

DER UMZUG Von Karl Spengler
Sein Sohn hat ihm eine Flasche Weinbrand in die Hand gedrickt, seine Tochter ein Kistchen Zigarren mitgebracht, aber gefreut, nein gefreut hat es Josef Hottmayer keineswegs. Und dann sind Frau, Sohn und Tochter mit aufgehobenen Handen vor ihm gestanden und hatten ihn beschworen, am nächsten Teg von sechs Uhr morgens an bis zum spåten Abend die Wohnung zu meiden.
So muB es dem Adam zumute gewesen sein, als ihn und Eva der Erzengel Gabriel mit dem Flammenschwert aus dem Paradies gewiosen hatto und den hatte eino Flasche Weinbrand und ein Kistchen Zigarren ebensowenig tösten können, als Josef Hottmayer.

Ja, ein Paradies, das er nun zu verlieren drohte, war ihm seine alte Wohnung, in der er dreisig Jahre lang gehaust hatte. Finstere Mächte (Frau, Sohn und Tochter) hatten wider ihn paktiert, indem sie thn mit schlagenden Gründen umzingelten, daß es in der Enge der alten Wohnung oinfach nicht mehr weitergehe und türmten einen Argumentenwall um ihn, den er mit aller Lisi nicht mehr wegschaufein konnte. Joset Hottmayer darf als Beweis dafür gelten, doß ein Stadtmensch ohne Hot und Haus sehr wohl mit einer Mietwohnung so verwachsen kann, daß or wahnt, das halbe Leben zu verlieren, wenn er sie verlossen mus.
Die Nacht vor dem Umzug war die fürchtorlichste seines Lebens. Uber die gepackten Kisten und Körbe voll Küchengeschirr war er in sein Bett gekrabbelt.

Vor Morgengrauen stand er aut, es litt ihn nicht lainger im Bett. Lange, lange sah er zum Fenster hinaus. Ade, du schone Gegendl Es war koine schöne Gegend und keine ruhige. Eine enge Straßenzeile widerhallend vom ewigen Gerumpel von Kohlen- Kies. und andern Lastwagen abor soine Wohnung lag darin, seine Wohnung, in die er geheiratet hatte, in der er Kinder bekam, die nun herangewachsen waren und dio just darum zu klein geworden war. Was für spitzige Mäuler hatten sie ihm hingemacht, der Herr Sohn, das Fräulein Tochter und die Frau Gemahlin und das Lamentiergatter ist ihnen überhaupt nicht mehr zugegangen! Und ein Gerenn hatten sie seit einem Jahr nach einer nouen Wohnung!
Weiß Gott, daB die alle zu eng war, das wußte Josef ja schließlich auch, aber die Erinnerung, die gewohnte Umgobung und jencs Ratsbedürfnis, das sich immer einstellt, wenn das Leben zu herbsteln an. fängt und die Ernte uberschauen labt, knupften ihn mit tausend Fäden an die alte Heimstatt.
,Zigeuner seid's, alle uberanand, und Krattler - - -", knurrte or misgostimmt, als sie zwischen Kisten und Kasten ihren ungernütlichen Morgenkaffee tranken,
"Grad umananda ziahgn, damit d'Möbein und alles no ganz hi werd und koa Ruah net gebn und nirgatswo dahoam sei - i sag halt, wia dee Krattler, heut da, morgn dort":
Aber das war nun schon so und das Schicksal nohm seinen Lauf und kümmerte sich um Josef Hottmayer nicht.
Wunden Herzens nahm er selbigen Tags Abschied von allen Bekannten der Nachbarschaft. Runde tausend Meter lag die neue Wohnung weiter draußen, ihm war zumute, als gings nach Tahiti, wo der Vanille om Strauche wächst, wo die Menschen das ganze Jahr uber nichts als Reiswein trinken und nicht einmal wissen was Salvator ist.
"Und jetzt san ma da!" sagten Mutter, Tochter und Sohn wie aus einem Munde,


3 $88 \%$
Prich wilke

## Das Kinderspielzeug

Auf meinem Büchergestelle
Stchen die Bände zuhauf.
Ein kleines hölzernes Pferddien
Thront munter obenauf.
Die Bücher ricken zusammen
Und taen sehr empört:
Wie unsre erhabene Weisheit
Dies Kinderspiclzeug stört!
Warum tut unser Herr uns
Nur diese Schande an?
Er ist doch kein törichter Knabe,
Er ist doch ein reifer Mann!
Ihr alten ledernen Bände,
Haltet Euch etwas zurilik!
Euch schuld ich ein kleines Wissen Dem Pferdchen in grofes Glick!

Fritz Stiuber
als Josef nach Ablaut des Umzugstages in die neue Wohnung einpassierte.
"Jowoi - -" quetschte er gereizt heraus und zum Zeichen, daß er nicht teilhabe an der Veränderung, offnete er das Fenster und sah hinaus und bohrte mit den Augen ein Loch in die Welt; denn da war kein Gegenüber. Dann ging er ins anschlieBende Zimmer. Da war's nicht besser. Was andere Menschen als einen Vorzug ansehen, hielt er für einen empfindlichen Mangel: die freie Aussicht.
Da sah man keinen Gemusler Apfelbock, der alle Morgen seine Obstschragen vor dem Schaufenster aufbaute und fülle, keinen Tändler Zintl im Gleichmaß seines angestammten Gauerntempos über die StraBe walzen, keinen Schlosser Dirnagl

Unser Titeloild: Gomalde van Hointich Brune
aus seiner Kellerwerkstatt mit geschwärztem Gesicht auftauchen zum Luftschopten.
Da war nichts als Ruhe. Und die regte Josef Hottmayer auf. Er entschàdigte sich behelfsweise, indem er mit Fleis tagilich drei Haltestellen früher aus der Straßenbahn stieg und an seiner früheren Wohnung vorbeiging und die Begegnung mit alten Bekannten suchie. Mit dom Gemüslor Apfelbock, dem Tändler Zintl und dem Schlosser Dirnagl hat er, das ist gewiB, in dreilig Jahren zusammengenommen, nicht soviel geplaudort, als im letzten Monat. Ade, du schöne Gegend!
Weinbrand und Zigarren, die Umzugsgaben der vereinigton Familie konnten seine wache Sehnsucht nicht einschläfern. Was in der neuen Wohnung, gegenüber dem Nichts, aut- und abgent, ist nur soin Korper, sein Geist lebt runde tausend Meter stadteinwärts in einer Wohnung des zwelten Stocks, in einer Strabe, die vom Gerumpel der Lastwagen widerhallt.
Und wenn du, Leser, einmal einen Mann an einer Straßenecke stehen siehst, der unentwegt zu den Fenstern des zweiten Stocks hinaufschaut, so weißt du, das ist Josef Hottmayer. Einer, der in einer Mietwohnung Wurzeln schlug wie eine Fichte im kargen Geröll einer Kiesgrube.

## Soldaten erzählen sich . . .

## Vater werden...

Der Vater des kleinen Hellmut ist in Urlaub gekommen.
Mit grobem Interesse wird die Ausrüstung botrachtet und bewundert. Dann macht der Vater es sich bequem, wie man es zuhause gewohnt ist. Die großen Stiefel kommen in die Küche.
Einige Zeit darauf ist Hellmut aus dem Wohnzimmer verschwunden. Und dann erscheint der Vierjăhrige wieder, bis an den Bauch in don Stiofoin steckend. Und stolz ruft er:
,Sieh mal, Mutti, ich bin eben Vater geworden!"

