## Wegweiser durch das Programmheft

| Hinweise für die Teilnehmer | Seite 8-9 |
| :--- | ---: |
| Festsitzung in der Kongrefhalle | Seite 11 |
| Allgemeine Sitzung „Strahlende Energie" | Seite 17 |
| Mathematische Fachsitzungen | Seite 13 und 18 |
| Physikalische Fachsitzungen | Seite 15 und 20 |
| Chemische Fachsitzungen | Seite 12 und 19 |
| Biologische Fachsitzungen | Seite 14 und 21 |
| Lehrmittel-Vorträge | Seite 12, 14, 16, 19, 21 |
| Buch- und Lehrmittelausstellung | Seite 13 |
| Besichtigungen | Seite $22-26$ |
| Geschäftssitzungen und 18 |  |
| Gesellige Veranstaltungen | Seite 10, 16, 26 |
| Lageplan der Technischen Universität | dritte Umschlagseite |



Kurfürstendamm mit Gedächiniskirche

# Deutscher Verein zur <br> Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts e.V. 

49. Hauptversammlung in Berlin
50. bis 11. April 1958

# Schirmherr der 49. Hauptversammlung: <br> Der Senator für Volksbildung Prof. Dr. Joachim Tiburtius 

## Vorstand des Vereins:

1. Vorsitzender: Oberstudiendirektor Prof. Dr. Mutscirellen, Karlsruhe
2. Vorsitzender: Oberstudiendirektor Dr. habil. Athen, Elmshorn

Geschäftsführer: Studienrat i. R. Dr. Reinhold, Hamburg

## Ortsausschuß Berlin 1958:

| Vorsitz: | Oberstudiendirektor i. R. Dheftz |
| :---: | :---: |
| Stellvertr. Vorsitz: | Studienrat Dr. Dehn |
| Geschäftsführung: | Studienrat $W_{I t T e}$ stud. phil. Witte |
| Tagungsbüro: | Studienrat Neiss |
| Quartieramt: | Studienassessor Dipl.-Ing. Schupflius |
| Vortragsamt: |  |
| Mathematik: | Oberstudiendirektor i. R. Dreeriz |
| Physik: | Oberstudienrat Heise |
| Chemie: | Oberstudienrat Weiss |
| Biologie: | Dr. Siedentor |
| Ausstellungsamt: | Baurat Dipl.-Ing. Junge Studienreferendar Huth |
| Besichtigungsamt: | Studienrat Valentin <br> Studienrat Jacobi |
| Geselligkeitsamt: | Studienrat Neiss <br> Studienassessor Rinnert |
| Presscant: | Oberstudiendirektor Dipl.-Math. Dr. Kropp Studienrat Schoemann |



Platz der Inflbruiuke

## GRUSSWORT DES BEVOLLMACHTIGTEN <br> DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLANDINBERLIN

Der 49. Hauptversammlung in Berlin entbiete ich meinen Gruß mit besondercr Freude darüber, daß Berlin als Tagungsort gewäblt worden ist. Ich brauche nicht lange zu erklären, welchen Sinn und welche Bedeutung es bat, auch Fachtagungen in der Stadt abzubalten, die den berechtigten Anspruch, Deutschlands Hauptstadt zu sein, niemals aufgegeben hat.
In Ibrem Tagungsprogramm stehen die fachlichen Themen an erster Stelle. Das ist aus der Zielsetzung Ibres Vereins verständlich. Ich darf mir aber trotzdem oder gerade deswegen cinen Hinweis erlauben. Die Veranstaltungen und Sitzungen werden in der Technischen Universität Berlin abgehalten. Unter den technischen Hochschulen Deutschlands nimmt gerade diese eine besondere Stellung ein, weil sie beтuиßt das studium generale pflegt als geistiges Gegengewicht zur beute vielleicht notwendigen technischen Spezialisiernng.
Auch Ibnen möchte ich zurufen, neben der Förderung des mathematischen und nuturwissenschaftlichen Unterrichts nicht zu übersehen, daß die Erziehung unserer Jugend beute mehr denn je das Fundament einer Bildung braucht, die den Menschen als eine Einheit siebt. Möge Ibre Tagung in Berlin dazu beitragen, den Teilnehmern neben dem bier greifbaren deutschen Problem der Spaltung auch jene Aufgabe der Lebrer unserer Jugend deutlich zu machen.


Rathaus Schöneberg

## „Willkommen in Berlin!"

Dieser Gru $\beta$ wird Ihnen, meine Damen und Herren, berufenen Vertretern der Mathematik und der Naturwissenschaften an den Gymnasien der Bundesrepublik, mit besonderer Herzlichkeit dargebracht. Mein Wunsch für das Gelingen Ihres großen Unternehmens gilt nicht nur dem Gebalt Ibrer Vorträge und Diskussionen und den Anregungen von Mensch zu Mensch, sondern gebt auch mit Nachdruck dahin, daß Ibnen der Aufenthalt in Berlin eine einprägsame Begegnung mit dem Geiste dieser Stadt bescheren mäge. Dern dieses Berlin war von langher der Wirkungsort von Persönlichkeiten wie Kirchhoff, Nernst, Einstein, Schrödinger, Planck, v. Laue, Hahn, Lise Meitner; es ist weiter der Standort bedeutender, auf dem naturwissenschaftlichen Fundamente rubender Werke wie Siemens, AEG, Telefunken, Lorenz, Schering.
Berlin ist die Stadt, in deren Umgebung sich zu den Sendetürmen von Nauen und dem Funkturm nun einer der ersten Reaktoren Deutschlands gesellt.
Diesem, zum Teil der Vergangenheit angebörenden Kennzeichen Berlins gesellt sich ein naturwissenschaftliches Bildungswesen von Vielfältigkeit und Kraft: besonders zablreiche mathematisch-naturwissenschaftliche Züge an unseren Gymnasien, die ruibmlich bekannten Ingenieurschulen Gau $\beta$ und Beuth und endlich aus der Vereinigung einer Bauakademie mit einer Gewerbeakademic vor 70 Jabren als Technische Hochschule entstanden, 1916 um die Berliner Bergakademie vermehrt und 1947 markant und mit neuen Zielen wiedererrichtet - die Technische Universität.
Diese Technische Universität hat eine bumanistische Fakultät erbalten. In dieser Form des Unterrichts soll den Studierenden technischer und naturwissenschaftlicher Disziplinen der geistige Zugang zum Wesen des Menschen als des Maßes der Dinge auch im Bereich der Maschine erschlossen und der Gefabr einer Verabsolutierung des Technischen rechtzeitig vorgebeugt werden.
Ich bitte Sie daher, wenn Sie, wie es zu jeder großen Tagung gebört, Thre Schritte in unsere Stadt und ibre Umgebung lenken, das kleine Schlößchen Tegel nicht zu übersehen, in dem Wilhelm von Humboldt sein Idcalbild vom Menschen sich an leibhaftig vor Augen gestellten antiken Plastiken immer wieder neu erböbte und dabei in stiller Gelebrtenarbeit die moderne Sprachwissenschaft schuf. An ibr baben in unserer Stadt erlauchte Geister von Hegel und Schelling über Spranger und Nicolai Hartmann bis zu Leisegang an der Formung des Menschenbildes gearbeitet.
Der augenblickliche Zustand dieser Stadt aber, nämlich daß sie gespalten ist und daß daber ein Druck auf ibrem Gemüte lastet, wird Ihnen gerade am Beispiel Ibrer Wissenschaft zum starken Eindruck werden können. Denn diese Spaltung ist so tief und einscbneidend, daß auch Mathematik und Naturwissenschaften diesseits und jenseits des Brandenburger Tores nicht mehr das gleiche sind. Auf unserer Seite dient man ibren Wabrbeiten zum Besten der Menschbeit, jenseits werden sie zur Erhaltung eines bestehenden politischen Systems betrieben, das den Menschen als sein Mittel mißbraucht.

GRUSSWORTSEINER MAGNIFIZENZ
DES REKTORS DER TECHNISCHEN UNIVERSITAT BERLIN

Technische Leistungen können nur dann bis zum böchsten Stand der Entwicklung gebracht werden, wenn die technisch-wissenschaftliche Bebandlung der Probleme auf einem festen und zuverlässigen Fundameni aufgebaut wird. Dieses Fundament stützt sich weitgehend auf die Mathematik und die Naturwissenschaften. Jede Unsicherbeit der Ausbildung in diesen Wissenschaften hat Nachteile für alles Kommende zur Folge. Deshalb kann das technische Niveau der gesamten Wirtschaft nuy dann auf dem erforderlichen Stand gehalten werden, wenn die Fundamente in Ordnung bleiben.

Prof. Dr.-Ing. Werner Kniehabn

## GRUSSWORTSEINER MAGNIFIZENZ <br> DES REKTORS DER FREIEN UNIVERSITATBERLIN

Die Freie Universität Berlin sendet der Tagung des Deutschen Vereins zur Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts die besten Grüße und Wünsche. Wir sind mit Ibnen aufs engste verbunden; denn Ibre Schüler, denen Ibr Unterricht gilt, kommen zu uns, und viele unserer Studenten kommen als Lehrer wieder zu Ibnen.

Professor Dr. Gerbard Schenck

## GRUSSWORT DES ORTSAUSSCHUSSES

Wir beißen die Teilnehmer der 49. Hauptversammlung unseres Vereins, der letztmals vor 24 Jabren in Berlin tagte, in der alten Hauptstadt Deutschlands auf das herzlichste willkommen. Berlin ist mehr denn je eine Reise wert; das politische Gegenwartsbewußtsein eines Erziehers kann keine lebendigere Anschauung erfabren als in unserer vom Kriege so schwer getroffenen Stadt. Dennoch pulsiert das geistige Leben in Berlin wie ebedem, zeofür nicht nur die große Zahl der Hochschulen und Gymnasien spricht, sondern auch die Theater, die Konzert- und Vortragsveranstaltungen, die wissenschaftlichen Gesellschaften ein Zeugnis ablegen.

Die räumliche Ausdebnung Westberlins reicht zwar nicht über die alten Vororte hinaus; immerbin gehören der Grunewald mit seinen Seen, beide Ufer der Havel (von der Pfaueninsel bis Spandau), Tegel mit dem Humboldtschlo $\beta$ und ausgedebnten Waldungen, schließlich der Tiergarten, zu Westberlin. Und daß „neues Leben aus den Ruinen blüht", zeigt nicht nur die großzügige Raumplanung im Straßenbild, sondern wird auch aus zablreichen Neubauten ersichtlich: Moderne W'obnbäuser (Interbau-Gelände), Kirchen, Kulturbauten, Kauf- und andere Handelshäuser, öffentliche Bauten. Wer hier alte Eindrücke auffrischen oder neue gewinnen will, sei unter den Besichtigungen auf die Stadtrundjabrten 1 bis 3 besonders hingewiesen.

