## Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

## SEVEN STAMPS

YOUR COLLEOTION OUR PASSION.
Lot nr.: L241505
Country/Type: Europe
Germany collection, on album with case, with MNH and used souvenir sheets.

Price: 45 eur
[Go to the lot on www.sevenstamps.com ]


## Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

## SEVEN STAMPS <br> YOUR COLLECTION OUR PASSION.

Foto nr.: 2

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Am 5. Mai 1995 brachte die Deutsche Post einen Gedenkblock heraus: "50. Jahrestag der Befreiung der Gefangent aus den Konzentrationslagern", enthaltend eine Marke zu 100 Pfennig, Sinnbild für das Leiden und die Befreiung d Gefangenen aus den Konzentrationslagern.
Auf dem Blockrand die Namen der bekanntesten Lager sowie als Symbol ein Stacheldraht.


Die Konzentrationslager wurden von den Nationalsozialisten zu einem mit höchster Perfektion funktioniere System zur Ausschaltung der Regimegegner und sonstwie unliebsamer Personen entwickelt. Eines der ersten war in der Nähe von München errichtete KZ Dachau. Im Bereich von Berlin entstand das Lager Oranienburg. Unter arsten KZ-Häftlingen, die - so die amtliche Verlautbarung - in "Schutzhaft" genommen wurden, befanden sich auch e, vor allem kommunistische, Reichstags- und Landtagsabgeordnete der Weimarer Republik. Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde das KZ-System erheblich ausgebaut. Zahlreiche neue Lager entstanden allem in den eroberten polnischen Gebieten. Unter ihnen ist das im Juni 1940 eingerichtete KZ Auschwitz welt pekannt und gewissermaßen zum Symbol geworden. nsgesamt wuchs die Zahl der Konzentrationslager während des Krieges auf 22 an, mit 165 Arbeitslagern. Durct rücksichtslose Ausbeutung der Häftlinge mit elfstündiger Arbeitszeit, bei völlig unzureichender Ernährung, unter währenden Schikanen, stundenlangen Ordnungsappellen oder durch Seuchen war die Sterblichkeit unter den Lag sassen ganz außerordentlich hoch. Mit Beginn des Rußland-Feldzuges fanden in den Konzentrationslagern in vers eem Maße Erschießungen statt. Nach der "Wannseekonferenz" begann in großem Ausmaß die Vergasung in den nichtungslagern Belzec, Chelmno, Lublin-Majdanek, Sobibor, Treblinka und Auschwitz-Birkenau. Die Anzahl der C ging in die Millionen.
Der Anteil der deutschen Häftlinge betrug bei Kriegsende nur noch 5 bis $10 \%$. Als sich die Front den osteuropäis ZZs näherte, wurde der Abtransport befohlen, auf dem in den letzten Monaten noch einmal unzählige Häftlinge ge den sind. Man schätzt die Anzahl der insgesamt in den Konzentrationslagern inhaftierten Personen auf 7,2 Millic von denen nur etwa eine halbe Million überlebten. Sowjetische Soldaten fanden im Januar 1945 rund 5.000 zurû́ bliebene, kranke Häftlinge im Konzentrationslager Auschwitz vor. Das KZ Dachau wurde im April 1945 von ameri vchen Soldaten befreit.

## Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

## SEVEN STAMPS

your collegtow our passion.
Foto nr.: 3

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Im 5. Mai 1995 brachte die Deutsche Post einen Gedenkblock heraus: "50. Jahrestag der Befreiung der Gefangene lus den Konzentrationslagern", enthaltend eine Marke zu 100 Pfennig, Sinnbild für das Leiden und die Befreiung de jefangenen aus den Konzentrationslagern.
tuf dem Blockrand die Namen der bekanntesten Lager sowie als Symbol ein Stacheldraht.


Jie Konzentrationslager wurden von den Nationalsozialisten zu einem mit höchster Perfektion funktionieren jystem zur Ausschaltung der Regimegegner und sonstwie unliebsamer Personen entwickelt. Eines der ersten war $n$ der Nähe von München errichtete KZ Dachau. Im Bereich von Berlin entstand das Lager Oranienburg. Unter ursten KZ-Häftlingen, die - so die amtliche Verlautbarung - in "Schutzhaft" genommen wurden, befanden sich auch e, vor allem kommunistische, Reichstags- und Landtagsabgeordnete der Weimarer Republik.
Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde das KZ-System erheblich ausgebaut. Zahlreiche neue Lager entstanden, illem in den eroberten polnischen Gebieten. Unter ihnen ist das im Juni 1940 eingerichtete KZ Auschwitz welt pekannt und gewissermaßen zum Symbol geworden. nsgesamt wuchs die Zahl der Konzentrationslager während des Krieges auf 22 an, mit 165 Arbeitslagern. Durch ücksichtslose Ausbeutung der Häftlinge mit elfstündiger Arbeitszeit, bei völlig unzureichender Ernährung, unter währenden Schikanen, stundenlangen Ordnungsappellen oder durch Seuchen war die Sterblichkeit unter den Lage sassen ganz außerordentlich hoch. Mit Beginn des Rußland-Feldzuges fanden in den Konzentrationslagern in vers em Maße Erschießungen statt. Nach der "Wannseekonferenz" begann in großem Ausmaß die Vergasung in den hichtungslagern Belzec, Chelmno, Lublin-Majdanek, Sobibor, Treblinka und Auschwitz-Birkenau. Die Anzahl der O jing in die Millionen.
Der Anteil der deutschen Häftlinge betrug bei Kriegsende nur noch 5 bis $10 \%$. Als sich die Front den osteuropäisc ZZs nảherte, wurde der Abtransport befohlen, auf dem in den letzten Monaten noch einmal unzählige Häftlinge ge: pen sind. Man schätzt die Anzahl der insgesamt in den Konzentrationslagern inhaftierten Personen auf 7,2 Millio yon denen nur etwa eine halbe Million überlebten. Sowjetische Soldaten fanden im Januar 1945 rund 5.000 zurüc oliebene, kranke Häftlinge im Konzentrationslager Auschwitz vor. Das KZ Dachau wurde im April 1945 von ameril when Soldaten befreit.

Foto nr.: 4

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Am 5. Mai 1995 brachte die Deutsche Post einen Gedenkblock heraus: "50. Jahrestag der Beendigung des Zweite Weltkrieges", enthaltend zwei Marken: 100 Pfennig, Zerstörung von Städten und Dörfern und 100 Pfennig, Vertreibu und Verlust der Heimat.
Auf dem Blockrand eine Trümmerlandschaft.


Anfang des Jahres 1945 begann mit den Flüchtlingstrecks der Bevölkerung aus den deutschen Ostgebieten größten Flüchtlingsbewegungen der jüngeren Geschichte, die mit der Vertreibung der Deutschen aus Polen, der Ts choslowakei und Ungarn nach Kriegsende einen weiteren Höhepunkt erreichte. Von dieser Aussiedlungsaktion, die Potsdamer Abkommen "in ordnungsgemäßer und humaner Weise" erfolgen sollte, waren über sechzehn Millic Menschen betroffen; zweieinhalb Millionen überlebten die Strapazen der Flucht nicht. Die Vertreibung der Deutst hatte jedoch schon lange vor der Konferenz von Potsdam eingesetzt und die erste große Flüchtlingswelle der vor Truppen der Roten Armee zusammen mit den Einheiten der Deutschen Wehrmacht nach Westen fliehenden Bevi rung abgelöst. Auch die dritte Welle, die nun organisierte Vertreibung, offiziell Aussiedlung genannt, ging für die sten Betroffenen in einer unmenschlichen und brutalen Weise vor sich. Die Ausgewiesenen konnten meist nur das, sie am Körper trugen, mit sich nehmen. Acht Millionen Flüchtlinge und Vertriebene fanden in den Westzonen, vier lionen in der sowjetischen Zone eine vorerst mehr als notdürftige Zuflucht. Die Aufnahme dieser Menschenmass einem vom Krieg weitgehend zerstörten Land, in dem nicht einmal für die alteingesessene und ausgebombte Bev rung ausreichend Wohnraum zur Verfügung stand, in dem eine katastrophale Versorgungslage herrschte, bra zusätzliche und schier unlösbare Probleme mit sich. Verkehrs- und Transporteinrichtungen waren zerstört, Eisen und Post waren lahmgelegt, fast alle Behörden und Dienststellen hatten sich aufgelöst. Die großen Städte, aber viele mittlere und kleine, lagen in Trümmern. Mehrere Millionen Wohnungen waren total oder erheblich zerstört Menschen hausten in Kellern, unter Trümmern, in Baracken, Lagern oder notdürftig hergerichteten Behelfswohnur In zahlreichen Städten war zudem die Versorgung mit Elektrizität und Gas, selbst die mit Wasser zusammengebror Die den Armeen nachfolgenden alliierten Militärverwaltungen hatten vorrangig die wichtigsten Transportproblen losen und die Bevölkerung mit dem Notwendigsten an Lebensmitteln, Brennstoffen und Bekleidung zu versorgen.保 unbelastet hielten, wurden Bürgermeister, Landräte und Ministerpräsidenten ausgewählt.

Foto nr.: 5

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Am 5. Mai 1995 brachte die Deutsche Post einen Gedenkblock heraus: "50. Jahrestag der Beendigung des Zweit Weltkrieges", enthaltend zwei Marken: 100 Pfennig, Zerstörung von Städten und Dörfern und 100 Pfennig, Vertreibu und Verlust der Heimat. Auf dem Blockrand eine Trümmerlandschaft.


Anfang des Jahres 1945 begann mit den Flüchtlingstrecks der Bevölkerung aus den deutschen Ostgebieter größten Flüchtlingsbewegungen der jüngeren Geschichte, die mit der Vertreibung der Deutschen aus Polen, der Tis choslowakei und Ungarn nach Kriegsende einen weiteren Höhepunkt erreichte. Von dieser Aussiedlungsaktion, die Potsdamer Abkommen "in ordnungsgemäßer und humaner Weise" erfolgen sollte, waren über sechzehn Millic Menschen betroffen; zweieinhalb Millionen überlebten die Strapazen der Flucht nicht. Die Vertreibung der Deutsc hatte jedoch schon lange vor der Konferenz von Potsdam eingesetzt und die erste große Flüchtlingswelle der vor Truppen der Roten Armee zusammen mit den Einheiten der Deutschen Wehrmacht nach Westen fliehenden Bevc rung abgelöst. Auch die dritte Welle, die nun organisierte Vertreibung, offiziell Aussiedlung genannt, ging für die sten Betroffenen in einer unmenschlichen und brutalen Weise vor sich. Die Ausgewiesenen konnten meist nur das, sie am Körper trugen, mit sich nehmen. Acht Millionen Flüchtlinge und Vertriebene fanden in den Westzonen, vier lionen in der sowjetischen Zone eine vorerst mehr als notdürftige Zuflucht. Die Aufnahme dieser Menschenmass einem vom Krieg weitgehend zerstörten Land, in dem nicht einmal für die alteingesessene und ausgebombte Bevi rung ausreichend Wohnraum zur Verfügung stand, in dem eine katastrophale Versorgungslage herrschte, bra zusätzliche und schier unlösbare Probleme mit sich. Verkehrs- und Transporteinrichtungen waren zerstört, Eisent und Post waren lahmgelegt, fast alle Behörden und Dienststellen hatten sich aufgelöst. Die großen Städte, aber viele mittlere und kleine, lagen in Trümmern. Mehrere Millionen Wohnungen waren total oder erheblich zerstört. Menschen hausten in Kellern, unter Trümmern, in Baracken, Lagern oder notdürftig hergerichteten Behelfswohnun In zahireichen Städten war zudem die Versorgung mit Elektrizität und Gas, selbst die mit Wasser zusammengebroc Die den Armeen nachfolgenden alliierten Militärverwaltungen hatten vorrangig die wichtigsten Transportproblem losen und die Bevölkerung mit dem Notwendigsten an Lebensmitteln, Brennstoffen und Bekleidung zu versorgen. waren sie von Anfang an auf die Mitarbeit der Deutschen angewiesen. Aus Männern und Frauen, die sie für poli unbelastet hielten, wurden Bürgermeister, Landräte und Ministerpräsidenten ausgewählt.

## Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

## SEVEN STAMPS

your colleetton our passion.
Foto nr.: 6
Offizieller Ausstellungsblock, herausgegeben zu den Internationalen Münchner Briefmarkentagen 1995, die vom 28.-30. April 1995 stattfanden.

Diese Ausgabe würdigt den 150. Geburtstag von König Ludwig II. von Bayern.
Auf den ersten Blick sieht dieser Ausstellungsblock aus, als würde es sich um einen Block der Deutschen Post han-
deln. Tatsächlich aber ist in diesem Ausstellungsblock - wie schon bei früheren Ausgaben - eine Originalbriefmarke perfekt integriert, nämlich exakt auf die Zähnungslöcher des Blockhintergrundes aufgeklebt.

## Internationale Münchner Briefmarkentage 1995

28.-30. April 1995



## 150. G E B URTSTAG KÖNIG LUDWIG II.

Integriert ist hinsichtlich der besonderen Würdigung des 150. Geburtstages von König Ludwig II. die 60-Pfennig-Sond marke der Deutschen Bundespost aus dem Jahre 1986, herausgegeben zum 100. Todestag von König Ludwig II. vs Bayern mit einem Porträt jenes Märchenkönigs und im Hintergrund sein berühmtes Märchenschloß Neuschwanstei Den gesamten Blockhintergrund bildet eine Illustration mit ebenfalls einer Porträtzeichnung von König Ludwig anal der grafischen Gestaltung des Sonderpostwertzeichens. Die Randgestaltung des Ausstellungsblocks erfolgte durch c gleiche Künstlerin, nämlich Antonia Graschberger, München, von der auch die Briefmarke für König Ludwig II. gestalı wurde - sle schuf einen Block von faszinierender Schönheit, wie man es sich von der Post gewünscht hätte. U Misbrauche auszuschließen, wurde dieser Ausstellungsblock nur gestempelt abgegeben. Der amtliche Postsonderste pel von Munchen zeigt als Illustration die Fassade vom Schloß Nymphenburg in München, dem Geburtsort von Kön Lưwig II. Dor Stempel trägt die Inschrift "MÜNCHEN 2 / 80335 / 150. Geburtstag König Ludwig II. / MÜNCHEN '9 llustration Portrat von König Ludwig II, und Schloß Nymphenburg / Briefmarkenausstellung / 28.-4.1995".
vour collection our passion.
Foto nr.: 7
Offizieller Ausstellungsblock, herausgegeben zu den Internationalen Münchner Briefmarkentagen 1995, die vom 28.-30. April 1995 stattfanden.

Diese Ausgabe würdigt den 150. Geburtstag von König Ludwig II. von Bayern.
Auf den ersten Blick sieht dieser Ausstellungsblock aus, als würde es sich um einen Block der Deutschen Post handeln. Tatsächlich aber ist in diesem Ausstellungsblock - wie schon bei früheren Ausgaben - eine Originalbriefmarke perfekt integriert, nämlich exakt auf die Zähnungslöcher des Blockhintergrundes aufgeklebt.


Integriert ist hinsichtlich der besonderen Würdigung des 150. Geburtstages von König Ludwig II. die 60-Pfennig-Sonde marke der Deutschen Bundespost aus dem Jahre 1986, herausgegeben zum 100. Todestag von König Ludwig II. vo Bayern mit einem Porträt jenes Märchenkönigs und im Hintergrund sein berühmtes Märchenschloß Neuschwanstei Den gesamten Blockhintergrund bildet eine Illustration mit ebenfalls einer Porträtzeichnung von König Ludwig anale der grafischen Gestaltung des Sonderpostwertzeichens. Die Randgestaltung des Ausstellungsblocks erfolgte durch d gleiche Künstlerin, nämlich Antonia Graschberger, München, von der auch die Briefmarke für König Ludwig II. gestalt wurde - sie schuf einen Block von faszinierender Schönheit, wie man es sich von der Post gewünscht hätte. Ui Mißbrăuche auszuschließen, wurde dieser Ausstellungsblock nur gestempelt abgegeben. Der amtliche Postsondersten pel von München zeigt als Illustration die Fassade vom Schloß Nymphenburg in München, dem Geburtsort von Kön Ludvig II. Der Stempel trägt die Inschrift "MUNCHEN 2 / 80335 / 150. Geburtstag König Ludwig II. / MÜNCHEN '95 tllustration Porträt von König Ludwig II. und Schloß Nymphenburg / Briefmarkenausstellung / 28.-4.1995".

## Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

your collection our passion.
Foto nr.: 8

Offizielle Farbsonderdrucke der Stiftung Deutsche Jugendmarke e. V. mit der originalgetreuen Reproduktion von nicht zur Ausführung gekommenen Entwürfen der Jugendbriefmarken 1995.

JUGENDMARKENSONDERDRUCK 4a
Jugendmarkenthema 1995: Hunderassen


Nach Entwürfen von Hilmar Zill
Deutsche Jugendmarkensonderheftchen 1995

Farbsonderdruck, enthaltend drei Marken zu je $100+50$ Pfennig mit Entwürfen zum Motiv "Rauhhaardack von Hilmar Zill.

## JUGENDMARKENSONDERDRUCK 4b

Jugendmarkenthema 1995: Hunderassen


Farbsonderdruck, enthaltend drei Marken zu je $100+50$ Pfennig mit Entwürfen zum Motiv "Deutscher Schäferhund" von Hilmar Zill.
Diese beiden Sonderdrucke sind normalerweise nur als Beilage zu den Jugendbriefmarkenheftchen erhältlich.

Foto nr.: 9

Offizielle Farbsonderdrucke der Stiftung Deutsche Jugendmarke e. V. mit der originalgetreuen Reproduktion von nicht zur Ausführung gekommenen Entwürfen der Jugendbriefmarken 1995.

## JUGENDMARKENSONDERDRUCK 4a <br> Jugendmarkenthema 1995: Hunderassen



Deutsche Jugendmarkensonderheftchen 1995

Farbsonderdruck, enthaltend drei Marken zu je $100+50$ Pfennig mit Entwürfen zum Motiv "Rauhhaardacke von Hilmar Zill.

## JUGENDMARKENSONDERDRUCK 4b

Jugendmarkenthema 1995: Hunderassen


Nach Entwürfen von Hilmar Zill



Deutsche Jugendmarkensonderheftchen 1995

[^0]

FUR DIEJUGEND


## Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

## SEVEN STAMPS <br> your collectow our passion.

Foto nr.: 10

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Am 12. Oktober 1995 brachte die Deutsche Post einen Gedenkblock "Für uns Kinder" heraus, enthaltend die Marke zu 100 Pfennig mit dem Motiv "Tierversammlung".


An dieser Kindermarke werden wieder Groß und Klein Spaß und Freude haben, und jeder wird sich so seine Gedanken beim Betrachten dieser fröhlichen Tierversammlung machen:
... Das ist die richtige Briefmarke für den Geburtstagsbrief an Oma oder Opa, für einen Ferienbericht an die großzügige Patentante samt Patenonkel oder einen Gruß an die liebste Freundin oder den besten Freund
... manch einer erinnert sich an einen Film über die Savanne Kenias - oder denkt an die selbst erlebte Aufregung bei einer Urlaubssafari in Afrika
... für viele wird es Anregung sein, den nächsten Zoo-Besuch einzuplanen
... die Fledermaus, der quakende Frosch und der den Mond anbellende Hund wecken Erinnerungen an vergangene schöne Sommerabende ...
Jeder hängt seinen Träumen nach . . . und wird vielleicht unsanft daran erinnert, daß die Hausaufgaben noch nicht fertig sind . . . das Auto gewaschen werden sollte . . . der Müll wegzubringen ist . . . das Essen fertig ist . . . das Bett ruft . . .
Apropos Schlafengehen, wer hat zuerst den kleinen Träumer auf dem Briefmarkenblock entdeckt?

Foto nr.: 11

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Am 12. Oktober 1995 brachte die Deutsche Post einen Gedenkblock "Für uns Kinder" heraus, enthaltend die Marke zu 100 Pfennig mit dem Motiv "Tierversammlung".


