

## SOLDATENGESCHICHTEN

## Das Preisausschreiben

Die "Liller Kriegszeitung" wurde an der Wostfont in don Jahren 1916 bis 1918 viel gelesen und erfreute sich großer $\mathrm{Be}-$ liebtheit.

Eines Tages erlioß sio ein Preisausschreiben: Derjenige, der die lustigste Schilizengrabengeschichte lietere, solle hundert Mark bokommen, mehr als zweihundert Worte dürfe aber der Umfang nicht betragen.
Den Preis erhielt die folgondo $G e$ schichte oines Berliner Grenadiers:
"Unsere Kompanie besitzt eine Latrine. Sie besteht aus einer Grubo und aus oinor Stange. Die Stange habe ich angesägt, ehe unser Spieß sich draufsetzte, der mich wegen meiner Schnauzo früher einmal droi Tage ins loch gebracht hat. Das sind siebenunddreißig Worte. Die übrigen einhundertdreiundsechzig spuckte der Spieß, nachdem man ihn aus der Grube herausgezogen hatte.
co

## Der gähnende Wolf

## Galizien, September 1939

Der Befehl fur die Kompanie lautot: Marschieren, marschieren und nocheinmal marschieren; Tuchfühlung mit dem fliehenden Feind in keinem Fail abreißen lassen.
Die Kompanie kämpft und marschiert, marschiert und kämpft. Bis zu sechzig Kilometer kommt sio taglich vorwarts. Kein Wunder, wenn mitunter die muden Knochen der Soldaten streiken wollen, doch der Wille, voranzukommon, moistort alle Schwierigkeiten.
Der Infanterist Karl Brenner fallt etwas zurück; der hinter ihm marschierende Hannes Häberle schiebt inn vorwärts: „Los, Karle, los, sonscht mueB I dir auf $\mathrm{d}^{\prime \prime} \mathrm{Ab}$ satz trete".
"Ach Hannos", seufzt Brenner, 's geht ar net guet. I han mr en sakrische Wolf aglaufe!"
.I glaub drs aufs Wort", antwortet der Gefreite Habberle, .I han dein Wolf nämlich scho o paarmol gähne höre!"
Nach dieser mitfühlenden Rede seines Freundes Häberle marschient der Karle wieder so flott, als ob ith nicht der Wolt, sondern er ein Flügelroß reiten würde. Gó

(Amsstelliag , Jumkes Schaffer")



## Lied der fieimat

2 fif vertwauten Dfabe idsritt id bin 34 oir, scince Sajonbeit Gnade Scimat, ichenfe mir.

Sthon if seiner felsee frublingarcidjes 3lübn, ithon ift ociner walbere sunfelibelles 5 rim.
bod aui freilen Wiejen blaut ser Ensian, weife felfenticjen ragen bimmelan.
Wo sic jungen garden aili $\delta \mathrm{cm}$ súgel flehn, boet idge wie cin 2harden ourd) bie stweige webr.
Dater 30 g als Enabe in sic TVelt binaus rubt in frembem (5rabe, fant nidht mebr nad) Saus.

Doch er gab bent Einbe jeine Sebujudit mit uns bies ?(ngebinbe Ienfte meinen Saritt
auf vertrautem Piabe Scimat, bin 34 sit. Weiner Sdonbeit Grade nelvire id mit mir.

[^0]Pomael - Cacs dey veti

## Die Urlauber-Gans

Franz, der altoste Sohn der Familio, derzait Soldat in Polen, sollte aut Urlaub kommen. Alles freute sich natürlich auf ihn. Abor mit dieser frohen Botschaft hub zugleich ein Rätselraten in der Familie an: Ob Franz wohl auch eine Gans als Festbraten mitbringon wordo, so wie der Mart vom Nachbarn. Vater, der im Weltkrieg selbst einmal polnische Gänse in natura kennen gelernt hatte, war voller Hoffnung. Daß Franz nicht ohne die Gans nach Hause kommen werde, daran zweifelte bald niemand mehr. Endlich war der Bub da und packte, von der gesamten Sippe in feierlicher Erwartung umringt, seine sieben Zwetschgen aus. Nun kam ein dick verschnürter rundlicher Pack zum Vorschein. "Mama, die Gans!" jubelte die kleine Irma, stolz daraut, daß sio als Erste den Gegenstand der gemeinsamen heißen Wünsche entdeckt hatte. "Wieso: Gans?", fragte Franz erstaunt. "Da" ist nur meine schmutzige Wäsche drin." - .Wir hatten gedacht, du würdest uns auch eine Gans aus Polon mitbringon, so wio der Martl", klärte Vater nun auf. "Eine Gans? Ach nein! Gansbraten gibts doch jeden Tag. Abor warmen leberkas gibts bei den Pollecken nicht. Kannst du mir nicht schon für heut abend einen holen lassen, Mama?"
hanns.

