7
UL
$G$
$E$
$N$
$D$

MUNCHEN1940 NR. $5 /$ STADT DER DEUTSCHEN KUNST/PREIS 40 PIENNIG


Dor Bildhaver Prof. Josoph Henso mann hat 2 u dem Film Hans Schweikents
"Befreite H8nde". der zur Zail im ganzon Roich mit großom Eitolg gozola grild und in dem Brigitto. Hornoy de Hauptrolle spielt, die Holzplastiken goschalfen.

Protessor Henselmann war gerade in Steingaden, als ihn Hans Schweikart telephonisch in seiner oberbayerischen Einsamkeit aufscheuchte. Man brauche ihn unbedingt zum Film, jawohl, grade ihn; man drehe do den Film einer Bildhauerin und er solle all die Plastiken und Schnitzereien dazu schaffen, wolche in dem Film Brigitte Horney ols werdende Bilchauerin laut Drehbuch zu schneiden habe, u, a. ihr Selbstbildnis. Honsolmann glaubto schlecht zu hören. Was habe denn ein bildender Künsiler mit einem Kinostück zu tun, or sol da wirklich ganz und gar ungeeignet. Aber Hans Schweikart ließ nicht locker: , Wir können doch in diesem Film nicht andauernd von großer Kunst reden und hinterher dem Publikum irgendeinen Kitsch zeigen. Wir brauchen künstlerisch einwandfrele Plastikon."

Darauf sind zwoi Filmleute schnurstraks nach Steingaden gekommen und haben ihm auselnandergesetzt, daß sie zunachst von ihm einige Tierplastikon haben müßten, so wie sie die Bildhauerin im Film in ihren ersten Versuchen schnitze. Abermals stutzte der gewissonhafte Künstler: „Ich kann doch nicht mehr Tiere schnitzen, wie sie der Anfänger macht, meine Herren. Ich kann doch nicht einen Sprung um zwanzig. dreißig Jahre zurück machent" Aber ihm fiel sein guter Schüler K a Ile n bach ein, der schon viel gearboitot, aber noch nie holzgeschnitzt hatte. Der sollte als wirklich künstlerisch begabter Anfänger diese ersten Plastiken schnitzen. Gesagt, getan. Prompt, wie es beim Film immer geht. wurde der Schüler des Meisters gleich mitengagiert. Von ihm stammen denn die Tierplastiken und sie sind so gut ausgefallen, daß Henselmann selber begeistert war und Brigitte Horney sie allesamt mit nach Berlin in ihre Wohnung genommen hat.

Henselmann umschlichen noch immer Bedenken. Unterschied sich seine Welt nicht in allem von der des Films? Doch eines Tages wurde er einfach hinausgeholt nach Geiselgasteig. Er sollte jetzt sein "Modell" Brigitto Horney, kennen lernen. Zum ersten Male in seinem Leben sieht er filmen. Denn er kommt gerade an, wie man mit der Horney eine Szene dreht. Er sieht sie filmgerecht und im grellen Licht der Jupiterlampen, und er entdeckt, daß der Schmink. kasten der Friseuse bel der Atelierphotographie eine erhebliche Rolle spielt. Wird er sie modellieren können, fragt ihn dio Hornoy und Henselmann meint im heiteren Schwäbisch: "I mueß halt emal schaue was drunte ischt unter dr Farb." Da lacht Brigitte hellauf. Der Bann ist gebrochen, Künstler und Diva verstehen sich.

Brigitte Horney wurde tăglicher Gast in der Münchenor Akademie fur angewandte Kunst. Das war notürlich immer eine kleine Sensation. Soviel Modelle das Haus an der Luisenstraße schon gosehon hatte - ein Filmstar war bisher noch nicht ein- und ausgegangen. Und Professor Henselmann freute die Arbeit von Sitzung zu Sitzung mehr. Denn so sohr alles beim Film eilt, so sehr einer den andern treibt - Brigitte

3. Heuscionasu
hatte Geduld. Sie sah nio nach der Uhr, nie wurde sie des Sitzens müdz. Nein, Brigitte saß stundenlang ruhig auf dem Stuhl und folgte mit Interesse der Arbeit des Künstlers, der aus der Klotzigen Holzsäule einer alten Weinpresse alla Tago doutlicher ihr Ebenbild herausschnitt.

Auch den kleinen ,Jens" des Films, in natura Hänschen Pfaff aus Berlin, hatte Henselmann in Holz zu schnitzen. Das füntjährige Hänschen, mit reinstem Spreewasser getauft, machte dem Meister die Arbeit schon schwerer als dio große Brigitte. Kei-


Ais dian Pfite "Befrete Hande" J. If cavclima in a
ne Minute hielt er sich still. Er führte das Wort und entwickelte bald regelrechte Staralluren, Man schnitt inn in Holz, man fuhr ihn mit dem Auto herum, man leuchtete ihn an und photographierte ihn mit gigantischen Apparaten. Hanschen fühle sich bald als bedeutende Personlichkeit und trat dementsprechend auf. Als einmal dor Wagon nicht ganz ans Haus herankommen konnte und Mutti mit Hänschen uber die Straße gehen wollte, um dort einzusteigen, winkte er entschieden ab. "Soll mal vorfahren", befahl er - und wartete. Von dem Mann da, dessentwegen er so viele Stunden soines Lobens in einem unsympathisch ruhigen und feierlichen Raum verbiingen muBte, verabschiedete er sich dennoch loutselig: ,"Wonn du nach Balin kommst, dann fahrste die Aujustenstrabe lank, da haliste, steigste aus, gehst uber vier Treppen hoch -ick bin abor so moistens uf de Straße."

Bel dieser Filmerei wird viel mehr gearbeitet, als ich geglaubt hab", gesteht Professor Henselmann. "Wie fleibig diese Horney is!! Unter uns gesagt, ich hab mir das eigentlich leichter vorgestellt. Mohr so als Spielerei. Und ich hab wieder einmal den alten Satz bestătigt gefunden: Man soll uber nichts urteilen, was man nicht geschen hat."

Kristl

## Hinter der weißen Leinwand

## Entthronter Ben Akiba

Als Hans Albers, der jetzt in dem Tobis-Film "Percy aut Abwegen" spielt. junger Anfänger war, herrschte natürlich im letzten Monatsdrittel orschreckende Ebbe im Geldbeutel.
Eines Tages kam Hans in schlechtester Stimmung zur Probe, und jeder mußte ihm ansehen, daB irgend etwas schiefgegangen war. Der Charakterkomiker klopfte ihm ermunternd aut die Schulter und sagte philosophisch: „Rege dich doch nicht auf, es ist allos schon dagewesen.
"Quatsch", wehrte Hans unwirsch ab, ,dos ist es ja eben! Der Geldbriefträger ist noch nicht dagewesen.
sch.