Berlin hat schon immer eine nambafte Industrie gebabt. An Exkursionen, die sich an den naturwissenschaftlichen Unterricht der Gymnasien anschließen lassen, ist kein Mangel. Die große Zabl der Besichtigungen soll unseren Gästen bier einen Querschnitt bieten. Im Hinblick auf den neuen Atomreaktor und die friedliche Verwendung der Atomenergie werde besonders auf die Sitzung am Mittwoch Nachmittag aufmerksam gemacht, die der „Strablenden Energie" in allen Bereichen (Physik, Biologie, Medizin) gewidmet ist.

Tagungen wissenschaftlicher Vereine sollen nicht nur im Fachlichen weiterbilden, sondern auch Menschen gleicher Interessen und verwandter Geisteshaltung zusammenführen. In diesem persönlichen Akzent liegt vielleicht der Hauptwert auch unserer Hauptversammlungen. Wir wünschen Ibnen und uns, daß die Berliner Tagung alte Verbindungen bekräftigen und neue Beziehungen bervorrufen möge!

## Hinweise für die Teilnehmer

## 1. Unterkunft

Die angemeldeten Teilnehmer haben die Mitteilung über ihre Unterkunft bereits erhalten. Alle übrigen wenden sich an die Auskunftsstellen des Verkehrsamtes Berlin, in erster Linie: Informationspavillon Vorplatz Babnhof Zoo. Geöffnet täglich von 6.30 Uhr bis 23 Uhr. Fernruf: 3295 32, 329533.
Für Omnibus-Reisende ist auch der Pavillon am Stuttgarter Platz (Omnisbusbahnhof) täglich von 6.30 Uhr bis 23.30 Uhr geöffnet. Fernruf: 329975.
Flugreisende benutzen die Auskunftsstelle im Flughafen Tempelhof, die täglich von 8.15 Uhr bis 23.30 Uhr geöffnet ist. Fernruf: 6600 14, App. 158.

## 2. Tagungsgeschäftsstelle

Diese befindet sich am Montag, dem 7. April, und am Dienstag, dem 8. April, vormittags, im Hochhaus am Bahnhof Zoo, zweiter Stock. Danach ist die Tagungsgeschäftsstelle im Physikalischen Institut der Technischen Universität, Charlottenburg 2, Hardenbergstraße 34. In der Geschäftsstelle erhalten die Teilnehmer ihre Teilnehmerkarte, diese Festschrift, das Teilnehmerverzeichnis und weitere Hinweise. Auch die Listen für die Teilnahme an den Besichtigungen liegen hier aus. Die Teilnehmergebühr ist bei der Anmeldung in der Geschäftsstelle zu entrichten. Sie beträgt:

4,- DM für Mitglieder des Förderungsvereins, jedoch
2,- DM für Ruheständler, für nicht voll beschäftigte Assessoren, für Studienreferendare und für Studenten.
6,-DM für die übrigen Teilnehmer.
Tageskarten werden zum Preise von 2,- DM ausgegeben.
Wir bitten alle Teilnehmer, die Teilnehmer- bzw. Tageskarten stets bei sich zu führen, weil der Einlaß zu den Veranstaltungen ohne Karte verwehrt werden muß.

## 3. Vorträge

Die Festsitzung mit den beiden Eröffnungsvorträgen findet in der neuen Kongreßhalle am Tiergarten statt. Hierzu Sonderbusse vom Bahnhof Zoo (Linie K) und vom Steinplatz (Haupteingang der Technischen Universität).
Die übrigen Vorträge werden in der Technischen Universität, Charlottenburg 2, Hardenbergstraße 34, gehalten, und zwar für:
Mathematik und Physik, im Großen Hörsal (P 270) des Physikalischen Instituts, Chemie, im Großen Hörsaal (C 121) des Chemischen Instituts, Biologie, im Hörsaal EB 301 des Erweiterungsbaus.
Alle Vorträge beginnen pünktlich zu den angegebenen Zeiten. Vortragende und Hörer werden gebeten, die Zeiten genau einzuhalten.
Ein Lageplan der Technischen Universität befindet sich auf der dritten Umschlagseite.

## 4. Fahrverbindungen zur Technischen Universität

Autobus: A 2 und A 25 bis Steinplatz; S 1, S 2, S 3 bis Zoo.
Straßenbahn: 2, 6, 25, 54, 55 bis Steinplatz; 44 bis Ernst-Reuter-Platz.
U-Bahn: Bahnhof Ernst-Reuter-Platz oder Zoo.
S-Bahn: Bahnhof Zoo oder Savignyplatz.

## 5. Postamt

Das nächstgelegene Postamt ( 3 Minuten von der Technischen Universität) ist BerlinCharlottenburg 2, Goethestraße 2-3. Hier können postlagernde Sendungen abgeholt werden.

## 6. Buch- und Lehrmittelausstellung

Die Buch- und Lehrmittelausstellung findet in den Fluren des Physikalischen Instituts der Technischen Universität statt. Die Ausstellung wird am Dienstag, dem 8. April, um 13.30 Uhr eröffnet.

## 7. Lehrmittelvorträge

Die Vorträge der Lehrmittelfirmen (mit Vorführungen) werden im Kleinen Hörsaal (P164) des Physikalischen Instituts der Technischen Universität gehalten, und zwar die meisten Vorträge zweimal.

## 8. Besichtigungen

Die vorgesehenen Besichtigungen sind auf den Seiten 22-26 dieses Programmheftes verzeichnet. Die Teilnehmerlisten liegen in der Tagungsgeschäftsstelle zur verbindlichen Eintragung aus. Die Eintragung muß bis Mittwoch, 9. April, um 13 Uhr erfolgt sein.

## 9. Geschäftssitzungen

Die Geschäfrssitzungen am Montag, dem 7. April, werden in der Schiller-Schule, Charlottenburg 2, Schillerstraße 125-127, abgehalten. Die Schule liegt unmittelbar am Ernst-Reuter-Platz.
Sitzung um 9 Uhr: Vorstand (Lichtbildraum im I. Stock).
Sitzung um 12 Uhr: Vorstand und Ortsausschuß (Lichtbildraum).
Sitzung um 17 Uhr: Vorstand und Hauptausschuß, dazu die Vorsitzenden der Landes-, Bezirks- und Ortsgruppen (Aula im II. Stock).
Die Geschäftssitzung am Donnerstag, dem 10. April, um 8 Uhr, findet im Großen Hörsaal (P 270) des Physikalischen Instituts der Technischen Universität statt.

## 10. Gesellige Veranstaltungen

Montag, 7. April, 20 Uhr: Begrüßungsabend im Ratskeller Schöneberg, BerlinSchöneberg, Rudolph-Wilde-Platz. Autobus: A 4, A 16 - Straßenbahn: 6, 25, 60 - U-Bahn: Bahnhof Rathaus Schöneberg.
Mittwoch, 9. April, 20 Uhr: Geselliger Abend mit gemeinsamem Abendessen (Gedeck 3,50 DM) im Studentenhaus der Technischen Universität.
Freitag, 11. April, ab 18 Uhr: Geselliger Ausklang im Restaurant "Schultheiß an der Gedächtniskirche". Autobus: A 2, A 19, A 25, A 29, A 60, S 1, S 2, S 3 Straßenbahn: 2, 6, 25, 54, 55, 75, 77, 78 - U-Bahn: Bahnhof Zoo -S-Bahn: Bahnhof Zoo.

## Montag, den 7. April 1958

## Geschäftssitzungen

in der Schiller-Schule, Charlottenburg, Schillerstraße 125-127
(unmittelbar am Ernst-Reuter-Platz)
9.00 Vorstand (Lichtbildraum im I. Stock)
12.00 Vorstand und Ortsausschuß (Lichtbildraum)
17.00 Vorstand und Hauptausschuf, dazu die Vorsitzenden der Landes-, Bezirks- und Ortsgruppen (Aula im II. Stock)

## Gesellige Veranstaltung

### 20.00 Begrüßungsabend

im Ratskeller Schöneberg, Berlin-Schöneberg, Rudolph-Wilde-Plałz
Fahrverbindungen: Autobus: A 4, A 16
Straßenbahn: 6, 25, 60
U-Bahn: Bahnhof Rathaus Schöneberg

# Dienstag, den 8. April 1958, vormittags 

## Festsitzung

um 9 Uhr pünktlich in der Kongreßhalle am Tiergarten

## Eröffnung

der 49. Hauptversammlung durch den Vorsitzenden des Ortsausschusses, Oberstudiendirektor i. R. Dreetz

## Begrüßungen:

durch den Bevollmächtigten der Bundesrepublik Deutschland in Berlin, Herrn Dr. Vockel
durch den Senator für Volksbildung, Herrn Professor Dr. Tiburtius
durch Seine Magnifizenz den Rektor der Technischen Universität, Herrn Professor Dr. Kniehahn
durch Seine Magnifizenz den Rektor der Freien Universität, Herrn Professor Dr. Schenck
durch den Vorsitzenden des Deutschen Vereins zur Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts e. V., Herrn Oberstudiendirektor Professor Dr. Mutscheller

Musikalische Umrahmung: Das Schulorchester der Erich-Hoepner-Schule, BerlinCharlottenburg, unter der Leitung von Studienrat Kemnitz

Anschließend: Festvorträge:
Professor Dr. Lamla (Göttingen): Zum 100. Geburtstage Max Plancks
Professor Dr. habil. Dr.-Ing. E. h. Schmeidler (Berlin): Mathematische und pbysikalische Erkenntnis

## Dienstag, den 8. April 1958, nachmittags

## Erste chemische Fachsitzung (C 121)

$\left.\begin{array}{ll}\text { 15.00-15.20 } & \text { Studienrat Dipl.-Chem. Dr. Wouter (Völklingen): } \\ & \text { Friedrich Wöhlers Schaffen in Berlin }\end{array}\right\}$

# Dienstag, den 8. April 1958, nachmittags 

## Erste mathematische Fachsitzung (P 270)

| 15.00-15.45 | Professor Dr. Münzner (Berlin): |
| :--- | :--- |
|  | Hauptprobleme und Methodik der Statistik |

