

1) if tratic, rakien freoko it Pompejon

Wir machten einen dreitägigen Osterousflug nach Würtemberg und in den Schwarzwald. Die erste Nacht bliebon wir in einem sauberen, kleinen würtembergischen Stadtchen, wobei wir teils in Gasthöfen, teils privat untergebracht waren. Ich bekam ein Privatquartier in einem sehr hübschen Häuschen. Die freundliche Haustrau führte mich unter viel Reden und Fragen auf das fur mich bereitgestellte Zimmer, das zu meinem Erstaunen jedoch zwel Betten aufwies. Auf meinen Hinweis, daß ich jo allein sei und hier woht ein Irtum vorliegen müsse, tötschelte mich die Frau gutmütig ouf die Schulter und sagte:

Noi, noi, mein lieb's Herrle, des ischt koi lrtum. Das geht schon zurecht. Sie sind zwar schon alloin, aber ich woik, daB man aut der Rois rochi gern amal was andersch auf der Spoiskarten steha hat, als immer zu Haus." -

Sprach's und ließ mich bei den sauberen zwei Betten stehen, die beide schon autgeschlagen waren.

## Die Obersiedlung

In einer Strabe hausten zwei Schmiede. thr Handwerk war weder ruhig noch geruhsam. Ein reicher, alter, geiziger Mann, der sein Haus zwischen den beiden Werkstätten hatte, litt sehr unter dem Larm. Er versuchte es oft mit guten Worten, schließlich blutenden Herzens mit Geld, die beiden Handwerker zu bewegen, auszuziehen. Endlich gelang es ihm. Um die Hälfte der Summe, die beide zuerst gefordert hatten. Voller Freude gab der Mann ein Festessen. Und lud auch die beiden Schmiede ein. Denn er würde sie, so sagte er sich, von nun an weder schen noch höron.

Der reiche alte Geizkragen brachte einen Trinkspruch aus. Dann fragte er sie, wohin die beiden nun ziehen würden. $\mathrm{Da}_{\mathrm{a}}$ meinte der eine Schmied: Ich übersiedle in die Werkstätte des Meisters, der bisher zu Eurer Linken gowohnt und gearbeitet hat!" - Entsetzt drang der Geizkragen in den anderen Schmied. Seelenruhig sagte dieser:, Ich ziehe in die Werkstatte des Meisters, der bisher zu Eurer Rechten gearbeitet hat! Die wurde gerade freil"

## Ein vorbildlicher Papa

Der kleine Maxl komml heulend nach Hause. Er hat in der Schule nachsitzen müssen, weil er in der Stunde gerauft hat. Die Mutter nimmt das nicht gerade schwer, aber eine Ermahnung scheint ihr doch angebracht.

Da tat i mi schön schama, Maxl. Nimm dir a Beispiel am Vatern. Dem hams im G'fängnis drei Monat nachlassen wegen guter Fiahrungl' ${ }^{\text { }}$


Und wieder ringe ich in langen Nädten:
Du Werk, ergib dich endlich meiner Mühe! Muß ich das Ery anch graben erst ans Schächten,
ids will es schmieden, bis es heil erglïhe.
Und will die Form, die Ietrte Form gewinnen.
Denn jedes Werk verlangt nach seinem Rechte.
Die Nadte rinuen and die Tage vinnen, versunken ist der Rausch und aleich dem Knechte
bin ich ans Werk gelesselt wie mit Bunden.
Nichts leht für mich. es gibt nur noch dies Eine!
Dies Eine nur in allen weiten Landen!
Doch wemn sich endlich Form und Inhalt fanden.
wenn alles ragt in Gribe und in Reine.
dann wird es sein. als wär's yon selbst entstanden.

Flosan setal


W, Busch
Es ist das Osterfest alljährlich doch für den Hasen rechit beschwerlich.

## Der Nothelfer

Der Huber Natz ist schon vergessenc Jahre verheiratet, jedenfalls lange genug, daß es wirklich schon Zeit wär, Kinder zu haben. Schon zwegn der Stoier, meint sein Welb.
Nicht aber, daß der Nalz von Kindern nichts wissen will! Ganz im Gegenteil! Er ist über diesen Mangel so unglücklich, daß er sogar so mitteilsam wird, sein leld dem Nachbarn, dem Bader Dachser zu klagen. Wie er's denn ebban noch anstelln solit, daß s ament doch was werdon könnt?
Der Dachser, der Allerschlauest im Dorf, sinniert net lang. "Paß aufl" sagt er, , da kann i dir garantiert helfo. Jetzt gehst hoam, richtst a warms Bod her, legt dei Alte nei und schrupst und seifst $d^{\prime}$ as gründich ab, reibst as dann mit a foiner Krem el, a bisserl Kolnisch war aa guat, und dann solls a schöne neiche Wăsch oziagn, Reizwäsche, verstehst, und
.Und necha?" ist der Natz hochrot gesponnt.

Ja, und nacha schreist mir -"

## Vertanes Geld

Nach langem Hin und Her hat der Gambichler Sepp das .Zeugs" unterschrieben. Es war eine Versicherung von 5000 Mark, ".bei Unfall-Tod das Doppelte".
Der Gambichler Sepp zahlt aber nicht. Weil er sich's wohl nachträglich anders uborlegt hat. Er kam mit der Versiche. rungsgesellschaft sogar vors Gericht. Sagt der Richter zu ihm: "Na, Herl Gambichler, so eine Versicherung hat doch sein Gutes. Schaun S', wenn heut mal Ihre frau stirbt, kriegen $\mathrm{S}^{\prime}$ bare 5000 Mark, bei Unfall sogar 10000 auf die Hand, das können Sie schan brauchen ..."
.Hi is, 's Geld! Dö stirbt so schnell net! Do is alls $z^{\prime}$ zach!"...

## Bauchweh

Ein Mann komm: zum Arzt und kleg! uber entsetzliches Leibweh. "Vergeht schon wieder!" sagt der Doktor und verschreibi eine Flasche Rizinusol, Ein paat Tage später soll der Patient nochmal vorbeikommen. Er kommt auch wieder und schaut aus wie ein Leichentuch. „Ham S' des Ól genommen?" fragt der Dokior Allerweil hab is gnummer, aber schwar is abiganger!" - "Doch nicht die ganze Flasche auf einmal?" - .Allerweil hab is gnummer, 's ganze Flaschl auf oan Sitz!"

Herr des Himmels, dem Doktor wird schwach... ..Ja, Mensch, wie oft sind Sie denn da golauten?" - Der Mann besinnt sich nicht lange. "Zwoamal, Dokter!" "Nur zweimal?"
,Ja, wia i sag, oamal von sechse in der Früh bis um zwölfe. Dann hab i a Stund Mittog gmacht und dann wieder von oans bis um sechse in der Früh!"... fed


Rötel auf weikem Marmor
Nationalmuseum Neapel

Bezwing den Winter...
Bezwing den Winter; hăufo dom Herdo
dort

Holz auf; und reiche jonon Sabinerkrug
Vierjahrigen Weins; laß, Thaliarch, uns
Gegen die Kät einen mildern Trunk tun.

Was morgen sein wird, frage du heute nicht;
Der Tage jeden, den dir das Schicksal gibe,
Zahl als Gewinn; und säume ja nicht, Knabe, zu kosten die süße Liebe,

Den Reigentanx, solange du grünest, eh Dein Haupt schneoweiß wird. Jetzo verstame nicht
Das Fold, dio Platize, das Gefllister, Stille bei Nacht, zur gegebnon Stundo; Aus oiner Ode von Horaz, Ubertragen von Herder

# TEUFELSMETTE IN BOHMEN 

Eine seltsame Ostergeschichte von Leo Haas Mally

In cince fingteven 2（prilnad）t entridect Ser Stubiojus Jecibere von Simsentorfi wit ser 3 accalamens Exipinian Tlauk． both mit ibrem Dieney und Wunbargte Spivitus Diejpel aus prag．
$2(\mathrm{~min}$ Dyidugraber Eurm brillte ber Sturm fo Laut，oaf fie ber Eormade gan； tolles zeng unter Die Taje jodreien Eonn－ ten，und als fie ibee faliden pergament－ päle 3eigten，mit groken，baumelnoen Siegeln，oic nod friid）im factellid）t glanzten，fice ser wadjtommantant felbit， idjon verargent uno ungeduldig，sas ©or auf．Der Sturm polterte berein，mit Ke． gen umb Sifuce，oie facteln vergifiten， unt die miften fluche oer Wathe formive ten Fraftlos binter oen oreien ber．Die nabmen oie freigenben Dieroe zwifden bie EdienPel uno prejditen in bie finfternis．

2 m anberen thorgen liefen oie Univerit． tatsbuttel in prag in alle Sdjánten und Saufloder，who an ben Eíren oer Loia． ments oer fladjtigen Stubenten ffanben grof bie ungefügen Dorlabungen vor ben Senat．

21 in jelben 区age jog bie Streifoade unter bem Rleinieitence 23 riatenturn cinen exfalagenen Stubenten von aroel becoor，uno es traf fith），Daf ein paat Raufocgen und Kenommiften sabei fran－ sen，sie es laut wevben liefen，bem Toten jei sas ふeidjen oes Singenoorffer Şiebers， zrei jøráge Kreugbalfen，in oie Etirne gerifien．Hno an oer Univerpitat gab es nod）einen tollen 2（uflauf；зwei jojucienbe Sanbler wollten in sie forjále cinbringen unt bort sie beiben Stubenten judien，bie ibnen ant vergangenen 2beno jwei 3entel Wold eqpeest batter．

Die flúdtensen aber waren（d）on etlidje theilen von prag．In einem tijbedifiden Dorfe wedjelten fie fíd fir sie Iabmene den，muben Gaule orei banojeite 2dater． rofier ein，ber 3ingenborfier ertrobte fiid） on Sanoel mit cinem z3eutel Gold und ber piftole in ber fautt，unt als bee Wheno bie Wolfen rofig vor sas grúne sinmelolidt blics，sic quit von frity． ling rod，tuls cin graues Sdjlof binter Sen 3adweisen an sev Strake lag，be－ seutete dee freiberv befviesigt feinen idjlappen beegleitern，fie Fommen aus ben Satreln freigen．Der Sdjlophert mar ein Detter bes freiferen，fie fpradien um Wuartier vor，jiflicien bann fdnver unb lange，bis sic Sonne am balben Simmels． bogen fand．Vor Mittag nod，bradjen fic auf，mit frijden Dierben unb bellen 24． gen und láment nod in devfelben Fadyt den alten Scflofnautel ses freiberen aus ser Stroblade．

