## $J$ U



## Die Warnungstafel

Der Förster Aichbichler war eine Seele von Mensch. Es war forstamtliche Vorschrift, alle im Walde herumjagenden Hunde rücksichtslos zu erschießen. Aichbichler wußte, was soine Pflicht war. Aber jedes mal, wenn er solch einen auf eigene Faust wildernden Hund eines Sommerfrischlers aufs Korn nehmon mußte, stieg ihm eine Träne ins Auge aus Mitleid mit dem schönen Hunderl, dem er den Garaus machen mußte. Und die Erregung über die Exekution war bei ihm immer so heftig, daß er sie nur durch einen handfosten Rausch im Dorfwirtshaus niederschlagen konnte.
Da alle seine Bitten und Warnungen nichts fruchteten, so griff er zu einem andern Mittel. Elines Tages fanden die Spaziergänger am Eingang, des Waldes eine Tafel, auf der folgendes zu lesen war:

## Warnungl

Derjenige welcher seinen Hund im Forste frei horumlaufon läßt, wird erschossen!

Die Forstverwaltung.
Als der Förster am Abend ins Wirtshaus kam, warde er mit Halloh empfangen. Und der Gymnasial professor sotzte ihm in oinem längeren Vortrag auseinander, daß er a) nicht die Berechtigung habe, den Eigentumer aines Hundes, also einen Menschen, zu erschieBen. Sofern er aber b) seine Be. rechtigung einen Hund zu erschießen, auf der Tafel bokanntgeben wolle, so habe er dies deutlich zum Ausdruck zu bringen.

Aichbichler hörte aufmerksam zu, rauchte nachdenklich seine Pfeife aus und verab schiedet sich mit den Worten: "Dös mit dem Hund dös werd i glei ham"

Am andern Tage lasen die Sommerfrischler auf der Tafel:

$$
\begin{aligned}
& \text { Werjenige, welcher seinen Hund } \\
& \text { Derjen } \\
& \text { im Forste frei herumlaufen läßt, } \\
& \text { wird erschossen, der Hund! }
\end{aligned}
$$

Die Forstverwaltung.
Bernharl Rehse

## Berliner Ohrfeigen

Im vorigen Jahrhundert fuhr der Sohn eines Bauern aus der Eifel mit der Eisenbahn nach Berlin. Er schilderte nach seiner Helmkehr die Fahrt, als käme sie einer Nordpolexpedition gloich. Und prahlte und prahite. "Wie schön der Mond heut abend leuchtet", lachelte der Vater und wollte damit sagen: im Grunde besitzen wir kleinen Leute in der Eifel das gleiche an kostbarem Erdengut wie die angeblich groBen in Berlin. Doch dor Sohn legte sofort los: "Dieser dürftige Eifelmond! Der Berliner Mond, das ist ein Ding!" Da wurde der Vater zornig, und ehe der Sohn sich's versah, hatte er eine brennende Ohrfeige im Gesicht. "Da solltest du mal Berliner Ohrfeigen kriegen, Vater, das ist eine andre Sortel" sagte der Sohn verächtlich.

Hein

## Der Unterschied

Bei einem Sänger war ein Gärtner in Dienst, der eine große Schwäche für Alkohol hatte. Nur seine Treue und Ehrlichkeit und sein oft treffender Witz hielten den Sänger davon ab, ihn zu entlassen. Eines Tages trafen sich Sänger und Gärtner gerade am Hoftor. Letzterer schwankte wieder bedenklich, und die neue Bluse, die er erst ganz kurze Zeit trug, war voller Flecken.
"Es ist mit Itnen denn doch nicht mehr auszuhalten. Fast jeden Tag betrunken!

oberberger

# Die ,Jugend" im neuen Jahr 

Ein meties Jahr gehl auf die Reise und schwiagl das Gilas als. Wanderhut. In der althergebrachten Weise serviert die Bowle Lebensmat.

Die .Jugend" hebt der Hoffaung Fahne als unentwegter OptimisL. Sie segell frol im Kleinen Kahne, der niemals $z u$ versenhen ist.

Und Ihr, die stets mil urs gefahren! Hillkommen jelat und steiget ein!
Die "Jugend" rechnet nichl nach Jahren und thr sollt mit uns - Jugend sein!

Sehen Sie nur mal die Flecken auf der neuen Bluse!"
"Ver-zeihen Sie", antwortete der Gärtner, "aber - so schlimm ist - das nicht mit mir! Diese Flecken kommen nicht vom Trinken l"
"Wovon denn?" fragte der Sainger noch unwilliger.
"Ach, die Flecken - kommen vom Verschütten!"

Hs

## "Ihr Diener"

Ein Wiener Gelehrter war ein geschworenor Feind aller achtlos hingeworfenen Höflichkeitsfloskeln, wie sie besonders zu Anfang unseres Jahrhunderts in der liebenswürdigen Stadt an der Donau im Schwange waren.

Als ihn eines Tages der Metzgermeister Niedermaier, bei dem die Professorsgattin ihr Fleisch einzukaufon pflegte, auf der Straße mit devoter Verbeugung grübte, don Hut zog und, Ihr Diener, Herr Geheim. rat!" sagte, trat der Professor rasch auf ihn zu, faßte thn an einem Westonknopf und erwiderte ohne den grüblerisch gesenkten Kopf zu hoben: "Sehr gut, daß Sio grad kommen. Alsdann 'b'sorgen $\mathrm{S}^{\prime}$ ' mir sofort die Bücher, die mir der Feigerl aus dem Engen GaBl zukommen lassen wollte und den Schnupftabak, mit dem mich der Apotheker hat aufsitzen lass'n und hernach auf dem Rückweg gehn $S^{\prime}$ bel den Schlachter Niedermaier vorbel und sagen $S^{\prime}$ ihm, daß or mir die Semmerin extra liefern soll und net in der Leberwurst, göll."

Da trat der verdutzte Schlächtermeister Niedermaier beleidigt einen Schritt zurück, setzte ostentativ seinen Hut auf und antwortote mit eiskalter Stimme: "Das muß ein Irrtum sein, Herr Professor."

Worauf der Professor wohlwollend la: chelte: ". hab mir's doch gleich denkt, daß Sie net mel Diener sind."
bl.