Das Hauptproblem der Statistik wird so allgemein formuliert, daß sidh die meisten Sonderfälle durch Spezialisierung ergeben. Mathematische „Schätzmethoden" und "Prüfverfahren (Tests)" werden anschließend dargelegt.
15.50-16.50 Dozent Dr. Meschkowskt (Berlin):

Nene Wege in der Analysis
Der Intuitionismus hat den Gedanken einer streng konstruktiven Analysis entwickelt. Der moderne Formalismus versucht, die Mathematik aus den großen „Strukturen" aufzubauen, und die Analysis als „Wegkreuz" solcher Strukturen zu deuten.
17.05-17.25 Studienrat Dr. Liermann (Berlin):

Zur Behandlung linearer Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten in der Schule

Durch die Verwendung der Operatorschreibweise gelangt man zu einer auch für Schüler gut verständlichen und systematischen Lösung der linearen Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten. Die multiplikative Zerlegung des Operators führt zur zugehörigen Hauptgleichung, deren Bedeutung für die Lösung besonders klar hervortritt.
17.35-17.55 Oberstudiendirektor Dipl.-Math. Dr. Kropp (Berlin):

Eine rationale "Quadratrix" aus der Mathematik des 17. Jabrbunderts

Die Quadratrix des Deinostratos ist eine transzendente Kurve. Im Jahre 1651 hat Antoine de Lalouvère (Antonius Lalovera), ein Fortsetzer der Archimedischen Tradition und insofern Vorläufer der Integralrechnung, eine rationale "Quadratrix" definiert, mit deren Hilfe Flächen- und Rauminhalte bestimmt werden können.

### 18.05-18.30 Studienprofessor Denk (Erlangen): <br> Mathematik und produktives Denken

In Anschluß an neuere philosophische und psychologische Erkenntnisse wird die große Fruchtbarkeit vor allem der modernen mathematischen Begriffsbildungen gezeigr.

## Buch- und Lehrmittelausstellung

13.30 Eröffnung der Buch- und Lehrmittelausstellung im Physikalischen Institut der Technischen Universitäł

## Mittwoch, den 9. April 1958, vormittags

# Erste biologische Fachsitzung (EB 301) 

9.00-9.45 Professor Dr. Pohle (Berlin):<br>Ein balbes Jabrbundert Säugetierkunde

Ausgehend von den Verhältnissen um die Jahrhundertwende werden die Entstehung des Begriffs und die modernen Ergebnisse der Säugetierkunde dargestelle.

| 9.50-10.50 | Professor Dr. Henneberg (Berlin): |
| :--- | :--- |
|  | Nachweis und Darstellung von Viren |
|  | Die Arbeitstechnik in der Virusforschung hat sidh so weit entwidkelt, daß es <br> möglich ist, Viren, die pathogen für Tiere, P\&anzen und Bakterien sind, mit <br> einfachen Verfahren nadazuweisen und darzustellen. Es werden Beispiele von <br>  <br>  <br> Versuchsanordnungen gegeben. |

11.00-11.45 Studienrat Dr. Danzer (Pforzheim):

Geistesgeschichtliche Grundlagen der Abstammungslebre, ein methodischer Versuch

Das Referat behandelt das geschichtliche Werden des Entwicklungsgedankens, ausgehend von den ionischen Naturphilosophen über Empedokles, Leibniz, Bonnet, Lamark bis zu Darwin.
11.55-12.35 Oberstudienrat Simon (Berlin):

Die flugphysikalischen Grundlagen des Vogelfugs und ihre Behandlung im Unterricht (mit Versuchen)

## Lehrmittelvorträge ( $\mathbf{P} 164$ )

10.00-11.00 Dipl.-Ing. SOMMER (Albert Nestler, Lahr/Schwarzwald):

Das Rechnen mit dem Exponentialteilungen auf dem logarithmischen Rechenschieber
11.15-12.00 Dipl.-Ing. JÄGER (Demmert \& Pape, Hamburg-Altona): Aristo-Scholar VS, ein neuer Rechenstab für alle Schularten

# Mittwoch, den 9. April 1958, vormittags 

## Erste physikalische Fachsitzung (P 270)

8.30-9.40 Dr. Drechsler (Berlin):<br>Feldemissionsmikroskopie (mit Filmvorführung)

Erklärung des Prinzips des Feldelektronenmikroskops und des Feldionenmikroskops. Bericht über die Herstellung von Mikroaufnahmen mit extrem hoher Auflösung, sowie über Anwendungsbeispiele für die Feldemissionsspektroskopic.


$$
\begin{aligned}
\text { 9.45-10.45 } & \text { Professor Dr.-Ing. Gobrecht (Berlin): } \\
& \text { Elektrolumineszenz (mit Versuchen) } \\
& \text { Es wird über die Lumineszenz beridhtet, die bei bestimmten Kristallen durch die } \\
& \text { Einwirkung elektrischer Felder auftritt, und versucht, die Erscheinungen in } \\
& \begin{array}{l}
\text { einem einheitlichen Bild zu verstehen. Als Anwendung wird die (Röntgen-) } \\
\\
\text { Bildverstärkung erklärt. }
\end{array}
\end{aligned}
$$

11.00-11.45 Oberstudienrat Dr. Christlein und Studienrat Dr. Ruprecht
(Erlangen):

Über die Bedeutung und die Unterscheidung der magnetischen Feldvektoren $H$ und $B$. - Magnetiscbe Messungen mit schulmäßigen Mitteln (mit Vcrsuchen)

Es wird gezeigr, daß die Aufgabe, das Feld im Innern magnetisierbarer Substanzen zu bestimmen, zu einer Aufspaltung in zwei Feldvektoren zwingt. Verschiedene Methoden zur Definition der beiden Feldyektoren H und B werden diskutiert.
Um die magnetischen Begriffe und Größen klar zu erfassen, müssen diese messend untersucht werden, was mit geeigneten Versuchsanordnungen sogar im Schülerübungsversuch mir hoher Genauigkeit möglich ist. Dies wird an einigen Beispielen gezeigt.

### 11.50-12.30 Oberstudienrat Dr. Groeneveld (Peine): <br> Neue Versuche zur Kinematik

1. Ein Fallapparat aus Stativmaterial
2. Eine Fahrbahn ohne Wagen
3. Auswertung der Meßergebnisse von 2.
4. Die harmonische Bewegung mit und ohne Dämpfung
5. Reifeprüfungsaufgaben

## Mittwoch, den 9. April 1958, nachmittags



Kongreßballe

## Lehrmittelvorträge ( $\mathbf{P}$ 164)

$\begin{aligned} \text { 14.00-14.15 } & \text { Oberstudienrat Dr. LIPS (Gerhard Gambke, Berlin): } \\ & \text { Baupläne des Tierreiches (Biologische Wandtafeln) }\end{aligned}$
14.20-14.50 N. N. (Albin Sprenger, St. Andreasberg/Harz):

Räumliche Darstellung elektrischer Felder - Bandgenerator 3 kV Elekirostatischer Spannungsmesser 300 V mit Anschlag zur tropfenförmigen Entladung (Wulf)

## Gesellige Veranstaltung

20.00 Geselliger Abend mit gemeinsamem Abendessen (Gedeck 3,50 DM) im Studentenhaus der Technischen Universität

# Mittwoch, den 9. April 1958, nachmittags 

# Allgem. Sitzung: ,,Strahlende Energie ${ }^{66}$ (P 270) 

15.00-16.00 Professor Dr. Lüers (Berlin):

Die Bedeutung strablender Energie fïr das Erbgut

Energierciche Strahlen können das Erbgut mutativ verändern. Es lassen sich zwei Typen von Mutationen unterscheiden: Punktmutationen und Chromosomenmutationen. Beide Typen sind stets mitcinander vergesellschaftet. Für die Feststellung des ersten Typs ist der Kreuzungstest an geeigneten tierischen oder pflanzlichen Objekten erforderlich, der zweite Typ kann auch durch cytologische Untersuchung von Organen erkanut werden. Während man früher darauf angewiesen war, von den Ergebnissen des Tierversuchs Rüdkschlüsse auf den Menschen zu zichen, kann man heute isolierte, lebende menschliche Gewebe in der Gewebekultur bestrahlen und die Gesetze der Strahlenschäden an der menschliden Zelle selbst untersuchen.
16.10-17.10 Professor Dr. Strnad (Frankfurt/Main):

Die Bedeutung der energiereichen Strablen für die Medizin
Nach einer kurzen einleitenden Schilderung des geschichtlichen Entwicklungsganges der Röntgenstrahlung wird auf den großen Wandel der Medizin eingegangen, der durch Verwendung der Röntgenstrahlen und anderer ionisierender Strahlungen, sowohl im Bereich der Diagnostik wie auch der Therapie und nicht zuletzt in der Grundlagenforschung, verursacht wurde.
Auch zu der heute viel diskutierten Frage einer möglichen Schädigung durch Anwendung von ionisierenden Strahlen bei notwendigen, d. h. klinisch indizierten, Maßnahmen wird Stellung genommen.
17.20-18.20 Dr. Jacobi (Berlin):

## Sicherheitsprobleme beim Bau und Betrieb des Berliner Reaktors

Der Berliner Forschungsreaktor ist ein homogener Lösungsreaktor mit einer Maximalleistung von 50 kW und einem maximalen Neutronenfluß von $2 \cdot 10^{12}$ Neutronen/cm². s. Auf Grund des Arbeitsprinzips dieses Reaktortyps ist ein Durchgehen der Kettenreaktion ausgeschlossen. Für Forschungs- und Lehrzwedke erscheint dieser Reaktortyp besonders geeignet, da unter anderem eine laufende Kontrolle der Brennstofflösung möglich ist.
Im einzelnen werden die wesentliden Sicherheitsprobleme beim Bau und Betrieb eines solchen Reaktors diskutiert, wobei insbesondere der Vorgang des Kritischwerdens und die Regelung des Reaktors beschrieben werden.

