

## Die Kindstauf

trgendwo dahinten im "Filzbirlland" 2 wischen dem Parallelbergmassiv des Hochruck und des Mittagsberges steht 2 wl schen zaundurren und fahigelben Bürstlingweiden ein Einödhot. Mitten im Winter einmal bringt dem einsilbigen Bavernpaar die Wehmutter oinen kraftigen Buben, den späteren Nachfahren, in die Wiege. Viel Freude löst das längst erwartete Ereignis aus. Am Dreikonigssonntag darauf machen sich der glücktrohe Bauer, die gewichtigfuenden Gevattersleute und die Wehmutter mit dem Sprößling in einem Wolldeckenbündel auf, um im Kirchdorf Haidl dem zukünttigen Einöder den würdigen Vatersnamon "Nazl" mit Wasser und Weihrauch anzutaufen. Auf dem Heimweg stehen etliche Wirtshöuser - und daB der Erbe des Einödhofes nun auch einmal ein richtiger Bauer werden konne, so kohrt man eben uberall zu und tauft den Tảutling gehorig ein. Die letzte Zukehr erfolgt im "Schnopfenwirtshaus" und sie dauert solange an, bis dem Wirt das Bier ausgoht, In seliger Stimmung stapft die etwas stork angeheiterte Tautgesellschatt durch den stäubenden Schnee in die eiskalte Nacht hinein und erreicht um Mitternacht den Einödhof. Als die Wehmutter der Wächnerin das Wolldeckenbündel auf das Bett logt, damit der Taufling endlich auch einmal etwas zu trinken bekommen könne, gellt ein gotijümmerlicher Schrei durch die niedere Stube. Das Bündel ist leer kein Bub ist darin!
"Sakral" schreit fluchend der Einoder: Jetzt ham me an Nazl im Wirtshaus liegen lass'n." - Und er stürzt aut und davon, um seinen Buben zu suchen. Erschrecki kommt der Schnepfenwitt auf das ungestüme Klopfen zum Fenster und versichert dem Einöder nacheinander mit Bedauern, daB der Bub totsicher mitgenommen worden sei und vielleicht sicherlich schon wo am Wege in einer Schneewächte ertroren sein müsse. Mit einer Stallateme sucht der Einoder durch die Nacht und flucht und wünscht die Wehmutter zum Teufel. Mitten im Walde, wo der Weg knapp an einem breiten Wassergraben hinführt, hört der Einäder was schreien. Das Kind! Wenn sich der Knirps auch nur ein wenig mehr gerührt hätte, so wäre er ins Wasset gerutscht und ertrunken. Noch nie hat der Einöder in seinem ganzen Leben so liebsachte autgehoben, als seinen Buben aus dem Schnee. Aber stolz wankt or mit dem Bündel heimzu, denn er vermeint, dab der Bub aus Furwitz aus der Wolldecke in den Schnee gerutscht sei, um ihm gleich einen Schabernack zu spielen.

## Begegnung im Dunkeln

In der vorschriftsmäßig verdunkelten Straße eines Berliner Villenvororts stoßen die nachtschwarzen Silhouetten zweier Fußgänger hart aneinander. Ein tiefgebrummtes "Verzeihung" und ein hellge: töntes "Oh" vermischen sich zu einer kurzen Dissonanz. Und dann entspinnt sich folgender Dialog.

Haben Sie sich wehgetan?" fragte eine Männerstimme.

Nein", antwortete eine "Sie". Aber Sie hatten weiter rechts gehen sollen."

Es war meine Schuld. Ich bin nachts immer etwas unsicher."
"Warum benutzen Sie keine Taschenlampe?"
"Oh, ich finde mich auch so zurecht. Ich besitze ein ausgeprägtes Tastvermögen."
,Und warum haben Sio sich dann nicht um mich herumgetostet?"
"Das ging nicht. Sie sind oin Magnet."

J U G E N D


Hans 6ot:

## Toren

Du haanst so hall furrab auf andre sthauen, die halllos straacheltin und die gar fielen.
Du magist auds inmer nur dir selber tratuen, weil aadro selteinhar aur homedie spiolea, stolzierst erhabnen Ifaupli's durch die bassen, berachtest, die noch zweileifni sich verimen.
itu Tor, dich hat das Leben sthon entlassen nell es von dir nidfts forderl za entwirren!

Iriz Yoebis

Lassen Sie thre plumpen Anspielungen. Geben Sie mir den Weg frei.

Nur gegen das Lösegeld aines Streichholzes. Ich mächte eine Zigarette rauchen und habe kein Feuer.
Sie kramt darauf in ihrer Handtasche herum, wobei ihr das Schlüsselbund herausfalli und mit einem lauten Klirren in der Finsternis verschwindet.
"Na so was dummes", sagt sie nur, "jetzt bin ich ausgespertt."
"Bleiben Sie stehen", sagt er beruhigend, "wir werden es gleich wiederhaben. Schwere Gegenstände fallen auf dem küzesten Wege nach unten, das ist ein physikalisches Gesetz."

Sind Sie Physiker", fragt sie und kann oin leises Lachein nicht unterdrücken.

Nein, Geometer", erwidert er, indem er sich bückt, seine Taschenlampe aufflammon last und den Boden absucht.

Das ist eine Frechheit", sagt sie, "Sie besitzen also doch eine Taschenlampe. Warum haben sie nicht gleich golouchtet?"

Nehmen wir an, ich wollie mit thnen zusammenstoßen", sagt er dreist und gottesfürchtig, indem or ihr die Schluissel uberreicht.

Dlese Antwort gefall tinr. "Jetzt dürfen Sie mir eine Zigarette geben."
Er bietet ihr eine an, sie gibt das Feuer. Worauf er sagt: "ich sehe, wir ergänzen uns ausgezeichnet, Fräulein Inge.
Ihr fallt beinahe die Zigarette aus der Hand. "Sie kennen mich?"
"Ja natürlich", orwidert er, "ich würde Sie im schwärzesten Dunkel" erkennen, auch ohne Taschenlampe.

Urser Titestid: Ganalie von Hats Giks
"Das ist ja unheimlich", erschavert sie, "wer sind Sie denn uberhaupt?"
,Sagen wir schlicht und einfach der Rudolf. Und wenn Sie mich bei Tage sehen wollen, so müssen Sie das Fenster im 3. Stock, direkt gegenüber von threm Büro In Augenschein nehmen. Dahinter sitze ich. Und nun darf ich mich thnen wohl empfehlen."

Was fallt thnen ein?" sagt sie rasch, "Sile können mich doch nicht im Dunkein allein nach Hause gehen lassen - ich meine, wo Sie doch eine Taschenlampe haben.

Die weitere Unterhaltung geht gar bald in ein Geflüster über, und das ist der Punkt, wo der Chronist diskret zu schwelgen hat.

Betr.