## Aus Gründen der Taktik

Otto und Willi sind eng befreundet. Sie wohnen beide in GroBberlin. Otto im Osten und Willi im Westen. Räumliche Entfernungen uberbrückt das Telefon. Aller paar Tage telefonieren Otto und Willi miteinander. Otto bringt dann immer seine neuesten Witze mit langem Bart an den Mann Er meint, telefonisch macht sich das am besten, weil man dabel nicht das dumme Gesicht am anderen Ende dor Strippo zu sehen bekommt.
Selt einigen Tagen hat Otto aber trotzdem dic telefonischen Beziehungen zu seinem Freunde Willi abgebrochen. Mit der kurzen Erklărung, Willi möge ihm schreiben, jo ofter, desto besser. Und das aus Gründen der Taktik, aber davon verstehe Willi ja nichts.

Gestern trafon sie sich im Kaffee. Otto ließ sich vom Ober acht Postkarten bringen und schrieb sie alle acht - an sich. Darauf ersuchte er seinen Freund, jeden Tag eine Karte in den Kasten zu werfen. Will fragte nur zurick, ob or sonst noch etwas für Ottos Gemütszustand tun könne: Nein, das genüge.

Am siebien Tag ruft Otto an. Willi halt den Hörer sprachlos in der Hand. Entweder ist er verruickt oder im Draht eine Fehlverbindung. Aber er hört doch ganz deutlich Ottos Stimme: ,.lch gebe den Bericht noch einmal in langsamer Form, für alle Horer, die mitschreiben wollen: Habe mich - soeben - mlt - dem -Brieftrager-verlobti"
Willi nimmt sich eine Taxe. Und fahrt zu seinem Freund. Untorwegs fragt or den Chauffeur nach Irrenanstalten und Privatkliniken aus.
Otto fällt ihm gleich um den Hals. Dann füht er Willi ins Zimmer. Dort erhebt sich eine nette, junge Dame, die Otto als seine Braut vorstellt. Willi merkt immer noch nichts. Otto muß ihn erst auf eine Dienstmuitze aufmerksam machen, die zum Fräulein Briefträger gehört.

H. Geiseler

# Der Marich 

Von<br>Otto Braco

Ein Knabe war ich von zehn Jahren Uno fprang himan den hohen Wall, Drang mir ans Ohr von den Hularen, Den srünen, Oer Trompeten Schall, Uno ritt Oer Zug in fohwerem Takte, Dem Hates oes Oberfen vorbei, W'ie mich oer Marifh, Der alte padite, Mit Luft uno Mut uno Schrecken packte, Ein Knabe war ich - cinerlei!

Uno roar eln Jüngling. Manche Flodic Vom Winterfonnee, lipiftallen rein, Sdmolz auf oem grauen Waffenrocke, Uno ich litt zitterno Not uno Pein: Wir hatten meinen Freuno begraben, Die Salve fcholl, Der Marfob erklang, Mein junges Herz litt um den Knaben, Den coelften uno beften Knaben, Uno aller Eolen Opfergang.

Die laute Zeit marò plötslich Ieife. Ich lies oas fohonfte Maochen fehn. Sie wollte, nach Des Marfches Weife, An meiner Bruft im Tanz fich Orehn. Sie lockte ooch, bis ich mich twiegte Mit ihr, Dem jungen Knoipenberz, Und jene Marfchmuftk verfiegte Und iene viloe Zeit verfiegte Uno lener Klang von lauterm Erz.

Nun ift er wieder aufgefprungen. leh folg' ihm, und fehon laufht oer Sohn, Von folcher Rhythmen Schritt bezivungen Dem hellen, herrifch harten Ton. Uno oftmals riro er noch ertönen. Bis Oie Gervalten diefer Welt In Gottes Hänoen fidh verföhnen, Zu hettrer Einhett fich verföhnen, Im Marfeh, oem fich oer Tanz gefellt.

Winterspoit , dachte Professor Kuhn lein, der bewahrto Gelehrte und groBe Erfinder, gut, ausgezeichnet sogar! Er blickte zum Fenster seines Arbeitszimmers hinaus in milde fohnige Luft auf feuchte Felder, die in diesem Jahr noch keinerlei Bekanntschaft mit Schnee gemacht hatten. - Aber, dachte er weiter, wenn es nun nicht schneit? Wenn es gar niemals mehr schnoion wird? Was dann mit Wintersport? - Er grübelte den MOglichkeiten solchen Naturgeschehens nach und tauchte unvermutet am andern Ende seiner Uberlegungen mit ainem phänomenalen Einfall wieder auf. Machen wirt fillsterte er heiß vor sich hin.
Wie? - Wenn kein Schnee fallt, is Schnee begehrt, dachte der Professor etwas später, von Ende Oktober bis Mitte Marz herrscht Hochkonjunktur in Schnee sozusagen, den Markt beherrscht die Nach frage, der leider allzuoft kein annähernd genügendes Angebot gegenubersteht. Kein Zwoifol, daß mit Schnee unter gewissen Umständen sogar ganz ausgezeichnete Geschăfte zu machen wären, von allem an dorn zu schwoigen!

Protessor Künnlein sah durch seine Brille in den wolkenlosen Himmel, der reine Fruhlingsstimmung zeigte. Sein Erfinderge hirn arbeitete; sollte der groBe Schlag dem er oftmals im Leben nahe gewesen war - diesmal gelingon? - Man muß einfach Schnee fabrizieren, erkannte er, schö nen, körnigen Pulverschnee erster Quall. tat, wie ith die Skilăufor lioben, den geringeren kann man ermäßigt an Garten besitzer verkaufen, für Kinderrodelbahnen oder Schneeballschlachten, man wird teissenden Absatz finden. Ich werde Schneewerke errichten, träumte der Professor Kunstschnee - System Kuhnlein, einfacher noch Kühnleinschnee, geschützt in allen Kulturstaaten der Erde, und ich werde vom Reingewinn endlich in den Suden reisen und die ewige Sonne kennen lemen können.
Professor Kuhnlein ging sofort ans Werk. - Woraus besteht Schnee? fragte or sich. Er hatte keinen zur Hand, um die Frage persönlich zu untersuchen, aber er wußte, daß Schnee zur Hauptsache aus Wasser besteht. Es mußte ein Kleines sein, diesen Vorgang kunstlich hervorzurufen, es hatte offenbar noch niemand daran gedacht. Der Professor begab sich in die Gemächer selner Gemahlin hinuber und borgte sich ihren Parfümzerstäuber aus.