## Donnerstag, den 10. April 1958, vormittags

Geschäftssitzung
8.00 im Hörsaal P 270 der Technischen Universität
Tagesordnung:

1. Berichte des Vorsitzenden und des Geschäftsführers
2. Berichte der Kassenprüfer, Entlastungen
3. Satzungsgemäße Wahlen für Vorstand und Hauptausschuß
4. Anderung in der Schriftleitung der MNU
5. Festsetzung des Beitrages
6. Wahl des Ortes der 50. Hauptversammlung 1959 und des Vorsitzenden des Ortsausschusses
7. Verschiedenes

## Zweite mathematische Fachsitzung ( $\mathbf{P}$ 270)

9.15-10.05 Professor Dr. Sperner (Hamburg):
Moderne geometrische Axiomatik und Bewegungsgeometrie
Der Vortrag wird sich mit der Frage beschäftigen, ob und in welcher Weise die in der modernen geometrischen Axiomatik erarbeiteten Grundlagen und Methoden für Aufbau und Beweisführung im Geometrie-Unterriche der Schule nutzbar gemadht werden können.
$\begin{aligned} \text { 10.05-10.50 } & \text { Oberstudiendirektor Noack (Kiel): } \\ & \text { Anschauliche Gruppentheorie (mit Lichtbildern) }\end{aligned}$
An zwei Beispielen - Ornament und Polyeder - wird gezeigt, wie sid der Symmetriegehalt von Figuren mit Hilfe gruppentheoretischer Begriffsbildungen untersuchen läßt.
11.05-11.25 Oberstudienrat Wopperer (Lörrach): Zur Einfübrung des Gruppenbegriffs auf elementargeometrischer Grundlage
Konzentration einer reich enffalteten Anschauung in der Abstraktion eines Begriffes oder Mathematik als Möglidkkeit, das Exemplarische exemplarisch zu lehren; dies soll in der Bedeutung für die heutige Bildungsaufgabe gezeigt werden.

| 11.35-11.55 | Oberstudiendirektor Dr. Baur (Lübeck): |
| :---: | :---: |
|  | Eine Vereinfachung der Dandelinschen Konstruktion (mit Lichtbildern) |
|  | Die klassische Konstruktion der Brennpunkte der Kegelschnitte von Dandelin benurzt im Falle der Mitteipunktskegelschnitte zwei Kugeln. Es wird eine verwandte Konstruktion durchgeführt, die auch in diesem Falle nur eine einzige Kugel erfordert. |

12.05-12.25 Studienrat Böddeker (Castrop):
Die vektorielle Behandlung der Kegelschnitte
Es handelt sich um den Versuch, für die Behandlung der Kegelschnitte eine Methode zu finden, die es ermöglicht, die Vorteile der vektoriellen Methode zu nutzen, ohne die der üblichen Koordinatenmethode aufzugeben.
12.35-12.55 Studienrat Dr. Schmidt (Dortmund):
Zur Typenbestimmung eines Kegelschnitts
Das unterschiedliche Verhalten der Kegelschnitte gegenüber schneidenden Geraden wird benutzt, um die Diskriminantenbeziehung $a c-b^{2} \geqq 0$ abzuleiten.

# Donnerstag, den 10. April 1958, vormittags 

## Zweite chemische Fachsitzung (C 121)

9.15-10.00 Dr. Durin (Berlin):<br>Kunstfasern (mit Versuchen)<br>Es wird ein Uberblick über die über die heute bei uns im Handel befindlichen synthetischen Fasern gegeben und ihre Herstellung besprochen. Die Eigenschaften dieser Fasern werden mit ihrer Konstitution in Zusammenhang gebracht.<br>\(\begin{aligned} \& 10.05-11.05 Professor Dr. Weygand (Berlin):<br>\& Radioaktive Isotope in der Chemie (mit Versuchen)\end{aligned}\)<br>Es wird über die Gewinnung und den Nadoweis von radioaktiven Isotopen berichter. An Hand von Beispiclen aus allen Gebieten der Chemie wird ihre Bedeutung für die chemische Forschung dargelegt.<br>11.15-12.05 Dr. Dr. Tramm (Oberhausen):<br>Gegenwartsprobleme der deutschen Chemiewirtschaft<br>12.10-12.40 Lektor Rossa (Potsdam):<br>Einfache Schülerversuche zur Ermittlung der Summenformel organiscber Verbindungen (mit Versuchen)<br>Auf experimenteller Grundlage werden Wege aufgezeigt, die auch in der Schule zur quantitativen Bestimmung des C -, H - und O-Gehalts organischer Verbindungen beschritten werden können und nach experimenteller Bestimmung des Molekulargewichts zur Aufstellung von Summenformeln führen.

## Lehrmittelvorträge (P 164)

10.00-11.00 Dr. VATTER (Neva, Geislingen/Steige): Schülerübungen mit NEVA-Geräten

| 11.10-11.50 | Physiker Ing. MÜLLNER (Universitas-Hippolyt, München): |
| ---: | :--- |
|  | Ausgewählte Versuche aus der Schulphysik mit UNi-Aufbauteilen nach |
|  | Ing. Prof. Ernst Roller (Wasserwellen und Schwingungen) |

12.00-12.15 Oberstudienrat Dr. LIPS (Gerhard Gambke, Berlin): Baupläne des Tierreiches (Biologische Wandtafeln)
$\begin{array}{ll}12.20-12.50 & \text { Dr. OEHRING (Georg Westermann, Braunschweig): } \\ & \text { Pflanzenkunde in Einzelbildern (Farbdia-Serien) }\end{array}$

# Donnerstag, den 10. April 1958, nachmittags 

## Zweite physikalische Fachsitzung ( $\mathbf{P}$ 270)

| 15.00-16.00 | Professor Dr. Scherhag (Berlin): |
| ---: | :--- |
|  | Neue Methoden und Ergebnisse der Meteorologie |
|  | Uber das Verhalten von Kaltufttropfen und Kältepolen. Der Einsatz von |
|  | Radargeräten für die kurzfristige Wettervorhersage. Radiosonden und Raketen- <br>  <br>  <br>  <br>  <br> aufstiege als Hilfsmittel für die Erforschung der höheren Atmosphäre. Die Uber- |

16.00-16.45 Oberstudienerat Inderthal (Peine):

Eine experimentelle Reifcprüfungsarbeit aus der Radioaktivität (mit Versuchen)

Nach Durchführung neuer Experimente werden die Versudhsergebnisse, die Schülerarbeiten und, daran anschließend, Fragen zur Gestaltung physikalischer Reifeprüfungsarbeiten diskutiert.
17.00-17.20 Studienassessor Dipl.-Ing. Schupelius (Berlin):

Schulversuche mit Neutronen (mit Versuchen)
Nach Betrachtung der Strahlungsintensivität einer schwachen Neutronenquelle wird über die Ergebnisse verschiedener Versuche berichtet. Eine im Unterricht bewährte Apparatur wird vorgeführt.
17.30-18.00 Oberstudienrat Wolski (Hannover):

Über die gegenwärtige Lage des Faches Pbysik in den Gymnasien des Bundesgebietes

Die Situation des Faches Physik in der Schule wird nach Stundentafeln, Richtlinien, Einrichtung der Räume und Sammlungen, Stand der Lehrerbildung kritisch untersucht. Erzielte Fortschritte und noch vorhandene Sorgen werden beleuchtet.

# Donnerstag, den 10. April 1958, nachmittags 

## Zweite biologische Fachsitzung (EB 301)

| 15.00-16.00 Prof. Dr. Günther (Berlin): |  |
| ---: | :--- |
|  | Nenere Anschauungen und Probleme zur Abstammungslehre |

16.10-17.00 Professor Dr. Berger-Landefeldt (Berlin):<br>Vegetation und Wasserhaushalt

### 17.15-18.00 Studienrat Dr. Brüggemann (Gießen): <br> Wie kann man philosophische Probleme im biologischen Unterricht erarbeiten?

Die wechselseitigen Beziehungen zwischen Biologie und Philosophie sind für den wissendaftlich fundierten biologischen Unterricht auf allen Klassenstufen wesentlich. Es soll erörtert werden, wie man sie methodisch fruchtbar machen kann.

Im Anschluß an diese Sitzung wird ein Film von Dr. Stengel (Bochum) „Biologischer Unterricht im Lande der Pole und des Eises" gezeigt. Der Film ist für Lehrer gedacht, die auch in Großstädten die Schüler zu praktischer biologischer Arbeit in der freien Natur anleiten wollen.

## Lehrmittelvortrag (P 164)

15.00-16.00 Dipl.-Ing. SOMMER (Albert Nestler, Lahr/Schwarzwald):<br>Das Rechnen mit den Exponentialteilungen auf dem logarithmischen Rechenschieber

## Freitag, den 11. April 1958

## Besichtigungen

Das Exkursionsprogramm dieser Berliner Tagung weicht wesentlich von dem sonst üblichen ab. Es enthält keine Ausflüge, weil die politische Situation unserer Insel Berlin uns den Zugang zu den landschaftlichen Schönheiten und Besonderheiten der Mark Brandenburg verwehrt. Die Rundfahrten können die Stadtgrenze nicht überschreiten. Sie wollen zu dem führen, was den Krieg überdauerte, die Lücken sichtbar machen, die seine Zerstörungen aufrissen, den Wieder- und Neuaufbau zeigen und schließlich in den Randgebieten dic landschaftlich einzigartige Lage der Hauptstadt Deutschlands zwischen Seen und Wäldern ahnen lassen. Eine große Zahl von Instituts- und Industriebesichtigungen gibt Einblick in das wissenschaftliche und wirtschaftliche Leben der Stadt.
Die Zeiten sind nach Möglichkeit so gelegt, daß an je einer Veranstaltung vormittags und nachmittags teilgenommen werden kann. Die genaue Zeit, Treffpunkt und Fahrmöglichkeiten bitten wir den Anmeldelisten zu entnehmen, in die Sie sich bis spätestens

$$
\text { Mittwoch, den 9. April, } 13 \text { Uhr, }
$$

auf der Geschäftsstelle eintragen wollen. Dort liegt zur Information über alle Verkehrsverbindungen auch ein genauer Stadiplan aus.
Es muß darauf hingewiesen werden, daß die Institute und Betriebe für Schäden, die während der Besichtigungen entstehen, keine Haftung übernehmen.

## 1

Siadtrundfabrt Nordwest - Hansaviertel, Westhafen, Reinickendorf, Frohnau, Tegel, Spandau, Olympiastadium - Fahrpreis etwa 3,00 DM. Abfahrt Steinplatz 9.00 Uhr und 14.30 Uhr.

## 2

Stadtrundfahrt Südwest - Hansaviertel, Potsdamer Platz, Flughafen, Tempelhof, Steglitz, Dahlem, Freie Universität, Zehlendorf, Wannsee, Havelchaussee, Olympiastadium - Fahrpreis etwa 3,00 DM. Abfahrt Steinplatz 9.00 Uhr und 14.30 Uhr .