## Spähtrupp Diehl

Filmatelier in Berlin-Johannisthal
M. W. Kimmich inszeniert den Tobisfilm "Der Fuchs von Glenarven"
Alt-itlandisches Schloß, sehr vornehme Gesellschaft. Olga, die schóne Tschechowa, singt. Carl Ludwig Diehl soll sich hingerissen on sie heranpirschen. Einige hyperschlanke Irlander im Frack und elegante Offiziere in rotem Festrock sollen mit Diehl magisch angezogen von der Hausherrin und ihrer Stimme l-a-n-g-s-a-m, ganz $1-\mathrm{a}-\mathrm{n}-\mathrm{g}-\mathrm{s}-\mathrm{a} \cdot \mathrm{m}$ die Stufen heraufschreiten, ouf denen sie steht.
"Abtuten, Klappe, Probe, los!"
Diehl tigert los. Vorsichtig, einen Lackschuh vor den andern setzend langsam, die Augen gebannt nach der "Götlichen" gerichtet.
Da erklingt eine Stimme aus der Tiefe der Komparserie: „Achtung, - Rittmeister Diehl aut Spähtrupp!'
Und alles lacht, denn Diehi ist nämlich für diesen Film von der Front beurlaubt

Dr. G. $O$.

## Es war einmal . .

Es war einmal eine Zeit, in der man zwischen "Volk", "besseren Kreisen" und merkwürdige Steigerung! - ,guter Ge sellschaft" unterschied; bei manchem Zeitgenossen soll diese merkwürdige Klassifikation sogar heute noch gelten. Und es war einmal in dieser Zeit ein ebenso bedeutender wie bescheidener Gelehrter mit seiner ebenso unbedeutenden wie ehrgeizigen Frau in einem mondänen Winterkurort zu Gast. Die Găste des Grand Ho. tels amüsierten sich köstlich darüber, was alles diese geltungsbedürfige , Frau Geheimrat, Professor, Dr., Dr. h. c. usw. usw. unternahm, um ihren Mann, d. h. in Wirklichkeit sich selbst in Szene zu setzen. Steuerte sle doch u. a. eines Abends, als man nach dom Essen noch ein wenig in der Hotelhalle zusammensa B, mit einem Bogen Papler in der Hand auf den Empfangschof zu und trompeteto dazu so laut, daß man es bis in das zweite Stockwerk hinauf hören mußte: "Bitte, wollen Sie dies Telegramm von Herrn Geheimrat Professor Dr. Sowieso an Seine Königliche Hoheit, den Erbprinzen von Dingsda, sofort zur Post schickon lassenl" Jedormann hatte das deutlich gehört. Die einen lächelten verstohlen in sich hinein, die anderen blickten verlegen zur Seite, und jeder tat natürlich so, als hätte er nichts gehört Nicht so jedoch ein dilterer freundlicher Herr, seines Zeichens Besitzer mehrerer Fabriken in Berlin. Denn wenige Minuten später trat auch er mit einem Bogen Papier an den Emptangschef heran und drôhnte dazu mit seinem jovialem Baß: Bitte lassen Sie dies Telegramm von Fritz Meler an Otto Kulicke, Restaurant zur fröhlichen Molle, Berlin N, AckerstraBe, sofort zur Post bringen!"


E1k Eber

## ludwig emanuel reindi, EINE NACHT UND EINTAG

Eine Nacht, die nie vergessen wird, hat jeder, der in den Jahren 14-18 den Krieg mitmachte, irgendwann und irgendwo erlebt. Nächte gab es, in denen die Feuer, sich vertausendfachend, vom Himmel fieIon auf die berstende Erde; Nächte, in denen alles Grauen und Entsetzen der Welt in einem ungeheuren Heulen und Beben, Schreien und Stöhnon, Beten und Fluchen gemischt war; Nächte, in denen die grauen Männer mit wachen, klopfenden Augen nebeneinander unter der Erde lagen und warteten, warteten. Furchtbar waren diese Nächte. Aber sie waren nicht unvergeßlich, jede für sich, denn ihrer waren viele für jeden. Andere Nächte gab es, die nie vergessen werden. Jeder kennt eine, seine Nacht.
Der Kriegsfreiwillige R. erlebte seino Nacht, als er im Oktober 15 durch die Ortschaft Mericourt auf der Straße, die
nach Avion und Lens, Givenchy und Vimy führte, ohne Licht als Meldefahrer zur Front fuhr, zur Front, an der damals in verzweifeltem Ringen um den Besitz der Vimy. und Lorettohöhe gekämpft wurde. Der Kriegsfteiwillige hatte den Tag über Bilder gesehen, die soiner Seele sich tief eingeprägt hatten. Am Ausgang von Avion hatte der Marsch der Kompanien gestockt. Verwundete in groBer Zahl schleppten sich an der frischen Kampftruppe voruber. Ein paar schwere Granaten, für die nahen Artillariestollungen bestimmt, schlugen dicht an der Straße ein, und an der Spitze des Bataillons gab es die ersten frischen Verlusto. Von da an lag in allen Augen eine fragende Spannung, dio Gesichter wurden ernst und blaß, die Front, die gefurchtele, jeden FuBbreit mit Blut erkaufte Front, war nah und streckte schon die mörderische Tatze aus. Roter Staub
von zerschmetterten Ziegeln, Rauch- und Aasgeruch erfullten die Luft, aufgeregte Rufe, Schreie, Betehle
Jeizt war es Nacht. Die Luft war abgekühlt und rein und streng. Es hatte geregnet. Auf dem Rade fuhlte man schon die Kalte der herbstlichen Dunkelheit. Det Meldefahrer war mit der Kampftruppe vorne gewesen und dann zurückgefahren zum Regiment, um die Tagesbefehle zu holen. Jetzt fuhr er wieder vor.
Die front grollte schauerlich in der Nothe. Von Zeit zu Zeit stiegen über der Hügellinie, um die gekämpft wurdo, Leuchikugeln aut. Nur weiße, helle, gottlob; keine roten oder grünen; die Nacht schien, ruhig zu bleiben.
Der Radfahrer lie 3 eben in vorsichtiger Fahrt die Mauer eines großen, feucht rauschenden Parkes zu seiner Rechten. Et sah vor sich einen Dorfplatz, den oin gro-


Mutter mil Kindern
Guiseppe Montanari

Bes Gehöft mit Stallgobäuden und Umfassungsmauer seitlich abschioß. Vor dem Tore stand ein Posten, mit hochgeschlagenem Mantel; der rief. "Ordonnanz III. I." antwortete der Kriegsfreiwillige und sprang ab. "Was für ein Regiment, Kamerad?" fragte er. "Zweites, bayrisches", sagte der Posten.

Mein Gott, wie schon, siner vom zweitenl" dachte der Freiwillige, - ,ob or wohl meine Brider kennt?" Das Herz schlug ihm, als auf seine erregte Frage nach der Kompanie die Antwort kam: „Von der 4. bin ich.
"Jesus Marial" rief der Freiwillige, "dann sind meine Bruder hierl? Llegt die Kompanie hier im Ort? Da drinnen?"
"Die Kompanie ist noch vorn. Ich bin nur zurückgeschickt, blessiert", sagte der Posten.

[^0]Es zeigte sich, daB der Posten die Brilder des Froiwilligen R. sehr gut kannte.
"Sind Kriegsfreiwilligel" sagte er. "Die hat es erwischt", fügte er nach einer W"eile hinzu, "schwer, schwer."
Der Freiwillige warf seir Rad auf die Straßo. "Wen?" schrie er, "meine Brüderl?"

