

## NANNA-DASBERUHMTEMODELL

Zarah loander wird domndichat in oinem film die "Nanna" darstellen, das berühmie rörmische Modell Anselm Feuerbachs. Hrer sei dio fur den großen Kunstler so uberaus fruchtbor und iur den Monschen Feuerbach so traplsch gowasone Verbindung mil jener Anna Risi, der schonen Schustersfrau ous Trastovero, in den

In Rom hatte Feuerbach ein großes Glück. Hier war er - abgestoßen von den Berufsmodellen, wie sie damals die "Spanische Treppe" in Rom belagerten - standig ouf der Suche gewesen nach einem schlichten, natürlichen Wesen, das noch ohne falsches Pathos und angelerntor Geste mit dem Instinkt eines unverdorbenen Gofühls seinen künstlerischen Absichten entgegenzukommen verstehen würde. Es war im Jahre 1850, als der 30 jährige bildhübsche Anselm Feuerbach eines Toges lebhaft diskutiorond mit dom Kupferstecher Julius Allgeyer durch die Via del Tritone seinem Atelier im Palazzo Costa zustrebte. "Plotzlich erblicten wir", schrieb sein späterer Biograph Allgeyer, ,eine Frau, die mit einem Kinde auf dem Arme unter einem offenen Fenster stand.

Die Frau, eine Erscheinung von geradezui imponierender Hoheit mochte Mitte der Zwanzig sein. Eine Last von dunklon Haaren umrahmte die strengen, von einem melancholischen Ausdruck gemilderten Züge, deren Schnitt von der reinsten, tomischen Abstammung zeugten. Von dem wundersamen Bilde uberrascht und gefesselt, zögerte Feuerbach unwillkürlich einigo Augenblicke im Weiterschreiten und über das ernste Antlizz der Frau glitt ein fluichtigos láchein..." Schon bald nach dieser ersten Begegnung stand Anna Risi, so hieß dieses herbe, schöne Ehewelb eines Schuhmachors aus dor römischon Vorstadt Trastevere dem deutschen Maler Modell zu einer Madonna. Und nunmehr sollte Feuerbach nicht mehr müde werden, diese Frau immer wieder zu malen, als Portröt und häufiger noch auf Gemälden, in denen sie als formvollendete Verkorperung von Gestalten der klassischen Dichtung erschien.

Henriette Feuerbach, die Stiefmuttor, orhielt in Heidelberg von ihrem Anselm begeisterte Schilderungen Nannas, dem immer mehr goliebten Moḍell.

Wonn die Sludien fertig, den worden, kann kon 165 nichi bostimmen, do ich zu viel vorm Modoll ab. hainge... Das Modell ist sehr sehón und durtte eiamal Iphigenle werden und Im Gestmahl figurieren, . ICh hoffe, nechste Woche meine Kople
beinah' zu vollenden so Gott will, idibt mich das beinah zu vollenden, so Gott wIII, Iabt mich das
Madoll nicht im stich.

Don 25, Januar $18 \$ 1$
leh habe einen Kopf und Halbtigur im Um. breit-Rahmen boinahe vollendet, nun hat sich das Modell unlerdessen mit ihrem Mann uberworfen, von ihm gotrennt, und sagte mir vor acht Tagon, das tie aut 15 Tage ins Kloster ginge: es wat mir hóchst tatal. - Sicher haben sie sio zur Strate auf die Zeit hineingetan, und nun habe lch dle Sorgo, das slo ISnger ausblolbt, wie es belim romischon Weson so hauflg ist oder gar nicht mehr kommt. Wie argerlich mir die Verzóperunn ist, kannst Du Dir denken; Ich hofle da der Temmin bald ablauft da3 sio kommt, sonst maste ich die ist, sle nach andern xu vollenden, da thr Kopl ist, so nach andern xu vollend

Den 2 Mai 185
Die nächsten drei Monate widme ich ganz meinem Modell. Cardwelt hat mir ein griochisches Gewand geschneidert und nuis solltest Du die hohe Gestalt sich darin bowegen sehen. Solche Dinge lassen sich nicht beschreiben, Ich habe gaglaubl, eine statue von Phidias zu sehen. Es last sich da in Elto nichts erreichon, da heibt of Zoit und beobachten, - Wo finde ich dos, und was das besto ist, dioperion lat anstandig und willig. hören mir, um ein Uhi kommt das Modell bis sochs, und so geht es einen Tag wie den andern.


## Na!na

Anselm Feuerbach

Böcklin zehrt und macht Den 8. Mal 1861 hat ilich ganz out die idylle goworton, mein sinn steht nach dom Hochsten, Gewalt dor Form und
leidenschafticher Ausdruck der Seele, Elemente.
die mir nur hier zu Oebole stohen... Eine groDe die mit nur hier zu oebole stehen... Eine grose phigenic steht boroits do, noch langom suchon ontworten, boi Hagol und Sturm, sio soll ganz gewinnen... Meln omes Modelt hat eine unhell. bare Horzkrankhoit, wetwogen lch auch das Rouchen gelasson habe, und es ist anzunehmon, das ich der letzle vielleicht bin, cem es vergonnt ist, dle Zuge nachzubilden. Sle kommt gern zu mil died ich mache Immor viole sodice, una sle autzuheitern und autzuschouchon aus dom Ernst an don Gedankea eines unvermeidichen Unterganges. Das sind so Dinge In der Welt, wahrend lch die feste
Uberzeugung habe, mein Gluck ru grundon.

Freitag abends (Fobruar?) 1862 Was meine Verhaltnisse, meln Leben hier botilft, so kann ich Dir mit wenigen Worten vollen Boschoid gobon; ich bin im Besitz des schönsten Baschoid gebon; ich bin im Besitz dos schonston
Modelles von gant Rom, zum Neld und Arger aller Künstler, die abgetahren sind. Die Person hat mit zu liobo alle und die grobten Anträge hat mir zu liobo alle und die gropten Antrage chen, das, wenn ich int Arboit gobe bis xu melner Abrelse, Ich sicher sein kann, dab ich der etzte bin, dom es vergobnnt ist, zie zu malen. - Man kann um solchen Prois schon einige schlaiose Nachte zubringen. Das Liebestachen, die of wolgen Heiratsplànen. die Du hast, Im Wege sind rorwalten, darubor sel ganz ruhtg. es ist nichts on alledom, ihr Lobenswandel ist anerkannt tadel. os und da sio verthoiratet ist, so ist os toino Neigung und Verehrung
Der Bilchaver 30 seph von Kopl berichte Fieundschait mit thin ist nicht moglichl Olt schlot Freundschaft mit itmist is in motimnisvoll in soln Atelier in und ac of sich geheimnisvoll in saln Atelier ein und zeig. Abend im Cate konnte ot init oinem gosprzichig sehr Ilobenswlirdla seln, elnen aut den riachsten Morgon zu sich ins Ateller einladen. Kem man Morgen zu aich ins Atelier einiaden, Kem man erbach hatte ein Modoll, das auch lch häufiger benutzie, dle Frau eines Schuhmachers. Nanna, gros, ernst, mit interessantem Gesicht, herrilichen chwarzen Haaren, von Gestalt magor, obor ficht ohne Grandexta. Er brachte sle Jahrelang aut toi. ien Bildern an.
In selnom Briot vom 20. Juni 1862 schrelbi F e U erbach: Dio schóne Anna begrelft gar nicht was das for Menschen sein milissen da drauben de mich so herumziehen, wahrend man mir bildduion setzon sollte. So gibts doch noch Loute die mich gern haben und kapieren

Rom, den 24. Juni
Ich ware manchmal vorzwolfelt ... ich habo Ruhe und Zuversicht meinem schönon Modell 24 danken, die mich begelster), und die mich Imme nit froundlichen. Worfen borubigt und aufmuntert

Moino boston ideon verdanke ich dor frou, die mir fur meine Xunst unentbehrlich geworden

Ist: gothe das Leben aller bedeutendon Menschon durch, so wist Du tindon, das ot to soin mub, -
Mein Name wachst, moine Kunst vitd Immer vollMein Nome wachst, moine Kunsi
ondeter und molin sinn festes.