## 3

Stadtrundfahrt Ost - Hansaviertel, Brandenburger Tor, Unter den Linden, Rathaus, Alexanderplatz, Stalinallee, Treptow, Neukölln, Fotsdamer Platz - Fahrpreis etwa 3,00 DM. Abfahrt Steinplatz 9.00 Uhr und 14.30 Uhr.

## 4

Zoologischer Garten, W 30, Budapester Straße 36 - Direktor Dr. Klös spricht einführend über die Bedeutung des Zoologischen Gartens für den Schulunterricht - Verbilligter Eintritt. 9.30 Uhr und 15.00 Uhr.

## Freitag, den 11. April 1958

5
Aquarium, W 30, Budapester Straße 36 - Größtes Aquarium Mitteleuropas Ermäßigter Eintritt. 10.00 Uhr und 15.00 Uhr.

-Botanischer Garten, Dablem, Königin-Luise-Straße 6-8 - Führung durch Direktor Prof. Dr. Werdermann und Assistenten - Eintritt 0,20 DM. 9.30 Uhr und 15.00 Uhr.

## 7

Bundesanstalt für Materialprïfung, Dablem, Unter den Eichen 87 - Prüfungslaboratorien - 9.00 Uhr. 25 Teilnehmer. Dauer 4 Stunden.

## 8

Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Institut Berlin-Charlottenburg, Abbestraße Nr. 2-12 - 9.00 Uhr. Drei Gruppen zu je 30 Personen.

## 9

ABudesforschungsanstalt für Getreideverarbeitung in Berlin und Detmold, Berlin N65, Seestraße 11 - Laboratorien und Versuchsräume, Mühle, Bäckerei 9.00 Uhr. Zwei Gruppen zu je 25 Personen.

Anschließend um 11.00 Uhr: Institut für Gärungsgereerbe und Stärkefabrikation, Berlin N65, Seestraße 13 - Laboratorien und Versuchsfabriken, Brennerei, Hefe- und Kohlensäurefabrik.

## 10

Institut für Lebensmittelchemie und Lebensmitteltechnologie, Technische Universität, Charlottenburg 2, Hardenbergstraße 34, Gartenufer - 10.00 Uhr und 14.00 Uhr je 20 Personen.

## 11

Landesanstalt für Lebensmittel-, Arzneimittel- und gerichtliche Chemie, Charlottenburg, Kantstraße 79 - 11.00 Uhr. 25 Personen.

## 12

Strableninstitut im Städtischen Krankenbaus Westend, Charlottenburg, Spandauer Damm 130, Röntgenhaus - 15.00 Uhr. 25 Personen.

# Freitag, den 11. April 1958 

## 13

Robert-Koch-Institut des Bundesgesundheitsamtes, Berlin N65, Föhrer Straße 2 Mausoleum, Laboratorien für Virologie, Bakteriologie, Serologie, Parasitologie, Biochemie - 9.00 Uhr. Drei Gruppen zu 20 Personen.

## 19

Fritz-Haber-Institut, Dablem, Faradayweg 4-6 - Feldionenmikroskop 14.00 Uhr und 14.45 Uhr je 20 Personen. Dauer 45 Minuten.

## 15

Institut für Kernforschung - Atomreaktor - Zeit wird noch festgelegt.

## 16

 Uhr je 30 Personen.

## 17

Gaswerk Mariendorf, Mariendorf, Ringstraße - Moderne Großkokerei 14.00 Uhr. Vier Gruppen zu je 12 Personen.

## 18

Wasserwerk Riemeisterfenn - 10.00 Uhr.

## 19

Staatliche Porzellanmanufaktur Berlin, Berlin NW 87, Wegelystraße 1 (am S-Bahnhof Tiergarten) - 10.00 Uhr und 14.00 Uhr je 50 Personen. Bei Bedarf auch am Donnerstag um 14.00 Uhr, 50 Personen.

## 21

Porzellan-Manufaktur W. Haldenwanger, Spandau, Heerstraße 221 - Technisches Porzellan, Laborgeräte - 9.30 Uhr. 30 Personen, $2^{1 / 2}$ Srunden, anschließend Imbiß und Diskussion.

## 21

AEG, Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Grunewald, Hohenzollerndamm 150 Vortrag "Die deutsche Elektroindustrie und die AEG" - Film "Wege der Energie" - Frühstück - Besichtigung der Fabrik Brunnenstraße (Kleinund Großmaschinen, Stromrichter). Mittagessen im Kasino der Fabrik. Abfahrt mit Sonderbus 8.15 Uhr Steinplatz, 40 Personen. Ende gegen 14.30 Uhr.

## Freitag, den 11. April 1958

## 22

Borsig AG, Tegel, Berliner Straße 19-37 - Maschinenfabrik, Siemens-MartinWerk, Ausbildungswerkstätten - 12.20 Uhr. Dauer 3 Stunden, anschließend Imbiß und Aussprachemöglichkeit, 25 Personen - Für den Vormittag wird ein Rundgang durch Tegel (Humboldtschloß, Park, See) empfohlen.

## 23

Siemens \& Halske Aktiengesellschaft, Siemensstadt, Wernerwerkdamm 15/16 Überblick über Aufbau und Fertigungsgebiete des Hauses Siemens - Besichtigung der Werkstätten: Quarzfertigung, Ringspulerei, Großsenderbau - Mittagessen - Besichtigung der Lehrwerkstätten, der Werkschule und einer Lehrmittelschau - 9.15 Uhr. Zwei Gruppen zu je 20 Personen, Ende gegen 15.00 Uhr.

## 23

Osram GmbH, Glühlampenwerk B, Berlin N65, Groninger Straße 19 - Herstellung von Allgebrauchs- und Sonderglühlampen - 9.30 Uhr. 35 Personen, 2 Stunden, anschließend Mittagessen und Diskussion, Ende gegen 14.00 Uhr.

## 25

Telefunken Röhrenwerk, Berlin NW 87, Sickingenstraße 71 - 9.15 Uhr. 25 Personen, Ende gegen 13.00 Uhr.

## 25

DeTeWe Deutsche Telephonwerke und Kabelindustrie AG, Technisches Büro Berlin, Berlin W 30, Kurfürstendamm 229 - Vorführung des Fertigungsprogramms, insbesondere Rechenmaschinen (Hamann) - Dauer etwa 2 Stunden - 10.00 Uhr und 14.00 Uhr je 12 Personen.

## 27

Dr. B. Lange, Zeblendorf, Hermannstraße 14-18 - Spezialfabrik lichtelektrischer Zellen und Apparate - 15.00 Uhr. Zwei Gruppen zu je 30 Personen.

Fällt aus!

## Freitag, den 11. April 1958

## 29

Verlag Ullstein, Tempelhof, Mariendorfer Damm 1-3 - Besichtigung des Ullsteinhauses (Großdruckerei) - 10.00 Uhr. 40 Personen.

## 30

August Wagner, Vereinigte Werkstätten für Mosaik und Glasmalcrei, Neukölln, Kiefholzstraße 72-75 - Um 9.00, 11.00 und 13.30 Uhr je 30 Personen.

## 31

Berliner Kindl-Brauerei, Neukölln, Rollbergstraße 26-80 - 14.00 Uhr. 25 Personen.

## 32

Hermann Meyer \& Co. AG, Berlin N 65, Wattstraße 11-12 - Weinbrennerei, Likörfabrik, Wein- und Sektgroßkellerei - 10.00 Uhr. 40 Personen.

## 33

August Wittler Brotfabrik KG, Berlin N 65, Maxstraße 2-5 - 8.00 Uhr. 30 Personen, Dauer 2-3 Stunden.

## 39

Meierei C. Bolle, Berlin NW 21, Alt-Moabit 98-104-9.30 Uhr. 35 Personen.

## 35

Etemit AG, Rudow, Kanalstraße 117-155 - 14.00 Uhr. 40 Personen, Dauer 3 Stunden - Abfahrt 13.45 Uhr am Steinplatz, Sonderbus.

Ab 18 Uhr: Geselliger Ausklang<br>im Restaurant ,,Schultheiß an der Gedächtniskirche" Autobus: A 2, A 19, A 25, A 29, A 60, S 1, S 2, S 3<br>Straßenbahn: 2, 6, 25, 54, 55, 75, 77, 78<br>U-Bahn: Bahnhof Zoo<br>S-Bahn: Bahnhof Zoo

## ANZEIGEN

## Ein Schulbeispiel

Es lohnt sich, NESTLER zu verlangen und darauf zu bestehen. Interessante Prospekte schickt Ihnen auf Anfrage gern die Albert NESTLER Verkaufsgesellschaft,Lahr/Schwarzwald

## Das Studienseminar

herausgegeben in Verbindung mit dem Arbeilskreis der Leiter der Studienseminare in der Bundesrepublik von Oberstudiendirektor Hans Lohmeyer in Münster - Jährlich erscheinen zwei Hefte im Umfang von je 80 Seiten. Bezugspreis jährlich DM 5,-, Einzelheft DM 2,60
In diesen Blättern soll die besondere eigene Situation der Studienseminare gebührend beleuchtet werden: die Überprüfung der wissenschaftlichen und pädagogischen Voraussetzungen, welche die Referendare von der Universitat für ihren zukünftigen Erzieherberuf mitbringen, die Organisationsformen und Methoden, die das Studienseminar für seine Arbeit entwickelt und praktiziert.

## Arbeiten der Studienseminare

herausgegeben in Verbindung mit dem Arbeitskreis der Leiter der Studienseminare in der Bundesrepublik von Obersludiendirektor Hugo Sieg in Köln - Die Hefte - im Umfang von je 80 bis 100 Seiten - erscheinen in zwangloser Folge. Bezugspreis für ein Heft DM 2,60
In dieser Schriftenreihe sollen die nach Gegenstand und Behandlungsart anregendsten pädagogischen Prüfungsarbeiten veröffentlicht werden. Heft 1 behandelt Themen des Deutschund Sozialkundeunterrichts, Heft 2 ist mathematisch-physikalischen Inhaits. Das Heft 3 bringt Arbeiten aus dem Gebiet der Kunsterziehung.