Tum jafen fie in bem verfallenen Bau， lagen in ben brodelnden Salen und foffen ben Bellet leer，und als fie bort nid）te mely fanden，fiegen fie ins Dorf bimum． ter and bodten dem Wirte Eag mo Jadjt auf bem balje．©s war ibuen aber weit meniger um bas faute ©ciofie 34 tun，als um sie Seit ridjtig tot 3 uid．alagen，sie nod） vor ber Farjamstagnad）t lag；semm in siefer Fiadit wollten fie sen veridollenen Schats beben，ber itgenowo im Sdilofle liegen muß̂te，uns dant auf ein fleines feftes ©ut in den tieferen zooblbmermalo ziehen，bas bex freibere vor furzem gee erbt batte．

Das Binjenbotifec Sdjlof verfiel idon icit Jabeen．Der Dater bes frciberrn batte icin ganses geben als felsbaupt－ mams beim Eaijerliden Seere verbradt：


GustarDoté
und es zulest als Dorift verloten，als er nadi）sen Gerebe ser meuternben Soloa－ ten，Die Etriegstaffe gefoblen batte．Er wutbe auf feinem Sdflofie，mobin er ge： flúdetet war，von ben Derjolgern cridila． gen．Die Triegstafie aber murbe nid）t ge funben；bod）man glaubte，ber flalaue Ubviłł bátte fie irgenowo im Gemáuer gut verwabrt，bem es war aud）ein faifer， lidfer Sdifanbbrici von amtswegen gegen den Eridjagenen erlafien worden，in sem es tlar uno einseutig fanto，er bátte bas Ariegsgut geftoblen．

Diefen Sdjaty mun wollten die orei heben；
und sa bisber alles Graben und Sudjen vergeblid）geweien war，wollten fie jest Das Leste verfuchen，das ibnen den Ort ses Sdjases weifen follte．Deim ber Spici， tus ittejper，oer vormals als taifeelider Wunbargt mit bem alten Obriten in fremben Reiegsoienfen berumzog，wate ein entlaufener Diafic．Lind satanf bauten bie orei ibeen Dlan，Demt nad uraltem Glau， ben batfen Maueen uns 敷e uber vea grabenen Sdatzen，uns sas ©olo beanute tot bervor，wenm in ser badt auf ben Rarjanstag eine verfebrte Heffe gelefen nurbe．Uno Epicitus Micipel follte in dee Edjlobitapelle sie mitternádjtlide ECufels． metic lejen．

2 m Rarfreitag bodten sie srei in dee Wirtsfube im Dorf um ben alten，zer－ fdyuntenen（Eidjentijd）unt fofien，baß oer Wein in breiten 』adjen von ber टifd） platte tann．Der Eag war fdowil und ver． bangen，man batte das tleine fenfer auf． ge\｛togen，uno Spiritus Itiefpel Iebnte mit blanangelaufenem（Jefichte aim ©ifhe，bee Wein toirgte ifn an bet Eurgel und er ftief ben Rrug gegen aag \｛ol？，daf bie Sdierben folferten uno bas ஞejoff bem tleinen Bacealaureus Maufoorn，ber，mit
 vaje bupte．
＂3 ift Pein 3itwermein nit！＂fdntaufte Mejpel．„Denn fo man 3itwerwein trintt， trcibt er cinem alles 23 bje und Wirre aus sen Sitm！Wár ea Jitwerwein，idf łónute langit die Mef wieder auswendig ber． jagen！＂

Der freiberr，see núd）ternffe von sen oreien，grimfte．Bine ploglitife 2figgt batte Miejpel und Mauforn vor ber heutigen जadjt，in der fie den Sdjas beben iollten， berallen．Und fie erjofien jebt ibren See． Ientummer in Wein．Spiritus theipel jal） bifflos sas Grimien im（Jefdite jeines Seren uno taumelte auf ibn 3 u，wanite， fdlug ibm ofe 2teme um oen 5als，daß oer Singenborffer angeefelt von bem idnaubenden，weindunftigen 2 tem bes Truntenen bas verfinifferte Geftat zuruct． bog．„3ruberber！！＂beulte micipel．＂3ru． berber，wem idf beut radft ein eingiges Wort von oer Ktefie vergif，bolt mid ber Ecufel！＂

Wer freifere $\left\{\begin{array}{c}\text { diob ben flemenben }\end{array}\right.$ Weimbanit io traftig voll fid），Dak er laut auf oie grbe plantidite uno wie ein frojib）liegen blieb，Der Saccalaureus Mtaugborn war in ber Weimpfúze erwadit， Frod）vom Tijide und mantte mit weifer， ipizer Safe 34 bem blobe Waliegenben und fing ant，ibm ein Sieb in bie ©bren 3u ingen，bei ben er immer thber ben Kefrreim folperte．„Uno cin faf Wein．． buin．．．bum．．．，pos さeufel uns Eob：．．
 mev lauter und unimiget，bis ev nur meht，3um ．．．S币rum＂id）tic unb ibm Die Stimme brad）．

Jeigt murbe sie Cure aufgefofen，ber
múvrijde Wirt fledte sen Sdjabel berein amb rief, es jei bes Tiarpifbauern 3ub oraugen uno frage nad bem Wimbarzte. らinter ibn (id)ob fid) and jdhon ser 23 ub gur Eure berein. $\mathbb{E} \mathrm{E}$ batte rote 5aare und grume, verquollene atugen in einem ipigen, unjormigen Sdjàel, Sein buăliger Xumpi felgte alf zwei summen Spinnbei. nen. Det bater babe fid) oas fien alls bem Sthábel gejallen, beulte er, uno ber Wumbaryt trejpel jolle ofm Sterbenoen bod) wieber ans deben verbelfen.

Der Baccalautens viauboorn fah ben כ̧uben an uno fablutg eitre blóor gade auf, uns Epiritus ziefpel erbob fith halb vom Boden und glonte auf oas oímbeinige कcipenit, sas immer vorl bem langlitite bes Daters beulte. Dann begriff or lang. ¡am umo Iallte:, Deg ifm einen warmen Eubbred auf, bas bilft!" SEe fiel wieber iftwer auf sen zooen surfice uns idslief.

Det freibert fab ie3t eenuddect bie oúfreve Stube, oie beiocn Betwhtenen uno oas armjelige beulenoe Wejen, unto es befiel ibn ein Grauen. IEr ging jur ©ir und id) eith, immer von ben bilfslofen, ver. quolfenen 2fugen bes Rrippels gefolgt, ben Sđlofberg binauf.

Dow oer zinserborffer Sdiogtapelle lag ber tleine Saccalaureus Hiaufoorn uber cinem Statuenjodel unt evbrad fida vor 3higf. Es war vor Ititternad)t. Spivitus thtejpel fain aus oer Saftiftei unt gerote fiid Sas jdwarge Hiefigewanb íber bic Sdfultern. Seine fleifdigen Sánbe zitters ten. Dee freibere fans am 2itate und bramte die Eersen an, Dann bob er ben holjernen Ziltarbeiligen, see von Sdiutt unt Spimmeben besectit, uber sen 2fitat. tiiche lag, an oic Stufen uno ladite mit if malen \&ippen 34 mieppel tin: ;Da baft
 born brauken fritbt vor ?fngit:"

Der Baccalauteus aber fam jest wims. merns berent uns triete fich) an sen 2flar. Der freibert idfob fid in eine verftaubte Betbanf,

Spivitus itejpel fellte sen Reld auf ben IItar, bob bie Yeme wie flugel uno beganit: "Introibo

Lim oas Sdjlof vaufdet ser Wins, sie Fadjt twat ploblid) aufgertibut wic vor einem Gewitter. [8s fidlug ountel bei ben eingebroidenen fenftern berein, Sifutt brodfelte von ben Manem. Eine eciddrot, Fene flebermane tammelte um oie flactern, Sen 2llarlid)ter.
Wer von Binjenborif bórte bas Gemur. thel sea betenben wejpel, fab, wie ber thene Miaufoon bleid) won ben Stuien fant uns wieser in iemen Rauidh verfiel, Sami fifepperte laut oes trejpel Stimme auf, der mit erthobenen Satnden gegen den freiberrn fano und riff: „Dominus vobiss cum!"

Dev Wino rauidte fârfer surd bie


Flora
Italienischer Meister aus der Zeit Boticellis

fenifer，es Eniftente an den Wanben unto der freiberv frolperte in einen leid力ten Uraum．ploglidy aber jubr ee yodj，see Wino batte ein 3 ilo von oer wand gre boben，oie Rapellentur jprang aui unt cin medternoes Wejen buidhe berein，nit sime nen，bodjersogenen 23 enter．Der freibeve iab iet3t，dak diejes weien ser budtige Earyifbub war；ber vernergte fifh voe dent 3elebrievenden Micipel，zeigte mit weitem （5rimen bie gelben zabure und tyb einen verructten ©ans ant，fu sem er fang：，Hino cin Hiefoub ift oa，bujubudju，uno ein Hiegbub if of ．．．Suibu＂＂

Er tanzte vor dem 2Itav，seebte sie bimmen 2rme wic Winsmathlenflugel unt es twat oft，als of cr Beine uns 2 trme it dee guit wirble und wie cin felgenlojeg Kab um sen 2lftar Freife．
Sifon wollte ser freiber whiteno gegen Sen Sarten ipringen，als er cine［atmmente （6）bmad）in sen（็lieseen fputte und（ah）， dafs Ser Buride jetst wipetno an see Whater taucrte，wo bev eridilagene fels． obvit von Sinsendorff begraben Lag．Unt jetst Iofte lid sic Grabplatte und sic Stimme des Earpifbuber fecifate toll： „llito ein さant if oas Golo ．．．unt es rollt und rollt ．．．Sub voll 2 lut ．．．bul） voll 23lut！＂Tus ber Gruft aber Ham see alte feloobript uno zog Pendjent mit einer दano eine fobmere eijentifte binter pidy ber．Whit ber anberen Sand bielt er fid） bas Gebien unter bic 马aare，bem fie bate ten ibm ben Sdábel gejpalter．

Der Karpifibub tauerte vor sem Obrt flen，bielt fidif oie fingee vor die traje uno baud）te＂Pitit：Ifme Iftare fóbnite Spiritus trejper：，Dies if mein \＆eib．．．＂ Dann grinfte ber Rotfopi：Ei，ferv Whrift，fiebt ect，jegt bat er femen Giffats vereaten！\＆i，ei，jetst wirb er barum foms men：Sie werben ibn ibm nebmen！＂Der
 molle er fidt amf den zuben furgen，bam iather mit aufgerifienen，angftvolien 2fu－ gen sen feeiberrn ith oer Betbant fiben， feine Sanbe bucten nady ciner Waffe，er fans teine，und jant fotbyens uber sie Siffe，als wollte er fie mit feinem deibe fobúrzen．