An dieser Kindermarke werden wieder Groß und Klein Spaß und Freude haben, und jeder wird sich so seine Gedanken beim Betrachten dieser fröhlichen Tierversammlung machen:
...Das ist die richtige Briefmarke für den Geburtstagsbrief an Oma oder Opa, für einen Ferienbericht an die großzügige Patentante samt Patenonkel oder einen Gruß an die liebste Freundin oder den besten Freund
... manch einer erinnert sich an einen Film über die Savanne Kenias - oder denkt an die selbst erlebte Aufregung bei einer Urlaubssafari in Afrika
... für viele wird es Anregung sein, den nächsten Zoo-Besuch einzuplanen
... die Fledermaus, der quakende Frosch und der den Mond anbellende Hund wecken Erinnerungen an vergangene schöne Sommerabende . . .
Jeder hängt seinen Träumen nach . . . und wird vielleicht unsanft daran erinnert, daß die Hausaufgaben noch nicht fertig sind . . . das Auto gewaschen werden sollte . . . der Müll wegzubringen ist . . . das Essen fertig ist . . . das Bett ruft . . .
Apropos Schlafengehen, wer hat zuerst den kleinen Träumer auf dem Briefmarkenblock entdeckt?

Foto nr.: 12


Zu "100 Jahre deutscher Film" brachte die Deutsche Post am 6. September einen Gedenkblock heraus. 80 Pfennig, Szene aus dem Film "Metropolis"; 100 Pfennig, Szene aus dem Film "Der Untertan"; 200 Pfennig, Szene aus dem Film "Der Himmel über Berlin".
Auf dem Blockrand Max Skladanowsky am Bioskop, um 1930.
Am 1. November 1895 führten Max und Emil Skladanowsky im Berliner Varieté "Wintergarten" ihre "lebenden Photographien" mit ihrem technisch jedoch nicht ausgereiften Bioskop vor. Den Brüdern Lumière gelang der Durchbruch mit dem "Cinématographe" am 28. Dezember 1895 in Paris. Kurz darauf entstanden die ersten ortsfesten Kinos und schließlich die Prachtbauten der zwanziger Jahre. Da hatte sich der Film längst zur Kunstform und seine Produktion zu einer Industrie entwickelt. In Deutschland dokumentiert vor allem die 1917 erfolgte Gründung der in Babelsberg etablierten Ufa diese Entwicklung.
In der Zeit der Weimarer Republik genoß der deutsche Film Weltgeltung. Stummfilme von Fritz Lang oder F. W. Murnau und soäter Tonfilme wie "Der blaue Engel" mit Marlene Dietrich gelten bis heute als Klassiker.
Nach dem Kriegsende kam die deutsche Filmproduktion nur zögerlich in Gang. In der sowjetisch besetzten Zone wurde in den ehemaligen Ufa-Studios die Deutsche Film-AG gegründet. In den Westzonen entstanden zunächst hauptsachlich Heimat- und Musikfilme. Es sollte noch bis Ende der sechziger Jahre dauern, bis das bundesdeutsche Kino mit Autorenfilmen junger Regisseure wie Kluge, Fassbinder oder Wenders künstlerisch wieder international Anerkennung fand.

Foto nr.: 13


Zu "100 Jahre deutscher Film" brachte die Deutsche Post am 6. September einen Gedenkblock heraus. 80 Pfennig, Szene aus dem Film "Metropolis"; 100 Pfennig, Szene aus dem Film "Der Untertan"; 200 Pfennig, Szene aus dem Film "Der Himmel über Berlin".
Auf dem Blockrand Max Skladanowsky am Bioskop, um 1930.
Am 1. November 1895 führten Max und Emil Skladanowsky im Berliner Varieté "Wintergarten" ihre "lebenden Photographien" mit ihrem technisch jedoch nicht ausgereiften Bioskop vor. Den Brüdern Lumière gelang der Durchbruch mit dem "Cinématographe" am 28. Dezember 1895 in Paris. Kurz darauf entstanden die ersten ortsfesten Kinos und schließlich die Prachtbauten der zwanziger Jahre. Da hatte sich der Film längst zur Kunstform und seine Produktion zu einer Industrie entwickelt. In Deutschland dokumentiert vor allem die 1917 erfolgte Gründung der in Babelsberg etablierten Ufa diese Entwicklung.
In der Zeit der Weimarer Republik genoß der deutsche Film Weltgeltung. Stummfilme von Fritz Lang oder F. W. Murnau und später Tonfilme wie "Der blaue Engel" mit Marlene Dietrich gelten bis heute als Klassiker.
Nach dem Kriegsende kam die deutsche Filmproduktion nur zögerlich in Gang. In der sowjetisch besetzten Zone wurde in den ehemaligen Ufa-Studios die Deutsche Film-AG gegründet. In den Westzonen entstanden zunächst hauptsächlich Heimat- und Musikfilme. Es sollte noch bis Ende der sechziger Jahre dauern, bis das bundesdeutsche Kino mit Autorenfilmen junger Regisseure wie Kluge, Fassbinder oder Wenders künstlerisch wieder international Anerkennung fand.

## Seven Stamps Philately - Stamp Iots and collections

## SEVEN STAMPS <br> Your colleotion our passion.

Foto nr.: 14

## 3LUENS

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND


Sonderdruck, herausgegeben zum "Briefmarken-Salon Deutsche Postgeschichte Weimar 1995".
Zu diesem Anlaß wurde ein Faksimiledruck der Blockausgabe mit Zuschlag zugunsten des Wiederaufbaus des Deutschen Nationaltheaters in Weimar der Oberpostdirektion Erfurt für das Land Thüringen vom 27. März 1946 hergestellt. Die Kennzeichnung erfolgte durch das Wort "Faksimile" unter jedem Markenbild beziehungsweise auf der Rückseite aller fünf Marken.
Dieser Sonderdruck erhielt den entsprechenden Aufdruck zum Briefmarkensalon sowie Zitate jener vier Persōnlichkeiten, die sich zu Deutschland geäußert haben:
Schiller: "Jedes Volk hat seinen Tag in der Geschichte". (Friedrich von Schiller, 1797).
Goethe: "Mir ist nicht bange, daß Deutschland nicht ein werde." (Johann Wolfgang von Goethe, 1828).
Wieland: "Vor allen anderen Völkern hat die teutsche Nation vorzüglich Ursache, eine Beschützerin der
PreBfreiheit zu sein....." (Christoph Martin Wieland, 1788).
Liszt: "Das Reich des Erfolgs in Deutschland ist ungemein schwierig zu erschließen. Um hier ans Ziel zu gelangen, muß man nicht nur das Glück haben, Talent zu besitzen, sondern auch das Talent besitzen, Gluck zu haben" (Liszt, 1857).

## Seven Stamps Philately - Stamp Iots and collections

## SEVEN STAMPS

Your colleotion our passion.
Foto nr.: 15

## 31DEIS

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



Sonderdruck, herausgegeben zum "Briefmarken-Salon Deutsche Postgeschichte Weimar 1995".
Zu diesem Anlaß wurde ein Faksimiledruck der Blockausgabe mit Zuschlag zugunsten des Wiederaufbaus des Deutschen Nationaltheaters in Weimar der Oberpostdirektion Erfurt für das Land Thüringen vom 27. März 1946 hergestellt. Die Kennzeichnung erfolgte durch das Wort "Faksimile" unter jedem Markenbild beziehungsweise auf der Rückseite aller fünf Marken.
Dieser Sonderdruck erhielt den entsprechenden Aufdruck zum Briefmarkensalon sowie Zitate jener vier Persönlichkeiten, die sich zu Deutschland geäußert haben:
Schiller: "Jedes Volk hat seinen Tag in der Geschichte". (Friedrich von Schiller, 1797).
Goethe: "Mir ist nicht bange, daß Deutschland nicht ein werde." (Johann Wolfgang von Goethe, 1828).
Wieland: "Vor allen anderen Völkern hat die teutsche Nation vorzüglich Ursache, eine Beschützerin der Preßfreiheit zu sein....." (Christoph Martin Wieland, 1788).
Liszt: "Das Reich des Erfolgs in Deutschland ist ungemein schwierig zu erschließen. Um hier ans Ziel zu gelangen, muß man nicht nur das Glück haben, Talent zu besitzen, sondern auch das Talent besitzen, Gluck zu haben" (Liszt, 1857).

## Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

## SEVEN STAMPS <br> your collectow our passion.

Foto nr.: 16

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND / VEREINTE NATIONEN WIEN

fizieller Ausstellungsblock, herausgegeben vom Landesverband Südwestdeutscher Briefmarkensammlerverte e.V. in Verbindung mit der Deutschen Bundespost und der Postverwaltung der Vereinten Nationen Wien. ese Ausgabe erschien anläßlich der Internationalen Postgeschichtlichen Tage bei der Internationalen Briefmar-n-Borse "SUDWEST '94", die vom 28.-30. Oktober 1994 in Sindelfingen stattfand. Dieser Block würdigt das emationale Jahr der Familie 1994.
if den ersten Blick sieht der Ausstellungsblock aus, als würde es sich um eine gemeinschaftliche Blockausbe der Deutschen Bundespost und der UN-Wien handeln. Tatsächlich sind aber in diesen Ausstellungsblock e schon bei früheren Ausgaben - Originalbriefmarken der Deutschen Bundespost und der UN-Postverwaltung en perfekt integriert, nämlich exakt auf die Zähnungslöcher des Blockhintergrundes aufgeklebt. egriert sind folgende Sondermarken:

utsche Bundespost - 100 Pfennig, Internationales Jahr der Familie.
V-Wien - 5,50 Schilling, Internationales Jahr der Familie.
Mißbräuche auszuschließen, wurde dieser Ausstellungsblock nur gestempelt abgegeben:
sutscher Postsonderstempel "SINDELFINGEN 1 / Internationale Briefmarkenbörse / Emblem / 15 Jahre UN. fverwaltung Wien / 28.10.1994".
stsonderstempel der Vereinten Nationen Wien "SINDELFINGEN / Postverwaltung der Vereinten Nationen / 30. 10. 1994 / Emblem zu 100 Jahre Internationales Olympisches Komitee / Emblem der UN / INTERNATIONAJAHR DES SPORTS UND DES OLYMPISCHEN IDEALS / Internationale Briefmarken-Börse".
gosamten Blockhintergrund bildet - in Verbindung mit der Marke UN-Wien - ein stilisiertes Herz und das

Foto nr.: 17

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND / VEREINTE NATIONEN WIEN

izieller Ausstellungsblock, herausgegeben vom Landesverband Südwestdeutscher Briefmarkensammlervere e.V. in Verbindung mit der Deutschen Bundespost und der Postverwaltung der Vereinten Nationen Wien. se Ausgabe erschien anläßlich der Internationalen Postgeschichtlichen Tage bei der Internationalen Briefmar-1-Börse "SUDWEST '94", die vom 28,-30. Oktober 1994 in Sindelfingen stattfand. Dieser Block würdigt das mationale Jahr der Familie 1994.
den ersten Blick sieht der Ausstellungsblock aus, als würde es sich um eine gemeinschaftliche Blockause der Deutschen Bundespost und der UN-Wien handeln. Tatsächlich sind aber in diesen Ausstellungsblockschon bei früheren Ausgaben - Originalbriefmarken der Deutschen Bundespost und der UN-Postverwaltung en perfekt integriert, nämlich exakt auf die Zähnungslöcher des Blockhintergrundes aufgeklebt. igriert sind folgende Sondermarken:

utsche Bundespost - 100 Pfennig, Internationales Jahr der Familie.
Hien - 5,50 Schilling, Internationales Jahr der Familie.
Mißbräuche auszuschließen, wurde dieser Ausstellungsblock nur gestempelt abgegeben:
utscher Postsonderstempel "SINDELFINGEN 1 / Internationale Briefmarkenbörse / Emblem / 15 Jahre UNverwaitung Wien / 28.10.1994".
Stsonderstempel der Vereinten Nationen Wien "SINDELFINGEN / Postverwaltung der Vereinten Nationen / 10.10 .1994 / Emblem zu 100 Jahre Internationales Olympisches Komitee / Emblem der UN / INTERNATIONAJAHP DES SPORTS UND DES OLYMPISCHEN IDEALS / Internationale Briefmarken-Börse".
gosamton Blockhintergrund bildet - in Verbindung mit der Marke UN-Wien - ein stilisiertes Herz und das
your colleetion our passion.
Foto nr.: 18

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Iffizielle Farbsonderdrucke der Stiftung Deutsche Sporthilfe der Deutschen Bundespost mit originalgereuen Reproduktionen von nicht zur Ausführung gekommenen Entwürfen der Sportbriefmarken 1995.

rrbsonderdruck, enthaltend zwei Marken zu je $100+50$ Pfennig, "Gymnaestrada Berlin" nach Entwürfen in Ekkehart Haller und Professor Fritz Lüdtke.

irbsonderdruck, enthaltend zwei Marken zu je $100+50$ Pfennig, "Amateur-Boxweltmeisterschaften urlin" nach Entwürfen von Ekkehart Haller und Professor Fritz Lüdtke.
oser Sonderdruck ist ganz besonders aktuell durch die neue Popularität des Boxsports, hervorgerufen irch die Erfolge deutscher Boxer wie etwa Henry Maske.
ese Sonderdruckblocks tragen das Emblem der Stiftung Deutsche Sporthilfe mit den olympischen nigen sowie eine entsprechende Inschrift.
ose Farbsonderdrucke wurden von der Bundesdruckerei Berlin auf Papier mit dem Wasserzeichen Nr. 2

## Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

## SEVEN STAMPS

your colleetton our passion.
Foto nr.: 19

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Dffizielle Farbsonderdrucke der Stiftung Deutsche Sporthilfe der Deutschen Bundespost mit originalgereuen Reproduktionen von nicht zur Ausführung gekommenen Entwürfen der Sportbriefmarken 1995.

arbsonderdruck, enthaltend zwei Marken zu je $100+50$ Pfennig, "Gymnaestrada Berlin" nach Entwürfen on Ekkehart Haller und Professor Fritz Lüdtke.

irbsonderdruck, enthaltend zwei Marken zu je $100+50$ Pfennig, "Amateur-Boxweltmeisterschaften erlin" nach Entwürfen von Ekkehart Haller und Professor Fritz Lüdtke.
eser Sonderdruck ist ganz besonders aktuell durch die neue Popularität des Boxsports, hervorgerufen urch die Erfolge deutscher Boxer wie etwa Henry Maske.
ese Sonderdruckblocks tragen das Emblem der Stiftung Deutsche Sporthilfe mit den olympischen ngen slowie eine entsprechende Inschrift.
550 Farbsonderdrucke wurden von der Bundesdruckerei Berlin auf Papier mit dem Wasserzeichen Nr. 2

Foto nr.: 20

## bundeskepublik deuischiaivo

fizielle Farbsonderdrucke der Stiftung Deutsche Sporthilfe der Deutschen Bundespost mit originaltreuen Reproduktionen von zwei nicht zur Ausführung gekommenen Entwürfen der Sportbriefmarken 1995.

bsonderdruck, enthaltend zwei Marken zu je $100+50$ Pfennig, "Gymnaestrada Berlin" nach Entwürfen Joachim Rieß und Professor F. D. Rothacker.

psonderdruck, enthaltend zwei Marken zu je $100+50$ Pfennig, "Amateur-Boxweltmeisterschaften in" nach Entwürfen von Joachim Rieß und Professor F. D. Rothacker, besonders aktuell durch die Ben Erfolge der deutschen Boxer wie etwa Henry Maske.
to Sonderdruckblocks tragen das Emblem der Stiftung Deutsche Sporthilfe mit den olympischen yen sowie sine entsprechende Inschrift.
ie Farbsonderdrucke wurden von der Bundesdruckerei Berlin auf Papier mit dem Wasserzeichen Nr. 2

## Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

## SEVEN STAMPS

your collectow our passion.
Foto nr.: 21

Offizielle Farbsonderdrucke der Stiftung Deutsche Sporthilfe der Deutschen Bundespost mit originalgetreuen Reproduktionen von zwei nicht zur Ausführung gekommenen Entwürfen der Sportbriefmarken 1995.

Entwürfe zur Sonderpostwertzeichen-Serie "FÜR DEN SPORT"


Offizieller Farbsonderdruck der Stiftung Deutsche Sporthilfe Nach Entworfen von Joachim RieB und Professor F. D. Rothacker

Farbsonderdruck, enthaltend zwei Marken zu je $100+50$ Pfennig, "Gymnaestrada Berlin" nach Entwit von Joachim Rieß und Professor F. D. Rothacker.

Entwürfe zur Sonderpostwertzeichen-Serie "GÜR DEN SPORT"


hothtem

Offizieller Farbsonderdruck der Stiftung Deutsche Sporthilfe Nach Entwürten von Joachim Rieß und Professor F. D. Rothacker

Farbsonderdruck, enthaltend zwei Marken zu je $100+50$ Pfennig, "Amateur-Boxweltmeisterschaften Berlin" nach Entwürfen von Joachim Rieß und Professor F. D. Rothacker, besonders aktuell durch die großen Erfolge der deutschen Boxer wie etwa Henry Maske.
Diese Sonderdruckblocks tragen das Emblem der Stiftung Deutsche Sporthilfe mit den olympischen Ringen sowie eine entsprechende Inschrift.
Diese Farbsonderdrucke wurden von der Bundesdruckerei Berlin auf Papier mit dem Wasserzeichen Nr. 2
"Krair und Rinuse" aedruckt

Iour collegton our passion
Foto nr.: 22


Foto nr.: 23

your collegtow our passion
Foto nr.: 24

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Offizieller Ausstellungsblock, herausgegeben zum 48. Bundestag des Bundes Deutscher Philatelisten e.V. und zum 95. Deutschen Philatelistentag, die vom 23.-25. September 1994 in Donaueschingen stattfanden.


Diese Ausgabe würdigt mit ihrer Illustration die Donau, deren Verlauf von ihrer Quelle bis zu ihrer Mündung in eine europäische Karte eingezeichnet ist, wie auch ihre Verbindung durch den Rhein-Main-Donau-Kanal zum weiteren großen europäischen Fluß, dem Rhein. Das Einzugsgebiet der Donau ist ebenfalls auf dieser Karte dargestellt. Darüber ist mit der Inschrift "Die Donau - das Zentrum der europäischen Wasserwege - entspringt in Ursprung dingen" die Bedeutung dieses Flusses dokumentiert, wobei der Veranstaltungsort Donaueschingen am Auf den ersten Blick besonders herausgehoben wird.
Bundespost handick sieht dieser Ausstellungsblock aus, als würde es sich um einen Block der Deutschen Originalbriefmarkin. Tatsächlich aber ist in diesem Ausstellungsblock - wie schon bei früheren Ausgaben - eine Integriert ist die Sondermarke integriert, nämlich exakt auf die Zähnungslöcher des Blockhintergrundes aufgeklebt.
Länder der Bundesrientermarke zu 100 Pfennig "Wappen von Baden-Württemberg" aus der Serie "Wappen der Um Mißbräuche aurepublik Deutschland".
sonderstempel vonzuschließen, wurde dieser Ausstellungsblock nur gestempelt abgegeben. Der amtliche Postgen. Der Stempel trägt duaschingen zeigt als Illustration das Fürstlich Fürstenbergische Schloß in Donaueschinlisten e.V. / Illustration / Fürschrift "DONAUESCHINGEN $1 / 78166 / 48$. Bundestag des Bundes Deutscher Philatelisten e.V. / Illustration / Fürstl. Fürstenbergisches Schloß / 24.-9.1994".

Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

## Seven Stamps <br> your oule enow oup passow

Foto nr.: 25

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Offizieller Ausstellungsblock, herausgegeben zum 48. Bundestag des Bundes Deutscher Philatelisten e.V. und zum 95. Deutschen Philatelistentag, die vom 23.-25. September 1994 in Donaueschingen stattfanden.