## MATHEMATIK UND HÖHERE SCHULE

## Jetzt vollständig!

W. LIETZMANN und H. FREUND

## Mathematisches Unterrichtswerk . Neubearbeitung <br> Mittelstufe <br> Aufgabensammlung und Leitfaden für Arithmetik, Algebra und Analysis <br> Von Oberstudienrat Dr. H. Freund, Studienrat R. Wölz und Professor Dr. W. Lieizmann <br> 260 Seiten, gebunden 6,50 DM

Aufgabensammlung und Leitfaden der Geometrie
Von Oberstudienrat Dr. H. Freund und Prof, Dr. W. Lieizmann
2., neubearbeitefe Auflage. 326 Seiten, gebunden 6,80 DM

## OBERSTUFE

Aufgabensammlung und Leitfaden für Arithmetik, Algebra und Analysis
Von Oberstudienrat Dr. H. Freund, Prof. Dr. W. Lietzmann und Prof. Dr. P. Zühlke t, unter Mitarbeit von Studienrat H. Gente, Studienrat G. Henning, Studienral Dr. A. Rohmann, Oberstudienrat H. Seidel und Studienrat R. Wölz
346 Seiten, mif 49 Abb., kart. 7,20 DM
2 Ergänzungsbogen zur Aufgabensammlung je 16 Seiten, je 0,50 DM

## Aufgabensammlung und Leitfaden für Geometrie

Von Oberstudienral Dr. H. Freund, Prof. Dr. W. Lietzmann, R. Wölz und Prof. Dr. P. Zühlke $\dagger$ Etwa 300 Seiten mif 160 Abb., etwa 7,60 DM

## Ergänzungsheft: Sphärische Trigonometrie

Von Obersiudienrat H. Seidel . Etwa 48 Seiten, gebunden efwa 1,80 DM
Aufgabensammlung und Leiffaden auch einzeln lieferbar!

Der Unterausschuß der Internationalen Mathematischen Unterrichtskommission bringt heraus:
FRIEDRICH DRENCKHAHN

## Der mathematische Unterricht

für die Jugend vom 6. bis 15. Lebensjahr in der Bundesrepublik Deutschland. Herausgegeben von Heinrich Behnke Etwa 400 Seiten, Leinen etwa 30,- DM

## Der mathematische Unterricht

für die 16- bis 21 jährige Jugend in der Bundesrepublik Deutschland. Herausgegeben von Heinrich Behnke 332 Seifen, brosch. 18,- DM, Ln. 20,- DM

## Grundzüge der Mathematik

in vier Bänden. Für Lehrer an Höheren Schulen und für Diplom-Mathematiker. Herausgegeben von Heinrich Behnke
Band I Algebra. Etwa 400 Seiten, brosch. etwa 40,- DM (erscheint im Juli 1958)
Band II Geometrie / Band III Analysis / Band IV Praktische Methoden und Anwendungen der Mathematik (in Vorbereilung)

Fordern Sie biffe Sonderprospekfe an!

Im Januar 1958 wurden die Zeitschriften

## PRAXIS DER PHYSIK/CHEMIE/PHOTOGRAPHIE PRAXIS DER BIOLOGIE <br> PRASCHU

zu einer Zeitschrift für den experimentellen Unterricht vereinigt. Der Titel der vereinigten von Oberstudiendirektor Artur Friedrich und Oberstudienrat Erich Baumann herausgegebenen Zeitschrift ist:

## PRAXIS DER NATURWISSENSCHAFTEN

Die PRAXIS DER NATURWISSENSCHAFTEN kann in folgenden Teilen bezogen werden:

TEIL A: Physik-Chemie, Umfang je Heft 36 Sciten - Vierteljährlich 3 Hefte DM 4,50-Studierende und Referendare DM 3,15

TEIL B: Biologie, Umfang je Heft 20 Seiten - Vierteljährlich 3 Hefte DM 3,00-Studierende und Referendare DM 2,10

TEIL C: Biologie-Chemie, Umfang je Heft 28 Seiten - Vierteljährlich 3 Hefte DM 4,50-Studierende und Referendare DM 3,15

Verlangen Sie kostenlos Probehefte beim


AULIS VERLAG • FRANKENBERG/EDER

## Aschendorffs

# Mathematisches Unterrichtswerk für höhere Lehranstalten 

HERAUSGEGEBEN VON: OSKAR DEGOSANG, STD IN BIELEFELD • DR. WILHELM ESCHER, WEIL. OSTD IN HANAU . DR. HELMUT HORSTMANN, OSTD IN DORTMUND • MARIA MOSEKE, STR'IN IN MUNSTER • DR. BERNHARD REISMANN, WEIL. OSTD IN BOCHUM DR. HEINRICH RUPING, OSTD JN BIELEFELD. GEHEIMRAT DR. WILHELM SCHWARZ, WEIL. OBERSCHULRAT IN MUNSTER

## LEHR-UND ÜBUNGSBUCH IN 5 BÄNDEN

Der Aufbau des gesamten Unterrichtswerkes

## UNTERSTUFE

1. Band, Rechnen und Raumlehre, von O. Degosang, H. Rüping und M. Moseke. Heft 1 kart. DM 2,70, Heft 2 (Quinta) kart. DM 1.90, Heft 2 (Quarta) kart. DM 1,20 (Auflösungsheft DM 3,50).
Außerdem ist das altbewährte Rechenbuch Westrick-Heine in der 31.-33., von Ludwig Freibüter besorgten Auflage lieferbar, Heft 1 kart. DM 1,80, Heft 2 kart. DM 1,80, Heft 3 kart. DM 2,70 (Auflösungsheft DM 2,80).

## MITTELSTUFE

2. Band, Geometrie. 1. Teil, von H. Rüping und O. Degosang,
3. Auflage, kart. DM 5,80, gbd. DM 6,80.
4. Band, Arithmetik und Algebra. 1. Teil, von H. Rüping und O. Degosang, 12. Auflage; kart. DM 5,80, gbd. DM 6,80 (Auflösungsheft, 2. Auflage, DM 3,80).

## OBERSTUFE

4. Band, Geometrie. 2. Teil, von O. Degosang, H. Horstmann und H. Rüping, Ausgabe A, 2. Aufl., kart. DM 4,80, gbd. DM 5,80. Ausgabe B, 2. Aufl., kart. etwa DM 6,90, gbd. etwa DM 7,80. 5. Band, Arithmetik, Algebra und Analysis. 2. Teil, von O. Degosang, H. Horstmann und H. Rüping, Ausgabe A, kart. DM 4,90, gbd. DM 5,90. Ausg. B, kart. DM 6,90, gbd. DM 7,80.

Sonderdruck. Arithmetische und gcometrische Reihen. Zinses-zins- und Rentenrechnung (für Schüler, die die Schule nach dem 10. Schuljahr verlassen), von O. Degosang, H. Horstmann und H. Rüping, geh. DM - 80.

Die Bände der Oberstufe erscheinen in der Ausgabe A für alt- und neusprachliche und in der Ausgabe $B$ für mathe-matisch-naturwissenschaftliche Anstalten.

ZUR ERGANZUNG
Vierstellige Logarithmentafel mit Hilfstafel u. Formelanhang Zus.-gestellt von OStR Alfr. Horn. Kart. DM 2,80, gbd. DM 3,75.

Bezug durch jede Buchhandlung



Wir zeigen Ihnen gern den neven ARISTO-Scholar VS und andere Verbesserungen unserer Erzeugnisse auf unserem Ausstellungsstand während der Tagung des Fördervereins. Weiter weisen wir auf den Vortrag von Herrn Dipl.-Ing. Rolf Jäger hin: *ARISTO-Scholar VS, ein Zweiseiten-Rechenstab für alle Schularten*. Geometrie und der Intervallschachtelung, Zahienfolge, Grenzwert und Funktion in Algebra, Arithmetik und Analysis zeichnen das

# Mathematische Unterrichtswerk von FLADT-KRAFT-DREETZ 

 aus.Band 1 Rechnen und Raumlehre I
Band 2 Rechnen und Raumlehre II
Band 3 Arithmetik und Algebra der Mittelstufe

Band 4 Geometrie der Mittelstufe
Band 5 Analysis, Arithmetik und Algebra der Oberstufe
Band 6 Geometrie d. Oberstufe, Statistik

FLADT . Lehrbuch der Mathematik für Lehrer und Sfudierende
Band 1 Planimetrie - Analysis t - Stereometrie - Trigonometrie Band II Analysis II - Analytische und darstellende Geometrie, Sphärik und sphärische Trigonometrie - Vektaralgebra

VERLAG MORITZ DIESTERWEG FRANKFURT a. M. • BERLIN • BONN

Für genaues und rasches Zeichnen



## 

Es lohnt sich, NESTLER zu verlangen und darauf zu bestehen. Interessante Prospekte schitck Ihnen auf Anfrage gern die

Albert NESTLER Verkaufsgesellschaft, Lahr/Schwarzwald

## TIERKUNDE

## I. Band: Wirbeltiere

## 1. Teil: Säugetiere

von Dr. Walter Wüst

168 Seiten mit 182 Abbildungen, meist in sechsfarbigem Offsetdruck
Halbleinen DM 6,80

Das mit der ausgezeichnet bewährten PFLANZENKUNDE von Elisabeth Ewald eröffnete BIOLOGISCHE UNTERRICHTSWERK, wertvoll bereichert durch die BIOLOGIE aus der Feder des Altmeisters Karl von Frisch, wurde nun mit der lange erwarteten TIERKUNDE fortgesetzt.
Der Verfasser - einer der besten Vogelkenner Deutschlands - hat es sich zur Aufgabe gemacht, die große Welt der Tiere mit ihrem unermeßlichen Reichtum an Wundern und Schönheiten zu erforschen. Ihm ist der Biologie-Unterricht mehr als eine Anhäufung von Wissensstoff. Jede Unterrichtsstunde nämlich bleibt blutleer und wird zum Selbstzweck, wenn sie nicht Freude an der Natur und ihren Geheimnissen im Kinde weckt und damit Achtung vor dem Leben in jeder Form verankert.

Dem wird dieses nach der naturlichen Verwandtschaft der Tiere angelegte Unterrichtswerk in allen Punkten gerecht. Die bekannte Qualität ist gewahrt; die lebendige, bildhafte und kindgemäße Sprache und die anerkannt meisterhaften

Illustrationen geben dem Buch eine Form, in der es bestehen wird.
Bitte, besuchen Sie unseren Ausstellungsstand!

## Meu tür die Unterrichtspraxis:

## FLORKE

 WOLFF
## SCHMEIL

BALLAUFF KROPP<br>SELLIEN WOLFF BRUUGEMANN

## STEINECKE

Lehrbuch der Chemie - Einbandausgabe
ca. 280 Seiten, ca. 200 Abbildungen, Halbleinen DM. 9,60
Das Buch bringt eine vollständige Neuordnung und Neugestaltung des Lehrstoffes nach modernen Gesichtspunkten. Der Text wurde in zwei Hauptteile gegliedert: in einen Lehrgang sowie einen kulturgeschichtlichen und technologischen Teil. Das neue Lehrbuch erscheint im Mehrfarbendruck.