## Im Zeichen des Zivilberufes

Unser Gefreiter W. hatte in der Heimat ein großes Konfektionsgeschäft und wenn grade nicht scharf geschossen wurde, klărle er uns darüber auf, wie eine Uniform zu sitzen habe und was es mit dem Schnitt eines Mantels aut sich habe. Selbst vorne im Graben war er von uns allen noch, wie man so sagt, der "Adrettere". Nun hatte er einmal vierzehn Tage Urlaub und die Zeit dazu benützt, sich sowohl in seinem Geschäft umzutun als auch zu heiraten. Aut unsere Frage, wie ihm nun die paar Tage the gefallen hätten und wie er mit seiner jungen Frau ausgekommen sei, antwortete er begeistert und schon wieder ganz in seinem Berufsjargon: "Oh, ein reizendes Frauchen, ich kann sie jedermann
wärmstens emptehlent"
$z$.

(Aasstellinax ,Jazes Schaffen") Qreto Wolt


# Der tapfere Kannegießer und seine Katharina 

Von Josef Ponten

2le bie flausfrau in ber falle bes ₹urme Flingelte, ecidien cine breite Ianbbirnc. "Hus. fere Satherina Euteng if aus bem Stamm bes Ian Emens, cines Sianengiefiers aus bem pedjebnten Jabebunbert. Der Krug bort fammt von ibm." Unb fic lief bon Ka. tberina einen idönen ©dmeflentrug vons bo ben Bord berunterbolen, ber cime tasceniäm. merlide Sjene yon Manncra unb Woibern nads cinem Zrintigetage trug. Darunter die Inidrift: Soe goet Det by Mol Supers 1598 und folgenten freifden Bers:
, Dic tan bat mide gemadt
©u einen ermen man.
Wie if nit me en haf
So mue id Yafien af."
Wabreno wir den Rrug von ßand zu §anb geben liefen, fragte bie fausfrow: "Rotbe
rina, bu frablft ja orbentlid). Saft ou in ber Sotterie gewomen?"
"Er Fômmit beut."
"Er? Wer?"
"Der Bimong."
 meram?"
"Jamobl, Mrabam."
"Dann fomme er fider wieber als ein felb im Siegerfram? SNit Qorbeer, Drben unb (Ebren?
"Das if midy egal, Mrabam."
infreuft bu bid benn nidt barauf?
"Main, Mabam."
,Щ8orüber freuft Du did benn?"
,2Cuf ... über . . . dafi id ifn wieber ba bab'."
"Dann gibt cs wobl balb Sodjeeit?"
"Wenn er will, MRatam."
"So. Wann foll or bem tommen?
"(Sleid, ) Mabam."
"Dta, cann gels nur uno fdau nads ifm aus. Uno weme er so ift, fag, or folle fide aud bei uns verffellem."

Die Katberina ging fort unb wifdote mit oer Sand an ben Kugen, bewegt über bie £euticligtecit, bie fie erfubr.

Ed Dauerte niddt tange, fo börte man yon braußen £ärm von cinigen §uriden, uno vom Flur ber tam bas Seräuith ber aufgeriffenen unb zugeidtagenen Zür. Darauf unteroriut. tee Jaudjen, Untarmungen unb Rüfie, ₹räe nen unb Jubel, wunberiam gemiid)t 2Bicbericbensfreube - -

(Aus der Aasstellang .Junxes Schafien". Stadtische Clalerie)
PranzFridrich

Unmilltürlid trat Mube cin unter ben Menidjen im Säulenbofe. Da crídien Rafberina mit ftrablenben उefidt, mit Kugen, bic wirr waren won (3liid, unb Saaren, wirr - yout Simon.
"Darf mein S)len[d) fommen?" frug fie. "İmetru!"
Dim fübrte fie ibn an der Sand bexcin, ibren Simen Sannegiefer. Sinterorein fanten beffen Freunde, Der Sdartsmang, der rote Sef, unt cinige anders.
 ber da feio, Sannegiefer, twas?"
„3u Befebl, Mabam."
Dic Ratberina Gieft ifn flumm bei ber Sand. Jbre Zugen unbängten ifn mit io viel Blant, Slüd unt Sicbe, wie cin Beter ein Satabenbild mit Blumentränjen unt Weibscidenfen.
${ }_{1}$ Und bann im Sxiumpbe beimgetebrt; mit Dreen unt Efyren kefaten. Wodurd babi Sbr Eud) bent bie Zapferfeitomebaille ver. Dient, Sanuegiekier? ${ }^{\prime \prime}$
,W2Pabrbaftig", fagte voll Staunen bis Ratberina, beim jebt erfit bemertte fie ben mintigen Seroto ier Ebre, Store Finger

## Wandel

Von Ludwig Kraffi

Töne meinst du, da werden sie Klänge.
Klänge, denkst du. Da lönen sie
Und da ist deine Seele und all ihr Gedränge
Erfüll und getragen von Melodie.
Menschen meinst du, da werden sie Sidatten.
Schatten, denkst du. Sie werden Gestalt Ind deine Seele im tieisten Ermatten Macht sie zu Yenschen, zum eigenen Halt.

Lehen meinst du, schon wird es zum Sterben. Sterben, denkst du. Da wird es zum Sein Und deine Seele voll Suchen und Werben Sieht sich verklärl im ewigen Schein.
ivielten auf fener ßruft mif bem Elemen Submesjailo.
"Sick baft ou bas gefriegt, Bimong?"
$y^{\text {SBic }}$ babt Jbr das befommen, Fame. grelier?"