## Die andere Formation

,Gehst du noch mit doinem Freund von der Panzerwagen-Abteilung?" fragte Erika ihre Freundin.
"Ach... der ging ja nie aus sich heraus", antwortete Margot, "ich habe Jetzt einen von der Panzerabwehr-Abteilung! ${ }^{* *}$

## Die Bürgschaft

Es war in einem größeren Restaurant. Ein alterer Herr hatte sich niedergelassen. Seine Kleidung war altmodisch aber gepflegt, das Benehmen tadellos. Herzlich begrüßten sich Gast und Serviermeister und alsbald trank der alte Herr zu seinem umständlich gewahlten Essen genieBerisch ein Glas leichten Mosol und rauchte nach der Mahlzeit bedächtig in langen Zügen eine Brasil. Dann stand er auf und ging - ohne zu bezahien.
"Sehen Sle", erzählte mir der Keliner, „der Herr zähit zu unseren ältesten Gästen. Ich habe ihn schon als Piccolo bedient. Früher war er tagglich hier zu Hause. Heute ist or ein armer Mann und lebi von oiner bescheidenen Rente. Dennoch kommt er noch hie und da. Und sind einmal seine Mittel gegen den Monatsletzten knapp geworden, so bezahlt or oben am Monatsersten."

Ja, und das Risiko der Zeche,
,Das trage selbstverständlich ich! Ausserdem läßt er dann zur Sicherheit jedesmal seinen Regenschirm mit dem goldonen Griff stehen..." H. R. Stein


Spielendejange Läwen

VONKARLHEINRICH WAGGERL

Diese Welt ist wie ein Meer, denkt der Mann, wie ein ungeheures in sich ruhendes Wasser. Gottes Atem führt darüber hin und wifft Wellen aus der Fläche. Wellen von unendicher Vielgestalt, sie türmen sich schäumend aut, umschlingen sich kämpfend, und stehen eine Woile mit tausend Farben und Formen im Licht. Einige sind klein und armselig und sterben schon im Werden. Andere schwingen sich hoch auf, ihre Krone wirft sich göttlich gegen den Himmel, ober auch sio sinken zurück und vargehon, bis Gott sie von neuem aus der Tiefe reiBt.

Und ein anderes Mal meint der Mann, die Welt sei ein Haus, ein ungeheurer Palast mit vielen Türen, und hinter jeder Tür halt Golt eines seiner Geheimnisse verbargen. Da läuft nun der Mensch durch dieses Haus, er halt einen Schlussel in der Hand und sucht nach der Tür, für die sein Schluissel paßi. Anfangs ist dieser Mensch noch leichtsinnig und fröhlich, sein Leben dehnt sich grenzenlos vor ihm, dorum liegt ihm gar nichts daran, wenn or jetzt ein paar von Gottes Türen hinter sich läbt. Er sleht ja immer wieder eine Tür vor sich,
von der er allos erwartet, und auf diese Weise gerăt der Mensch allmählich in die Irre, gerät in Verzweiflung, und die Not beginnt.
Er ist vielleicht längst an der richtigen Tür vorbeigelaufen, die war nur klein und ganz unscheinbar, nur eine Luke in der Mauer, kein mächtiges Tor mit Säulen und goldenen Angein. Und nun ist alles verloren, er muß wandern und suchen, sein Schritt wird müde, sein Haar wird grau. Er schreit auch nicht mehr und tobt nicht gegen die Wand, und am Ende gelangt er wirklich an die letzte Tür. Da sitzt ein Engel auf den Stufen, ein Riese in brennenden Tüchern. Auch or hält einen Schlussel in der Hand, und das ist der Schlüssel, der alle Türen öffnet.
"Wer bist du?" fragt der Mensch und greift an sein Herz.
"Ich bin der Tod", antwortet der Riese. Es lảBt sich nicht gut sagen, wle merkwürdig es ist, daB so vieles gleichzeitig geschieht. Daß in diesem Augenblick hunderttausend Schreie zum Himmel aufsteigen, Schreie der Lust, der Klage, Schrele
des letzten und des ersten Atemzuges. In dieser Minute kniet ein Hirt in der Wüste auf seinem Teppich und verneigt sich neunmal vor Gott. Anderswo steht jemand vor einer Tü und denkt an Mord, es ist ein Mensch mit einem blonden Bart und mit einer grünen Halsbinde, genau so. Städte liegen jetzt strahlend in der Sonne, aber im Norden, mitten im Eis, kämpfen ein Mensch und ein Rudel Hunde um das Leben, dort ist Kälte und erbarmungslose Nacht. Und das alles geschieht wirklich und wahrhaftig jetzt, bedenkt das einen Augenblick, und dabel ist doch jeder Mensch allein, seine Not und seine Freude ist das Einzige, das Wichtigste in der Welt. Ja, diese Welt ist unermeslich groß, wir aber halten unsere Grenzen für die ihren. Wir sind so wahr in uns selbst wie ein Baum, wie ein Komhalm, allein nun wollen wir die Wahrheit wissen, darin liegt das Ubel. Denn wir sollen die Wahrheit nicht suchen, wir sollen sie sein. Der Mensch ist ein zertrümmerter Spiegel, aus den Scherben notdürftig wieder zusammengefliekt, und darum verwirrt sich alles in thm. Ja, denkt der Mann, so ist der Mensch.

# DERDUMMEAUGUST 

Bon Joief Frimerid Pertonia

Das tleine, bunt angefitidyene Şans mit ben grünen $\mathfrak{F e n f i t e r l a ̈ i e n ~ f u b e ~ a u f ~ d e n ~ i d h l e c t i e n ~}$ Etraken Des Bauctalanies. Es batte geregnet, Der Winit trodutete dit 2Büffe über den (Gleijen auts, umb die ewadligen ケäber bolperten über Den eeffarrten Getraßentot. 2lm Abend erreidfte Det bemalte Kaften cin Dorf, Das fotyent lange ain nirberen Socizent geftanden war. Die 今inn oer liefen dem ©efäbrt entgegen, uno die Sitifner fotben entiegt davon. Der aufger Dumjene 9haum auf Dent Sutinerbodfe hatte alle Mübe, die zwei mageren Píeroe voc dem Gebaten zu bavabra, Ein Tieft don Uns ge (fumbeit war ded) nod) in ibnen surüd. geblicben, wenn fie aud) ibe Dajein teilen muiten in das Qos von 3ugpfereen und Birfust pierder.
 Sarlefinfleion Die loggetremten roten Irefien annảbte, fitié mit Denn Ropf gegen die fêlzerne 2 Bamb , als ber 28 agen fäb imebielt. Tn viner Sijte Plimgelte Porjellan gegen Bled). Eie börte ias Eridirei dee Kinber, Dic idelitmer, fid) übrifblagenec Etimme ifres Mannes mb cine andere, die ifm balb gummitig, balb jpot= tend in antwerten idjien. Eie jchob den Mopf
 uno jaf, daf fie fith am Eingange cintes Derfes befanben, der ourds einen umgefallenen Sellwagen veripart toar.

