

Vtanz von Lenbach

## Kleine Geschichtchen

Die Einbildung eines Menschen pfleg: meist in umgekehitem Verhältnis zu seinem wirklichen Reiz zu stehen. Der junge Herr Theodor Multhaupt von nebenan halt sich geradezu für glattweg unwiderstehlich. Wenn der Herr Theodor Multhaupt irgendwo ein Mädel sicht, das er nur halbwegs und von ferne zu kennen glaubt, dann heftet er sich an sio, und sio wird inn die nächste Stunde nicht mehr los.
Das hübsche Fräulein Hilde steht da nun neulich aut der Straße und wartet aut die Straßenbahn. Da biegt um die Ecke der junge Herr Theodor Multhaupt:
,Ahl Fräulein Hilde persónlich! Aber das ist ja ganz reizend! Und auch noch hier an der Haltestellel Da wollen Sie whl gar auch mit der Straßenbahn fahren?! Aber das ist ja direkt großartig! Da fahren wir ja zusammen!"
Das hübsche Fràuleín Hildo schaut den jungen Herrn Theodor Multhaupt ausführlich an. Mit einem einzigen, langen, tötendon Blick von oben bis unten.
Ich will Ihnen mal was sagen, Herr Multhaupt", meint das hübsche Fräulein Hilde. "Wenn ich Sie irgendwo kommen sehe, dann fahre ich immer zusammen!"

Die Münchener Trambahnschaffner sind berühmt für ihre Grobheit. Aber sie sind auch berühmt fur ihren Humor. Je nachdem. Wie man's grad trifft. Es scheint auf den Schaffner anzukommen.
Steigt da neulich eine frau ein, die möchte zum Mariahilf-Platz. Und weil man sich auf der Trambahn kurz fassen soll, und weil ihr die Gabe der langen Rede uberhaupt nicht gegeben ist, hebt sie ihre zwei Zehnerl dem Schaffner vor die Nase und spricht dazu schlicht und bündig:

## "Mariahilf!"

Der Schaffner zeichnet den Fahrschein ab, nimmt das Geld, schiebt der Frau den Schein in die Hand - und dann sagt or dazu mit einem ganz tiefen, ganz verdächtigen Ernst in der Stimme:
"Maria hat geholfen!"

In einer Münchener Villa gab es vor kurzem einen "Musikalischen Tee" - (das gibt es nämlich tatsächlich noch1): eine berühmte Sängerin wollte in einem kleinen, intimen Krels von geladenen Gästen ein Konzert geben, und später sollte dann eine Bowle herumgereicht werden.
Die Hausherrin hatte nicht allzuviele Gaste erwartot, - denn immerhin - musikalische Tees sind heute nicht mehr ganz so modern wie vor fünizig Jahren, - und sie war daher teils angenohm, teils aber auch unangenehm überrascht als sich seltsamerweise fast alle Eingeladenen auch oinstellten. Angenohm Uberrascht wegen der Sängerin, - und der erste Teil des tees verlief denn auch vortrefflich. Dann aber war das unwiderruflich allerallerletzte lied gesungen und nun mubte - und nun solite - Aber stalt dessen saß man herum und wartete, wartete, wartetel Man wartete so lange, bis sich schließlich da und dort ein paar Gaste erhoben, etwas von "dringenden anderweitigen Verab. redungen" murmelten und das Weite suchten.

Endlich - es sind wieder grade zwei Damen gegangen - endlich tut sich dle Tür auf. Das Dienstmàdel schaut herein


Paul Rieth (Ais P. v. Scills Gasiebuci)

## An alle Jugendiefer und Mitarbeiter!

Mit diefer llummer ftellt diz Jugeno ihe Erfdeinen ein. Es ift uns pfligt und beoürfnis, allen mitarbeitern und befonoers oen mündjener fü̈nftetn ${ }_{j} u$ Danken für ihre uneigennütige Tätigheit, die fie der Jugeno jur Derfügung (tellten. wit oerbinòen damit unferen Dank an alle Lefer und freunde Der Jugeno, Die ourch ihre Untef(tüfung iht Dienten.

Derlag unì Sctriftleitung oer
J U G E N D
und spricht mit festem Blick und deutlicher Stimme: Gnä Frau! Ich wollt nur fregen: soll ich jerzi die Bowle servieren odor warten wir lieber noch ein bisserl?"

## Peinliche Verlegenheit

„Mutti, schau mal, was die Dame für einen komischen Hut und der Herr tur eine rote Nase hat!" Dabei deutet die kleine lise harmlos auf die gegenüberliegende Sitzreihe. Die jungo Mutter wird sohr ver legen und steigt an der nächsten Haltestelle mit ihrem Sprößling aus. Draußen gibt es sine onergische Strafpredigt.

Wenn du noch einmal in der Trambahn uber fremde Leute Bemerkungen machst, nehme ich dich nie mehr mit!

Einige Tage später. Wieder in der Trambahn. Ilse entdeckt an einem äteren Herrn etwas "Komisches". Sie erinnert sich aber an die Belehrungen von neulich, deutet nach dem Gegenuber und meint treuherzig: „Du, Mutti, uber den Herrn da druben mußich dir zu Heuse etwas sagen!"

## Das Datum

In einem Kaffeehaus in München war es. An einem Tisch saßen zwei Herren. Der eine las in derZeitung, der andere schrieb Ansichtskarten.
"Bitte", sagte der Kartenschreiber zum Zoitungsleser, "möchten Sie so freundlich sein und mir das heutige Datum nennenl"

Tut mir leid", meinte der Zeitungsleser, "aber ich weis os selber nichtl"
Der Kartenschreiber jedoch lieB nicht locker: ,WWenn Sie in Ihrer Zeitung nachsehen wollen, werden Sie es sogleich wissen!"
"Nein, nein", gab der Zeitungsleser mit überlegenem Lächeln zur Antwort, „die Zeitung ist ja von gestern" "

## Neue Worte

Der kleine Maxl, der Jüngste einer Famille in dem niederbayerischen Ort M..., hat eine besondere Gabe, treffende neue Wörter zu bilden. Kürzlich zum Beispiel, als es abends wieder einmal den wenig beliebten Grießbrel gab, jammerte der Knirps: „Ach, Mutti, koch doch keinen Grießbrei mehr, der misschmeckt mir doch so arg!"
Ein anders Mal hielt man aut den Liegestühlen im Garten Mittegsruhe. Später sagı dann der kleine Maxl zu seinem Vater: So schön habe ich geträumt und du hast mich immer wieder aufgeschnorcht!"