Sie nebmen oir ven Schat！＂sifdelte oer Satpifbub．Des ©oten 2fugen facrten grofe，brobent umo in ohmmádfiger zugit； feine dejjen bebten gierig，er quafte sie Sippen 34 cinem Sdutei，lief fie tivaftlos eridjlafien uno warf fids gegen ben Dedfel oer 太ifte，bafib fie aufiprang．Scine Sanbe wúblten in Golde，wibliten fich cin，ex Feud）te，plotyfin fafte er mit gejpreizten Sanben in bas Gold，rif sie Eiefern noeit auf und verfflang dic Dutaten wiloftobneno，sie bojen ふlide auf oen et． ftarten Sobir in ber zetbant geridftet．

Denl rotloaarigen Befchwöter toar bas ©rinfen won oen Jabnen gefaflen und ev fab einen 2 fugenblid ratlos anf bas mabn． fintige Gejpenf．Dann abee lad）te ev mie， Sce，fcheppeens uns Elirrent，begam feinen



Nationalmuseum Neapel
butilte：，Das Golo it gefreficn：！！！万abar boo！Das Bolo if gefreliels．．．gany ge－ frefien．．．hibibi，habaal＂Er bielt frill， and fluterte boje an bes obriften สefidit， ser jetht ermattet thber ber 苗ifte lag． ，3inzencorff，ex ift ein Weizhals：©in gans filaiger 历eizhals！Das Golo wits ibn in bie Solle siehn！Wit múfien es itym nely． men ．．．＂Lhto er bob blizidnell eine Sidit－ pusjithecue von ben fliefen，iente guinen 2 （ugen auollen grof aus scm gelben Ge－ fidte，es wat anf eimmal nut ein einsiges grünes 2fuge，sas boje fictillernb auf fer－ nem socter fab．Dek obrik verfiel gans unter sen swange sicjes 2ruges ev idnappte wie cin $\mathrm{fi} i \mathrm{~d}$ ， ，en man ant Mfet idfleubert，uno frectte sie दánoe von fith． （I马d）bilf ibn vom Golbe！＂jiffelte ser 3 ube，fprang bie múben द́átoe des Obris fien an，jeine Spinnfinger taffeten fie $a b$ ， er mirbelte bic Sdfere ourd）bie Quft unb qualielte einen mifimigen Reim：＂Slat If Cold unb Eols if Blut，Blut if rot uns cimnt，১as fut scm ஞolbe gut！＂Unt


Breeker
ce folhitt wit taidien Bewegungen bent Obriften sie finteripisen $a b$ ，lact）te irr fimig unto plapperte ocn Vers．Uno wie jegt sie 2hatstropfen zuerf langiant uno trige，bam immer ifneller anif ben Stein． boben aufidglugen，war feber Eropien ein rollenber，golbence Ealer

Der 太arpifbub fabite，fonell，mmer ichneller，rajeno：，jebln．．．bunseetjieben．． fecfobumbert．．．smeitanjeno！＂iftrie en bas कolo rollte umt den 2ltar，ea late ifjon in sidften Streifen，fithon cin gan－ ser Serg．．．f＇mitanjenbathtyunbert！ brallte dee 太arpitbub，oa tramite cim grímes，zuctenser 23 lits iber bem 2ltave， ein tofenber Sdilag brad）tiber bet Tapelle niesoc，Der Eatypfoub jaric nod）：，Etteipel， pfaff，jetst baff ou cit Wout vergeffen！＂ Dann veriant alles．

2ils ber fecibere von Binsenborfif ans icincr Betaubung crivadte，lag er neben dee Zetbant auf ben Steinen．（Es rod nad）3tand．Spiritus Micipel，ber breit vor sem 2llate lag，batte im falle bas IItattuth und bie brentenden Ziersen mit， gevifien unt bie fapelenden flammen Gatten ibm das Miefegerono angebeant． Dem Heinen zaccalaurens Manfobon war ein Rendfter an sie Stime gefallen unt er laty $\delta a_{\text {，mit blutigen Gefinte，mie }}$ cin eqidblagener．

Det freibert taumelte sur ©ír．
Der junge Niorgen bradi）berein，oas erfte früblingegemitter batte ind vertobt unt ber Wito mar ffarl mio rod nad feuthee Stose． 2 （n Sen tiapelfenfiegen iaf dee budlige Rarpifbub．Et glogte ben freiberen sumin und bemutig an uno grinite umbebolfen：„hetr，id foll cs mel sen，Ser Vater if geftorben！Der Kub． brecf bat nichts geholfen！＂Der Binsen－ dorfier frano，fein Sers folug，fein Sitn ifflug er poirte cine fauft im maget， an ber Keble，er wollte fitheten，rif，ben Sieber vom leoer und fिad gegen ben 23 utliger，Die 太linge iprang an Stein， zerflimetc．Der freifeer ladjte，ladfle Iaut，walmimig．
（Ev ramte sen Sthlofintel binab，ser von 3torgen fiberraujdt ivat uno sen Oloden alls bem Iale

## Liebe Jugend

Im Carlhroater zu Wion wurde cinst die Posse ，Judith und Holofernes：，eine Paro－ die der Hebbelschen＂Judith＂gegeben． Withtend der Uorstelling lief cin kleiner Hund，der sidl hinter die Kulissen geschli－ dien，auf die Szene und stellte sidh gerade vor Holofernes hin，indem er mit dem Schroanze wedelte．Nestray，der diese Rolle gab，gewahirle kaum den ungebelenen Gast， als or pathetisch ausrief．．，Was will dic－ ser junge Assyror hior？＂．Das Publikum brach in schallendes Gelachter aus，und dor junge Assyrer enffoh mit cingezogenem Sitwanze．

## Das cuts Voilchen

Eine Altwiencr Oster-Anckdote von Rose Viera

IMan idnvieb Das Jabr 18:7 - Sas ©iterief fand vor ser ©ire.

Tuin batte aber det junge fecunbeg. Freis, bet fith damafs in Wien um oen lieserreiden fran3 Sdjubert, um oen Hater Hiorits von Sdjwino umb ben Didter frans छrillparsee jdarte, cinen hubidien braud cingefubrt: Sie pflegten in jesen Jabr sas erfte Deilden mit einer luptigen gandpartic ing junge ©ronn $3^{4}$ feie:n, eine 弓ulbigung an oen frubling, all bas feif ber Zuferfelfung ber Ratur. Uno in sicien Jabr batte fran3 Grill. paryer an lemer foende gerabe am ofterfametag sas erfte Blauveilden beim Spasierengeben im jogenamten, מ5ertgottsmald" bei pensing entocitt, batte gejdrwins jeinen gejdmeiften grauen 3 -linderbut oarabergeftulpt und war in oie Staot gecilt, die frember zum fritho lingsfeft zujammenzutrommefn.

2 (m Girclionntag fand fith bemn aud) eine froblid) (Befelifd)ait in ber ,3laucer

Weintraube" in Denging zujammen, über Seren nieserer $\mathbb{E}$ ingangstír cine Stange mit grûnen 太rans verbeifungavoll winfte. Tut oer Naimuno - mit sem unar beute wifoer mal nid)t gut Kirifien eficn, ber batte jeinen "gramuigen" Eag. Sdon unterwegs wat er redt ungemintlid) Ben attbent vorausgetannt uno ©rillparzer batte ifn pletglid), wabrent er temadiad fimeno feines Wettes 30 g , bodi) oben auf einem oidten baumat bocten feben, Kodt unt Seinfleiber úbel mit Gar; bejdmiert, cin Xintenják an cince Sdmur um ben Sals gebangt unb cifrig fibreibeno, uno batte iby bodblidit amuifert zugerufen:

Tho, Raimurs, wic fichif ©' Sem ausi" Tber samit war er idon angefommet.
,Wie foll i semn ausid)aun, wenn i auf s, 23 aum freig umo sidfte" Watte Biaimuno grob zuritiggetnuret uno rabiat weitergesidntet an jeinem "Veridmenoer".

In ber „3lanen Weintraube" jebod, ba gab's bann gat einen Extrajpaf aui

Witern: "(ibaffenfef" war, grofer Ball 30 ellyen oce erfen Giraffe, Die tírslidh als Weident ses Dijelonigs von Kigypten an bie faijerlide Elienagerie 3u Sdonbrum in Wien cingetroffen; „Jalopp a la Gitaffen murde im Saldden getankt, bie Wamen trugen ,(Dbrgebange à la Givafie", jese erbielt cinen friblingsblumenjtauk, aus oem Tiopi uno Sals ciner ©itafie aus 3udfer bervorjdaute, wio in einem Trantpatent fonnte man als 5auptefieft bas Tionterfei ber Girafic mitiant bem fie begleitensen riejenbeturbanten 2traber anjeben.
, Gimafic bin, ©itajic ber", nórgelte indes ser unverbefierlidic Kaimums, wic gewobnlid den Eapy ichief gelegt, Das ซefid) nevods sutens, mit flattendem, bunticioenen दalstud); - die freunbe batten fid) ibren langen Golstif() uno die 3 anfe auf ben grinten biterlidien Xajen binaustragen laifen. „Wenn Zbr meint ser Wein da idmedft inir heucr: So, ser is io jauer, saf ece mir s' Hoder im Stumpi siammentiebt, - fo fauev is oce, fag $i$, saf um 2ltitternad)t dic Eloden getautet werbent múnen, damit sie Geut, oie einen Sthoppen getrunfen baben, fïh im 23ett umbreben, meil ibnen anjontien Ser Wein cin Lod in ben Magen frigt!"
"Too, gel), Raimunol, iei itad!" begutigte

R. Rabolt


Schafschur
A．Brunner

Dic anmutige 太atifi froflid．Die nette Tathi batte immer liebe fleine Joeen；
 eier mitgebradit，oie fie jo jidón 3 u farbent verftano．Zunt uno goloen iffimmerte es ringsum aus bem junggeinen ©ras，Hnb nun fprang gat aus bem Unterthols ein Fiadjen über ben Weg－ein Ofrerbajerl！ „（1）Ofterbas，O Diferbae，Leg＇deine Bier in das ©ras！＂fang fie mit beller Etimme．
，ゆie Sounodfen vom ßurgtheater machen fid balt niy aus meinen frif（d）． gelegten［iteraxifden 优ien！＂Grammte Øriliparzer．

Raimuno aber mar aufgefprumgen．${ }^{2}$ f（d） was！＂rief er mit feiner immer leidft beiferen Stimme．＂J braud fein＇©fter bas，－i leg＇meine sier fdon felb隹＂ Und damit vannte ee ofne 2loidied bavon．