113 u Wefebl, R2atam. Was ... Das tann man jetbet nidt fagen, S)Ratam."
"Stelg lieb" ids ben Saunegiefier. X la bonne beure! Xber wollt Jbr une temn mirfs (id) idmadoten laflen nadd Euren Seclten. taten?"

Da brängte fid ber Edjarlenang vor unb

 vom Saupthann yoe Der Sompanic gebort. Bisi ber Watomftation bat ser Bimong fido een Deden gebolt. Dic Samerumeger woll. ten Die Bruite uber Den Whungofluf ipeengen, unb Dic Station war' abgeidonitten geweien, bat oer Sauptmani geiagt. Da warf fid) oer Bimeng ins Waller unt idnowme unt fobwamat, fagte ber Souptmann, tres, wemn or ein 2 (menlang zu fipat tam, taputt gerifien Sul werben, unb rif bie £abung tunter grad in tem lethen siomang und erfäufte bic Quite unt bas Pulver im §rulic, fagte oceSambtmain . . Fat bet Sauptmann gefagt ... ia ..." Voll leudtenten ©tolges bir. gen fitime Zugen ant frembe.
"Das nenue id ₹apferteitl" rief Jtran van sen Dack. ,Eold cin Mann, Ratbe. rina!"

Zber volldr 2ugif wat Shatberinend (Sefidy: , Khaft ou sa aud an midd gecadot?" "Mien, Zrina", unठ cine folje mämulide शöte bevurpurte icin (5cfidit, , womn bentt sin Mannemenid nidt an Jrauleute."
,2Bas? Efo egafig! Un wemi et bid) . . "/ Erünen erfitfen ibre Stimute, und sie Sprade ibrer Sante fagts: , WSaputt gerifien bätte?"
"Jil Эotto शam'."
"Simeng", fidric fic gelfens ume bieft fids bie Dbren ju. Dann rrat tie gank, nafe an ibn beran: ",8orim bu? 28 orïm nidt sin angorer?"
"W0rium niddt id,, min fieb Sring?"
Ztemlos ffant fic, auf den Beben, gans nabe bei feinem ghund, um nidot um cines Sedantens Sänge su fibat dic 2Babrbeit in bören.
nすür bafs du mid licb. . ."
"Dharan bents baun cin 9)zannemenids nidt." Südelnt iprad) Der Sannegiegier.

2uf Dem 2fbabe madte Satberina Emen§ tefrt uno fuirtit unter den Sixutengang auf oie R̂üфentiir $\mathfrak{i n}$. "2rose, Simong!"
Er warf fid) ibr mad), idneller, ale er fidd in Den æungofluf gefturst. Er fafte fic am
 Wag bab' id) did getan?"

## Selige Wanoerung

VONHANSBRANDENBURG

Durch Dav Dorf hingingen wir zivel, lachte Oer Somnenichein, kauften zufammen - ou und ith Wurft uno Kafe cin !
Adh ith armer Dichter ich! mocht idh ee audh nidht mollen: trus ein Paltetchen mit Kafe und Wurt uno einen rieflgen Stollen!

Und Ou fehritteft neben mir her, Lodienkopfdien mein Kino !
Klang oein Laden fo filberhell in ben frohlichen Wino ; und ou nedsteft mich immerzu - modit idh es auch nitht mollen mit Oem Paketchen Kafe uno Wurft uno Dem riefigen Stollen!

> Immer Denk ith noch Diefes Gangs,
> ben mir maditen $2 u$ zwein, Denh an Dein Lachen fo filberhell
> und an ben Somenfchcin;
> onhe vor allem immerzu
> - mag id eo felber nicht wollen -
> an Oas Paketchen mit Kafe und W/urf
> und an oen riefigen Stollen!
 vie Siube, ifflug dic ₹iir binter fíd 3 , cin Sieget flappte cint, unt aftes war fitif.

Une nismals wieber bat Simen Rannegiefier, Det Tapfere, oer Selto, ibr unter bie 2fugen treten birfen.



# IM KUNSTLERHAUS AM LENBACHPLATZ KAMERADSCHAFT DER KUNSTLER MÚNCHEN EV. 

"JUNGES SCHAFFEN"

Zu der Ausstellung in der Städtischen Galerie

Jung ist jede Kunst, die in die Zukunft weist, alt und zum Absterben bestimmt jede Auberungsform, die in einer Manier erstarrt. Junge Kunst ist darum nicht an ein bestimmtes Lebensalter gobunden. Dor Zwanzigjährige, für den es nur ein bequemes Rezept gibt, ist ein unfruchtbareret Greis, als der achtzigjährigo Meistor, der die staunende Ehrfurcht vor der Natur nicht verlernt hat, sondern ein Werdender geblieben ist, der täglich sich die Welt erobern muB, wenn das Leben für ihn noch einen Sinn haben soll. Daher kommt es auch, daB in den Werken der älteren Künstler, die ihr Leben lang mit der unendlichen Fülle der Natur gerungen haben. verhältnismaßig mehr Jugend lebt, als bei den Jungen, die sich am Anfange ihros Weges nach großen Vorbildern richten. Es ist klar, daB man mit Zwanzig noch nicht so ein Eigener sein kann, wie mit Füntzig oder Sechzig. Immerhin kann ein geübter Betrachter aber auch aus dem Werke eines Jungen ablesen, ob er ein begnügsamer Epigone ist oder ein Mensch, dem das uberkommene Erbteil eine Aufgabe ist, zu deren Vollendung ihn sein Talent verpflich. tet. Diese Ansatzo zu nouon Wegen in die Zukunft und zu einer Kunst, die besser ist, als die heutige, aus den Werken der jungen Maler und Bildhauer herauszuerkennen, ist eine schwere, abor reizvolle Aufgabe fur die Besucher der Sonderschau, die auf Anregung des Deutschen Gemeindetages untor dom Titel Junges Schaffen" gegenwörtig wie in vielen deutschen Stadten so auch in der Münchener