Diese Ausgabe würdigt mit ihrer Illustration die Donau, deren Verlauf von ihrer Quelle bis zu ihrer Mündung in eine europäische Karte eingezeichnet ist, wie auch ihre Verbindung durch den Rhein-Main-Donau-Kanal zum weiteren großen europäischen Fluß, dem Rhein. Das Einzugsgebiet der Donau ist ebenfalls auf dieser Karte dargestellt. Darüber ist mit der Inschrift "Die Donau - das Zentrum der europäischen Wasserwege - entspringt in Donaueschingen" die Bedeutung dieses Flusses dokumentiert, wobei der Veranstaltungsort Donaueschingen am Ursprung dieses Flusses besonders herausgehoben wird.
Auf den ersten Blick sieht dieser Ausstellungsblock aus, als würde es sich um einen Block der Deutschen Bundespost handeln. Tatsächlich aber ist in diesem Ausstellungsblock - wie schon bei früheren Ausgaben - eine Originalbriefmarke perfekt integriert, nämlich exakt auf die Zähnungslöcher des Blockhintergrundes aufgeklebt.
Integriert ist die Sondermarke zu 100 Pfennig "Wappen von Baden-Württemberg" aus der Serie "Wappen der Lảnder der Bundesrepublik Deutschland".
Um Mißbräuche auszuschließen, wurde dieser Ausstellungsblock nur gestempelt abgegeben. Der amtliche Postsonderstempel von Donaueschingen zeigt als Illustration das Fürstlich Fürstenbergische Schloß in Donaueschingen. Der Stempel trägt die Inschrift "DONAUESCHINGEN $1 / 78166 / 48$. Bundestag des Bundes Deutscher Philatelisten e,V. / Illustration / Fürstl. Fürstenbergisches Schloß / 24.-9.1994".

Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

SEVEN STAMPS

Your collectow our passion.
Foto nr.: 26

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Am 13. Oktober 1994 brachte die Deutsche Bundespost einen Kleinbogenblock " 500 . Geburtstag von Hans Sachs" heraus. Die Marke zu 100 Pfennig zeigt Hans Sachs nach einem Holzschnitt von Michael Ostendorfer aus dem Jahre 1545


Am 5. November 1494 wurde der Dichter und Meistersinger Hans Sachs geboren.
Als er einundachtzigjährig starb, hinterließ er ein reiches Werk an Schwänken, Dramen, Gedichten und Prosadialogen zu Fragen seiner Zeit.
In den folgenden Jahrhunderten verblaßte jedoch sein Ruhm. Erst im Zuge der romantischen Bewegung entdeckte man den Poeten neu.
Das heutige Bild von Hans Sachs ist durch Richard Wagners Oper "Die Meistersinger von Nürnberg" nachhaltig geprägt worden.
Nachdem er sich in Nürnberg niedergelassen hatte, bezog er in weit verbreiteten Spruchgedichten Stellung für die Reformation und geriet deshalb in Konflikt mit dem Rat der Stadt.
Weniger streng war die städtische Zensur bei seinen Theaterstücken, da sie weniger Breitenwirkung hatten. Auf schlichten Bühnen erfreuten heitere Schwänke und Fastnachtspiele in Knittelversen das städtische Publikum.
Hans Sachs wollte jedoch nicht nur unterhalten, sondern er verfolgte auch didaktische Absichten: auf anschauliche Weise trat er für Toleranz und Selbstbeherrschung ein, indem er an Menschen aller Stände Laster humorvoll bloßstellte. Seine Stoffe entlehnte er antiken, mittelalterlichen und zeitgenössischen Quellen sowie der Bibel.
Durch Richard Wagners Oper ist Hans Sachs heute vor allem als Meistersänger bekannt.
Die Meisterlieder hatten sowohl geistliche als auch weltliche Themen und standen im Dienste moralischer Unterweisung.
Für die deutsche Sprache sind diese streng reglementierten Verse bedeutend geworden, leisteten sie doch einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung einer einheitlichen deutschen Hochsprache.
Die über 4.000 Meisterlieder von Hans Sachs sind in sechzehn handschriftlichen Codices überliefert. Der Tod seiner Frau Kunigunde löste bei dem Dichter eine schwere Krise aus.
Die zweite Eheschließung mit einer wesentlich jüngeren Witwe beflügelte den mittlerweile über Sechzigjährigen von neuem.
Am 19. Januar 1576 starb der Poet.
Der Kleinbogenblock enthält zehn Briefmarken, links und rechts mit einem vom Markenkünstler, Peter Nitzsche, Hamburg, gestalteten Zierrand, dessen Darstellung mittelalterliche Narrenfiguren zeigt.
Inschrift oben "Hanns Sachs / * $1494+1576^{n}$ bzw. unten "SCHUSTER UND POET ZU NÜRNBERG". Zu der Schreibweise des Vornamens ist zu sagen, daß sich der berühmte Nürnberger selbst "Hanns" (also mit zwei " $n$ ") schrieb, während sich heutzutage die Schreibweise "Hans" eingebürgert hat.

Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

## SEVEN STAMPS

your collectow our passion.
Foto nr.: 27

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Am 13. Oktober 1994 brachte die Deutsche Bundespost einen Kleinbogenblock "500. Geburtstag von Hans Sachs" heraus. Die Marke zu 100 Pfennig zeigt Hans Sachs nach einem Holzschnitt von Michael Ostendorfer aus dem Jahre 1545.


Am 5. November 1494 wurde der Dichter und Meistersinger Hans Sachs geboren.
Als er einundachtzigjährig starb, hinterließ er ein reiches Werk an Schwänken, Dramen, Gedichten und Prosadialogen zu Fragen seiner Zeit.
In den folgenden Jahrhunderten verblaßte jedoch sein Ruhm. Erst im Zuge der romantischen Bewegung entdeckte man den Poeten neu.
Das heutige Bild von Hans Sachs ist durch Richard Wagners Oper "Die Meistersinger von Nürnberg" nachhaltig geprägt worden.
Nachdem er sich in Nürnberg niedergelassen hatte, bezog er in weit verbreiteten Spruchgedichten Stellung für die Reformation und geriet deshalb in Konflikt mit dem Rat der Stadt.
Weniger streng war die städtische Zensur bei seinen Theaterstücken, da sie weniger Breitenwirkung hatten. Auf schlichten Bühnen erfreuten heitere Schwänke und Fastnachtspiele in Knittelversen das städtische Publikum.
Hans Sachs wollte jedoch nicht nur unterhalten, sondern er verfolgte auch didaktische Absichten: auf anschauliche Weise trat er für Toleranz und Selbstbeherrschung ein, indem er an Menschen aller Stände Laster humorvoll bloßstellte. Seine Stoffe entlehnte er antiken, mittelalterlichen und zeitgenössischen Quellen sowie der Bibel.
Durch Richard Wagners Oper ist Hans Sachs heute vor allem als Meistersänger bekannt.
Die Meisterlieder hatten sowohl geistiche als auch weltliche Themen und standen im Dienste moralischer Unterweisung.
Für die deutsche Sprache sind diese streng reglementierten Verse bedeutend geworden, leisteten sie doch einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung einer einheitlichen deutschen Hochsprache.
Die über 4.000 Meisterlieder von Hans Sachs sind in sechzehn handschriftlichen Codices überliefert. Der Tod seiner Frau Kunigunde löste bei dem Dichter eine schwere Krise aus.
Die zweite Eheschließung mit einer wesentlich jüngeren Witwe beflügelte den mittlerweile über Sechzigjährigen von neuem.
Am 19. Januar 1576 starb der Poet.
Der Kleinbogenblock enthält zehn Briefmarken, links und rechts mit einem vom Markenkünstler, Peter Nitzsche, Hamburg, gestalteten Zierrand, dessen Darstellung mittelalterliche Narrenfiguren zeigt.
Inschrift oben "Hanns Sachs / * $1494+1576$ " bzw. unten "SCHUSTER UND POET ZU NÜRNBERG". Zu der Schreibweise des Vornamens ist zu sagen, daß sich der berühmte Nürnberger selbst "Hanns" (also mit zwei " $n$ ") schrieb, während sich heutzutage die Schreibweise "Hans" eingebürgert hat.

## Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

YOUR CoLLeetion our passion.
Foto nr.: 28

## DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK / DEUTSCHE POST

Faksimiledruck einer nicht ausgegebenen Briefmarkenserie der Deutschen Demokratischen Republik bzw. der Deutsche Denkmale - Eisenbahnbetriebsfahrzeuge" angekündigt.


Die Emission wurde nach der Währungsunion umgeplant und sollte als Überdruckmarken erscheinen, doch zu dell geplanten Ausgabetag am 23. Oktober 1990 war die Wiedervereinigung schon vollzogen, so daß weder die unüberdruckte Serie noch die überdruckte Ausgabe erschienen sind.
Man sagt, daß die gesamte, schon gedruckte Auflage vernichtet worden wäre. Weder unüberdruckte noch überdruckte Marken sind bislang aufgetaucht.
Deswegen ist es besonders erfreulich, daß anläßlich der Briefmarkenausstellung "THÜBRIA ' 94 " in Oberhof von dieser âußerst gelungenen Serie ein originalgetreuer Faksimiledruck herausgegeben wurde:
0,10 DM auf 0,05 DM, Schnellzuglokomotive BR 02 mit Stromlinienverkleidung der Deutschen Reichsbahn. Parallel zu den Einheitslokomotiven der Baureihe 01 entstanden als Vergleichsgattung zehn Maschinen der Baureihe 02 mit 4-Zylin-der-Triebwerk;
0,50 DM auf 0,20 DM, Schnellzuglokomotive BR 03 der Deutschen Reichsbahn. Nur 46 Exemplare dieser Reihe überlebten den Zweiten Weltkrieg. Davon kamen 26 Stück in den Bestand der Deutschen Bundesbahn und den Rest reihte die Deutsche Reichsbahn in der DDR in ihren Fahrzeugpark ein, um sie ab 1957 zu rekonstruieren;
0,70 DM auf 0,35 DM, Schnellzuglokomotive BR 17 der Deutschen Reichsbahn. Nach dem Zweiten Weltkrieg baute man in der DDR eine größere Anzahl von Lokomotiven der Baureihe 17 auf Kohlenstaubfeuerung um;
$0,80 \mathrm{DM}$ auf $0,50 \mathrm{DM}$, Personenzuglokomotive BR 38 der Deutschen Reichsbahn. Von dieser sehr leistungsfähigen liefomotive wurden bis zum Jahre 1923 insgesamt 159 Stück gebaut. Die Reichsbahn übernahm 124 Maschinen und lheß weitere zehn Lokomotiven im Jahr 1927 nachbauen. Alle 134 Loks waren nach 1945 noch vorhanden, ein Teil von Thnen war auch Ende 1968 noch in der DDR im Einsatz;
$1,00 \mathrm{DM}$ auf 0,85 DM, Güterzuglokomotive BR 52 der Deutschen Reichsbahn. Diese Baureihe 52 war der Höhepunkt Morgreinheitlichung im Fahrzeugbau der 40er Jahre. Dies war erforderlich geworden, da die Produktion dieser Maschinen auf viele Firmen verteilt warden war

Your colleotion our passion.
Foto nr.: 29

## DEUISCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK / DEUTSCHE POST

Faksimiledruck einer nicht ausgegebenen Briefmarkenserie der Deutschen Demokratischen Republik bzw. der Deutschen Post. In der Reihe der DDR-Emissionen zur Geschichte der Eisenbahn wurde für den Juli 1990 die Serie "Techni-
sche Denkmale - Eisenbahnbetriebsfahrzeuge" angekündigt.


Die Emission wurde nach der Währungsunion umgeplant und sollte als Überdruckmarken erscheinen, doch
geplanten Ausgabetag am 23. Oktober 1990 war die Wiedervereinigung schon vollzogen, so daß weder die unüberdruckte Serie noch die überdruckte Ausgabe erschienen sind.
Man sagt, daß die gesamte, schon gedruckte Auflage vernichtet worden wäre. Weder unüberdruckte noch überdruckte Marken sind bislang aufgetaucht.
Deswegen ist es besonders erfreulich, daß anläßlich der Briefmarkenausstellung "THÜBRIA ' 94 " in Oberhof von dieser âußerst gelungenen Serie ein originalgetreuer Faksimiledruck herausgegeben wurde:
$0,10 \mathrm{DM}$ auf $0,05 \mathrm{DM}$, Schnellzuglokomotive BR 02 mit Stromlinienverkleidung der D
den Einheitslokomotiven der Baureihe 01 entsher Reichsbahn. Parallel zu der-Triebwerk;
0,50 DM auf 0,20 DM, Schnellzuglokomotive BR 03 der Deutschen Reichsbahn. Nur 46 Exemplare dieser Reihe über-
lebten den Zweiten Weltkrieg. Davon kamen 26 Stück in den Bestand der Deutschen Bundesbahn und den Rest reihte die Deutsche Reichsbahn in der DDR in ihren Fahrzeugpark ein, um sie ab 1957 zu rekonstruieren;
0,70 DM auf 0,35 DM, Schnellzuglokomotive BR 17 der Deutschen Reichsbahn. Nach dem Zweiten Weltkrieg baute man in der DDR eine größere Anzahl von Lokomotiven der Baureihe 17 auf Kohlenstaubfeuerung um;
Loko DM auf 0,50 DM, Personenzuglokomotive BR 38 der Deutschen Reichsbahn. Von dieser sehr leistungsfähigen Liokomotive wurden bis zum Jahre 1923 insgesamt 159 Stück gebaut. Die Reichsbahn übernahm 124 Maschinen und dies weitere zehn Lokomotiven im Jahr 1927 nachbauen. Alle 134 Loks waren nach 1945 noch vorhanden, ein Teil von Thinen war auch Ende 1968 noch in der DDR im Einsatz;
1.00 DM auf 0.85 DM, Guterzuglokomotive BR 52 der Deutschen Reichsbahn. Diese Baureihe 52 war der Höhepunkt Mavchinen aitlichung im Fahrzeugbau der 40er Jahre. Dies war erforderlich geworden, da die Produktion dieser Maschinen auf viele Firmen vertailt worden war

## Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

## SEVEN STAMPS <br> your collectow our passion.

Foto nr.: 30

## 3105IS

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Zum Thema "Für uns Kinder" brachte die Deutsche Bundespost am 8. September 1994 einen weiteren Gedenkblock heraus. Die Marke zu 100 Pfennig zeigt ein Fabelwesen. Welches Kind hat sich in seiner Phantasie nicht auch schon die originellsten Geschöpfe ausgedacht. Heute, in einer Zeit, in der sich die Kinder so sehr vom Zeitalter der Dinosaurier und ihren vielfältigen Ausformungen angesprochen fühlen, ist es doch ein Leichtes, sich Drachen und andere fabulöse Gestalten vorzustellen.


Damit steht es in der Tradition seit der Antike, wo schon eine Vielzahl von Fabelwesen bekannt war. Sie sind uns durch Dichter und Werke der Bildhauerkunst überliefert. Auch mittelalterliche Malereien oder Gebäude sind oft mit derartigen Fabelwesen in Verbindung gebracht worden, zum Beispiel Darstellungen der Hölle mit Teufeln oder Versuchungen von Heiligen.
Um wie vieles liebenswürdiger ist dagegen der freundlich blickende Drache auf der Briefmarke, der sich frohgemut und wohlbeleibt in die Lüfte erhebt. Bei diesem Ritt in die Luft halten sich die Männchen mit ihren gefiederten Kronen gegenseitig und auch an dem Drachen fest.
Sicherlich will die Künstlerin mit ihrem Ent.
dienten, die gre lionen Jahren vegeisterung der Kinder und Jugendlichen für jene phantastischen Tiere der Zeit vor über 250 MilDinen Jahren vor Augen führen.
Dinosaurier üben auf Kinder wie auf Erwachsene gleichermaßen eine faszinierende Wirkung aus. Das überrascht kaum, Realitaite dieser Urweltriesen sind verblüffend große Kreaturen, die dem Mythos des Drachen eine erschreckende Rei den Perleihen - jenem Untier, das uns in unserer unterbewußten Phantasie dann und wann zu schaffen macht.
Bei den Randfiguren denkt man an Verbindungen wie Schweinekuh, Eichhörnchenkänguruh oder einen Froschkopf auf sechs Füßen, und auch die beiden andern Figuren in ihrer Skurrilität sollen die Kinder erfreuen.
Zum Schluß möchten wir eine interessante "künstlerische" Anmerkung hinzufügen: Die für.
Küteressante "kunstierische" Anmerkung hinzufugen: Die für diesen Sonderpostwert-
zur gleichen Thematikortliche Künstlerin Lou Romboy hatte diesen Entwurf schon im Jahr 1993 für die Blockausgabe
diese künstleriscmatik eingesandt; jedoch kam im Jahr 1993 ihr Entwurf nicht zur Ausführung. Aber im Jahr 1994 wurde diese künstlerische Umsetzung zum Thema "Für uns Kinder" gewürdigt.

Foto nr.: 31

## 3LDEIS

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Zum Thema "Für uns Kinder" brachte die Deutsche Bundespost am 8. September 1994 einen weiteren Gedenkblock heraus. Die Marke zu 100 Pfennig zeigt ein Fabelwesen.
Welches Kind hat sich in seiner Phantasie nicht auch schon die originellsten Geschöpfe ausgedacht. Heute, in einer Zeit, in der sich die Kinder so sehr vom Zeitalter der Dinosaurier und ihren vielfältigen Ausformungen angesprochen fühlen, ist es doch ein Leichtes, sich Drachen und andere fabulöse Gestalten vorzustellen.


Damit steht es in der Tradition seit der Antike, wo schon eine Vielzahl von Fabelwesen bekannt war. Sie sind uns durch Dichter und Werke der Bildhauerkunst überliefert. Auch mittelalterliche Malereien oder Gebäude sind oft mit derartigen Fabelwesen in Verbindung gebracht worden, zum Beispiel Darstellungen der Hölle mit Teufeln oder Versuchungen von Heiligen.
Um wie vieles liebenswürdiger ist dagegen der freundlich blickende Drache auf der Briefmarke, der sich frohgemut und wohlbeleibt in die Lüfte erhebt. Bei diesem Ritt in die Luft halten sich die Männchen mit ihren gefiederten Kronen gegenseitig und auch an dem Drachen fest.
Sicherlich will die Künstlerin mit ihrem Entwurf eines fliegenden Drachen, für dessen Vorbild die prähistorischen Saurier
dienten, die große Begeisterung der Kinder und Jugendlichen für jene phantastischen Tiere der Zeit vor über 250 Millionen Jahren vor Augen führen.
Dinosaurier üben auf Kinder wie
denn viele dieser Urweltrie wie auf Erwachsene gleichermaßen eine faszinierende Wirkung aus. Das überrascht kaum,
Realität verleihen - jenem Unesen sind verblüffend große Kreaturen, die dem Mythos des Drachen eine erschreckende
Bei den Randfiguren jenem Untier, das uns in unserer unterbewußten Phantasie dann und wann zu schaffen macht.
sechs Fußen, Zum Schluß mön auch die beiden andern Figuren in ihrer Skurrilität sollen die Kinder erfreuen.
zeichenblock veranten wir eine interessante "künstlerische" Anmerkung hinzufügen: Die für diesen Sonderpostwertzur gleichen Thematik einghe Künstlerin Lou Romboy hatte diesen Entwurf schon im Jahr 1993 für die Blockausgabe diese kunstlerische


Foto nr.: 32

## 31DEIS

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Zum 50, Jahrestag des 20. Juli 1944 brachte die Deutsche Bundespost am 14. Juli 1994 einen Sonderpostwertzeichenblock heraus.
Die Marke zu 100 Pfennig zeigt Gitterstäbe, durch die das schwarz-rot-goldene Datum 20. Juli 1944 sichtbar wird.