## Stoßseufzer eines Regisseurs

Es wat draußen in Johannisthal bei Borlin, wo die Tobis ihre großen Ateliers hat. Verhoeven inszenierte den Tobis.FIlm "Aus erster Ehe", in dem Franziska Kinz die Hauptrolle spielt. Oft der Filmhandlung war ein Bierzelt aut einem bayrischen Volksfest. Dle Kamera nahm einen Tisch aufs Korn, hinter dem ein Fenster den Blick nach draußen freigab. Nach vielen Proben hatten alle Darsteller erfabt, wie ihr Regisseur die Szeno gespielt haben wollte. Die Aufnahme konnte gemacht werden. Da meinte Paul Verhoeven: "Alles in Ordnung! Wenn man nur don Baum vor dem Fenster noch ein bißchen lebendiger machen könnte!" Kaum war dieser Wunsch ausgesprochen, da bewegte sich das schlanke Bäumchen auch schon wie von Geisterhand und die Blätter schienen vom Sommerwind bewegt zu rascheln - die allezeit bereite "Bühne". Gleich darauf entrang sich der Brust des schwer geprüften Regisseurs - Regisseure sind immor schwer geprüft, wenn es sich nicht gerade um eine erfolgreiche Premiere handelt - dieser Seufzer: "Ach, wenn man doch alle Mitwirkenden immer so leicht lebendig machen könnte, wie diesen Baum!"


AUS DEMFILM „BEFREITEHÄNDE"

## ernstkammerer, LENBACH, DER KONIGLICHE MALER

Ja, damals waren die Maler noch Kavaliere und große Herren, erzählen die alten Münchner, die ihn gekannt haben. Es mag wohl so gewosen soin, wie sie sagen, daß der große Mann mit dem breitkrempigen Malerhut, mit der in die Stirn fallenden Locke, mit der woißen Krawatte jedem Kind bekannt war, daß man ihn ehrfürchtig und zugeneigt grüßte. Vielleicht hat das noch in unsoro Tage horübergoschlüpfte Gerücht nicht ganz unrecht, das wissen will, der Prinzregent Luitpold sei ein wenig eifersuchtig auf den Mann mit dem Malerhut gewesen, beinahe wie auf einen Gegenregenten, well er selbst, der Prinzregent von Bayern, nicht ehrfurchtiger und nicht zugeneigter gegrußt wurde von seinen Untertanen als der Mann mit dem Malerhut.

Der grobe Mann mit der in die Stirn fallenden Lacke und der weißen Krawatte wußte es, daß sein Malerhut wert war wie oine Krone. „Sagen Sio nicht Professor zu mir", sagte er zu jemand, der ihm mit der Titulatur liebedienern wollte, sagen Sie moinen Namon. Profossoren gibt's viele, Lenbach gibt's nur einen."

Ist das schon Ubermut oder ist es noch legitimes Selbstbewußtsein? Man spricht in der Künstlergesellschaft Allotria von den Jahren 1878 bis 1904, von den Jahren der Präsidentschaft Lenbachs wie von der Regierungszeit eines Fürsten. Es ist nieht so, daß sich die Allotria Uubermütig ein staatsähnliches Gebilde dunkte und daB Lenbach ubermütig die Gebärde der Hoheit aufnahm. Nein, Lenbach war in der Tat oin Regont, oin Regent von seinen eigenen Gnaden, von Gnaden seiner Kunst, von Gnaden der aufklärerischen, demokratischon Zeit, die in ihm eines ihrer letzten Glanzstuicke hervorbrachte. Er war auch Regent von Gnaden der Stadt München und des altbayerischen Wesens. Wer weik, ob man anderswo sein Regiment der Kunst ernst genammen, angenommen und geliebt hatte. In München hat man ihn zu seiner Zeit gegrüßt, daß der alte Prinzregent eifersiuchtig wurde, und heute gibt es eino Aft Lenbachsage

enhach
in München, die auf seinen Namen die Großartigkeiten der Münchner Künstlergeschichte häuft.
Das Leben Lenbachs beginnt wie die Romane von den tapferen armen Knaben, die es durch Fleiß und Ausdouer zu etwas bringen. Am 13. Dezember 1836 wurde or in der bayerischen Kleinstadt Schrobenhausen geboren. Sein Vater war ein Maurermeister. Franz Lenbach wurde auf die Polytechnische Schule nach Augsburg geschickt. Aber das fiel den Eltern nicht leicht. Zehn Gulden konnten sle ihm für den Unterhalt geben. Jede Ausgabe wurde in ein Notizbüchlein eingetragen. 13 Kreuzerlein Kostete das Mittagessen. 5 Kreuzerlein und manchmal 6 Kreuzerlein kostete das Abendessen. Kohle, Bleistift, Papier, Pinsel, Kreide, Farbe kosteten mehr als Nahrung und Wohnung, Lenbach muß wie ein Besessener gearbeitet haben. Sechzehnjahrig ging er nach München und verdiente sich sein Brot solbst. Er hat später oft erzählt, daß er als barfüßiger Bauernbub zu FUB von Schrobenhausen nach München kam. Das war wenigo Jahre nach der Zeit, die Gottfried Keller in seinem "Grünen Heinrich" beschreibt, und wie der kleine Heinrich Lee fand Lenbach sein Auskommen, indem er Fahnenstangen, Schilder, Schüzenscheiben, Glastafein und Votivbilder malte. Er hatte sich vorgenommen, jeden Tag einen Gulden zu verdienen. Wenn er für ein Votivbild eine Person zu porträtieren hatto, so kostete das einen Gulden. Unvergeßlich blieb ihm eine Votivtafel, die er für den Weichselbauern zu Altenfurt zu malen hatte. Die Familie des Weichselbavern, die auf dem Votivbild darzustellen war, brachte mit ihren vierzehn Köpfon viorzehn Gulden auf einen Schlag.

Als er sich mit seinem ersten Bild in den Kunstverein wagle, ging es, wie es gehen muß. Die Kritik war entsetzt uber don rohen Naturalismus der kleinen Studie "Landleute fluchten sich vor einem drohenden Unwetter in eine Kapelle". Trotzdem fand sich ein Käufer. Lenbach erhielt 450 Guiden. Da ihm gleichzeitig ein Stipendium von 500 Gulden zugesprochon wurde, war er ein reicher junger Mann. Er ging als Schüler Pilotys nach Italien. Als or wiederkam, gab inm Grat Schack die Aufträge, mit denen er sich durchsetzte. Die Bauernbubenzeit war vorbei

Rasch erwarbon ihm seine Portrats den Rang des ersten Mannes in der Münchner Malerel. Zeitlebens hat Fritz August Kaulbach vorsucht, Lenbach zu uberbieten. Aber es ist ihm nicht geglückt. Er war nie mehr als "auch ein groBer Maler", und dab er einmal für ein amerikanisches Familienporträt, das drei Bilder umfaßte, 450000 Mark bekam, das zeigte nur, wie man mit der Malerel märchenhaft verdienen konnte, selbst wonn man nicht Lenbach war. Aber Fritz August Kaulbach wußte zu unterliegen und dabei mit Lenbach befroundet zu bleiben. Wilhelm Trubnef dagegen kannte den Anspruch auf Ehre, den seine Malerei machen durfte, und konnte es nicht verwinden, daß ihn die zeitgenössischen Kunstgeschichten nicht einmal nannten, indes sie dem Lenbach huldigten.
Lenbach nahm es hin, daß er der Erste war. Er tat nichts dazu und nichts dagegen. Er sorgte nur, daß sein Regiment frohlich und festlich war.

Jetzt schrieb -er das Geld nicht mehr kreuzerleinweise ins Notizbuch, jetzt strömten Hunderte und Tausende durch seine Hände. Er tat, was der Märchenmann tun muß, wenn er zu Geld gekommen ist.

