## Der SKALP

## \#5

## 150-





Die TRLEVISION PERSONALITIES stell on alles in den Schatten：The neues Album（live）soll den Titel tragen： ＂TVPS play the very best of James Lastn
Neues RAMONES－Album angedrohtl ＂Too tough to die＂soll im Januar rausgekommen，Die 2 Stucke neulich bei Peel klangen so，als wär ein an derer＿Sänger＿dabei？！Hoffentilch nial Von SURPLUS sTock soll es im näxten Jahr auch ein livealbum geben，was aber ist los mit Cliff Barnes，unser aller Hoffnungsträger？Und was tut sich mit dem Sampler ：Sinn des Leb ens？Ruf doch mal wieder an，Bobl！ Das zweite Album der TOY DOLLS ＂A Far out disc＂verzbogert sich no ch etwas，derweil Olga gebeten wurd e，die Themamelodie fuir die engliso he Kindersendung（jaal）＇Razzmatazz＇ zu schreiben，，vir varten．．．！！


Frisch von der Erfindermesse kommt die Sensation schlechthin：der KAT A－LYSISTRA－TOR，nochmal zum Mitspre chen－Katalysistrator，genial wie？？！ Es handelt sich dabei um ein Neben produlct des Autoabgassaubermachers nur ist diese Ausführung für Druck maschinen entwickelt worden．Bei An wendung desselben，werden nun bei Drucklefung eines Nachworkes auto－ matisch ALLE frauenfeindlichen，sex istischen，armgoistigen und gesund－ heitsgefährdenden Artikel＋Fotos gesäubert，bis am Ende ein umwelt－ freundliches，ausgewogenes Erzeug－ nis herauskommt．Wir durften einem Probelauf in einer Alternativ－Dru ckerei beiwohnen und waren begeist ert！Bestellungen des Prototyps ＇MARKUS 3＇können ab sofort in der Lagerhalle aufgegeben werden！！

## PAINLESS DIRTIES／BEAUTY CONTEST Forum Enger， 3.11 .84

Kein langes Geschwafel diesmal． Painless Dirties waren einfach nur schlecht，schlecht，schlecht．Trommle $r$ konnte nicht trommeln，Sänger nic ht singen－hau weg die Kacke．
Der Schönheitswettbewerb hatte zwa $r$ auch Anfangsschwierigkeiten，konn te sich aber noch um einiges steig ern．Kompakter Sound，ausgezeichnet er mit－Herz－und－Seele－dabei－Tromm1 er（David Gamble／ex Method Actors）， und natuirlich Frontmann Sigurd Mul ler（．．walking with the beast）der hoffentlich bald seine erste Rolle in einem Horrorfilm bekommt．Auch ex－39 Clocker Christian Henjes spi elte sehr aufgelockert（trotz Sonne nbrille！），ja，er，vielleicht die let zte Kultperson Deutschlands，er gri nste sogar 3mal．Kult ade！Nein，ohne Scheiss，die Kapelle kann man sich Gut anhören，denn zum Glück laßt si ch der B．C．nicht vom Psychedelic Etikett knebeln，sondern geht teils spannende und krafistrotzende Wege Die ZDF̈－Kameras und－Leute haben do ch ein wenig genervt（band und Pub－ likum），aber das ist der Preis auf dem Wege zum Ruhm（stöhn）．Man sollt e weiterhin ein Auge auf die Trupp e haben．

## Sisters of Mercy／15．11．84－

Hyde Park，Osnabriick
Kommen wir zum schlechtesten Kon－ zert der Herbstsaision．Die akusti sche Einstimmung hätte treffender nicht sein können，Heinz spielte ein langes Pink Floyd Stück，glick seliges Lächeln auf vielen Gesich tern！Was dann ablief war nur noch peinlich．Die Sisters haben ansche inend ihren ganzen Vorschuß von der WEA in Nebelgranaten angelegt， anders ist es wohl nicht zu erklä ren，daß während des ganzen Sets wie blöde Trockeneisnebel in die Zirkuskuppel geblassn wurde，Von der Musik 1 aBt sich nur sagen： dumpfes，langweiliges Rumgedröhne． Alles klang gleich，die Sisters pa rodierten die Sisters．Sie haben ihre Eigenwilligkeit endgiltig un ter den Hammer gelegt，d．h．，zig Riffs von den frühen Cure，Banshees und anderen geklaut，zum Schluß $1 i$ eB man es nicht bei＇Gimme Shelter＇ bewenden，nein，＇Knockin on heavens door＇mußte auch noch verbraten werden（noch mehr gluckseliges Laic heln auf noch mehr Gesichtern）． Grobschnitt－Fans，gebt Acht！Dies i ist ab heute EURE Gruppel！！