Städtischen Galerie veranstaltet wird. Wir wollen diese Aufgabe niemand abnehmen, Die einzige Erleichterung, die wir don Bosuchern bioton wollen, sind einige allgemeine Erkenntnisse, die auch in dieser Ausstellung dem Sehenden bestatigt werdon. Die letzte groBe Blüteepoche seiner Malerei hat München zu Ausgang des vorigen Jahrhunderts erlebt. Es verdankte sio einer Reihe von Malorn, die die Natur und den Menschen mit den Mitteln der Farbe neu entdeckt und damit im Rahmen der europäischen Kunstentwicklung oine Tat vollbracht hatten, die selbstandig und gleichwertig neben der mit ähnlichen Mitteln erreichten Neueroberung der Natur durch die franzósischen Impressionisten steht. In den rund vier Jahrzehnten, die seither vergangen sind, zehrten die Maler von diesem Erbe. Auch der Exprossionismus brachte - wenigstens in seiner Mün-

## Kameradschaft der Künstler, Minchenen e. V.

Die Gedok veranstaltet am Dienstag, den 25. Januar. $1 / 8$ Uhr abients im Festsaal des Kinstlerhauses die mit großem Erfolg fur die Rokokofestspiele in Ansbadi inszenierte Aufführung

## Deutiches Roholso

mit Goethes Schäferspiel, Die Laune des Verliebten ${ }^{\text {², Musik von Haydn, und }}$ Mozarts "Kleine Nachtmusik" als Tanzspiel von Senta Maria.
Inszenierung Senta Maria. Wortregic Bozeaa Ennst. musikalische Leitung HermaStudeny.
Eintritt für Mitglieder der Gedok und der Kameradschaft M. 1.-, Gäste M. 2.-
chener Ausprägung - nichts entscheidend Neues, da er im wosentilichen nur eine Uberstaigerung der durch den Impressionismus gewonnenen Farbigkeit darstellto. Das Epigonentum in dor Malerel kann aber nicht dadurch überwunden werden, dah man sich mit bewußt scharfer Wendung von den Errungenschafton des letzten historisch gewachsenen Stiles abkehrt, um dafür irgend eine weiter zurückliegende Epoche nachzuahmen. Nur wer die Ver. gangenheit als notwendig bejaht, kann Zukunftiges schaffen. Wir sehen daher in der Malerei unserer Tage uberall da Ansatize zu einem in die Zukunft weisenden Stil, wo die impressionistische Farbigkeit nicht verleugnet, sondern in den Dienst einer klaren und großon Form gestellt wird. Konzentrierung der Form ohne Aufgabe der forbigen Ausdrucksmöglich. keiten, wie sie uns der Impressionismus lehite: dies scheint uns ein wesentliches Kennzeichen aller jungen, d. h. zukunftsträchtigen Malerei. Daß diese Auffassung von vielen Jungen geteilt wird, ist eine der erfreulichsten Erfahrungen, die man aus der Schau Junges Schaffen" mitnehmen kann. Walter Talmon-Gios

## Kleine Nachrichten

Lulse Kriegoof spielt am Sonntag, den 20.1 nachmittogs 4 Uhr im Herkulessaal Kiavierstucke von Bach, Schumanin. Beothoven und Chopia.

Stindige Kunstaussfellurg der Kamoradschaft.
In Nr. 5 tallten wir lirtumilich mit, das man als Zwischonausslellung eine Sondorschay Regensburger Kunstier veranstalie. Tatsachlich wird in der Stlindigen Kunstausstellung demnaichst elne Aussfollung Yon Regensburger Kunstlern statifinden. Yorher wird abor oino Iwlichenausstellung von Munchener KUnstlern veranstaltet, zu dor bis zuen 25 . Januar im Sokreteriat der Sidndigen Kunst-
austollung: eingollefert werden kann.


RichardKneoht


Mas Heil!