Ein junger Mann obne 5ut, Das (5efitht bodrot von Eonne, 9Rübe und Effyociß, be: mübte finh eben, inden er jeinen Wirtorn freume: lid zurejete, mit cigener Yraft Den umpebure ichweren Seuvagen aufzubeben. Er itemute fidi, die Beine ftefif in Den Wozen gerammin, gegen Den \#leinen ßera bon §eu une glaubte, mit feimen breiten Gdgultern Die umgeftirzate
 an Eritn and Sals fithoollen ifm oabri Didt an, fein (Seliche ivarde dumfel, aber iein Sörper itrecfte fid) sie ein Sebebaum, une uber feinrn Gdultern bob fid) bald Der Scaloufen empor. 2 tuf cimal ftand ber 23 agen witeder auf frimen Miädern. Die Frau bafte dic Esene beobadtrt, flopfte Durd) dav Fenfter zul ibrem Manne,


Der Manm ragkte wobl, was diefe §rage brocaten modjte, dern die Æुrau drobte ifm in Der lefgen Beif immer mider, fie fie biefee Seben jatt gevorern. 2lfa ob es jein Simmefrith ge:
iwejen wärc. Er batte fie cinmal in cine Gdenfe aufgeleien. Gie war mit ciner blimben Sarfenjpielerin uber Rame sesegen, bungerte, froe und folgte ibun getene in Den Plemen 2 Sans becsirfus.

Nber dee Feuet und Mienirijofluder mar an oer (3räte ciner geftoblenen Sorelle erfitt: ©en Baukertünfler, der in einem 3 ylinderlyut aus Luitigem Tidhts cimen Studem bulf, batten LSitfoleate cinnal bei einem Sirbitabl in oer Gpeif ctanmuer ertappt und zaruidgebalfen, unb er toar Damm übechaupt nid)t mebr gefommen. Ge blitb mur mehe er felber, der §err Diteftor, Eddulteciter, Serenmeifter, Sellers, Miuget, Mes $=$ ieriberfer, Dummer Ahguft, Butusdiener, Deqela Deverer und Belendfet in rince Werfon, übrig. Er batte jeiner Jran einige armiclige Epäfe
 Efidumotre zaricf, Dam unterfielt er auf rigme Fauft die Bauren in den Dórixm, de Dienfl: mä̀d)an, Hemen Shaniverter, 2lrbeifer ime Qiebespaate auf Den idmukigen Đorftadubicien.

Er felber war nam alt und träntlid) gewer:
 mem ifm dic Jrau, die um stankig Jabre jünger twar, לäufig drofte, Diefes 5mievleben

A. Brinner
 mun boblnend ben jimgen, farten Burfiden gevifiermokien als Beifpel vocivies, toomit fie In bemulidh daran erimern wolffe, èáe er nor cinigen Eagen nidht mehr imftanie ivar, ben Rarbidekifel für die Welendtung allein ans Dem Bagen ju beben, Da fdrric ar ourd dic Eduriben ;uriut: „Huth dos With if flare! Whas wein Der Piet aber von den Epäßen des Pulcinell?"

Dee 2Sagen fube burd das Dorf, swifden dem Epalirr der dampfenten Şäajer, und am üแk்epten Enbe auf rinen Exhweineanger, auf Dem Untraut aus Dem ŭppig groinglen Boom didob, bielt ec, umjoblt ven Den Símbern mo belauert ven den mififtraiidoen Wauztr.

Der mädyfte Eag par rin Gorming. 2 mm Miorgen kand fid der Serr 3itfuedictior ove Dem winsigen, iकief aulgehänten Expicgel forgs faltia Die weife Biǹe umb ging in Die Ficlie. Die §ुrau blieb ;uruid, demn niemalo ulkerließुen if Den 2Eagen fifif felfit ume Dem 3ufall. 2ter es litt ben Mlam nidyt lange in der Kirche, too die Gente von ibm jortruiffen. 2H/s er;" dan 2Eagran flan, fland an Den Etufen, Die in das
 2Beibr. Er mukte ifn iegar grifícn, demn ber Birfus Eraudfe Dic Baueth. Er ging an ifm vorbei, bolte Die Pioften, die er in Die Erve idjling, um Daranf bie paar notourfitigen Bänfe (il nageltr.

On bet Dámmernag mar ons famake Dos dinm aufgeffellt. Der Marm orefte den Fabm Der langen そüfre, Die jenfredot aus dran Stelirl nends, auf umb entzünete das Lautos augs ftromenic Gas. Dic Scufe Pamen madfcinanère ans denn Dorfx, und or nabm won jebent cine Heine Maume int Eimptang. Dam, als bie Bante bejegt waren une fich ringe im Salb: ountel Die Geptalten orängten, lief er in Den Magen ime idylipife in das Septulu bees (5arkefins. (Et puberfe fíh) ias (Orpitit mit Mixbl und fobmierte raid fuinf grobic, rete Wunkte auf Etime, 1Bange, Maik ime Rimm. Toblen ume Sabibeflatiden empfingen ifn; ar warf Eeller, Apicl umb Nelier, suefit swei, Darn drei, eam vier tme fünf, trug Etäbe une (Segenftämbe auf Étirne, Jiaje, Yinn, unb jeine
 entiteben ;" laifer. Dic falte Siadtiluit wolfe Durds frin Dinmes Sileळ, er toar muibe unì ver= eroilien, aber ar Durite nadfe raltor.

Jun fom dic hiftige Jummer, und er riej kin Efithwoet gegen Den Wiagen. Seft follfe ishte Erau auf Oad Dodium treten. Er Eraudte fie, 1 nn nod luftiger iu feim. 2lbee bie §rail fann nidts. Er reète einen verridfen Gidroall ben 2botten, ;acelt am die Ungebulo der Seate bin;ulalten, Dam, un fid) frlber zu betanben uns in betrigen, aber tas 25 eib Pann immer nod) nidht. Qángit bätte fic in Den Stecice des mageren Qithte oridecinen mimen. Ecime Wers
 Wublifum nidte mebe bertorgen blieb. 2tber die Qadenben meinter, es toc̆re rin neure Epaf, imo joine Hatefolfonlyef beftatife fie ruit in threm fumpien Gubel.
Ex ronnte gegen den 2 Sagm nuil fiel auf Die nicdere Qeiter bin. Emen Rugenblid lang verLief ifn das bewusbifin. De Peute wälyten, es jei ein Enil deo beiteren Etiifes, uno jidfrien vor Bergnigen. ©x iprang ûter die Efufen


Joseph Schmaderer
binauf; oer 23agen mar gan; Durchuwiblt. Eine eilige Jand batte das IEvenige ;ulonmengeraiji.
Da fliç er einen Edgri aure, floly aus Dem verfafienen Maften umo betrat wieder Das $\ddagger$ os dium. Geinte mabnlinnige Gefárote mat ie
 elatidten. Gix faten unter Den weifen Phoer nidtt Das nod) weifere (3efidt.

Er jiderie in den Jaufen binein: ©Das Epiel it̂ nus." Exänen fironten uber frine 2Rangen umb furdten in dem Riegl ilfe leidfer Bett. Er wijdte fixt mif Dem Itrmel bas Mebt ans Dem (efirift, und Sarke und Etaub, Iränen
 Des Gratems. Dam veridnmand of in bent IRagen uno iperte die Eivic at.