Er schenkte. Er schenkte nach Kunstierlaune, und die Künstlerlaune war nichts anderes als eine Lust, uber die Malerei hinaus, Dinge in die Welt eintreten zu las. sen, die vorher nicht da waren.
"Seinem lleben Schrobenhausen", wie er die Goburtsstadt landesväterlich nannte, schenkte er Zehntausende für den Umbau des Rathauses, Tausende für wohltätige Gelogenheiton. In dio Post in Schrobenhausen kamen einmal die Krankenschwestern und dankten ihm in wohl. gesetzter Rede für Zuwendungen. Er sagte: Was habt Ihr doch für eine schòne Tracht"" - und verteilte Geld unter sie. Er verteilte Geld als Sühne dafür, daß at die Schönheit empfand.
Ein Dlener erzählte ihm in München, daß der Kunde, dem ein Bild zu bringen war selbst die Tür geöffnet hatte. „Da wird's ein gutes Trinkgeld gegeben haben" sagte Lenbach. Der Diener schuttelte den Kopf. Er hatte nichts bekommen. "Was so ein Schundnickel?" rief Lenbach und drückte seinem eigenen Diener einen groBen Schein in die Hand. Wenn ihm Kinder auf der Straße gefielen, beschenkte er sie. Und so redeten die Leute von ihm als ob die Sterntaler fielen, wo or war, und die Gymnasialprofessoren sagten, daß er Gold auf Munchen regnen lasse wie Jupiter auf die Danae.

Dabei war er nicht konventionell geworden. Die Zeit war seit hundert Jahren vorbei, in der man einen sozialen Aut stieg mit einem Rückzug aus der Sozietat mit Voreinsamung und etwa mit Eintritt in eine übergeordnete Kaste begleitete. Die Welt war demokratisch geworden. Die alte Bavernstadt München konnte da leicht aine Weltstadt sein. Und der Bauernsohn Lenbach war mitten in der bäuerischen Stadt der Bauernkönig der Feste und des lustigen Lobens. Er bliob boi soinor baye rischen Mundart und bei der bayerischen Grobhelt.

Ein Berliner Hofmaier sagte in de Allotria: "Von Rembrandt hält man bei uns nicht so sehr viel." - "In Feldmoching ac



Brituc
net", sagte Lenbach. Ein Fürst beklagte sich, dab er von Lenbach nicht ähnlich genug porträtiert sel. .Sind's froh, Durchlaucht", sagte Lenbach. Ein anderer häßlicher Mensch war auch auf dem Portrat so häßlich, daß Lenbach sagte: „Den hab' ich todich 'troffen." Von einem Maler sagto Lenbach oinmal: "Er ist halt oin Rindvieh." Der Maler stellte Lenbach zur Rede. Lenbach zog sich aus der Peinlichkeit: "Wie können $\mathrm{S}^{\prime}$ glaub'n, daß ih so was von Ihnen sag'; a jeder in München welb doch, was ich von Ihnen halt'l" Als Lenbach wieder einmal baute, wolite ein Architekt ihn über seine Pläne aushorchen. ,Wie werden Sie's machen?" fragte er. "Mit einer Hypothek", erwiderte Lonbach. Er machte es nicht mit einer Hypothek. Er machte os mit seinem FleiB. Eine alte Kneipzeitung der Allotria erzählt von diesem Fleib:

> Morgens rennt or aus dem Belt Zellgowinn ist Zeifvortielb,
> Wirft sein Frukstuck in den Magen und die Kielder an dea Leib,
> Rennt mit Sturmschritt in die Werkstott, male! ohne umzuschoun,
> Poftratiert ein Dutzend Fïrsten, sechs Gelehrte und drel frou'n.
> Ronnt dann schleunigst in die Knelpe, rols: vom Leib don Uberrock,
> Und statt . Wunsch recht guten Abond" schreit er .Mach mor an Torock?

Ein Leben, das sich mäzenatisch ausbreitete, duldete keine Hindernisse. Was man brauchte, mußte kurzerhand belgebracht werden. Sein Ausspruch über das Kunstlerhaus, das er an der Stelle des ersten kleinen Heims dor Allotria baven ließ, ist bezeichnend: "Der Plafond muß schwarz und gold und rot sein. An die Wand gehören große Gobelins, wenn wit keine echten haben, kopieren wir die von Cluny in Paris, das sind die schönsten auf der Welt. Ringsherum gehört Marmor, und
wenn wit keinen haben, nehmen wir Gips und vergolden thn. Und Bilder von Tizian und Velasquez gehören hinein, die lassen wir auch kopieren. Uberhaupt viel Gold. Gold ist Gold, und Farb' ist Dreck."
Do hat man die Pracht des 19. Jahrhunderts. Der Trugschluß, daß man ein Original vervielfäligen konne und daß dio Anwesenhelt einer Kopie dem Gewicht des Originals nichts nachgeben werde, ist nicht nur als die sich ausbreitende Schätzung des Mechanischen zu losen, Nein, hier verwirklichen sich noch einmal die Gedanken der Enzyklopădisten. Daß man kopieren mußte, war nicht die Hauptsache. Das Kopieren wurde in Lenbachs stürmischen Satzen nicht so laut vernommen, wie wir es hören. Die Zeitgenossen hbiten nur, daB hohe Guter der Kunstgeschichte versammelt werden sollten. Das Kopieren war zeitüblich und war selbstverstandlich. DaB sich in Munchen ein gebautes Lexikon der Küste erheben sollte, das war eine Tat der feinen Bildung, wie man sie damals verstand. Aber die feine Bildung war so verfallen, daß sie die Einzigartigkeit, die Unersetzlichkeit, die Unwiederholbarkeit des Originals nicht mehr empfand, sie war entaristokratisiert, war demokratisiert, war mechanisiert. Gabriel von Seidl, der das Künstlerhaus baute, hatle genug Sinn für Repräsentation, um oine Gelegenheit fur Prachtentfaltung zu schaffon, in der man die Selbstaufgabe der enzyklopädischen Bildung nicht mehr so vordringlich gewahrt. Die Kopien der Skulpturen und der Gemalde wirken mehr ais Dekor denn als selbständige Mitarbeiter an der Architek. tur. Selbstaufgabo steckt auch im letzten Satz Lenbachs, in dem Satz, der das Gold uber die Farbe stellt. Das ist eine Rang. ordnung, die oinen Malor wie Trübner zur Verzweiflung gebracht hätte. Bel Lenbach hatte sie ihre Gültigkeit, insofern er die

Farbe im Schattendunkel untergehen lieB odor im Licht aut einon Ton zwischon Elfenbein und Gold erhellte. Er trug zeitlebens eine weiBe Krawatte, als wollte er die Welt uberzeugen, daB der Anzug des Mannes am würdigsten sel, wenn er vom dunklen Tuch schnurstracks zum Weiß der Wasche sich aufschwinge. Durchpilgert man die unabsehbare Reihe der Portrais, die er in seinem Haus hinter den PropyIăen aufgehängt hat, dann trifft man wieder auf den Wert, den er dem weißen Kragen beigelegt hat, auf dem sich der olfonboinerne Goldton der Gesichter wie auf einem Sockel erhebt und abhebt.