Ein Rechenkünstler jonglierte einmal bel seinem Auftritt in einem Varieté mit Zahlen die in die Billionen gingen, ohne sich auch nur ein einziges Mal zu verrechnen.
Ein sogenannter Spaßvogel tief thm plötzlich zu: ..Und wieviel ist zehn mal zehn?
Geistesgegenwärtig antwortete der Rechenkünstler: ,Wenn Sie sich dranhängen: tausendl'

Lotte ist Abend für Abend schwer ins Bett zu bringen, Jedesmal wird eine andere Uberredung angewendet, um das Kind dem Schlafengehen geneigt zu machen. Einmal meint die Mutti: "Sieh mal, Lotti, alle kleinen Vöglein sind schon zu Bett, und dann ist es auch für dich Zeit." - Am andern Morgen um fünt Uhr erwacht Multi, da Lotti sie sanft an der Schulter rüttelt und aufgeregt flüstert:
,Mutti, Muttil All die kleinen Vöglein sind schon auf und die Vogelmuttis auch!"


Karl Haider

## Der Mann auf dem Biergio

Von Gert Lynch

Die Abendsonne sprühte kupfernes Feuor uber den Grat, und in den Latschen sauste der Höhenwind. Der Mann stand zum Abstieg bereit und genoB den letzten Blick in die Weite. Tief unten am FuBe der Steilwand lag das Gebirgsdorf, das er vor Anbruch der Nachi erreichen wollte. Am Rande des Ortes, dicht neben den Felsschroffen, drehte sich, noch erkennbar, ein buntbewimpeltes Kinderkarussell.
Das Folgende kam wie ein Blitz aus heiterom Himmel. Ein Schatten flackerte auf, es gab einen scharien Zisch, und das schwere Bergkreuz wurde von einem Windstoß geworten und schmetterte von der Kuppe auf die Schräge herab, wo es langsam in Richtung der Steilwand weiterrutschte.
Der Mann sprang auf die Seite und brachte sich in Sicherheit. Da erkannte er die Gefahr, die dem Karussell drohte,
wenn die Balken ins Tal stürzten. Er warf sich mit seiner ganzen länge auf das gleitende Kreuz. Es gelang ihm, die Last zum Stillstand zu bringen. Doch als er die Arme lockerte, glitten die Bohlen welter. Et preßte seinen Körper dagegen und vermochie sle wiederum aufzuhatten. Lang durfte das nicht dauern, es ging uber seine Kräfte. Er atmete tief und nahm sich vor, ruhig Blut zu bewahren. Dann suchte er festen Stand und stemmte die rechte Schulter gegen den Querbalken. Mit der Linken löste er seinen Leibriemen und legte den Schaft des Kreuzes in eine Schlinge. Dann griff or nach dem Stilett, nahm die Lederscheide zwischen die Zähne und $z o g$ die Klinge blank. Er stieß die Spitze in das gelochte Ende des Leibriemens und durchbohrte ihn. Dann köpfte ef handbreit uber dem Boden die kleine Latsche, die in Reichweite war, und drückte
die Riemenöffnung als Schlaufe über den dünnen Wurzelstock. Damit war das Kreuz wenige Schritte vor dem Abgrund fürs erste gesichert. Es war höchste Zeit gewesen. Die Knie des Mannes zitterten. Als er seine Schulter von dem Lastdruck befreite, spannte der Riemen sich straff, und der Wurzelstock bog sich krumm.
Der Mann rieb sich die Achsel und überlegte. Wer weiB, ob die Schlaufe nicht riß und die Wurzel nicht nachgab, bevor er ins Tal gelangen und warnen konnte. Er mußte Gewißheit haben, ehe er diesen Platz verlieB.

Allein mit der Kraft der Arme war das Kreuz nicht abzuschleppen. Auch hatte er weder Mauerhaken noch Sell, es zuverlassig zu sichern. Trotzdem mußte os eine Möglichkeit geben! Und er fand eine: Er faßte das Messer und schürfte zu beiden Seiten des Kreurpfahles den Boden auf,


Keller-Kilane
so tief, daß seine Arme hineinpaß́ten. Die Stellen, wo der verwitterte Gneis bloblag, konnte er mit der Klinge herausstechen. Dann kniete er sich vor das Mittelstuck der Bohlen, Ibsste die Riemonschlinge, steckte die Arme unter dem Querbalken hindurch in die goschürften Mulden, setzte die Arme als Hebel an und begann zu wuchten. Das Kreuz bewegte sich und wurde zurückgedrăngt. Der Mann setzte von neuem an, und wieder glitt die Last eine Handspanne weiter, Es ging besser, als er gedacht hatte. Hoh-ruck! Hoh-ruck! Hoh-ruckl In kurzer Zeit hatte er das Krouz eine Schrittlainge verschoben. Da muBte or rasten, denn of war außer Atem gekommen.

Als er zum zweiten Gang ansetzte, beschloß er mit seinen Krätten zu sparen. Er mäigigte das Tempo und wechselte die Stellen, wo die Arme von den Holzkanten geschnitten wurden. Dennoch begann sein Korper zu schweiBen und seine Halsader zu klopfen. Nachdem or cine weitere Schrittlănge erkampft hatte, hielt er die zweite Rast. Jotzt hatte er es zur Hálfe geschaff, was die gefährliche Strecke botraf. Er zerrieb einen Latschentrieb und erfrischte sich an dem starken Geruch.
Die Pause war knapp bemessen. Hartnäckig stellte er sich zum dritten Gang. Sein Schădel hämmerte, die Arme brann-
ten. Sein Atem war kurz. Er keuchte Er bis die Zathne zusammen und schuftete weiter. Die Kräfte drohten ihn zu verlassen, da hielt er inne. Vor seinen Augen flimmorte es. Seine Beine waren wie goIohmt. Aus den Armen war jedes Gefühl gewichen. Der Schweiß rann in Strähnen