Baron von Schack, Feuerbachs Auftraggeber in München, wird jedoch immer unzuftiedener mit dem Maler. - Schack schoint es wünschenswert, daß er von jetzt an diesem Modell, welches notwendig Monotonie in seine Werke bringen mübte, für immer entsagen möge". Seiner Mutter, die ihrem Anselm schonend Schacks Meinung beibringt, schreibt Feuerbach unterm 28. Oktober 1863.
lch danke Dir, liobe Mutter, fur die Art, mit der Du mein Verhaitnis mit Anne berunist, . Ich sago nur so viel, wern es ein Buch in der Welt gibt in dom os goschriobon stoht, dab man das W/eib Leld geteilt hat, alle begelsterung dio froud und wach geteilt hat, alle begeisterung fur dio Kunst wach gehaiten hol, wenn es geschrieben steht. sie welche sio soien, verlasson soll, dab sio oe notig! waro, in Irgend einon fremden Dienst odet sonst wo zu gehen, dann bin ich bereit, $2 u$ renun zieren, vorderhand habo lch noch Mut und Storko genug, sie zu schutzen...gegen jedermann.

Rom, Neujahrstag 186
Was moin lebon anbelangi, so bin ich niomand ats Gott und Dir Rechenschait sehuldig, und mand ats Golt und Dir Rechenschalt sehuldig, und
wenn des, was meine Kunst zart, innig und unwenn dos, was meine kunsi zart, innig und un so hat mir niemand etwas vorzuschroibon. Mogen die anderen Herron Malet sich mit Huren abgogen und Huren malen nach methem sinne. was geht es mich an. tith stehe trotz meiner Armul allen gegeniber nobel da.
Die aufopferungsvolle, ober ouch ein wenig eifersuchtige Stlefmultor Henriotte kommt Jedoch man aus den Sorgon um. hron Ansoim horaus? dos ganz um Nonno krelsende Einzalhelten ubel in gom hintorbracht Aufbegehrend schroibl dle ser an 11 Mai 1864: Die paar Soldontolzon, die der arme Teutel von Ftau trigt die mir in, die Malerel dienen und gedient hoben und in dor Malerel dienen und gedionl haben, und die sie gonnen Umsomehr da ich mein heiliges Ehren wort gebe das der tuxus mich nicht ruiniort und ich gern habo das die teute, deren Persínilich ich gemn habo, das die Leute, deren Personlichhaben, anstandig angezogen sind: was mich zu tur trifti, so gebe ich vietloicht zu wenig acht, doch bin ich immer der feverbach, glolchviel, welchen Rock ich anhabe.
Abet Anselm Feuerbach entdeckte bald darauf, dab ith seine geliebte Nenna hinterging und belog. Anspruchsvoll hatte der Idealist immer mehr von der einfachen, gutmütigen Frau verlangt als sie auf dié Daver geben konnte. So lief sie dem armen Anselm davon und ging zu wohlhabenderen Malern, die ihr mehr boten. Feuerbach brach zusammen und suchte Trost bel seiner Mutter. Diese schrieb am 16. Mai 1865 aus Baden-Baden an Julius Allgeyer
Anselm ist da... Nach einom männilichen plotr Iichen Entschlub, den er tapier und frisch voll fuhrle, hier angekommea, wohin ich lhm entgegen ging :.. Wir missen tha Jetzi gans systematisch on leib und Soolo pfiogon
Wieder autgerlchtet, kehrte Fouerbach ibor Flo. renz in Gesellschaft mit Marées nach Rom zuriack, von wo or im Dezember 1865 schrelbt:
Kenstler Vetlust meinos Modelles, was fur den Konsier die Seele ist, labt sich hart fuhlon; wurdo die Welt nur halb meing Noblesse habon, so wurdon solche gemoino Goschichten nle passioren Was Eraven anbolangt, so brauche teh keino Haus frau, aber aine Muse, dio meinon Schónheitssinn belebt und main Herz edelt.... Da solche heut zutage nicht zu haben sind, so bleibt es wie es

Aber er gesteht spater einmal: Wor mich kennt dem brauche ich nicht erst $x \mathrm{u}$ sagen, dab ein Woson, das mich in solcher Weise durch Jahre on sich 2 u halten vermochto, nichts gowahnliches seln konnte; ich wurdo mich fut immer mil thi verbunden haben, wenn eine scheiduag und wledorvoreinigung nicht domals in Rom zu don Unmöglichkerten gehort histo. - Inzwischen fand er In dot Romorin Lucia B punacel oin neues Modell. Und am s. Dezember 1868 sah or noch einmal Nanna:
jie nove Iphigenio wird mir unentbehrlich. Das Original der alten hat mich gestorn im traurigsten Zustonde auf der Strabe ongebettelt. Ich so wird os bald alles gohen, dieng goantwortol. Genfus versilidigt haben...

Ausgowlhlt von Theotzbbert


Hans Carossa
Ernst Penzoldt

## Exfte Blüten，erfte Blätter

VON

ANTON SCHNACK

Jn Der froe，Dem ewigen Mutterfdoofe， Jft wièer Lebendiglizit．
Auferftehunggbereit
Sind Blumen mit lidtraärtsgeridtetem 5 tofe．
Der bodksbärtige Dan kann fehen， wie fie wadtren uno wühlen Unঠ Dir wärmenden minde［djon fühlen Uno fich ftredzen und unruhig drehen．

Dielleidtt fallen noch ver［pätete flodken Und die Lanòfhaft ift fröftelno unò grau， Fber die unterivdifden Felcthe und Glodien träumen f币ぁon himmlifctes Blau．

Den unteriroifが元 fummeln miro es im Delige heif， Bolò meròen fie，felig，blütenmehlig，bummeln 3mifhen fuflattidgerlb und Sdnneeglödkdenmeif．

# Gerverberat Gichpielbauer befucht Mailano 

Von Withelm Lulaad Krifel

Der lefate Eag ieince Jralicnauiznthaltes fiibrte ien Geverberat Gidypielbauer nad Miai. lanb. Der Fraverberat war auf Dern Mailanter Zriedjof nengiecig, ven dem man fidh an icment Miñdgner Etammifid) fo biel erablyl batte. Eein Mefic, out Deforatear Efterl, iobwarims son cinear Eafé, zas lid auf Dan Datb Des beriflyten Domes befimbe, Dem §raulein Suil irbuid, einer Qebrevin aus den nowdidem Ge:
 Den beizen Babern amgejdlojien batte, ithwebre in italimificer Eribjabrsbut ver. Foren alten Gut liés fir gleidy im תuffer:
Graverberat (Widjpielbanee erercibfe mif feinca Geleite an früben Zormittag 己ic lonbareitioc Sauplitadt. Den ryten Eindruit nvolten fid
 tifg (al) alles aus umb fablgelb laftete oer 5im: mel uber ftaubigen, rukigen Etraken. Zernvum dert idhmpperten Mailande neue (Gajfe une redten bie ghajen in Die Soblec. Wher prit (5jd)pidbaner iprad) aus, twas alle io befrem dete:

Jdh módyt जlof wifien, was da riaentlid a io ftinft. Mian fitht nidts, man tweik nidt won twas, aber fitinten tuts merosuäfiq. Eagen Eic das níht aud, हैraukin Suuliebuíd?"

28 em id) elyrlid) fein will, atd id) bin son diefon eigenartigen (Gernd tmanyentlyn beriflyt Jid dadhte mir obnchin MRailano amers."