## Allgemeine Biologie

für die Oberstufe der höheren Lehranstalten von H. Koch, W. Siedentop, F. Steinecke, J. Straub 5. Auflage, ca. 320 Seiten, ca. 320 Abbildungen, Halbleinen DM 11,80
Nach den "Grundzügen der Allgemeinen Biologie" - der Kurzausgabe des Oberstufenbandes - liegr nun auch die Vollausgabe in farbiger Ausstattung, umgearbeitet, modernisiert und etwas kürzer gehalten, vor.

## Philosophie im mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht

ca. 220 Seiten, Leinen ca. DM 15,-
Dieses Buch trägt der zunehmenden Besinnung auf die philosophischen Grundlagen der Naturwissenschaften Rechnung. Die einzelnen Beiträge, die aus der Praxis der höheren Schule herausgewachsen sind, versuchen, dem sachlichen Gang des Fachunterrichts in Mathematik, Physik, Chemie und Biologie eine philosophische Vertiefung zu geben.

## Das Plankion des Süßwassers

ca. 80 Seiten, 209 Abbildungen, kartoniert ca. DM 6,50
Das Thema eignet sich hervorragend für biologische Arbeitsgemeinschaften an Schulen. Mit dieser Schrift eröffnet der Verlag unter dem Titel „Biologische Arbeitsbücher" eine neue Reihe von Handreichungen für die Arbeit des Naturwissenschaftlers.

## QUELLE \& MEYER • HEIDELBERG

Bitte besuchen Sie uns an unserem Stand


Unter diesem Zeichen

## bewährte Schul- und Fachbücher

im Ernst Kletf Verlag

Stuttgart

Lambacher - SchweizerMathematisches Unterrichtswerk für Höhere Schulen
Kletts Mathematisches Tafelwerk
Zahlen, Funktionen, Logarithmen, Konstanten, Formeln
Mathematische ArbeitshefteFür Arbeitsgemeinschaften der Höheren Schulen
Dannehl • Mathematik für Mittelschulen
Dannehl • Keuneke
Mathematische Tafeln für Miłtelschulen
Grimsehl
Lehrbuch der Physik für Höhere Schulen
Scharnberg - Christen
Physik für Jungen und Mädchen
Arbeits- und Lernbuch für Mittel- und Realschulen
Speer. Physik für Mädchen
Arbeits- und Lernbuch für Mittel- und Reaischulen
Henniger - Franck
Lehrbuch der Chemie für Höhere Schulen
Scharnberg • Chemie für Jungen und Mädchen
Arbeits- und Lernbuch für Mittel- und Realschulen
Scharnberg - Esch . Chemie für Mädchen
Arbeits- und Lernbuch für Mittel- und Realschulen
Lebendige Natur
Biologisches Unterrichtswerk
Kruse - Biologie
Arbeifs- und Lernbuch für Mittel- und Realschulen
Der MathematikunterrichtBeiträge zu seiner methodischen und wissenschaftlichen GestaltungFladt - Seitz • AstronomieFladt
Elementarmathematik vom höheren Standpunkt aus

## Mathematik

## Untersiufe

Band 1, 2, 3, Rechnen und Raumlehre
Band I, II Rechnen und Geomelrie

An über 600 Schulen bewährt
REINHARDT - ZEISBERG
Mathematisches Unterrichtswerk
für höhere Schulen

Mittelstufe
Band 4 Geometrie
Band IVa Trigonometrie
der Ebene
Band IVb Bewegungsgeometrie, Trigonometrie, Vektorgeometrie Band 5 Arithmetik und Algebra

## Oberstufe

Band 6 Geometrie Band 7 Arithmetik und Algebra
Band VI k Geometrie, Kurzausgabe Band VII k Arithmetik und Algebra, Kurzausgabe

Lösungshefte zu den Bänden 1-3, 4, IVa, 5, 6, VI k, VII k
Die Oberstufenhefte mit methodischen Hinweisen und didaktischen Hilfen

## VERLAG MORITZ DIESTERWEG <br> FRANKFURT a.M. • BERLIN • BONN

Abbildung aus der Versuchskartei: Bestimmung des Porenvolumens und der Luftkapazität verschiedener Böden.


## BIOGA-Geräte

(nach Dr. H. Garms)
sind Aufbaugeräte für Versuche im Biologieunterricht aller Schularten.
GARTO-Geräte
zur Demonstration
GARBI - Geräte
für Schülerübungen und Arbeitsgemeinschaften Mit beiden dieser Geräte lassen sich die gleichen Versuche durchführen, insges. über 300 .
BIOGA-Klinostat
für Versuche zur Erd- und Lichtwendigkeit der Pflanzen. Umrißstempel zur Vererbungslehre und zur vergleichenden Anatomie.

Beratung und Prospekte:
BIOGA-Geräte, HamburgCranz

# MATHEMATIK <br> Raum- und Zahlenlehre <br> Zahlen- und Figurenlehre Der moderne Rechenstab <br> Vektorrechnung im Schulunterricht Schriftenreihe zur Mathematik <br> PHYSIK <br> Lehrbuch der Physik <br> CHEMIE <br> Lehrbuch der Chemie <br> Chemie für sprachliche Gymnasien Schriftenreihe zur Chemie 

Bitfe, besuchen Sie unseren Ausstellungsstand

OTTO SALLE VERLAG<br>FRANKFURT a. M • HAMBURG

## Physik für höhere Schulen

Herausgegeben von Oberstudiendirektor F. Dorn, Leiter der Landesanstalt für den Physikunterridht, Stuttgart-Bad Cannstatt<br>Unter Mitarbeit von Dr. F. Bader, Dr. E. Greiner, H. Heise, F. Raith, E. Zeier

## Ausgabe A

Mittelstufe: Umfang 232 Seiten mit 414 Abb. im Text. Dazu eine Wolkentafel und zwei Farb- und Spektraltafeln sowie eine Darstellung des Dreifarbendruckes
geb. 7,20 DM
Oberstufe: $\begin{aligned} & \text { Umfang } 320 \text { Seiten mit } 419 \text { Abb. im Text. Dazu } \\ & \text { eine Spektraltafel . . . . . . . . . geb. 9,80 DM }\end{aligned}$ Für die Aufgaben liegen Lösungshefte vor
Ausgabe B für spradliche Gymnasien

## REIDT-WOLFF

## Die Elemente der Mathematik

Herausgegeben von Oberstudiendirektor Dr. G. Wolff
Erschienen im Gemeinschaftsverlag mit
Ferd. Schöningh, Paderborn

## Schroedels mathematische und naturwissenschaftliche Tafeln

Herausgegeben und bearbeitet von Oberstudienrat A. Koch und Oberstudienrat Dipl.-Ing. R. Putschbach


## Seydlitz

Erdkundliches Lehrbuch
Herausgegeben von Ch. Degn, E. Eggert, A. Kolb, J. Petersen, G. Jantzen, K. Kayser, E. Schenk, E. Sobotha, M. Unterhorst, H. Wilhelmy

Erschienen im Gemeinschaftsverlag mit Ferd. Hirt, Kiel

HERMANN SCHROEDEL VERLAG KG • BERLIN - HANNOVER -DARMSTADT

# Reidt-wolf Die Elemente der Mathematik 

Herausgegeben von Dr. G. Wolff

## haUPTAUSGABE

Vorstufe Rechnen Heft 1: 3,20 DM Heft 2: 3,20 DM Heft 3: 2,80 DM

| Mittelsufe | Band I | Arithmetik und Algebra | 7,40 DM |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|  | Band II | Geometrie und Trigonometrie | $7,40 \mathrm{DM}$ |
| Oberstule | Band III | Arithmetik, Algebra und Analysis | $7,40 \mathrm{DM}$ |
|  | Band IV | Analytische Geometrie, Vektorrech- |  |

## KURZAUSGABE

Vorshufe Rechnen
wie Hauptausgabe
Mittelstule Band I wie Hauptausgabe
Band II Geometrie und ebene Trigonometrie 5,80 DM
Oberstufe Band III Arithmetik, Algebra, Geometrie, Analysis, Trigonometrie 7,80 DM

## AUFGABENSAMMLUNG

Mittelstufe Band I Arithmetik und Algebra 5,80 DM
Band II Geometrie und Trigonometrie 5,80 DM
Oberstufe Band III Arithmetik, Algebra und Analysis 5,80 DM Band IV Analytische Geometrie, Vektorrechnung, darstellende und projektive Geometrie, sphärische Trigonometrie 6,80 DM

## LOSUNGSHEFTE

liegen für alle Teile der Hauptausgabe, Kurzausgabe und Aufgabensammlung vor

## ERGÅNZUNGSHEFTE

Einführung in die Mengenlehre 3,8) DM
Einführung in die Statistik 3,60 DM
Einführung in die Zahlentheorie im Druck
Ausführlich informiert Sie unser Sonderprospekt

## VERLAG FERDINAND SCHONINGH PADERBORN HERMANN SCHROEDEL VERLAG KG HANNOVER

# MOHLE KNOCHENDOPPEL • SIMONIS 

... Das Lehr= unì ZZGungsbuch, Das allen AnforDerungen eines modernen Uuter= richts gerecht wiro ...

Unter- und Mittelstufe:

# RECHNEN 

GEOMETRIE 1
ARITHMETIK 1
GEOMETRIE 2
ARITHMETIK 2
obesusu in enemen beand: ARITHMETIK 2 GEOMETRIE 2

## Schwann

PÄDAGOGISCHER VERLAG SCHWANN DÜSSELDORF


## Arbeitsgebiete

Elektrizitätserzeugung
Elektrizitätsverteilung für
Hoch- und Niederspannung
Elektrizitätsumwandlung

Bohnen - Schiffbau - Flugwesen Industrie-Anlagen und elektrische Ausrüstungen Elekıromotoren für alle Aufgoben


Elekłronik
Fernmeldetechnik
Messen - Prüfen . Uberwachen
Installation
und Verbrauchergeräłe

## ALLGEMEINEELEKTRICITATS-GESELLSCHAFT

## Hansleden-Hentze

MATHEMATIK

## 

PHYSIK

Winderlich-Peter
CHEMIE

Moderne Lehrbiucher im Unternicht bewaihrt

FRIEDR. VIEWEG \& SOHN•BRAUNSCHWEIG Geräte für den Physikunterricht

Röhren: Geißlerröhren, Spektralröhren, Umwegröhren, Photozellen, Braunsche Kathodenstrahlröhren, elektronenoptische Röhren, Röntgenröhren, Glühventile, Geiger-Müller-Zählrohre u. a.