## Auf ein Wort．W．Wo．Ma

Die „schwarzen Schafe＂

## Voa Ulilke Sohmidt

| Elnen mutigen Yartuch． wagan dia Milarboitor des Jugendzontrumn Ostbunker | alch deahalb von der von in－ nen solbst geschaffienen |
| :---: | :---: |
|  | Jupendzontruma Ostbunkor Maver＂，dem abenteuerti－ |
| mif threr Angabotsorwelto－ |  |
| rung for die siohwarzen |  |
| Schate－dor heulligen Punke Vorur－ |  |
| 8 ithnan gaganaber gibt os and manch berech－ |  |
|  |  |
| dio oft unheimiloh aussehon： |  |
|  |  |
| don Geataltan linke llogen ru |  |
| lassen． |  |
| Dabol mul goltrat wer | hatt＂geioren． |
| den，ob de frum Teli duroh－ |  |
| und Entstallung nicht alloln |  |
| daru diant，Aufmerkaamkelt |  |
| ，24 otregen und win＇Goitunga－Sonst wo |  |
|  | sut |
| das andors hicht oiroloht roibendey Autgabersintas． |  |
| werdent kann，Punks |  |
| Keine pillogotelahton＊do－ |  |
|  |  |
| atein，Toplorn und Diaco zu－ |  |
| atollen lasesm．Kait In der Untoratotzung． |  |
|  |  |
| andarbeit Tatloor | Der Vorouoh hat dae wort |

令○ $H^{\prime} A^{\prime}$ ？
盆什萃野－娕装





热軗け1畑，相



 niten Ausbeuter tus Bremen to nur mur Kohlo nbgonehon heben，une on ihson sches asegel int wio dio bands boi don Bosuchorn ank $0, \mathrm{~K}$ ，tane
o．K，fangon vir aleo von vorne an，Ioh kratato moino letzte Kohlo segon 7 Unr in Aremen ankemen，Kumpol 10n，A10 vir oo ungortir gegon 7 Uhr in Aromen ankamen，selien vir eohon vae unk orwarten Pumka in thra hillaliohon anra zu drikngen，De das Concert orat un 8 Ulr bogimnon soilto，bliobon vir in woisor Vorausidoht nooh n Stunde in Auto，Als vir dann so gogan 8 mus Sohlachthof hinglagen ifor ab（Ma wer hat den sohlneton Iro und wer kann as hlluries Fiok Off pro Minute segen），Aber en veren nioht mur Kifsehee Punker gokomenan，vir hauten aliog einen dor Bohten an und or Ruhren dis dio Arsohi．．．nooh nioht surgamaoht hatten．

 Efntritt，Machdee wfr dani endlioh drin varen und den Laden von imnon anhan，var une klar das dor Rost dea Cobeertes auch nieht den vorden wirdo，wan wir ermartot hatton，Bratena atand de no
 var hechatena 1，50 a Pintw，In aon Raum kann man dooh koin Punkaoneart absi ohon，
 aufhbrten mar dio haibo Anlege ausgerallon．Inouvischon mer ei halb 10, und ala die tnlage wieder o，k，war，fing der tolle Mixer orat an，zeine Knfprohen olazuetolion，Gegen 10 kenen denn endilich BLick FLiG auf dio Buhne，fingen abor jotzt oret nooh mitn kleinea Soundoheok sn，Var mbor trotedee atark die Geniohtar ointger
Punka mazuachauen，ala dio Bnosiotin innor Jogginghose aurtrat und Greg in aomnor uralten totel unioderaon Jonns，ils Honry denn ondlioh our dir alihns ernohi on（mit Havalihomed und Berwuts－ shorta）brach oin endleses Chaos las，Vor dar Buhne gabs ne anderthaibetundige Sohligerei，in die Bonry raet etandig var－ viakeit var，Grog dagogen vorauohte soine Gitarre umzubringen，in－ apiolton fast die ganse neus pletto eber suob riole der alton Buchan． Kus abor angen，dan mit，boi den alton Saohen hort aloh Hoer nooh am beoton go－
 ohne Zugabe von der Bthne，Hilte bol dee Publiky abor auoh koine gegeben．
Bromn abor 12 MM rur oine Bend gobomoht，dae die Saubsutel nue pie．Jyre

Punks in Edinburgh auf dem Festival haben mich neugierig gemacht. Sicherlich nicht verwunderlich, wenn der eigene Sohn Punk in Osnabriick ist.
Dort die Punks waren zerrissen angezogen, bemalt, laut, also nichts besonderes. Doch!
Sie standen nicht nur mit der Dose Hansa-Pils in der Hand am "pieselding" (wer nicht weiß, was das ist, kann Graf Karloff fragen) oder verpennten die Zeit auf einer Bank daneben (In E. hätte es statt des Pieseldings das Scot-Denkmal sein müssen - natiirlich ist das größer, E, ist ja auch eine größere Stadt), sie sfielten mit auf dem Festival, hatten ihren Spaß gaben daüfr auch Geld an die artists (iconisch wenig) und regten zum Spaßmachen mit an. Warum sind die Osnabrícker Punks so ernst?
Ein Festival muß her, das ist es!