Bucrit glaubten oic plumpen Seate, as wáre ein mener Eiders. 2lls er tann aber uberbaupt
 lange autedgnte, furmiten fie zul den 23 agen, bämmetten auf dic Zür, Deobten idxrcieno umb verlangten oad ©elo zuruid. Da offinete ce lang: fain bic Eür, ferste fin) anf bie oberte Etufe oer tleinen Étiege wiol fegte mit rince absben-
 fiuff. Ex jaly dabei Peinen ox Mienidyen ant Die legten Mannen firlen auf die Erèe nimer. Pit Ucute verlicfen fíd lademo me jidyimpieno in Den Duntien 2lbent. Dic grope, Drciadige Elamme bramte mit Iefen やfautien aus Den Nobr, unb ife Eterne glängen wridglajen nieder.

# fritz moller, DIE SCHWERE RECHENKUNST 

(Sos uar in der zteeiten Wolfoiduiflaile, mits ten im 2BES.Edügenalfer. Det 5ouptifite Miebel rollte vinen Diench, der den 28 inter Daytelle, suiannien umi bighte oten "Exitibling" an Ractenttander. Sieraui ging er, fihbtlich rr= freut, Daß́ roir ifm folaten, ouf die Wiritlid. Prit über mì fogte, baf im Rolember der gruil)=
 jolfen nur mal binaugid)anen: eas slafient ;imuer ginge srat auf cimen Sopivintel binaus, wor dent Zenfter aber fei ein jungec Baum, Mabl un) báflifíf babe ar ben DBinter itibe Dagetanden, jeft aber ftredie er lidjtgrime Baiblet ans nath Der Conne an blauen §immel Dort oben, jebt atme er anf nadh bern langen 23 inter und Dems vielen Edfuee in feinen $2 f t \mathrm{en}$. Uno um wobl beim Unterribt zu belfen, liv $\bar{\beta}$ fict) in (Feajt ein Pltiner Bogel nieder, oer 3 . zuifidian begann, aag, veridjuidfert, uni oet Eriller gelang ilxn nid)t redt. Wit muffen ge: ràegu laden, und der fleine Wogel bujdre ber. iffämt Dabont.

23 ir fatten den leilobajitigen $\mathcal{E}$ rïbling entecdt umi als nun ber Qebrer Den germitten uiber: böte, waren twir nidht mebr io gans bri ine Gade. Etandig magten wir nad den fenftern idicken, nod) dem mitzenblaten Simmel, nad) Oen Baumden, Das trots feiner rubigen 3veige it Propern wagte, nedy Dem Budfint, Dur viever in Den Waum geflattert fam, woobl um uns in zeigen, bak er int Erillern idhon em
 faifer, der toje ein pulence Blatt burd bad (3cafl ios Foumes ricjelfe.

Der Qederer max ;il cinems Sinberlite fibere grangen und iprad te mebrmals ver. Teed beute weif id) Die ecfte Etrophe, Dic mit Dem ivigenèra chag verfnipit if::
-Das Eddaflein auf Dex 28eize
hat 23 olle weid wie Evies,
hat um den Sals ein rotes Banb,
Frifit ßlumeri ans Der Kinderband."
Mein Borèentann follte den Ders widet: bolen. T3ud̀e Säberle auigerzupen, bepirl ily grepic Erregung. Er ftadfte und gadife unio bieff fide mit Der Sane an meiner Bant feft. Jhid plagte ftänìig Das Jerlangen, die Shani wen furen 5alt zu löjen. Wisber feblfe mir der Mut. Jeget, trunten vem Evuilfing, nalyn id) Den jpifen Guiffel uǹ fupife Damit Sáberles Sano. Die 5and fdlug naid batem, wic man
 temt Seficher idabe idy Jen Grifel wieder an Dir Soand beran. Die Sand fubr heitig; zuann: uren, uno do id Den Exifich auker Etidnovite neveadit, in oie Epige binein, 5äberle foblenPecte Dir Syand bin mio ber und ifhaute fid) suiteno umi. Jin ielven 2tugenblif war Jiebel bei mir, zey midt am fragen iber bie Want ume vericble mide tidhtig. Sann nobm er mir Das filaifenant umo bief mid) feine idnverfte Entfäithung.

Die Prügel bätte idb obne weiteres eimge fitedt, fie iowen verivieat. Drt Entag des Siflifnamtes aber idien mix ungeredt. Job toar autidiofien, won mu an nidt melyr mit= zurmadjen. Eollte der Qebere ithn, wie of whe mid) anstam!

Ytiebl jकicu areine 2tonrigung in teilen. In Det nadjften Ctumbe ïbrriah or nidh geflifiente lid, wienofl id) ibn berausjorderno mufterte. Efr naban tine netue Kedenatt durd, Bas Einz nualeine. Das (Eimmalèns lädgecte mich. Witie
folte cin Einjer eimen Eivjer malen? Doer gat mablen wie Die Mräble orn Saffre? Evertiob, ier Blörfinn ging midj jett nédto mebr an.

Plöslith batte Mirbel Die gredbocit, bon mit hören iu mollen, was I mal 3 gibt. Mãferemo ib) mir überlegte, ob id mid) erbeben follte, tief er cin orobenves: „2Bires balo?10 Ont, er jollte jeine 2 (natmort friegen, Ded) nitht auf Die neme Kedenart, Die wollfe id mir erfl gar nidt aneignen, nein, id) blitb beim Bujammenjảblen amb crividate: -1 mal 3 gibt 4."
"Was? Zier?"
"Javols", jagte idy.
"Weift du, was du bitt?"
Fetugierk laujdte inf auf 2lmmoort.
, 2ul bift nitht nur bósartig, nein, aud Dumm! Eeff Did! Ungenigend!" Tiiebel molte cinc Sûnf ins Mieterbuth, Die Jilaife friţe redtt vicliageno.
2Ho Die (Slofte idelfe, wari id) Den Kuajen auf den Budel und fürme zur Rlafie binaus, entidjleifen, Den Eltern brithuvarn ;u meloen, Dak id dir Eduate nidt mebr zu bejuden gedädte. Untettoeqs fiel mir cin, daÉ oie Eade gat nidt fo majch, wit idf lirf, su erlecigen iti. Miutter roitèe mir begütigend fureden, ظatee von Ulmînn ipredien und dir Srejdvijter laut binausladion. Mieinen Entidluß teilen, war ausfidtates.
Fei Lifde beitete id uiber einem neten Wlan, Der mid力 mit grofer ©emugtuing effillte. (Er verbiḉ sin Eraurefpicl jonorrgleichen.
Meit lantfuipidenoenr (Grififel ging ib) an Dic Ficdemaufaben, Dak ibre Qejung faliod, freute mid, weil es ben Pebree argern mugte. Doo Dean 3ubettgeben flabl id Míutfers (Sberr umb verbarg fie ;ut unterfl. Miein Plon mar folgen
 ftelen umb bitten, austreten su dirfen. Dann welfte idf) an Jtiebel vorbeifकlapien ump fm , tulfauf, die Edore ins Socr; fovion. 2lujdlizz Beno twollte in midh icllgit entleiben. ITh wribete midh an Divien Zerbaben und immuidte cs in allen Einelltiten aas. 3 mm Brïpid war vommenten, an Tribed bedszuipringen, um ibn anch tiellid) ;ut freffor. Hno iam makite id) darauf adtem, Daß id nad erfolater Gelbite cutfibumg nifto auf Niebel fiel. Ofint) in Iove wellte id nidto mebr mit ibm gemein baben.