Mayrshofer
von seinem Gesicht. Die geschundenen Hände bluteten. Er lag auf dem Kreuz und schnaufte. Der Gedanke, das Begonnene aufzugeben, versuchte ihn. Er wies inn von sich. Er muß̉te es schaffen, früher würde er diesen Ort nicht verlassen.
Es dauerte lange, bis er, sich wioder erholte. Der stürmische Blast hatte sich gelegt. Uber dem Grat funkelten grünviolette Sterne. Es herrschte ein molkiges Zwielicht, in dom alle Umrisse verschwammen. Das Bergkreuz, woran er lehnte, schien weder Anfang noch Ende zu haben.
Dor Mann fühlte sich neugestärkt und setzte zum Endspurt an. In schnellen stösseh wuchtete er die Last voran. Mit einem letzten gewaltigen Hub trieb er die Balken auf die ebene Platte der Kuppe hinauf.
Langsam richtete er sich auf und dehnte die muden Gliader. Unten im Tal glommen vereinzelte Hüttenlichter. Das Karussell schlief friedich im Schatten der Steilwand.
Zum Abstiog in das Gebirgsdort war es zu soät geworden. Der Mann ging über den Kamm zum Joch zurück, wo or eine Schutzhutte wubte. Eine Weile war noch sein harter Schritt zu hören, dann wurde er weit und fern, und schlioslich wurden alle Geräusche von dor großen Stille verschlungen, und auf das Bergkreuz blinkten die Sterne. Niemand erfuht, wer es geborgen hatte...

## ,"Und alle schrieen bumm ..."

# Das Hornberger Schießen 

Von Karl G. Gössele

Nicht nur in den süddeutschen Gaven, sondern in allen Gegenden des deutschen Vaterlandes hört man sagen, wenn eine Sache schiof gegangen ist: Das geht aus wie das Hornberger SchieBen! Unter tausenden aber, die diese Redensart gebrauchen, weiß kaum einer, was es mit dem Hornberger SchieBen für oine Bewandinis hat. Und dorum sei jene Geschichte erzähit, die den Humor des alemannischschwabischen Wesens mit am reinsten widerspiegelt und die mit Recht als klassisch angesprochen zu werden verdient.

Ehe das Schwarzwaldstädtlein Hornberg im Tal der Gutach im Jahre 1810 badisch wurde, war es württembergisch. Zu dieser Zeit geschah es, daß der Schwabenherzog Eberhard Ludwig sich Hornbergs erinnerte. Er beschloß, in den wildreichen Gebieten der dunklen Hochwälder um Hornberg eine Hochjagd zu veranstalten.

Die Hornberger hatten von dem Vorhaben ihres Herzogs rechtzeitig Wind bekommen und waren hoch erfreut über die Ehre, die ihnen durch den Besuch des Landesherrn zuteil werden sollte. Sie kamen überein, sich nicht lumpen zu lassen und Eberhard Ludwig zu emplangen, wie er noch nirgends empfangen worden war.
Ein Festausschuß wurde gebildet, dem auber dem Stadtvorstand die angesehensten Bürger angehörton. Während dieser Festausschuß im Rathaus tagte, daß die Köple rauchten, arbeltete man in Hornberg fieberhaft. Die Männer holten Tannengrün in den nahen Wäldern, und die
jungen Madchen fertigten daraus Kränze und Girlanden in schwerer Menge. Die Frauen fegten die Haiuser und die Höfe, als ob ihr Loben davon abhinge, daß alles recht ordentich und sauber sei, und die Maler malten Transparente mit der Aufschrift "Eberhard Ludwig, sel gegrißt", in solcher Zahl, daß die pinselgewohnten Hände schwielig wurden. Die Lehrer lernten mit den Schulkindern Begrüßungsgedichte, und die Bürgerwehr rieb die Kanonen blank, die abgeschossen werden sollten, wenn der Herzog nahe.

Binnen 12 Stunden war Hornberg zum Empfang gerustet. Jeder hatte von selbst

## Anfang

3ift hinter Bir bie Sanat zertretert,

fang natite an es anozujaiten


Ggg Die kleinfte Frurdic chen, міиии nam alferprabtett Somen, Die frie miris 因ir mieher gelien, elffach, was Dic antoret azaţmen

3ärg Engifdath
getan, was der Festausschuß im Rathaus geplant hatte. Es blieb ihm nur noch ubrig, zu empfehlen, daß am Vorabend des herzoglichen Besuchs Probesalut geschossen wurde.

Diese Anregung ließ sich die Hornberger Bürgerwehr nicht zweimal geben. Die orste Probesalve geriet schlocht: Dio Kanonen waren nicht gleichzeitig losgegangen, sondern eine nach der andern, so daß ein Geknalle, aber kein einheitlicher BegruBungsdonner entstand. Dio zweite Probesalve krachte schon besser, und dle dritte gelang geradezu herrlich.

Damit allerdings hatten die Homberger nicht genug. Sie waren dem Kanonenschießon auf den Geschmack gekommen. Probesalve auf Probesalve dröhnte durchs Gutachtal. Von den Schwarzwaldbergon hallte der Kanonondonner in tausendfältigem Echo wider. Die Hornberger hörten mit dem Probeschießen erst auf, als die Nacht hereinbrach. Dann allerdings ergriff sie oin großer Katzenjammer. Sie mußten feststellen, daß sie das gesamte Pulver von Hornberg und Umgegend zu den Hornberger Kanonenrohren zur Probe hinausgejagt hatten, so daß für den morgigen Begrüßungssalut nicht so viel übriggeblioben war, als unter den Fingernägeln des Stadischreibers Platz gehabt hätte, und dieser trug die Fingernägel wie kein anderer in Hornborg kurz geschnitten.

Wieder lagte der Hornberger Festausschuß im Fachworkbau des Rathauses. Und wieder rauchten die Köpfe, bis sie gluhten. Um Mitternacht wurde noch immor gotagt, und um drei Uhr in der Frühe drang immer noch Licht aus dem Sitzungssaal des Rathauses und zeugte von dor Geistesarboit der Hornberger Intelligenzen. Als die Sonne aufging, war endlich ein Ausweg gefunden. Er entstammto dom


Heinz Kistler


Spiclmann

Herzen und Hirne des Bürgermeisters, der somit wieder einmal mehr unter Beweis gestellt hatte, daB or mit Recht die Goschicke Hornbergs lenke.

Eínige Stunden vor Eintreffen des hohen Besuchs versammolten sich die Hornberger zur Begrüßung vor dem Stadttor. Die Mitglieder des Festausschusses hatten Mühe, die Masse der Bevolkerung schön ordentlich aufzustellen und sie mit allen notwendigen VerhaltungsmaBregeln bekannt zu machen. Es gelang ihrer Energie, sich so tatkräftig durchzusetzen, daB alles wie am Schnürchen klappte.