$\square$


## 

fame/Vorname: Lide,Pseiko
Fruppe/Pseudonym: Der Boss
Goburtstag: $25 \cdot 9.58$
Beruf: Musiker
Lieblingsfilm: Tesafilm
 Schauspieler: Duglas Ferbanges jun.
Flim(e): Raumpatrolie Orion
TV-Persönlichkeit: Harald Juhnke
LP/Single: The Equals-best of
Persönlichkeit aus Osnabrllek: Priedel Kantaut,Heinz aus Park, Eckart Durst
Hoffnung fuir die nächste Zeit: ja
Essen: Kebab, Pailia, Hamburger
Bestes Konzert der Saison: Fleshtones
Punk: Bu Kollegas
Sommer 84: kenn ich nicht
Styling: kenn ich auch nicht
Schwarze Messen: Prins of the Blood
Lieblingsfarbe: Rot fur immer
Sternzeichent Waage
Drogen: gut z.b. LSD,Mescalin, DNT, Psyleicybin, Fliegenpilz Sex: gut

Marihuana, Cocs
Psychedelic-Rewival-: die Astros!
Fanzines: Der Schrott

Gruppe/Pseudonym: Astros Geburtstag: 21.12.62 (Freitag) Beruf: Barmixer


Lieblingsfilm: Ver hat Angst vor Virginia Woolfe Lieblingsgetränk (e): Tequila Sunrise, Jägermeister, Gin Schauspieler (in): Heinz Schenk, der immer blaue Book Film(e): Paulchen Panther
TV-Persönlichkeit: Der blonde mit der schwarzen Brille u nd der tiefen Stimme
LP/Single: The Call(Singles), Sweet, T, Rex, Slade Persönlichkeit aus Osnabrick: Ich
Hoffnung fur die nächste Zeit: Reich werden, Teenie Star Essen: Ja,schöne Stadt
werden
Bestes Konzert der Saison: Tote hosen(persönliche Grilinde nicht erwähnt)
Punk: (Diesen Punkt versteh ich nicht, Entschuldigung) Sommer 84: Kar ich nicht da
Styling: Mal so, Mal so, Mal nicht, Mal nicht Schwarze Messen/Okkultismus:
Lieblingsfarbe: Rosa mit eienm blaugrauen Schimmer ins Ro Sternzeichen: 3Stern der Rattefliche Smaragtgrine Drogen: The best is good enough
Sex: Ioh mach es fast immer alleine
Psychedelic-Rewiwal: Super
Fanzines: Amerikanisch Rolling Stone, Trucker
Name/Vorname: Morton, Tex
Gruppe/Pseudonym: die Astribs, die Jetsets
Geburtstag: Einmal im Jahr
Beruf: Ich wäre gerne Tlerarzt
Lieblingafilm: Juger des verlorenen Schatzes, Doktor Detro $1 t$, Broadway Danny Rose, 2 Nasen tanken Super
Lieblingsgetränk (e) : Kakao, Moselwein(nicht zu trocken) aber auch nicht zu nas.
Schauspieler(in): Woody Allen,Helmut Koh1,Henry Vahl FLIm(e): Kodak 'Ektachrome' Superl
TV-Persönlichkeit: Das blaue Schweinchen von Wasbinioh, Das geilste Schwein des Deutschen Fernsehens. LP/Sing1e: $33 / 45$ upm
Persönlichkeit aus Osnabrick:Eckart Durst, Lide(ja derl), das schwarzhaarige Mädchen im Hyde Park+A1i(Bu Kollegas) Hoffnung fur die nächste Zeit: Endilch Gitarre spielen lernen, endlich Tlerarzt werden, endlich die Frau treffen, die zur Diskussion bereit ist,auch wenn ich mich nicht al 5 .. (unlesbar) der selhigen sehen/beurteilen kann. Essen: Muß jeder mal, darum eindeutig: JAlll
Bestes Konzert der Saison: Reagan versus Mondale
Punk: Äh, Punkers, das sind dooh die mit die bunten Haares Nein, danke! I! (siehe auch Schwarze Messen)
Sommer 84: War doch keiner!
Styling: Automechanker
Schwarze Messen/Okkultismus: Nein dankelliebex gutes Fern sehprogramm, ein Bier ma' was zu knabbern.
Lieblingsfarbe: Caddilao-grin, Starfightergelb
Sternzeiohen: Zwilling
Drogent siehe "Sex" ||PS; siehe auch "Essen"
Sex: siehe "Drogen"|?1 PS: siehe auch "Essen"
Psychedelic-Revival: Harald Juhnke, Russ Meier und noch vi ol mehr, es gibt kein Revival. Alle Geflihle sind echt.
Fanzins: Bravo, Penthouse, Selber Machen Heimwerkermagazine, lor Skalp, der Skalp, der Skalp, der Skalp, der P1ask, der Lask for Askp1, der Kalsp, der Kasp1, yeah, yeah, der IRRTUM, der K1 pine Vampir!
mantiacs
Man schriab den Mai des Jahres 1982 alp Kai, der Bassist der Gruppe "Blutverlust"bei oben Joner Gruppe das Handtuch warf und den Bass an den Nagel hängte um sein weiteres Leben von nun on voll und ganz dem tromneln zu widmen, Just zur gleichen Zoit, in einem bender Musiker namens kimmel, beinen Bass begnadeter, Junger, aufstreihm dadurch ein gefälligeres ảußeres zu geben.
Es sollte nicht mehr lange dauern, bis beide sich entschließen sollton zusammen eine Gruppe ing Lebon zu rufen der sie den Namen
"Bunker" geben vïrden. Auch der Ruf nach einem Sänger ward gehört und so musizierte man rröhlich den ganzen Sommer hindurch, alerdings noch ohne die Begleitung durch einen Gitarristen.
Der September kam und der Sainger war langsam der therzeugung, daB der ruf wohl doch nicht ihm gegollten hatte und tauschte das Mikro gegen eine reundin ein.
Zu eben Jener Zeit kehrte Peter, der seinger der mittlerweile im zerbröckeln begrifrenen Gruppe "Blutverlust" aus fernen Landen heim und als er Kai und Kümmel so allein musizieren sah, faBtee er sich ein Herz und aine Gitarre und begleitete die Beiden bei Threm gar frobhlichom tun, Schon kurze Zeit spiter batte man etwa 10 Lieder Allderwell brauchte man nun einen Săngar, Viele kamen und gingen. Nan erstellte mehrere Demo Tapes und nach dem "German Tanks" Tape Gesang obenfalls Poter zu (iberlassen, Ein weiteres Demo tape schu die Róclichkeit bei"Malleimer Records" eine Platte aufzunehmen. Im Nïrz ' 84 ging man also ins Studio und im Juli hatte man das fertig
Machwork in den Hinden. Machwerk in den Hianden.
Wohrend des wartens auf des orscheinen der Platte schloß sich Thomas aIa zweiter Gitarrist den"Manipos"an, Mit ihm vurden im Oktober viar neue Lleder für"Pogar" aufgenomaen, die irgendwann 1985 erscheivertreten is Deiter einen veiteren Sompler.
$\begin{aligned} \text { Die Besetzung der "Maniacs"ist: } & \text { Kai (Dr.) } \\ & \text { Kimmel (Bs./Voc.) } \\ & \text { Thomas (Git.) } \\ & \text { Pater (Voc./Git.) }\end{aligned}$

```
Kai (Dr.)
                    Kuimmel (B8./Voc.)
                    Thomas (Git.)
```