Aber der Mann, der Posten stand, schaute ihn ruhig an. "Wir haben Verlusto", sagte er, "wie seit 14 nicht mehr. Mann noben Mann. Da vorne, mein Lieber, gibts Krieg. Er faßte ihn am Rock, an der Schulter, schoute ihn lange und schwermutig an. "Den jüngeren", seufzte er dann, ., hat eine Granate getroffen. Sie hat ihn wohl zerrissen. Ich hab nichts mehr gesehen. Wir musten zurück. Die Franzosen kamen schon aus ihren Gräben. Ich hab Steinschlăge bekommen beim Zurücklaufen im Laufgraben, auf Brust und Kopt, drum bin ich jetzt hier..."

Er schüttelte den Kopf, als dăchte or nach und könnte einen Gedanken nicht mohr finden. „Delinen anderen Bruder, den
alteren", sagte er dann, ,den haben wir erst in der zweiten Stellung gesehen. Die Kameraden haben ihm gesagt, wie es den jüngeren getroffen hat und daß er vorne liegt; da hat er sein Gewehr hingoworfen und ist aufgesprungen wie ein Stier. Auf uns los wie ein Irrsinniger: , thr habt inn so liegon lassen?' schreit or und packt uns an, schüttelt und schreit, und als wir Ihm sagen, daß es keinen $\operatorname{sinn}$ mehr gehabt hatte, weil doch direkt eine Granate da stó̉t er uns weg, daB wir fast umfallen, springt mit einem Satz aus dem Grabon und lăuft vor, uber das offene Feld, wo schon die Franzosen daherkommen"
„Und was? So red', so schrei doch, was ist geschehen? lst er noch vorgekommen? Hat or ihn gefunden?"
Der Posten schwieg. Der Freiwillige, um den die Welt plötzlich leer und durchsichtig wurde wie ein ungeheurer W/assertropfen, der durch die Nacht saust, hörte, mit der Offenheit aller Sinne, die im Augenblick großer Gefahr und Seelennot er-
lebt wird, wie sein Gegenuber schwer und erregt atmoto. Er boherrschte sich kaum mehr. Seine Augon brannten und füliton sich mit Tränen. Er dachte an die beiden Bruder, wie er sie in all den Monaten bonoidet hatte, daß sie boleinander waren, daß sie miteinander reden konnten, von zu Hause und allem Bewegenden, daß sie nicht umeinander zu bangen brauchten, wie or, wonn oin Nachbarabschnitt gosprengt wurde. Feuerüberfalle, Angriffe orfolgten. Jetzt wußte er im Augenblick, daß as nicht nur schon, sondorn furchtbar sein kann, als Bruder neben dem Kamoradon zu stehen. DaB man um einen toten Bruder in den sicheren Tod laufen kann
"Weibt du, wo die Kompanie je1z1 ist?" fragte er endich. Der andere zuckte die Schulter: "Vielleicht vorn, vielleicht liegt sie in Vimy jetzt; ich welB es nicht. Morgen, hoibt os, sollon sie zuruck in Ruhe. Aber, wohin? Wit wissen nichts,"

Am Rand von Givenchy lag das BatailIon. Wio er dahin kam in dieser Nacht, die StraBe, die or fuhr, ob mit Umwegen oder richtig, wie viele Minuten oder Stunden - das alles konnte der Freivilitige, der den Weg spätor noch gonauor als ihm lieb war, kennenlernen sollte, nie mehr in Erinnerung bringen. Er dachte nicht mehr an soine Brüder, nicht mohr an die Hoimat,
nicht an das Regiment, nicht an die Kompanie. Er fuhr durch die Nacht, die er nie vergossen wird. Durch die Nach1, an die er donken wird, so oft or in soinom Leben das Wort Krieg hören soll. Durch die gnadenlose Finsternis. Auf einer StraBe, die Koine Strabe war, sondern eine steile Spirale des Schmerzes, immer autwärts und immer im Kreis, ohne UnterlaB.

Am andern Tag kam er zur Kompanio seiner Brüder. Sie lag im Ruhequartier. Er traf auf der Straße einen Menn, den ef von früheren Besuchen kannte. Der führte ihn, mit einem feierlichen Ernst, der schrecklich wor und herrlich in einem, zu seinem Bruder. Vor einem Arbeiterhause fanden sie ihn. Auf einer Bank zwischen Kameraden saB or und spielte Schach.

Hatte der Mann in der Nacht gologen?
"Nein", sagto dor Bruder, "er hat nicht gelogen; er wußte nur nicht alles. Ich habe Glück gehabt. Ich habe den Andres gefunden. Er wat halb verschüttet. Uber und uber verwundet. Aber er wat nicht tot. Ich hab ihn auf den Rücken genommen, und wie er auch geschrien, ich hab ihn zurückgotragon. Jotzt liegt or in Douai im Lazarett und wird leben - sagen die Aizte" Und er lachelte: "Mir ist überhaupt nichts goschohen. Fünf Infanterie-
schusse. Aber nur durch don Rock, nich: durch des Fleisch, hier, hier und hier."
Der jüngste Bruder sah den ältesten anWas für ein Ernst in seinen Augen warl Wie verändert or warl Und doch der gleiche! Der Bruder. Der wie ein Daniel durch das Feuer schrelten konnte. Ein Held? Ein Kamerad. Der beste Kamerad seines eigonen Bruders.

Die anderen Soldaten standen um ihn herum, voll scheuer, aber fast zärtlicher Ehrfurcht. "Du hast einen Bruder", sagto einer freundlich zu dem Kriegsfreiwilligen, ,.,ouf den du stolz sein kannst und um den wir dich beneiden. Der hat sein Kreuz ver. dient, Hertgott, das ist os fast wort, im Krieg zu sein!"
"Warum gerade das?" erwiderte der Altere und wendete sich an den Jüngsten: "Hab" ich so Besonderes gotan? Doch nicht mehr, als jeder von uns fur jeden von uns tun müste. Wie viel mehr, w ie viel mehr die getan haben, die vorne geblieben sind, das weik ich erst, seit ich unsern Bruder gosucht und an ihm wie ein guter Kamerad getan habe. Das darf man nicht vergessen."

Der Kriegsfreiwillige gab seinem Bruder die Hand. Der lachelte ein wenig. Ein Lächein, das in allen Gesichtern, die es aufnahmen, eine Spur zurückließ, Dleso Spur mußte man noch heute finden können...


FritzErler


# IM KUNSTLERHAUS AM LENBACHPLATZ KAMERADSCHAFT DER KUNSTLER MÚNCHEN EV. 

## Große in der Anekdote

## Der Apfol failt nicht woit vom Stamm

"Schon wieder hast du Eselsohren in dieses Buch gemacht!" rügte Lessings Vater seinen Jungen.
Doch der Knabe orwiderte ruhig: "Dieses Buch hat auch ein Recht darauf, Herr Vater!"