Ifant roar afletigand von ifm gewobnt； ex wurbe fofon wieder friedfertig werben． Dod nun tam oer grofe 2tugenbliat－ nun wollte man bas etfte Deildien binten im＂מ́errgottsmaldi＂anjufauen geben unt bie Offerftimmung von Sergen geniefén．

Dee Grillparger franz mukte ben fübeer madien．

Der fabor gefatweifte geaue 3 ylinberlyut war bald gefurben．Linter sem 3 plinber aber－o Edfredt－mar oas suftentioe Wlauveildjen mit Stumpf uns Stiel aus， gerifien unb－－Xaimund：Vatürlid） Raimunt：－batte icine Drobung vom Eierlegen wabrgemadit und barunter etwas guvidğglafien，，twas fith nid）t fingen uno jagen láft．

## Die Birke

Ich bin ein stiller，feiner Baum， Ich bin mir selber noch ein Traum， Ich kamn noch nichts als träumen， als träumen．

Mein grünes Haar hängt wundersam． Ach Gott，hätt ich nur einen Kamm， Ith wär＇wohl tausendschön！

In meinem Krönlein sonderbar， Da spricht ein Vogel hold und klar： Ich glaub＇，das sei mein Herz．

Ich bin ein stiller，feiner Baum， Ich bin mir selber noch ein Traum， Idh kamn noch nichts als träumen， als traumen．

Mans Watzilk

## Die Ofterbetcht

Das mittermayer famerl，frobsopfet， blauauget，elfiabrig，verridutet bod）－ Hopfenben Serzens oie entre Giterbeiøt． Das máberl nimmt es jebr emfit．
mein छott！Wemn man balt exf elf Jafre iff．．．！

Das fanneel thodt im Зeidtitubl und bapelt ibe Sindengatn becunter，3is fie zum 6．Gebot tommt．Das gelort aud ins Regifer uns if im Decidfuntervidit ausfübrlif）bebanoelt morben．Waram， bas meifes nidft．

Was fannerl－an ser Schmelle sicier

Codjünden fozujagen－frodt alfo，errotet uns fliftert gidjamig：„Secfites uns nean－ tes Webot：Luteuphbeit．Da bab idh eine （c）preere Sinns＇，abee fagen tu idfe midt！＂

Der Geiftide wirit ser Gübocrin mif． billigende zlicte úber bie gologetaften Beillenglajel weg ju：

So jung und faton！．．．Uno sann fragt et nadf dem Wie und Warmm．

Das famerl wirt nod gidamiget； aber es bleibt sabei，bafe es nic）ts lagt． Da fóbet see Geiftidje zat das idmere Фejdús auf：Sollenpein，ewige Derəamm－ nis，Sakbileg uno Derfocttheit Uno nid）t obne Erfolg．Denn acas fannerl，jegt vol． lig blutíbergofien，jagt tapiee und fef sie vier Worte see betannten bayerijifen Sinkoung aus ১em ©dts．

Was ifir mun bem 弓ochroursigen కeevn Sodh zuviel；whitent verlaft ee ben ふeid）t， （fubl und ididtt bas iकludzenoe 太ind uns gebeidtet nad）万auie．

Dev Wadete fifreibt sen empórensen Dorfall and oer gelyevin．Dee fehen die Saate 3u 23etge！＂Ungeratenes Ding＂－ fagt fic und surdjbobrt ons famerl mit funtelnben Brillenbliden－，wíl tannft Su ben Sodwatbigen Seen छeiflidfen Kat，nod Baju int 3eniat）tratl，auf die
 Derworfenboit：＂

Paule．fanmerl jdmupit auf．Daim ent． ringt fith ber gepreßten るruft das To． frandris：，Dods war ia bie エobjúns vom fedfifen Gebot！＂．．．H．Korr．Sohaber


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

Was die Kameradschaft erlebt...

## Quartett mit /dhuarzer Magic

Unserem Quartet war die ehrenvolle Aufgabe augefallen, das D-dur-Streichquartett op. 15 von Pfitzner ou spiclen. jenes so zartgliedrig scheinende Werk, bei dem sich, wie in jedem Kunsiwerk, das Hintergruindige zwischen den Zeilen verhirgt. Uim des Meisters Absiditen nod besser kennenzulernen, als durch die Botschaft der Noten in den Telegraphendrähten der Limien, baten wir den Mcister. der in unserer Stadt lebt, eine Probe anzuhören.

Alles war sorgfoltig vorbercitet, jeder Lauf geschliffen, jeder Akzent mit einem roten Kringel eingerahmt, jedes smorzando mit einem vilsrato geölt, damit der Meister alle Vorschriften erfült fände. Die Rollladen waren herabgelassen. Die QuartettStehlampe golf milden Schein aus, oline zu blenden. Der geliebte Dackel, ein grofer Spektakelmacher. war in das entlegensie Zimmer verbannt damit scine vorlaute Stimme nidht des Meisters Nerven errege.
Die Nadibarn waren gebeten worden. zwei Stunden lang nidht zut musizicren. Am liebsten häten wir aud den Sirakenverkehr gesperit, um dic urrerwansdite Mitwirkung einer Autohupe zu verhiliten.

Ein behabiger Lehnstuhl vor den Quartettpulten breitete die Arme nach dem Kunstler aus. Im pp begann es und Linie Hoß mit Linie zusammen.
Da plötzlich lautes Schnarren, Kratzen. Pfauchen, als ware die Holle losgelassen.

Hatte sidh der Hund etwa doch freigemacht?
Nein, es kam nidht yon der Tiire her, sondern mitten aus dem Matereck.

Idh wurde blaf vor Sdhreck, der zweiten Geige fiel fast der Bogen aus der Hand, man starrie midh vorwurfsvoll an. Ein fragender Blick Pfitzners traf mich bis ins Herz.

## Kameradschaft derKünstler München e. V.

Unsere Veranstaltungen in dieser Woche (Vom 10. April mit 16. April 1959)
Ostermontag, den 10. April 16 Uhr: Tanztee. 20 Uhr: Tanz in der Bar.
Mittwod, den 12. April 16 Uhr: Tanztec.
Samstag, den 15. April 16 Uhr: Tanztee. 20 Uhr: Im Festsaal

## Abeno Der kameraDichaft= lichen Gefelliglaeit mit Tanz uno hänflerifohen Einlagen

Sonntag, den 16. April 16 Uhr: Tanztee.


Hilflos zuckte ich die Achseln und stammelte: Shwarze Magie oder der Kaminkehrer!!" Da lächelte der Meister, anstatt zu zirnen, und meinte: "Gegen hơhere Gewalten läft sidı nidht kämpfen." Durch diese unfreiwillige Generalpause kamen wir erst redit in Stimmung. Die nadifolgende Teezeremonic mit Mutterls kunstvoll belegten Brötchen und der traditionellen Schokoladentorte brachte uns noch eine schöne Uberraschung:
Der Meister, seltsam aufgeschlossen, offenbarte in seinem Wesen sein Werk: Die Versonnenheit des ersten Saizes, den kösilichen Humor des zweiten, die Gedankentiefe des dritten sowie die schlichte Innigkeit des letzten Satzes. Das war der Erfolg der unerhofften Mitwirkung der .,schwarzen Magie"... Heman stadeny

## Ausftellung - mit Kaffee uno Kuchen

Einer ,Franz Mark-Ausstellung", die Ende Kriegszeit Hofrat Stockhausen (Darmstadt) arrangierte, erinnere id mich gern. So gut die Ausstellung in der Neuen Sezession, an der Galeriestraße, war, so wenig gut war sie besucht.
Da sagte Konig Ludwig seinen Besuch an, und es maftien Ausstellungsinteressenten gefunden werden.
Was tun? Hofrat St. kam auf cinen glicklichen Einfall. Zu mir, die ich ein junges Mädchen war, sagte er, ich sollte meinen ganzen Bekanntenkreis, vornehmlich die jungen Leute, mobil machen. Jeder, der am soundsovielten die Ausstellung besuchen würde, hekäme von ihm eine Einiadung zu Kaffee und Kuchen. Der Nachmitag kam und eine Schar Besucher stellte sich ein. Wir bekamen alle

Kataloge in die Hand gedwickt und eifrig besahen wir die Bilder, die ja auch des Ansehens wert waren. König Ludwig kam in Begleitung von Herra v. Winterstein.

Oberrascht und sehr crfreut auferte sich Ludwis III. uiber das erstaunlidhe Kunsiinteresse, trotz der Kricgszeit. Der gute Hofrat hafte allerdings ein Vermögen in Kaffee und Kuchen anzulegen und sein Haus war lange Zeit Zielpunkt zathlreicher Nacimittagsgäste. Eir hat den Versuch auch nicht mehr wiederholt...

Berta Masa

## WIR AlLE <br> SIND DIE "JVGEND

EIN KAMERADSCHAFTL. WORT.

$\dot{I}$
m Künstlerhaus, dem schönen Geschenk des Führers an alle Kunsischaffenden, hat die Kunst einen geselligen Mittelpunkt gefunden. Eine Kameradschaft der Künstler Minchens ist aufgebaut worden. Ihr Sprachrohx will die "Jugend" sein. Noch mehr! Sie will alle, die im Herzen jung sind, zu den ihren zählen!

Kunst, Künstler und "Jugend ${ }^{\text {" }}$ gehören zusammen. Wer das Wort unseres Präsidenten, des Gauleiters Adolf Wagner, richtig verstanden hat, erkannte, da\& es die "Jugend" wie die Kameraden verpflichtet!

Was wir wollen und anstreben, ist eine enge kameradschaftliche Zusammenarbeit!

Die „Jugend" wuinscht vor allem kleine, reizvolle Geschichten vom Tage, die man beim Film, auf der Bühne, im Atelier und im Künstlerhaus erlebt, die aus dem Leben und Schaffen der Künstler erstehen.

A. Heilxici

Aus P. \&. Scidls Murnater Oistebuch

Wer nicht selbst schreiben will, mag uns kurze, stichwortartige Anregungen und Kurzberichte einsenden!

Zeichner, schickt uns Graphiken und Zeichnungen!

Bühnenkünstler, gebt uns Gelegenheit, Euch in Kiinstlerhaus zu sehen und zu hören! Vergelt auch nicht zu crzählen, was Ihr hinter den Kulissen an heiteren und ernsten Dingen erlebt!

Dichter, schickt Eure Gedichte, Kurz geschichten und Randbemerkungen zum Leben!

Im Känstlerhaus hängt unser Brief. kasten, der gern alles entgegennimmt.

RedaktionsschluR ist Freitag friuh zehn Whr!

Die ."Jugend" soll und will nicht am Schreibtisch entstehen. Sie will aus Münchens Kunstleben wachsen!

Die Jugend sind nicht, "wir", die Jugend, seid Ihr alle!