Wir sind laufend sur der Suche nach Auftrittamóclichkeiten.
Unsere Adresse ist: Peter Thomas
Kasseler Str. 2

K442 Rotenburg/7.
Tol.iO551/484218
Kasseler Str. 2

Tal Ral. Rotenburg/7.
Oderi06623/1447 (nur.8a./So.)
m!níncs
 BFBS radio sequences on weekday evenings, with short sessions of particular kinds of music, was preferred to a possible alternative of longer, mixed sequences. The recent change to 'sport and records' on Saturday afternoons from the wholly sport 'Sport on 2' was approved by a majority of 2 to 1. Listeners' opinions of John Peel's Music Alan Freeeman's Classics and 'Video and Movie News' were
generally favourable but not generally favourable but not
without considerable tions, particularly in the case of toons, particularly i.

# 22.9.84 ab 20.30 Uhr Markthalle 

 Die neue Saisonl. Alfredo Hilsberg 's Präsentation von inter-nationalen highlights des Untergrunds war also angesagt Namen Hilsberg anbetrifft, so haben burg. Trotz aller Skepsis was den TV Personalities und Painless Dirties mich doch Namen wie Peter Hein, gelockt. Scheinbar nicht nur mich, denn Tir. Es war kurz nach neun und und der NDR stand mit U-Wagen spielte schon. Sie reizten mich aber eine Gruppe namens TWIST NOIR $\frac{\text { IUm rausgehen: second hand-mill-wave, ausgelutsch }}{\text { zum }}$ schon nach $t$ bis dorthinaus, Sängerin mit Siouxie-Syndrom.Wenn ich die Reihenfolge recht behalten habe, ging dann sone Tussi an ein uber der Bühne befestigtes Trapez und schaukelte dort sehr gekonnt rum, während der fette F.Butzmann oben unter der Decke mit seinem Tonband rumspielte und ab und an mal einen Schrei ausstieB.Gähn!!Aufsch1 schlußreich hingegen das Leiterruntersteigen von Fettsau Butzmann:er schwitzte wie eine afghanische Bergziege und war so ergriffen von dem biBchen Applaus(der ubrigens wohl nur für die Artistin war), daß er um Haaresbreite die letzten Sprossn verfehlte und sich gerade noch so im Gleichgewicht halten konnte.


Nun mal ein paar Worte zu dem Begleitprogramm des Abends.Im Foyer liefen Videos (da aber Tim Renner einex der Produzenten war, hab ich davon Absaknd genommen), und eine Fotoausstellung mit dem Thtel nenen "Helden des Fortschritts. ) bis hin zu heutigen Ausgeburten des soWelle" (Gabi, Peter, Plands(Sigurd Miller, das Monster vom Beauty Contest). genannten Undergrounds(Sigurd sich fur wichtig halten(Xao Saftsack,
Alfred(nunja, als Veranstalter), sogar der gewitzte Stefan Kuhne, seines Zeichens Moderator bei Musik f.j. Leute limmelte sich am Imbisstand rum. Drinnen hatte währenddessen ein Prominentenquiz begonnen, bei dem die Oberpeinlichkeit des ganzen Abends den Grundstein für schlechte Stimmung und Aggression legte:Götz Achilles, Privatgelehrter, Leute Stimmung und Aggressfon seine blöden Fragen beahtworten, ein Mädaus dem Publikum durften seine chen ging zum Glück nach wenigen Minuten, burch selne best der Unmut Art, den Superhirni raushablikums.Aber er bleibt hart, denn er findet das wohl unheimdes Publikums.Aber er kommen!Also konntmanich in der Zwischenzeit in aller Ruhe eine Gerstenkaltschale au Gemute füren und $z, B$, Frank $Z$ von Abwärts entdecken(das Prominentonqiuz lief also im Foyer, soso...).
roum lor Gatigkem