In seinem Laboratorium angelangt, stellte er sotort Kalte her, ließ Ammoniak verdampfen, strcute Viehsalz und verfolgte mit dem Thermometer in der Hand ge. spannt das Sinken der Temperatur. Bei Null Grad fing er an, bedächtig Wasser aus dem Parfümzerstäuber in die Luft zu spritzon und orreichte, daB sich allmählich um ihn herum kleine Wasserlachen bildeten. Doch bildeten sich an dem Rand der Schalen und des Tisches, an welchem det Professor experimentierte, unzweitelhaft auch Eiskristalle, und an diese allein hielt er sich, Kratzte sie mit dem Kaffeeloffel zusammen und war ängstlich bemüht, sie vor jedem warmen Lufthauch zu hüten. Umsonst, schon durch die năhero Betrachtung allein zerflossen sie wie Butter an der Sonne.

Immerhin, stellte Professor Kuhnlein fest, nur durfte sich empichlen, andere chemische Grundstoffe bei dem geplanten Kunst-
schnee $z \mathrm{u}$ verwenden, da ja eben die Schwäche, welche dem naturlichen Schnee angesichts höherer Temperaturen anhaftet, vermieden werden soll. Wie w'ar's mit Gips? orwog or fluchtig, oder mit Mehl,

## Heimweg

Die beiden Maller gingen voraus End Daisy und ich lolgten leise. Vom Schulhaus wey zum Elternhaus Ging unsere frühliche Reise.
Die Mütter erörlerten breil uad laug Die Porlschritle ilher Kinder.
Daisy war sefur stut in Gesang
I nd in Turnen und Zeichnen nicht minder. Da kehrle sich meine Maller um Und meinte, ein Vorbild muibie. Mir Daisy sejn. Jch nickte stumm, Heil Daisy miah chen klifte.

Fritc staber


Spiclmant
oder mit einer Mischung aus Zucker und Leim?

Gedacht, getan; der Professor begann eine großzügige Versuchsreihe, die indessen zunächst nicht die erhofften Ergebnisse zeitigte. Aber wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Professor Kuhnlein kam durch einen Zufall darauf, beim Rasieren, aber es war nicht Seifenschaum, der ihm die Erlouchtung brachte, sondern ein Stuck. chen seinos Gummischwammes, das sich in seinen Bart verheddert hatte, - Gummi, nicht roter, selbstverständlich welßer, nicht tester, selbstverstăndlich flüssiger, Gummilosung also mußte eine nahezu ideale Grundlage für Kuhnleinschnee sein. Es muste gelingen, winzigo Teilchon Luft in Gummibläschen oder Bällchen einzufangen, Lufikernchen mit einem Gummihăutchen zu umgeben gowissermaßen, vielloicht mit etwas Zusatz von Gas, welche in die Luft gespritzt einen herrlichen, elastischen, dauerhaften, gegen jodo Tomporatur und sogar gegen Regen widerstandsfahigen Schnee ergeben würden. - Welche Vorzüge übrigens gegenüber naturlichem Schnee: Keine harten Stürze mehr für Sportsleute und die es werden wollen, koine Verrenkungen, Beulen oder Schrammen; wie gefedert gleitest du wundersam dahin und fallst auch wle gefedert!

Künnloin vorwirklichte seine Idee sofort. Es gelang ihm, durch Umbau einer Farbspritzpistole eine Konstruktion zu erzeugen, in doren gonial ertüftelter Mischikammer Luft mit Leuchtgas gemengt und derart in weißgefärbter Gummilösung versprüht wurde, daß sich besagte hauchdünne, hauchleichte zauberische weiße Bällchen von unterschiedlicher ungefahrer Erbsengrobe bildeten, welcho unter weiterem Luftdruck in einem fabelhaften und ergiebigen Strahl verspritzt werden konnten. Dio marchenhafton Gebilde schaukelten tänzerisch durch die Luft und ließen sich je nach dem Mischungsverhältnis früher oder spăter irgendwo nieder, manchmal auch gar nicht wie beim ersten Versuch des Meisters, als er der Mischung zu viel Gas beigesetzt hatte, so daß sein gesamter Schneefall aut Nimmerwiedersehen in den Lüften verschwand. Aber das waren Anfangsschwierigkeiten, weiche nicht viel besagen wollten.

Am Neujahrstag, bel strahlender Sonne und zehn Grad Warme uberraschte der Professor das Hauserviertel am Rand der Stadt, wo er wohnte, mit einem prächfigen Schneetall mitten aus heiterem Himmel. Ganz leise hatte or alle Vorbereitungen getroffen, und nun stand er auf dem Dach seines Hauses, den Gartenschlauch in der Hand, dan or vorlaufig benutzte, und dirigierte den flockigen, schaumigen, zum Himmol schiobonden Wirbel nach rechts und links, über die Dächer der benachbarten Häuser hin, uber die Uindenallee und die Vorgarten dor schmucken Straße, über den Hof einer Schule, die in der Nahe lag. Das Phänomen fand gebuhrende Autmerksamkeit.

Vom Dach aus sah der Professor, wie sich die Menge neugierig mit dem noch nie geschauten Wunder zu beschäftigen begenn. Ernste Männer rieben die Substanz ratlos zwischen den Fingern und rochen daran, Jungens fielen mit Hallo darüber her, und irgendwo tauchte auch schon ein reizendes Sportgirl mit geschulterten

Skiern auf. Es war der erste Schnce soit langer Zeit, es war eine grobe Neujahrsfreude für alle Welt, Professor Kuhnlein sah milde lächeind aut das Treiben und drehte den Hahn etwas weiter auf. - Wartet nur, balde... dachte er. Bald wird dieser tänzerische Reigen sich Uber Wald und Felder erstreckon bis in unsre geliebten Berge hinein, euch allen zur ungetrubten Lust, dle jungen Leiber unabhängig vom launischen Wettergott im Wintorsport zu stähien, und mir zur Freud.- Vor seinem geistigen Auge tauchten bereits die gewalitgen Künnlein-Werke auf, die er ins Leben zu rufon beabsichtigte, mit oigonem Gleisanschluß, mit eigener Kautschukgewinnung; Jeder Winterkurort würde sein Kunde und damit sein eigener Schneemacher werden, Wintersport jederzeit, überall - gigantisch auszudenken, sogar in don Tropenl