Das Haus hinter den Propylaen in München ist der Sitz eines Königlichen Malers, wie ihn sich das ausgehende 19. Jahrhundert wäumte. Zur Zeit, in der Amerika die tuchtigen Louto Millionare werden lieB, wenn sie Tag und Nacht arbeiteton und unablässig an Oil. Eisen, Gummi, Buroklammern oder Nähmaschinen dachten, spielte Europa noch einmal den holden Vorrang der Kunst aus. Wenn sie an die Spitze gekommen waren, nannten sich die Amerikaner Petroleumkönige, Autokönige, Kaugummikönige. Sie waren alle miteinander Arbeitskönige, und dieser Lenbach, der auf seine Art fleißig war wie sie, hatte von den luftigen Künsten noch einmal das europäische Königswesen, Ubor das Shakespeare einmal sagt, daß es durch Gnade mehr geziert sei als durch die Krone.

Kóniglich war der Anlaß, das Haus hinter den Propyläon zu bauen. Die Nichte des Marschalls Molike hatte dem Sohn eines Maurers ihre Hand gerelcht. Die große Komtesse und der große Maler kamen zusammen, nicht nur weil die Aufklärung den Unterschied der Stände gering achtete, sondern vor allem woil die feine Bildung den Adel der Kunst so hoch achtete.
(Fortsetzuag auf Seite 58 ]


Julias Diciz

# IM KUNSTLERHAUS AM LENBACHPLATZ KAMERADSCHAFT DER KÛNSTLER MÚNCHEN EV. 

## Heinrich Brüne

Zur Ausstollung bel GUnther Francke
Die Spatwerke bedeutender Kunstler haben immor elnen besonderen Reiz. Oft genug spricht sich in innen die Eigenart des Meisters am tlet sten aus. Dios gilt auch fur Hoinrich Bruines letzte Arbeiten, die das Graphische Kabinett Gunthor Francke, Briennerst. 51 im Januar und Februar zelgt.
Durch varschiodene Entwicklungsstufen hat sich dor houto siobzigjahrigo hindurchgerungen. Brune kam aus dem Rhoinland. Nach dem Bosuch der Kunstgewerbeschule in seinor Vatorstadt Bonn und In Hannover, nach dom Studium aut dor Münchener Akedemio wandelt der KUnstler zuerst out don Spuren telbls, Trubners und Thomas, Dann aber wáchst Heinrich Brine in die Sendung hinein, die Künstler vom Rheinland in München Immer wiedor erfullen: dutch oußerste, sinnonhafte Verfeinerung der Farb-und Formwerte hlift or die materische Uberlieferung MÜnchens und des suddeutschen Raumes weitor votantrelben. $\mathrm{Er}_{\mathrm{r}}$ wird schlleBilch auch ein entsichaidender Mittler zwischen einer poetisiaranden Maleral, zu det dio Dautschen gerne nelgen, und der Malerei des Westens, die ganz durch das Auge bestimmt ist. Helarich Brüne hat sich in unablassigem Mühen mit den graben Meistern des Westens und den europaischen Kunststromungen auselnandergesetzi, auch mit der tandschaft des Sudens, bls er - in doppelten $\operatorname{sinn}$ - die ruhende, aber nicht unbewegte Mitte zwischen seinet Goburtshelmat und der romanischen Welt in soinem Landhaus zu Oberplattenhofen bel Webling fand.
in seiner fruhen und mittieten Zeit bildete korperithe plastik in malerisch beweaten und interestanton Augenbilicken das Hauptproblem seiintorostanton Augenblicken das hauptproblern seinor Maleroi. Die spaten Werke sind dogegen
voller tytik und stellen fast ausschlieblich Stilllebon und Landschatton daf. Die Wolt erscheint aut soinon Oibildern und Aquarellen in tarbigem Schleier, der dio Konturen und Kanton dor Dinge oinhailt und lalse verwischt. Alles sammolt sich Jetzt gern in der Flache. Ein unendlicher Raum oft das Innoro cinas Waldes oder Gartens - lest das Gegensiandiliche aus Zutall und Augenblick An wundetsam bowegte und erregande Tepplche funit man sich vor Brunas spaten Bildetn eitnnert

Nicht anders ist es bei selinen grosen Fresken (Pleta in der neuen kath. Kirche zu Oberpfoffenhoten; Auforstehung in der evang. Kische in Bo-genheuser-Munchen), Das Figüliche, das Heinrich Bitue elnst fast ausschileblich beschattigt hatte. pllegt et jetzt nut noch in Zeichnungen. Aber in welchen Zeichnungen, in welchen Akfbildorn Brüne ist der Meister des beseetten Aktblldes
Die Ausstellinug uberrasch1 noch durch eine bosoncerhelt: darch kleino Hintorglasmalereion Sophia Brynes, dor Gattin das Kunstlers Nirgencwo in unserer zeit hat sich wie hiet eine volksllederhatte, naive Auttassung mit einem hoch. kultivietten Farbensinn verbuncen.

Prof Dr Ferdinand Denk

## Deutscher Rokokoabend

Als an diesem Dienstagabend in Kunstiferhaus die Klange Mozarlicher Musik verebbten und onta Mario sich nach ihrem Tanzen itrigen ein letztes Mal verbeugle, bliaben oir alle noch sitzon, in der Holfnung, dab vielleicht doch noch oin weiteres kleines Rokoko-kabinottstuckloin folgen wurde. Und es last sich uber einen gelungonen Abend nichts Schoneres sogen als dieses. Aber der Zauber war nicht meht zuruckzuruten; Haydn und Mozsrt waren verklungon, dio silber grauen Pericken verschwunden. Vor dor lleblichen Welt des Rokoko tal slch der Vorhang nicht meht out.
Zuerst hatten wir Goethes Schäferspiel ,iDie Laune dos Vorllebten" gesehen, In der dramaturglschen Fassuing dor Nymphenburger und Ansbacher Schlalsplete von Dr. Emst Leopold Stahl. Sonto Marla (Inszenierung) Bozena Ernsi (Wortragle) und Herma Studeny (Musikali: sche leitung) habon diesos kosslicho RokokoJuvel nun im Kunstlethaus zum Leuchten und Kiln. gen gebrecht. lob verdienon auch alle. dle auber diesem "Trio" mit dobol waten, olso leonote Ernst, Gabriele Roismullor, Andreas Goltrauner und Anton Graschberger forr das so frische Spiel, Rose Mario Becholen. Lulse Bracher und Charillndls (zUsammen mit Sonta Maria) fur den anmutgan Tonz, fornor Helga Puschischevoy, Liselotto Rlehtor und Kathl stuhnet, die mit ihem, Kapolimeister" in Kniehosen und Perucke Horma Studeny so gute
Muslk machien.
Dor Einladung dar Gedok als Voranstaliterin dos Abendi waren so violo getolgt, dal slch der grose Seal tast als zu kieln erwies.

## Kleine Nachrichten

Protossor Woldemar $B z i n k m a n n$ wurdo durch Gauloitor und Reichistatihalter Albert rorstor mit don Krouz von Danzig I. Klasse ausgezeichnel Protessor brinkmana hat sich um Danzig bereits for dor Ruckgliederung in das Reich verdient gemacht; in den von ihm geschaffonon Raumon welite dor fuhror aniasich seinos Einruges in Danzla Professor stinkmann konnte in Danzig dio geschichillichen Ereignisse am 1. September 1939 und den folgandan Tagen miterleben.

Prof Paut Roin or, der verdienstuolle Loiter des Sektors der blidenden Kunste in det Kameredschaft der Könstler Munchen, beging selnen
65. Goburtstag.

Der Lenbachpreis kommt wio im felzton Jahr voraussichtlich Mitte Fobruar zur Vertellung.