## Großftadtfrühling

## Die Fenster spiegeln Bläze nun und Grün.

 Die Sonne greilt stets weiter in den Morgen. Wie ward des Herzens Drang so fung und kühn! Duft weht aus Gärten, die uns bunt erblïhn. Und mîde Alte sonnen ilire Sorgen.
## Ein jeder Tag dringl seltsam in dich ein.

 Du gehst durch die Alleen, die besonnten. Die Winde sind berauschend sül wie Wein. Und Abends hängl verlockend letzter Schein noch lange zitterad hooh an Häuserironten.Ein Straht des groben Frühlings dranBen liel om hohen Himmel auch in deine Räume. Was dir gehört vom Tage, ist nidut viel. Dodi fern im Sommer winkt ein helles Ziel . . Und druatea blühen shon die StraBeabäume- -

Kudat/ Habrtin

2 lm nädjten Miorgen, auf orm 2incg zum Edurle, four mir mexin Unterfangen jibon idyvistiges bor. Buvei Sindernifle bejendete firditete its: ian gived mir Das Lustreten periagen umd daf̂ id nidht hod genug biipien
 der Iag meinem 2lmjdlag nidte guinftig. ©r war voll jubelniect Blaue unb berjtenb bon Bogel/ang.

Seínem Flopite wobl jemals das Sers mic nir an jenen Miergen, als Müibel Das Rlaifun zinmer betrat. ©r grügte tooblaciaimt imb ipieffe auf jriner (3reige jogleib) sin Yied, Das toir meds idallent als ridtig jangen. Eve furz wor ban Iow, er tat mir leio, der albnungslofic Miam! 2ts ex zun hopicednen iberging. war id fogar bereif, en bigden mittamadect. Ellein, io jefre ith mid) mithte, ios ochoime nal" wollte mir nidt in oen Edjàd. Qe fielen aröfere 3ablen, uno plöglidh wolfte Jitebel von mir Zas Érgelonis ven 3 mal $f$ erfabern. Sodjidiejene, nabm id) faft oic Zant mix, Die Zinte ichwappte āber, id) పffnete Den Miumb und - ftodft, 9, Das iduffe if jent, war fideer falidit; cin anderes Ergebnis batte ify nidt in mefoen. Deskally fidywieg iit rot bis unter die Syant?
"2kas it demm mit dir los?* fragte Jiebel orromient: "Eag, toas verfeleft Da bier nidt? ?

Jich audfe Die 2ldicl. Wee Der Mhaife nud blogitellen modte id) midt.
 Tiebel. Eg foly mid forideme an, umb tin wecnig, fdien mir, beluimmert. Einen dhagen bliff blighte es in mir auf, Dak jide fyennods Die palienor Geltacthbeit für meneat Zaid day biets. जleich darauf fam es mir umidicflich ver.

Jads Edulfdluk biç mid, Niebel vor den Katbeber treten. © $\mathrm{E}_{\mathrm{r}}$ faß auf dem Etuhl, fafte
 ume jal) mid Darchotingeno on. Thad allem

, Jtun fag*, begann er, "twas it Eemn in Did arfafren? 2Banum bafit out das uit Süberte angeltellt?"

Yd idhwien. 28as iolle ith angeben? Dak midh oer §ुrüthing zu Dem Edpobernad ber: Ieifet, near mir damals midte flar.

Darn farmit out mix tertigitens berraten: Waftofit da Dus Einuakins nidy vore tuli Du mir jo?*

Dbwobl mir legteres brecutene lider ge mejen, gab id nad viner 15 vile Das erfiete ; 3 . Thiebel fübrte mibh boc die Jiedcmmaldine Gonberte in 3 anfeinamberfolaenden ॠeilen is 6 Jugeln nath tedite umo linÉ fie mid) : vifoun mearednen. "lline jett", jogte ec, , anitatt nut tranig 6 uns 6 gibt 12 ;ut zablen ano 6 gile 18, vercinfadyit Du हus Jrafabren, inbeu हu Die Xeiken sulammenrafit ump fagit: 3 mal 6 gilbt 18. Das beiget man , vervidfaltigent ume geht in unierer furstebigen Keit bedeutenk rajder. उerftamben?"

Jid midft.
THib kett zieh Deiner 25 eg e und tweter wimere ein orbendifiher Jumge."

Beineit fifling ith in Die Daracreidte Jiedte ein und jprang sur Fit binant. Эib wor
 Dem Qefen veriöbut, bas mit auf rimmal leidt und leudtetw fitien twie rben mue zin Märzen tag mad) cinem langen gramen Minter.



Julius Huther

## Ich möchte liegen wie das weite Land . . .

```
Ich möchte liegen wie das weite, weiche Land, beroitet bis zum Iotzton Hügolrando, so in den großen Bogen eingespannt, im Sturmwind, wio im heißon Sonnenbrando,
```

Es liegt und ruht, und ist im Ruhen trächtig, nur hingegeben seinem hohen Sinn; die Ernte fält, schon wieder, übermächtig, drängt neue Saat zu neuem Anboginn.

Kennt kein Ermüden und kein leises Zagen, kennt nur dies Eine: Sich genug zu fun! So möchte ich auch tragen können, tragen, dem Schicksal hingegeben, und im All verruh'n.

Florion Soidi

## DAS STELLDICHEIN

Won Yubulf Éduciort: © dueloc


#### Abstract

Tmmer foll than nidt subaufe figen, mand) nul muk man an bic Quft. Sere getor lipbi Die Suift, aber ee liebt fie it fefr. Ef bentt at ider an fin, we Denft sul icho an alles Edonac, barain formit er zu nidts. Sum Beippiel denft er jeftat ant rine junge Dank namene Soje und abat nidd, daß er beat ous exte Sentèevens mit ify fat. Er miikte längit mit vinem frijdyen Semb und eincon Bhanenftraus, rafiett, ge: fímiegelf und qebingelt in (Safé 2lfoenflato figcon, Jaft ocfien ligs er umrafiert an feinem Ifid) und lat frine Iffmum, Dáb lyeut Dons urstag ift. 


Serr Egedor Das Yembejwong. Er höct cik Lube idhlagen, Deum rocif er, do हe es Drei Ltor ift, aber ifm mijpten auth die Iage idblagen, das ift es. Ex weik natuitlid genau, Dak er ain Demmerstag ein Stenbegbots hat, mut glaubt ut, Daḱ trufe Phímood) fri. - 23ico Keja mergen puntlid jein? Dentt er an fis
 daß̂ wik ung nidf foon fuir beut verabruet baben. - Efe fränmt bon ifye und fietht fie inn Geift zubailc, viclleidot bugelf fic ein Sient, wielleid)t lieft fie in oen Wud), Las et empfolien fot, als ex neulid fluidytig mif ibe ipeads?

Ed wive Wietel nad) Drei. §err §edor

Fonment ploąlidj ouf die Joer, \{pajierenzugefyen. Y̌mer Pann man nidit zubauic fifen, dealt er. In 26 aforbeit it inm cingefallen, ob Miva ityn nofl freat if. Wielleidy ift tren etimas viel ges fagt für die Art dee bisbecigen Bekamtithaif, aber Serr zebor neigt $z^{\text {ur }}$ (Eiferfudt. Er ver:
 Mragen un. Rafieren? - nein, Das läbt er. Shorgen wiro jein fimm io glatt jein tbie rine Billarofugel.
(Er wandert Durd Dic Effiot uni hälf ringes umber Lusjidau. - Bielleidyt fiebt man ice
 $2 l l b e n f a c d$, es witd sinen Rafice zort trinten und fill bafígen, wo er morgen mit Tivia figen mido. Er wiib den Dlak voubätmen, gevifiers maken.

