đchjen，3uangig 太ubue，neun Kned）te，马rei Soie；feit ich ibn Penme，jeden Tag bejoffen！Uno beute on Jabre alt！＂

Ja，und Sa wusten die Sauern，was fie batten fagen wollen．Hbet Ser Dúrte war beim losjdflagenben Geladiter iamt Xab． mantel mo obne gimonabe surd sic Eir gefpringen．

## Liebe Jugend！

Ein Freund von mir ist fast täglich mit einer jungen Witwe zu Abend．Ich frage ihn：＂Warum heiratest du sio oigentlich nicht？＂－＂Ich habe auch schon dran gedacht，aber mit wem sollte ich denn dann die Abende verbringen？＂
${ }_{\text {nS }}$ Sag mal，Max，Kannst du mir ein Mittel gegen Zerstreutheit empfehlen？＂
＂Nein，liobor Freund！Bist du denn so zerstreut？＂
„Ich nicht，aber meine Frau．Ich gab ihr gestern 20 Mark，damit sie mir Hemden kaufon sollte．Sie brachte neve Damen－ stiefol mit｜＂

Worner

## L．WERNER，MUNCHEN <br> INHABER J．SOHNGEN MAXIMILIANSPLATZ 13

[^1]$s \sin$
Dreveryte shas is Risd
GC arrss Dotherrid Os greas


Sviri inm grfies uncin Seis, Juio wo das Brut gefloprens Susht er unu 2 eitvertreib!


iep Sisisein tat guitafew Eim Jáger au f fiususs Homs, Thud lieten es Aapers trus liefen fogreicy fowors!
 aus ग4. Kuabicen Ninderfyorn.


[^0]:    Pelzjacken elog. Mk 30.-on Pelzmäntel fosen $M k$. 75.-on
    Ziegler, Blumenstr. $\$ 5 / \mathrm{ll} \mathrm{b}$.Sendl.Tor-Platz
    Werklug lst, verweadet
    chem, techn. Ercesgung, Amallenstrale 17

[^1]:    DIEBUCHHANDLUNGFORARCHITEKTURUNDKUNST Modernes Antiquariat

    Verlangen Sie Kataloge