## Er hats gewubt...

Einmal fragte man Wieland, wieso man einen Erbprinz wohl schon mit vierzehn Jahren zum Herrscher krơne, obwohl er doch erst mit zwanzig Jahren heiraten dürfe.
Da lächolte dor Dichter und meinte unbeirt:
"Weil es viel leichter ist, ein ganzes Land zu regieren als eine einzige Fraul"

## Von der Erziehung

Einmal beobachtete der Dichter Claudius seinen vierjährigen Buben, wie er eine Weinflasche - sie war zum Gluck leer - zwischen die Beinchen klemmte, mit der flachen Hand auf den Kork schlug und denselben mit lautem Knalle wioder herauszog.
${ }^{\text {.Sileh an", meinte er da zu seiner Frau, }}$ ${ }^{2}$ wie mir dé Kleine das genau abgeguckt hat! Genau so aber schauen uns die Kinder auch alle anderen Dummheiten ab und hat man sie thnon dann wioder glucklich abgewöhnt, dann heilit man das eine gute Eiziehung ... I"

## Fünf wohlgelibte Männor

Als Claudius aut einer Wanderung durch Thüringen an einer Dorfikirche vorüberkam, hörte er den Organisten eifrig sein Instrument bearbeiten, wathrend drel Geiger und zwoi Bläsor sich muhton, oine schwere Fuge richtig herauszubringen.

Der Dichter, der sich selbst auf das Empore begeben hatte, bat nun den Organisten, ob or inn woht für einige Takte ablösen dürfe.

Gerne wurde es bewilligt und schon kurze Zeit später schwelgte der goúbte Orgelspieler in der Schönheit des Musikstückes.

Plotzlich ober packte ith der Schalk und or begann falsch zu spielen, um seine Begleiter aus dem Takt zu bringen. Allein die fünf Musikanten bewiesen sich so tüchtig, daß der Dichter erstaunt fragte, woher sie diese Taktsicherheit wohl hätten.
"Vom Dreschen!" erwiderten sie; "wenn zwel dreschen, da gehts im Zweivierteltakt, unter dreien im Dreivierteltakt, unter vieren im ganzen Takt und unter sechson im Sechsvierteltakt und wenn auch mal oin Flegel zur unrechten Zeit einsetzt, bringt uns das niemals aus der Fassung!"

## Im Galopp

Gehen Ihnen denn nie die Gedanken ous, wenn Sie so die ganzen Năchte sitzen und schreiben?" wurde Schiller von einer Frau gefragt.
"Das kommt wohl vor", erwiderte er, ,aber wenn die Gedanken ausgehen, dann mal ich eben Rössel, dann kommen sie wieder im Galopp daherl"
Tatsächlich finden sich in Schillers Manuskripten ganze Seiton, dio mit Pfordchen vollgezeichnet sind.
it
Kameradscciaft der Künstler, München e. V.
Samstag, den 24. Februar, nachmittags 5 Whr im Festsal des Kïnstlerhauses

## Aus Emmy Krugers Werktatt

Darstellungsklasse der Opernschule der Staatlichen Akademie der Tonkunst.
(Leitung: Kammersängerin Prof. Emmy Kriger.)
Ende nach ? Uhr.
Anschliefend geselliges Beisammensein im Restaurant des Künstlerhauses.

Eintritt fiir Gäste RM. 2.-; fiir Mitglieder der Gedok und der Kameradschaft RM. 1.- gegen Ausweis an der Abendkasse.

## MUnchner Kunstausstellung 1940 im Maximilianeum

Wio bereits bokanntgegeben, findet im Maximilianeum im Rahmen der Münchner Kunstausstellung 1940 eine Ausstellung mit dem Thema
"KAMPFUNDARBEIT"
statt, welche am 2. Mai eröffnet wird.
Uber diese Veranstaltung wurde in Heft 3 unserer Mitteilungen ausführlich berichtet, doch ist die Ausstellungsleitung gerne zu jeder näheren Auskunft bereit.
Wir erinnern nochmals daran, daß die Einlleferung der Werke vom 1. bis 15 . Marz erfolgt. Die Ausstellerpapiere sind ab 20 . Februar erhältlich im Maximillaneum, in der "Ståndigen" und im Künstierhaus, Büro 1. Stock.

Die Ausstellungsleitung der Kameradschaft der Künstler

## Kleine Nachrichten

Der Tondichter Prol, Franz Dannehl wurde anilaBlich solnes 70 . Geburlstages inl vielen Ehrungen bodacht. So empling of U. a. Gluckwunschtolegramme Vom Fuhror, von Roichsministor Dr
Goobbels. Gauleitor Staatsministor Wagnor und Relchsstatthalter Sauckel. Die ,Jugend" brachte Im letzten Heft ein Bild Dannohls. Dlese Zeichnung stammto von Prof. Max Lange.
Hans srandonburg las in Dresden aus eigenen Werken und hiett bel der Brucknergesell. schaft in Drosden und in telpzig einen Vortrag uber "Stifter und Bruckner".
die Galorle am lonbachplatz (vorm Heinemann) eroffnete am 17. Februar eine Go-dibchtnis-Ausstellung des Im vargangenen Johr verstobonen Münchnor Malors Ernsi Roin hardZimmermann.
In den vorn städtischen Kulturamt geforderten Stisdt. Turmmusiken" im Kalsethot der Minchnet
Residonz wird Friodrich ReIn mit Blasem doy Staatsoichesters nobon alten deutschon Molstern des 15 mil 17. Jahrhundorts eine Veranstaltung mit altitallenischen Komponisten und eine Auffohrung "2eltgonossische foldgrauc Tonsetzer" im Programm vorsehen.
Florian Seldls Romen Der, Weg der Eve Brugger" ist bof Cotta Stutigart in nauer, nun meht vietter Aullage herausgokommon.
Dio Erzothlung, Elino Nacht und ein Tog" ist dom Ausbilick', Jahíbuch nower doutschor Dichtung herausgegeben von $H . M$. 8 raun und $R$, Schmilt:
Sulzthal, Sulzthal, Tukan-Verlag. Munchen entnommen.

Kart Valeniln, von den wir glaubten, das er uns elgentlich nur noch eines schulde, namich ein großes doutsches filmlusispiol, hat mit seiner "Ritterspelunke" itn Faibergraben Minchen um ein Juwal bereichert, um ein hochkarattiges Juwel vahren Humors und reinor Komlk. Ein hochboglucktos Publikum fullt donn auch schon all. tagitich olose kloine, ollzu klelne, Ritterspatunke tief im Keltor unton, und nicht zulotzt sinds ouch Munchinor Künstler, die gorao die Treppon $2 u \mathrm{Va}$ lentin hinuntorstoigen. Ein Gulbransson taucht im mez Wiader mal duf ein Julius Huther samaelt dort seine Freunde um sich, ein Kan Arnold ge hort zu den stammgaston,
Zur Zoit spiolt Valontin eino soinor boston ko modien, ein wundorvoil schaverliches Ritterdtama. er $x$ ocko Heintich, das Holzschwort ut pariner sind otto $Z$ a piler - in fisenhelm und Strelfenhose - ols Schiobherr Rilitervon Un. kenstoin und Annemie Fischor in der Rollo dos unglucklichon 3 urgif áutoins das just von Unkensteins Todfoind ein Tediges Kind heimoringt and deshalb aut den Schafott enden solt, Wif ofingen aus dem Stuck elaige Dialoge.