Es. ift balb viec, als Syerr Freor das Sotal betritt. ©r fteigt in den er|ten Etod binauf, begrügt von Serten Mllomftaed, und frebt Dent legten 3immer gu, Demn Dorf roito mergen jein
 ald or in cinen Gpitgel blidf, fiffe bort nidit immand?

Mein Kueviff, Dort fight eine tweibliffe Pers jon, Die ifm ias Profil sufefort und vor fids binftart, fie fight an einem Pleinen Vifd in ciner Yuijde - effit rebt fein 3weifel, Jaß as Yoja iju.

Dav whire . . . ienft fort febor, wartet fie biex auf jemant? 2travobn cervady in ibn, uno ele er fidi)'s verfeht, hat er in einer (Ede What genommen, bon wo alls er Koja durd Den Epiegel beobadien fann, uni it binter riner 3citimg verferft, die bort lingt. - Das wäre . . . Denft or wioder, ale er bemerft, dak fie bei feem reathectommenoen aufblift, es iducinf Dod, Dak fie bier vielleifyt ein Jiembejvous bat.

Das finmit ia and, uno wein Sert Frev nidyt io Doimlidy ware, twijfte ec jegar, mit wem. Er braudfe flatt on feiner 马eitung ver: keizuidiselen, blo cinual ouis Litclblatf, sin blicten, to Difft vor feiner Tiafe "Domerstag" tefft, abee es bat chen anèere Dinge im Sopi. ©r lauert uno grämt fids in fitlen uns trinft in jeiner MEat ben Raffer jovobl idyvar: als auch ungeiafit, was or berièe nidy ausfelfen fam. Ge wirb ibm ;ut Sewitheit, daß Meja Wn betrủgt. - Wiui ミauie!! - Er fônnte ja bielleatht binitbergeben un) ¿via begrüben. Was fuir cing glídlidjer 3 afall! fómte er fogen. 2 Ber Serr Froder itt rine au belifate Matur, of iveif, twas lid gehott, und augerdem it it ¿a Dünulid. - Sirber nidt, Denft er uno bobrt cin Qod) in jeine Beitung, um fineurdsupáben.

Das ift cin Etellidyein! Dort fiket Meja utio wirb ven Minute in Manute argerthafer, ume bier fḯs Soert fredoe, der im pleiffen Eempe immer efferüdtiger reiro. Fioja if wenigitene obac Edbulo, alle Effuld bat er, aber teas bilft ilas? 2hing fie mm Reine fügen Borte, Pein aartlidfur Blid, feine tarte Betuilsumg, Dae ift wifflidy rin Etell Didein!

Enolid nin es rieja ;u dumm. Eie ;ablt unid prbt. Eie ift ramport, mun itt es gleid sier, icit Erei Llbe warfet fie num auf Bieich Serrn
 muillen, לen Kaïce uns Dit Evite muś fir aud felber bezathen, nein, jest bat fie Die Naje woll. Eie if perodesat zetnig, alo fie ibern Mantel anjieht, ume macht datum ifr umabbartes (Seficte, aber fir ift zur reizeno, ala baḱ lhe bas viel anfaben farm. ©ie if juma und iकllant und frijith wio hat vin entzuifenies Ptinathen, cas aufgetradyt in Dic Quft bincusplete.

Had) Soerr soour finert fie reficho, whe es (erecift ibm bas Sors, Dob er das alles verleren baben foll, zuagleid) aber denff er auf: merfion: 21ba, beriest - 2 Brx allem jebods beidaftige illn die ©rage, was juht aciduebrn vitc. Yivia muk an jeinem Iifde vorbei, foll or frijक) ume frant aus feiner Beitung auf= taudyen wore foll er -. Wher da foumt fie ifon. Eis pownit mit rajdyen Edriti un) gewafyer fifn nidet uni geht abuungslos an ibm botbei, und biejer Ead ven rincon Mann bleikt binter finer 3eitung figen ume ruibrt fid nidt. Scijtesgegenvart ifheint nidht jeine facte Exite ;it jein.

Int feiner Jiot bat ee jogar zu lejen begens nen, Das nádjute befte, was ihm unter die Zugen Pam. Es ift bas Satum. Eir erfakt mur bas erfic 2 Wort Daven, wo beifit „.Domerstag", abet oas genuigt. Er afấnt mit einem Edjlag die Gituation, die nibt bejombers jifuneidelfait fur ifn ift, und vergipt nifft cinmal, dab er weder rafiet nod geíbniegelt ift. Das waire. .
 cinen guren Einjuil! - 2lber bas Faben ibjon ambere bor ibm gedadit.

Er fiffe nod) immer, er hat jogar nod) immer bie Beitung bor dam Gefint, ume mun wito es
 Ler Ireppe fein, binuntertrippeln, oui bie Etrage treten - umb cincm andeten Mitann in Die 2lrme Laufen, Der weniger dümlidy ift, Denft jége jogar feerr Fedor.

2fber diesmal tyat oas Ebjidial ein Einjeben. 2la Mola in die Ytabe der Ereppe tomme une cinen Epiegel vor firt) fiebf, blift fie bimein. (Es if ood) gut, daß in jen ©afés manhumal Epirget bünger. Eie fielot mur fíh an, ivie es fid gebört, aber bor br iozajagen in Epiegel fibt ein Mam, defien Deofil fie untvillturlids

"Eo was!" jagt fie nur, líǵt das Pódfdien Cein, Dreft fid) mm , gebt auf Den श2iann log und fagt bri fym in einen froben, erftaunt une Euraveg reizenten Ion: „S5er Sebor?! Jd
 figen Eie bier?" Gie lafft, fie if nidbt böfe, fie ift rivelich cin reizenors Mãodjen.
„Sa brüben?* riederfolt Sum Fevor, Der enolith) aufgetanðen if, mit io maflojen EE: ftaumen in ber ©timume, Dak mon fich eigentlin) für ibn (dämen amb. 2lber iकlieglid, was foll ec madien. Goll er geftelen, Baß̄ er wie cin ciferiüdtiger Jinrr bier gefefien bat? Wiels keidit ipätee cimmal. 5err Feoor rèet fanit und fibet;baft uno tut fo, als roãe Das ©an!e cin [äberlidyes, Elcines Malfurar. - .2Bie toin uns verpafet baben, was?! fagt er uno ladft.

Mit den ü̈̆en Iräunen alferdings twirè es niffts. Diellritht fpielte in diefon Iräunen bie abenditite Dämmerung cine Molle und cin
 Eifig. Reja Eüblt fidi zundmeno ab, als fie bemerft, wie unrafiett und ungejdnniegelt Diejet Serr Faior in Grumbe offerbar ift, une ec icinerfeito Pömte fiib) obrfeigen, ats or ibren Bliffen entnimmet, was fie io zuridibaltend madt.

Ër jollite es rubig tun; Efrafe muß iein.