Der Burgermeister ging der herzoglichen Kutsche entgegen und hielt eine flotte BegrüBungsansprache, die der Monarch mit gnadigem Kopfnicken aufnahm. Eine Hornberger Ehrenjungfrau reichto dom Landesvater einen Willkommtrunk, der huldvollst von diesem an die Lippen gebracht wurde. Während Eberhard Ludwig trank, läuteten die Glocken von allen Turmen der Stadt.

Als sich die Kutsche mit dom Herzog wieder in Bewegung setzte, um durch das Tor in die Stadt Hornberg zu gelangen, schwiegen die Glocken und der grobe Augenblick des Salutschioßens war ge-
kommen. Der Bürgermeister klatschte in die Hände. Zwar wurde durch dieses Zeichen nicht Donner aus den pulverentblößten Kanonen auf den Wallen ausgelöst, wohl aber brülten die gesamten Hornberger Münder grollend und gewaltig "bumm". Die Wirkung dieses Bumm-Schreiens war besser, als der Festausschuß anzunehmen gewagt hatte. Sogar die Schwarzwaldberge hallten das begeisterte "bumm" der Homberger wider.

Nur der hohe Gast, zu dessen Ehre "bumm" geschrieen wurde, verstand nicht, was dieses "bumm" zu bedeuten hatte. Die herzogliche Stirn umwölkte sich und zougto von angestrengtem Nachdenken. Do dieses Nachdenken einen Erfolg nicht zeitigte, fragte Eberhard Ludwig hoheitsvoll und düster, was das "Bumm"-Schraien der-Hornberger Bürger für eine Bedeutung gehab1 habe. Und da erwiderte der schlaue Hornberger Bürgermeister, die Sache sei so zu verstehen, daB nicht die Hornberger Bürger "bumm" geschrieen, sondern die Hornberger Geschütze "bumm" gebrült hätton.

Bei dieser. Antwort schwoll bei Eberhard Ludwig die Zornesader. Erhatte sich schon getrofien gefuhlt, als die Hornberger Bür-
ger "bumm" geschrieen hatten. Die Erklarung des Stadtoberhauptos abor orschien ihm als blutiger Hohn. Barsch rief or:

Ich verurteile die Ratsherrn der Stadt Hörnborg zu je sieben, den Bürgermeister aber zu vierzehn Tagen Arrest wegen Majestätsbeleidigung!"

Und wahrend Beamte aus dem stattlichen Getolge des Herzogs den zusammensackenden Hornberger Bürgermeister ergriffen, lleß Eberhard Ludwig seine herzogliche Kutsche wendon, und entfornte sich - aufrecht sitzend und geradeausschauend - ohne den Boden seiner Stadt Hornberg betreten 2 u haben.

# Die alte Raßlin 

Von Jörg Englschalk. Eding am Ammersee

Jetzt kann man sidh bald wieder d' Füß im Gras abputzen. . $\qquad$ ..Ja, aber wenn 's Wetter so weiter macht, dauert is schon noch a Zeitlang." .,M, die zeitigen Fruihjahr haben noch nie was g'scheits bradht"" Man woaf it, denk nur selligsmal, wie schon im März Bäum blüht haben, und was ist dies für a scriöns Jahr worden...." ..Ja, ja. wir können's halt nicht ändern..."
Der Kaichlbaur von Burgholz und der jung Mander reden mitnander. Der Kaichlbaur ist nidht mehr recht gut beinander. Mei, alt wird er schon, die Jungen kommen nad, was tut er noch auf der Welt, aber dies Wetter. ihm isch es recht. daf aber der Mander allweil recht haben möcht. wenn man dem was sagt, or mul redht haben mit seini dreifg Jahr!

Isch scho wohr", sagt er jetzt, der Kaichlbaur, waber gar so gut war dies sell Jahr nicht, woaft schon, wie 's damals mit 'm Heu war, grad halt daß mans rein bracht hat." Der Mander lehnt sidi a bissl weiter ubern Zaun. der Kaichlbaur, er hacki grad Priigel, legi sei Krell weg, geht näher an Kaun hin, putzt sich die Händ am Fïrta ab, nimmt Dosen aus 'm Schileleibl, haut sidh a Pris auf d' Hand, langt die Dose dem Mander hin: It schmupfen?, ja mei die Jungen Schnupien habens verlernt aber dafiir die andern Unfürm..
Der Mander nimmt seine Mistgabel von der Adsel. lehnt sie an Zaun hin.
.Woast scho, wegen meiner Alten hatt idh aud amal gern gredt.... weils hali gar it besser wird... schon zwei Monat isch sie allweil it gut beinander." ..So, dei Alte, d' Manderin, hab gar nie was ghort, daR die marodi scin soll .... aber woaft scho. i will nimmer gern. woafi scho, sie senn gar so hinter einem her, geh doch auf Gintering, der Dokter soll gar it so ohne scin." .. Auf Gintering? m. die Dokter, mei Alte gibt nix drouf, helfen können s' doch it, gscheid daher reden, dies kann unserciner awar it so, aber die Dokter, und Kösten, so a Dokterrechnung. und gei sind sie nachher mit 'm Gridht da und iiberhaupts .... schau halt amal hintri zul uns." Der Mander nimmi sei Gabel wieder auf d'Adssl, „kannst ja auf d Nacht kommen, brauchts kein Mensch wissen...?" "Wer schon sehn", gibt der

Kaidilbaur an, geht zruck zu seinem Hackstock. nimmt sei Krell wieder in d Hand. nimmt an groflell Prigl und hackt weiter. Der Mander geht sein Weg.