Auf gute Zusammenarbeit!
Eure „Jugend".

Kameradschaft der Künstier, München e. V.

An unsere Mitglieder!
Wir erlauben uns die Mitglieder der Kameradschaft darauf aufmerksam 20 machen, daf am 1. April d. J. die Beiträge für das 2. Vierteljahr 1939 zur Zahlung fallig geworden sind. Daher bitten wir, die möglichst umgehende tberweisung auf unser Postscheckkonto Mündien Nr. 7546 oder auf unser Konto Nr. 4442 bei der Bayer. Gemeindehank München (Einzahlungen nehmen alle Sparkassen kostenlos entgegen) vorzunchmen.
Im Interesse einer wirtschaftlichen Gcstaltung unserer Arbeit und aus Grinden der Kostenersparnis ersuchen wir freundlichst, unserer heutigen Aufforderung recht piinktlich Folge zu leisten.

Kameradschaft der Künstler

## An unsere Mitglieder!

Die Einsendung der zur Ausstellung des endgültigen Mitgliedausweises benötigten Paßbilder (2 Ausfertigungen) erfolgt immer noch sehr langsam.
Im eigenen Interesse unserer Mitglieder bitten wir daher nochmals dilingend um möglichst umgehende Erledigung der Angelegenheit, da der Besitz des endgialtigen Mitgliedansweises der Kameradschaft Yoraussetzung ist fü den Genuf verschiedener Einrichtungen und Vergünstigungen für unsere Mitglieder.

## Geschüffsstelle

der Kameradschaft der Künstler.

"Dio Abonteuer dos flortan Regenbognor", oine Erzbhlung von Hans $W$ atz 11 k , neu erschienen in der volksdeutschen Reihe des Adam Kraft-Verloges. Dlese eigenwillig und foinsianig fabulletto Geschichte von einen wandernden Studenten der Weltweisholt, oinem, "Taugenichts" dos Sohmerwaides, gehort zu den relzvalisten Erscheinungen zeltgenठ̈ssischer Liferatur. - Dem sudoteadoutichen Dichtor Hans Wetzlik wurde dor Eichendorfl-Preis für das Jahe 1959 zeerkannt.

Kaum, daft er eiliche Hahnensdireie weit von Krummau war, stieß er seinen lödrigen Hut dreimal tapfer in die Luft and rief; , Der liebe Goti, er lebe hoch. hod, hoch ' ${ }^{10}$...
Hernach setzie er den schlehdornenen Stecken ristiger vor sidh hiin, der goldne Faden zog gar cillg sein Herz nad. Siliden.
Welt, se begrußt, du tausendaugige Tauwiese! Das Glück muff am Weg bluhicn wie ein rosenroter Apfelbaum...

Die Sonne brannte ihm das Gesidht goldbraun und den jungen Bart lichter. Als sie aber steiler niederstach, glitt ein Wolklein versöhnlich uber sie hin, weit hinter den Bergen brummelte behaglicher Donner, und der Regenbogner ermunterie sidh und schliffte hübsch zwischen den Regentropfen hindurch und ließ sich sorglos von der krummen Strafe führen den Fluf entlang.
Am Weg lungerte ein langhalsiger Bruder, die Beine gespreizi, einen Flederwisch am Hut, einen Pelz am Leib, unter der Nase einen verworrenen Querbart; er sah aus wie einer. der da aus dem Busch hüpft und schreit: , Tu das Geld aus dem Bentel oder gib Blut" Dods hatte er eine Flöte in der Arbeit und iibte allerhand schnackische Läufe, was dem Regenbogner wieder frischen Mit verlieh, also, daß er sid zu ihm ins Gras setzte.
Der Flötner ließ nach einer Weile von seinem Röhrlein ab und fragte: „Hei, bist ein Schreiber, gelt?"
„Ich bin Hörer der Weltweisheit", erwiderte der Regenbogner und fühlte eine Wiirde von sidh ausleuchten.

Aber der Lump knurrte: „Junge Schreiber, alte Betielleut'. Ich kenn das, bin sachverständig."
"Bist also von der Zunft?" neckie der Regenbogner. Tust die Urkunden im Krummaner Kirchturmknopf uberwadhen?"
,Kennst den blasenden Michel nit und seinen Durst? Da mult von weit her sein, Bub.
.Der Pelz treibt dir den Schweif. drum durstest du", entgegnete der andere. Was ziehst du dich gar so dick an im Sommer? Der Hundsstern scheint bald."
.,Hei, hast den Schnabel glatt schier wie eine Jungfer, Bub. Mit deiner Weisheit fehlt es weit. Im Winter trag idh den Pelz gegen die Kalte, im Sommer, daß mir die Hitze nicht ankann. Hei ja, erfroren ist sdion so mancher, erschwitat hat sich noch keiner. Nit?"
Ob Rosenberg noch weit sei, meinte der Regenbogner und zog ihm die Flöte aus dem Bart

Fras die Moldau, sie kommt frisch von dort her", erviderte der Störriscle

Als der Wanderer auf den Fluß sah. traute er seinen Augen kaum: die sclöne Gräfin stand auf zwei zusammengeflochte-
nen Baunstïmmen, ihr gelöstes Hear flatterte wie eine durkle Fahne; mit einer Stange steuernd, fuhr sie aufrecht daher.
Den Regenhogner rif es kerzengerad in die Höhe, er staunte sie an wie ein ehrfürditiges Sternguckerlein die goldnen, gehcimnisvollen Himmelslichte.
Da geschah das Unglück. Ein Felsblock lauerte mitten im Wasser, abgeschliffen, grau, wio der Schädel eines ersoffenen Riesen. Das Fahrzeug schoR daher und stief daran. die Fergin schwankte, stïrzie. scilug mit dem Haupt an das schmale Flop und geriet darunter.

Närrisch gelebt. närrisch gestorben". sagte der Pfeifer, dann schrie er ein ums andre Mal: Heilige Frau von MariaRast |", blicb aber ruhig im Grase sitzen.
Der Regenbogner war schon mitten im Fluß. thn schauderte, als er die Besinnungslose ergriff. Sie schlug die Augen auf, drin war es so schwer und finster, wie der Fluf schillert, wenn er unter dumkela Erlen sliumt. Und als der junge Mensch die moldaudunkeln Augen sah und das flutende, triefende Haar, war ihm, er habe des Flusses Scele crfaft, habe die Moldau selber gezogen aus ihrem Bett.
In äufersten Höhen sang die Lerche, sie war in den Himmel gefallen.
Das Grafenfraulein saß schwer atmend am Ufer und schante den Retter an mit ihrem stolzen Blick, und er schämte sich seiner verwitterten Kleider.

## Lied des blasenden Michel

Sie seind beisammen gelegen Die finstrige Summersnacht, Bis daf das kleine Waldvöglein Den Tag hat hergebracht. hujuh, Den Tag hat hergebracht.

Ei du rotguldenes Waldvöglein,
Und du schreist uns allzufruh.
Und wenn ich dich erjagen tu,
Den Schnabel bind ich dir zu, hujuh, Den Schnabel bind ich dir $2 u$.

Wie heift du?" $O$, es war dieselbe tiefe Stimme, die dem Schwan gebeichtet. .Florian Regenbogner."
. Wohin?"
.Nach Wien auf die hohe Schule, midh der Weltweisheit $2 u$ befleifigen."
Sie lächelte. ., Eine schwere Kunst! Wenn du nad. Rosenberg kommst. melde dich im Schloß. Ich wünsche, von deiner Weisheit zu hören."
Aus der Rosenberger Richtung rollte der glitzernde Wagen daher, der Kutscher ließ wenden und hielt. Die herrlichen Rosse
wieherten. Da stieg sie ein, redete heimlidh mit dem Knedht und sandte ihn zu ihrem Retter.
,Du bist derjenige?" fragte der Knecht und zählte ihm sieben funkelnde Gulden auf den Rasen hin. Fur einstweilen! Zur Wegzehrung and den Mautner zu beschwichtigen."
"Hei, die Rösser schreien": sagte der Michel, „Fuhrmann, es wird Krieg.
Der schnupperte in die Luft. ."ld riedr es such."
Indes saß der Regenbogner trotzig und hochmitig vor dem funkelnden Geld und rïhrte es nicht an.
Der Zwerchpfeifer kroch heran: „Du hast ein Galgenglück. Jetzt bist du ein Herr, gröfer als der Krummauer Prälat." Und er klagte: .Der starke Durst hat midh durr gemadt, in meiner Flöte kōnt ich ubernachten."
"Nimm dir das Geld!" sagte der Regenbogner.
Der Kutscher greinte: ,,Könntest dir sieben neue Hïte dafür kaufen, guter Narr! Der deine ist luckig." Er schuttelte den Kopf und ging.

Sieben Nothelfer nur. es sollten vierzehn sein", mäkelte der Flötner.
Der Wagen begann zu rollen, grauer Staub nebelte und sank.
Der Michel ordnete die Gulden, daß sie ein Bild gaben wie die Sterne des Himmelswagens. "Hei, zieh mich, Wagen!" schmeichelte er, ,ich weil cinen suifen Wein. Du neugebackencs Geld, wir haben didh redlich verdient, der Tod hat das Juingferlein schon gehalten beim seidenen Hear," .

Am gefährlich abfallenden Ufer traten nun Schutzsteine im Gäsemarsch on und kiindeten die nahe Stadt.
Da stand der Hofsterngucker schon auf budkligem Pflaster.
Gott griif dich, liebes Stadtel! Gott gruß einen ehrbaren und wohlfürsichtigen Rat! Groß griil jede Jungfer hier, sofern sie hübsch und fröhlich ist!
Gevattern rasteten auf den Bänken vor den Häusern, und mancher der Wohlhäbigen gackte dem Ortsfremden mißbilligend nach. Der Waichter, bestellt und befugt. des Burgers Frieden zu hiiten, schlenzte heren uad starrte bedenklich anf des Regenbogner durchlödherten Hut.
.Wo seid Ihr heimatberechtigt?" schnauzte er.

## "In Deutschland."

Wo ist das?"
Der Regenbogner deatete mit dem Finger ins Blaue hinein. Da witterte der Waditer Unrat, er plusterte sich auf, rollte hochnotpeinlich die Augen und versuchte. den Säbel zu ziehen. Der war aber eingerostet, was ein gunstiges Zeugnis für den geruhigen Lebenswandel der Rosenberger gab. Der Regenbogner niitzte des Wädhters fortgesetzte Bemilhungen und enisprang.
Aus dem Wirtshaus "Zum grünen Hirschen" schrie einer heraus: „Hei, Brader, feucht dir den stauhigen Gaumen!"