Kühnleín drehte die Spritze noch etwas weiter auf, ein mächtiger Schwall drang daraus hervor und streifte inn und unglücklicherweise auch dio Zigarre, die or im Mund hielt. Es gab einen Knall oder genauer eine Milifarde Knälchen, die sich wie ratterndes Miniatur-Maschinengewehr-


Briine
feuer mit abortausend blaven Flammchen und Fünkchen überstürzten, den weiben Strom entlangrasten in unbegrelflicher Geschwindigkoit und unzahlbaron winzigen Explosionen, über die benachbarten Dächer, die Vorgaiten, die Lindenallee und den Schulhof hin, dann hatte der Spuk ein Ende. Der Schnee war fort, alles war fort, nichts war geblieben außer ein bißchen Gestank von verbranntem Gummi.
Dio Menge stand staunend aut def Straße. Es war nichts passiert, aber sic fühite sich dumpf beunruhigt und einge schlossen wie in einen Kreis der blaven Wunder. Manche gingen rasch mit goducktem Kopf davon. Professor Kühnlein hatte die Katastrophe sofort durchschaut. 1 hm war der Bart otwas versengt, das wa: alles. - Das Leuchtgas! erkannte er schmerzhaft. Aber er war nicht der Mann sich entmutigen zu lassen. - Das Leuchtgos war ein Fehler, erkannte er, und sich der Dachluke zuwendend, den Gartenschlauch in der Hand, hatte or bereits neue Hoffnung: Holium solbstverstandlich, Helium mußte es sein, das an die Stelle des Leuchtgases trat, Helium brennt nicht! Und er boschlon, sotort darum zu kabein.

JAHRESWENDE

Yon Last rebiickt wie Mummen riehn zwölf alte Monde, lang verwacht Da harrscht der Wald, die Rehe fliehn Sie tragen, was sie cingebracht an Herzeleid und frostig Not, steht niemand, der noch Abschied bot. Vom Turm nur schlägt die Mitternacht.

Da wird wie hell der blanke Schnee, als tanzten Sterne durch die Länder des Erdenrunds und wo ich steh hillit mich die Buntheit der Gewänder. Ein neues Jahr, hochangetan von zwölf Vasallen, schaut mich an, es leuchten Schuh und Bänder.

Vergessen ist die Mummenschat mit dem, was sic geladen, wir folgen lachend, wunderbar auflenchtenden Tiraden.
Als hätten Greis und Kmbe sich begegnet, und so meine ich, zur Nachfolg eingeladen.

Was schaut ihr euch noch angstlich um, und sucht nach den Verbannten? Die Zukunft ist das Heiligtum Iwölf Monde die Trabanten.
Da schreit ich mutig durch das Tor die Freude gibt ihr Lied ins Ohr mir, ihrem Abgesandten.

Herbert Bohme



Albert Reich

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

## Bunter Nachmittag im Künstlerhaus

Der Bunte Nachmittag am letzten Sonntag, der zweite nun, seitdem ins Kunstlerhaus als neuer Geschaftsführender Prasident Robert Scherer eingezogen ist, war wiederum ein schöner Erfolg. Wenn Künstler vor Künstlorn spielen, hat das allemal seinen besonderen Reiz. Bühne und Parkett sind miteinander verwandt. Man kennt und versteht einander, dor Kontakt ist von vomherein da und das Ganze ist sozusagen eine Art Familienfestlichkeit. Dies alles und die Grundidee dieser Bunten Nachmittage, in zwei Stunden den Extrakt eines abendfullencen Programms zu geben Intendant Fischor ist da bei der ersten Veranstaltung gleich beispielgebend vorangegangen - das tralgi viel dazu bei, diese neve Abwochslung im Kunstlerhaus beliebt zu machen. Ganz abgesehen davon, daß der Reinerlö́s dem schönsten Zweck in der houtigen Zeit zugefuhit wird, nämlich für Llebespakete an Soldaten, in diesem besonderen Fall an feldgraue kunstlerkameraden.
So war denn auch am letzten Sonntag der Festsaal gedruickt voll. Unter den vielen Gasten bemerkte man Gauleiter Steaisminister Wagner. Einen der Programmpunkte mit Sternchen verkörperte Werner Kroll, dieser einzigartige und ganz wunderbare Parodist, der denn auch zahllose imaginăre "Vorhănge" bekam und dem Fritz Horrmann, der humorvolle Ansoger vom Reichssender München, dafür danken konnte, daß er sich ganz bosonders für die Gestaltung dieses Nachmittags eingesetzt habe. Heinz Butz und Alfons Tlefenböck, ebenfalls
vom Reichssender München her längst bekannt, zeigten ihre Kunst in temperamentvollen Klavierduos. Fred Krausnecker und Otto Gerd Fischer erfreuten mit heiteren, sich warm ins Gemüt einschmeichelnden Liedern. Und das Genze fabte das Kleine Rundfunkorchester ein, unter Leitung unseres Franz Mihalovic, als Dirigent und Geiger.
-ri-

## Neve Löns Lieder

Im Mittelpunkt des jungston Kammermusikabends der Jungkameradschaft stand die Uraufführung von fünf Lledern nach Gedichten von Hermann Löns. Dem innig volksliedhaften Tonfall der Verse entsprechend hat der sehr junge Komponist Michael Kuntz eine volksliedhaft schlichte und klare Melodienfuhrung, Harmonik und Form erstrebt. Er hat dies mit Glick getan und, ohne in billige Wald-

## Weihnachteabend im Kinfterhaus

All die Kameradschaftsmitglieder, die ohne ein geeignetes Zuhause sind, werden für den Abend des 24 . Dezember zu einer intimen Weihnachtsfeier ins Künsflerhaus eingeladen.

Wegen der Platzverhältnisse und wegen der kleinen Weihnachtsüberraschungen, welche für die Gäste vorbereitet werden, bitten wir um unverbindliche Anmeldung im Büro des Wirtschaftsbetriebes (in der Halle).

