"Sehr gern". sagte Karl, " ich habe aber entsetzlich wenig Kennenisse. Ich kann zum Beispiel nicht einmal auf der Schreibmaschine schreiben." "Das ist niche das Wichtigste". sagte die Oberköchin. "Sie behämen eben vorläufig nur cine kle ine Anstellung und müssten dann zuschen. durch Fleiss und Aufmerksamkeit sich hinaufzubringen. Jedenfalls aber glaube ich. dass es für Sie besser und passender wäre, sich irgend wo festzusetzen. statt so durch die Welt zu bummeln. Dazu scheinen Sie mir nicht gemacht." Das würde alles auch der Onhel unterschreiben. sagte sich Karl und nickte zustimmend Gleichactitg erinnerte er sich. dass er, um den man so besorgt war. sich noch gar nicht vorgestellt hatte. "Entschuldigen.Sic. bitte", sagte er. "dass ich mich noch gar nicht worgestellt habe. ich herse Karl Rossmann."
"Hätten Sie zum Beispiel Lust. Liffiunge zu a erden? Sagen Sie nur ja und Sie sind es. Wenn Sie ein bisschen herumgekommen sind, aerden Sic wissen, dass es nicht besonders leicht ist. solche Stellen zu behommen. denn sie sind der beste Anfang, den man sich denken kann. Sic kommen mit allen Gäseen zusammen, man sieht Sie immer, man gibt lhnen kleine Auftrage hure. $S_{10}$ haben jeden Tag die Möglichkeit, zu etwas Besserem zu gelangen. Für alles übrige lawen Sie mich sorgen."
"Sind nicht Sprachkenntnisse efforderlich ?" fragte er noch.
"Sie sprechen Deutsch und ein schönes Englisch. das genügt vollkom-
Aus: Franz Kafki. imeriki

## THE NEW NEIGHBOLRS

Wherever one looked, there were children; they were evervwhere; I don't think I ever saw so many in my life in one place. But we were surrounded by the young even apart from the children. I had only to go out of the house to be struck by the fact that Rose and I were thirty years older than the next oldest couple for a quarter of a mile in any direction

We certainly could not complain of any lack of the respect due to age. We were enthusiastically adopted by our neighbours, who were pleasant young people. The husbands worked for the most part at the Spiffire factory a mile away I found them very different from the men I had worked with all my life. It was not only that they were a younger generation : they were much more independent and self-confident. I do not think they were more ambitious but they seemed to have a greater pride in themselves, perhaps because they were skilled men whose crafts were in demand. They seemed to me less class-conscious than we had been; or rather their expectations from life were pitched higher. They took it for granted that their children would receive secondary education and they themselves possess motorcars, Thear of fear of unemployment, they were very prosperous. They behaved, it seemed to me with an ease that came from the awareness that they belonged to a class that was taking over

Walter ALLEN
("All in Lifetime")

## В ПЕРЗН才 РАЗ S ：ROCKBE

Мы въехали на Бородинский мост．Мрачным заревом／1／ догорали за рекой окна домов．В них отражалось заходямее солнце．На круглых уличных часах на перекрёстке было всего только два часа дня．Всё это быто странно，оглуши－ тельно／2／и хорошо．

ква？
－Ну как，－спросил Дима，－нравится ли тебе Мос－
－Очень．
－Погоди，епё насмотрипься разных чудес．
За Арбатской плодадью мы свернули в неширокую улицу．В конце этои улицы я увидел на холме крепостнне стены и башни，зелёные кровли／З／дворцов и серые грома－ ды соборов。Всё это было окутано красноватьм вечерним дымом。

- पто это？－сгрослл я Пиму。
- Ғеужели не узнаёшь？Это Кремль。

Я судорожно вздохнул．я не был готов к этой встре－ че с Кремлём．Он подымался среди огромного города，как крепость，построенная из розового камня，старого золота и тишины。

Это был Кремль．Россия，история моего народа．．．
Слёзы навернулись у меня на глаза．
К．ПАУСТОВСКИौ，Повесть о мизни，1／1945／．
／1／зарево ：luesr；reflet．
／2／оглушительный ：abasowrdissant：．
／3／кровля ：крнта．