Als nächstes kamen ASMODI BIZARR ausm Ruhrpott.In groben Zuigen gilt dasselbe wie fü Twist Noir:am Freitag in der X-mal D. zu klingenhatten sie noch drauf bestanden, schlechter!Wer X-mal D. kentt,weiß soweit richtig-sie klangen noch schleselben Bassläufe (nur geklaut, was das heißt.Klagegesange, lhaft unpassende Gitarre, und nur ganz aber schlecht!), eine grauenhafterene Idee durch, die dann aber ver-

Aös nexte Gruppe dann die PAINLESS DTRTIES aus Hamburch, haben grad ihre erste LP raus, Gragen-psyho-beatmäßig. Diese junge 3er Formation wurde aber derart durch Geräteausfälle gehändikß̉pt, das es schon nicht mehr feierlich war. Hinzu kam eine nicht zu Ubersehende Nervositat vor so großem Publikum iberzeugen zu missen. Trotz alledem hat die Truppe gutes songmaterial, auch wenn man sich bei einigen Sachen fragt:wo hast du das bloß schon gehorrt?Spater im Set steigt der Frankenstein-Junior Sigurd Muller als Sänger ein und reisst das Publikum mit dem "Mystery train" zu solchen Begeisterungssturmen hin, daß es selbst der dulle Achilles nicht schafft, eine Zugabe zu verhindern!
Danach beginnt wieder ein hartes Intermezzo mit Götzi(rent-a-teacher) Achilles(sehne). Er beweist aufs neue, daB-er nichts zu sagen hat aber er muß trotzdem rumlallen(Profilneurose oder wie sagt man?), Seine Überflussigkeit untermauert er auch noch damit, daß er den Leuten, diesen Abend als 'Gesamtkunstwerk' verkaufen will, die Leute rufen aber"Halt's Maul". Irgendwann wird er auch muksch und trollt

## 

DIE NE:
sich von dor Bühne, leider viel zu kurz,y.Was die Leute (besonders die

In der Kühle wird in der 1 + Spiele-Sais spannungsge tueller Kult auch über , Mädchen aus zuder zirsen: bing Gristle flusiker) ihm echt ubelnehmen, ist die Tatsache, daß er die Gruppenname kaum richtig aussprochen kann, und falsche Angaben zu ihrer Herkunft vom Stapel läBt.Ich meine, wenn er schon don Job des Programmleiters ubernommen hat,kann man wohl exwarten, daß er weiß, wovon er uberhaupt spricht. Die Wellen der Begeisterung für ihn erreichten ihren Höhepunkt,als er völlig hilflos(Programmettel verloren) im Spot stand und versuchte, einen Witz zu erzählen, zum Glück fiel ihm denn doch keiner ein, Die Reaktion des Publikums veranlaßte ihn zu einem mitleidigen "dann macht doch euern ScheiB alleine", und der Mann vom NDR ahnte wohl Zündstoff und hiolt ein Riesen-Richtmikro in die Menge. THÉ WORLD UF SILLY GIRLS nennt sich ein neues Projekt des Düsseldorfer Sängers Peter Hein (Fehlfarben, Familiy 5). Mit Xao Seffcheque und

 deren Berüchtigten wird eiAuftritt geheim bleibent gramm mit Kasasikem de schichte vorbereitet. ASP ZARRE aus Krefeld fühlen obersten bösen Geist der Mythologie verpflichtet; I nächst erscheinende, im C produzierte Platte verspricl fektion der Düsternis. Eine che Tournee mit der US-Gr ger \& The Thrill Kings hi stellt das Hamburger P: THE PAINLESS DIRTIES: Salison ihre erste LP und ih Beat" vor. Eröffnet wird