Beginn der Feier um 19 Uhr.
Kameradschaft der Künstler Mïnchen
und Wiesentone zu verfallen, dic Stimmungen der Gedichte in reizvoilen und einprägsamen Gesangswelsen nachge. zeichnot. Die besondere Anziehungskraf! dieser neuen Lieder liegt in der echten, frischen Natürlichkeit, in dem erquickenden Unproblematischen ihrer Haltung. Bemerkenswort und erfreulich sind auch die unaufdringlichen, sehr lichten und durchsichtigen Klaviersàtzo, dio der Komponist selbst mit feinem Klanggefühl spielte. In der sympathischen, durch die helle, liebllche Anmut ihror Stimme fesselnden Sopranistin Marga Ritter hatte Michael Kuntz eine vorzuigliche Interpretin seiner stimmungsmäBig yom zart Melancholischen bis zum tänzerisch Heiteren reichenden Liederreihe.

Mit viel freundlichem Boifall, wie diese Urauffuhrungen, wurden auch die übrigen Darbietungen des Abends aufgenommen: Zuerst die sehr saubere und mit natürlichem musikalischem Feingefuhl geformte Wiedergabe der Schumann'schen "Abegg. Variationen" durch die Pianistin Marlolt Vautz; dann eine Gruppe Hugo Wolf: Lleder nach Gedichten von Märike, denen die Mezzosopranistin Mechtild Brem den ausdrucksvollen zarten Wohlklang ihrer Stimme lieh, und zulent auch dor godiegene Vortrag des Mozart'schen Klaviertrios in E-dur durch die Herren K a rt (Klavier), Deuber (Geige) und Schmidt (Cello. Die Begleitung der Wolf-Lieder hatte Rudolf Erb libernommen. Eine weltere neue Liedergruppe von Felix Hörburger mußte wegen Erkrankung der Söngerin Ieider ausfallen und für ein späteres Konzert zurückgestolit werden,

Dr. A. W it $; z$

J. Wackorle

## Der erohafte Jackl

Zon farl ©pengler
Wer §ris 马orëfite nur yon finten jah， wem er im Derf eber in ber Umgebung fist umitrciffe，ber numie glauben cinen frad）． Ledernen Solgtnedt vem binterfen Sieb por （id）tu baben．

Co edtt war Sriţ Bröficte－von binten． Der abgefegte Sojenboben feiner ehematz idmarten Leoerboic，bic Sobenipppe mit bem aubgeblcidten grimen Siragen und bas ver－ 1waidene Mticsbader Siut fenuelten ifn in cinem（Eingebotenen，ise mit fetbiverfand． lider शBüroc bie Zradyt Der Bäter trägt．Die Wäter Frils，Bröitfes fanmten aber ans eex Surmart，was fobem offenbar wites，oer den Madfommen yon yorne fah．Mrit ber feltfa， men §erwandlung fribens batte es aber cine befonecre Wicwandtris．

Der श̌uf nad）bem unverfäfidten Wolfs． tumb，oce aflerorte ertônte，war aud an Brö． fifes Qbr geterngen und batte feime lidtbilte nerider Ceels in 28allumg gebradit，bic untio beber idmoll，als die Ergebnifts foiner folf－ reriftiden Cotreifsugs in zablucidisn Scimat－ seitionriften reifenoe Dladjurage fanden．©eit cinigen ghenaten hatte er bas Dberfano iu feinem $\mathfrak{J}$ gegebiet erväbit，nadbem or fid ald verfienter Renner bee 2raudtums bei einens Zänter bie nētigen Rlcibungsftuide erbaneelt batfe，in benen er feine Piridiggänge ；u unfer． nefinten gedadite．

Unis jo fam＇e．Mandie tauptide Edonne hatte er idon ouf Sodiglan；cingefangen und mande Bräude，yon denen bisher faum sie Sumbe bis jut Clbe une an bic Evrec gs－ orungen war，idmari auf weif feitgenageit．

Seine Ebsialitat waren ₹won；fomen－


## Frontheater

Weilft，die ganze Bewunderung macht einem nur halb so viel Spaß，wenn die pikierten Blidse der Damen fehlen．＂


K．$=1$ Roth

## Der Sylvester－Pessimist

．Det liewe idk．Noch ne Stunde Audienz an der Haltestelle und ide bin nächstes Jahr zuhause．
turdfurdite 9）hïterfeinsgefidfer unter Ropio tuidefit，rafige Wauernfopfe mit fübnen 2to Eernaion，［dalthafte Dirnoln unt sermogene Buriden．2Bic cin baljender Xuerbabn unt－ girte or fein Dpfer，weridmabte aud midit ifur ias Goeert zu traben，wis man biersu－ fande fagt，indem of die ）imhart ber Eand． tewofner gebraudte．Das wirfte bann im Bercin mit feinem，＂äplerifden fioftim＂， pie er es nonnte，gank；edfi．

פeulid，es mar an cincm Cametagnads． mittag，ging er wieter mit geidulferter Fote． biir auf cinem（5angfeigh，tas bem 2ierg ；um fubrts．Er vfiff in aller（Finutstrube fien Sicb． fingstiod， 3 m （Stunembald，in Scuincnvals is Soljaurion－－＂uno badte an nidts．
 ifur？Ein tapitater Solstucdt．

Es war ser Sitterth－Jadt，ser wifoete Sol． ier im gamen Dievier．Er fobaute owcin wie sin Feld vell Zeufel uno ber fudigrote Bocllbart， ber ifme mie cine framenifffouben von Silan muderfe，mifberte ben 2ustruaf nidt