Ratsher $R$ einhard Ubetieichto im Auftrag dos Oborbürgormoisters dom Produktionschef der bavarla-Filmkunst, Hans Schwetka it, in Affor. Konnung seiner Verdionste urn cio kunstlerische sliberne schale mit elner Giavierung in dor die Hauplstadt der Bewegung inre Anotkennung int besondere fur des leizte Work der Bavarisg iniFilm "Befrelte Hsnd e"t zum Ausdruck bringt.

## Kameradschaftsabende im Künstlerhaus

Die regeimaBigon Kameradschaftsabende, die dem neuen Geschaftsfuhronden Prasidenten der Komeradschaft, Robett Scheter, ganz besonders am Herron llogen, und die als eigentliche Beseelung dos Kanstiorhausos gedacht sind, werden nunmohr bereits durehgefuhrti. Das erste Mal fand sich det Krols um die alte "Allotria" zusemmen. Man war suberordontlich vergnugt, tauschte viel Erinnerungen aus, sah alfe Komeroden und lernte neue konnen und freute sich beim Auselnandetgeken aufs Wiedelschen. Lonboch-Zimmoi und Lesesa a I sind Jatzt Klubrobume und damit ein Zuhauso ful dio bildonden Kunstler geworden und die Reiho der fröhlichen Zusammankuntte an den Abenden-witd nun nichit mebi
abretben.


Olaf Gulbransson
B. Bleaker


1. Hensetmanม


Archifekt Biber


Brane


## Scpp Stalliziky ，Der Mot hat einen Willen

Der Gumarlt im ßöbm brin twar für den Motl aut dem friddwinkd allemal ein Feff；cine 2ft Siridweib，bei ber er aufbauch fonate，ben Gulben nidgt fdonte und bis Wiitstaïulsr，dic auf dem langen Wege lageth， Der शeibe nade kefudte，um zu foten，wo pas befte Bier uno dic fofoefte Woirtin nâren．

Der grifidwintel lisgt anter sem Gpib． berg，wo cer flug （rigel nod）cin Sine if unb uibermuitig wie cin Watobanernbiblein iiber tie Gtrine guipft．Dert febtr ter Mith－ bof，brecit，bebïlig，unb fellt etmas yor wie fiein Bauk．

Durd ben grididwintel fätry in einem groken 2ogen bie Eifienbabn．Dreibig Jabre foudte ber ciferne 2 Burm ann Mietflyof vertei， Detl Bauer aber gellifitete so niemals mitzue fabren．Exy yettraute feinen beiden Braunen msbr als Dem Damyfoef unt bielt feine cige－ nen Qeins füt widerftaǹsfäthiger und fiderer ale die reffeneen Nitater．
Bo ging oer Motl alle Jabre yom Sau－ marth im ßobm drin idion zu fuf beim in
 braudte．Demn ber ©aumartt beocutete igm
 Das batte or yon feinem ßater gelernt，bei own batte es nod länger gebauert．Unb bes Bater夭 Bräude fat ter Metl fein Sebtag in Ebren gefalten．
Dis eingige $\mathfrak{F r a n t h}$ eit，baran oer Bauer litt，war Der Durit．D，ber Durf！Ere ift wie tas ledige Seucr；je metro es befommt， edfto mebr will as baben．Mit Den Jabren griff Der Dutf auf dic \＆eber itber unt ber Mett muste sum 2rit，das war tin redter Baucribetter．
Ex tlagte ibm fine Beidwerten．
MMagft bae Bier gern，was？＂fragte bet Dottor．
＂Dasfelte mag id foden＂，fagte liiffern ier Motl．
„2Bievicl fauftit Demm nadber auf cinen Sis？＂Forífte Der Doftor weiter．
＂IIt nidt arg；twantig Satbe，wemn idd gras otranfomin＂．
Der Kryt flepfos dem Ment mit sem Sinödel dorthin，wo die £eber fiect，unt profte：，Du！Sörc＇idflemmig bas Eaufen auf！＠enff bat bid lifere Jabr ber Reufel．＂ ZGsil ar fid）aber des tief Eriduitterten er－ barnte ceer，weeil et bic \＆eber vielleidt ocd nidit fo idflidt fans，celaubte er gnäaig： ＂Drei 5albe meinetwegen，aber nur am Evintag．＂
＂Id werr＇＇fajon folgen，Detter＂，becantte fide ber Mort，＂Oterben mag iब）nidt．Das Eterben if cin bjier 200．＂

Er trug bie befien Woräge beim uns trant sine Mate $\mathfrak{B u t t e r m i l d}$ ．Ere war fiill und tos muitig，Dadte ans Sterben unt tröftete fidd： ，Whutternild，friif）vem Subel，sertecibt alle Ubet．＂
Uno ubernorgen ift ©aumartt im ßöhn Exin．

Dor Motl fulg auf ben Caumartt，Dies－ mat mit sincer franten \＆etor．Ex fấa neben
bem Sinedt auf ten bod，un Den לaud hatte ibm bie ßảuerin cill bidee Wodutud geidlungen．Dar Doftor batte yerorbnet： ＂Rarm balten umb ia nidt serflithten．＂

Gafi gleidlaufeno mit ber ídicditen Gerrabic ieg sie §abnlinic．©ben braulie cin Зug ge－ tal．Die Bremien warch angsegen und freifoten．
，2Biro mir ocd niddte anderes uibrig blei－ ben＂，fenfice ber Mpot．＂Megen bee Seber．＂ ，YRas meinfit，Baucr＂，fragte ber Gnedt．
，Sexim；y yom Caumartf fabr＇id mit ber Eifenbabni＂，anitwortete ber Motl．
＂Kannit aud）mit mir beimfafren＂，riet ser Sindot und dadit：，，Mit bem ßauer muk es ífledt ftebn，इafe er Diesmat sic Eammartt－ räuld a auslaficn will．＂
 jwingt midj auf oic Cliknbabn．Sie pertragt bas Edjuitteln auf bem Karren on midtt＂
Der Mert hanbefte，verfaufte und taufte； bantefte um fireujer，gerfaufte jeine aften ©aiu＇unt faufte noci Heine，junge，friidde $\mathfrak{F}$ ertel．Ex tlimperte mit ben Guiben：，Werrx gott！（Gäb＇bas cinen 欠auib！＂

Sie gingen in in æ3itstbaus，bort famen sic seutiden Martflente ；ufanmen，weil bic 2Birtin cine Deutide twat．Sic japite De－ fateniger Bier uns fedte cin feinss Weuldel，