## DIE FILMDIVA

Von Maria Z erer. Steinmüller

In der brutwarmen Backstube der Feinbackerei Emsberger lehnte während oinor Arbeitspause der achtzehnjährige Geselle Willi am Backtrog, mager und schlacksig, die Beine üboreinandergeschlagen und die Rechte napoleanisch im Schürzenlaiz. Um inn standen die drei weiblichen Angestellten des Geschaftes, und er orzahite den aufmerksam Zuhörenden von dem teinen jungen Madchen, das er im Park kennengelernt hatte. Es war schwarzge lockt, hatte wunderbar nach Flieder gerochen und ihm gestanden, das es, ganz gewiB, die berühmte Filmdiva X sei und nächstens nach Amerika fahre. Es hatte an Schönheit jedes weibliche Wosen ubertroffen, das or bisher geschen.
Willis haselnußrunde braune Augen glänz. ton während der schillernden Erzăhlung Gleich seinen Zuhörerinnen im Bann der Furcht, von Herrn Emsberger bei der Unterhaltung mitten im Werktag ertappt zu werden, redete er gedämpft, doch mit sichtbarem Schwung, und dle braune Haarwelle ouf seinem Scheitel wippte. Und er heimste das unverwässerte Staunen des noch kind: haften, naiven Lehrmädchens Anna ein; glaubig bewundernd schaute es zu ihm auf, mit offenem Mund, während es don Zeigefinger verstohlen bis zum dritten Gilod in dle große Telgrehussol rauchte.

Willi fügte triumphierend seiner Schilderung noch zarte Verzierungen an, gleichsam locker aus dem Handgelenk, wie er töglich beim Tortenguß mit künstlerischem Sinn die Schaumspritzo über das Gebäck hinführte. Die flotte Verkăuferin Frieda aber verdroß ihn. Fünf Jahre ätter als er, wollte sie ihn stets bemuttern, und das konnte or nicht vertragen. Mit geringschätzigem Mitleid zog sie die hübschen Augenbraven hoch, und zupfte an ihrer Blusen-
schleite. Sie wippte mit den Fußspitzen, und erlaubte sich die schnippische Bemerkung: „Und du Dummian glaubst wirklich den Schwindel, den dit ein mutwilliges, fremdes Ding vorgemacht hat, das du angehimmelt hast?'
Erhaben schaute Willi an ihr vorbel aut das gutgeratene Gezack eines frischen Baumkuchens.
"Du host Ja den Größenwahn", spottete Frieda weiter, "glaubst du denn, dab eine grobe Filmschauspielerin sich mit einem solchen Teigpinsel abgibt?"
Diese Worte schmalerten wohl das Ansehen seines mit Liebe erwöhlten Berufes, vermochten aber nicht, die Glorie um die neue Froundin zu trúben. Die Zorniote schob ihm in das Gesicht. Uberzeugt und drohend stellte er fest: "Frieda - Sie sind oine Ganst Sio ungebildetes Geschöpt. Sie -" Er fand keinen Vergleich mehr und nun fuhren sie auseinander, weil Herrn Emsbergers Schritte zu horen waren.

W/ahrend der Arbeit rechnete Willi immer wieder aus, daß noch vier Tage bis zum nächsten Stelldichein verstreichen mubten. Bemüht, einen jeden Tag schnell herumzubringen und der ersehnten Stunde näherzurucken, arbeitete or voll Eifer. Er uberlegte, ob er die dünne Bartspur über der Lippe dunkler tönen solle, denn daß er zu jung aussah, sagte ihm nicht nur die boshafte Frieda, sondern auch der Spiegel.
Endlich war der Sonntag da. Sorgfaltig angezogen ging or aus dem Hauso, saB zur fesigesetzten Zeit ouf der Parkbank, und harrte. Friedas Gespött konnte ihn nicht mehr wurmen, er freute sich darauf, ihr am nächsten Tag ihren Irrtum zu beweisen und glaubte, es müsse doch etwas Besonderes an ihm sein, weil eine große Künstlerin sich mit ihm abgab.
Es ging bereits drel Viertelstunden uber die fostgesetzte Frist. In Herrn Emsbergers Backstube hatte er aus bestem Material heimlich ein Schokoladenherz gegossen; er fühlte vorsichtig in die Tasche, ob es noch unbeschädigt sei. Angestrengt spähte er die Strabe entlang nach einem zartgelben Kieid und dem weißen Hütchen auf schwarzen locken, Schlleßlich tiel ihm ein, daß cine Filmdiva gewis jedesmal ein anderes Kleid trägt, wie auch ouf der Leinwand im Kino. So schaute er allen Mädchen entgegen, die die Gestalt der Erwarteten und dunkles Haar hatten. Doch es verrann eine halbe Stunde um die andere. Er legte sich zurocht, das eine groBe Schauspielerin viel zu tun hat und gewiB nicht immer weg kann wie sie will und daB sie seine Adresso nicht wubto, wio er nicht die ihre.