Sba＂，iagte ber Jadl，tenn fie mären beí nabe ancinantergeprallf．
＂Eba＂，fagte Bröfide geifoegegenmärtig und feete raido bitha，als er mertte，wie fid） ier boler an ibm vorbetidicben wollte：，thei－ ten Sie，gech＇s ia auf＇s（Swand binguni？＂ Breffides Sers bublerts wor Freube ther sief pradrwoll geftartete Diebenenoung，aber 5）2ic： fagte nidts weiter als＂5an？＂
，D6 man bo aufs（5wand binguvi tonnnt？${ }^{1 /}$
＂X fo moama ©＂，begriff jegr oer Jadt， ， 14 Etund a orei wern ©＇jdo no fi Fam．＂ fonmen Sie ber vem Ghwine？＂warf Bröfide raid cin，um ben bünmen Unterbalo tungsfaben nidbt abreifen su lafien．
if Fimut so oer Xrbat＂，fagte Yadt．
，So in wobl a 乌olyfalter，nö？＂
f5an？＂
，Db Ee cit Dotfafler fine ？＂
jest ging Dent Jatt eine Exalfaterne auf． a）io？！Weint goridtant bin i，ja．＂
＂Ilis Solifäller？＂
＂
Brofide swinferte mit cinem Zugs．„Und n＇bisten wildorn tun Eo an？＂
＂Jam？＂
＂RBiterm，men i？＂
3 att idaute xem fonderbaren 2fusfrager totfengrab in bic Kugen．，Wha is ma garnir tefanimi＂，jagte er．
Brefife iminkerte beftiger＂Dia？＂
，Des lan a io Dumme（Sididoten in of Buadia＂．

Wrefife fabs cin，baik or auf ciefe æetife niot wetter fommen tönac，aber er milifite cin im 习olfotun（idfedt yeriecter Biloberidter genvien fein，mem er für biefen Fall nidt ciuc newe §inte auf ter Џfante gebabt bätte． Er batte ate ser Зownentaidoe tee Ђoljers cin Dfeifencoby ivisen foben und bife 28 afs． usboung follte ibm Die Boruide su Dem ct fefonten Ednapyiduf bauen．Er 309 ans see Taids cine tabafgefülte Edmwingblater， witelte fie auf unt reidte fie Jadt bin．
，Den Zabat mition ©＇amal vetjuaden！＂
Sadt idaute ben freunbliden 5errn eft an wis sinen，Der es nidit tedit befifanmen bat， griff aber danm dod ju．
＂Das is was feince！＂verfiderte $\mathfrak{B r}$ tötcts， ，mas is a Zatatia，wie ifn Zhoma geroubt hat！＂

Jaut blieb umeriduйttert．
，Den Zubinig Zboma mern Se wofl ge－ tonat Laben？＂foridte Bröfide in fouarferem Een weiter．
„War dos iecricl firattier，two an Sans． baucen fein（Ganicere gitobln bat？＂enviderts Jact，wäbrent er betadotig icine Dfeife foufts．


KarlRoth

## Erschuitterang

．．Das kann doch einen Seemann nicht erschiittern：＂－

Setz du mal in Seemann sowas von Grog vor．＂

Da twifke Bröficfe nifits mebr zu entgeg. nen. Somats es jowas geben? Da kbbe cin Boll in Disfer bertidgen Bergnatur, biefes BoIt with befungen wen Didfeth und es weif nithts baven, reineweg nifdt! (Sab es bas?

Saft bätfe er bariber sergelfen, feine far. meta won oer Sdulter ;u nelmen, bie Ent. fernung abyuidäảen, bic Borlidfung wib bie Blenbenöfrnuing cinsuftelfen, wenn er tein is verfierter 彐olfstumsjager uns Evpenipesialiff gewefon ware. So aber fanuecte Der tedonitide Borgang gleidjecitig mit dem intimften 8 e. oantenablauf ab, begleitet von oer Wejorgnis; azo eble SBils, biefen Gedjefnenber ciner Solabaderfype nidit зu vergrämen.

Jebt latte ber Jadl bie Pfeife geftopit. Evr disate auf mit gewabrte dic gelabene 马otobür in ber Ђand Werofices. Dam blitte ex pruifens 3 un Simatel amper. Beölife furbdete bas Sorimulte.
"22 §uffigftel, fïnf fomma feds, weniger fei gar net!" mabhe er.


## WMalUEGhardt

yixactinumit Gackial baus fackenfers-7 müncnen fernfprisg91-Q3


Hands up mit Happyend
Was ist doch die Revolvermindang für eine praidtige Erfindung. Der Kriminalfilm ware ohac dieselle laingsi schon abgetan. Es lebe hoch die Platapatronc. Ein kleiner Schuß regt immer an.

Alsdann benotigt man ein Schlor, und awar je allier, un so besser. Dort naht, bewehrt mit einem Messer ein Bösewicht auf hohem Rof. Wind peitscht. Hund heult. Die Tür klappt zue
cin blondes Maiddien wimment; hun-
Du denkst bedruckt: wie das wohl endet inzwischen aber witd das Bild in eine Nachtbar ulserblendet, aus der cin Negerlieddhen quill. Twei Herm in grawen Knickerbockern sind sehr verdäditig, denn sie sizen mit schräg herabgezoginen Müzzen dicht vor dem Barisch auf zwei Hockern Doch sind die Schurken so geiviegt. daß sie die Polizei nidit kriegt.

Ein junger Mann, den's niemals graust, nimmt nun auf seine eigne Faust die Mörder-fest. Er wird num Rächer. Wild geht die Flucht teils uber Dicher teils audi durch finstere Kasdiemmen. Nichts kann den jungen Mann mehr hemmen.

Leicht blutend steht or da am Ende. und in der einen seiner Hände packt er die Schurken fest am Ohre. Dods in der andern. hold und leise. halt or die blonde Ellinore und flistert was von Hodizeisreise.

Seht, ibserwunden sind die Klippen. Sctiluß, Grofaufnahme: Zavei Paar Lippen. W. Hammond-Norden

## HORST STOBBE

Bücherstube / Munchen / Ritter-v.-Epp-P oiz B

## Moderne Buchkunst und Graphik

Graph. Funftanftalt m. 5djüti

münden, fietenftr. 8-10, Telefon 20763
von Menzel bis zur Gegenwari
Katalog ouf Wunsch kostenf oi

## Zeichenpapiere


Alles fürdes Konstruktionsbüro
ZEICHEMOEDRRF onto schiller
München, Brienner Str. 34, Tel. 57650

Verlangen Sie überall
die
„JUGEND"! das beliebte Blatt der Künstlerschaft Münchens
${ }^{423 \mathrm{i}}-\mathrm{-}$ - ? 28at?
Da blicb Bröfite jum zucitennal dic Miche aub. Sab es bast? Da lebt bicied urwiidfige Woft tegans tagein in feinen Waitoem, in feinen Bergen, fälf Bäume obev meff Siufife und wemn ifme ein tednitid) und fulfurell auf: geidhtofiener Ntenío Eegegnet, bamn - gab ee
 oft Der Bitterm Jadl vor beutehangrig 3 , idnappenden Sameras ber Sommer, uns Winterfrifder (und -frifolecimen) ftant, wie off or in sitem 2lugenblicten nitit voltfafter Gebärbe die Diedte an ien Sojentraiger legte tub utit ber gebaffen Sinten bic fnorvige DFeife umidhof, bäffe er bas gewuff, io waire fein Staunen geringer genefen.
E. lwillde aber bem Bittern Jadi bam toobt aud) eine antere Sbilierung gegeben baben, ats er fie fonter unter bas fertige Bito felete: 18 Sbifden bonnectoen Savinen uno röfrenben Siridden bayn stejer erobafte folifäller im oberbaverijiden Gamisgebirg."