Der blasende Michel saß drimnen und hielt ihm sein Glas hin: ..Da trink! Id will die Schuld yon gestern verebnen. Ist cin sanfter Wein, cin Jungferntrïnklein. regt das Blut nit auf Seit gestern sitz idh da, der Pelz treibt Schweil, und Schweil bringt Durst."

## SKIZZENBUCH DER JUGEND

## Bildung

Die kleine Inge war seit über einem Jahr meine nicht sehr fleißige Klavierschulerin, aber immerhin spielte sie schon recht hübsch Inventionen von Bach, Sonatinen usw. Eincs Tages erschien ihre Mutter, ich möchte doch das Kind nicht so zurichten, die Klassiker seien keine Kost für eine solche Begabung, ein akademisch gebildeter Pianist müsse es doch so weil gebracht haben, daB or Walzer und Schlager splelen könne! Auf meinen Einwand, daß Tanzmusik kein guter Lehrstoff sei, aus diesen und jenen Gründen, bekam ich zur Antwort: ,Jo, wenn Sie so wenig Bildung haben, daß Sie nicht einmal Eine Frau wird erst schön durch die Liebe ${ }^{\text {konnen, dann muß ich meine Inge }}$ von Ihnen wegnehmen.

Tags darauf kam die Kundigung.

## Der Wandspruch

Bel der Familie H. wird entrümpelt, und zwar gründlich. Uralter Kram von Großvaters Zeiten kommt zum Vorschein und vor der Speichertüre stapelt sich das gonze Zeug. Minna, die Hausangestellte, hilft die Sachen heruntertragen. Plötzlich kommt sie entsetzt herein und hat einen gestickton Wandspruch in der Hand, ein fürchterliches Ding, das irgendein gnädlger Zufall bisher vor dem Verderben bewahte. "Gna' Frau", empört sich Minna, ,des wolln's ad wegtoal Im Ernst? Des


Julius Diez
schone Buidl! Ah, da schenken's es doch lieber mirl" - Na , schön, wenn es ihr Wunsch ist. Warum nicht! Ein paar Tage später kommt die Hausfrau zufälig in Minnas Zimmer und das Mädchen weist sofort aûf die Verwendung des Geschenkes hin. Schön breit über dem Bett prangt der Spruch:
"Ein lieber Gast - ist nie zur Last"" fod

## Die neve Zugeherin

Ich erzahlte meinem Kollegen, daB ich wenig tanze und daB insbesondere die
neuen Tänze sich so wenig meines Beifalls erfreven, daß ich sie gar nicht lemen möge. Da höre ich im Nebenzimmer meine neue. Zugeherin: ,W/as, net amal an Sving konnens, und koan Staubsauger habons a net!,... Dös hátt' $i$ mir glei denken könna, daß in dera Straß da nix g'scheits wohnt!'

Sie schlug die Türe zu und lief davon.
eha

## Die Beleidigung

Vor dem Amtsgericht in $R$, einer urbayerischen Gegend, fand eine Gerichtsverhandlung statt und zwar - man staune - wegen der weltberühmten Einladung des Gotz von Berlichingen. Der Richter versuchte, dom Kiagor und Beleidigton nach Thoma Klar zu machen, daß diese Aufforderung doch hierzulande wirklich nicht als eine Beleidigung angesehen werde.
"Ja mein, Herr Amtsrichter", ruckte der Kläger nun heraus, „ich wär' auch gar net im geringsten beleidigt g'wesen; wenn er des bloß a so g'sagt hätt', wie man des halt so ublicherweis' bei uns sagt, aber der hat sich in seiner Wuat noch zu ganz was anderm hinreißen lassen; er hat nämlich noch dazua g'sagst: Wennst magst! - Und da hab i gspannt, dab es net das bei uns übliche is, sondern eine Beleidigung!"

R. Rabolt

## Det Rudkack

 tanjid）twirb！＂jagte ber áltere sere 31 icinem Sitnadjbari，als fie fid）sum 2（us． ifeigen thifeten．Er wat cin bodgewadye－ nev Mlann mit sidftem，fidon leidt er－ grautem 5aar．Er frellte fidh auf sem Babufteig vor uns iding sen Júngeren vor，die Eagespartic genciniam 30 madyen．Wábreno je langiam ibre Spur burd ben minterliden wail sogen，es－ 3ablefe cr：
，Wor Jabren fieg id cimnal in sicier万alteptelle aus uno mectite foport，baf mein Rudjad vertauidt worben twar， nod）Daju gegen cincn Damenructiact．Das argerte midh swar，aber ith lief mik Doch die gaune nidht verberben．Das $\mathfrak{W e t t e c}$ wat idjon，idf beaudte im Frumbe nidfts， und aberros in Sportzuge boifte idh ben Rindtrauid glatt bemerfifelligen 34 Fone nen．Jid ging aljo mit sem fremben Xud， fadf los．2llmáblid）veripucte ith cin ant gencbucs Gejuthl von Sympatbie gegen－ uber siciem Kudfoct，ser mie im Der－ gleid）su meinem $\hat{\text { of le leidt }}$ fabien，als fábe mir blof ein Sibmetterling auf sem Ructect．2fber belo entoct＇te id），ofap bie wabre trjadfe siejer angenebnen（Emp． finoung nid）t bas geringe 厅ewidt bes Ructiaftes，fonbern ein feiner Duft max， ber ibm entfitómte．Эab erfanite gerabe

„Das Ei ist rot， ich liebe didh bis in den Tod．＂

## ，，Wenn auch das Ei zerbricht， doch unsere liebe nicht．＂

（Sianspräche ouif Ostcreicrn aus Käraten）
jentes Darfinm，bals id bejonders liebe，und mit dem idf－id）bin Mamlid Schrift． frelfer－die odmonijden frauengeftalten meiner Xomane anszuffoten pilege．

Bei ber exiten Kaft plagte midh bie Vien．
 entbielt cine Eonierve，ruifithe Maftelen in Eomaten，sie id febr idjatse，cin Stuct suntice（cfunsbeitsbrot，wie idf es mir gemobmlidy mur an Sommagen vergonnte， einen $\mathrm{gan}_{3}$ vorzígliden Kudhen，batsge． madt，obne bie jonit jait inmer anges bramien EEGZưfée，ein paar 3igaretten unt ein flajddiden（Enzian．Oid）bátte es mir nid）befier ımimideen Pónch．Mit leibtem Seraflopien－Der Eeufel bole Dic idneiftitellecilithe plantalie－befoes． serte id cin fence，uberaus gejamativol．


Julius Diea

Les Scibenjadtden unt cin Paw baud． sume Strimpic sutage．

2her sas 2seft Eam erf．Jdy fand nod ein 23 ud）．1hro es mar mein 23 uth，Die Inicl oer Qiebenben＂．Sic fonten wobl faum sic Xubroung ermefien，bic cinen
 Dafe es llieniden gibt，sie fein 3ud）witt， lid）Lejen．ETod nid）t genug．Jd）fand jogar mandhe Stellen unteptriditn und Saneben Ransbenecfungen，berrlid，ein－ 3ig，wic fein beobadhtet＂uiw．，Saliam auf bie Wumben，sie von ben federn ber zunj； tigen 太ritifer geritst werden．uberbies ftanben bei einigen Saigen，die idf fetbit als frilipijds mangelibait empiano，Xuf． зeiden unto ganz ansgejeidnete Derbelfe－ rungen．

Theine Tengierse fieg ins Lugemefiene． Doll tugebulo beendete id meimen 2（us， flug und fetste abeniss in oer Ealitation alle Sebel in Z3ewegung，um Dic Llabe－ Kannte 3 finsen．Wiber Ermarten gelang
 ourd eimen 3 afall，lemte id fie femmen． Sie mar nid）io búbjol wie id）getraumt batte，aber duliert flug und geidictt，wie dic Sajlange im Darabits．Wenige Woden ipater wav the meine Sctuctarin． Dic tübtigite，sie idh ic batte．＂
＂tunn alio，da batten Sic Gluct ge． Wabt．＂
${ }_{\text {，1 }}$ Wie mang nimut．Slyre Eiddtigfeit war fidon fait umbeimlid．Sic murde mit ber ふeit aud）mein propaganoadef，mein Reffisampalt，meine Derfteterin in Stenerfachen，Stanfenverfiderung and Detlaganefen，meine Sportgenoifin，meine
 tin．Wabrideinlid）wird fic，wenn idh alt bin，aud）meine werte fdreiben unt fob ter meinen Sadhlaf vorbildid betreucla． ？fter es ift 34 viel．Es gibt cine Iudftig． Feit，oie einen raieno mahen fann．Sie ift cin Weib，Das nur aus Jalent unt 3 c ． wuftlocit beftebt．2llles if̀ úberlegt，vors bedacht，ctroogen．＂
，26ber samals if int bode cin Jrrtum paifiert，als fte sen Kudfad vertauitibte！＂
，2（d），wo denten Sie bin？2（ud）Sas war bis its Elemite vorausberednet．Sie batte aus meinen shídern meine Sodnode d）en，meine Bitelfeiten，meinen ©ejomadë genan frubiert，vermutlidh in cine Eabelle gebead）t uns barnadf cinen lüdenlojen Genctalitabsplan entworien．1treettáglid） fûr mid），Ser id gemobht bit，ans bent Unbewияten зu idopien．＂
＂Fim，dann entlafien Sic fie bods．＂
Unmog（ith）Jad）babe vielleidt ver－ gelien 3u erwabmen，oaf fie naturlid）aud） meine fran gemorben ift．＂

Suif oer Rúde̛jabet bielt ber Yúngere
 geprét．

Der 2ftrdere labdelte ein wenig tribl：
 Demm nienand weif，ob er mur peoviant fur einen ©ag enthalt ober Unverbaulidjee fiut ein ganjes Qeben．＂

Brano Wo：fixayz

## DER ESELRTTT

Mann erjafit fid beute nod）it Wien， oan $\mathfrak{B}$ der damale oveiunozroansigjábutige fran；Ecfubect mit feinen freunben fïr ben Oitemontag 2 （mio ）$\$ 20$ einen bere． tiden Plan fafte．Die Joec ftammite eigentlid）voil $\begin{gathered}\text { em jungen iubermutigen }\end{gathered}$ Miovits voll Sdwinb．，2t Eurioje Sad） mito dash，veritherte er sem Sdubert frangl cinoringlich，，micf idfon fefen！＂