Im Cuiben hat eben die Suft uiberbaupt rinen andern Ebaralfirt", wanbte Efterl vin.
hoir mir cod mit Deinm Euiben aut! Jdt glaub, Daf́ bei dir a M1tijtbaufen, vern er untas

(Ss if mobl das beite, meine 5erren, id bet
 Jonen afparen, $\mathrm{daj} \mathrm{E}_{\mathrm{ic}}$ mit mix aud) mur weitere bunbert Mieter olve Syut laufen miffen. Зu Fomídee 2fnblin! "*

Walo liefen fie Milemefer ab, weil ibnen
 feine lymbert Mieter uebr gumaten wolte. Sie languedigiten Gtadwierted Durrdytreiften fie nuf
 Saien rat ein Whumenladen.
 Dor Die Syufauiezai idjon venominidte, ..ith módt' bles teifecn, was oic Jtaliener uit Dic aanzen Zhmmen madyen. Pie Pbumen bodb nidt alle Zag Jiamenstag baben wer filberne Joed. geft wett the Becroigung!
(Segen nan Llbe varen fie in Mailand cins getreffen; gegen modf Llbe sierte \&raulen §uil= iebuidhe ropf our mene Sut. Mad Dec zoplt mborcißigiten Syutprobe im oritten Seidait batte fie nidht mefle den Jüt gefmoen, bie Ђerren in rinen weitren Saken sn idbleppen.
Eo falsen fie immerthin vor Bem Eflen Oen Sem, Dem es gelang, zuntidht aud feinen nehen
 Eyjt im Jumern entiatidite er fic.
(Ein Sumpterer if es maturlid). Ein grofere Runthect' fogar. Aber wenin id an ben Joblnce Devin Dentel" Hno Exaulutein Suiliebuith's (ee Danfen fighierten um den newen §ribjiahrobut, Dee ifr gank une yar nidt gefict.

Tiv ja", meinte Der Genverbetat, "er ware ja won imen auth gans jabin, aber man bat kalf gat nimmer tas (Sefuibl, Dab eas cine Kirde if. Da pebte su wie in virten Zaubenidhlag. Uno nadler dic Étible, wic in tintm Mëbel. lager alle aufeinanbor aeftelt."

Die Eftiblithen mit Den firobgrfledtenen Eigen bauften fids ;u beden Eeiten Des Shaupt: idiffis, mas (Gidipiellonurn ned) nie geief)en batte. Umije aubgercumiter wirfte auf inn Die twite 5alle, barin fid st らumberten, in 2lberbimeteren, allein uio in (5rappen, Stanle in Sinderbocfern, in farietten Insügen, in Eperts foftumen unb Eouriftenftiefeln ergingen. Olle blaftetten in Dem glezibru Difen roten Buidetein,
b/itben Hacheintander ver ben aleidens Eaufon, Efulpturen une 2ltarbilean fitben mio blidten ab ume su mit oer akiden pilidtagnâken Ebr= furdt zur Dede cmpor.

Efted itute bas weniger. Jom liti bis Gají auf $\delta$ onn Someach feine Xuke. Liem or mur Den 2fifgang gevupi batfe! 2Bic ore funtibe: icienite Sidbbaber, io cmin zurdieridte er Die legte Eeitentapolle tumo Die legte Jijide. Une mit janfer Bevali Dridte er an icoe geiditolite. ne Miorte.

Jeget kojt allweil g'ingt, on femmit Dich ans in 2) tailans, Denveil wetift net amal, we is bo aufs Dad) mauigetht."

Mailund bat idflicklid) a Million Eins: webnew. Da febt boch nut a jebs Iurl aufin Etaotplan."

2lit is jowicje moridt. Jit griduitr, ivis madkn, Daß ma balb in Erieblof nansfemmen, Daum hain ma'n binter uns."

Nan verlié̄ geruimion Den Dem, abre nur, am delfen Xußenfrenten zu unterfudgen. Him Am gansen Bau fübre fie Eiterl, feine Effen une Pemen 2 Binetel eripacte er ibnen. ©ine Ereppe auifs Dady fand fidy nirgende. Eo gingen fie abernals in Den Dom binein amb irrten frens amb quer Durd die Suifternis Der riefigen Mhar. methallen.
(Ee, jeft mag if) nimmer!" Ser Dult! ftreifte. Wiet ums ßecreda geb) id) weciter! Euth bir Dein danijdres Eafé iolangit magit.
 ans. Eo a Djechere!!"
(Bar foa Wiedyere! MGenn ou did fur nidto intereficerf, nodber joll fidh a anders audh für
 von Miailane."

Sas 23ibtigite von Miailame ift ber Stires bof. Mitit Deisem fantummen (Gafe fübeft ums in סerer Sird) umeinamber wie in an gergaten auf in Dtoberieft: "

231, bit, beididtigte §tālein Syilic Wrifo, "wir fino an cinem getveibten Drt."

Itdy mas, geweifoer Det bin, gervelfter Drt ber. शiaus will fit) anal und zum శrive: bof.

Oer Meffe fotyow fid, nie mefor in jeinem Qeben Keijebegleifer $\mathrm{S}^{11}$ ipielen. Sieber blof von Mlünden nad) Candsbut su fabren, aber als jein rigener Soert. Jn Miailun ume nidt aaf Difien Cafe oben!

15 beber untem 5auptportal, famen Dic Drei पerabe recht,, tim das Ђereintreethen rines Whfertgene über Mailane at etteber. ©os gó Dermagen, Daß die weite Piaza im TuE
 Ediffbetidbige zie lebten Sakgänger tetteten
„Ou leber Gott, mean neter But!", unt jekte fidy Fraiulein bülsbaid.

Jefs bam ma Die Brifteruma! 23eil mall Ђert Jefic sa Deim am liebjen ubernado. ten härt woll'n.

Eiterl emtiann fid ber (Balletic Bittocia Ennmanutle ans Den Bacocter.

Dieier Xegern trifit fint ausgezeifonet. Romme twic bettell. Roumt gar nidht ithoner fein. Siun werien wir das 23 umber ben Mais lame erfit ritbtig erleten."
Uno er flathtete mit sen beiom au den alase überàatyten Etrakien der (Satleria Ginuiber.

Siax, bei Ebianfi umb Malalfazeni Pobrte 3 uftieesenbeit cin!: Dic Bemaiter berubigten fids. Miedtre is dramfen ithatten, bier ging tas Etrakenlaben im Erodfren weitet. Nian fdien

 noumbern umo za loben.

Iber man warbe mibes. Der Plakregen
artere in cinea Sauctregen ahts. Sta Exefen Damanctit, Dafi lie bier Bejongene auf cinter froderen Onfel watell - innitten eine walles-


Eine gate Quit if ja jets. 2low suir bäts oods lieber neifergeitmenter als bas Eamwetter.
 bäten twir beat diegen audy anidyaum Pornen amb das Dumidide Eaje bat midh fovifo nity mterciliert, LBaten wir nidht bic gante-3eit in

 aciebra une alles."
 wari Jeraas, Dak man weach ifr Den Dors mittag vertrobelt babe. Desbatb gat lie fith reitios Dem Poitiortenedoreiben bin: Jlus acan tereliden Miailane mit Eent freshaften Divit.

2Bas fitbit bem ani Dem Exirobof, Dutel?
 Orabunaler, io greys rive a Rapelle. Enat, was wsifer? Sa lauifi den cincm Grabitein zun ambern, idbaytt dir das (Srab an un) is iell uin ;um Edhluk nirbe dir genau io lamg: weilia twie da bermen. In Eriedsei mit io grober Eräber, ben fam ids mir leid)t vor ftellen. Sa braud id) net bin."
-ISas baí Dem Du von Denan Eajé? Da Eafit ;umit tauleno Etafiel fleigen, bis dak D' Broben bjit umb nadblyer, was ie nadjler? Cimen Saffee friegit, der yeman io hantig idereff wie der ba berinmen unio nebenbed fommit dir die Sausdaider und Ranin ven Mailane anichaum. Eteigft blof binauf, Dafi D' wieber ranterftrigen fonmi.