## Hapmane - The Redicmann <br> Bcaderstraße 55 / Fernsprecher 26409 Auw womer Kühlschränke Teilzahlung, <br> STAUBSAUGER <br> Alle Rundiunk-Marken-Apparate Moderne Werkstctte



merkfätten für
(17aß-XHniformen aller Aut
5u Münden
Telefon 52852
prielmayerftr. 12

PianosundFlügel neu und gebraucht. Auf Wunsch Pellzailung, sohe preswant bol PIANO-SCHEANER, Dlonerstr. 22/11, gey. d. Patskellor

## $50 \%$ ige dauernde Irwerhsunfahigkeit

bedingt ebenso wie bei Todesfall u. Erlebensfal volle auszahlung der versichertenSumme. Dadurchbietenwir allen Volkskreisen allumfassende Fursorge Bayerische Beamtenversicherungsanstalf



BUCHECKE DER JUGEND

NEUE ROMANE

Das Zaubernotz，－Der Liobosroman dos Jungen Efchondorft von Hans Brandonbutg Deutsche Veriagsanstait Stuttgart．Borlin 1939 232 S ．Mit Federzeichnungen von Dora Bran denburg．polstor：
Unglacklicho Liobe wikt aut Dichtor zuveilen fordernd Dies orleben wit in vorliegender Er－ zanlung an dom jungen Josoph von fichendoiff， der soine Uberschwarngliche Noigung einer ver－ neirateton Frau schenkt．Im Aufruhr des Herzens． zwischen Verzicht und Gewabron gestollt，reift or vorn jungling zum Manne，vom unbowubt Schwart－ mendon zurn gostaltondon Dichtor．
Man füll sich det lockenden Frau Hohmann zu Dank verpllichtot daB sie die Quelle tietemptun： doner tyrik，die in dem jungen Adeligen ver－ borgen log，durch thro verspielte Kokelterio zum Springen bringl．Auch thr sind die schönen Verse und Sonefte zu danken，die die Erzehlung durch：－ ranken und die immer wieder de Herten def Menschen gefangen notmen werden．
Un dieses Erlebnis herum welB cer Verlasser mit starker Eintuhlungsgabe und biographischer Treve die frobilichen studentenjohro der－Brucer Efchendorll．lire Heimkehr auf das vateriche Schion，das teben adeliger Kreise Oberschleslens und das Hetelnarachon oisterer Zeltidulte zu schildern．
Die Handlung umrahmt dier Zauber romantischer tandschalt．Die Federzelchnungen von Dore Bran－ donburg－Polstor spiogoln den Goist der Erzihlang lobendig und treftond widor．

Elizaboth A．Stolze

Der kleine Gott．Romen von Kurt Ziesel，Adalt tuser Verleg．Wien．t61 S．Leinen RM 6.50
Ein Diensfmädchen vom Londe，das In der Stadt stellung findet und dabel einem scheinbaren Doppelganger thres verstorbenen Geliebten be－ gegnet，einem，der indessen itre erneut auf－ Hammonde tiebe nicht verdient．
Ziesol，der wiedemoft oin uberraschand sicho－ tes Getuhl fur den Aufosu einor Szene vorral， tragt aioso Goschichto in einer sohr gehobonen， sohr anspruchsvolion Spracho vor；ihr verdankt das Buch schöno，oindrucksvollo Partion，andiot－ seits abor dockt sich dieser sill troilich houfig nicht mil don naturilichen Gedankankreis derer， wolche in Miltolpunkt des Romans stehen．

Krist1

DoraBrandenburs

Kalenderreise im Vatenland
Zu drel verschiedenen Jehresraisen ladon die Kalender det Vorlagsanstalt Cart Gerber，München cin．Der weibblaue Postilion（B a yern－Ka Iender）roitel don schínen Blidern voran，dio don künstlerischon Schmuck und die malerische Pracht unseror Hoimat，von bekannton photo graphen autgenommen，zeigen．Untor dem Porlràt dos Tiroler Bouern（Ostmark－Kalonder） verbirgt sich oine Bilderouslose der hertichen Osimark milt ihron Bergen，alten Stadten und Seen． Sie vill uns Anregung und Erianorung zu fröhll－ chen Urloubslagen sein．Die dritte Kolonderroise （Deulschland－Kalender）fuhart durch die ganze，welte Lendichaft Gro3－Deutschlands． im Lichtbild Immer das Wesentliche der Gave und Stadte erfassend，ein immer neues Schauen．Der Verlag bletet den freunden deutscher Kunst，den Suchein und Wanderem in der Seele der Natur eln schones Geschenk－Jeder Kalender kostet RM 2．50．

Maler
Lovis Corinth bekam eines Tages Besuch von oinem besessenen Kunstjungor， Dieser erging sich in langweiligen asthe－ tischen Betrachtungen und wollte auch von dem künstlerischen Programm des Meisters etwas erfahren．＂Was wollon Sio mit Ihrer Kunst？＂，Iragte der Kunstjunger don ver－ blufften Maler und erhielt die gleicher－ maßen verbluffende Antwort：＂Wat ick will？ Vakoofen will ick！＂

Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts fand sich einmal oine größere Gesellschaft zu oinem Fest zusammen，das zu Ehren des schwedischen Forschers Sven Hedin abgehatten wurde．Auch der Maler Lars son war zugegen．Als fröhlicher Zecher bekannt，konnte er denn in seiner Tisch． rede einen gewagten Vergleich nicht un－ terdrücken：＂Alle Achtung，Sven Hedin is！ siebon Tage ohno oinen Tropfon Wasser gewosen，aber was sagen Sie dazu，ich habe sleben Jahre keinen Tropfen Was． ser getrunkenl＇

Es kam bel dem belagten Menzel schon zuweilen vor，daß er hilflos auf dem schon damals recht belebten Potsdamer Platz stand，nicht wissend，wie er mit heiler Haut durch die Skylla und Charyb－ dis des Verkehrs hindurchsteuern solte． Gar manchesmal erkannte ein autmerksa－ mer Passant den berühmten Mann und or－ griff de Gelegenheit，um seine Hilfe an－ zubieten．Aber für solche Zumutungen hatte Menzel nur eine Antwort：＂Lassen Sie man，wir sind ja in Berlin，und da gilt das Spichwort：Jeder ist sich selbst der Nächste！＂

Cafe Fisther Adolborbtr 419 filteftes Sthuabings $\begin{aligned} & \text { tihrondoe Kornzot und }\end{aligned}$


EAnBe masskonithtion Candinnerstrail


> Tasden，Holfer，Budisldic，prima Lederwaren，Touristen－Arifikel Munchenar Werkstatten
> fit Eporh－，Stutler－t．Ledarvaran，eing．G．m．b．H． Augustanstrite 1／Teieron 5488 I

Spezialgefんäft fîr £aufmafín ！ Fine mafde． 20 plat 3．Faltermeier minnctes，Dettenbrats． propre，fentut11745 Denticite Gef（n）ti
0io Gugend wirbt für Sie！

zu tauschen gesucht v．Steln，PÖBneck 2

## Graus Hoare

 gerschwinden in 10 Tagon durch meinteit 1890 gianzend bewährtes Hoar－ wowahries Mark ，bei w．Steinbachar，Rum－ fordstreBe 7．Laden


Pelz－Speziolgeschäft


W．Wagenpfeil－Polstermthel
 Etidid aus rif．W5ethifatta．Vorkaut nur


| Münchener Lagerthaus－und Transport：Ges．，m．b．H． Offfizieller <br> yरx Haus der Deutschen Kunst $\square$ （然） $\qquad$ Möbeltransport－Möbelkabinen ．Fachkundiges Persona Büro，München 8，Friodenstraße 22，Fernsprecher 43.365 |
| :---: |

## Rönigin－Auto－Schnellwasch

## Kömiginstraße 93－95

Am loufenden Band in 30 Minuten Relnigen，waschen， abschmioren，polioren und Fedorn graphitioron Abhol．Und Zubringer．Dienst boi voller Versicherung Sämiliche Betrlebistoffe，Markenoble und Zubehör Telefon 31101 OHo Plonk


Liebe Jugend!

## Fremd.

Der Mond scheint hell; so hell, dab man die Turmuhr so deutlich wio am Tag sieht. Zwel Männer kommen vom Heurigon. Arm in Arm. Beide schwanken, beide schaven auf die Uhr.
"Elfe is", sagt der Eine.
,Red' net so bled", sagt der zweite, ,wann der große Zager auf dem Elfer steht, braucht's no lang net elfe zu sein." Da kommt ein Dritter des Weges. Auch or war in Grinzing. Er hort sich den Streit an, wird um Auskunft ersucht, moint aber dann: "I kann des net wissen, wlavul daß es is, wenn eire Zager af Elfe stehn. I bin iet aus dem Bezirk."

## Eingedeckt

Als meine hübsche, junge Schwägerin sich verlobte, machte ich ihr die Freude und schenkte ihr zwei meiner besten Aquaselle. Bei der späteren Hochzeit war es nicht anders, nur daß die Bilder schon etwas größer und wertvoller ausfielen. Als nun der erste Junge ankam und ich wiedet ein Geschenk machen mußte, war es fur


> Graphik - Handzeidnungen Kunsbühter

Kunstantiquariat ED. WALZ
Müntien 13 Amalienstr. 38
Kantor bitice zu veriangen


asere Parole:
.Prost Veviahtr! fetzl pach ma's wieder:"

## A. Stuckenberger

Kleider $\cdot$ Pelze

## München

Maximiliansplatz 11, Telefon 597256

einen ormen Kunstmaler immer noch das billigste, ein Werk seiner Hände zu schenken. Einige Jahre spater, als mein Schwager wirklich viel Geld verdiente, mir es jedoch immer schlechter ging, trat ich mit der Bitte an ihn heran, mir durch $A n$ kaul einiger Gemälde etwas unter die Arme zu grelfen.
,Aber was denkst du dir, mein lieber Jakobl Wir habon nun schon soviele Bilder von dir in unserer Wohnung, daß wir, um etwas Abwechslung in unsern Wandschmuck zu bringen, uns unbedingt einige Gemälde eines andern Meisters kaufen und authängen müssen!" Elarobus

## Der Draufgänger

Er saß an ihrer Seite. „Wenn Sie wüßten, wio es mich reizt, mich in Gefahr zu stürzen", schwarmte er, "ja; ich suche sic direkt aufl".
Sie lächelte still vor sich hin, dann meinte sie mechanisch: "Darum also?"
"Was soll das helBen?" fuhr er aut.
"Darum also essen Sie die Linsen mit dem Messerl" sagte sie versonnen...
str

## Wiener Kunstversteigerungshaus <br> A. Weinalaller, Wient, Rotentermstr. 14, FerarnfR21-208

Hunstauktionen / Ausstellungen
Ubernahme ganzer Sammlungen und wortvollor Einzolstucke: Gomildo alter und nevar Meister. Antlquilston, MObel, Plostik, Taplsserion und Teppiche, Munzen, Medailten, Graphik, Bucher, Handschrifton usw.

## GUTE BUCHER BEI DIEPOLDER



Einzelpreis 40 Ptennig

[^0]

ToniRoth
Zur großen und zur kleinen Mieze schaut das neue Jahr herein
Und Mieze groß und Mieze klein, sie denken sich: Wie wirds wohl sein?


[^0]:    
    
    
     konn keine Gowiht ubemommen werden Rucktendung orlolgt nur bel belgotagtom Porto/ Posto it Münehen