Im Sommer 1994 jährt sich zum 50. Mal das Attentat und der Umsturzversuch vom 20. Juli 1944. Dieses Datum $1 s t$ ank
mit dem Namen von Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg verbunden. Am Mittag des 20. Juli 1944 gelang es
Stauffenberg, eine Aktentasche mit einem Sprengkörper in unmittelbarer Nähe Hitlers bei einer Lagebesprechung im
Führerhauptquartier, Wolfsschanze bei Rastenburg in Ostpreußen, zu plazieren. Nach der Explosion, die Stauffenberg aus
Stwa 200 m Entfernung hörte, flog er nach Berlin-Rangsdorf und versuchte danach vom Berliner Bendlerblock aus den
Staatsstreichversuch unter der Bezeichnung "Operation Walküre" zu beschleunigen. Aus dem Allgemeinen Heeresamt in
gewalt überstraße mußten vorbereitete Befehle an die Wehrkreiskommandos übermittelt werden, damit dort die ExekutivDewalt ubernommen werden konnte.
Die Pläne für die "Operation Walküre" waren vor allem von General Friedrich Olbricht, Oberst Albrecht Richter Merz von
Quirnheim und Claus Schenk Graf von Stauffenberg ausgearbeitet worden. In den späten Abendstunden erkannten sie und die anderen Verschwörer, zu denen auch Generaloberst Ludwig Beck und Generalfeldmarschall Erwin von Witzleben gehorten, daß der Staatsstreichversuch gescheitert war.
In den Monaten nach dem 20 . Jul
zum Tode verurteilt und in 20. Juif 1944 wurden mehr als 100 Menschen im Zusammenhang mit dem Umsturzversuch Der 20. Juli ist heute und in der Berliner Hinrichtungsstätte Plötzensee ermordet.
die bereits in den früher nicht nur der Tag der Erinnerung an den militärischen Umsturzversuch des Jahres 1944. Durch des Berlin und der Verbände der Widen einsetzenden gemeinsamen Gedenkveranstaltungen der Bundesregierung, des LanWiderstandes" das zentrale Der Widerstandskämpfer und Verfolgtenorganisationen ist der 20. Juli heute als "Tag des Nationalsozialismus. Solist nothenwinus.
an die Weniganrtig eine Würdigung der Gesamtgegnerschaft gegen den Nationalsozialismus möglich, die das Ansehen an die Wenigen aufrecht erhält, die sich dieser deutschen Diktatur widersetzt haben.
your collectow our passion.
Foto nr.: 33

## 310EIS

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Zum 50. Jahrestag des 20. Juli 1944 brachte die Deutsche Bundespost am 14. Juli 1994 einen Sonderpostwertzeichenblock heraus.
Die Marke zu 100 Pfennig zeigt Gitterstäbe, durch die das schwarz-rot-goldene Datum 20. Juli 1944 sichtbar wird.


Im Sommer 1994 jährt sich zum 50. Mal das Attentat und der Umsturzversuch vom 20. Juli 1944. Dieses Datumnstang mit dem Namen von Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg verbunden. Am Mittag des 20. Juli 1944 gelang as Stauffenberg, eine Aktentasche mit einem Sprengkörper in unmittelbarer Nähe Hitlers bei einer Lagebesprechung im Führerhauptquartier, Wolfsschanze bei Rastenburg in Ostpreußen, zu plazieren. Nach der Explosion, die Stauffenberg aus etwa 200 m Entfernung hörte, flog er nach Berlin-Rangsdorf und versuchte danach vom Berliner Bendlerblock aus den Staatsstreichversuch unter der Bezeichnung "Operation Walküre" zu beschleunigen. Aus dem Allgemeinen Heeresamt in der Bendlerstraße mußten vorbereitete Befehle an die Wehrkreiskommandos übermittelt werden, damit dort die Exekutivgewalt übernommen werden konnte.
Die Pläne für die "Operation Walküre" waren vor allem von General Friedrich Olbricht, Oberst Albrecht Richter Merz von Quirnheim und Claus Schenk Graf von Stauffenberg ausgearbeitet worden. In den späten Abendstunden erkannten sie und die anderen Verschwörer, zu denen auch Generaloberst Ludwig Beck und Generalfeldmarschall Erwin von Witzleben gehörten, daß der Staatsstreichversuch gescheitert war.
In den Monaten nach dem 20. Juli 1944 wurden mehr als 100 Menschen im Zusammenhang mit dem Umsturzversuch
zum Tode verurteilt und in der Berliner Hinrichtungsstätte Plötzensee ermordet.
Der 20. Juli ist heute aber nicht nur der Tag der Erinnerung an den militärischen Umsturzversuch des Jahres 1944. Durch
die bereits in den frühen 50er Jahren einsetzenden gemeinsamen Gedenkveranstaltungen der Bundesregierung, des Lan-
des Berlin und der Verbände der Widerstandskämpfer und Verfolgtenorganisationen ist der 20. Juli heute als "Tag des
Widerstandes" das zentrale Datum des Erinnerns an alle Widerstandskämpfer und Widerstandskämpferinnen gegen den
Nationalsozialismuand Nationalsozialismus.
So ist gegenwărtig.
an die Wenigen infrecht Würdigung der Gesamtgegnerschaft gegen den Nationalsozialismus möglich, die das Ansehen Wenigen aufrecht erhalt, die sich dieser deutschen Diktatur widersetzt haben.

## Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

Foto nr .: 34

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Offizieller Ausstellungsblock, herausgegeben zur Luftpostausstellung Stuttgart "LAS '94", die vom 18.-20. März 1994 stattfand. Diese Ausgabe würdigt den 25. Jahrestag des ersten Menschen auf dem Mond mit Apollo 11 und den 40. Jahrestag des Europäischen Aero-Philatelisten-Clubs e. V. (EAPC).

Auf den ersten Blick sieht dieser Ausstellungsblock aus, als würde es sich um einen Block der Deutschen Bundespost handeln. Tatsächlich aber ist in diesem Ausstellungsblock - wie schon bei früheren Ausgaben - eine Originalbriefmarke perfekt integriert, nämlich exakt auf die Zähnungslöcher des Blockhintergrundes aufgeklebt. Integriert ist die Sondermarke zu 100 Pfennig "Europa: Europäische Weltraumfahrt" mit der Darstellung des deutschen Fernmeldesatelliten "Kopernikus".


Den gesamten Blockhintergrund bildet eine Illustration mit einem amerikanischen Astronauten im Mondanzug mit der tragbaren Ausrüstung zur Lebenserhaltung in luftleerer Umgebung sowie einem Blick auf die mit Kratern übersate Mondoberfläche, im Hintergrund erscheint die "aufgehende" Erde mit den für diesen Planeten charakteristischen Wolkenformationen.
Um Mißbräuche auszuschließen, wurde dieser Ausstellungsblock nur gestempelt abgegeben. Der amtliche Postsonderstempel von Stuttgart zeigt als Illustration - als Verbindung des Bildes auf dem Blockhintergrund - einen amerikanischen Astronauten beim Herabsteigen von der Leiter der Mondlandefähre.
Der Stempel trägt die Inschrift "STUTTGART 50 / Europäischer Aero-Philatelisten-Club / Illustration / 1969-1994 25 Jahre 1. Mondlandung / 19.-3.1994 / Astro-Ausstellung STUTTGART / 70372".

## Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

SEVEN STAMPS<br>your collectow our passion.

Foto nr.: 35

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Offizieller Ausstellungsblock, herausgegeben zur Luftpostausstellung Stuttgart "LAS '94", die vom 18.-20. März 1994 stattfand. Diese Ausgabe würdigt den 25. Jahrestag des ersten Menschen auf dem Mond mit Apollo 11 und den 40. Jahrestag des Europäischen Aero-Philatelisten-Clubs e. V. (EAPC)

Auf den ersten Blick sieht dieser Ausstellungsblock aus, als würde es sich um einen Block der Deutschen Bundespost handeln. Tatsächlich aber ist in diesem Ausstellungsblock - wie schon bei früheren Ausgaben - eine Originalbriefmarke perfekt integriert, nämlich exakt auf die Zähnungslöcher des Blockhintergrundes aufgeklebt. Integriert ist die Sondermarke zu 100 Pfennig "Europa: Europäische Weltraumfahrt" mit der Darstellung des deutschen Fernmeldesatelliten "Kopernikus".


Den gesamten Blockhintergrund bildet eine Illustration mit einem amerikanischen Astronauten im Mondanzug mit der tragbaren Ausrüstung zur Lebenserhaltung in luftleerer Umgebung sowie einem Blick auf die mit Kratern übersäte Mondoberfläche, im Hintergrund erscheint die "aufgehende" Erde mit den für diesen Planeten charakteristischen Wolkenformationen.
Um Mißbräuche auszuschließen, wurde dieser Ausstellungsblock nur gestempelt abgegeben. Der amtliche Postsonderstempel von Stuttgart zeigt als Illustration - als Verbindung des Bildes auf dem Blockhintergrund - einen amerikanischen Astronauten beim Herabsteigen von der Leiter der Mondlandefähre.
Der Stempel tragt die Inschrift "STUTTGART 50 / Europäischer Aero-Philatelisten-Club / Illustration / 1969-1994 25 Jahre 1. Mondlandung / 19.-3.1994 / Astro-Ausstellung STUTTGART / 70372".

## Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

## SEVEN STAMPS <br> your collectow our passion.

Foto nr.: 36

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Offizielle Farbsonderdrucke der Stiftung Deutsche Jugendmarke e.V. mit originalgetreuen Reproduktionen von nicht zur Ausführung gekommenen Entwürfen der Jugendbriefmarken 1994.


Farbsonderdruck, enthaltend drei Marken zu jeweils $100+50$ Pfennig mit Entwürfen zu den Motiven "DeI peter", "Der böse Friederich" und "Der wilde Jäger" von Prof. Ernst Kößlinger. Anlaß für eine bunte Bilderfolge aus dem weltberühmten Kinderbuch "Der Struwwelpeter oder lustig ten und drollige Bilder" ist der 100. Todestag des deutschen Arztes und Schriftstellers Dr. Heinrich geboren am 13. Juni 1809 in Frankfurt am Main und dort verstorben am 20. September 1894.


Farbsonderdruck, enthaltend drei Marken zu jeweils $100+50$ Pfennig mit Entwürfen zu den Motiven "Der Struwwel-

is war im Jahr 1844, als Heinrich Hoffmann für seinen dreijährigen Sohn Carl ein
iinzufügte. Bald darauf wurde es gedruckt, und Lustige Geschich (1.500 Exemplare) mit dem Titel Auflage (1846) waren "drollige Bilder mit 15 schön kolorirten Tafeln für Kinder von 3-6 Jahren" verkauft. In der hillipp" hinzugekommen "Die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug" sowie "Die Geschichte vom Zappelimz Europa, in Nord- und Sald war das Buch in alle Kultursprachen übersetzt; man kennt den "Struwwelpeter" in ank Europa, in Nord-und Südamerika, in Australien, sogar am Kap der Guten Hoffnung wird er gedruckt.

## Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

SEVEN STAMPS your collectow our passion.

Foto nr.: 37

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Offizielle Farbsonderdrucke der Stiftung Deutsche Jugendmarke e.V. mit originalgetreuen Reproduktionen von nicht zur Ausführung gekommenen Entwürfen der Jugendbriefmarken 1994.


Farbsonderdruck, enthaltend drei Marken zu jeweils $100+50$ Pfennig mit Entwürfen zu den Motiven "Der peter", "Der böse Friederich" und "Der wilde Jäger" von Prof. Ernst Kößlinger.
Anlaß für eine bunte Bilderfolge aus dem weltberühmten Kinderbuch "Der Struwwelpeter oder lustige ten und drollige Bilder" ist der 100. Todestag des deutschen Arztes und Schriftstellers Dr. Heinrich geboren am 13. Juni 1809 in Frankfurt am Main und dort verstorben am 20. September 1894.


Farbsonderdruck, enthaltend drei Marken zu jeweils $100+50$ Pfennig mit Entwürfen zu den Motiven "Der Struwwelpeter", "Der wilde Jäger" und "Der böse Friederich" von Prof. Heinz Schillinger.
Es war im Jahr 1844, als Heinrich Hoffmann für seinen dreijährigen Sohn Carl ein Bilderbuch zeichnete und Verse hinzufügte. Bald darauf wurde es gedruckt, und in kurzer Zeit war die 1. Auflage ( 1.500 Exemplare) mit dem Titel
"Lustige Geschichten und drollige Bilder mit 15 schön kolorirten Tafeln für Kinder von 3-6 Jahren" verkauft. In der
2. Auflage (1846) waren "Die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug" sowie "Die Geschichte vom Zappel-

Philipp" hinzugekommen. Bald war das Buch in alle Kultursprachen übersetzt; man kennt den "Struwwelpeter" in ganz Europa, in Nord- und Südamerika, in Australien, sogar am Kap der Guten Hoffnung wird er gedruckt.
your collegtow our passion.
Foto nr.: 38

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Am 5. Mai 1994 brachte die Deutsche Bundespost einen Gedenkblock "150. Geburtstag von Carl Hagenbeck 150 Jahre Berliner Zoo", enthaltend zwei Marken heraus: 100 Pfennig, Carl Hagenbeck mit Zirkus- und Zootieren vor dem Eingangstor; 200 Pfennig, Eingangstor des Berliner Zoos und Zootiere.


Carl Gottfried Heinrich Hagenbeck wurde am 10. Juni 1844 als ältester Sohn des Fischhändlers Gottfrieu Carl Hagenbeck in Hamburg geboren. Dort sah er als Vierjähriger die ersten Seehunde, die sein Vater zur Schau stellte. Sie waren Finkenwerder Fischern in das Netz gegangen. Sein Vater kaufte gelegentlich exotische Tiere von Seeleuten und begann so sein anfänglich bescheidenes Tierhandelsgeschäft. Carl Hagenbeck übernahm dieses Geschäft als Zwanzigjähriger von seinem Vater und baute es zu dem größten Tierhandelshaus der Welt aus, 1907 erfüllte er sich seinen Traum vom ersten gitterlosen Tierpark der Welt. In Stellingen wurde Hagenbecks Tierpark eröffnet. Seine damals revolutionäre Idee der Zurschaustellung von exotischen Tieren in Landschaften, die ihrem natürlichen Lebensraum nachgestaltet waren, wurde weltweit übernommen.
Der Berliner Zoo ist das Ziel von jährlich über drei Millionen Besuchern. Hier finden sie kurzweilige naturkundiche Belehrungen und Erholung. Der Zoo sieht sich auch als wissenschaftliche Einrichtung, in der neben Forschung ein maßgeblicher Beitrag zur Erhaltung der weltweit von der Ausrottung bedrohten Tierwelt geleistet vird. Die Gründung des Zoologischen Gartens "bei Berlin" geht zurück auf Professor Martin Hinrich Lichtentein, dem seinerzeit führenden Zoologen. Zusammen mit Alexander von Humboldt und dem großen Gartenjestalter Peter Joseph Lenné konnte er die Unterstützung des preußischen Hofes für seine Initiative gewinnen: iönig Friedrich Wilhelm IV. steuerte sogar die Tiere samt transportabler Unterkünfte aus seiner ererbten Menaerie auf der Pfaueninsel als Geschenk bei. Am 1. August 1844 erfolgte die Eröffnung - allerdings ohne große leachtung durch die sonst allem Neuen so aufgeschlossenen Berliner. Zu Beginn nahmen die Berliner den Zoo aum an, lag er doch j. w. d. ("janz weit draußen") vor der Stadt. Die Lage änderte sich erst in den 70er Jahren es vergangenen Jahrhunderts, als die Stadt und auch der Zoo nach dem gewonnenen Deutsch-Französischen rieg riesigen Aufschwung nahmen. Direktor Dr. Bodinus nutzte die günstige Zeit zum Ausbau des Zoos mit ihlreichen Tierhäusern in exotischem Stil und schuf eine Tierkollektion, wie sie sonst nirgendwo zu finden war.

Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

SEVEN STAMPS<br>your collectow our passion

Foto nr.: 39

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Am 5. Mai 1994 brachte die Deutsche Bundespost einen Gedenkblock "150. Geburtstag von Carl Hagenbeck 150 Jahre Berliner Zoo", enthaltend zwei Marken heraus: 100 Pfennig, Carl Hagenbeck mit Zirkus- und Zootieren vor dem Eingangstor; 200 Pfennig, Eingangstor des Berliner Zoos und Zootiere.


Carl Gottfried Heinrich Hagenbeck wurde am 10. Juni 1844 als ältester Sohn des Fischhändlers Gottfried Clas Carl Hagenbeck in Hamburg geboren. Dort sah er als Vierjähriger die ersten Seehunde, die sein Vater zur Schau stellte. Sie waren Finkenwerder Fischern in das Netz gegangen. Sein Vater kaufte gelegentlich exotische Tiere von Seeleuten und begann so sein anfänglich bescheidenes Tierhandelsgeschäft. Carl Hagenbeck übernahm dieses Geschäft als Zwanzigjähriger von seinem Vater und baute es zu dem größten Tierhandelshaus der Welt aus. 1907 erfülte er sich seinen Traum vom ersten gitterlosen Tierpark der Welt. In Stellingen wurde Hagenbecks Tierpark eröffnet. Seine damals revolutionäre Idee der Zurschaustellung von exotischen Tieren in Landschaften, die ihrem natürlichen Lebensraum nachgestaltet waren, wurde weltweit übernommen.
Der Berliner Zoo ist das Ziel von jährlich über drei Millionen Besuchern. Hier finden sie kurzweilige naturkundliche Belehrungen und Erholung. Der Zoo sieht sich auch als wissenschaftliche Einrichtung, in der neben Forschung ein maßgeblicher Beitrag zur Erhaltung der weltweit von der Ausrottung bedrohten Tierwelt geleistet wird. Die Gründung des Zoologischen Gartens "bei Berlin" geht zurück auf Professor Martin Hinrich Lichtenstein, dem seinerzeit führenden Zoologen. Zusammen mit Alexander von Humboldt und dem großen Gartengestalter Peter Joseph Lenné konnte er die Unterstützung des preußischen Hofes für seine Initiative gewinnen: König Friedrich Wilhelm IV. steuerte sogar die Tiere samt transportabler Unterkünfte aus seiner ererbten Menagerie auf der Pfaueninsel als Geschenk bei. Am 1. August 1844 erfolgte die Eröffnung - allerdings ohne große Beachtung durch die sonst allem Neuen so aufgeschlossenen Berliner. Zu Beginn nahmen die Berliner den Zoo kaum an, lag er doch j. w. d. ("janz weit draußen") vor der Stadt. Die Lage änderte sich erst in den 70 er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, als die Stadt und auch der Zoo nach dem gewonnenen Deutsch-Französischen Krieg riesigen Aufschwung nahmen. Direktor Dr. Bodinus nutzte die günstige Zeit zum Ausbau des Zoos mit zahireichen Tierhausern in exotischem Stil und schuf eine Tierkollektion, wie sie sonst nirgendwo zu finden war.
vour colleotion our passion.
Foto nr.: 40

## 3LDEIS

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

fffizieller Ausstellungsblock, herausgegeben anläßlich des 47. Bundestages des Bundes Deutscher Philatelisten e. V. und tes 94. Philatelistentages, Gera 1993.
tuf den ersten Blick sieht dieser Ausstellungsblock aus, als würde es sich um einen Block der Deutschen Bundespost landeln. Tatsächlich aber ist in diesem Ausstellungsblock - wie schon bei früheren ähnlichen Ausgaben - eine Original,riefmarke perfekt integriert, nämlich exakt auf die Zähnungslöcher des Blockhintergrundes aufgeklebt.
ntegriert ist die Sondermarke zu 165 Pfennig " 75 . Todestag von Ferdinand Graf von Zeppelin" mit dem Porträt des Grafen owie dem Luftschiff LZ 127 "Graf Zeppelin".

in gesamten Blockhintergrund bildet eine Illustration mit Luftschiff LZ 17 "Sachsen" über dem Schloß von Gera - ein Id, das in Verbindung zur 400. Fahrt eines Zeppelin-Luftschiffes steht, die am 5. Juli 1914 durch das Luftschiff LZ 17 achsen" auf der Fahrt Leipzig-Gera-Leipzig-Dresden durchgeführt wurde.
n Mißbräuche auszuschließen, wurde dieser Ausstellungsblock nur gestempelt abgegeben. Der amtliche Postsonderimpel von Gera zeigt als Illustration - ein Analog des Bildes auf dem Blockhintergrund - Luftschiff LZ 17 "Sachsen" or Gera während der 400. Fahrt eines Zeppelin-Luftschiffes.
ir Stempel trägt die Inschrift "GERA 1/PHILATELISTISCHER JAHRESKONGRESS 1993 / Illustration / 8.10.1993 / Laningsfahint LZ 17 am 5.7.1914 / 07545"
vour colleotion our passion.
Foto nr.: 41