Sieber itcig ifh in Dir Sjähe, ale DaẺ if thaneenlarg iwiiden (Oräber umeinamberlaui. Whas io Demm idwen! Sa fiebyt halt Ffguren und Mensijir aus Maxume det (3ipe wer Granit wer ftatt einer Erabefapelf'n fowit alciof a paat Eulsene unb ifalienïithe Namen lieft. Eo roie in umerm 2galdifiebof, io wite Dat eben gleid an ganzen Saufen geben. 2bennt
 ausgejdaat bat. RBeil fid das fein Mienid net merten fomn."
(Un) Du nodber mit Demen alten Sads wen Denn Som? Phiemit, ou trin't fid Der Hafice anders? Das Eamiti ou : Mandyen acroaio bam. Sa gebit auif die すुraurntirm
 Haffer mit. 2a fanmit nadfler met bloÉ aufin Sady, fendern alcidh aiff n Sirchturm freb'n Safiee trinten."

Th fann gax uet wertithen, wieje bab ou arad ietst jo bericilim bili nuf an Friwebpi.
 ivenant aui'n Friedboi geton muget um) auf Alkerbeiligen taftit Didh am licbern in's Bert legen. Tiet amal an Elajer Ert! bift auf : Qecid gangen."
 Dudy an Ertl ©lajer iej Yink. Du bift ia aud aree :' Mailane io veríifen auf o Mird. Sabeim bringt mant dich in Ecine Mird)' nein imi da Gringt man difl aus der Jithb nimmer rams. Da möds/t an Safice auch ned aufin Worthatrar eroben trinter."

Der Genverterat oriafte jeinen Mailen Durd. Gie fubren zum Frieblei binans. Int cin (5räberbelidtigen twar freilid) nid)t zu Denten. Sif marmoctem lharifie oer pompóirn Grab: fätent mgten in ein troflojes (Sratu bincin, wabtrenb usm Boten ber Sifes autipriste, io Platideten Dic 2Baliermalien bernievr. Dic Drei begnigten fifl mit dem Eautengang oer Huen


 $i^{41}$ jotzen.
2. Rarma fhauft Demn iest die Gräber net an? Jesgt boft ams alle ranegepprengt miot mun mathit net an cinsigen Eibrit in Eximbov bimein."

Ift gat net nomembia. İd febs s fa wen bice aid. Dir Sampinade ift, za $\overline{3}$ ift an Etanmitiod fagen Pann, id kin :' Maxikom



Dam feleten fie sur (Salleria surind, Sier
 dig. Jindorm fic hidy ithon rinen pänslift me palienden Ēribjabrslyut gefaujt batte, um jo Die Jerren nidgt marten an fafien, wollte fie iffen demn Dod nidt alle wimidee opform.
-3at ith mir iest in bifiden das waten: bans bier ontiben an. Bio oie forren ibren Segnaf getcunfen babea, bin ich langit wieber ba. ${ }^{\text {" }}$

Cie war meder mady den exfen mods nad Dem anciten fieguaf ivieder Da. Eit Glieb uibers haupt mulidytar.
„ Eas erite umo Das lethe Nhal, Daß̉ id mit an Sraurnjammet sovfin fals", idtumpite Eidypielbauer. "Dir yanjen (Mlaboady ben

## Unter der Lampe

Antlita, in das Licht erhoben, ganz von goldnem Schein umkranzt, Augenpaar, vom Flammenspiel beglänzt, lichelst Giite, lächelst mir Erbarmen, kiindest Zuflucht und Umarmen, schöner Mund -: nur du bleibst still.

Doch in deinem scheuen Schweigen - ich bescheid mich wie er will atmet schon der Trost der Nacht, locket schon der neue Morgen, der aus der durchlebten Nähe götterstark erwacht...

Aarl haw Hation.

Derer, twe beibts, won Derer Gallerie madion mir sum Sala nane. Zluger dene ©lasoadel Gab id überbaupt nod nichts aítben von Ohailano, Bor lautern Sut-(Einfaujen. Jet5t, tocil of Jicqnen amigetort bat, fannt butern bleiben, bis is Der Gnabigen belidet, ia cr= iकtrimen."
. Eielit, tocmait mod a bilies getwarter
 bates Frimblisivvetter waid |ekst."
, Hityn! Bin jrob, dalf id Dcaugen war. Dic Eann ja auf $0^{\circ}$ Thadt um fods 1 Lbr aud) etit retome Ponimen."
Llit jedse llfy toarteten fie ned immes. Yefot rindfe aurb Ejited ans. Shn lodten Warentians uni Gdaufentier nidit meniger.

MKerift was, id juch jegt pie Syulictbuid. Id garantict oir, in zefn Dltimuten bab idje. Keinit, wir jeben uns nod a Efumb ber? ED a Kídfidoslofigteit."
Er eridien totiädeliath nuit Der Eefowtin alleroings eine gejchlagene Etumber ipater. Yumerfín touroe ©ídbpielbauer nedy vor ement libenteater betwabet. Eine bodfbulige farbens Frobe Sank batte fidb om Jiebentifid nieere gelantra imb Den (Fenverberat mit feurigen
 lidh culabate belien 13ibertanesfrafi. Serabe verjudte or, mit Silfe von "Echaftiqualiti" un)
 ipredende Llinterhaltung ansubaturn, als Jeific tuno Qefrevin auf ifn jutraten.

Mit Demi 2bendjag fufren fie ber Ectupcizer Greaje zu. Dir Qebrerin boute an Qeibesumfong fablinge zugenommen. Eie faß da, ale jeicn ibre Llmitante ubcraus qeiequete. Lurabig ruicte fie auf ifrem Maf berum, idielte foben mad allen Eriten uno flifiterte:
„Odredlidh unacididt von mis. Soabe on in Evjatiinen getauft, icmparzer Eant, ow Mailander Soun daraui actift. Jegt mujf id
 idmungeli. Furditbar oumm bun mis. (Fibts Dis gleiben Milien in Magocbutg. Dadre elen su jpiit earan. Fommte nidy riviert felyen. Eme Dracht, Dicjer Dem, pons in Gold gro

B. Blecker

# IM KÚNSTLERHAUS AM LENBACHPLATZ KAMERADSCHAFT DER KUNSTLER MUUNCHEN EV. 

Die Kameradschaft lacht

## Das gebrauchto Bild

Ein junges Paar, dem das Glück der Flitterwochen noch in den Augen leuchte1, kommt in oinen Mannheimer Kunstladen und ist zunächst verlegen. Der Kunsthändler kommt ihnen hilfsbereit entgegen und zoigt ihnen neue und alte Meister, Kopien und Stiche, Handzeichnungen und Schnitte. Schließlich sucht die junge Frau nach einem geelgneten Wort und zwitschert, ob der Herr nicht ein "gebrauchtes" Bild $z u$ verkaufen hätte

## Der Grund

Ein kleines Brüderchen ist angekommen. Kloin Inge darf sich don Nougeborenen im Körbchen ansehen, der ganz still liegt. Da fragt Inge: "Mutti, er kann wohl noch nicht sprechen?" - "Nein, er kann noch nicht sprechen." Aber Inge will mehr wissen: ., Warum kann er denn noch nicht sprechen," Da antwortet die Mutter: "Das weil ich nicht." - "Aber ich weiB es", sagt jetzt Inge. Nun ist das Fragen an der Mutter: "Nun, warum denn?" - "Ach", meint Inge, "er soll mir bloß nicht sagen, wo or hergekommen ist."