## Das Eurgitaulein gefteft

Seintid! Dir farm id) cs ja verraten . . . (4) fab uvirtlid cin Kind!

Ya freilin!!. . . . is bedy a io iit!
Id, babe es aud nod Sabei . . . . Eroben im arogien Iurm.
Eo, Elie bab'ns Dabed, fo wie fyab'n Gie's perm reing'jdyvarst?
Deine ©rblamperei hat mir qetholfon, weil ou bergelien baft, Die Bagbriffe hodszugithen.
Uno itht bab'n Eic's am Iurm oben. auf uriern grogen Turm? Io so is ja feubt obn . . . das ıvird Ealna ja bin . . . . venn (3) das a paar 2biedten da oben bab' in, fangt's Eafne la ;um graneln an .... Das Priegt in an Sausidnvamm!
2lber 历eminid, tace dod nidt io dumm. . Es, ift mur fiftode, daह́ das deine Fran nift aufsichen Ram!
Mef' Frat? Marum benm net, bie siehte ifion auf. Dera geb'n E' a paat Ialer, umb Dee sichts amf, dee bat ja mi ac aufiogn... Jia, naa, mi net!
2lber Seimid)! Deine Fraa ift dod iften tot!
23 as . . . mei Jran? . . . Maa!
Dod Seintid! Edjon feit aelon Gabren if teine Sran fot!
23as! Mei frau is tot? . . . Ju can die mit nia nit g'iagt hat dabon? Drum bab dee fothon jolang nimmee g'iebn .... ia toas is Dees!

## Unfenftin tive Mecie 5xinzidb balten Reiges rat.

Mas! ... Bramig fianonen haben meine 8 cince?
Ta! . . . und mir bab'n nur cine . . . . une Dic ift bin . . . und bamin ift umier Sanene èr Gdjlum nath vocn Fingeridtet und dee Fomi ment ober von $2 f$ ffiflinge!
Bon 2uictlings? .... Das Dorf femn id a acar nift, sas liegt body nidyt im Jiartal?
Irijulings! Das ift Ded) Fein Dorf ... Das ift Ded) zin Jaifansdruct . . . . Aridslings beift ven bintenvartsher
2ld) [o! Dic femmen von rüdharts! . . Dann muf die Sanone fofort umgerecht toerDen nad) Dinge . . . nad) . . . Mridlinga!
Tarber bridto uns ganz zu\{anmen . . . . EOs eine tadl ift fhon gans fout.
2llio das mus aud jofort gemadyt merder.
Ta und in Mobr is a Edrualbemeft Oximi Go ein Gauftat!!
Yaa . . fén Eauftall . . . a Edrwalbemeft!
$\mathfrak{B l o ̈ j} \mathrm{nm}!$. . . Alfio fofort die Rantine ricit) fen, Damm die Bugbriife bodgsithen, Den 彐args graben vollaufen laffen, emen Refiel voll Dech


Karl Valentin
J. Hither
fiçen, meinen Sydm und sucin Edrwert ..... 13iderabolen!

Wisas bab'n © g'iagt? .... Das ifit io idnell gangen, i bin net miffommen!
Du jolfit wite erbolen!
2Biederfolen? .... 25as joll ith viedert= bolen.... I bab ja nod nir gholt!

Mteinen Befeht folfit on wivederfolen, ben ib) oir rben gegeben habe.
Mir bab'n ह' an Befebl geb'n... two hab i demn Den bingelegt?
Su Estafotopt, ou jollft meinen lluftrag wieberholen, twas ou fu tun bapt.
Ja bas fanm if nit net alles auf cinmal merten.
Plaf bod auf Yed .... fino deine Dhren verftopit?
₹ reeif net .... i fielsa net mein.
Mient Gott it oer Ret Glot. (EBieberbelt nodomals den ganjen befobl.)
I mero's iden ridjtig madjn .... unio an Selmin foll i bringen .... rveldyen Selan .... Den Eenernotrbelm?

## 2 Reinen Etreithedm!

21th io dizjen tooll'n E. . . . . nveril da Simge ... Da 2 Sillyelm ware a gra da...
Yaus!
(Jeimid acbt cilig ab.)

## Nedfe Scinrid fpridte mit Unfenftcin über Dír Sinrithtung eeo Furgirauleins.

Telth bamad! Tebt baben wir femen Edjarf= rifinter meior .... jegt jan nhe ertra un balbe fürfe auffanden, immpoft . . . un Das Ridht= dhoert bat er audi) moct mifgenemmen, ber Eati .... jeft fönnms Eabnan find Den fiopf abbeifen!
Das fann mid) nidet hinbern!
Tiet ien Sintern .... Den Jlopf mein ibt
Samn lafle id meine Evoter in Den Sunger. tarm terifon!

Das acht net, oa it amjer ganser Wreviant drimeri, Die fuikt fibl fa dappert da drimmen.
Dann lafle id meine Iodter von Der güdyfen Bimme meinec Butg in dic Tiefe fürien!

Das gebt an net, in bleibte uns fobliciflid an cinern Selephonbraby bängen und Dam Pricgen iot's nimute ranfer!
In twas bleibt fie bängen?
In an Eelephondrabt.
Exlephondrabt? 28 as if Das?
Ya Ele meroen borf an Ielephoneraltt ten: nen .... Idephondrabt . . . . a haltaus, ien gibt's erft in fünfbumbett gabren . . . . oer twird erf erfunden!
Daum lofie id meine Eodfer in den Müble barf ídlentern.
Sas geft and twiezer nut, tweil grad Bad): aurfebr ijt!
כeroamme! Seute gret uiberboupt nidite!
Broídenraf des Erommkers: Dam Iakt fic eribixfen, weter 5err!

Serfe Seinrith zum Irommler: Sialt Dodh Eu dei Miaul, at fann dod mit fein Simè ma: den mas er twill!
Mitter Infenftein zum Ervomlet: Erjobit: Eien?.. Du Iropt! . . Ditics Edbandweio if feinen Eduuß Pulber mert!
Serimid: Dann gibts nidto aneers ume das twäre fiut ©abna das einfadj)te un billigfte und für fie das befte . . . begnabigen!

UnEemitin: 2Fane? Begrabigen? Pu renter 25urm! Jd will fie tot jeben. . Yd werde fie hángen laffern.... 2ln oen (3algen mit ibr!

Ja Den (Salgen baben wir aud) nimmer, den bab'n ma legten 23 inter zufanmengiódnitten mie's fo falt mar, weil ma faa Bremupls 4habt bab'n!
Dann lalle id fee envirgen . . . eroronieln!
Ya Das gely! Den 23ürgnagel baben twir nod, ia fino fibon bunderte Dran baumelt .... das gely .... 2tber wer folls mathen, twenu ma Peinen Edbarifidftet bab'n?