Formation
Girmation WORLD OF SILLY GIRLS featuring Peter the Hein, Zigtausend undarristen und Bassisten bevölkerten die Buihne, plötzlich ein Riff serker ammm-ohrenbetäubender Lärm. . "Loui Loui". Hein wie ein Berwegung in die bis da tràgen Zuschauerreitenum erstenmal kommt Bewegung in die bis da trägen Zuschauerreiben. An der Gitarre links außen Xao Heftschreck, Trager der 77 er Gedenkmarke und des blau-wei gestreiften Sid-Vicious-Hosenbandordens zweiter Klasse. Seine Ähnlichkeit mit Duffy Duck ist geradezu verbluffend, ich hab immr gedacht, gleich watschelt er zum Mikro und sagt: 'öÖöbhh!wie er das bei Kumpel Bugs auch immer macht. Diese Verarschungskapelle nudelte zig hits aus ihrer(meiner) Jugendzeit runter, von 'Back street boys' Uber 'Here today, gone tomorrow' bis zum Floydschen 'Interstellar Overdrive', welches endlos in die Länge gezogen wurde. Es war lauter Hardrock, da braucht man sich nix vormachen, aber es war deswegen ok, weil Power und Spaß gut ruberkamen-das zählt!Die Laute waren gut drauf und konnten nicht genug kriegen, was natürlich wieder dazu fuhrte, daß Götzi-Kötzi fast gelyncht worden wäre, als er versuchte
 Nacht ebenfalls von einer neuen
Hamburger Formation: TWISTNOIR mit der erst 17 Jährigen Sängerin Karena zelebrieren einen kühl swingenden Hauch von Bar-Musik. Als special n der letzten Umbaupause kam es dann zu einer annähernd realistschen Mordattacke. Kotzi kriegte für sein Dummgelalle ne Ladung ler uber den Pelz und war aufs äußerste empört, greift zu seiner ulle Saft und spritzt ziellos in die Leute, Plötzlich hechtet in zulterer Typ auf die Buhne und schreit wie ein Irrer was von sofort fertigmachen' oder 'kurz und schmerzlos', der gute Gözilla st doch leicht verunsichert, es gelingt aber den aufgebrachten yp hinen irgendwo zu verfrachten, Der Abend war schon recht weit ortgeschritten, die Luft zum in Stiicke schneiden, und die AufnahmeWhigkeit sank doch beachtlich-aber trotzdem kommt dies Stehauflinnchen von Privat-Verdrehtem und doziert uber Scheisse, Als or a so steht in seiner ganzen Jämmerlichkeit, kommen unbemerkt von hm die 3 TV Personalitios auf die Bithnne, legen sich ihre Instruente zurecht und Kötzillä sagt: "Ach, wenn die Leute (er meint die VPs) wiß ton, worum unser Disput geht, die ahnen ja von alldem nichts," a kommt plötzlich der Bassist(ibrigens der totale Schliirschlumpfippie, aber ein Sympath!)zu ihm riber, mustert ihn mit einem derrt vorächtlich-vernichtenden Blick, daß Kötzi ganz kldnwird. Who aro you?" "You've got a face like a fish!!". Ha!Super!Kotzi erstummt, war wohl zuviel fur ihn. Mini-Einstein tritt zum letzten al ab wie oin bepisster Dack1. Endlich kann der Set beginnen. Hi, we are the Smiths. Itm Morrisey, We are homosexual." So die rsten Worte vom Sänger/Gitarristen, geschmacklos bei C+A eingeleidet, aber jeder Satz ein wirklicher Trefferldie TVP spielten $u$ dritt und sehr gekonnton, verdrheten Pop. Allzuviel war mir on ihnen nicht bekannt, aber ihre letzte LP noch im Ohr, muß ich agen, daß ich.sehr positiv uberrascht wurde. Leichtfußig, humor-- 11 (aus 'I know where Syd Barret lives' wurde 'I know where 'aul Veller lives-because he's a hippie too!!' und 'Part time tunks' mit schrägen vocals) und, ach scheiss, die muß man selber My white bicycle', alle ineinanderibergehend und alle in der den TVPs eigenen, ruhrend-naiv-poppigen Art. Das Wiedererkennen hab ich da war, aber ich spielte mit dem Gdanken zu gehen nehmen. So schön es Nebel im Kopf, In Abend war vorbei. Die neue Saisori?Neu war nichts. SpaB gemacht hat einiges. Aber immer nur altes Zemig auflcochen,kann nur bedeuten. daß


Elne der erfreulichsten Gruppen auf dem ha rdcore-Sektor sind fü mich momentan TORPE DO MOSKAU. Wesentliches uber ihre Musik ste ht in der LP-Besprechung. Was liegt also nä her als ein Interview?Hier ist es:
Die Beantwortung dibernahm drummer Stephan, fer mir aber in jenem Brief mitteilte, daß er soeben bei TM ausgestiegen sei, die Grup pe besteht aber weiter und ein neuer Tromm ler wird schon angelernt.
"...wie auch immer, meine Grinde kann ich D if nicht in 2-3 Sätzen erläutern, hängt zu viel dran.Aber es sind hauptsächlich persönliche Gründe,ich will mit Leuten Musik nachen,mit denen ich mir auch was zu sagen yab, nicht nur ne 'Zweckgemeinschaft' aufne Art. Diese Basis war eigentlich von Anfang an nicht vorhanden. Ansonsten seh ich musikalisch fur mich keine Perspektive mehr mi $t$ den Leuten,z.B. kann ich mit den beiden nicht die Musik machen, die ich auch machen will, oder zumindest wovon ich 'meine' Musi k beeinflussen lassen will.Naja."