Paul Barck

daven ber Moth twei ₹efler yoll aif．E6 mar idwart yon Wreffer wio ；engte cinen Gellen． surf．
Drei §albe batte oer Defter crloubt，aber nur an Sonitag，Sent aber war＇⿹etag．Une meil ser mett fid）iddämte，yot ben 2hugen oer anberen Betaniten sin Siraderl ；ut trin－ Em，beitelite or Wier．，12 Dafiur bolt id）am Gemutag Faficr＂，gelebte or fib．
$\mathcal{E}_{\mathrm{F}}$ trant mit grober Suft ume genaatigen Sdfliiden．Mad ber britten Salbe ；abste er tray．Es begam ju regnen．
 mit bir beimafatren＂，fagte ber ）3potl．©o will ide mid Ded lieber auf bic Eiientahn「Eben．＂
Der Sinedt futr mit can ferfeln beins－ wärs．Der Bauct idritt gemaidlidd bem Babntefe ；u．Er reette fur fíh bin：，Dest erffe Eaumatf，yon dem id feinen Mauifd feimbrimge．Wbet：cinen 2gillen num ber 27enid baben．＂
2Beit es nod Beit war ；um 3ug，teligte est iil ter Bafnbefswittidiait sin．Er woulte cins Euppe clíen．Dor Relliner trippefte beran unb fragte höflid：„28as mimididen ber ferrr？＂ Da idulug eer metf mit ber §anif auf ben Tiid unt rief：，mbillfit mid frobefn，tu Gau． bübm？©rfens bir id tein Ђerer wio tweitens frieg id sin Wise．＂
Sa ridtig！Ere wollte cine Euppe clicen， wen wesch ier Eeber，idien aber flame bas Bier auf sem इiifd．

（S）fuffa！＂bantte ber 3）
Das Bicr mar gut．Der Meot vergấ feike Ecber．Er tadte ant Dic Wattermith wen vergsteten und idurfelte fich．
Der Zuitither ricif ten 3ug ans unt ber Baiker hatte ned cin yolles（filas yer fid
 ner：，©Oag cinnat，gebt morgen um dis Зeit wiserer cin 3ug nad Gpibberg？＂
 biet mit cincm wrifen gesen purd dic Suft， даदि es traffe wie cine peritide．

23aift tpas，id fabr＇mergen．Dsin Bzies fomectt nit．＂
Dor 3ug fube ab，oce Met fab，trant， aह une iकlief une mividenteurd multe er cin parrmal binaus．Die \＆eber tat fou nitht weth， tor Motf iwar gfiuticifig．Er batte feinen ridtigen aften Exumarttrauid．
 fisinem \＆eben auf ter Eifentabn．Der 3ug wumpert sation，ise Mot idhaut sum fen fice Einans，we dis 2Belt lido wic beioffen verbeiorcbts．In Dusdenis fish ifm din，zas is sine Waie feince 2betbes wethte，dic er teinden Fömite．Efore er aber ；um 2hesteigen fom，rellfe ber 3ug idon wieper meifer．Da retete ber Met ben cinsigan berrn an，der mit ibm in Mbseil fubr：，Misene Mob baben ©s midt io cilig．＂Lline meil our bere nidtes orauf fight，ftiek er ibn mit sent Eshleten

 iction cinc 2hutwort befonmen．＂
©． $\mathrm{ios}^{\prime \prime}$ ，entidultigtc fid ter forr mes rudte med，senn of firbtute fide wor tem bies：
 wifísh in wollen? "

Da jeigte ter Mlofl aufe gecatewobl nuf Dic Motbremic ume fraate: , 230zu tas 2ing ©a gut itit ids fabe nümlid) tum cticnual auf oer Eitenbahn."

2ld ja! Bo fo! Wemn Oic in Msfabr
 ©S brant, bam sithen Cic an sen Briff ume Ees Sug bleibt felem." Der Foer ruilite nodt meiter wsg. Une als fie ins philliter 2kerglod ciufubeat, seridiwant or uberbaupt aut tem Obteil ume fisí fidb nidit mebs feben. Desm of war ans ber Gtant, futy nad, Eifenftem zur Sommerfifide unb batte node nie bic 23 . fanntidait cines rauidigen そauers gemady.
Bweimat ned bielt fer 3ug, Damm fulfo er in sen friidnvinkel. Der Difer unt bic Eee wane idjeben gemädolid yotbsi, Panger unt epizberg ricften inmer nobber, bis oer 9potl iciten Soi auff fid sutonumen fah.

Dic Yeber tat ifm auf cimmat wiceer web mo Eobbemmen batte er. Uno weil ifm bie Seber web tat, rüiffe ber Miauid cin wenig ato unb bee Met mught an ben Dotter benten.
,fbor' idteumig bas Eaufen auf! Eoufi bolt sid ubers Jabe ter Eeufi.".

In Evibbetg, wo or ausfoigen muste, franben Wirtebaufer: Der 2)?otl war iden miseser ourfig. Der Durfit mar sie groêe So.


Fbr ковsetr. ., wasche. SPEZIAL-GESCHZFT

## Juliane Klopzer

## MUNCHEN

THEATINERSTR. 49, TO. 26891 NEUHAUSERSTR. 13, Tel. 12071

## Werke

## Zeitschriften

Kataloge
Graph. faunftanftalt m. Scjüt
mündern, fietenftr. 8-10, Telefon 20763



Qerdav. Stenxel
Herst Caspar als .Harmlet" (Kamusespicte Menchen)

Fabr für fein £eben und mit oem Durfit maren es bie श3irtsfäufer auf bem ©pibberg. Mnit jcoem Sanden bee Dampfrofles riidte bie (Befafy näter.
,Wai Gefahr ben §antegriff jiefyen!"
Schon wollte oet Mzotigef an Dem Suge yorbeitutidern. Da gab fíd ber ßauer einen argen शurt und $; 0 g$ in feiner groken Gefahr nic Bremife.

Der zug flant.
Det Meft sakite funf Guiden Getrafe.
216 at bic bunbert ©dritt su fenemt §of mafefte, fagte or suftieben: „Bott fei Dant,
 der mentida gaten."

## BUCHECKE DER JUGEND

Alltag bis Zwetechgendatschi. Ein kleines Lexikon von A bls 2 . Von Einst Kammerer. SocietbisVorlag Franklurt a, M, $348 \mathrm{~S} . \mathrm{Gob}, \mathrm{Mk}, 4.20$.
Das mancherofts tolgosagto foullioton lelert in det lotzten Zeit oine glorteiche Auforstehung. Es hangt all don Nokiologon oin noues Foullleton an. Und es bowaist oine solche tebendigkeit, daß es sogat mit Erlolg von dor schoinbaron Storblichkelt der Tageszeltung in die scheinbare Unsterblichkeit des Buehes hinubersetzt.
Jotzi legt auch Emst Kammorer seine gosammelten Foullotons vor. Er tut es in wilziger lexikalischer Folge, also vom Alltog bel den Koptjagern bis zum ersten $Z$ wotschgendstschi, Dazwischen bum meln wir mil inm durch die Straßen Münchens, besuchen Lenbachs Atelier und Schauspielorinnen, erfahron Kloinigkeiton ubor kloino Mぬdchen, hören Schwabinger Goschichten und einen Vortrag Uber naives und sontimentalisches Biertilinken, und mochen Ausfluge ins Isartal, nach Niederbayem, Io sogar bis Wien. Aber out Selte 343 sind wir dann wioder daheim beim Zwatschgendalschi, der fir Kammerer ala echtem Munchner zu einem nicht mindor seellichen Etlebnis werden kann wle de tekfure das Witiko Stifters
Journalisten, an die Frist ihres Auftrags gobunden, kónnon nicht geduldig aut den heillgen Gelst des guten Einfells warten. Kammerer, der Journalist mil dem Herzen des Poeten, hat ober den Ehrgeiz, selbst donn, wean die Zeit des Ausreifens fír eine Arbait allzu kurz bernessen, seinen Be richt in eine llebenswurdige form zu gieden. So reugt das helter-besinniliche Buch witkilich von A bls 2 for MÜnchner Geist und Kultur, Im Gemüt. im Humor, im Thena, und in der spracho.