Im Panoptikum der ..Ritterspelunke"


Theo Scharf

## Der Bauunternehmer von Singen／Von Heinr．E．Kromer

Die junge Stadt Singen broben beim Bodenjee bat amar ibren budtligen 5obent－ miel und ibve R1aggifuppen，bie in allen Küden ber Welt suften，aber vor cin paat Jabren aud einen Baumiternebmer， ber weif，es gebt dort und in see Welt nod）ein（Fejdaft，und sev fiebt，wem cince will，tamn er mit Sifer und thmidit ein bablidfer ober felbet ein reid）er mann weeben，nut sarf er sem ？erbeiter，fagt ee，nichts surdychen laffen：stum fei oer bejablt．2llio erjdecint er einen Jag wie oen anbern ain 2 Dagen auf feinen bau： platgen，wie die 2rebeit Iaufe und ob nidft einer die anderen verberbe unt ubles 3ci－ ipiel gebe，weil gutes bod）feins von Peinem mebr $z^{\prime \prime}$ etwarten jei．Das fins 2fifithten；aber oer Mitann glaubt jeine Qeute 3 F Fennen uno gebabt fith Sarnad．

Sincs Miorgens rollt er wieder in feinem blauen Wagen an．Eve felbt einen 2（rbeiter bei cincr cingeprablten S（f）aufel， ber raud）t und berumredet，vielleid）t vom
idledten Gobn，aber um feinen preis cime Sand rübt．Surs angebunben frid）t et ibn ant mod als ser ziant crwisent will： ＂Eine 2（therede！＂fagt der Unternebmer； ＂tommt nut greid）im Wagen mit，fúr Kauden uno Serumptenen fam id）Eud） nid）t brauden！＂

Der 2abeiter bat wieder was auf ber sunge；abee oer Serr jagt：，Fommt mit； if）zable（Eud）aus！＂und ordingt ben Itam，balb will der，balb will er nid）t，in ben Wagen und idnaubt mit ibm savon， faum baf ber Strafenfaub nod）mit． Hommt；und if unterwegs aud）Fein Reidstag mwijden beiben geredet worden．

Im Gejdaft iogt ber 23 ammeifter：„5ice if für vier さage Sohn＂，uns Iegt bas Welo bin；wie er iest aber vom fanlensen uns vom bohen goln redet who beides nid）t tennt sufammentemen uno dev 2atebeiter cinmenbet：，，Wobl，Serr，aber ．．＂ ＂Fidfts aber！＂lagt bee Seer；＂vier Eage zable id）Euti）uns fûr beute nod zuei

Stunben für VTidrstum uno Pfeifen． raubjen；3ifr follt mir nid）t nadjagen， ber Unternebmer jei ein 2 （usbeuter！＂uns orudt ibm bas Gels in bic দ̆ans umo idiebt ben Mham，ber blof ben Thopf ichuttelt，binaus：„（Tel）t jetst；es ift gut fïr beise さcile！＂

Lage baralif，als ser Internebmer orauken alles ciftrg ain wert，alio nidbts 3u flagen findet：„Es bat bod）geirud）tet＂， lagt ex zum 2luffeber，，Saf id ben faulenzer geftern weggelagt babe；ith jag＇s aber immer：die Geute wollen＇s nid）t beffer．＂

Dee 2fufieber beftnit fidf：Wem gilt＇a mobl？Bann fragt et：Thr meint den Itann，oen Jbr im Wagen mitgenommen habtz Yid）hab＇s vom（6ecuit aus gefeben．＂
，Wen Didtstuer！wen forit wen Pieifentanduce！＂

Drauf Det 2luffeber：„ちerv，da báttet She den Unredaten erwijdt．＂

## Den Uumedten：Эd）：＂

＂Eteines Dintens！Eionnte zwar fein， id）táujdte mid），uns oer（1tamn bátte fidh nimmer jo benotbet wie bieber；abee ev hat mur um 2rbbeit nadggefudt，uno id） bab ibn feine geben Ponnen．So ift er berumgeffanben fïr nid）ts uno bat pein Eeil zugeidaut fïr wieber nidjts，bis Jhr ibn mit fortgenommen babt．＂

Jegre menft einer：er ift ood an sen LImedten gefommen uno ein wenig $3^{31}$ voreilig gemejen，aub 3 freigebig gegen cinen 2rebeiter，ber nid）t im gobnbuch frebt，aber aud nidite verbrodien hat und mit verjudter Wiberrebe fith mur gegen cine umverdiente Wobltat bat welyen mollen，mem and）vergeblid）．Drum pinut
 idon mebr gutes Gelo fiur nidfts meg． gemorien，ober an thmmirbige，bas ou bepier an einen armen tlienjiden geroenbet hatteft，und vielleidt bat es siesmal cinem arbeiter wohlgetan，det sea beften Wil－ Lens getvejen ware．Whan múfie nur dem Mienjoen Gelegenbeit sum guten Willen ichaifen，io Sere wie 2ftbeiter，und saran hatit su＇s fur sicemal feblen lafien．

Denft see firenge（beidaitaberr foldece mafien unt fint er reslid）auf gevedteres Wejen，io pafit er ant Enter nidft uibel nach Singen 34 sem trugigen Etwiel unt ben feinen Suppen，sic bort jue welt tommen，und gibt mit den beiden eine lob． lide Dreibeit ab，bie nid）t io bals wieder auf erben vortommt，worum aber einer das junge Stadtmeien wobl gar benciben Fónite．

## Liebe Jugend！

Albert，der Vierjährige，fuht mit Vati Trambahn：＂Vati，wie heißt der Barg？＂ ＂Nockherberg：

Aut dom Hoimweg ging es wioder über den Berg zurück und schon sagte Albert： ＂Gel Vatt，das ist der ，Knödelberg＇ 1 ＇＇－ Denn zwischen Knödeln und Nockerln kennt er noch keinen Unterschied．

## Der tropische Wintersportler

Eine seltsame Geschichte
von
Enst Hoferichter

Aus dem Rio Cuahiba stleg trager Dunst und mischte sich mit dem Dampf tropischer Garten.
Dieser Duft moosiger Fảulnis parfümierte jeden Atemzug. Aquariumschwule lag uber den Facenden von Tristeza. Und die suidbrasilianische Erde leuchtete scharlachrot, wle die Mäntel der Kardinäle

Es war Dezember und Januar. Und jeden Abend saB ich mit dem Deutschbrasilianer Küne auf dem Vorplatz. Er war an den filzigen Hängen der Serra do Mar goboton und hatte seine nordische Heimat nie gesehen.

Aber wenn ich ihm von den kuhlen Wäldern, ziogelroten Dáchern und singenden Kachelơfen des oberbayerischen Landes erzählte, horchte er wie auf Märchen.

Um uns lag immer eine Weide zeilesener deutscher Zeitungen. Durch ihre Spalten fielen weibe Flocken, Borgsoon waren zu Spiegeleis gefroren, Schneestürme wehten uber Berlin und Lawinen donnerten zu Tal.

Und der Facendeiro las es immer wieder, legte seine Hand über die gedruckten Warte von Schnee und Eis, sprach sie wie elne Zauberformel vor sich hin und ließ sie als Kristall auf der Zunge zergehen...
Hinter unseren Ruckon zoigte das Thermometer vierzig Grad Celsius an. Jedes Haar schwitzte für sich und aus den Gesichtern fiel ein Regon und trommelte auf das Zeitungspapier, über Skigelände, auf Rodelbahnen und Eishockey.