2410 ging＇s in ber fruibe dea Oifer： montage fingens unt ladent，die Sylinde：－ bute mit frublingsblumen beteanst，in einem，＂ふeifelwagen＂med）Sernals binaus． Das runbe mienerifid gemutlidye ©efidit Des bebabigen fleinen Sdubert fransf，sie， phampe Brille por ben furginthtigen 2fugen，idaute vergnagt in ben offerlideen thorgen．Fieben ifm faj ber＂Cberubim＂， wie sie freande sen jungen Mialer Miorib von Sdfwins geete nannten，－Sabinter tandite sas jamale iympatijidje ©eןidt： 2finjefm Súttembenners auf，bes romanti－ iden Gdbwarmgeiftes，unt gegemíber， зwifden oem Iangen Ơbubertiánger Dogi uns Dem Lutipielbidter Esmaro von 2 ancenfelo，repsajentierte freuns Schober， der weltgewande ditenat，Die Slegans bes iroblidyen Zireifes：fuif）e weife Lemen－ pantalons uno bedtgrauct fract mit ©olo． Fiópien，die freifgefávtten Spizen oer Datermorber iftroungooll bis then sie Obven enforgeridftet．

2 Efi Sernalb，am Ealoavienberg， bertid）te bunter gerauidiovoller Jabe mattetrubel．2Mes seangte fiti）swijden sen Jabmarttsfandeln，zwidicen Sub． Hipfelin，gebjelten und thandelbufferlin， oen Winorabeln，太aperln uno Seiligen－ bilbln．Denn da gabls einen malten HIammenidant an iebens Sen jogenamten ，（tielvitt＂，ser sum（bedid）tmis an bic Tinfenbelageving woiens alljathrlid in Sernalg von jung uno alt aufgefübet tourbe．

Da tam aud）iffon ber 2fnfang bes Suges，eine turtione matitbanbe mit Dubelfat uno Diaultrommel：cin 弓ollen． Kárm．Paarmeife folgten，Ebriftemflaven＂ in Kumpen，mit Eetten bebángt，grimmige Janitidjaren thit Iangen falíden Sárten neben ifnen．WIad peddtigen Eírfen， regimentern und Hinjelnammetn ou Dieno effidien dant unter bem Jubel ber Dolte， menge bod 3 ：Efel ofer pajda，Sdhach Wampum＂，in pruntwollfer orientalifdee Rleibung mit cincm Xiejenband）．Seine prlidt unt Scjuldigteit wat＇s，trotz ＂太otan＂unamforeridy von bem Wein 31 trinfen，oen man ibm von allen Seiten reidfte，in Sattel bin＝uno hersuidiwanten unt fid）alfgencin veripotten who necten 34 โaाien．
 3abl see Etlavenwaditer，siejer idjredt． erregenden Janitid）aten，trots ber falfiner


Ostern
Franz Jager

23 áte uno tüctiofocn Mántel mit unjeren Edfubertianert eine verdanmite afibulid）． teit batten．2（1d idjien man metfwit－ sigermeife ithon bei see ふelagerung Woiens Stablbetifen getragen 34 baben；sents oce Hleine，oicte，aber lautefte＂Ianiticiar＂ 3um zeipiel hatte eine auf ber जhafe．

Demieben mar and gerabe ein ，M17ão．

## Trunkenes Osterlied

Welch eino Weite！Welch ein blanker Tag！ Schau in den Himmel，Aug＇！und trinke！ trinke！trinke！
Trink，bis ich selig dann auf meiner Wiese niodersinke！
＇s ist Ostern heut，Ich bin hinausgegangen
Den hohen Tag in meiner Soele festlich zu

## empfangen：

Grün ist der Himmel，blau lacht mich die Wiese an－
tacht sie mich aus？Ach，wer das sagen kann？！
Ein Vöglein singt．Ein Schmetterling küßt meine Nase－
Weiß Gatt！ich flieg－ich schwobo durch den Frühlings－Himmelsaal．．
Ein alter Anzug liegt zerknittert dort im Graso－
Moinst du：ich soi＇s？Ach noin，ich war＇s einmall

Maxfriedrlen
denraub＂unter bent इallo jeiner Rum， paren gelungen．（ESB bervid）te mánlid） beim ，Ejelvitt＂ser icherzbaite Braud Dak jeves Ulabdjen atus bent Umfreis oce Suichater，das voll cinem ber Stlaven： widder gegriffen ward，entweder als gefangen ${ }^{n}$ mitgichen odec fith）mit einem Rū̆ auslójen inufte．）Das mar mun ein bubjides Wiener tino mit ladelnoen 2 rugen and liebenswurbigem Eleimen
 fiel tinb sev Janitidare mit Ser Brille， oer unterdes jeinen（d）led）t angettebten fobwargen 3 act verloren batte，fab num gat nidft melor grimmitg aus mit feinem vuboen，freunblid）en，verliebten बepidt； －cigentlid）getran mie der Gdubert feangl．
＂2t gel），Sic fins a idfinmer इere！＂ meinte sas junge Ding，nadoen oer 太uF ric）tig angebradyt wat．
 war ifjon safír bervibunt，oaf er bei oen bibliden thadofen immer ben redjen $2(\mathrm{n}$ ． idtur verpatite．＂twarum＂－molte er wifien－，bat Sic 8enn gav io gutwillig ftillgebalten：llag Gie mid）schn：＂Da gab fie ibm nody einen Suß！

Der Sकubert Jtansl wat ielig．＂Wif， fen S＇，lieber Sere＂，iagte saim sie
 ＂Jegt triagn $\Theta^{\prime}$ glei nod）einen，weil balt mein Sdjats bout britien fith gar fo viel argern tut！＂

R．Vicia
（1）al（Efthardt
 fackenftr：5．7 münchen Fernfer－13991－93

Farlitr． $25 \mathrm{a}, \mathrm{geg}$ ，ber Bafilifa，むelefon 58910


## Slebe Jugeno！

Wer Lebrer erflatte Sen Sdbubtern ben menichliden Organiemus uns pübste aus， oak，wenn ein Organ verloren gele，ein anoeres meipt fatater meroe，3．3．renm man auf cincm ©bre bas Gebor verliece， bore man gewobntid）sefo befier aui oem anseren．„twee fann mir nun cin hbu－ lidew Beipiel nement＂fragte ex am Scbluf．－„J $h$ ）＂rief ein flemer Junge． ＂Itteine Eante har ein Bein 3u Eury uno ocfolo langer ift ibee 3ung＂，iagt ber Dater．
（Es Plingelt．Rein zejud）．Das Dient． madojen fomint zuridt uno meloet：fieau Mitidjel láabt fagen，fie wáre nid）t $3 u$ Saufe．＂＂Eoi Dann betellen Sie von mir，idf wate nidt bier getwejen．＂

Geitom Gie mir den Forb gegeben baben，fráulein paula，ift mir alles Wurft＂－，wenn id mid）nun ingmifden cines anbern bejonnen bátte？${ }^{n}$－„fuめ das ift mic Wutit！＂


Wamandidice Ortler－Skistiefel
se beliedt
Weil se voan bevatalen Fochmana der selbist Sport trest nach sesamaelt．Erfaligungen ternactil serden． Sorghlllge Aasfitarting aedh samilicher Reparafuree
Michael Orller，Schuhmachermeisler Monimin／Landuchistrabe 67 ／Telclon 57632

Die
JUGEND
ift Dir
3eit［कrift Frameraoldhaft Det Fünflter münçen！
$\star$
Derlangen Sir überall die JUGEND！


Alleinherstellert
HACKERBRAU MUNCHEN

## CAFÉ LUITPOLD

Die vornehm－gemütliche Gaststäte Münchens

SEHENSWERTE RAUME PALMENGARTEN
Täglich nachmiftags e ．abends erstklassige Künstlerkonzerfe


## Soxleancyeitisder Tasche－

Schlank bleibf man durch den bewShr－ ten Richfertee．Wenn die Zeit daza fehlt，nimmt man Drix－Tabl．oder Dra－ gees aus den wirksamen Drogen von CHIERS Fruhstickskrauferfees
wuch ats Drix－Tabletten－Drix－Dragees

## Tbr ковsetr．．wasche．

 SPEZIAL－GESCHAFT Tuliane Klopfer MUNCHENTHEATINERSTR．49，Tel． 26891 NEUHAUSERSTR．13，Tel． 12071


ChriftianSdmary\＆5ohn

Derhtätten für
feine 䦔erren－Sistureiturei ju Mündien

Drielmayerftr． 12

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

## Bayeristhe Hofkunsthandlung <br> georg stuffler - inh. ANNA michets

Gemälde, Radierungen, Holzschnitte
Münchon, Ausstollungstãumoz Moximiliarsplatz 20 fomruf 13295

Noben Park-Hetel
Algemeine Kunsterzichung it Fachiklosson für volkskunstrahes Handwark, Woberoi, Graphik, Malorai und Kleinplastik [Bildnis]

## SCHULE FÜR DIE KUNST

 staotl.enerkannt/ven A Schleicher Icking-Isartal und München-Odeonspl. 2
## Erich Feucht / München

 Mal- und ZelshenhedarlMe. 2, Richard Wognerstr. 18 (Eicko Gobelsbargerstr.)


Olaf Biltner Münchon, Barer StraBe 24, Fernruf 296948 Ständige Ausstellung alter und never Melster Günsigo Bezugsquallo für Kunsthändler

## Wiener Kunstuersteigerungshaus

A. Weinmillez, When 1 , Botenturmstr, 14, Fernrul Bet-203

## Hunstauktionen / Ausstellungen

Ubornahme ganzer Sammiungen und wertvoller Einzelstacko: Gemalde alter und newer Molstor, Antiquitàten, Mobol, Plastik, Tepisserien und Teppiche, Münzen, Modallen, Graphik, Buchet, Handschifitten usw.

## Milinhenener Kunstversteigerungshaus

## ADOLF WEINMOLLER

## KUNSTAUKTIONEN

 AUSSTEGLUNGENObernahme ganzer Sommlungen und wertvoller Einzelstude: Gemälde alter und nover Meister, Anfiquitäten, Mōbel, Plastik, Tapissorien und Teppiche, Munzer, Me: daillen, Graphik, Bücher, Handschriffen usw.