## BLOCNS

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Offizieller Ausstellungsblock, herausgegeben anläßlich des 47. Bundestages des Bundes Deutscher Philatelisten e. V. und des 94 . Philatelistentages, Gera 1993.
Auf den ersten Blick sieht dieser Ausstellungsblock aus, als würde es sich um einen Block der Deutschen Bundespost handeln. Tatsächlich aber ist in diesem Ausstellungsblock - wie schon bei früheren ähnlichen Ausgaben - eine Originalbriefmarke perfekt integriert, nämlich exakt auf die Zähnungslöcher des Blockhintergrundes aufgeklebt.
Integriert ist die Sondermarke zu 165 Pfennig "75. Todestag von Ferdinand Graf von Zeppelin" mit dem Porträt des Grafen sowie dem Luftschiff LZ 127 "Graf Zeppelin".

en gesamten Blockhintergrund bildet eine Illustration mit Luftschiff LZ 17 "Sachsen" über dem Schloß von Gera - ein d, das in Verbindung zur 400. Fahrt eines Zeppelin-Luftschiffes steht, die am 5. Juli 1914 durch das Luftschiff LZ 17 achsen" auf der Fahrt Leipzig-Gera-Leipzig-Dresden durchgeführt wurde.
n Mißbräuche auszuschließen, wurde dieser Ausstellungsblock nur gestempelt abgegeben. Der amtliche Postsonderempel von Gera zeigt als Illustration - ein Analog des Bildes auf dem Blockhintergrund - Luftschiff LZ 17 "Sachsen" er Gera während der 400 . Fahrt eines Zeppelin-Luftschiffes.
ir Stempel trägt die Inschrift "GERA 1/PHILATELISTISCHER JAHRESKONGRESS 1993 / Illustration / 8.10.1993 / Lanngsfahitt IZ 17 am 5.7.1914 / 07545"

Your collegtion. our passion
Foto nr.: 42

## Briefmarken im Sonntagskleid BLDENS <br> BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Offizieller Ausstellungsblock, herausgegeben vom Landesverband Südwestdeutscher Briefmarkensammlervereine e. V. anläßlich der Internationalen Postgeschichtlichen Tage in Sindelfingen 1993 und zum Tag der Briefmarke 1993.

an könnte meinen, es handele sich um einen Block der Deutschen Bundespost. Tatsächlich ist aber in diesem Aussteligsblock - wie schon bei früheren ähnlichen Ausgaben - eine Originalbriefmarke perfekt integriert, nämlich exakt auf Zähnungsiöcher des Blockhintergrundes aufgeklebt.
egriert im Block ist die Sondermarke zu $100+50$ Pfennig "Tag der Briefmarke 1993" mit einem Postboten bei der Briefotellung (19. Jahrhundert).
Ir Entwurf zum Blockrand stammt vom gleichen Künstler, der auch die Briefmarke entworfen hat, nämlich von Ralf or. Dieser Blockhintergrund ist dem bekannten Gemälde "Der ewige Hochzeiter" von Carl Spitzweg nachempfunden.
Mißbrauche auszuschließen, wurde dieser Ausstellungsblock nur gestempelt abgegeben. Der amtliche Postsondermpel von Sindelfingen zeigt ebenfalls einen Postboten bei der Ubergabe eines Briefes. Er trägt die Inschrift "SINDELIGEN 1 / IIITERNATIONALE BRIEFMARKENBORSE / Sammler-Service / der POST / 31.10.93-17 / $71063^{\circ}$ ".

Your dollection. our passion
Foto nr.: 43

## Briefmarken im Sonntagskleid BLOPSS <br> BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

iller Ausstellungsblock, herausgegeben vom Landesverband Südwestdeutscher Briefmarkensammlervereine e. V. fich der Internationalen Postgeschichtlichen Tage in Sindelfingen 1993 und zum Tag der Briefmarke 1993.


Inte meinen, es handele sich um einen Block der Deutschen Bundespost. Tatsächlich ist aber in diesem Ausstelpck - wie schon bei früheren ähnlichen Ausgaben - eine Originalbriefmarke perfekt integriert, nämlich exakt auf lungslöcher des Blockhintergrundes aufgeklebt.
tt irn Block ist die Sondermarke zu $100+50$ Pfennig "Tag der Briefmarke 1993" mit einem Postboten bei der Briefig (19, Jahrhundert).
wurf zum Blockrand stammt vom gleichen Künstler, der auch die Briefmarke entworfen hat, nämlich von Ralf oser Blockhintergrund ist dem bekannten Gemälde "Der ewige Hochzeiter" von Carl Spitzweg nachempfunden. brfuche auszuschließen, wurde dieser Ausstellungsblock nur gestempelt abgegeben. Der amtliche Postsondervon Sindelfingen zeigt ebenfalls einen Postboten bei der Übergabe eines Briefes. Er trägt die Inschrift "SINDEL1 /INTERNATIONALE BRIEFMARKENBORSE / Sammler-Service / der POST / 31.10.93-17 / 71063".
your colleetion our passion.
Foto nr.: 44

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

le Farbsonderdrucke der Stiftung Deutsche Sporthilfe der Deutschen Bundespost mit der originalgetreuen fuktion von nicht zur Ausführung gekommenen Entwürfen der Sportbriefmarken 1993.

aderdruck, enthaltend die Marken zu $60+30$ Pfennig, Olympiapark München, und zu $100+50$ Pfennig, astadion Berlin, nach Entwürfen von Sibylle und Fritz Haase.
nderdruck, enthaltend die Marken zu $60+30$ Pfennig, Olympiapark München, und zu $100+50$ Pfennig, astadion Berlin, nach Entwürfen von Manfred Gottschall und Hans Detlefsen.

derdruckblocks tragen das Emblem der Stiftung Deutsche Sporthilfe mit den olympischen Ringen sowie sprechende Inschrift.
arbsonderdrucke erhielten nunmehr anläßlich der Postwertzeichenausstellung "Philatelia mit T'card" 122. bis 24. Oktober 1993 in Köln stattfand - den roten Aufdruck des Emblems dieser Ausstellung und en Aufdruck bezüglich der Aktion "Berlin - Kandidat für Olympia 2000" - (die Entscheidung über die ) des Austragungsorts für die Olympischen Spiele im Jahr 2000 fand am 23. September 1993 bei der des IOC in Monaco statt, wobei Sydney (Australien) den Zuschlag erhielt) - sowie den roten Vermerk desdruckerei 1993.

Foto nr.: 45

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

elle Farbsonderdrucke der Stiftung Deutsche Sporthilfe der Deutschen Bundespost mit der originalgetreuen ,duktion von nicht zur Ausführung gekommenen Entwürfen der Sportbriefmarken 1993.

inderdruck, enthaltend die Marken zu $60+30$ Pfennig, Olympiapark München, und zu $100+50$ Pfennig, iastadion Berlin, nach Entwürfen von Sibylle und Fritz Haase. nderdruck, enthaltend die Marken zu $60+30$ Pfennig, Olympiapark München, und zu $100+50$ Pfennig, iastadion Berlin, nach Entwürfen von Manfred Gottschall und Hans Detlefsen.

iderdruckblocks tragen das Emblem der Stiftung Deutsche Sporthilfe mit den olympischen Ringen sowie tsprechende Inschrift.
arbsonderdrucke erhielten nunmehr anläßlich der Postwertzeichenausstellung "Philatelia mit T'card" 122. bis 24. Oktober 1993 in Köln stattfand - den roten Aufdruck des Emblems dieser Ausstellung und en Aufdruck bezüglich der Aktion "Berlin - Kandidat für Olympia 2000" - (die Entscheidung über die e des Austragungsorts für die Olympischen Spiele im Jahr 2000 fand am 23. September 1993 bei der des IOC in Monaco statt, wobei Sydney (Australien) den Zuschlag erhielt) - sowie den roten Vermerk desdruckerei 1993.

Your collegton ouv passion.
Foto nr.: 46


Zur Briefmarkenausstellung "Philatelia '93 mit T'card", die vom 22. bis 24. Oktober 1993 in Köln stattfand, erschien ein Vignettenblock.
Diese Emission enthält Reproduktionen der $50+50$-Pfennig-Marke aus der Serie "700. Jahrestag der Grundsteinlegung des Kölner Doms" mit dem Motiv der Westansicht des Kölner Doms und das ist aus philatelistischer Seite hochinteressant, eine Reproduktion der Abart, die es von dieser $50+50$-Pfennig-Marke gibt. Diese Abart besteht dadurch, daß ein Punkt hinter "PF" (Feld 9), Teilauflage, angebracht ist.
Im Michel-Deutschland-Spezialkatalog ist diese Abart mit 60,- DM bewertet.

Foto nr.: 47

## ETIETIIARMEII IIII suminiagskiend

## BLOPSS

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND


Zur Briefmarkenausstellung "Philatelia '93 mit T'card", die vom 22. bis 24. Oktober 1993 in Köln stattfand, erschien ein Vignettenblock.
Diese Emission enthält Reproduktionen der $50+50$-Pfennig-Marke aus der Serie "700. Jahrestag der Grundsteinlegung des Kölner Doms" mit dem Motiv der Westansicht des Kölner Doms und das ist aus philatelistischer Seite hochinteressant, eine Reproduktion der Abart, die es von dieser $50+50$-Pfennig-Marke gibt. Diese Abart besteht dadurch, daß ein Punkt hinter "PF" (Feld 9), Teilauflage, angebracht ist.
Im Michel-Deutschland-Spezialkatalog ist diese Abart mit 60,-DM bewertet.
your collegtow our passion.
Foto nr.: 48

# Brietmainkeni inin sonintagskiend 3LDEIS 

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
m 16. September 1993 brachte die Deutsche Bundespost einen Gedenkblock unter der Thematik "Für uns Kinder" heraus. ie Marke zu 100 Pfennig zeigt, auf den Blockrand übergehend, einen singenden Clown in freier grafischer Gestaltung. h bin "Musico", der Musikclown aus irgendeinem Zirkus, für den ich lauthals singe und mit Noten jongliere. Natürlich kann h auch verschiedene Instrumente spielen, die sogar laufen oder auf Rädern fahren können.

r unsere Clownerien haben wir meist viel zu kleine oder zu große Musikinstrumente. Auch sind wir immer lustig gekleide d geschminkt. Ob wir eine weiße Gesichtsfarbe oder eine andere Bemalung haben, hängt davon ab, welche Art von iwn jeweils von uns verkörpert wird. So unterscheiden wir uns zum Beispiel in der Bezeichnung nach dem Zeitpunkt serer Zirkusnummer oder unserer besonderen Begabung auf musikalischem oder akrobatischem Gebiet.
e gerne uns die Kinder haben, düffen wir immer wieder durch die Freude erfahren, die wir Kindern bereiten. Deshalb wer1 wir auch von ihnen gerne nachgeahmt, sei es beim Schminken von Gesichtern oder bei Faschingskostümen.
1 den Kindern werden wir auch oft gezeichnet und an so eine Darstellung erinnert - mein Bild auf der Briefmarke.
t seit der Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es Musikclowns und so habe ich schon eine fast 150 Jahre alte Tradition. tähnt wird der Begriff "Clown" erstmalig in einem Buch 1817. Unsere Vorgänger in früheren Jahrhunderten waren die ren, die noch aus den Märchen und den Geschichten von Till Eulenspiegel bekannt sind. Mein Freund, der "dumme just" im Zirkus, geht auf die Gaukler oder den Bajazzo zurück.
ikler waren früher auch Taschenspieler oder Zauberkünstler, die das Publikum anlockten und bezauberten. lch, der große isico", will die Kinder und Leute auch anlocken und bezaubern, wie es viele meiner Kollegen ständig im Zirkus tun.
Id und Leid ist im Leben oft nahe beieinander und so will es der Clown auch zum Ausdruck bringen. Manchmal wurde Leid auch bitterer Ernst, denn manche meiner Vorfahren starben in Armut und Elend, wenn sie alt und krank wurden die Gunst des Publikums nicht mehr erobern konnten. Meinem größten Kollegen, dem Schweizer Musikclown Dr. h. c. an Wettach, genannt Grock, ging es jedoch bis ans Lebensende gut. Besonders bekannt war sein Ausspruch "nit Jüglich" und als Geheimnis seiner meisterhaften Clownerie enthülte er einmal: "Meine Gags fallen mir einfach ein; ein lor würde es Glück, ein Dichter Inspiration nemnen".
your collegtow our passion.
Foto nr.: 49

# Brietmarken im Sonntagsikleid BLOCDS 

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

m 16. September 1993 brachte die Deutsche Bundespost einen Gedenkblock unter der Thematik "Für uns Kinder" heraus. ie Marke zu 100 Pfennig zeigt, auf den Blockrand übergehend, einen singenden Clown in freier grafischer Gestaltung. h bin "Musico", der Musikclown aus irgendeinem Zirkus, für den ich lauthals singe und mit Noten jongliere. Natürlich kann h auch verschiedene Instrumente spielen, die sogar laufen oder auf Rädern fahren können.

r unsere Clownerien haben wir meist viel zu kleine oder zu große Musikinstrumente. Auch sind wir immer lustig gekleide d geschminkt. Ob wir eine weiße Gesichtsfarbe oder eine andere Bemalung haben, hängt davon ab, welche Art von⿰wn jeweils von uns verkörpert wird. So unterscheiden wir uns zum Beispiel in der Bezeichnung nach dem Zeitpunkt serer Zirkusnummer oder unserer besonderen Begabung auf musikalischem oder akrobatischem Gebiet.
e gerne uns die Kinder haben, dürfen wir immer wieder durch die Freude erfahren, die wir Kindern bereiten. Deshalb werI wir auch von ihnen gerne nachgeahmt, sei es beim Schminken von Gesichtern oder bei Faschingskostümen.
1 den Kindern werden wir auch oft gezeichnet und an so eine Darstellung erinnert - mein Bild auf der Briefmarke.
$t$ seit der Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es Musikclowns und so habe ich schon eine fast 150 Jahre alte Tradition. tähnt wird der Begriff "Clown" erstmalig in einem Buch 1817. Unsere Vorgänger in früheren Jahrhunderten waren die ren, die noch aus den Märchen und den Geschichten von Till Eulenspiegel bekannt sind. Mein Freund, der "dumme just" im Zirkus, geht auf die Gaukler oder den Bajazzo zurück.
ikler waren früher auch Taschenspieler oder Zauberkünstler, die das Publikum anlockten und bezauberten. Ich, der große isico", will die Kinder und Leute auch anlocken und bezaubern, wie es viele meiner Kollegen ständig im Zirkus tun. id und Leid ist im Leben oft nahe beieinander und so will es der Clown auch zum Ausdruck bringen. Manchmal wurde Leid auch bitterer Ernst, denn manche meiner Vorfahren starben in Armut und Elend, wenn sie alt und krank wurden die Gunst des Publikums nicht mehr erobern konnten. Meinem größten Kollegen, dem Schweizer Musikclown Dr. h. c. an Wettach, genannt Grock, ging es jedoch bis ans Lebensende gut. Besonders bekannt war sein Ausspruch "nit (öglich" und als Geheimnis seiner meisterhaften Clownerie enthülle er einmal: "Meine Gags fallen mir einfach ein; ein ler würde es Gluck, ein Dichter Inspiration nemnen".
yuv oulemoro our passon
Foto nr.: 50

# Briefmarken im Sonntagskleid 310EIS <br> BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 



Sonderdruckblock, ursprünglich herausgegeben anläßlich der Briefmarkenausstellung "NAPOSTA '78, die in Frankfurt am Main stattfand. Hergestellt von der Bundesdruckerei Berlin auf Wertzeichenpapier, mit Wasserzeichen "Blütenmuster", mit Schwarzdruck der drei Europamarken des Jahres 1978 zum Thema "Baudenkmäler": 40 Pfennig, Altes Rathaus zu Bamberg; 50 Pfennig, Altes Rathaus in Regensburg und 70 Pfennig, Altes Rathaus in Esslingen am Neckar. Der Druck der Marken erfolgte einfarbig, die Marken sind ungezähnt und nicht zur Frankatur gültig.
Anläßlich der Briefmarkenausstellung "8. EUROPA-EBRIA-ESSLINGEN '93" wurden die Sonderdrucke aus dem Jahre 1978 beschnitten, dadurch entfiel die Inschrift, die auf die Frankfurter Ausstellung hinweist. Die Schwarzdrucke erhielten einen Aufdruck, der sich auf die Veranstaltung in Esslingen bezieht. Aufgedruckt wurde ebenfalls, und zwar auf die Marken, eine Reproduktion des Postsonderstempels, der "EUROPA-EBRIA" in roter Farbe.
Auf diesem Postsonderstempel ist die Esslinger Altstadt zu erkennen sowie das Esslinger Rathaus, das ja auf der Sondermarke zu 70 Pfennig dargestellt ist.
Der überdruckte Block für die EUROPA-EBRIA-ESSLINGEN erschien in einer Auflage von 7.000 Exemplaren.
yuve ouleotrow oup passon
Foto nr.: 51

# Briefmarken im Sonntagskleid : 15 BN <br> BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 



Sonderdruckblock, ursprünglich herausgegeben anläßlich der Briefmarkenausstellung "NAPOSTA '78, die in Frankfurt am Main stattfand. Hergestellt von der Bundesdruckerei Berlin auf Wertzeichenpapier, mit Wasserzeichen "Blütenmuster", mit Schwarzdruck der drei Europamarken des Jahres 1978 zum Thema "Baudenkmäler": 40 Pfennig, Altes Rathaus zu Bamberg; 50 Pfennig, Altes Rathaus in Regensburg und 70 Pfennig, Altes Rathaus in Esslingen am Neckar. Der Druck der Marken erfolgte einfarbig, die Marken sind ungezähnt und nicht zur Frankatur gültig.
Anläßlich der Briefmarkenausstellung "8. EUROPA-EBRIA-ESSLINGEN '93" wurden die Sonderdrucke aus dem Jahre 1978 beschnitten, dadurch entfiel die Inschrift, die auf die Frankfurter Ausstellung hinweist. Die Schwarzdrucke erhielten einen Aufdruck, der sich auf die Veranstaltung in Esslingen bezieht. Aufgedruckt wurde ebenfalls, und zwar auf die Marken, eine Reproduktion des Postsonderstempels, der "EUROPA-EBRIA" in roter Farbe.
Auf diesem Postsonderstempel ist die Esslinger Altstadt zu erkennen sowie das Esslinger Rathaus, das ja auf der Sondermarke zu 70 Pfennig dargestellt ist.
Der überdruckte Block für die EUROPA-EBRIA-ESSLINGEN erschien in einer Auflage von 7.000 Exemplaren.

## Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

## SEVEN STAMPS

your colleetton our passion.
Foto nr.: 52

# Briefmarken im Sonntagskleid BLOENS 

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
46. BUNDESTAG UND 93. DEUTSCHER PHILATELISTENTAG DES BUNDES DEUTSCHER PHILLATELISTEN E.V. • 16.18. OKTOBER 1992, PASSAU


Faksimile-Druck der ersten Telegraphenmarken-Ausgabe 1870 der Kgl. Bayer: Telegraphenvervaltung

[^1]
## Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

## SEVEN STAMPS

your collection our passion.
Foto nr.: 53

## Briefmarken im Sonntagskleid



# 46. BUNDESTAG UND 93. DEUTSCHER PHILATELISTENTAG DES BUNDES DEUTSCHER PHILATELISTEN E.V. • 16.18. OKTOBER 1992, PASSAU 



Faksimile-Druck der ersten Telegraphenmarken-Ausgabe 1870 der Kgi: Bayer. Telegraphemverwaltung

Sonderdruck zum 46. Bundestag und 93. Deutschen Philatelistentag des Bundes Deutscher Philatelisten e.V., veranstaltet vom 16.-18. Oktober 1992 in Passau, herausgegeben vom Briefmarkensammlerverein Passau e.V., gegrūndet 1909.
Dieser Sonderdruck enthält einen Faksimiledruck der bayrischen Telegraphenmarke zu 23 Florin, 20 Kreuzer (50 Fr.), grau, Wappenzeichnung, der ersten Telegraphenmarkenausgabe vom 1. Januar 1870 der Königlich-Bayerischen Telegraphenverwaltung aus dem Postmuseum Nürnberg.
Der Faksimiledruck wurde in Offsetdruck hergestellt - am Vergleich zwischen dem Faksimiledruck und dem Originalneudruck können Sie hervorragend die Unterschiede zwischen den Druckverfahren erkennen.
yuv oulemoro our passow
Foto nr.: 54

# Briefmarken im Sonntagskleid 310EIS 

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

46. BUNDESTAG UND 93. DEUTSCHER PHILATELISTENTAG DES BUNDES DEUTSCHER PHILATELISTEN E.V. - 16.18. OKTOBER 1992, PASSAU


Ahaug vom Originat-Druckstock (Buchdruck-Prigedtuck) der ersten Telegraphenumarken-Ausgabe 1870 der Kgl. Rayer. Telegraphenvenvaltung

[^2]
## Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

## Seven Stamps

yuv oulemoro our passon
Foto nr.: 55

# Briefmarken im Sonntagskleid 310EIS 

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

## 46. BUNDESTAG UND 93. DEUTSCHER PHILATELISTENTAG DES BUNDES DEUTSCHER PHILATELISTEN E.V. • 16.18. OKTOBER 1992, PASSAU



Ahzug vom Original-Druckstock (Buchdruck-Prägedruck) der ersten Telegraphenmarken-Ausgahe 1870 der Kgs. Bayer. Telegraphenverwaltung

[^3]
## Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

## Seven Stamps <br> yuve oulevorow oup passoul

Foto nr.: 56

## brietmaiken im sonntagskieid

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Offizielle Farbsonderdrucke der Stiftung Deutsche Sporthilfe der Deutschen Bundespost mit der originalgetreuen Reproduktion von nicht zur Ausführung gekommenen Entwürfen der Sportbriefmarken 1992.


Farbsonderdruck, enthaltend zwei Marken zu je $60+30$ Pfennig "Fechten" nach Entwürfen von Karin BlumeZander und Paul Effert.


[^4]
## Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

## SEVEN STAMPS

YUUR collection our passion.
Foto nr.: 57

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Offizielle Farbsonderdrucke der Stiftung Deutsche Sporthilfe der Deutschen Bundespost mit der originalgetreuen Reproduktion von nicht zur Ausführung gekommenen Entwürfen der Sportbriefmarken 1992.


Farbsonderdruck, enthaltend zwei Marken zu je $60+30$ Pfennig "Fechten" nach Entwürfen von Karin BlumeZander und Paul Effert.


[^5]Foto nr.: 58

## - Briefmarken im Sonntagskleid

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Offizielle Farbsonderdrucke der Stiftung Deutsche Sporthilfe der Deutschen Bundespost mit der originalgetreuen Reproduktion von nicht zur Ausführung gekommenen Entwürfen der Sportbriefmarken 1993.


Farbsonderdruck, enthaltend die Marken zu $60+30$ Pfennig, Olympiapark München und zu $100+50$ Pfennig, Olympiastadion Berlin nach Entwürfen von Sibylle und Fritz Haase.


Farbsonderdruck, enthaltend die Marken zu $60+30$ Pfennig, Olympiapark München und zu $100+50$ Pfennig, Olympiastadion Berlin nach Entwürfen von Manfred Gottschall und Hans Detlefsen.
Diese Sonderdruckblocks tragen das Emblem der Stiftung Deutsche Sporthilfe mit den olympischen Ringen sowie eine entsprechende Inschrift.

## Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

## SEVEN STAMPS <br> Your colleetion our passion.

Foto nr.: 59
Briermarken im Sonntagskleid

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Offizielle Farbsonderdrucke der Stiftung Deutsche Sporthilfe der Deutschen Bundespost mit der originalgetreuen Reproduktion von nicht zur Ausführung gekommenen Entwürfen der Sportbriefmarken 1993.


Farbsonderdruck, enthaltend die Marken zu $60+30$ Pfennig, Olympiapark München und zu $100+50$ Pfennig, Olympiastadion Berlin nach Entwürfen von Sibylle und Fritz Haase.


[^6]
## Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

## SEVEN STAMPS your collection our passion.

Foto nr.: 60

## - Briefmarken im Sonntagskleid

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Offizielle Farbsonderdrucke der Stiftung Deutsche Sporthilfe der Deutschen Bundespost mit der originalgetreuen Reproduktion von nicht zur Ausführung gekommenen Entwürfen der Sportbriefmarken 1993.


Farbsonderdruck, enthaltend zwei Marken zu je $60+30$ Pfennig "Olympiapark München" nach Entwürfen von Professor Rolf Lederbogen und Professor Ernst Jünger.


Farbsonderdruck, enthaltend zwei Marken zu je $100+50$ Pfennig "Olympiastadion Berlin" nach Entwürfen von Professor Rolf Lederbogen und Professor Ernst Jünger.
Diese Sonderdruckblocks tragen das Emblem der Stiftung Deutsche Sporthilfe mit den olympischen Ringen sowie eine entsprechende Inschrift.

Foto nr.: 61

## - SHO - Briefmarken im Sonntagskleid

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Offizielle Farbsonderdrucke der Stiftung Deutsche Sporthilfe der Deutschen Bundespost mit der originalgetreuen Reproduktion von nicht zur Ausführung gekommenen Entwürfen der Sportbriefmarken 1993.


Farbsonderdruck, enthaltend zwei Marken zu je $60+30$ Pfennig "Olympiapark München" nach Entwürfen von Professor Rolf Lederbogen und Professor Ernst Jünger.


[^7]yuv oulemoro our passor
Foto nr.: 62

# Briefmarken im Sonntagskleid 3LDPJS 

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



[^8]
## Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

## Seven Stamps <br> yuv oulemory our passor

Foto nr.: 63

## Briefmarken im Sonntagskleid BLDENS

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Entwürfe zur Sonderpostwertzeichen-Serié "FÜR DEN SPORT"


Offizieller Farbsonderdruck der Stiftung Deutsche Sporthilfe Nach Entwürfen von Karin Blume-Zander und André Zander sowie Joachim Rieß

O Blondesdichere 1994

[^9]
## Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

## SEVEN STAMPS <br> Your colleotion our passion.

Foto nr.: 64

- Drieninarkeni iri ournitagskiela BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Offizielle Farbsonderdrucke der Stiftung Deutsche Sporthilfe der Deutschen Bundespost mit der originalgetreuen Reproduktion von nicht zur Ausführung gekommenen Entwürfen der Sportbriefmarken 1994.


Farbsonderdruck, enthaltend zwei Marken zu je $100+50$ Pfennig, "100 Jahre IOC" nach Entwürfen von Karin Blume-Zander und André Zander sowie Joachim Rieß.

Entwürfe zur Sonderpostwertzeichen-Serie "GÜR DEN SPORT"


Farbsonderdruck, enthaltend zwei Marken zu je $100+50$ Pfennig, "Olympische Winterspiele 1994" nach Entwürfen von Karin Blume-Zander und André Zander sowie Joachim Rieß.
Diese Sonderdruckblocks tragen das Emblem der Stiftung Deutsche Sporthilfe mit den olympischen Ringen sowie eine entsprechende Inschrift und den Namenszug der für diese Ausgaben verantwortlichen Künstler. Diese Farbsonderdrucke wurden auf Wasserzeichenpapier gedruckt, allerdings mit einem Wasserzeichen, das ein kreuzformiges Ornament, einem Ordenskreuz ähnlich, darstellt.

## Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

## SEVEN STAMPS

Your colleotion our passion.
Foto nr.: 65

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Offizielle Farbsonderdrucke der Stiftung Deutsche Sporthilfe der Deutschen Bundespost mit der originalgetreuen Reproduktion von nicht zur Ausführung gekommenen Entwürfen der Sportbriefmarken 1994.

Entwürfe zur Sonderpostwertzeichen-Serie "FÜR DEN SPORT"


Offizieller Farbsonderdruck der Stiftung Deutsche Sporthilfe Nach Entwarfen von Karin Blume-Zander und Andre Zander sowie Joachim Rieß

Farbsonderdruck, enthaltend zwei Marken zu je $100+50$ Pfennig, "100 Jahre IOC" nach Entwürfen von Karin Blume-Zander und André Zander sowie Joachim Rieß.

Entwürfe zur Sonderpostwertzeichen-Serie ${ }^{`}$ FÜR DEN SPORT"


Offizieller Farbsonderdruck der Stiftung Deutsche Sporthilfe Nach Entwurfen von Karin Blume-Zander und André Zander sowie Joachim Rieß

Farbsonderdruck, enthaltend zwei Marken zu je $100+50$ Pfennig, "Olympische Winterspiele 1994" nach Entwürfen von Karin Blume-Zander und André Zander sowie Joachim Rieß.
Diese Sonderdruckblocks tragen das Emblem der Stiftung Deutsche Sporthilfe mit den olympischen Ringen sowie eine entsprechende Inschrift und den Namenszug der für diese Ausgaben verantwortlichen Künstler. Diese Farbsonderdrucke wurden auf Wasserzeichenpapier gedruckt, allerdings mit einem Wasserzeichen, das sin kreuzförniges Ornament, einem Ordenskreuz ähnlich, darstellt.

Foto nr.: 66

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Offizielle Farbsonderdrucke der Stiftung Deutsche Sporthife der Deutschen Bundespost mit der originalgetreuen Reproduktion von nicht zur Ausführung gekommenen Entwürfen der Sportbriefmarken 1994.


Farbsonderdruck, enthaltend zwei Marken zu je $100+50$ Pfennig, "100 Jahre IOC" nach Entwürfen von Profes sor Gerd Aretz und Paul Effert.


Farbsonderdruck, enthaltend zwei Marken zu je $100+50$ Pfennig, "Fußballweltmeisterschaft" nach Entwürfen von Professor Gerd Aretz und Paul Effert.
Diese Sonderdruckblocks tragen das Emblem der Stiftung Deutsche Sporthilfe mit den olympischen Ringen sowie eine entsprechende Inschrift und den Namenszug der für diese Ausgaben verantwortlichen Künstler. Diese Farbsonderdrucke wurden von der Bundesdruckerei Berlin auf Papier mit dem Wasserzeichen Nr. 2 "Kreuz und Ringe" gedruckt.
your collection our passion.
Foto nr.: 67

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Offizielle Farbsonderdrucke der Stiftung Deutsche Sporthilfe der Deutschen Bundespost mit der originalgetreuen Reproduktion von nicht zur Ausführung gekommenen Entwürfen der Sportbriefmarken 1994.


Farbsonderdruck, enthaltend zwei Marken zu je $100+50$ Pfennig, " 100 Jahre IOC" nach Entwürfen sor Gerd Aretz und Paul Effert.


Farbsonderdruck, enthaltend zwei Marken zu je $100+50$ Pfennig, "Fußballweltmeisterschaft" nach Entwürfen von Professor Gerd Aretz und Paul Effert.
Diese Sonderdruckblocks tragen das Emblem der Stiftung Deutsche Sporthilfe mit den olympischen Ringen sowie eine enteprentwor fünstler, sowie eine entsprechende Inschrift und den Namenszug der für diese Ausgaben verantwortichen kunsie. N .) Diese Farbsonderdrucke wurden von der Bundesdruckerei Berlin auf Papier mit dem Wasserzeichen ivr. "Kreuz und Ringe" gedruckt.

Foto nr.: 68

## - Briefmarken im Sonntagskleid

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Offizielle Farbsonderdrucke der Stiftung Deutsche Sporthilfe der Deutschen Bundespost mit der originalgetreuen Reproduktion von nicht zur Ausführung gekommenen Entwürfen der Sportbriefmarken 1992.


- Farbsonderdruck, enthaltend die Marke zu $60+30$ Pfennig, "Fechten" und zu $100+50$ Pfennig, "Dressurreiten" nach Entwürfen von Paul Effert.

- Farbsonderdruck, enthaltend die Marke zu $60+30$ Pfennig, "Fechten" und zu $100+50$ Pfennig, "Dressurreiten" nach Entwürfen von Prof. Fritz Lüdtke.
Diese Sonderdruckblocks tragen das Emblem der Stiftung Deutsche Sporthilfe mit den olympischen Ringen sowie eine entsprechende Inschrift.
Diese Farbsonderdrucke weisen nunmehr eine Besonderheit auf: Sie wurden auf einem Wasserzeichenpapier gedruckt, das auch für die normalen bundesdeutschen Briefmarken verwendet wurde, nämlich das Wasserzeichen Nr. 2 "Kreuze und Ringe", das beispielsweise für den Hannover-Messeblock von 1949 verwendet worden ist.


## Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

## SEVEN STAMPS <br> Your collection our passion.

Foto nr.: 69

## - Briefmarken im Sonntagskleid

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Offizielle Farbsonderdrucke der Stiftung Deutsche Sporthilfe der Deutschen Bundespost mit der originalgetreuen Reproduktion von nicht zur Ausführung gekommenen Entwürfen der Sportbriefmarken 1992.


- Farbsonderdruck, enthaltend die Marke zu $60+30$ Pfennig, "Fechten" und zu $100+50$ Pfennig, "Dressurreiten) nach Entwürfen von Paul Effert.

- Farbsonderdruck, enthaltend die Marke zu $60+30$ Pfennig, "Fechten" und zu $100+50$ Pfennig, "Dressurreiten" nach Entwürfen von Prof. Fritz Lüdtke.
Diese Sonderdruckblocks tragen das Emblem der Stiftung Deutsche Sporthilfe mit den olympischen Ringen sowie oine entsprechende Inschrift.
Diese Farbsonderdrucke weisen nunmehr eine Besonderheit auf: Sie wurden auf einem Wasserzeichenpapier gedruckt, das auch für die normalen bundesdeutschen Briefmarken verwendet wurde, nämlich das Wasserzeichen Nr. 2 "Kreuze und Ringe", das beispielsweise für den Hannover-Messeblock von 1949 verwendet worden ist.

Foto nr.: 70

## OUS」J - Briefmarken im Sonntagskleid

 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLANDOffizielle Farbsonderdrucke der Stiftung Deutsche Sporthilfe der Deutschen Bundespost mit der originalgetreuen Reproduktion von nicht zur Ausführung gekommenen Entwürfen der Sportbriefmarken 1992.


- Farbsonderdruck, enthaltend zwei Marken zu je $60+30$ Pfennig, "Fechten" nach Entwürfen von Karin Blume-Zander und Paul Effert.

- Farbsonderdruck, enthaltend zwei Marken zu je $100+50$ Pfennig, "Dressurreiten" nach Entwürfen von Karin BlumeZander und Paul Effert.
Diese Sonderdruckblocks tragen das Emblem der Stiftung Deutsche Sporthilfe mit den olympischen Ringen sowie eine entsprechende inschrift.
Diese Farbsonderdrucke weisen nunmehr eine Besonderheit auf: Sie wurden von der Bundesdruckerei auf Papier mit Wasserzeichen hergestellt - allerdings Wasserzeichen "Ordenskreuz", das bislang noch nicht für Briefmarken benützt worden ist.


## Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

## Seven Stamps yuve oulemoto oup passon

Foto nr.: 71

## 31JJJJ - Briefmarken im Sonntagskleid

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Offizielle Farbsonderdrucke der Stiftung Deutsche Sporthilfe der Deutschen Bundespost mit der originalgetreuen Reproduktion von nicht zur Ausführung gekommenen Entwürfen der Sportbriefmarken 1992.


- Farbsonderdruck, enthaltend zwei Marken zu je $60+30$ Pfennig, "Fechten" nach Entwürfen von Karin Blume-Zander und Paul Effert.


[^10]your collectow our passion.
Foto nr.: 72

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND


Offizieller Ausstellungsblock, herausgegeben anläßlich des 46. Bundestages des Bundes Deutscher Philatelisten e. V. und des 93. Philatelistentages, Passau 1992.
Auf den ersten Blick sieht dieser Ausstellungsblock aus, als würde es sich um einen Block der Deutschen Bundespost handein. Tatsächlich aber ist in diesem Ausstellungsblock - wie schon bei früheren ähnlichen Ausgaben - eine Originalmarke perfekt integriert, nämlich exakt auf die Zähnungslöcher des Blockhintergrundes aufgeklebt.
Der Entwurf zum Blockrand stammt vom gleichen Künstler, der auch die Briefmarke entworfen hat, nämlich Professor Ernst Käßlinger. Die Darstellung der Briefmarke setzt sich auf dem Blockrand fort - das Ganze ergibt ein schönes, nostaigisches Bild eines Ballonaufstieges.
Genauso muß man sich den damaligen Aufstieg eines Ballons der Deutschen Militärluftschiffer um 1900 vorstellen, mit dem damals Post befördert wurde.
Um Mißbräuche auszuschließen, wurde dieser Ausstellungsblock nur gestempelt abgegeben. Der amtliche Postsonderstempel von Passau zeigt als Illustration LZ 127 über Passau während seiner Deutschlandfahrt im Jahre 1930. Er trägt die Inschrift "PASSAU 1 / 2. GESAMTDEUTSCHER BUNDESTAG DES BUNDES DEUTSCHER PHILATELISTEN SEIT 1941/ 16.10.1992".

Integriert im Block ist die Sondermarke zu 100 Pfennig "Tag der Briefmarke" mit einer Ballonpost der Deutschen Militärluftschiffer (um 1900).
your collectow our passion
Foto nr.: 73

## - Briefmarken im Sonntagskleid

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND


Offizieller Ausstellungsblock, herausgegeben anläßlich des 46. Bundestages des Bundes Deutscher Philatelisten e. V. und des 93. Philatelistentages, Passau 1992.
Auf den ersten Blick sieht dieser Ausstellungsblock aus, als würde es sich um einen Block der Deutschen Bundespost handeln. Tatsächlich aber ist in diesem Ausstellungsblock - wie schon bei früheren ähnlichen Ausgaben - eine Originalmarke perfekt integriert, nämlich exakt auf die Zähnungslöcher des Blockhintergrundes aufgeklebt.
Der Entwurf zum Blockrand stammt vom gleichen Künstler, der auch die Briefmarke entworfen hat, nämlich Professor Ernst Kößlinger. Die Darstellung der Briefmarke setzt sich auf dem Blockrand fort - das Ganze ergibt ein schönes, nostalgisches Bild eines Ballonaufstieges:
Genauso muß man sich den damaligen Aufstieg eines Ballons der Deutschen Militärluftschiffer um 1900 vorstellen, mit dem damals Post befördert wurde.
Um Mißbrâuche auszuschließen, wurde dieser Ausstellungsblock nur gestempelt abgegeben. Der amtliche Postsonderstempel von Passau zeigt als Illustration LZ 127 über Passau während seiner Deutschlandfahrt im Jahre 1930. Er trägt die Inschrift "PASSAU $1 / 2$. GESAMTDEUTSCHER BUNDESTAG DES BUNDES DEUTSCHER PHILATELISTEN SEIT 1941 / 16.10.1992".