Wann ging es los mit TORPEDO MOSKAU? "Wir haben im Herbst 183 angefangen zuspie Len:Martin(Guitarre) und Arne(Bass) haben frither bei NAPALM gespielt.Ich war Schlagzeuger bei SLIME.Martin und ich hatten sch on frither zusammengespielt in einer Band namens 'SCREAMER', er Stimme,ich gitarre ab er sehr bekannt sind wir halt nicht geworden. Das war 1979/80 so. Danach gründete er $m i t n$ paar anderen 'PUNKENSTEIN' und ich gi og zu SLTME.Arne spielte ganz fruther bei 'NOONE'. In diesem Jahr wo wir zusammenspie 1 ten(Ubrigens mit einem sagenhaften Übungs raunverschleiß)hatten wir so 8 gigs, in Han nover, Freiburg, Husum und diverse in HH." Eure LP'Malenka,ja Rabota' (was heißt das?) war fur mich oine tuberraschung,ich halte si eflir eine der besten Punkscheihen, die jenitht erade viel Zum einen wegen der Musi und zum anderen, weil endlich mal Texte gebracht werden, die sich sehr deutlich yon dem ganzen Klischeezeug(Bullen, Bund, Bier) abgrenzen. Eine zwangslảufige Entwicklung?? Wer schreibt Texte und Musik?
"Malenkaja Rabota heiBt 'Ein biBchen Arbeit auf russisch und die Zeile haben wir ehrli ch gesagt in einem Spiegel-Artikel aufgeschnappt. Bis auf "Keine Zeit"(von Arne) si nd alle Texte von mir, die Musik verteilt sioh so ziemlich gleichmäBig an Verfasseranteilen. Also, was heiBt zwangsläufige Entwicklung, sicher, die gängigen (Punk) Themen leiden teilweise an wirklich unerträglich en VerschleiBerscheinungen, es ist viel zu abgegriffen und somit langweilig, was man zum größten Teil hört, jedoch sollte man zu mindest die politische Aussagen nicht prin zipiell ablehaan, da vieles ja im Endeffekt
verdammtnochmal wahr ist. Bloß sind meiner Meinung nach die Zeiten in denen Parolen angesagt oder einen Effekt-hatten, vorbei. Ich persönlich habe kein Interesse mehr, uiber'banalpolitische Sachen, Bullen usw., zu schreiben oder zu singen, auch wenns arr ogant klingt, aber es langweilt mich tödlich Das hat allerdings nüscht mit ner Veränder ung der politischen Einstellung zu tun. Abgesehen davon bin ich der Meinung, daß text lich Uber-enthusiastisch-politische Statements zwangsläufig in einer Sackgasse ende n, vor allem auch was den Anspruch der Leut e an die band betrifft-siehe Slime,bittere Erfahrung. Ich schreib uber Sachen, die mich persönlich beschäftigen, nicht was die Leut e hören wollen."
Wie läuft das bei WEIRD SYSTEM, gestaltet die Gruppe Huille, Promotext usw selbst oder machen das andere...?
"Die Hille und Innencover haben wir selbst gestaltet. Das Cover hatn Freund von mir ge malt(malt wirklich gut nech?) (heiBt auch Malte).Naja und Photos und so, da mußt du dich an W.System wenden, wir!haben nicht eins."
Was macht ihr beruflich?
"Arne ist arbeitslos, ich job abundan(momen tan grade wieder), Martin hat glaub ich noc h nie was gemacht(beruflich)." Kannst du dir vorstellen auch mal ganz and ere Musik zu machen?Was bedeutet die Grupp e/Musik/Einstellung für Dich?
"Ich kann mir sehr gut vorstellen andre Mu sik zu machen, wie gesagt,im Gegensatz zu Martin und Arne. Ich wirde z.B. sehr gerne Musik machen die so im Stil liegt von der Mucke die ich außer Pank hauptsächlich hör e,nämlich alles psychedelische, foer Beat, Bauhaus, Wipers etc.Ansonsten bedeutet Musik fur uns 3 fast alles, nehm ich an." Fällt dir irgendwas zu Osnabruick ein? "Zu Osnabruick fällt mir nur ein, daß ich da nit Slime meinen letzten gig gemacht hab bevor ich ausgestiegen bin, das war im letz ten Sommer mit Bad Brains\&Toxoplasma und ee s war supergeil.Aber das interessiert wahr scheinlich eh keinen". (doch,mich...1!) Wie ist die Lage speziell in Hamburg, ist d ort eher Zusammenhalt oder Futterneid unter den Gruppen zu verzeichnen?
"In Hamburg ist eher gruppentechnische Zusammmenarbeit angesagt,z.B. hamwa schon ofters gigs mit den Targets (auch ex-Slime) zusammen gemacht"!
"....ich bin auf der Suche nach ner neuen band. Am 6. Dezember werd ich wohl den letzt en Auftritt mit TM machen,mit GBH in der Markthalle, weil mein Nachfolger das Progra mm noch nicht drin hat...."