## Der Unterschied

Ich saß mit Zirkel und Lineal über einer technischen Zeichnung, als mein Freund Gustav eintrat. Von Beruf freler Graphiker, sah er meinem Tun eine Zeitlang mit sachverständigem Interesse zu und meinte
dann: "Du hast's gut, mein Lieber!" - "Ich - wie meinst du das? Vergiß nicht, "daß das Prăzisionsarbeit ist! Da muß alles bis aut einen halbon Millimeter genau stimmen, da kann man nicht so einfach drautlos zeichnen wie thi und sich nachher auf künstlerische Phantasie oder personiliche Auffassung herausreden." - "So meine ich das ja auch nicht." - Sondern. . ?" "Sondern daß du dich viel leichter tust, weil du uberall danoben schreiben kannst, was das ist: Widerloger, Eisenträger, Verstrebung usw. Das wenn wir auch dürftenl'
hanns.

L.onbach

## Kleine Nachrichten

Das Graphische Kabinatt (Gunther Frankg, Brionnor straBe st, zeigt oine Ausstellung von Max Unold.

In Bergverlag München eischeint domnachst ain Geschichtenbuch von Joseph Maria Lu:z "Im Hintergrund dio Frauenturme".

Die Jugend" brachte in ibrem letzion Hort Ausschnitie aus der neuen Komodfe Ka rl Va lentins aritter von Uakenstein" Dos Stuck. mit Karl Valentin. Annemio Flischoi und Olto Zagle in den Hauptiollen, blelbt wegen des auberordentlich groden Erfolges noch einige Zeit auf dem Spielplan der Ritierspelunke itn Farbergrabon.

Von Hans Brandenburg erscheint soobon In Kalsers Kleiner Reihe cVerlag Ed Kalser, Bohm. boipal oin Bandchen Jehr der Sinne Johr de: Soele. Naturbilder und talenpredigten"

Inge Schelbner-Reuter wurde $u$ a. zu einern WHW-Konzert nach tandsberg an lech verpilichtel. Der tschechische Rundfunk brachte losef Martin
Ba u or s Horspiel. Das loben Im Traum" in der Uberselzung von Joza Mach

Helma Panke wurdo zu einem Oratorium bel der Bellinet Phitha:monie for dio nachste Konzert. solson verptichtel.

Otto Wernicko hatto im Deutschon Theater in Seilin in Gilbrichs ..Dor Erbe seiner selbst' wioderum einen groben Erfolg.

Rosi Schmid spielt in Berlin mit dea Stactichen Orchestel am 2. Marz clas Klavier.Konzelt von Schumann.

Unser Tifolbild: Appilo vom Jupitertempol zu
Olympia.


H. Kaspar

## Gaetanos Sohn ist gestorben

Von Wolffeder

Lhut Golf ven Ealeme liegr thyitane. Mo batte eime rielige 25ege viele weike, graute und bunte Mujdeln auf Die rotbraune Solienivudy unter boun Jltonte Gan Angelo gejdyocimm, io idmumern dic Sausder auf das jatthlate Meer berinter, in untegelmäfigen Ierralien an bas nodte Geftein geflommert. Jutr cine grobe Etraje führt ourd Den Drt. Es ift ntin Etidt= dom, Elgnowe". Kaf Dirien Emake falyen Die bunten Ziveiräderfarten det 2 Siembanern, De illuten Earre;ien mit cuiven mageren Dieroblen Oavor tum ciment EennenDad fur dic Eremern, Die nad Minvello ceve Gorrent mollen, Denn Dit Eonae brentit boun glatblauen 5immel. ESs gibt nur die cine EtraEs. HHe anderent 2 Bege lime Ireppen mit wor weif wie viden Etuifu, bis bod in Die Betge Ginanf, wo cie leften Sbayier telem. Es famm fie niemanio sáhlen, héditeno tiner. Wartane.

Gaetano muLB fie alle exteigen, otenn er ift bet Brieftrages oce Sttes uno ubt isit Yabren Die ien Beruf aus. Viken is eine Sammelsleiter
gübe, er witide fic trob jentes Llters bintai: laufen un) feimen Edmaafer melor tum als jomit. Ilnd deni yetuas wirroe of genan io auf die Frage nad icinen Eimben annverten wic Em Qeuten, dic fehmintitig Brifie ernarten, mit vinen liftigen Endyeln su faltigen Begidy, vor Dem or mit acjpreitem Daunen ume 3eigetinget Die Sano orell., mifmte, fignore, nimte! Yiatos, gar nidte! - Er jt Prin Buipitroiger bon Hate wegen, Exin Beanter. Ex fut es ivie
 das Eepart uber die Eeniserftiagen ibleppen. Sure win paar Sire. Bir! Gelo firl fin Dort, we Der Piter reter Qandwcin ;wei Qire Feftet.

Hbec Gactane it iramig. Gein Padeln ha: or in bem verfallmen Shamsen in ber civital morta, in 2 mm verlafienen Etadttal, gdaîrn no Srancesce Prank liegt ume Det Dettere bat beate cin icht atmites (Fsfidt qemadif. Ein thuger JIam, Der Dettone, Det tweib, of Die Mieniden ain Eekw bleiben deer fterben, 13ie Fömte Gactane làdeln. Şrancesce if icin cin

 Qanb sithen falf umb mit Bevengängen ver: Dicate. Has io ftate war of. Meint, ir Daki richt ferben! Ser Dottere unD Dic Miadenna iderben telien... Ét bat ihr cine dife Merze
 Sulamint. De Miadoma wiro vetiteben, Daf es cin arekes Dpier ift . . Gartane icaitit and fitiat, Iteigt
 Spiet war amient. Exancesco ift tot umb we
 Jiar als Dev Sotere berausfonunt, balfen fie Die Sande bur dar hagen. ©r war boi caren Even uns irin Blid fönnte jdaden. Eie faufen Zabon, uni Don Édreiner at ruien, Der Den Eatg bringt.

2ir Marbloam סrumgen fiith an Goetone. - सNtes Seil fur Dide! twimiden fie. Die (5e fumbloit, Dot Sirait, Dit Jugeno Des Dabin. acidsidenen möge hid nui ( Eaetano übratragen, Demn der Ivte braacht fie midtt medr. Uns (Gartans, Der Ǩritütaper, banfl. Birle Mate, ubstall, wo er is treifen it. Etr ibhuttelt mit

 tiger! ©rata, hemerel"
 adiqung. Ees acht idmell Dort in Eüten. In Dean halten fie Dis Iutenmelis. Samn teagen fir Den Eama ani Dra 2Sagen, Det idywar: ans: 4ejdolagen ime mit dufterem Зierat ncidmuidd
 etivas topten. Etuman uno umbervegt grfit or voe Den weinenden §ranen ber, die folaen, in Ext Garruza felgt Der Piarter. Die Mief. buben lauien, dak ibre ropitaiber flatern, ung joblepyen den Mrans. Einen cinsigen nus. Blumen fimb jelten. EO fiest fith der But
 Etráomreppe zum Berafrirehof abjocigt. İari iegnet Der Priegter, Die Erägre Weben Den Earg anf ikre Édultern umb tragen bre Saî Daven. Eie mo Die Jiessbuben find alles


Dit Exiouragenten aetitreuen fids, teden vem MRin, won fleinen Gejdsaften une filatid. Ser Eod ift vergcien und bie iublithe Sebens: frube feat

Jiur (Gaetaw idsliegs ith nevty an. Ee bat don vern an Den Jätien yoit za brimgen. Ev bereimt or beiores. Das (Srab wirs ar ipater felen, dow man in Den Eelien ithag. Thetr broden Erde muli bier 㐫racht tragen in Der Selimbudt. Man famr Den Even bie Eree nicht idsufen. Es acht aud ie mit simer gomanerten Plotte. Wor otal legten Sans
 tenden Eara auf Den Edultern Der Erciager nart. Dic Mliegbuten millern ein Sirodern und Dic Mianmer fiherien miteinandes. Sis Eonne bintt auf Den Misifingbeidtlagen Der cifbenen Etabe unb Dic bunten, atmen Papiers blamen baxamf leudten jait ircoblid baja. Imm Theno wive Oactane binaufteigen zam Berairiebhef, soo eic Fremern oft hifin, wem fit traurig find, mio uber las Mieer bliden.