Integriert im Block ist die Sondermarke zu 100 Pfennig "Tag der Briefmarke" mit einer Ballonpost der Deutschen Militärluftschiffer (um 1900).
yuv oulemoro our passorn
Foto nr.: 74

# Briefmarken im Sonntagskleid 310ETS 

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

## 46. BUNDESTAG UND 93. DEUTSCHER PHILATELISTENTAG DES BUNDES DEUTSCHER PHILATELISTEN E.V.

16./18. OKTOBER 1992, PASSAU


[^11]your colleetion our passion.
Foto nr.: 75

# Briefmarken im Sonntagskleid 310ETS 

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



[^12]Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

## Seven Stamps <br> yuv oulemoro our passon

Foto nr.: 76

# Briefmarken im Sonntagskleid 3LDCNS 


"Olympia in Berlin"
Sonderausgabe zur Philatelia (9.-11.10.92)

Sonderdruckblock, herausgegeben anläßlich der Internationalen Briefmarkenmesse "PHILATELIA '92", die in Berlin vom 9.-11, Oktober 1992 stattfand. Es handelt sich hier um eine Gemeinschaftsausgabe des Veranstalters der Messe, nämlich des allgemeinen Postwertzeichenhändler-Verbandes APHV und der Deutschen Sporthilfe. Deswegen zeigt der Sonderdruckblock die beiden Embleme.
Im Hinblick auf die Bewerbung Berlins für die Olympischen Sommerspiele 2000 heißt das Thema des Blocks "Olympia in Berlin". Der Sonderdruck wurde in der Bundesdruckerei hergestellt und trägt deren Druckvermerk.
Die Emission enthält einen Nachdruck des am 20. Juni 1952 erschienenen Sonderpostwertzeichens, Deutsche Post Berlin, zu 10 Pfennig, wobei der Nennwert mit einem Querstrich überdruckt wurde und die Zähnung nur angedeutet ist, aus der Serie "Vorolympische Festtage in Berlin". Das Motiv zeigt die olympische Fackel, einen Lorbeerzweig und die fünf olympischen Ringe. Weiterhin enthält dieser Sonderdruckblock eine Vignette, ebenfalls mit angedeuteter Zähnung, mit der bekannten gelben Plakatzeichnung des lächelnden Bärengesichtes - eine moderne grafische Konzeption der Werbekampagne zu "Berlin 2000", die innerhalb der Gesamtkonzeption der Bundeshauptstadt Berlin steht, als Austragungsort der Olympischen Spiele des Jahres 2000 nominiert zu werden.
Zum ersten Mal brannte das olympische Feuer 1928 bei den Spielen von Amsterdam. Den ersten Staffellauf mit der olympischen Fackel erlebte die Welt 1936 vor den Spielen von Berlin. Auf dem Luftweg transportiert wurde die Flamme erstmals im Jahre 1956, als die Spiele in Melbourne (Australien) stattfanden. Die Ehre, die Flamme bei der Eröffnungsfeier zu entzünden, hatten meistens entweder verdiente Athleten des Gastgeberlandes oder Nachwuchssportler.

Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

## Seven Stamps <br> yuv oullento oub passow

Foto nr.: 77

# Briefmarken im Sonntagskleid 3LDENS 

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND


"Olympia in Berlin"
Sonderausgabe zur Philatelia (9.-11. 10.92)

Sonderdruckblock, herausgegeben anläßlich der Internationalen Briefmarkenmesse "PHILATELIA '92", die in Berlin vom 9.-11. Oktober 1992 stattfand. Es handelt sich hier um eine Gemeinschaftsausgabe des Veranstalters der Messe, nämlich des allgemeinen Postwertzeichenhändler-Verbandes APHV und der Deutschen Sporthife. Deswegen zeigt der Sonderdruckblock die beiden Embleme.
Im Hinblick auf die Bewerbung Berlins für die Olympischen Sommerspiele 2000 heißt das Thema des Blocks "Olympia in Berlin". Der Sonderdruck wurde in der Bundesdruckerei hergestellt und trägt deren Druckvermerk.
Die Emission enthält einen Nachdruck des am 20. Juni 1952 erschienenen Sonderpostwertzeichens, Deutsche Post Berlin, zu 10 Pfennig, wobei der Nennwert mit einem Querstrich überdruckt wurde und die Zähnung nur angedeutet ist, aus der Serie "Vorolympische Festtage in Berlin". Das Motiv zeigt die olympische Fackel, einen Lorbeerzweig und die fünf olymion Ringe. Weiterhin enthält dieser Sonderdruckblock eine Vignette, ebenfalls mit angedeuteter Zähnung, mit olympischen Ringe. Weiterhin enthält dieser Sonderdruckilock eine Vage - eine moderne grafische Konzeption der Werter bekannten gelben Pastin Berlin steht, als AusWerbekampagne zu "Berlin 2000", die innerhalb der Gesamtkonzeption
Zumgsort der Olympischen Spiele des Jahres 2000 nominiert zu Zum ersten Mal brannte das olympische Feuer 1928 bei den Spielen von Ansterdae transportiert wurde die Flamme olympischen Fackel erlebte die Welt 1936 vor den Spielen von Berlin. Auf dem Luftweg transporte bei der Eröffnungstirstmals im Jahre 1956, als die Spiele in Melbourne (Australien) stattfanden. Die Ehe, oder Nachwuchssportler. foier zu entzünden, hatten meistens entweder verdiente Athleten des Gastgeberlandes oder Nachwuchssporter.
your colleotion our passion.
Foto nr.: 78

## Briefmarken im Sonntagskleid 3LDCJS

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Offizieller Ausstellungsblock, herausgegeben vom Landesverband Südwestdeutscher Briefmarkensammlervereine e. V. n̄1̈ßlich der Internationalen Briefmarkenbörse Sindelfingen 1992.
Man kônnte denken, daß es sich um einen Block der Deutschen Bundespost handelt. Tatsächlich aber ist in diesem Ausstellungsblock - wie schon bei früheren ähnlichen Ausgaben - eine Originalbriefmarke perfekt integriert, nāmlich exakt auf die Zähnungslöcher des Blockhintergrundes aufgeklebt.


Internationale Briefmarkenbörse Sindelfingen 1992

Um Mißbräuche auszuschließen, wurde dieser Ausstellungsblock nur gestempelt abgegeben. Der amtliche Postsonderstempel von Sindelfingen zor porträt von Wernher von Braun und trägt die Inschrift "SINDELFINGEN 1 / Wernher v. Braun / 1912-1977 / Landesverband SÜDWEST / 500 JAHRE ENTDECKUNG AMERIKAS / 25.10.1992 TAG Fernmeldesatellit MARKE / 7032". Integriert in den Block ist die Sondermarke zu 100 Pfennig "EUROPA 1991, Deutsi3) und von Wernher Kopernikus". Auf dem Blockrand sind Vignetten mit den Porträts von Nikolaus Kopernikus (14nd vielgezeigte Bild, das die fon Braun (1912-1977). Den gesamten Blockhintergrund bildet das bekannte eindrucksvelensystems auf die Spur zu komSahnsucht des mittelalterlichen Menschen auszudrücken scheint, dem Geheimnis des Welterborgen ist.
nen und zu sehen, was hinter dem "Primum mobile", der äußersten Sphäre der Fixsterne, verborgen ist.

Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

## SEVEN STAMPS

your collectow our passion.
Foto nr.: 79

# Briefmarken im Sonntagskleid 310ETS 

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Offizieller Ausstellungsblock, herausgegeben vom Landesverban
han könnte denken, daß es sich um einen Block der Deutschen Bundespost handelt. Tatsächlich aber ist in diesem Austellungsblock - wie schon bei früheren ähnlichen Ausgaben - eine Originalbriefmarke perfekt integriert, nämlich exakt auf lie Zähnungslöcher des Blockhintergrundes aufgeklebt.



## Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

## Seven Stamps

Your oolegnow oup passow
Foto nr.: 80

# Briefmarken im Sonntagskleid 3LDENS 

DEUTSCHLAND - SAARLAND

## TRINATIONALE

SAAR - MOSELLE - LUXEMBOURG
4. - 6. SEPTEMBER 1992, LEBACH

Fris chil Ahumidt
(Butwerfer der Marke: Fritz-Ludwig Schmidt)
Aheug wom Onggnul-Dnockstock (Stahlistich-Tieffruck) des Sanderpostwetzeichens zu Gunsten des Roten Kreuzes, Aprill 1950

[^13]
## Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

## Seven Stamps

Your oollegrovo oup passane
Foto nr.: 81

# Briefmarken im Sonntagskleid 3LDCJS 

DEUTSCHLAND - SAARLAND

## TRINATIONALE

SAAR - MOSELLE - LUXEMBOURG
4. - 6. SEPTEMBER 1992, LEBACH

(Entwenterder Marke: Fivz-Ludwig Schmidt)
Abous vom Origimul-Druchstock (Stahlistich-Tivdimeck) des Sonderpostwertzeichens
zu Gunsten des Roten Kruizes, Aprill 1950

[^14]
## Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

## Seven Stamps

- YOUR COLLEOTION OUR PaSSION

Foto nr.: 82

## Briefmarken im Sonntagskleid <br> is 1050

## DEUTSCHLAND - SAARI ANIN

TRINATIONALE, SAAR - MOSELLE - LUXEMBOURG
4. - 6. SEPTEMBER 1992, LEBACH



[^15]
## Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

## Seven Stamps

YOUR COLLEOTION. OUR PASSION.
Foto nr.: 83

## Briefmarken im Sonntagskleid



DEUTSCHLAND - SAARLAND


[^16]vour collevtro. Ouf passow
Foto nr.: 84

# Briefmarken im Sonntagskleid 

## BLDPNS

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Sonder-Faksimilie-Block, ursprünglich aufgelegt anläßlich der Internationalen Briefmarkenausstellung "IBRA", München 1973. Der Faksimiledruck zeigt eine Reproduktion des ersten deutschen Blocks, nämlich des "IPOSTA"-Blocks 1930.

Zwar ist die Zähnung aufgedruckt, sonst wirkt der Block aber sehr originalgetreu.

der Reproduktion der Marken wurde die Inschrift "Deutsches Reich" durch die Inschrift "IBRA MÜNCHEN" ersetzt. ${ }_{3}$ Wasserzeichen des Originalblocks von 1930 ist im Druck wiedergegeben - oben, wie damals die Bezeichnung der istellung "IPOSTA" ( = Internationale Postwertzeichen Ausstellung); unten statt der damaligen Jahreszahl " 1930 " die shrift "IBRA".
Marken zeigen das Brandenburger Tor in Berlin, Schloß und Dom in Marienwerder, Dom und Rathaus zu Aachen Iden heiligen Burkhardt auf der Mainbrücke bei Würzburg, im Hintergrund die Feste Marienberg.
äßlich des 200jährigen Jubiläums des Brandenburger Tors wurde dieser Sonderdruck aus dem Jahre 1973 mit im schwarzen Aufdruck versehen:
stellung des Brandenburger Tors und Inschrift "200 Jahre Brandenburger Tor". Emblem des Verbandes der Berliner atelisten-Vereine und Inschrift "Verband Berliner Philatelisten-Vereine e.V.".
rdruckt wurden nur 4.600 Blocks.
yuur oulempon oup passon
Foto nr.: 85

## Briefmarken im Sonntagskleid

## 3LDENS

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Sonder-Faksimilie-Block, ursprünglich aufgelegt anläßlich der Internationalen Briefmarkenausstellung "IBRA", München 1973. Der Faksimiledruck zeigt eine Reproduktion des ersten deutschen Blocks, nämlich des "IPOSTA"-Blocks 1930.

Zwar ist die Zähnung aufgedruckt, sonst wirkt der Block aber sehr originaigetreu.


Ler Reproduktion der Marken wurde die Inschrift "Deutsches Reich" durch die Inschrift "IBRA MÜNCHEN" ersetzt. Wasserzeichen des Originalblocks von 1930 ist im Druck wiedergegeben - oben, wie damals die Bezeichnung der tellung "IPOSTA" (= Internationale Postwertzeichen Ausstellung); unten statt der damaligen Jahreszahl "1930" die rift "IBRA".
Aarken zeigen das Brandenburger Tor in Berlin, Schloß und Dom in Marienwerder, Dom und Rathaus zu Aachen fen heiligen Burkhardt auf der Mainbrücke bei Würzburg, im Hintergrund die Feste Marienberg.
Hich des 200jährigen Jubilāums des Brandenburger Tors wurde dieser Sonderdruck aus dem Jahre 1973 mit i schwarzen Aufdruck versehen:
ellung des Brandenburger Tors und Inschrift " 200 Jahre Brandenburger Tor". Emblem des Verbandes der Berliner elisten-Vereine und Inschrift "Verband Berliner Philatelisten-Vereine e.V.".
Iruckt wurden nur 4.600 Blocks.

## Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

Your oollection ouv passion.
Foto nr.: 86

## Briefmarken im Sonntagskleid 3LDELS

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



[^17]
## Seven Stamps Philately - Stamp lots and collections

## Seven Stamps

- YOUR COLLEOTION OUR PASSION

Foto nr.: 87

## Briefmarken im Sonntagskleid



onderdruck der "Stiftung Deutsche Jugendmarke e. V.".
er Sonderdruck dokumentiert das Jubiläum "40 Jahre Jugendmarken" und zeigt deswegen die Reprouktion der beiden Sondermarken, Katalognummer 153 und 154, herausgegeben am 17. September 1952 im 2. Jugendarbeitsplan: $10+2$ Pfennig, wandernde Jungen und Jugendherberge sowie $20+3$ Pfennig, andernde Mädchen und Jugendherberge. Dazwischen die Marke zu $170+80$ Pfennig aus der Jugendirie des Jahres 1992.

- YOUR COLLECTION. OUR PASSION

Foto nr.: 88

## Briefmarken im Sonntagskleid



BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Ausstellungsblock, herausgegeben vom Landesverband Südwestdeutscher Briefmarkensammlervereine e.V. anläßlich der Internationalen Briefmarkenbörse Sindelfingen 1991.


Aan kōnnte denken, daß es sich um einen Wohlfahrtsblock oder gar um einen Block zum Thema "Gesamtdeutschland rainiert für Olympia" der Deutschen Bundespost handein könnte. Bei diesem Ausstellungsblock ist aber - wie schon rüher bei ähnlichen Ausgaben - die Originalbriefmarke der Deutschen Bundespost zu 50 Pfennig "Deutsche Einheit" und le $80+40$-Pfennig-Marke der Deutschen Bundespost Berlin "Deutsches Turnfest 1987" perfekt integriert, nämlich exakt uf die Zähnungslöcher des Blockhintergrundes aufgeklebt.
ler Blockrand zeigt hierbei das Brandenburger Tor sowie die Inschrift "BERLIN OLYMPIA 2000" - jener Slogan für die Verbung von Berlin als Austragungsort für die Olympischen Spiele im Jahr 2000 sowie eine weitere Inschrift "GESAMTJEUTSCHLAND TRAINIERT FUR OLYMPIA".
lieses Motto wird in leicht abgeănderter Form auch im Postsonderstempel von Sindelfingen wiedergegeben, dazu ein fympischer Fackelläufer.
Im Mißbräuche auszuschließen, wurde dieser Ausstellungsblock nur gestempelt abgegeben.

YOUR COLLECTION. OUR PASSION.
Foto nr.: 89

# Briefmarken im Sonntagskleid 



## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Ausstellungsblock, herausgegeben vom Landesverband Südwestdeutscher Briefmarkensammlervereine e.V. anläßlich der Internationalen Briefmarkenbörse Sindelfingen 1991.


Man kōnnte denken, daß es sich um einen Wohlfahrtsblock oder gar um einen Block zum Thema "Gesamtdeutschland trainiert für Olympia" der Deutschen Bundespost handeln könnte. Bei diesem Ausstellungsblock ist aber - wie schon früher bei ähnlichen Ausgaben - die Originalbriefmarke der Deutschen Bundespost zu 50 Pfennig "Deutsche Einheit" und die $80+40$-Pfennig-Marke der Deutschen Bundespost Berlin "Deutsches Turnfest 1987" perfekt integriert, nämlich exakt auf die Zähnungslöcher des Blockhintergrundes aufgeklebt.
Der Blockrand zeigt hierbei das Brandenburger Tor sowie die Inschrift "BERLIN OLYMPIA 2000" - jener Slogan für die Werbung von Berlin als Austragungsort für die Olympischen Spiele im Jahr 2000 sowie eine weitere Inschrift "GESAMTDEUTSCHLAND TRAINIERT FUR OLYMPIA".
Dieses Motto wird in leicht abgeänderter Form auch im Postsonderstempel von Sindelfingen wiedergegeben, dazu ein olympischer Fackellảufer.
Um Mißbräuche auszuschließen, wurde dieser Ausstellungsblock nur gestempelt abgegeben.
yUR dolleotion our passion.
Foto nr.: 90

# Briefmarken im Sonntagskleid 3LDENS 

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Deutsche Bundespost brachte am 5. November 1991 zum 200. Todestag von Wolfgang Amadeus Mozart einen Gedenkck heraus.
Marke zu 100 Pfennig zeigt das Porträt Mozarts.
Abbildung auf dem Blockrand der Fighr des "Papageno" aus der Oper "Die Zauberflöte" besitzt große Ahnlichkeit mit n Rollenbild der Uraufführung, obwohl sie aus später Zeit stammt. Weiterhin ist auf dem Blockrand ein Plakat zu einer führung der Oper "Die Zauberflöte" wiedergegeben, darüber sowie ein Ausschnitt des volkstümlichen Liedes "Der lelfänger bin ich ja, stets lustig, heißa, hopsassa" in der Handschrift Mozarts.
30. September 1791 - 2 Monate und 5 Tage vor dem Tode des Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart - fand die ufführung seiner Oper "Die Zauberflöte" in dem "festlich mit Wachskerzen illuminierten Theater" auf dem Wiedener ihaustheater in Wien statt. Der Name des Komponisten erscheint auf dem Theaterzettel weit unten und klein gedruckt dem Hinweis, daß er "aus Hochachtung für ein gnädiges und verehrungswürdiges Publikum, und aus Freundschaft en den Verfasser des Stücks, das Orchester heute selbst" dirigiere. Als Verfasser war oben deutlich zu lesen: "Eine Be Oper in 2 Akten von Emanuel Schikaneder". Wie sich die Zeiten ändern, heute sieht ein Theaterzettel ganz anders . Schikaneder hat nicht nur das Textbuch verfaßt und mit hauseigenen Kräften die Uraufführung besetzt, sondern trat ist als der Vogelfänger Papageno mit auf. Im ersten gedruckten Textbuch ist Papageno in seinem Federkleid, mit dem rakteristischen großen Vogelkäfig auf dem Rücken sowie der Panflöte und dem Kästchen mit dem Glockenspiel abgeet.