## Geräte für Atom- und Kernphysik und Elektronik

Spinthariskop. Nebelkammer, Trennrohrmodell nach Clusius und Dickel, Geiger-Müller-Zählrohrgeräte für die Schule, Fadenstrahlröhren, Frank-Hertz-Röhren

## Stromversorgungsgeräte und Verstärker

## Lehrgeräte für den Gruppenunterricht:

Nr. 1 Mechanik der festen Körper
Nr. 2 Mechanik der flüssigen und luftförmigen Körper
Nr. 3 Optik
Nr. 4 Wärmelehre
Nr. 5 Elektrizitätslehre
Nr. 6 Akustik
Nr. 7 Funktechnik

NEVA Elektrotechnische Fabrik Dr. Vatter KG, Geislingen (Steige)

Auf unserem Ausstellungsstand
zeigen wir Ibnen unsere bewährten Lebrbiucher aus den Fachgebieten

MATHEMATIK

P H Y S I K
C H EMIE
ERDKUNDE

Ihrer besonderen Beacbtung empfeblen wir :

ROTH-TREU, Physik Oberstufe. Neubearbeitung 1957/58
Band I: Mechanik und Wärmelehre. 1957. I5I Sciten mit 153 Abbildungen
Halbleinen DM 4,60

## ROTH-TREU, Physik Oberstufe

Kurzausgabe für neusprachliche Gymnasien 1957
VIII, 307 Sciten mit 296 Abbildungen Halbleinen DM 7,60

SCHULZ, Fünfstellige logarithmische und trigonometrische Tafeln
34. Auflage 1957. 132 Sciten mit mehrfarbigem Griffegister

Haltbarer Plastik-Einband DM 4,40


## C. C. BUCHNERS VERLAGKG. BAMBERG

## Dr. Käthe Marschner

Buchhandlung für Pädagogik, Psychologie, Mathe- matik, Naturwissenschaften, Heilpädagogik, Schul-

bücher, Fremdsprachen, Schöne Literatur u. a.
Berlin-Charlottenburg 1, Eosanderstrake 31

## BERLIN ALS DRUCKSTADT

Bietet viele vorteile!
Nehmen Sic doch auch die 4prozentige Steucrermäßigung
für Bcrlin-Aufträge in Anspruch!
Wir liefern Ibnen frei Ibrem Wobnsitz
MEHRFARBIGE PROSPEKTE ILLUSTRATIONS- UND WERKDRUCK

IN
LINOTYPE- UND MONOTYPESATZ zu äußersten Prcisen

Scheuen Sie bitte nicht die Entfernung zwischen Ibrem Firmensitz und Berlin. Sie werden - wie viele unserer westdeutcchen

Kunden - von der schnellen und exaklen Bearbeitung Ibrer Aufträge angenehm überrascht sein und - Sie sparen Geld und belfen der Westberliner Wirtschaft


## FELGENTREFF \& CO

Buch-und Kunstdruckerei
BERLIN SW 6i - ZOSSENERSTRASSE $5^{\circ} 5$
Fernsprech-Sammelnummer 692385

# Bücher aller Wissensgebiete seit über 60 Jahren 



BUCHHANDLUNG•ANTIQUARIAT
BERLIN-CHARLOTTENBURG 2
Hardenbergstrafe 4-5
Ecke Knesebeckstrafe
Ruf: 326632
Wir bitten um Ihren zwanglosen Besuch in unseren neuen, schönen Räumen

## Leichter lehren

## Leichter lernen

mit

## UN|-Lehrmitteln für

Physik
UNI-Bauteile zur zeitsparenden Aufbauphysik nach Ing. Ernst Roller
Biologie
Arbeitsgeräte für Biologie und Mikroskopie nach
Josef Weidmann, Otto Zach

Chemie
Geräte zur zeitsparenden Experimentalchemie nach Dr. Ernst Hauer
Mathematik Darst. Geometrie Geographie

Sämtlicher Schulbedarf


UNIVERSITAS-HIPPOLYT - GESELLSCHAFT M.B.H. Müncten Q, Briennerstraße 1. Telefon 27149

## Zuschauen allein reicht nicht



Wenn ein Schüler selbst experimentiert, dann erfaßt er ein physikalisches Gesetz schneller und tiefer - er begreift es. Natürlich müssen dann auch die Geräte, die man ihm, dem Ungeübten, in die Hand gibt, auch entsprechend stabil, unkomplizierł und darüber hinaus zweckmäßig ausgewählt sein. In vielen Diskussionen mit erfahrenen Pädagogen haben wir deshalb eine Sammlung von bewährten Schülerübungsgeräten zusammengestellt, mit denen eine große Zahl von Versuchen aus Mechanik, Oplik, Wärmelehre und Elektrizitäł möglich ist. Sechs kompletfe Gerälesätze sind in einem Spezialschrank für Schülerübungsgeräle untergebracht; seine Schubfächer sind herausnehmbar, ihr Inhalt kann mit einem Blick auf Vollständigkeit überprüft werden. Für Erweiterung ist ausreichend Platz vorhanden.
Bitte, schreiben Sie uns, damit wir Ihnen die Broschüre ,,Schülerübungen für den Physikunterricht" kostenlos zusenden können. Darin werden in der Weise unserer bekannten Versuchsanleitungen 44 empfehlenswerte Versuche erläutert, die sich mit dem Gerätesalz durchführen lassen. Oder soll Sie einer unserer Herren im Außendienst besuchen?

## Westermann-Werke zur besonderen Beachtung

## Physik

Hahn-Töpfer, Lehrbuch der Physik
Die »Kurzausgabe der Oberstufe«erscheint in Noubearbeitung; ferner ein Lehrerhef »Bemerkungen der Verfasser zu Einzelheiten der Darbietung des Lehrstoffes und Ergebnisse der Übungsaufgaben* (für Band I, II und K)

Ergänzungshefte für den Physikunterricht
Neu in dieser Reihe: Mirow, Quellenheft zur Physik
Diareihe: Atomphysik für Oberschulen
Hahn, Physik - Das Standardwerk für den Lehrer

## Biologie

Garms, Biologisches Unterrichtswerk - in vier Bänden
Garms, Die Natur - in drei Bänden
Garms, Lebendige Welt - in einem Band
Das neue Naturkundebuch îur die Volksschule
Diareihe: Die Pflanze in der werdenden Landschaf
Diareihe: Pflanzenkunde in Einzeldarstellungen

## Chemie

## Karte :

Periodensystem der Elemente mit Elektronenanordnung

Diese Auswahl möchten wir durch unsere vielseitige Buch- und Lehrmittelausstellung - im Physikalischen Institut der TU, I. Obergeschoß - ergänzen. Wir freven uns über Ihren Besuch!

Georg Westermann Verlag Braunschweig Berlin. Hamburg • Kiel . Darmstadt . München


## Zeichenerklärungen

[^0]
## Das neuzeitliche Unterrichtswerk



## Lehrbuch der Physik

## Mittelstufe

Oberstufe

Ausg. A vorwiegend für naturwissenschaftliche Gymnasien. 456 Seiten, 442 Abb., 3. Auflage. 1957. Ganzleinen 7,50 DM (Dümmlerbuch 4101)
Ausg. B vorwiegend für sprachlich gerichtete Gymnasien sowie Mädchenschulen. 303 Seiten, 307 Abb., 3. Aufl. 1957. Ganzleinen 5,90 DM (Dümmlerbuch 4111)
Ausg. A vorwiegend für naturwissenschaftliche Gymnasien. 736 Seiten, 465 Abb., 3. Auflage. 1957. Ganzleinen 11,50 DM (Dümmlerbuch 4102)
Ausg. B vorwiegend für sprachlich gerichtefe Gymnasien sowie Mädchenschulen. 500 Seiten, 271 Abb., 2. Aufl. 1956. Ganzleinen 7,90 DM (Dümmlerbuch 4112)

Ministeriell genehmigt ist HÓFLINGs Lehrbuch der Physik in Baden-Württemb., Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schles-wig-Holstein, Saarland. Bayern: Mittelstufe A (Oberstufe A für Oberschulen mit Kern-Kursunterricht), Bremen: Oberstufe A, Hessen: Mittel- und Oberstufe B.

## Physik- <br> AUFGABEN

## Mittelschul-

 Ausgabefür die Mittelstufe. Schülerausgabe (ohne Lösungen). 72 S. mit 4 Abb., 2,95 DM (Dümmlerbuch 4117) Lehrerausgabe (mit den vollständigen Lösungen). 211 S. mit 14 Abb., Lehrerpreis Ln. 9,80 DM (Dümmlerbuch 4118) Für die Oberstufe. Schülerausgabe (ohne Lösungen). Etwa 88 Seiten, mit 18 Abb., 3,40 DM. (Dümmlerbuch 4119) Lehrerausgabe (mit Lösungen). Etwa 260 S., mit 35 Abb. etwa 11,80 DM. Erscheint Mai 1958 (Dümmlerbuch 4120)
(Lehrerausgaben nur gegen Schulbescheinigung)

Atombau und Quantentheorie. Aus Oberstufe, Ausg. A des Lehrbuches. 151 S. 40 Abb., Hin. 6,60 DM (Dümmlerbuch 4116), brosch. 4,90 DM (Dümmlerbuch 4116a)
Wetterkunde und Astronomie. Sonderdruck aus Mittelstufe, Ausg. A, 48 Seiten, 32 Abb., 1,50 DM (Dümmlerbuch 4115)
Methodik des Physikunterrichts (in Vorbereitung)


[^0]:    A Autobus, Linien A 2, A 25
    BL Buch- und Lehrmittelausstellung
    E Eingänge und Einfahrten für PKW
    EB Hörsaal EB 301
    GC Großer Chemischer Hörsaal C 121
    GP Großer Physikalischer Hörsaal P 270
    KP Kleiner Physikalischer Hörsaal P 164
    M Mensa
    PA Postamt Berlin-Charlottenburg 2
    SCH Schiller-Schule
    S'T Straßenbahn, Linien 2, 6, 25, 54, 55
    T' Tagungsgeschäftsstelle
    U U-Bahn
    Z Zum Bahnhof Zoologischer Garten, etwa 300 m