Ich sprach von Schlitten, die durch Winternächte Iäuten, ließ Rauhreif durch Alleen blitzen, Fensterscheiben mit Eisblumen uberbluhen und ganz Rio Grande do Sul mit weißen Kuppen und Hauben uberschnelen.
Aber nichts half. Die Hitze stockte, zog in Schwaden von den Indianerflissen her, legte sich als gluhende, qualmende Pfanne uber das Haus und durchkochte die Lungen.

Schnee ... Schnee . . I Eis ... Els . . 1 Einmal im Leben ins Schlafzimmer oingo. frieren..I Sich in Schnee baden..I Kühl und kalt sein können..." rief mein Facendeiro und fuchtelte mit den Armon in die brodelnde Luft hinein.
"So kommen Sie doch năchston Winter!" sagte ich.

Ja, ich komme! Es gibi soviel Eis und Schnee auf dieser Erde, daß eine Handvoll, ein Zimmer voll auch für mich bestimmt ist! Ich werde mich in Flocken walzen, ich werde..."
Wir tranken noch sechs Gläser Whiskysoda, transpirierten weiter um die Wette


Raimund Geiger
und schlieten wieder mit offenen Augen einem neuen tropischen Tag entgegen...

Die Luft prickelte wie Champagner.
Klar und scharf sind die Kanten und Grate der Berge aus dem kalten Blau des


## Nerven in Not

Die Hast des Alltags, Aufregung, Sorgea Borut - alles zert an den Nerven. Nehmen Sle rechtzeitig als wirksamen
Kraft. und Aufbaustoff regelmälsla Kraff- und Aufbausioft regelmats'g (2) 9 mit Lezithin


Himmels geschnitten. WeiB, wie ein frisch Uberzogenes Bett ist die Erde, das Dorf und Gelände. Dle Haxnge gleichen cinem Bogen Briefpapier, das mit den Schriftzügen von Talfahrten beschrieben ist.
Am Sprunghügel fliegen Menschen durch den Raum und lassen sich wie Vögel auf weiche Kissen fallen, daß die Federn aufstauben.
Vor dem Schulhaus steigen SchneebalIenschlachten, hinter dem Stadel des Vogelbauern findet ein Eisschießen statt, auf dem Latschensee tanzen Schlittschuhe und das Thermometer am Bahnhof zeigt olf Grad Kälte an.

Uber allem liegt die Hotelpension "Almenrausch"

## fibeunu mandien fians Seibold

Sonnenstraße 15 noban Pothonedant Tel. $597339^{\circ}$
?

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

Pianosund Flügel
noo und gobrautht. Auf Wumach Follaohlung, soht prelivert bol PIANO.SCHERNER, Dioneratr. 22/11, $5 \%$. d. Ralskellar


Hinter doppelten Winterfenstern sitzt im Schroibzimmer dor Facendeiro von Tristeza. Sein Rücken ist an die Damptheizung gelehnt, um seinen Lelb schlängeln sich Kamelhaardecken und den Schemel seiner Füße bildet eine Wärmflasche.
Er hielt sein Versprechen und war vor zehn Tagen nach Europa gekommen, der tropischen Hitze entflohen und in die Zauborwelt des oberbayerischen Winters gefluchtet.

Jubelnd sturzte er sich in den Aufruhr von so viel Schnee und Eis. Weitab lag der Rio Cuahiba mit seinen Stechfliegen, wedelndon Palmen, schwülen Schwaden und schlaflosen Nächten. Die Sonne stach nicht mehr ins Genick. Sie war zu einer Blutorange geworden, mit kühlendem Saft gefüll. So hing sie in den nordischen Winter herab. Und es sah aus, als ob man sie anbeißen könnte - ohne die Zunge zu verbrennen...
Und der Facendeiro atmete ein und aus, lang und tief. Gleich einem uberheizten Dampfkessel gab er Wärme an die Landschaft ab. Sein Blut hörte auf zu kochen und die Lungen blähten sich prall und gingen wie Jahrmarktluftballono.
Da vergaB er MaB und Mitte, wälzte sich wie ein Faß in metertiofom Schnec, rieb das Gesicht an den Eisblumen am Fensterglas, fing den Flockenfall mit den Händen ein und $a B$ ihn wie ein Kaviarbrot auf.
Er kaufte sich fünf Paar Ski, rodelte jeden Tag auf einom andoron Schlitton, hielt sich 2 wei Sprunglehrer und verzerrte sich drei Sehnen.
Jetzt sitzt er fröstelnd, durchkältet und frostbeulengeschmuckt in Watte eingepackt - und umrahmt von Schnce und Eis. Und sehnt sich nach der flimmernden Wärme sudicher Mittage, nach tieselndem Schweis und bleiernem Himmel. Immer wieder versucht er, alles kalte WeiBe in Gedanken auszuradieren - und die Berge und Täler mit Mangroven, Königspalmen, Kakteen und Lianen zu bepflanzen.

Vom Dorf herauf dröhnt Blechmusik. Preise werden verteilt und Hochrufe schallen in den Abend hinein. Im Westen zieht cine graue Wand auf. Der Lautsprecher verkündet woitere Schneofalle mit schwerem Frost. Extrazüge bringen Heere von Wintersportlern herbei.
Der Facendeiro wendet sich mit dem

K. V, UErnh

# Die Schachspieler 

Von<br>Rudolf Schmitt Sulzthal

Den allen Marmorlisch deckl nur die Zierde des strengen Brettes in Schwarzweifiquadraten doch hat kein Schmuck je liefern Blick geladen, nie fachte Glanzwerk solche Schaubegierde!

Die Stirnen fuhlen nidht der Stunden Bürde, der Raum kann sich mil keinem Laut verrafen; weich Rätsel durfle so den Geist begnaden mil Denkerandacht, seiner hüchsten Würrie?

Seht nur, ilir Aatlifz adeln Schöpferspuren und - hergebannt aut den durdforschten Weiten geschieht ein Zug wie eine Offenbarung!

Denn: auf begrenztem Fold führn die Figuren zu einem Kamplgang in Unendlichikeilen, geschalfen nur aus der Gesetzo Wahrung!

Rucken gegen das Fenster, relbt weiter die Damptheizung auf, trinkt sechs Grog und versucht zu transpirieren.

Da es mißlingt, läßt er sich die Fahrplàne gobon und fahrt ab - via Rio Grande do Sul. -

Dort sitzt er wieder jeden Abend vor seiner Facenda, wird wie Karpfen schnaufen, sich den Dauerregen aus dem Gesicht wischen, sechs Glas Whiskysoda trinken, das Moskitonetz über sein Bett ziehen und die schlaflosen Nächte durchfluchen. In seine Wachträume aber werden sich Sprungschanzen, Spiegeleis und Schneestürme drängen. Er wird sich wieder nach kalten FUßen, gefrorenen Augenwimpern und Frostbeulen sehnen. Und, ich weib es bestimmt, nächsten Winter kommt er wieder und wird diosmal aus Vorsicht sein tropisches Temperament auf den Gefrierpunkt sinken lassen... Ich, ich freue mich auf dieson Facendoiro..i Denn or wird mir zum Gleichnis ewig junger Unruhe und unendlicher Sehnsucht, die sich aut keinem Sofa zur Ruhe bettet...