## Liebe Jugend!

> Der kleine Peter ist ein Nimmersatt.
> ,Wenns am besten schmeckt, dann soll man aufhörenl" sagt der Vater.
> "Ja", meint Peter, "mir schmeckt es aber noch gar nicht am besten!" Beye

## ABSCHIED

Und gestern hast the mich narh Hans gebradit... So groben Absland hatten wir noch nie gehabt, -Die Sterae schienen golden durch dic \adht, 1/s wir so schweigend durch die Stadl getrabt.

Ich häll so gern ein gutes Wort gehörl
Und deines Armes Schutz nochmal verspirt; Well ich so krafllos war und so verstörl, Wie einer ist, wern er ein Herz verliert

Du aber warst eatseizlich hart und stumm. Dein Händedruck selir hühl und offiziell; Ich sah du ranntest beinah' jemand um, So schnell giagst da davon, so schnell.

Flucht vor dem Feuer, das du selhst entfachit, Beschwingle deinen männlich tauten Schritt. Die Sterne schienen golden durch die Varht, leh sah dir lange nach, obwohl ich litt.

Lnd um der Stunden, die da gut und schön,
Vergaß ich dieser lelzten Stuade Spolt.
Als ich zum Himmel plölalich auggeseh'n
Und in die Ferne rief: "Behül dich Gott."
Henale

R. Bock

BUCHECKE DER JUGEND

Die Marcelfusifut．Eine Errablung von Joachim von der Goliz；Albeit Langon－Georg
Muller－Verlag Munchen， 254 Seit．，Geb．M．5．－ Wie eine Kunde aus lanast vergangener Zeit spricht den Leser die Erzchlung an，wie einer tel，was in dor menschlichen Uberlieterung Stuck． work wurde und Im Munde des Dichters das ver－ work wurde und in Munde des Dichiers das ver iorene Loben zuruckgewonn，vinctas Glocke butet Bognadoter zieht den Strang Das kann nur einer sein，dem das．Meer an der Wlage sang．der Ur－ ales Wissen mit dom Blute empling und es an diesom Quell zur Sprache relfen liea．Nur einer， der unter den Schwelgem des Friesonwolkes aut－ wucks und ihr Wesen in sich oinsog，Kann den Fremden 80 bannen，daß er sich ruckhaltios dem geheimaisvollen Goschohen hingoben mus．Ein Weib geht durch dio dem Untergang geweihten Gestode，oine Dienerin der Menschen und der gnadigen Fugung，verkannt，gehetzt und gollebt， um inres Ahnons villen Aut dem Unbokannten kommt sie，um in das Unbekionnte zurlickzuttiesen Wie die Wolle，die don．Gerotteten on Land spulle．

Dio deutschen Studwestor．Die Geschichte eines Kolonialkamplers．Von Waller Wuiting．im Enslin－Verlag．

Der Verfesser，ein Reiter der Schutziruppe in Deufsch－Sudwest，schildert in lobendiger und packondor Form nicht nur soino Etiebnisse，son－ dern das Kampion und Ringen um diesen ehema－ ligen deutschen Besitz uberhaupt．All die Opfer an Schwelis und Etut，an furchtbaren Enibohrungen und soibstlosen Kampfon，dio effordoflich waren， um aus dem afrikanischen Urland die deutsche Kolonie zu erobern und zu durchdringen，werden hlor lobendig Abor auch der große Lohn und das frole leben，Wirken und Schafion wird nicht ver． gessen．
Erfolge und Niederiagen eines dreisigjahrigen Kamples um den deutschen Besliz bllden das lobon des Farmers Mortin Hortung，dessen Schick－ sal dor Verfasser in soino Schildorung oinbaut． Walfing bingt seine Liobe zu Doutsch．Sedwost worm zum Ausdruck und zwingt den Leser durch soine schwunghafte Ait des Erzohlens rur zuler
sten Anteilinahme． 2 orchot

Kan Friedrich Schinkel．Von Carl von Lotck． Mit 100 Abblldungen und 3 farbigen Tafeln． Rembrandt－Veriag Berlin， 133 S ．，Kart．M． 5.80 ． Schinkel ist ais das Boisplet einer zuchivollon Baugesinnung in dio doutsche Kunsigeschichte eingegangen，als ein Meister，der Mas und Schlichtheit mit hohem Wollen vorband，und der
oinon herrlichon Bogon vom Mittelmeer zur Spreo oinon herfichon sogon vom Mittelmeor zur Spree
schlug．Wir haben hier den ganzen Schinkel vor schlug．Wir haben hier don ganzen Schinkel vor
uns wie er sich in selnen bauwerken verowigt uns，wio er sich in seinen sauwerken verowigt hat，wie sein Geist aus ungezahlfen Entworfon
und Studion，aus Zelichnungen und sildom spricht： und sludion，aus zielichnungen und sildom spricht； und erlautort，und das alles mit viel Geschmack dargebolen．würdig jenem，dom dos Werk ae－ widmot ist．

Det verschiosseno Garton．Gedichte von Anita Franck．Tukon－Verlag Munchen， 48 Selten，

Mit olnor ohrlichon Froudo greift man nach dem schmalen Bandchen，das Anita Francks Gedichte enthalt．Man betritt den ，varschlossenen Garten als Freund seiner Blumen，die aus dom fruchtbaren Boden eines ellelkeltsroinen Frauenwes ons er－ blohten，Anita Francks Gedichten begegnet man nicht mit dem louten Ruf des lobes，sondern bettet sie in die Stilie des Herzons，unter iene Gedanken，die das Schone hulen．
So inden wit diesen verschlossenen Garton Versrankender lyrik，in dem kein gekunstelt ge－
zegonos und dem Wohlgefallen ongopriesenes zogonos und dem Wohlgefallen ongepriesenes noch viel iu sagen，was den Gast bowegt．Man kann es nicht besser aussprechen als Dr．Arthur Hubscher in dem beigegebonen Nachwort．So mag sich jeder von dor Dichterin solbst in iht xieines kelch futhen lassen，das sle aliein zu offinen ver． mag．Wollt Eder

Im Karl Elser Verlag，H．Händle，MUhlacker，or－ scheint in diesem Frahjahr eino Buchreihe，（M．1，80 pro Band）die dor Munchenet Maler R，S chilich－ for ausgestattot hat：Untor den Autoren finden－ arbeitor Fritz Basill（．Kranwitt＂）und boo Hons M a 11 y （．Geschichten um oin Walddorf＂）．Außor－ dem sind In dieser Relihe Gottried koiwel． Kart Ude，Georg Schwarz und Peter Scher vertroten．


## Papageiengeschichten

Nußpickel befabi sich mit Papagelen－ zucht und fut sich auf soine Sachkenntnis viel zugute．Neulich erbot er sich，einem jungen Vogel，den er für noch völlig stumm hielt，das Wort＂Hallol＂in einer einzigen Stunde beizubringen
Langsam auf den Käig zuschreitend， starte er dem Tier unverwandt in dio Au－ gen und sprach ihm das Wort in kurzen Abständen immer wieder eindringlich vor． Lange zuckte der grüne Vogel nicht mit der Wimper，ebim siebenundzwanzigsten ＂Hallo！＂aber offnete er schläfrig das linke Auge und krächzte：
＂Leitung besetzt！＂
＂Herbertchen＂，fragt die Mutter empört ihren Sechsjährigen，＂hast du dem Papa－ gei die häßlichen Ausdrücke beigebracht？＂
，Aber nein，Mutti．Ich habe ihm doch gerade erzählt，was er nicht sagen darf！＂