Wie halt der unter Wind nodi rauf geht. Ha , die Jungen, alles liesser wissen, aber brauchen. brauchen taten s' einem doch. Manderin da kannst warten bis i kimm!
D. Manderin steht daheim in der Küdie, kocht, wär ja alles gleid, aber die Wehtagen die sie schon a paar Tag her hat, sie muf in die Dïrm haben, wenn nídt die ganz Welt so bös wür, die alt Raßlin, wie froh könnt sie sein, auf a paar Pfund Butter käm s ihr, der Manderiu Ewill nicht an, aber nein die mulf a dumms Gred madien, so daf man nicht hingehn kann dazis, und an Butter braucht die gwif notweadi, ja, wemn dies nicht die einzig wär in der ganzen Gegend, zu der a Weiberlent gehn kann, und nodi aufn Kirchenweg auch sind sie zwei zammfruckt...Sie, d'Manderin werd sich doch sowas it von ein'm alten Weib sagen lassen, na, so arg können die Wehtagen gar it sein, dall sie der nochamal a guts Wort gib... heut freut sie 's noch, dak sie 's filer selbigsmal so schön hingsagt hat!
Der Mander kimmt vom Feld heim. Isch 's Essen no it ferti?" Beim Mander sind nur er und sie, Kinder habens keine. Vor vier Jahren wie sie gheirat haben isd! der alt Mander glei drauf gstorben, sie, die alt Manderin isch scho lang tot.
Der 'Mander sitzi sidh hin. .Wo hist denn so lang?". ..Ja, mitm Kaichlbaur hab igredt .... er kimmt die Tag, auf d Nadit amal hinttri, er wirds nachher schon kennen.
I. Emming, beim Lodwirt habens frish anzapft. Jetzt im Sommre hat man gern a frisch Bier....
Dic alt Raflin holt sid a Halbe. Hockt sich im Hausgang drinn auf Bank. „Etzer", sagt d Wirtsmarie, und stellit das volle Krugerl neben ihr auf Bank. D' Raflin nimmi glei an Sdiluck, .ich kanns Brot nimmer recht beifen", sagt sie, und schleckt sich den Vaum vom Mund, ,.so warm wie d'Leut tum isch noch nicht... hobs es ghört, aso, eas seids $j$ a heut it in der Kircha gwes. der Manderin isd schlecht worden drinn, grad vorm Deo Gratias hat sie inoch rausgehn missen. wenn idh halt amal so weit wär gehet i nimmer in Kirch, lang gaug habens ja brauchi, sind scho fast finif Jahr verheirat...", So, so, d'Manderin ... ja, ja. Zeit habens", sagt d' Wirismarie. .... is Good Kaichlbaur". .,'s Good Marie". Der Kaichlbaur will sich auch a Halbi kaufen, stelli sidh a bissl zur Raflin hin... ...audh scho Durscht?" .Ja. is Brot kann i nimmer gut beifen und allweil a Suppe...". .Freili, isch dir ja auch vergunnt:. D Rafilin nimmt nodunal an Schluck. .ha. d' Manderin? etz sagst aber nix mehr!" .Warum?" "I mei nur weils allweil glacht habs. er. der Mander wär Schuld." ..Ja. i wouß etz it wo daf d naus willst?", .Du wirst es nadhher it wissen, bist it in der Kirch gwesen heut frith, und wirst sie doch naus gehn haben sehen kurz vorin Deo Gratias?, und dies woaß man nachher doch schon. was dies bedent!". .Na, i war it. warum? isch d' Manderin nausgangen?* ..Ja was ich doch seh, seh idh, anmerken

F. Nagel

## Einkeltrstundo

Nun leg' die Hininde in den Schoß,
Das Tagwerk ist getan,
Und blick' aum Himmel, still und groa, Und schan die Sterne an!

Bald wirst du mit den Dingen eins, Davon der Tag dich schied,
Und klingst im Chor des großen Seins Als gleidhgestimmtes Lied.

> Und ist dein Herz ganz briiderlidh
> Mit Dingen, Mensch und Tier, Ist auf dem Weg au Gott dein Ich, Gott auf dem Weg zu dir.
fut man ibr sonst nix . . . wern man denkt jetzt nad fünf Jahr...!"

Beim Mander daheim haben er und sie Streit. Weils doch wahr isch, sie will heut schon zum Kaidhbaur hingehn, kanns it derwarten bis er herkommt, jetzt hats die ganze Zeit nicht pressiert, auf einmal, wär s it die nädist Wodi auch noch früh gaug, wenn er nicht kommen sollt, sie will aber heat, gleich anf d'Nadht... nsonst geh i auf Gintering, der Dokter soll gar it so tear sein, und verstehn, no dies wird er nachher scho verstehn, gar so weit kanns bei mir it gefehlt sein, it dem Alter, da muß man doch noch ein finden der ein'm hilft!" Was blieb dem Mander uber? Er hat halt nadigeben....
Gar so fribh wirds jetzt nicht Nacht. Um adhti ridit sidh ol' Manderin her. bis vor kommt vergcht auch a Zeit... grad will sie aum Hofgatter hei ihr naus, wer kimmt rei? der Kaichlbaur! ,A, wo aus denn nod heut? "I wär mur grad nod schnell auf Betzing num gangen, was holen. weil man dod etzer beim Tag nimmer Zeit hat:" . Ja, er hat gsagt, ich coll amal vorbeischaun." . So, nachher, dies Betzinggehn pressiert it so, geh ich halt nochmal rein...
Der Kaichlbanr hat weiter nix gfunden was der Manderin fehlen soll, morgen will er wieder vorbeischaun.
Am andern Tag kommt er wirklich wieder, Muf noch ein Tag zuschaun, i kann so schnell nix sagen, denn was man sagt. soll doch wahr sein, bis morgen nacthere"

Ha, der nett Kaidibaur, Ha, der versteht anch nix mehr aber einem furn Narren halten, was sidi der sdo cinhildt. poch a drittsmal kommen, daf man ihm jat recht viel geben mulf, dies hat er von die Dokter doch schon glernt...
Am Tag drauf isch der Mander selber zu der Rallin gangen. Sie hat zuerst schon so rumdruckt, weil d Manderin it selher kommt, aber nachher, als er an Butterwechen vom Sack rauszieht und ihn ihr hinlegt, wird sie gsprachi..... Weil man da halt nis madien kann, wenns auch ibber vier Jaher schon her isd! daf sie gheirat haben, eimmal packt si halt an..."
Da drauf isch der Mander gleidh heim. Sei Alte jammert. Er ladit. Gehi tiher d Sticg nauf. in Kimikammer, holf d' Wiegen runter, stellt \& vor seiner Alten hin. . Spinnst du jeizt ganz?" ..Oder du. glanbst it gar?" .I glaubs it!" ."Dies isch sdo so ..." ..Drum ..." sagt sie drauf nur noch.

Auf ol Nudt wair nadher der Kaichlbaur wieder kommen. .Na. hent isd sie it daheim", sagt ihm der Mander, der ihn am Hofgatier ahpafit hat, , auf Gintering isdi nuber, zum Dokter, hascht es ja selber graten..." Und der Kaichlbaur isd dann wieder abrogen... ha, hatt or die furn Narren haben wollen, eiz haben die ihn firn Narren ghalten, etz glaubt of selber bald, slaft er alt wird... geht die wirklich zum Dokter....