[^18]Your colleotow our passion.
Foto nr.: 91

# Briefmarken im Sonntagskleid BLDENS 

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

utsche Bundespost brachte am 5. November 1991 zum 200. Todestag von Wolfgang Amadeus Mozart einen Gedenkieraus.
rke zu 100 Pfennig zeigt das Portrăt Mozarts.
bildung auf dem Blockrand der Figur des "Papageno" aus der Oper "Die Zauberflöte" besitzt große Ähnlichkeit mit llenbild der Uraufführung, obwohl sie aus später Zeit stammt. Weiterhin ist auf dem Blockrand ein Plakat zu einer rung der Oper "Die Zauberflöte" wiedergegeben, darüber sowie ein Ausschnitt des volkstümlichen Liedes "Der inger bin ich ja, stets lustig, heißa, hopsassa" in der Handschrift Mozarts.
September 1791-2 Monate und 5 Tage vor dem Tode des Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart - fand die hrung seiner Oper "Die Zauberflöte" in dem "festlich mit Wachskerzen illuminierten Theater" auf dem Wiedener stheater in Wien statt. Der Name des Komponisten erscheint auf dem Theaterzettel weit unten und klein gedruckt n Hinweis, daß er "aus Hochachtung für ein gnädiges und verehrungswürdiges Publikum, und aus Freundschaft den Verfasser des Stücks, das Orchester heute selbst" dirigiere. Als Verfasser war oben deutlich zu lesen: "Eine )per in 2 Akten von Emanuel Schikaneder". Wie sich die Zeiten ändern, heute sieht ein Theaterzettel ganz anders fikaneder hat nicht nur das Textbuch verfaßt und mit hauseigenen Kräften die Uraufführung besetzt, sondern trat Is der Vogelfanger Papageno mit auf. Im ersten gedruckten Textbuch ist Papageno in seinem Federkleid, mit dem zristischen großen Vogelkäfig auf dem Rücken sowie der Panflöte und dem Kästchen mit dem Glockenspiel abge-

terzettel verweist denn auch ausdrücklich darauf hin: "Die Bücher von der Oper, die mit zwei Kupferstichen versewo Herr Schikaneder in der Rolle als Papageno nach wahrem Kostüm gestochen ist, werden bei der Theater-Kásks. verkauft". W. A. Mozart kannte die Schikanedersche Theatergruppe sehr gut, war sie doch schon 1780 in Salzetreten, wo Schikaneder freundschaftlich im Hause Mozart verkehrte. Auch war mancher Sänger der Uraufführung ierflöte" durchaus im Umgang im Mozarts Musik geübt. Für Maria Josepha Hofer, Mozarts Schwägerin, hatte er Konzertarie geschrieben, jetzt sang sie die Königin der Nacht mit den gefürchteten schwierigen Koloraturen. Mögte hat sie diese Rolle sehr überzeugend gesungen. Mozart charakterisierte seine Schwägerin 1781 als "faule, grobe, urson, die es dick hinter den Ohren hat". Der Komponist konnte noch mehrere, zunehmend gut aufgenommene igen seiner letzten Oper in Wien erleben. Er berichtet mehrfach darüber in Briefen an seine Frau Constanze, die jieser Zeit in Baden bei Wien zur Kur weilte. Mozart schrieb ihr am 8./9. Oktober von einer Aufführung, daß er bei es Papageno mit dem Glockenspiel auf die Bühne ging, "weil ich heute so einen Trieb fühite, es selbst zu spielen. zich nun den Spaß, wie Schikaneder einmal eine Haltung (Pause) hat, so machte ich ein Arpegio - der erschrack die Scene und sah mich - als es das 2:te mal kam - machte ich es nicht - nun hielte er und wollte gar nicht mehr h errieht seinen Gedanken und machte wieder einen Accord - dann schlug er auf das Glöckchenspiel und sagte - alles lachte dann - ich glaube, daß viele durch diesen Spaß das erstemal erfuhren, daß er das instrument nicht lägt". Solche komödiantischen Einfälle stammen aus der alten Tradition des Stegreiftheaters der Wandertruppen. : ausgelassenen Improvisationen dürften in Mozarts letzten Jahren eher selten geworden sein, und auch in der te" geht es schließlich um ernste Dinge des Menschseins. Mozart ringt in Wien zu dieser Zeit zunehmend mit trüjungen und innerer Einsamkeit. Allein aus körperlich-seelischen Konstellationen und aus den realen Zeitverläufen cht erklärbar. Hinzu tritt ein intellektueller Reifeprozeß des Komponisten, der ihn sein letztes Werk beginnen lâßt, im. Es blieb unvollendet. Der Tod hat W. A. Mozart seine Lösung großer Menschheitsprobleme abgenommen.


[^0]:    - 

[^1]:    Sonderdruck zum 46. Bundestag und 93. Deutschen Philatelistentag des Bundes Deutscher Philatelisten e.V., veranstaltet vom 16.-18. Oktober 1992 in Passau, herausgegeben vom Briefmarkensammlerverein Passau e.V., gegründet 1909.
    Dieser Sonderdruck enthält einen Faksimiledruck der bayrischen Telegraphenmarke zu 23 Florin, 20 Kreuzer ( 50 Fr.), grau, Wappenzeichnung, der ersten Telegraphenmarkenausgabe vom 1. Januar 1870 der Königlich-Bayerischen Telegraphenverwaltung aus dem Postmuseum Nürnberg.
    Der Faksimiledruck wurde in Offsetdruck hergestellt - am Vergleich zwischen dem Faksimiledruck und dem Originaineudruck können Sie hervorragend die Unterschiede zwischen den Druckverfahren erkennen.

[^2]:    Sonderdruck zum 46. Bundestag und 93. Deutschen Philatelistentag des Bundes Deutscher Philatelisten e.V., veranstaltet vom 16.-18. Oktober 1992 in Passau, herausgegeben vom Briefmarkensammlerverein Passau e.V., gegründet 1909
    Dieser Sonderdruck enthält einen - geprüften - Abzug der bayrischen Telegraphenmarke zu 23 Florin, 20 Kreuzer ( 50 Fr.), grau, Wappenzeichnung, vom Original-Druckstock (Buchdruck-Prägedruck) der ersten Telegraphenmarkenausgabe vom 1. Januar 1870 der Königlich-Bayerischen Telegraphenverwaltung aus dem Postmuseum Nürnberg. Der Neudruck dieser Telegraphenmarke erfolgte auf Büttenpapier und wurde durch die Firma Gehringer, Kaiserslautern, ausgeführt. Auflage 4.500 Stück.
    Ein Originalexemplar dieser bayrischen Telegraphenmarke wird im Michel-Katalog heute mit ca. 4.500 ,- DM
    bewertet.
    Telegraphenmarken sind zur Verrechnung der Telegraphengebühr früher weit verbreitet üblich gewesen. Die ersten staatlichen Telegraphenmarken sind 1861 im ehemaligen Britisch Indien erschienen. Als zweites Land verausgabte Preußen 1864 solche Marken. Besonders ansprechend ausgeführt sind die Ausgaben Bayerns von
    1870-1876.

[^3]:    Sonderdruck zum 46. Bundestag und 93. Deutschen Philatelistentag des Bundes Deutscher Philatelisten e.V., veranstaltet vom 16.-18. Oktober 1992 in Passau, herausgegeben vom Briefmarkensammlerverein Passau e.V., gegründet 1909.
    Dieser Sonderdruck enthält einen - geprüften - Abzug der bayrischen Telegraphenmarke zu 23 Florin, 20 Kreuzer ( 50 Fr.), grau, Wappenzeichnung, vom Original-Druckstock (Buchdruck-Prägedruck) der ersten Telegraphenmarkenausgabe vom 1. Januar 1870 der Königlich-Bayerischen Telegraphenverwaltung aus dem Postmuseum Nürnberg.
    Der Neudruck dieser Telegraphenmarke erfolgte auf Büttenpapier und wurde durch die Firma Gehringer, Kaiserslautern, ausgeführt. Auflage 4.500 Stück.
    Ein Originalexemplar dieser bayrischen Telegraphenmarke wird im Michel-Katalog heute mit ca. 4.500,- DM bewertet.
    Telegraphenmarken sind zur Verrechnung der Telegraphengebühr früher weit verbreitet üblich gewesen. Die ersten staatlichen Telegraphenmarken sind 1861 im ehemaligen Britisch Indien erschienen. Als zweites Land verausgabte Preußen 1864 solche Marken. Besonders ansprechend ausgeführt sind die Ausgaben Bayerns von
    1870-1876.

[^4]:    Farbsonderdruck, enthaltend zwei Marken zu je $100+50$ Pfennig "Dressurreiten" nach Entwürfen von Karin Blume-Zander und Paul Effert.
    Diese Sonderdruckblocks tragen das Emblem der Stiftung Deutsche Sporthilfe mit den olympischen Ringen sowie eine entsprechende Inschrift.
    Diese Farbsonderdrucke erhielten nunmehr anläßlich der Nationalen Postwertzeichenausstellung "NAPOSTA 1993" den roten Aufdruck des Emblems dieser Ausstellung und den roten Aufdruck bezüglich " 25 Jahre Sporthilfe" und " 25 Jahre Sportzuschlagsmarken" sowie den roten Vermerk der Bundesdruckerei 1993.

[^5]:    Farbsonderdruck, enthaltend zwei Marken zu je $100+50$ Pfennig "Dressurreiten" nach Entwürfen von Karin Blume-Zander und Paul Effert.
    Diese Sonderdruckblocks tragen das Emblem der Stiftung Deutsche Sporthife mit den olympischen Ringen sowie eine entsprechende Inschrift.
    Diese Farbsonderdrucke erhielten nunmehr anläßlich der Nationalen Postwertzeichenausstellung
    "NAPOSTA 1993" den roten Aufdruck des Emblems dieser Ausstellung und den roten Aufdruck bezüglich
    " 25 Jahre Sporthilfe" und "25 Jahre Sportzuschlagsmarken" sowie den roten Vermerk der Bundesdruckerei 1993.

[^6]:    Farbsonderdruck, enthaltend die Marken zu $60+30$ Pfennig, Olympiapark München und zu $100+50$ Pfennig, Olympiastadion Berlin nach Entwürfen von Manfred Gottschall und Hans Detlefsen.
    Diese Sonderdruckblocks tragen das Emblem der Stiftung Deutsche Sporthilfe mit den olympischen Ringen sowie eine entsprechende Inschrift.

[^7]:    Farbsonderdruck, enthaltend zwei Marken zu je $100+50$ Pfennig "Olympiastadion Berlin" nach Entwürfen von Professor Rolf Lederbogen und Professor Ernst Jünger.
    Diese Sonderdruckblocks tragen das Emblem der Stiftung Deutsche Sporthilfe mit den olympischen Ringen sowie sine entsprechende Inschrift.

[^8]:    Offizieller Farbsonderdruck der Stiftung Deutsche Sporthilfe von der Deutschen Bundespost mit der originalgetreuen Reproduktion von nicht zur Ausführung gekommenen Entwürfen der Sportbriefmarken 1994.
    Die Marken zu $100+50$ Pfennig, "Fußballweltmeisterschaft" entstanden nach Entwürfen von Karin Blume-
    Zander und André Zander sowie Joachim Rieß.
    Dieser Sonderdruck trägt das Emblem der Stiftung Deutsche Sporthilfe mit den olympischen Ringen sowie eine entsprechende Inschrift und den Namenszug der für diese Ausgaben verantwortlichen Künstler.
    Auch dieser Farbsonderdruck wurde auf Wasserzeichenpapier gedruckt, allerdings mit einem Wasserzeichen,
    das ein kreuzförmiges Ornament, einem Ordenskreuz ähnlich, darstellt.

[^9]:    Offizieller Farbsonderdruck der Stiftung Deutsche Sporthilfe von der Deutschen Bundespost mit der originalgetreuen Reproduktion von nicht zur Ausführung gekommenen Entwürfen der Sportbriefmarken 1994.
    Die Marken zu $100+50$ Pfennig, "Fußballweltmeisterschaft" entstanden nach Entwürfen von Karin BlumeZander und André Zander sowie Joachim Rieß.
    Dieser Sonderdruck trägt das Emblem der Stiftung Deutsche Sporthilfe mit den olympischen Ringen sowie eine entsprechende Inschrift und den Namenszug der für diese Ausgaben verantwortlichen Künstler.
    Auch dieser Farbsonderdruck wurde auf Wasserzeichenpapier gedruckt, allerdings mit einem Wasserzeichen, das ein kreuzförmiges Ornament, einem Ordenskreuz ähnlich, darstellt.

[^10]:    - Farbsonderdruck, enthaltend zwei Marken zu je $100+50$ Pfennig, "Dressurreiten" nach Entwürfen von Karin BlumeZander und Paul Effert.
    Diese Sonderdruckblocks tragen das Emblem der Stiftung Deutsche Sporthilfe mit den olympischen Ringen sowie eine entsprechende inschrift.
    Diese Farbsonderdrucke weisen nunmehr eine Besonderheit auf: Sie wurden von der Bundesdruckerei auf Papier mit Wasserzeichen hergestellt - allerdings Wasserzeichen "Ordenskreuz", das bislang noch nicht für Briefmarken benützt worden ist.

[^11]:    Sonderdruck zum 46. Bundestag und 93. Deutschen Philatelistentag des Bundes Deutschen Philatelisten e.V., veranstaltet vom 16.-18. Oktober 1992 in Passau, herausgegeben vom Briefmarkensammlerverein Passau e.V., gegründet 1909.
    Dieser Sonderdruck enthält einen Faksimiledruck eines bayrischen Telefon-Billets der königlich-bayrischen Posten und Telegraphen.
    Telefon-Billets sind in Bayern von 1883-1908 zur Bezahlung von Telefongesprächen in einer Zelle im Postamt üblich gewesen.
    Zunāchst nur mit Wertangabe 10, 25 und 50 Pfg. bzw. 1 Mark in den vier Ecken, von 1891 an in Form eines Wertstempeleindrucks im Muster der kursierenden Freimarken. Infolge Änderungen des Textvordruckes u.a. sind 17 verschiedene Telefon-Billets bekannt; die beiden letzten Ausgaben erschienen allseits gezähnt. Diese Telefon-Billets sind gewissermaßen Vorläufer der heutigen Telefonkarten und haben deswegen nach einem jahrzehntelangen Dornröschenschlummer plötzlich wieder die Aufmerksamkeit der Philatelisten gefunden.

[^12]:    Sonderdruck zum 46. Bundestag und 93. Deutschen Philatelistentag des Bundes Deutschen Philatelisten e.V., veranstaltet vom 16,-18. Oktober 1992 in Passau, herausgegeben vom Briefmarkensammlerverein Passau e.V., gegründet 1909.
    Dieser Sonderdruck enthält einen Faksimiledruck eines bayrischen Telefon-Billets der königlich-bayrischen Posten und Telegraphen.
    Telefon-Billets sind in Bayern von 1883-1908 zur Bezahlung von Telefongesprächen in einer Zelle im Postamt üblich gewesen.
    Zunächst nur mit Wertangabe 10, 25 und 50 Pfg. bzw. 1 Mark in den vier Ecken, von 1891 an in Form eines Wertstempeleindrucks im Muster der kursierenden Freimarken. Infolge Änderungen des Textvordruckes u.a. sind 17 verschiedene Telefon-Billets bekannt; die beiden letzten Ausgaben erschienen allseits gezähnt. Diese Telefon-Billets sind gewissermaßen Vorläufer der heutigen Telefonkarten und haben deswegen nach einem jahrzehntelangen Dornröschenschlummer plötzlich wieder die Aufmerksamkeit der Philatelisten gefunden.

[^13]:    Anläßlich der Trinationalen Briefmarkenausstellung, die vom 4.-6. September 1992 in Lebach stattfand, wurde mit Genehmigung der Deutschen Bundespost, OPD Saarbrücken, ein echter, postamtlicher Neudruck der Rotkreuzmarke des Saarlandes Ausgabe 1950 hergestellt, und zwar vom Originaldruckstock des seinerzeitigen Sonderpostwertzeichens.
    Die Marke zu 25 + 10 Francs zeigt als Darstellung die Speisung eines Armen nach einem Entwurf von F. L. Schmidt. Gestochen wurde die Marke von dem bekannten französischen Stecher Piel und seinerzeit hergestellt in der Staatsdruckerei Paris.
    Der Neudruck ist handsigniert vom Markenkünstler Fritz-Ludwig Schmidt.
    Auflage 4.800 Exemplare.

[^14]:    Anläßlich der Trinationalen Briefmarkenausstellung, die vom 4.-6. September 1992 in Lebach stattfand, wurde mit Genehmigung der Deutschen Bundespost, OPD Saarbrücken, ein echter, postamtlicher Neudruck der Rotkreuzmarke des Saarlandes Ausgabe 1950 hergestellt, und zwar vom Originaldruckstock des seinerzeitigen Sonderpostwertzeichens. Die Marke zu $25+10$ Francs zeigt als Darstellung die Speisung eines Armen nach einem Entwurf von F. L. Schmidt. Gestochen wurde die Marke von dem bekannten französischen Stecher Piel und seinerzeit hergestellt in der Staatsdruckerei
    Paris. Paris.
    Der Neudruck ist handsigniert vom Markenkünstler Fritz-Ludwig Schmidt.
    Auflage 4.800 Exemplare.

[^15]:    Faksimiledruck der Rotkreuzmarke des Saarlandes, Ausgabe April 1950, hergestelit von der Druckerei Gehringer in Kaiserslautern im Offsetdruck.
    Der anläßlich der Trinationalen Briefmarkenausstellung Saar - Moselle - Luxembourg, die vom 4.-6. September 1992 stattfand, herausgegebene Faksimiledruck zeigt die Reproduktion der Rotkreuzmarke des Saarlandes mit der Darstellung der Speisung eines Armen.
    Obwohl die Herstellung im Offsetdruck erfolgte, wurde auch bei dem Faksimiledruck das Feld, in dem sich die Reproduktion der Briefmarke befindet, durch eine Blindprägung vom Blockrand abgesetzt.
    Auflage 4.800 Exemplare.

[^16]:    Faksimiledruck der Rotkreuzmarke des Saarlandes, Ausgabe April 1950, hergestellt von der Druckerei Gehringer in Kaiserslautern im Offsetdruck.
    Der anläßlich der Trinationalen Briefmarkenausstellung Saar - Moselle - Luxembourg, die vom 4.-6. September 1992 stattfand, herausgegebene Faksimiledruck zeigt die Reproduktion der Rotkreuzmarke des Saarlandes mit der Darstellung der Speisung eines Armen.
    Obwohl die Herstellung im Offsetdruck erfolgte, wurde auch bei dem Faksimiledruck das Feld, in dem sich die Reproduktion der Briefmarke befindet, durch eine Blindprägung vom Blockrand abgesetzt.
    Auflage 4.800 Exemplare.

[^17]:    Sonderdruck der "Stiftung Deutsche Jugendmarke e. V.".
    Der Sonderdruck dokumentiert das Jubilāum "40 Jahre Jugendmarken" und zeigt deswegen die Reproduktion der beiden Sondermarken, Katalognummer 153 und 154, herausgegeben am 17. September 1952 zum 2. Jugendarbeitsplan: $10+2$ Pfennig, wandernde Jungen und Jugendherberge sowie $20+3$ Pfennig, wandernde Mädchen und Jugendherberge. Dazwischen die Marke zu $170+80$ Pfennig aus der Jugendserie des Jahres 1992.

[^18]:    Theaterzettel verweist denn auch ausdrücklich darauf hin: "Die Bücher von der Oper, die mit zwei Kupferstichen versesind, wo Herr Schikaneder in der Rolle als Papageno nach wahrem Kostüm gestochen ist, werden bei der Theater-Kásor 30 ks , verkauft". W. A. Mozart kannte die Schikanedersche Theatergruppe sehr gut, war sie doch schon 1780 in Salzaufgetreten, wo Schikaneder freundschaftlich im Hause Mozart verkehrte. Auch war mancher Sänger der Uraufführung Zauberflöte" durchaus im Umgang im Mozarts Musik geübt. Für Maria Josepha Hofer, Mozarts Schwägerin, hatte er eine Konzertarie geschrieben, jetzt sang sie die Königin der Nacht mit den gefürchteten schwierigen Koloraturen. Mögrweise hat sie diese Rolle sehr überzeugend gesungen. Mozart charakterisierte seine Schwägerin 1781 als "faule, grobe, he Person, die es dick hinter den Ohren hat". Der Komponist konnte noch mehrere, zunehmend gut aufgenommene ihrungen seiner letzten Oper in Wien erleben. Er berichtet mehrfach darüber in Briefen an seine Frau Constanze, die end dieser Zeit in Baden bei Wien zur Kur weilte. Mozart schrieb ihr am 8./9. Oktober von einer Aufführung, daß er bei trie des Papageno mit dem Glockenspiel auf die Bühne ging, "weil ich heute so einen Trieb fühlte, es selbst zu spielen. lachte ich nun den Spaß, wie Schikaneder einmal eine Haltung (Pause) hat, so machte ich ein Arpegio - der erschrack ute in die Scene und sah mich - als es das 2:te mal kam - machte ich es nicht - nun hielte er und wolite gar nicht mehr ir - ich errieht seinen Gedanken und machte wieder einen Accord - dann schlug er auf das Glöckchenspiel und sagte Maul - alles lachte dann - ich glaube, daß viele durch diesen Spaß das erstemal erfuhren, daß er das Instrument nicht t schlägt". Solche komödiantischen Einfalle stammen aus der alten Tradition des Stegreiftheaters der Wandertruppen. diese ausgelassenen Improvisationen dürften in Mozarts letzten Jahren eher selten geworden sein, und auch in der serflöte" geht es schließlich um ernste Dinge des Menschseins. Mozart ringt in Wien zu dieser Zeit zunehmend mit trüJtimmungen und innerer Einsamkeit. Allein aus körperlich-seelischen Konstellationen und aus den realen Zeitverläufen sie nicht erklärbar. Hinzu tritt ein intellektueller Reifeprozeß des Komponisten, der ihn sein letztes Werk beginnen läßt, equiem. Es blieb unvollendet. Der Tod hat W. A. Mozart seine Lösung großer Menschheitsprobleme abgenommen.