Grave Haaro verschwinden in 10 Tagen durch mein seit 1890 glanzend
bowāhrtes Hear－ bowahrtet Roar wasser， 2 Mark，bei S．Steinbacher，Rum－ fordstro3．7，Ladon

## HEmiot मicco 

rtanspr． 52547 KLISCHEE
Münchenner Lagerhaus－und Transport－Ges，m，b，H，


Offizieller
Ausstellungs－Spediteur im
Haus der Deutschen Kunst
Transpart，Lagerung und Verpackusg von Kunst－ gegenständen aller Art im In－und Ausland Möbelirantport－Möbelkabinen ．Fochlkundiges Parsonal Büro ：München 8，FriedenstraBe 27，Fernsprecher 43365


## Pelz－Spezialgeschâft <br> Hermann Claassen

Mtncten，Runfordstr． $38 \%$ ，Teiefon 296092 Empfiohlt sich für sorgfältigste marbaitung Inror Pelz Gardorobo

## filteftes

## Spezialge「お的隹

 fîr \｛aufmafden！ Eine Marde．． 20 Pg． Bnjohler paat 50 plg． 3．Faltermeicr Mendure，Dettenbrdi－ Itrepere，seratul11745

Verlangen Sie überall die ＂JUGEND＂


Café Fischer Adaborth．A10 Schuabings $\begin{aligned} & \text { Tïhrences Konzert．und } \\ & \text { Nochtroft mit Borbet．}\end{aligned}$

Tashen，iofter，Rudisade，prima Lederwaren，Touristen－arilkel MUnchaner Werketäten
fis Sperl－，Sattlop－L．Luderwaren，eligg．6．m．b．H．
SALZEDER Glirtnorplata Telofon 20374


## Der Geheimtitel

Dor Herr Schulrat war ein ungemein gewissonhaffer Mann. Eines Toges besuchto er die Gemeindeschule eines Vorortes einer großen Stadt und begab sich mit dem Herrn Studiendirektor in die nächste Knabenklasse, um hier bei den Jungen aine Uberprüfung der - Schulmappen vorzunehmen. Das Ergebnis war eine donnornde Standpauke des Schulgewaltigen uber Sauborkeit, Ordnung und wie die schönen Dingo alle heißen.
Niemand hatte daran gedacht, daß der Gestrenge am nächsten Morgen schon wieder erscheinen würde. Er begab sich wieder in die Klasse und da geschah das Unerhörte, als er die Klasse betrat, daß ein Schuler seinem Nachbar etwas ins Ohi flusterto. Dom Luchsauge des Gestrengen war dies nicht entgangen; er wollte ein Exempel statuieren. Er knöpfte sich den Ubeltäter vor und fragte unter lautloser Stille: .,Wie heiBt du?"
„Robert Miericke."
"Was hast du eben zu deinem Nachbar gesagt?"

## Bayeristhe Hofkunsthandlung

GEORG STUFFLER - Inh.: ANNA MICHELS
Gemälde, Radierungen, Holzschnitte
München, Ausstellungsrãume: Maximiliansplatz 20
Feraryf 13295
Neben Pork-Hotal

## Minrenhandilung Otto Helbing Hawhf. <br> Inh. Karl Kreß <br> München 25, Plinganseretraile 132a <br> Ankauf, Auktionen, Verkauf

Mal- u. Zeichnnschule „Die Form"
Bitdende Kaast, Zelchaps, Maleral is Jedet Anwenduag, auch Oebrauchagraphik and Modezoichnens. Abosdsit. Sonatarskurse, Landschatskarse. Lehrichar. Honorer siehe
Prosp. Vorberelis. 1. d. Examitn. $50 \%$ Falir-
 Holn Koalk. Manches 23 S , Leopoldstr. 61 . Teleton 3946, Qertiedet 1925.


Elisabeth Kocllc-Karmann
naa, mil meiner Tante mag i gar nel gera spazieren sehn. Da darf igrad allweil obachl seb'n. dall s' nel überfahrn werd."

## Der Weise

Gebeton und audi ungebeten erteilt er Rat, wo er vomöten. Mit Lebensregeln, goldnen Worten, dient er sogleich in vielen Sorten und preist als unfehlbar sie an. Es will das Schicksal, daß der Mam mun selber guten Ratsdilag bräuchte. Man glaubt, daß or sidh hell erloudite mit seiner Weisheitsspruch-Laterne und sich entscheide rasch und gerne. Doch der, der guten Rat gab taglidh. hadkt selber ratlos da und kläglid. Es gehen oft alte, schöne Spridhe bei Selbslamevendung in die Briidic.

Kiki

## Zeichenpapiere <br> ,STAMLMARTe hochtransparent $U$. äußerst zäh <br> Alles für des Konstruktionsbüro <br> ZEICMEMREDAR Otto Schiller München, Brienner Str. 34, Tel. 57650


"Ich habe nichts gesagt."
Der Herr Schulrat lieB aber nicht lacker. Die heilige Disziplin, die wichtige Autoritat forderten as:
,Ich will dir die Strafe erlassen, wenn du mir auf der Stelle sagst, was du deinem Nachbar zugeflüstert host! Sons! wirst du eingesperrt, daß du blau wirst!"
Die Aussicht auf Straflosigkeit wirkte sichtlich befteiend auf den kleinen Sunder. Etwas verlegen druckste er heraus: "Ich hab Ihren Geheimtitel dem Fritz zugeflüstert." Der Herr Rat war baff: "Fritz, jetzt sag mir du, was er sagte." Da kam's stockend aus Fritzens Mund:
,Do is der Mappen-August von gestern wieder!"
W. Ha .

## Liebe Jugend!

## Verdunkelung

Federmann blättert in einem Wörterbuch. Federmann schütelt den Kopt.
"Was ist denn los?" fragt Mücke.
"Merkwürdig", sagt Federmann, "das Buch ist 1909 gedruckt, und trotzdem ist schon das Wort "Verdunkelung" drin."

HORST STOBBE<br>Bücherstube / München / Ritter-v.-Epp-Platz B

Moderne Buchkunst und Graphik
von Menzel bis zur Gegenwart Katalog auf Wunsch kestenfrei

## IDIE

## PIPEIIITUCKE

Origianagetreue farbige Wiedorgabea von Meisterwerken der Malerel Verlangen Sie Prospekt vom Verlig DIE PIPNRDRTCRE
Verlags-GmbHi, Mínchen, Georgenstr. is

## Freibleibendes Angobot:

Irigker, Das GearebiM, Mif 195 Ablu. Haflinder (30.) M. 5-Nachall-Viebred. Deutochp Earochzeldmumgen, Kil $5:$ thoildrngen, Lemanald $(50-)$. Porto.M. - 40 Posticheck, 47406 Manchen Anticuariat August Spatt, Minchen 2, Theresienstrafe 18


## Werke

## Zeitschriften

Kataloge
Graph. Funftanftalt m. 5dü̈t
mûnden, fietuiftr. $8-10$, Telefon 20763

[^0]
## Gipfel der Kriegstechnik



Rich. Rost
Englands schwerste Artillerie


[^0]:    
    
    
     sendung erfolgl nur bel belgofugtem Porto Postort Munchen