Der Mander geht in d'Stuben nei, sic näht drinn an der Kindswasch. .Der Kaichlbanr wär kommen. der hat a Breaga gmacht, wie ich ihm gsagt hab. daf dit auf Gintering bist 2 mm Dokter. ..."

Gar so lang ist es nimmer hergangen his vorbei war bei der Manderin und solli is amal den Burscien sehen der da drinn in der Wiege liegt.


Röck!

## Mein Lieb <br> gab mir ein Blümelein

Mein Lieb gab mir ein Blümelein, ein Naglein, rot wio Blut und sprach dabel: „ich bin ja dein und dir von Herzen gut."

Ich trug es frei wohl auf der Brust, gar lieblich anzuschau'n.
Mein Näglein, wenn du sterben mußt, grüß mir die liebste Frauen.

Und sag ihr, daB an deiner Statt aus meinem Herzen bluht,
was sie ja selbsi gesāet hat, ein sonnenfrohes Lied.

Die Reime pflückt ich ihr zum Kranz, der ich $2 u$ eigen bin, und kröne ohne Pomp und Glanz die liebste Königin.

Wolff Eder


Pielzseh

## Schumann und Wagner

Ein Musikschriftsteller von Rang berich. tot in seinen Memoiren, Aus meinem Leben" über eine Begegnung Richard Wagners mit Robert Schumann Folgendes:
"Es war im Sommer 1846. Schumann, den ich um Wagner befragte, antwortete, daB er selten mit ihm zusammenkomme; Wagner sei zwar ein sehr unterrichtoter und geistreicher Mann, rede aber unaufhorlich und das könne man auf die Dauer doch nicht aushalten.

Wagner seinerseits Jußerte gegen mich: Schumann ist oin hochbegabter Musiker, aber ein unmöglicher Mensch. Als ich von Paris hierherkam, besuchte ich Schumann, erzählte ihm von meinen Pariser Erlebnissen, sprach von den Pariser Musikverhältnissen, dann von den deutschen, sprach von Literatur und Politik - er aber blieb so gut wie stumm, fast eine Stunde lang. Ja, man kann doch nicht immer allein reden; ein unmöglicher Mensch!"

## Zur rechten Zeit

Bodo kommt strahlend die StraBe entlang.
„Nanu, Sie machen ja heute so ein vergnügtes Gesicht,"
,KKann ich auch! - Habe heute nacht einen wundervollen Traum gehabt: Im Restaurant hab ich gesessen, ganz fabelhaft gogessen, oinen tadellosen Wein dazu getrunken, und als of dann ans Bezahlen ging und der Ober gerade die Rechnung vorlegen wollte, da wachte ich gerade auf!"

## Schon gestrichen

Sonntags half der Xaver in der Wirtschaft zum "Letzten Nickl" aufwarten. Ein Gast verlangt die Speisekarte, der Xaver bringt's und bleibt daneben stehen. Weil es ihn gerade irgendwo beibi, kratzt or sich halt. Der Gast dreht sich so halb links um und sagt:
"Haben Sie Hämorrhoiden?"
Der Xaver guckt schnell noch von oben in die Speisekarte und bedauert:
"Noi, desch glaube is scho getricha."

## Der bekannte Name

lage van der Straaten war vor Jakren Mivlirektorin des KurfürstendammTheaters: Eines Tages sudite sie ein junger Sdiriftsteller für sein Bühnenstülk zn interessieren.
„Ich kann leider nar Stidke von Autoren herousbringen, die einen bekannton Namen haben", antworfete Inge van der Straaten.
..Dam müssen Sie sioh gevade fïr mein Stüd interessieren . . . mein Name ist nämlidh Sckulze!" . . .

In der Galerie am Lenbachplatz, Friedrich H. Zinckgraf (vorm. D. Heinemann) wird Samstag. den 16 . März eine Kollek-fiv-Aussielling von Dr. Josef Bauer, Mianchen, eroffnet.

## DIE ELCHLEDERHOSE

Eine heitere Geschidite von Karl Blanckincister
.Jetzt hab idr's", sagt eines Abends der Scmeidermeister Frenzel au seiner Ehefrau und schlagt dabei mit der Faust auf das illustrierte Blati, in dem er herumstudiert hat, . das Flicken hört mir auf!"

Um Gotteswillen, Mann". fährt Frau Alwine crschrodken von ilirem Strickstrumpf hoch, .du wirst doch nidit dein Handwerk an den Nagel hängen wollen?"

Nein, das will ich nidt". beruhigt der Flickschncider seine entsetzte Ehchalfte, aaber die Stoppelei mit dem Hosenhoden. die hört mir auf. Sie hat eh keinen Zweck mehr, nachdem der Saubub audh den dreifachen Boden durdhzeruischt hat. Hier drin steht's schwarz auf weif za lesen. Das Leder vom Eldh hat sidh als cin gut zut bearbeitendes Material erwiesen mad ist unzerreiphar. Jetat bekommt der Sepp eine Eldilederhose, und wir wollen dods mal sehen, ob er dieandı klein kriegt."

Gesagt, getan. Der Herr Schneidermeister besorgt sidh edhtes, dauerhaftes Elchleder und schneidert seinem Buben eine prima Dauerbux zuredit.
..So", sugt der Vater, als sein Sepp zum erstenmal in die Hose fahrt, jetst kannst du Reifteufel meinetwegen die ganze Bergstrafie auf dem Podex herunterritschen, der Bux scladei das nidits, höchstens deinem Hinterviertel."

## Salon Élisabeth

Schönheitspflege
Astorisieric.Miederiazmmp der Fimas Bhise Boch

München, Maximiliantpl. 16, Ruf 12757

## CAFÉ LUITPOLD

Dievornehm-gemütliche Gaststätte Münchens

## SEMENSWERTE RAUME PALMENGARTEN

Täglich nachmittags u. abends erstklassige Künstlerkonzerte

## HORST STOBBE

Bücherstube / München / Ritter-v.-Epp-Platz 8
Moderne Buchkunst und Graphilh
von Menzel biszur Gegenwart
Kotelog auf Wunsch kostenfrei

G. J. Bucher

Der Sepp begnckt sich in der nenen Hose von allen Seiten, befühlt den kräftigen, derhen lederstoff, schielt seinen Vater dummdreist von unten heraul an und meint dann in seiner kecken Lausbubemmanier: . Na ja, schün is se - und fest is se anch - aber ob se hält, das kommt auf einen Versuch an."
.Versuchs, die hält!" sag! Vater Frenzel mit zuversidutlichem Lächeln, wahrend sein Junge die erste Probefahrt auf dem Treppengeländer hinuntermacht.

