$\begin{array}{llllll}J & U & G & E & N & D\end{array}$
MUNCHEN1940/NR.2/STADT DER DEUTSCHEN KUNST/PREIS 40 PFENNIG


## Das Kreuzworträtsel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


Oberberker

Ewige Fahrt

Von Herbert Bähme

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

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

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

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

Das habe ich längst gewußt", sagte olly.

## Hilzensaver filmt

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

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

Alois Hinterholzer


Die .Bremen"
O. Geigenberger

# DIE ANTWORT 

Von 3rtur 3 rcjm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jd) idflof die fenter unt veriperte sie

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

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

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

## WOLKEN

## Von

Heinrich Durniok

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

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

## Durch die Riesentore fahren

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

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

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



# IM KUNSTLERHAUS AM LENBACHPLATZ KAMERADSCHAFT DER KUNSTLER MUNCHEN EV. 

## Jahresschluß im Künstlerhaus

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

## Die Jungen stellen aus

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

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

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


## Kleine Nachrichten


#### Abstract

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


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

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

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

[^0]Eine Eiriegserinnerung ，Don 丂ans Reifer

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

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

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

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

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

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

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


Det Baver foll fofort sum berrn Niajor fommen！＂

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

## „So wic er ift，bat er gejagt！＂

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

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

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

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


K．Läsche

## Der $5 d$ greinet

VoN

RUDOLF SCHMITTSULZTHAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Frarl Tiaudjenberger

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


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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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


## Stofseuizer

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

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

Tad ein paar Xtemzúgen fieht er wie．

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

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


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

## Liebe Jugend！

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

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


Tasmen，Holier，Budistade，prima

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


W．Wagenpfeil－Polstermibel
 Ould ews elg．weckititite，Verkauf nur


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

## HIMDPIDF HERDE

SALZEDER Gârtnerplatz Toiefon 29374

## Grave Haare

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

Pelz－Spezialgeschäft

## Hermann Claassen

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

Bejiehen 5 ie fich bei Jhren Einkäufen auf Die Jugeñ

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

 OffiziellorAusstellungs－Spediteur im
Haus der Deutschen Kunst


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


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

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

## Bayeristhe Hofkunsthandlung

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

## DIE <br> PIPERDRUCKE

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

## Verlangen Sie

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

Za beikhen di, alle Farhgeschatie


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

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

## Wlener Munstversteigerungshaus

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

## Kunstauktonen / ousstellungen

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

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

## HORST STOBBE

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

## Moderne Buthkunst und Graphik

von Menzol bis aur Gegenwert Katalog ouf Wunsch kostenfrei

## Mindhener Munstuersteigerungshaus

ADOLF WEINMOLLER
AUSSTEBLUNGEM
Dbernahmo ganzer Sammlungon und wert-
vollor Einzelstüde: Gemäldo altor und
never Moister, Antiquitäten, Möbel, Plastik,
Tapissorien und Teppicho, Münzen, Me-
daillen, Graphik, Bicher, Handschriften viw.

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

## Milazenhandlung Ofto Melbing Mathf.

## Inh. Kari Kref

MUnchen 25, Plingannerstraha 132 a

Ankauf, Auktionen , Verkauf

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

## GALERIE AM LENBACHPLATE

VORM. HEINEMANN]
Alte und moderne Gemälde

LENBACHPLATZ 5

1940 / JUGEND Nr. $2 / 8$. Januar $1940 \quad$ Einzelpreis 40 Pfennig
Verantwortich fur die schrittleitung: Wilheim L. Kristl, München; fur Bildendo Kunst: Joset Oberberger, München; fur Anzeigen: J. Zercher,
 Tel, 20763 / Alle Rechte vorbehalfen / Nachdruck strengstens verboten/Copyright by Karl Schililng. Veriag. München / Pri. Nr. 5 / Manusktipte tind fut an dio Schrifteitung der .JUGEND", Karl Schilling-Voriag. München, Herrastraßo 10,20 tichton / Fur unaufgelordert eingesandte Manuskripte kann keine Gewähr übernommen werden / Rücksendung orlolgt nur bel belgefügtem Porto Postoit Milnchen


Franz Naager

## VENEZIANISCHE NACHT

Signorina, wer Ihr seid, weil nur mio cuore!

## Selig kaB ich Euer Kleid!

- Kubit den Mund, signore!

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

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

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

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


[^0]:    Von der Staat, Ankaufskommission in der ..Stan. digen" (Weihnachtsaussiellung 1939) wurde ein Stlliebon von Elsabeth stechelo. Mautor angokault.

    Die Müncheaer sängerin tucio \& abenbauor bringt in det am 5 Januar im Bayer. Hot stattindenden "Slowischen Llederstundo* unter Mitwirkung des MÜchner Klavier-itios u. a. Uisuttahtungen das Jugoslawisthen Korponisten Fran thatka, Dla Sängerin singt aut Russisch, Kroatisch und Deutsch.

    Der Kunstegeroin Munchon zeligt oine Ausstellang des Malers Prot Emst Vollbehr: Augen. blicksschildotungonaus dempolon* kilog" sowle oinige Sammelausstellungen von Prof. tudwig Bolglano. Will Doehler Harry Schultz, Withelm Giese-Magdeburg.

    Die Jugend wird eines threr nachston Helte der Ausstollung ,junges Schatfon" widmen.