## Liebe Jugend!

## Ausgedroschen

Ein jungor Monsch, dor sonst nicht oinfaltig war, aber, wie er von sich solbst sagte, sich nicht mit Worten bohelfen konnte, kam eines Tages in eine Gesellschaft sogenannter "Witzlinge".

Diese schraubten ihn, ohne, wie das solcher Herren Art ist, ihn zum Wort kommen zu lassen, dermaßen, daß er voller VerdruB aufstand und wegging. Als er noch im Türrahmen stand, rief einer aus der Gesellschaft: "Den haben wir recht ausgedroschen."

Da wandte sich jener um und sagte: ${ }^{\text {, }} \mathrm{Ei}$, das ist wohl cine rechte Kunst, so viele Flegel und eine Garbel" ..

Cafe Fischer Adodibentrit 410 fotwahings führendes Konzent-vnd

Taswen, Hofter, Ruassadie, prima Lederwaren, Tourlsten-ArtiseI Manchener Workstätton
totr Sport- Sattler- u. Lede waren, eing, Q. n. b.H. Augustenstrion 1 / Telafon 54887

Begiehen Sie
fid bei Jhren Einhāufen
auf Die

- Fugenda

DONCMEMER KKLISCMEE-AMSTALT KAMALStRASSE 3 FELEFON 27667

## Pelz-Spezialgeschäft

Hermann Claassen
MInchan, Pumfordstr. 38 " $/ \mathrm{L}$, Telefon 295932 Empfiehlt sich für sorgfältigste Umarbeitung lhrer Pelz Garderobe

W. Wagenpfeil - Poistermitel Btkant b, Dualtiätu. Frcisminblght, itb.
 Peatalozzistr. 1, am Eeabitnger, 5or.31.



Alteftes Spejinlgef für Loufmoffien! Eine Mafthe . 20 plg . Anfotici Douce 60 Dfog. 3. Faltermeier




## Mïnchenerer Lagarhaus-und Transpor- Gees, m. b. H. .



Offizieller
Ausstellungs-Spediteur
im
Haus der Deutschen Kunst


Transport, Lagerung und Vorpackung ven Kunstgegenständen allor Art im In- und Ausland Möbeltransport. Möbolkabinen. Fachkundiges Personal Büro : München 8, Friedenstraße 22, Fernsprecter 43365


Franspr. ${ }^{52547}$ KLISCHEE
Freiblaibendes Angebot:
Brieger, Das GenreBMd. Mit ta5 A8s, Mablaler $(5007)$ Mi N-Marhall-Viehrock. Drutsde Barvokreichnemern.Mi $\$ 2$ Absiduragen leinnand (se.)Ferlo M -40 Posklanck 47400 Nünchien
Astigaariat Augast \$path, Minchen 2, TheresienstraSe 18
Werke
Zeitschriften
Kataloge
Graph. Frunftanftalt m. 5düitmänden, fixtunft. 8-10, Telefon 20763
Bayerische Hofhunsthandlung
GEORG STUFFLER • Inh.: ANNA MICHELS
Gemälde, Rodierungen, Holzschnitte
München, Ausstellungsräume : Maximilionsplatz 20Fernruf 13295Neben Perk-Holel
Mal- u. Zeichenschule „Die Form"Bydende Keast, Zelehana, Malorel is Jedot
Anvendang. asach Qebrawchagraphik undAnwendane. auch Obbravchagraphtk und
Moderotchnen. Abosdalt. Sonstarikurse.Moderotchnen. Abosdaht. Sonstarikurse,
Piosp. Vorbereifz i. d. Examion. $50 \%$ Fahr-

Hola Kosif. Mascten 23 S. Leopoilsit. 61
Teleton अ946. Oerrotidet 1925
HORST STOBBEBucherstube / München Ritier-y.-Epp.Plotz 8
Moderne Buchhunst und Graphilk
yon Menzel bis zur GogenwortKatolog ouf Wunsch kostenfrei
DIE
PIPERIRTCKE
Originalgetreae farbige Wiecergaben von Meisterverken der Malerel
Verlagea Sie Proapekt rom Verlag DIEPIRERDRUCHE
Verlags-GmbH., Mínehea, Georgenotr, 15
Minzenhanduung Otto Helbing Maht.
Inh. Karl Kreß
Ankauf, Auktionen, Verkauf


M1fons Graber, Wien

## Spiel des Lebens

Heia, Weib, Gesang und Karlenspiel Sind für den Stärksten selbst zu vied, Heshalh der Measch, in daklen Drang. Zunächst pleifl auf den Lobgesang. Lis dauert langle, bis er streicht

## Liebe Jugend!

## Jägerlatein

In oiner Aufnahmepause sitzen ein paar Schauspieler in der Kantine zusammen, mitten unter ihnen Hans Albers. Zwei von seinen Kollegon sind Jäger und Angler und überbieten sich in der Erzählung angeblicher Erlebnisse, bei deren Latein sich einem kahlgewordenen Obertörster die letzten drei Haare gesträubt hätten.

Mit einem Mal holt Albers tief Luft , Ich habe da mal", erzăhlt er, aut meinem Grundstuck am Starnberger See oine Ente

## Zeichenpapiere

,STANLHART⿷ hochtransparent $u$. äußerst zäh

## Alles für des Konstruktionsbüro ZEICHENBEDARF Otto Schiller

 München, Brienner Str. 34, Tel. 57650Das lieib (es fallt dies gar nicht leichH!). Der Arzt serbietet dann den Wein.
Voin denn: se mag of Fruchtsaff sein! es bleibi, zum gutea Lebensail. 1/s lekter Trumpi da* Karlenspiel.
mit fünf Küken gehabt und eine Dackelhündin. Eines Tages holt der Fuchs die Entenmutter. Ehe wir die Frage der Waisenbetreuung entscheiden konnten, hatte dle Hündin von sich aus schon gehandelt. Sie zog die fünf kleinen gelben Federbüschel auf. Und was meinen Sie, meine Herren? Nach 14 Tagen fingen die Entlein an zu bellenl"
H. I.

## Zweimal Jugend

Als dein trever Abonnent muB ich dir nun auch diese Geschichte erzahlen, die sich boi uns mal zugetragen hat. Wir erwarten ein Kind. Meine Frou liegt in den Wehen. Ich telephoniere um die Hebamme und da sie nicht gleich zur Stelle ist, 10 ephoniere ich ein zweites Mal. Endlich lautels. Ich laufe zur Tür, offne und sehe eine ătiete Frau vor mir. "Sind Sio die Hebamme?" frage ich. "Naa Herr", sagt sie, .i bring die ,Jugend:."

## GALERIE AM LENBACHPLATZ <br> FRIEDRICH H, ZINCKGRAF (rorm. D. HEINEMANN)

MONCHEN
GEDACHTNIS-AUSSTELLUNG
ERNSTREINHARDZIMMERMANN

[^1]


[^0]:    "Und wie geht es vorn? Kennst du meine" Brüder? Sie sind beide bel der viertent Du mußt sie kennen!"

[^1]:    
    
    
     kann kelne Gewaht Ubernommen werden/Rucksendung erfotgt nut bel belgefugtem porto posto it m inchon