KrIstI
Wir bringen mit Gonehmigung dos SocietatsVerlaget aus dem Buch Kammoters den Beitrag: tenbach, der königlicho Maler.


## Bestellen Sie thren Einband für den Jahrgang 1939 „„Jugend"

Bei Einsendung des Betrages RM 2.70 frei Haus Nachnahme RM 3.-

## Zeichenpapiere

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


Verlangen Sie uberall
die
„J U GEND" das beliebte Blatt der Künstlerschaft Münchens

Pianos und Flügel
eeu und gabrouchi. Aut Nunsch Tolsohlang, sehr prolseot bal PIANO-SCHERNER, Dlenerstr. 22/II, Ieg. d R Rlsiseler

(Foztsetzung von Seite 53)
Königlich war das Richtfest des Hauses. Am. Festtag arbelteten die Kunstler als Maurer am Bau. Defregger war daboi, Wopfner, Emanuel Seidl, Piglhein, Thiersch, der später den Münchner Justizpalast gebaut hat, und viele andere waren an diesem Tag freiwillig, scherzhaft und voller Elifer für die Ehre der Kunst, die sie in Lenbach vermehrten, in der Baugrube tătig wio die Untortanon, die den Pilichtdienst tun.
Königlich war in der Geschichte des Hauses der Augenblick, als Bismarck auf den Balkon trat und zu den Studenten sprach, die gekommen waren, dem alten, verabschiedeten Kanzler zu huldigen.

Und mit konigilichem Gewicht mag sich die Zimmerflucht, die in Lenbachs Haus zum Atelier hinleitet, auf die Brust des Besuchers gelegt haben. Wer da etwa meinte, or bringe atwas, weil er für ein Portrớt füntundzwanzigtausend Mark bezahlte, der wurde ein schäbiger Bittsteller vor sich selbst, wenn or, um zahlreiche Ecken biegend, begleitet von den Gemälden der berühmten Männer seiner Zeit, dem Atelier entgegenschritt. Da waren kleine Raumo, in denon sich der Sinn verengte, wenn die Pracht des Marmorfußbadens und der elfenbeinernen, kostbar geschnitzten Decken naherückte. Da waren grobe Hallen mit goldenen Decken, schweren Gobelins, mit Kopien nach Tizian und Rubens, da kam eine römische Badestube, in der oin Brunnen aus der Wand heraus über künstliche Muscheln und Felsen in den Boden hineinsickerte. Ein Prachistuhl stand da, auf daß man sinnend am Brunnen Platz nehmen konnte. Dab Marmor, Mosaik, Gold und Elfenbein meist gemalt war, daß alle Pracht kopiert war, tat der beklemmenden Wirkung keinen Eintrag. Wir haben schon gesagt, daB die feine Bildung damals Kople und Original nicht mehr zu unterscheiden wußte. Ein Zimmer, in dem neben oiner Käforsammlung die Gipsabgüsse der Hände berühmter Leute schaurig genug auf Samtkissen lagen, muß den Besucher vollends entherzt haben. Die einzige Hoffnung, die


Kriegs.WHW, im Zeichen von Wilh. Busch 12 Buschliguren als Mzjolika-Abzeicien zar Reichsstrabecsanmiung am 3. wid 4. Febrait 194n

Thm blieb, war die, daB der Maler selbst ihn aufrichten würde. Denn bisher war in allen Räumen neben dem Kaiser Wilhelm I., neben seinem Kanzler, neben den GeIohrten, Dichtorn und Fürsten der Zeit immer wieder das blonde, blasse Kind Marion anzutreffen, das der Maler Lenbach mit rührender Zärtlichkelt zwischen den großen Männorn aufhing, die feierliche Repräsentation mit einem Hauch der Liebe belebend.

Im Atelior endich ist die kassettierte Holzdecke mit den kleinen goldenen Knöpfen verhältnismäßig einfach. Man hort noch fern den Brunnen aus der romischen Badestube rauschen. Die Bilder zeigen Papst Leo VIII., den Prinzregenten Lultpold von Bayern, Richard Wagner, die Freunde Gabriel von Seidl und Lorenz Gedon, lenbachs Frou, dann wieder Marion, das geliebte, blonde, blasse Kind, und ein Kreldeblatt, unter dem, wie so oft, "Bismarck" zu lesen, ist am Totenbett des Kanzlers entstanden. Auf der Staffelei
stoht houte Lenbachs Solbstbildnis. Eine Sammlung von Schmetterlingen ist das Farbigste im duster-felerlichen Atelier. Auf oinem Stuhl liegt ein Kardinalsgewand. Purpurkaskadon schütton sich von der hohen Lehne auf den Sitz herunter. Auf einer Estrade der kleine Panzer, den Marion, das Kind des Herzens, fur ein Porträt getragen hat. Dann ein Thron, in dessen Ledersitz goldene Ornamente gepreßt sind. Darüber ein Baldachin, mit steilon Prachtpuscheln. Und hoch ubor dem Baldachin, im Dunkel der Ecke kaum zu erkennen, ein Pfau. In der fernen, dunklen Ecke des Ateliers, Uber dem Thron, sitzt der Vogel Pfau.
Lenbachs Atelier bolegt es, daß seine Zelt den Kampf ums Dasein anerkannt hat, daß sle dem siegreichen Individuum legliche Erhöhung, jeglichen Triumph zubilligte. Aber es gehört zu den seltsamen Vermischtheiten, zu den Ineinanderstromungen soinor Zoit, daß dio Zoit, dio den Ausleseglauben hegte und eine Wunschrenaissance, eine koplerte Renaissance gestattete, doch nicht ernst nahm, was ihre alte Bildung und ihr junger Gedanke von den verwegenen Móglichkeiten der Tüchtigen aussagte. Sonst hatte sie ihren Günstling nicht dor schrankenlosen Ironie ausgesetzt. Die Blätter, auf denen Kaulbach und Hengeler ihn als Malgockel, als Anstreicher, als Athenes professoralen Liebling, als Tarockberserker darstellien, sind nicht zu zählen. Eine Karikatur gar, die ihn, der in spaten Jahren manchmal nach photographischen Vorlagen malte, zeigt, wie er den Papst photographlert und ihn einlädt, ein freundliches Gesicht zu machen, ist als Scherz gemeint wie alle anderen und enthalt, wie mürb und spät die Zeit war. Doch das ist nicht Lenbachs Schuld. Sein Verdienst aber ist, daB er ein Leben gelebt hat, mit dem eine olte Zeit gut, schimmernd, groß. artig abging.

Am 6. Mai 1904 ist Lenbach gestorben. In Schrobenhausen verkündete der Pfarrer die Todesnachricht in der Maiandacht von der Kanzel. Dann läuteten alle Glocken der Stadt. So wie es bei einem König gehalten wird.