Den ersten Tag iiberlebt die Eldilederhose ohne dic geringste Schramme abzubekommen. Vater Frenzel wiegt sid in Sicherheit. Auch am zweiten Tag sicht sie noch wie neu aus. Am dritten ist das Malheur passiert.
Die Mutter stürat aufgeregt in die Schneiderwerkstatt, den Sepp an der einen Hand, in der anderen dic Hose. .,Da schau her*, ruft sio jammernd aus, , die Hose ist hin. Ith hab sie dem Bengel gleich ausgezogen!"
Vater Frenzel betrachtet sein Meisterstiick, dreht es um und um und schiitielt nur den Kopf. Mitten im Hosenboden ist ein faustgrofes Lodh. Der Meister ist so perplex, daf er vergifit böse zu werden. Tha interessiert lediglich der höchst verwunderlidie Tathestand. ..Mit der Schere kann er es nicht gemadht haben", stellt er fesi, und wemn er es hineingebrannt hätte, müfte man die Brandränder sehen. Nun sag mal, Bub, wie hast du das blol angestellt?"
"Ganz einfach", erwidert der Sepp pfiffig. .ich hab mich auf den Schleifstein gesetzt, und der Willi hat gedreht."

Da nimmt der Schneidermeister Frenzel seinen Buben zwischen die Knie und versohlt ihm gehörig das Leder - aber nicht das vom Elch, sondern das eigene, ungegerbte, bis Sepp hoch und heilif verspridit, nie wieder auf einem Schleifstein 20 reiten.


Fhr korseti- wasche-SPEZIAL-GESCHAFT

## Juliane Xlopfer

## MUNCHEN

THEATINERSTR. 40, Tel. 26891
NEUHAUSERSTR. 13, Tal. 12071

## Werke

Zeitschriften
Kataloge

mandjen, fiectnftr. 8-10, Telefon 20763


## GALERIE AM LENBACHPLATZ

MONCHEN
FRIEDRICH H. ZINCKGRAF (vorm. D. HEINEMANN)
KOLLEKTIV.AUSSTELLUNG

OVirkung eines Tremduorres
Von Ferdinand Silbereisen

Wahrend der Regierungszeit des Herzogs Ferdinand von Anhalt war dor Weg zwischen zweien soinor Dötfer in einem entsetzlichen Zustande, jedes Fuhrwerk blieb darin stecken und kein Fußgănger konnte ihn passieren. Die Bauern, welche diesen Weg in gutem Zustande zu erhalten hatten, regten weder Hand noch Fuß dazu; bald hatten sie keine Zeit, dann wieder kein Gold wie uberhaupt keine Lust dazu.
Als aber eines Tages auch der Herzog mit soinom Wagen in Jenem Schlamm stecken geblieben war, bekam die Sache eine andere Wendung. Er ließ den Schulzen des Dorfes vor sich kommen und schnauzte ihn an: "Nun habe ich aber euera Schlamperel satt. Thr wollt wohl mit der Ausbesserung des Weges warten, bis sich einmal euer eigener Herzog den Hals gebrochen hatl"
"Herr Herzog", entschuldigte sich der Schulze, ,meine Schuld ist es nicht. Die Bavern. . . ${ }^{\prime \prime}$
${ }^{\text {"Ach }}$ was, die Bauern", unterbrach ihn der Fürst unwirsch, "Ihr seid der Schulze. thr müßt die Leute persuadieren (überreden)! Versteht Ihr mich?"

Ganz trübselig gestimmt schlich der Schulze heimwärts. Er sollte die armen Bauern "perschwadieren"I Ja, was war denn das? Gewiß eine neumodische, eine furchtbare Strafe! Dle Bauern waren seine Verwandten, Freunde und Bekannten und Nachbarn und die sollte er alle "perschwadieren"? Das ging ihm gegen den Strich.

Zu Hause angekommen, versammelte er

die Gemeindebevollmächtigten und trug ihnen die loidige Angelegenheit vor. Die Leutchen kamen Jedoch wieder mit ihren alten Ausflüchten daher: wegen der bevorstehenden Ernte hatten sie keine Zeit, auch sei das Geld rar, der Weg laufe nicht davon, das habe noch seine lange Zoit, in Ordnung gebracht zu werden.
"Es hilft alles nichts", entgegnete der Schulze, "der Weg muß jetzt ausgebesselt werden oder ich muß euch alle, perschwadieren". So hat es der Herzog befohlen. Ihr versteht mich doch."

Die Bauern sahen nun eine Weile einander stumm an und schwiegen verdutzt. "Perschwadieren"I Was war denn das wieder für eine schreckliche Strafe? Endlich nahm der Ålteste der Versammlung das Wort und sagte: "No, Nachbarn, nun
kann das Weigern nichts mehr helfen. Perschwadleren' lassen wir uns unter keinen Umständen!"
Bereits am folgenden Tage fuhren die sonst so störrischen Bouern Sand und Steine herbei und in acht Tagen war der Weg richtig instandgesetzt....
"Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg."

## Liebe Jugend!

Paulchen" sagte der Vater, ,an deiner Jacke ist ein Knopf los! Geh und năh' ihn dir an!"

Ach, den wird Mutter schon annäh'n!"
,Mag scinl Es ist aber besser, du lernst es beizeiten, denn eines schönen Tages bist auch du verheiratetl"

##  <br> MUNCHEN 2 nuJ. * ARNULFSTR. 26. <br> rtanspr. ${ }^{\text {53547 }}$ KLISCHEE

## MARIE BRAUN

haus feiner damen.moden Residenzstraße 6/11 - Telefon 24224

Blumen Janke-Bastian
München, Promenadestr. 15, Edko Pronneratr. Tel. 12257

## Kraftnahrung furHcrzund Nerven

Dr. Slebs Leaithin-Hnalkrem krätiet tio, durch starke Asaponnaap. darch leden und im Aleer, an Lexlithin verematea Kerven. Deteo bestere Eenshinig virtat beruhisend, schmprallindamd and Esedert berreschesd gesundon (nichl namotischon) Schlal. Eevetso: Dio kten Dlankschreiben, eine inl
Dr. E. Klebs, Nshrurgmitel-Chemike.
Harst, der bekanaton loghuritab1, Munchon 1.15, Schillorstrable 23