Nach dreistündigem Watten ging Willi

müde und niedergedrückt heim. Unglückllch und einsam hockto er lange im Finstern in der Backstubo. Er konnte os nicht glauben, einfach treulos im Stich gelassen zu sein, sondern rettete sich immer mehr in die Vermutung, daß sie vor der Zeit hatte nach Amerika reisen müssen.
Das war hart. Aber es tröstete ihn.
, Ich hab es ja gleich gewubt, du dummer Mensch", spottete Frieda am nächsten Morgon, „falit er tatsächlich ouf so ein Geflunker herein!"
Aber Willi hatte eine feste Uberzeugung in den runden Augen, als er stolz beharrte: Und sie ist doch eine Filmdival Eine Künstlerin kann eben nicht liobon wie sie will! Es ist für sie kein leichtes Los, daB sie fort mubtel" Die hemmungslose Bewunderung im Blick des Lehrmadichens tat ihm so wohi, daß er mit einer großzügigen Geste das Schokoladeherz aus der Tasche hob, und es der Leckermäuligen schenkte, die ja noch keine Ahnung von der Liebe, den Sorgen und Seelenkampfen eines jungen Mannes hatte. Aber sie war hübsch, und in zwel oder drei Jahren - wenn sio orwachsener war, konnte er gewib an einem Sonntag mit ihr spazieren gehen, ohne mit ihr ausgelacht zu werden. Ihrer Einwilligung schon jetzt gewiB, seufzte or vielsagend: .Ja, ja, Annal -" kehrte vorläufig den Mädchen in der Backstube den Rucken und setzte die Teigmaschine in Bewegung.
Und er malte sich aus, wie er einst als alter Mann seinen erwachsenen Kindern erzählen könne, daß man nicht immer bekornme, was man wolle und dab er eine wirkliche Filmdiva geliebt habe.


## Werke

## Zeitschriften

Kataloge
Graph. faunftanftalt m. 5duiti
mūnçen, fietonfic. 8-10, Telefon 20763


LudwigAngerer
.. Achtpfund, Ede. det de mir det Dings nich am Been klebst! Id soll mir morjen inde Kaserne stellen und nich inde Charitél"

## Pianosund Flügel

ned aad cebrauch, Aut Werach Teliallung, rehr pemisent bol PIANO-SCHERNER, Dienerstr. 22/II, seg. d liskerler


## HORST STOBBE

Bücherstube / München / Ritter.v.e-Epp-Pictz B
Moderne Buchkunst und Graphik
von Menzel bis zur Gegenwort
Kotalog auf Wunsch kostenfrei

Alles für des Konstruktionsbüro
ZEICHENBEDARF Otto Schiller
München, Brienner Str. 34, Tel. 57650


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

Münchens


Werthtätten fir
 ju Miñden
Telafon 52852
prielmayerfit. 12

# A. Stuckenberger 

## Kleider $\cdot$ Pelze

## München

Maximiliansplatz 11, Telefon 597256


# Taschenspieler 

Von Heinrich Riedel
Der große Zauberkünstler und Taschenspieler Bassaro stand im Frack auf dor hellerleuchteten Varieté-Bühne, blendend, ein Mann von wahrhaft zauberhaftem Scharm.
In dom ziemlich großen Saal saB Kopf an Kopf das Publikum, und viele standen sogar noch in den Gängen.
Der Zauberer streifte einen Armel etwas zurück und zeigte out der flachen Hand eine goldene, glitzernde Taschenuhr. ,Ich werde jetzt dlese Uhr vor inren Augon verschwinden lassen und sie dann einem der Herren aus der Tasche ziehen. Blite passen sie aufl'
Alles hielt den Atem an und starte gebannt auf das edel funkelnde Gehäuse auf seiner Hand. Die Uhr lag immer noch da. Aut einmal ein ganz leichtes Erzittern der fiand; oder war es nur ein Augenflimmern? Und die Uhr war weg - wie in nichts aufgelost. Es war unhoimlich.
Bassaro lachelte und stieg die kleine Treppe hinunter in den Saal, prüfend durch die Reihon blickend.
Nun besteht Ja der Witz des Wiederhervarbringens der Uhr nicht etwa darin, dab der Künstlor irgendeinen Helfor gemiete: hätte, der mit einer gleichen Uhr in der Tasche unter dem Publikum auf ihn warte. Solche plumpe Bauernfangertricks lasson sich die Meister vom Fach nicht zuschulden kommen. Vielmehr wird dle Uhr beim Hineintassen in die Tasche der auserkorenon beliebigen Person in jene hineinpraktiziert. Das muß̉ allerdings gelernt sein; sogar sehr.
Bassaro suchte nicht alizu lange. Ihm war es gloichgültig, wem er seine Uhr aus der Tasche zog.
Et nahm sich darum bald einen im Seitengang stehenden Mann in mittleren Johren aufs Korn; schmalen Gesichts, schwarz, schlank, mit verschleiertem Blick. Warum gorade diesen, wubte er nicht. Wer es vielleicht ein ähnliches unbewuBtes Gefühl der Felndschaft wio das zwischen dom gezàhmten Hund und dem Wolf?
"Gestatten Sle, daB Ich Ihnen in die rechte Rocktasche fassel Sle haben die Uhr", sagte Bassaro liebenswürdig.
"lck nlckt haben die Uhrl Ooohl", rief
der schlanke schwarze Mann und hob abwehrend die Hände. "Hab' keine lust. Suchon wo andors Irre Uhr bittá!"
.Ich kann sie doch nicht wo anders suchen, wenn Sie sie habenl" bemerkte Bassaro, der sich dom Publikum gegenuber ja auf don berreffenden Herrn testgelegt hatte. Es war ihm auch in seiner ganzen Laufbahn noch nicht vorgekommen, daB slich jemand weigorte, sich von ihm auf
Nieges. lived

Don 2itbert zabenbauct

Boa Kúfterl is mebr toad), Der Kaud freigt ferzengrad, Die Sduwalm fan unterm Dad), Die 3 aam frebn máuferlfaot. (Feb mad) sie dugeel 3ua Hatb idhlaf, bu summer 3ua!