Illtes Bute für Enth, Gartane! - Euer
 - Babt Jor Bricfe? - Niment, Figmerel" Die woblbefomite Sandoreveruma, ore cin ifmodios, ideresalitus Qadheln Folat. Ge iviter Kaben in Dor ßurde nur furse Saner, aber fic ime gelvaltige lasbrinte En Yatur. Uno dam jibeim oif Emme viber, Miergen wiè (Jactano wiver Vädedn. Miergen iो alles veritbot. 2lud) dor ミoo! - Jtiente, innere! "

## Ein Stier tanzt Tango

Von Hans Reiser
RegenverheiBende Wolken standen Uber den tintenschwarzen Cordillerenzügen, die von der dunstloson, uberklaren Tropenluft so nahe gerückt woren, als könnte man sle mit oinem Steinwurf erreichen. Dabei war diese Uberdurchsichtige Luft orstickend schwill und zum Greifen dick in dem lang gestreckien Bergtal von Mogotes zusammengeballt. Moskiten und Zankudos schwirten aus dem FluBsumpt und uborschwärmten das kleine Dorf, dessen paar lehmverschmiorte, stellonweise weis ge tünchte Bambushãuser wie Trümmer von Kalkfelsen aus dem verstaubten Graugrün leuchteten
Der Wochenviehmarkt war beendet. Pe one, barfuß, mit ihren wagenradgroßen Strohhüten, die kakoobraunen, schafwollenen Panchos ubergeworfen, trieben unter Schreien und Lassowerfen die Kuhe und Jungtiere nach den Campos ihrer Herren. Vor der kleinen Kirche hatten zwe Knechte ihre Not mit einem unbotmäßigen schwarzen Stior, dor nicht unter das lasso kommen wollte und das tederseil jedesmal, wenn es gofabt hatte, mit trotzigem Kopfschwenken abschüttelte. - Plötzlich stutzte das gewaltige Tier, brülle dumpf aut und trable schweifpeitschend, den breiten Schädel mit den Spitzhörnern zu Soden gesonkt, uber die Plaza auf eine Gestalt zu, die aus einem Hauseingang getreten war. Es war eine Frau, ein Fröulein wohl, und ihr Tuch, o du kindische südamerikanische Farbenfreude!, ihre Man tilla leuchtete in einem so knallenden,


Fbr korseti. wasche. SPEZIAL-GESCHAFT Juliane Klopfer MUNCHEN
THEATINERSTR. 49, Tol. 26891 NEUHAUSERSTR. 13, Tel. 12071

## CAFÉ LUITPOLD

Die vornehm-gemütliche Gaststātte Münchens

## SEHENSWERTE RAUME PALMENGARTEN

Täglich nachmittags $\mathbf{u}$. abends erstklassige Künstlerkonzerte


4ats Got1
schreienden, satten und reinen Karminrot, daß es nicht nur den Augen oines Stieres weh tat; in einem so roten Rot, wie man es sonst nur noch auf den wunderschönen Musterfarbtabellen der Anilinfabriken findet; und wio der naive indianische Woibergeschmack es nun einmal liebt und durch. aus haben muß.
Die Frau aber stand mit aufgerissenen Augen da wie hypnotisiert, unfähig, einen Schritt zu ihrer Rettung zu tun. Wohin auch es gab keine Rettung. Die Hände hilflos zur Abwehr vorgestreckt, starrte sie der herangaloppierenden Bestie entgegen.

Auf der hölzernen Altone des Hotels Roca, des einzigen am Platze, lehnte ein Mann in weißer Tropenkleidung und sah dem Markttreiben zu; und setzte im gleichen Augenblick, als das Tier anfing zu rennen, mit einem Sprung über das Gelander, federte leicht im sandigen Boden auf, riß sein Jakett von den Schultern,


Hans Gots
schwenkte es hoch und lief dem wutenden Stier entgegen. Der Novillo, geblendet von dem blitzend weiben Jakett und gereizt durch die Kühnheit des Angroifers, ließ von der frau mit dem roten Tuch ab und rannte gegen den neven Feind in hopsenden Sprüngen. Eine halbe Armiange vor den drohend gesenkten Hörnern sprang der Angegriffene zur Seite und wandte sich mit einem raschen Ruck wieder dem tollon schwarzen Teutel zu. Und ebenso blizzortig folgte der Stier den geschmeidigon Bewegungon seines Gogners. Immer wieder suchte er in blinder Wut seine Horner in den Leib des Feindes zu stoBen, der immer wieder gewandt und beweglich auswich.
Menschen hatten sich um die Plaza gesammelt und beobachteten das gefahrvolle Spiel, dabei sorgsam auf ihre eigene sicherheit bedacht und zurückweichend, wenn die Kämptondon ihnen zu nahe kamen. Es herrschte nur eine Meinung: das seltsame Turnier konnte nur mit dem Tod oder mit der schweren Verwundung des kühnen Mannes enden! Sie hatten in ihm den Tanzlehrer Mario Reyes erkannt und wußten, daß der im Stierkampf unerfahrene Mann verloren war, oder es mußte ein Wunder geschehen. Die Augen des Stieres waren blutunterlaufen, aus seinem Maul flog der Schaum und klebte in Flocken an seinem schwarzen Fell. Und immer noch sprang der Mann mit dem weiBen Tuch, das wie eine Fahne um den massigen Stierschädel flatterte, nach links und nach rechts, vor und zurück, sich drehend und biegend, sichtbar ungeübt in den Kampfregeln und doch mit verbluffender Geschicklichkeit. Die Gaffer vergaßen Gefahr und Mitleid, so fesselte sie das nie gesehene Spiel, das noch aufregender


Graphik - Handzeidinungen - Kunstbüder Kunstantiquariat ED. WALZ München 13 Amalienstr. 38
Katalog bitte zu verianzen

## Werke

## Zeitschriften

Kataloge
Graph. Ffunftanftalt w. $\mathbf{~}$ ¢qü̈t
mûnden, fierenft. 8-10, Telefon 20763
HORST STOBBE
Bucherstube / München / Ritter-V.-Epp-Platz 8
Moderne Buchkunst und Graphik voa Menzel bis zur Qogenwart Katalog auf Wansch Kostanfrei
war als eine echte Corrida. Mit lebhaften Gesten begleiteten sie die grotesken Sprunge dor ungleichen Gegner, grelle Schreie und ermunternde Zurufe sprangen aus der Menge. Nur die Weiber jammerten und schlugen ein- uber das anderemal das Kreuz.
Als das grausige Gehopse schon länger dauerte, als irgendwer erwartet hatte, bemorkton dio Zuschaver auf das hochsto erstaunt etwas Neues, Die Sprünge des Tänzers wurden runder und weicher und glitten plotzlich in die Schritte oines raschen Tangos uber. Mit den Fetzen des zerrissenen Jaketts lenkte der unerschrokkene Tänzer das rasende Tier, wie mit einem unsichtbaren Lasso leitete und bannte er'es unter die Gewalt der Takte, zwang es nach seinen Tanzschritten sich zu biegen und zu winden.
"Der Stier tanzt! Der Stier tanzt"" Wie in Verzückung raste das Volk. „Bravo To. rerol Viva Don Mario, viva!"
Ein verzert starres lächeln im bleigrauen Gesicht, in das lange schwarze Haarstrăhnen klebten, leitete Mario den Stier nach seinem Tango. Einem Mustertango, wie er ihn noch am Vortage der Senjorita Elena Ramirez golehrt hatto, oben jener jungen frau in der tollroten Mantilla.
"Tanze Torerol" heulte das Volk.
Bis oin hochgowachsoner, breitschultriger Hacendado den Lärm noch überschrie: "Bastantel - Genug!"
Der Farmer, hinter itm die beiden Hirten, schob sich durch die Menge und lockerte die Ringe des Lassos. Drei, vier zähe Lederschlingen fabten die Hörner und Fes. seln des Stieres und rissen ihn krachend zu Boden.
Der Tanzlehrer sank auf den Stufen der Kirche nieder. Wie aus weiter Ferne brandeten Rufe in sein halb entschwundenes Bewußtsein: "Viva Mario Royos! Viva Don Mario!"
Fräulein Eleno Ramirez gob dem Tänzer die Hand. "Caballerol" sagte sie leise.
Er war autgestenden, straff, wieder ganz Holtung. "Ubrigens ist blau ouch eine ganz hubsche Farbe, finden Sle nicht?"
Sie lächelte fast ein wenig verlegen. ,Aber sicher -
Vierundzwanzig stunden spatter waren sie Verlobte.