#  <br> <br> Weinhaus Birk, Koufingerstr. 33 <br> <br> Weinhaus Birk, Koufingerstr. 33 Das genJtiliche Wein-tokal Täglich Stiramungs-Schrammeltio 



FABRIKMONCHEN

## C. WEISHAUPT

HOFSILBERSCHMIED $\underset{\text { SCHMUCK }}{\text { Gold }} \underset{\text { GERATE }}{\text { Silber }}$

Seit 1692 im Familienbesitz MGachen - Eigena Werkatats-Mariauglahz 20

## Maßschnelderei <br> Iose B ie 3 MÖncten, Dachauerstr. 5 nädst Hauptbhf. Tel, 54131 Beste Ovalitāts-Stoffe. Todelloser Sctinitt U. Verarbeitung. Mäß. Pralse

## MARIE BRAUN

HAUS FEINER DAMEN-MODEN
Residenzstraße 6/II - Telefon 24224

## Kraftnahrung <br> furHerzund Nerven



 zalilreichen Leglíchten Dankschreiboa, tiao interesiente Lektilie, costoalos za beziohon durch
Dr. E. Klebs, KalhungmitholeChemiker, Hest. dor bekenriten loghartebl. MEnchon J. 15, Sehillorstralo 23

Tasdien, Hofter, Ruastade, prima Leterwaren, Touristen-arisel MUnchonor Werkotaition für Spart-, \$attlat- u. Lederwares, eling. G. m. b. H. Augusianstrite 1 / Telefon 54887

spezialoeschaft異10gum
am Stambg. Bchnhof ArnulfstraBes

Apparate • Film Amateurarbeiten

Die .Jngend" wiebt für Sic!

## Herausgegeben

Der Huborbauer in Xdorf hat mit der katholischen Hebamme bei der ersten Geburt seines Kindes schlechte Erfahrungen gemacht. Sie war schlampig und unordentlich; die Bäuerin und das Kind waren in grobor Gofahr gowesen. Er nimmt daher beim zweiten Kind dio protestantischo Hebamme. Dem katholischen Pfarrer kommt dies zu Ohren und er stelli den Huberbouern deswegen zur Rede.
Dieser ist jedoch nicht aut's Maul gefallen und giot ihm ordentlich heraus. Als der Pfarrer jedoch keine Ruhe gibt, beendet er die Auseinandersetzung mit folgenden Worten: Wenn der Herr Pfarrer mal die Hebamme brauche, könne er ja die katholische nehmen - er bleibe bei der protesiantischon.
jakobus

## Das beinige Essen

Det ubliche wochentliche Kaffeekranz, don meine Tanto in R. regolmaßig bosucht, wurdo aus Anlaß des 60. Geburtstags eines Mitglieds ausnahmsweise ein mal auf den Abend verlegt; wobei es cin uppiges Abendessen mit Wein gab. Selbstverständlich war maine Tante mit dabei. Und als sie mitton in der llacht recht lustig und angoheltert, mit einem großen, schlech: eingewickelten Paket Knochen für lhren Hund unterm Arm, nach Hause wanderte, stalperte sle über die Schwelle zum Wohnzimmer. Sie fiel in ihrer ziemlichen Beleibtheit auf den Bauch, was zur Folgo hatte, daß weder das Abend-

## HORST STOBBE

Bücherstube / München / Ritter.v.-Epp-Flazz 8
Moderne Buchkunst und Graphik von Monzel bis zur Gegenwart Katalog cuf Wunsch kostenf el

## Wiener Kunsiversteigerungshaus



## Hunstauktionen / Qusstellungen

Ubernahme genzer Sammlungen und wertvoller Einzatstucke: Gemalde after und nouer Moister, Antiquitaton, Mobol, Plastik Tepplsserien und Tepplche, Münzon, Mo dallen, Graphik, Buchet, Handschriften usw.


Naa mein lider, nachert lat? ini net maten."

In Gotts Namen, wa hängst dir halt den Bettvorleger um und i mal di als Venus im Pela.

## Bohème von gestern . . .

Sonst ist man gerne millag's aufgeslanden utrd haufle statl des Essens role Rosen.
Van pumpte mal bel Inbekaunton
und Büsgelfalten fehilten in den llosen.
Das ist vorbei, als sei es nie sewesm.
Ban wohat und hat ein Telefon.
Iten I bend widnet man dem Zeitunglesen.
Im lebenximmer schreil der jängsle Sohn.
Bekanate hommen, stafl schnell auszuseichen. Im scheitel lichtel sich das Haar.
Kurzum, es mehren sich die Zeichea,
daf man was ist - und manchmal slimmts sogar!
Holff I'der

## Feitz Muillee

Mal-undZeithenhedarf

MUNCHEN 2 Theresienstr. 75 Telefon 53572 Gegr. 1890
essen und der viele Wein bai ihr bleiben wollten. Auch die mitgebrachton Hundeknochen machten sich selbstandig. Und so traf sich alles zusammen in lieblichem Durcheinander auf dem Wohnzimmerboden.
Dor Onkel wachto durch den Larm auf, elle herbel und stüzte bei dem Anblick, der sich ihm hier bot, in tiefstes Mitleid mit seiner Frau. "Mein Gott", meinte er, während er sie mühsam in das Schlatzimmor schloifte, "das glaub" ich gern, daB du das nicht behalten hast können! Wenn $s^{\prime}$ dir solche Boaner zum Essen geben haben!". .
bu

## Liebe Jugend!

## Die punktfreie Krawatte

Mein Bub liest die Ankündigung in einem Schaufenster:
,.Hier bekommen Sie auf Sonder-
abschnitt I
eine Krawatte ohne Punkte!
Da sagt er nachdenklich: "Nun möchte ich bloß wissen, warum das eine Krawatte ohne Punkte sein muß? lch hab mir gerade immer eine mit kleinen blauen Punkten gewünscht!"

WI.

## Der Unglikubige

Die Tante kam aus dem Zimmer und sagte: "Peter, der Klapperstorch hat dir eben ein Brüderchen gebracht!"
"Haha", lachte Peter, "ausgerechnet jetzt, wo die Storche alle im Suden sindl"

Beye


## Salon Élisabeth

Schonneitspiflege
Auforiderte NTederlashing der Firanat Elie Fiod GombH, Reulin Jahab, Elicabeft Sclimidbaser München, Meximil onspl. 16, Ruf 12757

## CAFÉ LUITPOLD

Die vornehm-gemütliche Gaststätte Münchens

SEHENSWERTE RAUME PALMENGARTEN
Täglich nachmittags $u$. abends erstklassige Künstlerkonzerte

## GALERIE AM LENBACRPLATZ

VORM. HEINEMANN)
Alte und moderne Gemälde

## MONCHEN

LENBACHPLATZ 5
1940 /JUGEND Nr. 5 29. Januar 1940 Einzelpreis 40 Plennig



 kann kolno Gewath ubornommen werden/ Rucksondung erfolgt nur bel belgefugtom porto postort Munchen


Pcter Tramm

## Der Wein des $K$ önigs

Dem Nerren fühl ich mich verbunden, dem lockorn Spial und soiner Tiefe Macht. Er hat des Daseins Ironio gefundon und wünscht, daB man daruber lacht.

Grell kreischt sein Kleid wie sein Gebaren. Es ziert den König wie den Bettler gleich. In flitterflatternden Talaren baut or soin gunstumringtes Reich.

Schaut her! Er hat den Thron bestiegen, ein Stuhl nur, wackelnd, doch ein Sitz. Und sieht die Partner knieend liegen. Die Menge wartet schmunzelnd auf den

Witz.

Die Demut schmeichelt ihm zu Füßen. Die kecke List erstrebt des Königs Wein. Sie weiß die Majestät zu grüßen, um schwelgend liebstes Kind zu sein.

Der Beifall prasselt von den Bänken zu Pferdetraben, hellem Peitschenknall. Die Demut prügelt ihren argen Schänken und polternd kommt der Stuhl zu Fall.