21 5ets is auf ber Wiag'n, (Trof̂mathti, rot und idjón; Dos jollft ou felber triag'n, Ka' Eannit im Geb'n ido' b'ftebn! Web Búabei, geb iei g'idecit Uno folaf: TVas is benn beit?

3lau g'iredelt is bei' 3ett lino blau is aa bic Erell. Dersiag oei' ळojfferl net, Du braudyt as (id) ' bic zwei! Bloan's Drecteel, seab of um linb jकlaf, funt mirb's mic $3^{\prime}$ bumm!

Felb is bei' Edripperl 5aar Who gelb is umjer Rorn. Dei' Sorg miro's Tag und Jabr, Biff su a Bauer moc'n. Est is's mi'm Singa g'nua! So - idflaf nur - Liaber Sua!
der Suche nach der Uhr in die Tasche tassen zu lassen.
"Rühren Sie mirt nickt on "" rief der Unbekannte wieder. "Sle habe nickts su suche in meine Tasch."
"Mein Herr", sagto Bassaro höflich, aber einigermaßen bestimmt, ,meine Uhr war eine schwere, echt goldene Herrenuhr. Kostete 250 Mark. Dio Horrschaften worden denken, Sie möchten sie mit nach Hause nehmen. Denn Sie haben sie. Hier in der rechten Rocktaschel"- Er wies direkt darouf hin. -MMan sieht ja, wie sich der Stoff von ihr bauscht. Also darf ich bitten?"
,Ick habe nickt I rre Uhrl Wenn Sie mitr fasse in die Tasch, bekomme Sie was auf die Fingker!"
Dos Publikum zeigte sich von dieser wenig akademischen Disputation teilweise peinlich berührt, teils angenehm erheitert.
Bassaro begriff, daß er handeln müsse, wenn er sich nicht lacherlich machen wollte. Blitzschnell griff er in die halb offenstehende Rocktasche des schwarzen Herm und zog seine Uhr heraus.
Aber dann fuhr er noch einmal hinein. Seine sehr empfindlichen und erfahrenen Finger hatten was gefühlt. Mit dem nächsten Grift holte or gleich drei goldene Uhren heraus, mit abgeschnittenen Ketten, und hielt sie dem verdutzten Besitzer, aber nicht Eigentumer, unter die Nase. Dann klopfte er ihm auf die linke Rocktasche. Da klimperte es metallisch.
Der schmalo Herr machte ohne ein Wort zu sagen einen Satz und suchte den ihn umgebenden Menschenring zu durchbrechen. Es gelang inm nicht. Man hatte schnell begriffen und jetzt ertönten bereits die überraschten und empörten Rufe jener Herren, denen inre Uhr fehlite...

## Liebe Jugend I

Ein Wirt stand im Verdachte, dab er des öfteren Wasser in Wein verwandelte. Eines Tages sah ihn ein Spaßvogel eine Kanne Wasser in den Keller tragen. Er schreit aus vollem Halso: "Fouer, Fouer, es brennt." Als einige leute kamen und fragien, wo denn das feuer wäre, da man nichis davon sah, meinte er seelenruhig: „Im Keller beim Wirt, denn ich sah thn soeben Wasser hinabtragen..."

 soif 1890 glānzond bewährtes Haar. wosser, 2 Mark, bei S. Steinbacher, Rumfordstrabe 7, Laden
Die . Jurendut
wirbe fïf Sie!
filtefles 5pejialgefमäat für Eoufmafonen! Eine Mafde . . 20 Dfa. Ane Mafige
Anfor Dear 60 Dfg. 9. Faltermeier 3. Faltermeier mangice. pettembera. frases, frentuf 11745 Detifれes 6rfädt


## 

Beatchen Sife sich butr.

## bel Ihren Eiakauten,

 auf die .Jagend"

Pelz-Spezialgeschäft Mermann Classsen Wischen, Runtordstr. $38^{\prime} / 4$, Telofon 296092 Empfishlt sich für sorgfäitigste
Umarbeitung Ihrer Pelr Gardorobe



Karl Rotil
Lwanzig Jahre lang hab ich mit meiner Frau Krieg gefîhrt, weil sic Vegetarierin ist. Jetzt haben wir Frieden geschlossen. Jetat kriegt sie meine Küsmarken und ich krieg ihre Fleisdikarte."

## Liebe Jugend!

## Schadenfreude

Dos Vaters Auto ist stillgologt wordon. Meint der kleine Heinz schadenfroh:

Siehste, nu muBte ooch uff Roller umlemenl" Beyo

## Dor zweito Bochor

Die Patienten in Franzensbad hatten sich einstimmig über Dr. Spindl, den seinerzeit beruhmten osterreichischen Arz1, beklagt.
"Was paßt thnen nicht an lhm?" fragte ein Patient, der eben angekommen war, soinon Zimmernachbarn.