## B UCHECKE

DER JUGEND

## Hans Reiser

Die Bucher dos Munchnor Dichters Hans Relsor lassen sich schwor in oin literarisches Fach unterbringen. Sle füten innerhalb der deulschen Litoratur ein thnlichos Vagabundendasein wio thr Verfassor solt Jahr und Tag diesseits und jensoits fassor solf Jaht und Tag diesseits und jonsoits
dos Ozoans. Eines is! Thnen allon gemoinsam: Sie sind sami und sonders prachtvoll horuntererzbilt, sio sind golragon von grober menschllicher Ehtlichkeit und das, was thren eigontlichen Inhalt ausmacht, ist weniger cine wohlousgewogene Handlung, als oben das Loben schlechthin, frellich gespiegelt dutch das Medum Relser. Dieser Mann lobt seine Bueher zuerst und hinterher sof Mann lobt seino suehor zuerst und hinternor
stolit sich oin Manuskript dazu ein. Er lagt nicht nach Stoff, sondorn der Stoff jogt ihn, Er schöpft aus dom Vollen, woil er immer aus dem Vollen lobt. Und of hat weis Gott nicht Himbeerlimonado in don Adem und fohlt sich in einer pervanischen Hafenknelpe oder auf einem oburbaverischen Tenzboden wohler als bel einen liferofischen Terizt
fischen Tee.
Eischen Tee.
Elnes Toges ist er nach sudamerika; naturlich nicht um "Studien" zu machen oder um "Abentever" zu erleben; sondern schllicht und einfoch deswegen, weil es lhm im alten Europa nicht mehr gepabt hat; und noturilich nicht mit einem slcheren und sichernden Schack in der Tasche. weshalb or die newe Welt mehr in der Sicht von weshalb or die newe Welt mehr in der Sicht von
unten als von oben erlobt hat, mehr als tandstreicher und Farmer denn als Forschungsfeisender oder Gummihandler. "Einot ging in dio Wil on is" hoist eines seinet Bucher. (Paul List Vorlag Lelpzig 328 S. teinan Mk. 4.50) Dleser Eino ist or selbor und datín schildert or sein lebon unter den Indianern des Amazonas-Unwaldes, bis itn selbst in diesem grunen Paradios nach Jahren doch wiedor dio Sohnsucht nach der doutschen Hoimat gopackt hat. Ein anderes Buch hal soeben dor Vorlag der Heimbucherel Borlin W 35 herausgebracht so war das mit Tetjus Uht" (202 S. Gebd, Mk. 4.80). Eine Roblinsonade aus Peru, eine Erzahlung, dle far Jugendliche godocht ist. Ihr fehlen alle nahellegonden gruselfgen Urwaldattaibute und dennoch lst es eine recht spannende Geschichte. Reiser kann eben erzdhlen.
"Dio Letzten von Insk". Relterroman von Hans pflug-franken. Verlag franz Eher, Miln. chen, 270 solten, Leinen RM 3,75 .
Es Ist kein Buch des "groBen Geschehens", das der Verfesser hier gestaltot hat, aber es ist, was mehr sogen will, eln Buch der großen Schnsucht nach der Tat: der "Zuspatgekommenen" im Weltkrieg, der Jungsten Geoeration unseres ruhmreichen Heeres. - Eine kleine Relterschar soll Ins reichen Heares, - Eine kleine Reiterschar soll ins
Feid zu threm Regiment an dle Front und wird in
der Etappe in oinorn kloinon Nest festgohalten. Hier wird sio von der Novemberrovolution ibor. rasch1. Dem geschwotenen Fahneneld trotz aller Hindemisse troublelbend, sind sle gozwungen, tast tatenlos bis zum bitteren Ende ihrer Heimkeh; auszuharren. - Dlesen Roman hat oin begolstertor Soldat geschrioben. Das Buch ist oin dichterischos Donkmal für die lotzion poitor, dio als blutjunge Measchen abseils des Kampfos an don Fronten sushartion, die aber doch alles für ihr Vaterland oinsetzien und die nur schwer das Ende begreilen konnten. - Iin Buch fur heutige Monschen im houtigon Goschohen.
J. Zercher
"Joahrlaut", Gedichte in Steirischer Mundart, von
Hans Kloepfes. Veriag Alpanland Buch.
handlung SUdmark, Graz. Leinen Mk. 5.-
In diesen Gedichten bluht dor Kreis des bsuorlichen Jahres: or bluht aus Feldbreiten und Whosen, aus Máhermorgon, Sommermittag und Winfernacht, or bluht in oiner Spracho, dle wio Ahre. Gras und taub aus dem gesunden, guten Hoimatboden wachst - im Dialokt. Hans Kloepfor Ist ein whter Dichter, und or hat dlo Spracho soiner Landschaft wio olno relfo gute Frucht der Heimat geerntet und ehrfurchtig aut soinem Acker wiedergesst, und sie is ihm in neuer Blute oufgegangen, in Gedichten, die oin reiner Abglanz bouerlichen Lebens sind. Darum kann man sich auch so herz lich an thnon wärmen und freuen!

Leo Hans Mally.
Wir banden den Straul Immartelien. Lieder und
Gedichte, $z$. I. mit Noten, von Herbert
Bohme. 48 S . Geschenkband MK, 2.60.
Bohme strobt mit diesen stillen Versen, die or in dem goschmackvoll aufgomachton Bändchon go. sammolt hat, zum toin Volksliodhatfon. Es kliagt sohr loise und sohr innig von diosen Saiton aut, dio da dor jungo tyriker anschlagt. Er singt von Blumen und Sternen, von Kindern und von der Liebe. Und or singt in einer Sprache, die durch thre Schlichtheit in unserem Herren ein Echo findet.

## Liebe Jugend!

Warum wußte der liebe Gott, daß Adam und Eva einen Apfel vom verbotenen Baume gegessen hatten, obwohl or nicht dabei wer?" fragte ein Lehrer in Augsburg seine kleinen Abc-Schützen. Einiges Nachdenken in der Klasse. Dann bekommt er von einem Buben in der vorletzten Reihe die Antwort: "Weil er den Butza g'funda hat."