## MOUCHEN, ODEONSPIATZA

 Levechtonborg Pelai, F Ferruvt, 22962 und 51616
## DII

PIPERDRUCKE
Originalgetrete Farbige Wiedergaben won Melsterveriken der Moierel
Veriangea Sic Prospekt vom Verlsg DIE PIPERDRUCKE
Verlags-GmbH., Minchen, Georgenstr. 15

## PRIVATSCHULE <br> FOR GEBRAUCHSGRAPHIK



STAATLICH ANERKANNT LEITUNG: A. RABENBAUER Gabolsbergerstr. 26, Ferniuf 59527 Abendkurse ven $19-21$ Uhr Naturzeichnen und Malen Akt, Kopf, Kostüm, Gabraudtıgraphik

## Zeichnungen

a. Vetser

Buch. und Kunstentiquariat, Fürstensir. 21
Buchner-Widmann TherasienstraBo 47

Telofon 30025

BUCHECKE DER JUGEND

## ..Dio Folsenader von Dezestan": Von H O. Sehen-

 hoff. Mit 12 Bilaom. Lairen RM. 1.20. Prank'schic Verlagshuchsiedlubg, Stetgart,Einc hiddenhaite Erahalting aus der wilden Bergwelt doaschblatiger Russe. der sich kesen die Bergstamane as Masn und Soldat bewhit. Geschichllich walis tilid soansend lemt der Lestr das Land, seine Messchen und Stifen kearen Rine heroische Dicbtaine voll Spanimiz und Haisluns.
.Werwardens der Hersen": Remin ven Kurt Z icsel. Kart. RM. 2.80 . Lefien RM. 5.20. Verlag Olto Janke, Lemer.
Ohne Pathes. ohne Phirase sehildett der Dichiter in seinem. Erstliagswerk cla Stick Leben der Nachicriczazzelf und was yon Viden verketens versucht wurde fand hiet
 verwactisen fange Mazner une Trauen, Kingler, Arbeifer,
 2m einem Epas des Evietens zusammen dricken dem Werk des fungen Osterreichers sein cikenartikes Ocpraze auf. Be Bueh, besonders fir deutsclic Juzerd.
"Ieti kam die reikenten Flase herab". Voa H: ReilIfreer. Brockhaus-Veriag. Leipziz.
.Ganz alein zam Arazoms" kërrte das Matio za dieseat lierrichen Abentuer helfen Der Veffasset suricit yem . Taunuel des Erlebens". Und wet sein vom Aulanis
bis $2 u m$ Ende dberaus spanrendes Buch gelesea bat, versteh den Aissoruch Jenes Peruancers: Alle Densechen siad Helden': - Das Werk lst bezuxich Jer Kurss des Erzahlens, unterstrichen durch seinen herrilichen Bildschmuck. das Meisterstuck tines talisisetten, mutigen Bidbericiterstatters.
"Dic Blene Mala und lite Abentcuer". Voa W. Bon a
 $E_{S}$ ist cis herrliches, echtes Kiaderbach; eino Ovolhe Ls ist eis herriches, ecates Kiaderbagh; aino Ovole
tiefen Erastes und onschudiact Freade. Aber auch vilen Erwachiserosa wird es cin Born kositicicr Humors sein ein Buch deutscher Märelenkurst.

\section*{JULIUS MERTZ

## JUWELIER

## JUWELIER

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


Modische Strickwaren
Karlsplatz25
Eingong Prielmayerstrab.

## Wecke zeitschuipten Hatalage

Graph. Fannftanftalt m. Scuüt Müncten, fietontt. 8-10, Telefon 20763

Alles für das Konstruktionsbüro ZEICHENBEDARF otto Schiller München, Brienner Str. 34, Tel. 57650


# Resch \& Kramer <br> kunstnanotumg 

Gemälde des 19. Jahrhunderts - Ankauf - Verkauf Múchen, Gouckstrabe 7, Telefon 20998

Naehfolgende Geschäfound tastsifitemfreuen sieh auf infen Besueh

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

## Braum

am Starnbg. Bahahof Arnulfistrese 5
Apparate - Film Amateurarbeiten


## Maßschneiderei

Josef BleB Mündien, Dachauerstr. 5 nächst Houptbhf. Tel. 54131 Beste Vuaitiss-Stoffe. Iadelloser

Map- uno Modelletrkpatte fit Bamea
Käthe Knopp
mündea, Hidjatd Wegnet 1 t .27, Tel. 55015


ENTWURFE RETUSCHEN PHOTOMONTAGEN
Siuddeuts she Klischeearstalt MONCHEN-IIEBHERRSTR 4 TELFFON 25783

## Kraftnahrung <br> für HerzundNerven


 bessere Emalhrung sirkl beruhg gond scluzerzliederad und födeat ubeirnuchond gesenden (nicht rackctischen) Schlal. Bowplse; Die eaflreichen begleckien Bankschreiber, Pine intereisaate Lekure. sosterios 20 bezaleken durch
Dr. E. Klebs, Nehrangsmitel:Chemiker. Herst. Jer bekannien Joghuritsbl. Münclien J. 15, Schilleasirafe 26


Schïnheitspflege der Dame modendinat. Hildegard Klebe (frils, Ita Bischom Kosmetikerin, Nawl seqr. Massorn
 erdL. Kirpernassage, mod. Giesthhspllese. Hand- and FuBpiltse. Raratin pockure mist. Bader. LichBader. Hobensomec. .Jungbuanen schallkt
ner insioizurte Mandsthuhe

Mapanfartigung
fur git acit.
Büftenhalter, fiotfetten
und forfeletten bei

> frau Tiefi Meumeyt

Die Sugends




ist cia mechanbelier Itaverappinid, Arbelidet olsue Stron,
ohan Ballerie. ohne Balterie. Antrieb aulaerk. Preks HY, 450

## Ackermann,

 t. Faypstralie 17Autographie Vervteltatigig, Schrithsibeken, zelimergen, Nocen and Thbellen Statil saubet, petwet! Prans It randl, HellioNCunchara Holstat 2 is Poitergraben. Tel. 11428

Detektiv
Lutwig Bickal, Polizel. beamier a. D. orforstht all. is all, walt d. hriml. Boobachtung a. diskrote
Ermiftlusg Minches,
 Forbergrabec. Tel. 12168
Verlangen
Sie
uberall
die
"JUGEND"

Weinhaus Birk, Koufingerstr. 33
la Kücho von frîh bis abends STIMMUNGS - SCHRAMMELTRIO

## C. WEISHAUPT HOFSILEERSCHMIED <br> $\underset{\text { Gchmuck }}{\text { Geld }}$ Silber

Seit 1692 im Familienbesitz Monchoor EIgeno Weristitte - Marienplath 28

Tastien, Roifer, Rudistide, prima
leatrwaren, Tonristen-artikeI MÉnchenor Worketaition
für Spert, Sattler- E. Leterwaren, eling, G. m, b, B: Avgustenstrate 1 / Telefon 54887


Bejiehen Sie fidh bei Jhten Einkäufen auf Die Jugeñ


Werklug ist, vervendet 4 - $\boldsymbol{F}^{\text {B }}$ das gate Bohnerwashs Ph. u. Jos. Jäger chem. rechn. Erzeaguag, AmalienstraDe 17

## $\overbrace{1}^{9}$

Reiseartikel Lacklaschen

Gummi-Hahn NeuhauserStraloe12


## Rohöl

## Helnileau Sparterde

Maschinenand APParatebas Cinswamet.83 T. 7489

## Dauerwelten <br> kompl. Mk. 3.50

In nur guter Ausfuhrung

## Nuhneraugenschneiden

eine kompl:- Fußpflego Mk. 1.20
von nur eigenen Kraften Scharfenberger, Kaufingerstraße $7 / 1$ (Metzeler-Haus)

## Liebe Jugend!

Ich suche etwas und raume zu diesem Zweck die Fächer meines Schreibtisches aus. Unser vierjahriger Peter steht dabei und schaut höchst interessiert zu. Plötzlich fallt mein Blick auf ein kleines Bild, das in einem Scheerenschnitt schwarz auf weib silhouettenhatt den Kopt moines laingst verstorbenen Grobvators darstellt.
"Was ist denn das?" fragt er neugierig.
,Das ist Dein Urgroßvater, Peter:
Der Bub schaut entsetzt das Bildchen an, dann mich, dann wieder das Bild und beginnt plötzlich zu weinen: "Papa, Papa, ich hab' ja gar nicht gewubt, daB wir von einem Neger abstammen und daß ich dann auch einmal schwarz werde, wenn ich alt bin.

## Berterl" und "Juliuserl"

Meine Schwester nähte für ihr Töchterl Berta auf ein Kleidchen sogenannte Börtel (nBerterl", wie in der Wiener Haussprache ublich). Diese "Bertel" hatten es dem kleinen Bruder der Berta angetan. Er lief zur Mutter und bat: "Nicht wahr, Mutti, mir wirst ou auch Juliuserin annähen?"
-ich-

## Er kennt sich aus

Im Geschäft wird ein never Lehrling gesucht und der Inhaber nimmt sich die Bewerber zunächst mal einzeln vor, um sie zu prüfen. "PaB auf, Bua!" sagt er. „ich mag net viel reden, bis einer kapiert, was er machen soll. Selber schaun mußt du und tun, was grad nötig istl Verstehst, was ich mein'!' Der Bub ist kein Dummer. Schaut seinem Chef pfeilgerad ins Gesicht und sagt:
.Jawohll Soll i schnell laufen und Eahner an saubern Papierkragen holn?" ... led

## Im Zirkus Krone

Ein Walzer erklang. Drei Männer jonglierten eine Dame durch die Luft, immer hơher, immer kühner. Purzelbaume gab es kreuz und quer. Da ertonte im Hintergrund eine Bubenstimme: "Du Vater, dös tean mer dahoam mit der Mama." no

## Die Schreibmaschin, des Glump

Mit dem Schreiben tut sich mancher schwer. Für den ist ein Brief ein schweib. rreibendes Stück Arbeit. Kein Wunder,

dab er sinnt, sich die Sache auf irgendeinem Weg zu erleichtern. So cin Wog ist 2. B. die Schreibmaschine, denkt ein Mann, dem def Federhalter ein Greuel ist, geht hin und kauft sich eine... Nach ein paar Tagen erscheint er wieder im Laden und hat die Maschine sauber verpackt im Arm,
"Da habts es wieder, ouer Glump!" sag! er unfreundich und stellt das paket aut den Tisch.

Der Verkäufer erkundigt sich freundlich: "Hat sie einen Fehler?"

## L. WERNER, MUNCHEN inhaber J. sohngen MAXIMILIANSPLATZ 13

DIE BUCHHANDLUNG FOR ARCHITEKTUR UNDKUNST
Modernes Antiquariot
Verlangen Sie Kataloge

Verantworthich tur die Schritleitung: 1. V: Wolff Ede:, München; 10f Anzeigen; Karl Schilitng. München Verlag: Kan Schilling. Veriag Munchon, Herrastr. 10, Tel 2763? Druck: Graph. Kunstanstalt w/ S ehutz, Munchen 72, Hermstraso 8-10, Tol. 20/65/ Allo Rochte vorbohalten Nachdruck
 .JUGEND", Kall Schilling-Verlog. Munchen. Hermstrase 10, 2u richten Für unautgefordert eingesande Menuskripte kann keine Gewähr ubernornmen worden Rucksendung etfolgt nut bel belgetugtem porto/Postort Müchen