Der Arzt hat seinen Kopf immer ganz wo anders", seutzie der, "das ist ja schon der Gipfolpunkt der Zerstreutheit, was man sich da bieten lassen muß1"
"Ja wieso denn?"
,Also horen Sie! Fragte mich da Doktor Spindl neulich, wie mir der Brunnen bekäme. Darauf meinte ich ganz ehrlich: Ich bin nicht entzückt, weil ich nach dem ersten Becher Ubelkeit und Herzbeschwerden bekomme. Er hört kaum hin, trotzdem erkundigt et sich, wie mir der zweite Becher

## Verlangen Sie

Prof. IDoerner MALLEINEN
aus der Mänchener Malleinenfabrik


DR. HANS RAFF vormals A. Schutzmana

Fa betieten e. alle Fardgesdialto

Freiblelbendes Angebot:
Brioger, Dat Geazebild. Mil 195 A 4 k ., Fhilleder ( $\because(-)$ N. $5 .-$
 N. N:

Porto M. - 40 . Postscheck; 47403 Minchen Antiquariat Argust Spath, Macten 2, Theresibnstrafe 18

## Minzenhandlung Dtto Helbing Mathf.

Inh. Kari Kreß
München 26, Plinganeeretralo 132 a
Ankauf, Auktionen , Verkouf

## Baverische Hofkunsthandlung GEORG STUFFLER - Inh.I ANNA MICHELS

Gemälde, Radierungen, Holzschnitte
München, Ausstellungsrāvme: Maximillansplatz 20
Fernruf 13295
Neben Park-Hotal
Mal- u. Zeichenschule „Die Form"
Bildende Kunst, Zelcanee, Malerol is Jeder Anwendang, auch Qebrauchscraphif usd Modertichnen, Aboadakt, Sonatagakurse,
Lindschaftskirse. Lebrither, Honorar slehe Eandschaitskise. Leariather. Honorar slehe

 Teleton 34945 . Gerrande! 1025.

## Graphik - Handzeidnuungen - Kunstbūder

Kunstantiquariat ED. WALZ München 13 Amalienstr. 38
Katalog bitue zu veriangen

## Wiener Munstuersteigerungshaus

A. Weinmillex, Wien I, Rotenhurmstr. 14, Fermiuf B2d-208

## Munstauktionen / Ausstellungen

Ubernahme ganzer Sammlungen und wertvoiter Einzeltfucke: Gemaldo alter und neuer Meister, Antiquitžten, Möbel, Plastik, Tapplasetien und Tepplche, Manzea, Medaillen, Graphik, Bucher, Handschriften usw.

## DIE <br> PIPERIRTCKI

Origialgsircue farbige Wiedergaben van Melsterwerken der Malerel Verlangen Sie Prospekt vom Variag DIE PIPERDRECKX Verlage:GmbH., Manchen, Georgenstr. 15



Karl Roth
Sie habens jut, Madamken.*
"Wieso hab idks jut?"
.Den janzen Tag in Gerudh von die Kastanien, immer warme Beene und dat Geld vadienen Sie sidh mit Umrihhren:"
bekomme. Etwas besserl" sagte ich ehrlich. Na, meinte er darauf, da lassen Sle doch nächstens einfach den ersten Becher weg |"

## Zuviel verlangt

Die zwei Buben vor mir sind in regstem Spiel, Sie sitzen in einem, „pfundigen Rennwagen" - der in Wirklichkeit ein zweisitziger Spieltreter ist.
"Gib Gas!", befiehlt der Größere. Der Kleinere scheint nicht darauf zu reagieren.
"Geh weida, gib Gas!" fordert inn der andere nochmals auf. Nun sehe ich, wie sich der Kleinere plagt. Er bekommt einen hochroten Kopf - und endlich gesteht er, nachdem or abormals zum Gasgeben ermahnt worden ist:
,Ja woabt, so auf Kommando kann I dees net allerweil!"
te

## Nach Weihnachten

,Na, haben die Mănner noch immer den Skatabend bei Ihnen?"

Ach, wissen Sie, seitdem mein Willi die Soldaten hat, spielen sie nur noch damitl"

Beye

## Minchener hunstuersteigerungshaus

## adolf weinmoiler

KUNSTAUKTIONEN AUSSTELLUNGEN
Obernchme ganzer Sammlungen und wartvoller Einzelstücke: Gemälde alter und neuer Meister, Antiquitãten, Möbal, Plostik, Tapisserien und Teppiche, Münzen, Mndailen, Graphik, Büchor, Handschriften usw.
MONGHEN, ODEONSPLATZ A
leuchtonberg-Palcis , Fernruf: 22962 und 51616


Peinlich ists, im Kessel sitzen, ringsherum der Treiber Schar. Wenn der Jager Flinten blitzen, ists zu spät für den Notar.

Einen Kohikopf zu vererben, denkt der brave Mummelmann. Aber warum denn gleich sterben, wenn man noch entwischen kann.

Has! Has! Hasl - Horr Doktor, schießen!
Schußl - Verdammt, der Treiber fallt.
Somit scheint es klar bewiesen:
Mutigen gehört die Welt!


[^0]:    Uises Titelbidd: Herkales als Kind.