## MARIE BRAUN

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

## HIM1OTHECO *DI <br> rtenssp. ${ }^{53547}$ KLISCHEE

## Blumen Janke-Bastian

Mündien, Promanadestr. 15, Edka Prannerstr., Tel. 12257

## Krafinahrung

furHerzund Nerven
Dr. Kiels Lerilain-Hasiksem krahligt die, durch statko Anipsnnang. durch Loicki und in Alpor, en Lenitia verarmita Nervein. Deten aberkschend gesaaden (nkht narkotschen) Schlaf. Besels.: Dio whlretchen beglïcktes DankchreibeB, eine interessente Leltilue. kstealos es beziehen darch
Dr. E. Klebs, Nahrungenilttol.Chemiker, Heast. der boiannten loghuartlabl., Mänchee J. 15, Schellocorala 23

## Maßschnelderei

Josel Blea
Müntoon, Dachavertry 5
náchst Hauptbhf. Tol 54131 Besto Oualifăts-Stoffe. Tadollozer Schnitt U. Vererbeitung. Mēß. Proise


Plioto SPEZIALGESCHXFT

## Braun

am Starnbg. Bahnhof Arnulfstrabe5

Apparate - Film Amatenrarbeiten

## C. WEISHAUPT

HOFSILBERSCHMIED

## Gold Silber <br> SChuck gerate

Seit 1692 im Familienbesitz Henche -Elgeno Werkatsito - Maricesglatz 29

## Bejithen 5ie

 líh bei Jhien Einkăufen auf ole

Weinhaus Birk, Keufingorstr. 33
Das gemütliche Wain-Lokal
Täglich Stimmunge - Schrammaltrio

Tasdien, Holier, Rudstldie, prima
Lederwaren, Tourlsten-Artikel MUnchener Werkstätten
fir Sporl-, Satiler- u. Ledermares, eing. B. m. b.H. Augustentrile 1 / Telsfon 54887


Die Hyazinthe amSteilhang

Von Rolf Flügel

Dor Weg aut der Hohe ist mit einom Gelander gesichert, daß niemand den Steilhang hinunterfälit. Es sei denn, er ist Skifahrer. Diese werden im Gegenteil von dem Steilhang angezogen wio dio Radtahrschüler vom Randstein. Das ist ober wie ein Sieben-Meter-Sprungbrett. Solang man unten steht, hat man nur ein Paar verächtliche Mundwinkel. Oben sieht die Welt anders aus - tiefer, entfernter, unbekannter.

So ist es auch mit dem Steilhang. Zuerst kann man den eigenen Magen im Munde kauen. Dann geht man in die Hocke, wenn nicht die Ereignisso sich schon vorher überstürzen. "Des lern i nia", sagte ein ,Schibabi", das die geschmeidige Anmut soiner blonden Jugend in gewaltige Uberfallhosen gesteckt hat und mit den Stocken vorsichtig im Schnee herumstochert. Dafür ist sie "suab" zum Anschauen, wenn auch weniger vom Sportlichen her.

Alles ist weiB und schwarz und das Echo von beiden: Grau. Die Türme stehen von der Giesinger Höhe aus gosehen im schmuizigen Hintergrund, flach, mit verschwommenen Farben, wie in ein Herbarium gepreßt. Nur die Kunstmühle drunton ist mitten im Schnee rot wie etwas Afrikanisches. Auch eine Kunstmühle braucht ain Wasser und dieses ist es, was still, schwarz und wellenlos ganz an don Hang gepreBt, die SchuBfahrten noch waghalsigor gostaltot. Es ist deshalb die Sonderklasse, die hier übt: Drei Kanonen und eine Kanonin. Oben stehen die Fußgänger und pendoin seolisch zwischen "Reschpekt" und "spinate Teifin".
Da kommt der junge Mann mit der Hyazinthe unten richtig sportlich mit kraftigen Stiefeln, dicken weiBen Wollstrümpfen, oben sichtlich eingeladen, das Blumenstöckl in Seidenpapler gewickelt, im Arm. Er hat es eilig und nur das "Schibabi" nötigt ihn ruckartig zu einem Bremser. "Ui" sagt es und doutet auf den Blumenduft, der ihr eigenes Skiwachsgeruicherl glatt an die Wand drückt.
"Ferdl", schreit da der Temposchwüngler vom Stelihang, "Ferdl, wo rennst denn hi - heiratst?" - - . $1^{\prime \prime}$. saat der Ferdl und es reibi thn herum und er ist halb

E. Heake

Ledamit den Schwänen
überrascht, und halb zornig, weil das Fräulein mit dem Skiwachsparfüm so hell herauslacht, ${ }^{\text {i, }}$, heiratn - warum nacha? " " No und dei Hochzeitersträußl" - "Eingladen bin I", Ist die eilige Antwort. - Der, dem sie gilt, steht schon wieder unten am Bachl und grinst herauf: "Bei dem Schnee! Mir gangst!" -
Da steht or nun, der Mann mit der Blume und um ihn kreisen die Sonnen des Wintersports, von denen die eine blonde die schönste greifbare Gestalt anzunehmen beginnt. Die Hyazinthe duftet in seinem Arm wie eine exotische Geliebte.
"Ah, was", und er drückt sie in schnelIem Enischlus in den Schnee, und ruft laut zum Freund: , Sepp - Sepp, tua deine Schi runter, leih mirs auf a paar Schwüngerll" Fast vergiBt er den Wintermantel auszuziehen. Alle irdische Liebe, auch die zum Haser, das mit den Skispitzen jetzt
vorsichtig in die Tiefe lugt, vergeht vor dieser himmilischen Wonne am Steilhang, vor dem Wirbel eines zischenden Schwunges, vor dem Rausch im Pulverschnee.
Mit fünf schmalen festen grünen Fingern, mit dem dramaturgischen Knalleffekt des roten Blutenstocks steht die Hyazinthe im Schnee. Ein Hund sieht die hohe Schneemauer plotzlich blühend unterbrochen und ist, bounruhigt, zu irgendeiner Reaktion entschlossen, Der Hyazinthenduft, von leisem Wind verweht, schwebt jetzt wie ein Engolsgowälk zu einem alteren MünchnerSeinen Stockgriff nimmt er jetzt in die Hände, als wollte er eine Tür aufschließen, hinter der die Floten des Fruhlings kleine Blüten zaubern zwischen dem Braun der alten Blätter, milde Lüfte streicheln über den Wegen der Liebe und das unruhige Herz der Menschen schlagt, das sich immer wieder erneuert bis zum seligen Ende.

## Zeichenpapiere

sSTAHLPARE hochtransporent $U$. äUBerst zäh
Alles für des Konstrukfionsbüro
ZEICHENREDARF ofto schiller
München, Brienner Str. 34, Tel, 57650


## Verlangen Sie aberall

die
"JUGEND"! das beliebte Blatt der Künstlerschaft Münchens

## Feits mitlles

## MalundZeichenbedar!

MONCHEN 2
Theresienstr. 75
Telefon 53572
Gegr. 1890

PianosundFlïgel PIANO-SCHERNER, Dleneratr, 22/11, ESE. 4. Rethkollor


[^0]

Eugen Henke
„A so a Viecherei, jetzi muß ma gleich zweimal in der Woch'n bad'n, weils zweimal a warms Wasser gibt." „Und daß i jedesmal z'erst's ganze Kücheng'schirr von der Badwann rausräumen muß, davon red't neamd."


[^0]:     Müchen / Verlag: Karl Schilling-Verlag. München, Herrnstr, 10, Tel, 27682 / Druck: Greph. Kunstenstelt W. Sch 0 tz, MUnchen 22, Horinstr. $8-10$. Tol. 20765 / Allo Rechte vorbehalten / Nachdruck strengstens verboten / Copyitght by Karl schililng- Veilag. Manchen / Pri. Nr. 3 / Manuskriple ilnd nut an die Schriftieltung der ,JUGEND", Karl Schiling-Verlag. Munchen, Hermstrabe 10, zu richten / fut unautgefordart eingesandte Manuskripte kann kelne Gewzht Ubernommen werdon / RUcksendung erfolgt nur boi beigofugtom Porto / Po: to it Munchen

