

## Erinnerungen...

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

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

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

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


## Schweig Herz, kein Schrei

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

Ja, alles geht vorbei, Nur dieses Wunderband,

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

## Ja, alles geht vorbei.

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

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

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

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

## Der Segen der Feindschoft

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

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

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

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

Bernhart Rehse

## Liebe Jugend!

## Bedarfsanforderung

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

Unser Titelbild: Die Dresdiner Aphrodite


Michelangelo

# DAS LETZTE GERICHT 

Ballase in proia von flotian Seiol

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

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

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


Walter SchulzMatan

## BLINDER TAG

## Du enges Land，

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

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

HansReiser

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

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

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

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

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

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

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

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

## tind ging

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

# KLEINES LIED 

## Von Joreph Maria Lutz

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

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

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

Qejdrieben 1916, an ber 2Weffront.



# IM KUNSTLERHAUS AM LENBACHPLATZ KAMERADSCHAFT DER KUNSTLER MUNCHEN EV. 

## Die Kameradschaft lacht

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

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

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

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

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

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

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

## Kleine Nachrichten

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

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

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

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

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

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


K. Gerhardinger

## DER NEUNERKOFEL

Von Otto Violan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


Bestellen Sie thren Einband für den Jahrgang 1939 ,ydugend"

Rei Einsendung des Betroges RM 2.70 frei Haus Nachnohme


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

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

## HORST STOBBE

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

## Frits mitlese

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


## Augengläser <br> Photo-Apparato und Zubehór

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

## Soldatenlied für fie

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

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

5duthe fanns Marin broun

## Liebe Jugend!

## Schöne Hoffnung

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

Damit lüftete er den Hut und ging. st

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

## Hunstauhtionen / Ausstellungen

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


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


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

## Achtung - Aufnahme!

Weil er jünger aussieht . . .

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

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

## Zwischeufall

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

Die Szene wurde nod einmal gedreht.

## Philosophie

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

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

## MARIE BRAUN

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

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

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

## Kraftnahrung <br> turnerzundNerven

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

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

## Tasmen, Kolter, Redrsadse, prima

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

## Maßschnalderei

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


## Photo

spezialgeschaft

## TBrainn

am Starnbg Behnhof ArnulfatraBoS
Apparate Fllm Amateararbaiten

Bejiehen 5ie [int bei Jhren finkāufen ouf ole sfugende

## C. WEISHAUPT

hofsilaerschmied

## Gold Silber <br> SCHMUCK GERATE

Seit 1692 im Familienbesitz Wanchoo-Eigeno Werkstatits - Mariepplatz29


## CAFÉ LUITPOLD

Die vornehm-gemütliche Gaststätte Münchens

## SEhenswerte raume palmengarten

Täglich nachmittags $v$, abends erstklassige Künstlerkonzerte

## 

## Werkflătten für

 3u Münden

Tetefon 52852
Dtieimayerftr. 12


## Werke

## Zeitschriften

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

K. Roth

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

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



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

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


[^0]
(Englische Karikatur aut Distaoll)

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


[^0]:    Verantwortlich fur dio Schrittleitung: Wilholen L. Kfistl, Munchon; far sitdende Kunst: Joset Oberberger, Munchen; tur Anzoigon: J, Zerchor,
     Tel. 20763 ) Alle Rechte vorbehalten / Nachdruck sttengstens verboten Copyight by Karl schillifig-Verlog. Munchen. Pri. Nr. 5 , Manuskripte sind nur an die Schriftloitung der "JUGEND", Karl Schilling-Vorlag, Munchen, Hermstrabe io, zu richten / Fur unautgefordert eingesandie Manuikripto kann keine Gewbht ubernommen werden/RUcksendung effolgt nur bel beigefugtom Porto Postort Manchen