Weinhaus Birk, Koufingerstr. 33
Das gemDitiche Wain-Lokal Täglich Stimmunge. Schrammaltrio

Tascten, Kotfer, Euckshdice, prima ceacrwaren, Tourlsten-artikel MOnchaner Werketaitten
für Sport-, Sitlibr-t. Liderwares, elng, B. n. b.H. Asgusienstrata 1/ Tiliton M887

## Maßschnelderel

Josel BleB Munchan, Dachauerstr, 5 nâhat Houptbhf. Tol. 54131 Besto Oualitats-Stofio. Madallor
C. WEISHAUPT

Hofsilberschmied

## Gold Silber <br> schmuck oerxte

Seit 1692 im Familienbesitz Manchen - EIgene Werkatatte - Marlespatı 29


## Der Hannes und der Hofmetzger

Der Hannes hat mit dem Hofmetzger gewettet, doß er ihm ein lebendes Kalb zollfrei aus der Schweiz bringo gegen ein Goldstück und guten Taglohn; nun, der Metzger hat's dazu, und der Hannes kann's brauchen. Freilich glilickt es ihm nicht auf Anhieb; denn am Weg liegt das Zollamt.
Geht er also in die Schweiz, so sagt er dem Zölinet, er hole drüben den großen Hund des Rehrainers, und zwar in einem Sack, sonst entlaufe ihm das Tier am Ende unterwegs; auch sei es bissig. So sollten sie ihn denn ungoschoren durchlassen. Der Zollner moint, das komme auf die Umstände an. "Die Umstände kennt das Zollamt jetzt; oder hab' ich was verschwiegen?" fragt der Hannes, greift an den Hut und geht.

Als er wiederkommt und der Sack ihm auf dem Rücken ungebärdig tut, daß es den Hannes fast umreißt, winkt ihm der Zöllner und amtet ihn an: "Aufmochen den Sack!"
"Es ist der Hund; ich bürg' Euch für nichts!" trotzt der Hannes.
"Aufmachen; wir müssen's sehen!"
"DaB er mir herausschießt und davonrennt?"
"Das ist Eure Sache", sagt der Beamte; "wir tun nur unsre Pflicht."
,Und wenn or Eurer Pflicht an den Windfang fährt?"

Aber der Zollner löst die Schnur, und wenn ihm jetzt der Hundsrachen droht und der Sack zappelt und strappelt, bis das Tier wütend herausfahrt - wer weil, ob der Hannes nicht hinterrücks nachgeholfen hat? Was tut's? Das Mordstier, groß wie ein Sechswochen-Kalb, ist heraus und wendet vor dem grünen Pflichtmann und bellt und rast uber die Grenze zurück, wie vor dem Loibhaftigon.


## Jägerpech

_Giück jehabh, sheine kapilalen Jemsbock oor Kimame a bekommen - !
"Hol Eure - ", sagt der Hannes, bezähmt sich aber, denn or muß ja wieder an dem Grünen vorbei. "Daß lhr mir dann aber den Sack ungeschoren laßtl" sagt er und geht dem Hund nach.
"Diesmal hab' ich ihn fest", meint er, als er zurückkommt. "Wollt thr ihn aber noch einmal sehen, so trag ich das Tier zurück, und die Bahn bringt's herein."

Der Zöllner lacht, greift ober doch an dem Sack herum, der ein paarmal ausschlägt, sonst aber manierlich ist, und so labt ihn der Beamte ziehen. Und der Hannes geht unverweilt zum Hofmetzger mit dem Kalb und steckt Lohn und Gold.
stuck ein, wie gewettet. Als der Spaß verjahrt ist, erzählt et ihn aber dem zäliner, der freilich als ein besonderer Ober unterweilen nach Karlsruhe befördert ist.

## Ferienzeit

Ich habe eine sehr angenehme Ferienzeit verbracht. Brauchte bei den Mahlzeiten keine bestimmten Stunden innezuhalten, konnte so viol essen wio ich wollte, alles gut zubereite1, die Bader kosteten mich nichts und Trinkgeld brauchte ich auch nicht zu geben.

Da haben Sie's ja gut getrotion. Wo waren Sie denn?
Zu Hause.

## Etwas zum Lachen

"Was? Bis nach Australien wollen Sie sich verheiraten? Das ist aber weit fort, dort ist es ja Nacht, wenn es bei uns Tag ist?"
.Wirklich? Na, mit gutem Willen werde ich mich auch daran gewöhnen!" sagte Fräulein Erna.

Der Boxer sagte in der Pause: . Na , wie steht's? Was meinst du?"
"Ach", murmelte der Fround und drückte den Schwamm aus, "sagen wir fifty-fifty"" "Wieso?"
${ }^{,}$Er hat dich fünfzigmal getroffen und du hast fünfzigmal daneben geschlagen!"

Scheußliche Töne kamen aus dem Badezimmer.
"Hans hör auf!", schrie sie aufgebracht, "du hast mir doch versprochen, im Badezimmer nicht 2 u singen!"
"Aber ich singe doch gar nichtl Das ist nur die Katze, die will raus!"

## Zeichenpapiere <br> Alles für des Konstruktionsbüro IEICHENBEDARF otto seniller

,STAMLAAREZ hochtronsparent U. äußerst zāh
München, Brienner Str. 34, Tel. 57650


# JugendKunstdruche 

Restbestände durch

K. Schilling Verlag<br>Mïrchen, Herrnstr. 0

## Pianosund Flügel  PIANO-SCHERNER, Dionorstr. 22/II, wes, d. Aatkelor

Graphik - Handzeidinungen - Kunstbucter
Kunstantiquariat ED. WALZ München 13 Amalienstr. 38
Katalog bitte za verisogen


1940 / JUGEND Nr. 13 / 25. März 1940
Einzelpreis 40 Pfennig
 Munchen, Herrnstr. 10. Tel. 27662 Druck: Graph. Kunstonstall $\mathrm{W}, \mathrm{Schutz}$, München 22, Hermstia0e 10 , Tel. $20: 63$ Alle Rechte vorbehalten Nachdruck strongstons verboten Copvright by Kari Schilling-Verteg. Müachen Pil. Nr. 3 / Manuskilpte sind nur an die schrifteitung der ..Jugend". Karl Schilling Verleg. Munchen, Herinstrabo 10, zu fichten / Fü unautgetordert eingosande Manuskriple kann keino Gowaht ubornommen worden / Rucksendung erfolgt mur bei belgeflegtem Potto / Postoit Münchon