HW


CREATION PACKAGE: Jasmine Minks, Biff Bang Pow, Jesus+Mary Chain. Forum Enger, 27. ${ }^{10} .84$ Voller Exwartung, den besten, aktue11sten englischen Underground-Pop vorgefuhrt zu bekommen, nahm unsere Fliegerstaffel Kurs auf das Kaff Enger. Irgendwie muß wohl ein böser Fluch uber dem Abend gelegen haben es klappte nichts. Um 22.30 fing ei ne deutsche Formation an zu spiel en(Fenton Weills oder so) ud erklär te den verdutzten Leuten, die anderen 3 bands lägen auf der Autoba hn fest. Trotzdem sie einen annehmbaren Surfbeat spielten, unser Hung er trieb uns in die city. Nach Durc h forsten sämtlicher Sackgassen wußten wir:keine pommesbutze in En gerl Saturday night in the city of the Dead!Die Verzweifelung trieb ns in eine sehr suspekte Pizzeriawir die einzigen Gäste.... Ex-Desinfektor Klaus untersuchte erstmal das Scheisshaus während wir emner leicht schrägen Bedienung unsere Wünsche klarzumachen versuchten. Große Pizza, kurzer Sinn:als wir zu n Forum zurickzockelten, teilte man uns unterwegs mit, eine englische band hätte schon ihren set beendet Srrerr!!Drinnen durften wir dann fieder ausgiebiges Stimmen der näc asten Gruppe miterleben, ws unsere Stimmung auch nicht gerade hob,Jas nine Minks waren dran und stießen ms herbe vor den Kpf. Völliges neb eneinanderherspielen paarte sich m it dem absoluten Unvermögen des 4ixers, Gräßlich. Der Abend war im Ei ner, kein Zweifel.Wenn jetzt kein funder geschieht....es gschah keins Jach weiteren tausend Stunden Inst rumentestimmen und Streichholzer swischen die Augen klemmen, kam renigstens etwas frischer Wind von ler Buhne.Klaus meint, es wären Bif łang Pow gewesen, war mir zu dem Zei spunk ohnehin wurscht, jedenfalls zachten sie schrägen Pop aber mit亏chub, Die Sache wurde vollkommen mdurchschaubar, als sich zig Leute iuf der Minibuhne auf den Fußen st unden. Ich weib immer noch nicht, ob las jetzt eine Session war, oder ob lie einen abbauen wollten und die underen weiterspielen?Ja Freunde, so ist das Leben.Hart und gefahrroll, und manchmal voller Überrasch ingen.


R
ORTHOTONICS "Wake up you must remember" -Outatune LP out 8408 -

Mit diesem Album der amerikanischen Orthotonics ist dem kleinen aber feinen Outatune-Label der Uberraschungscoup der Saison geglückt. Seit Wochen nun schon, gehört das Teil zu meinen Top-Favoriten, und mit etwas Glück kö nnt ihr hier im Skalp 5 auch einen Artikel über sie finden.
Wenn man dann seine Begeisterung in Worte fassen soll(möchte..), wird's schon schwieriger, schließlich möchte ich die Platte nicht zerreden.Als alter Jazz-Hasser wurde ich zunächst stutzig, da Fred Frith als Mixer aufge fuhrt wird, aber, diesmal hat er wirklich etwas excellentes zusammengemis cht!Die musikalische Palette ist sehr weit gesteckt,uber 'Painting' schwebt z.B. der Geist von Lydia Lunch-am Ab grund zum Nihilismus und 'Nemo'ist ein kraftvolles Instrumentalstück welches immer kurz vorm Abheben die Handbremse sanft anzieht-genial! Mein absolutes Lieblingsstück ist 'Woman Fish', weil die wunderbare Reb by Sharp so herzerfrischend naiv-beseelt singt, wie ich es selten vorher gehört habe. Ich versteh die Texte zw ar nicht recht, da sie alle ziemlich 'symbolisch' oder gar etwas 'abstrakt' gehalten sind, aber Zeilen wie "..I re member when I was two inches long, and I was sitting back in my pool of red. I didn't have no nose, just had those gills in my head"lassen Bilder in mei nem Kopf entstehen, was ja auch recht nett sein kann. Bei 'Numbing way'singt ein Kerl recht Byrne-haft, etwas jazz ig/etwas wavig-wobei wir beim Hauptthema wären: Die LP ist ein einzigart iger crossover eben zwischen Jazz, Pop Wave+Avantgarde ohne das Gesicht zu verlieren. Es sind Elemente von A Cer tain Ratio ebenso wie von Romeo Void enthalten, aber alles mit dem eigenen Brandzeichen. Fröhliche, federnde Stüc ke wie 'Accessible as gravity' oder 'Perils in the moonbrain' wechseln sich ab mit eigenartig schleppenden, fast dämonischen('This timësit look ed like you'). Es macht einfach Spaß, zu-bzw. hinzuhören-ob das nun das energievolle 'Interference' oder das etwas strengere 'Burnt shoes'(mit in teressant gemischten drums) ist, .... nein, ich geb's auf. Thr muibt das Ding unbedingt selbst hören!Eigentlich mü te es doch zwischenzeitlich genug Le ute mit offenen Ohren geben, die auch ohne Schubladen glücklich werden, oder?

HW


ENTHULLUNG TM PENTAGON $1111!1!$
Durch den Jahrzehntelangen Genuß von RITTER-SPORT-Schokolade haben Ronnie+Nancy Reagyn ihre Haarpracht verlorenlWie uns wei terhin aus geheimer quelle mit geteilt wurd, finden im OvalOffice(Weisses Haus) ständig spritzige Orgien statt.KripoHauptkommissar Schneider hat uns diese Sensationsbilder zugespielt, die vor und nach einer Party gemacht wurden. Beim Ankleiden ging es anscheinend etwas durcheinander:

"FILM IS A LIFE"-CassettenSamplex c-6o_L_(Kassetto Fix)/Metaldosel
Da Giftzwerg Hans so nett war, und mir diesen Sampler vorbeigebracht hat,will ich ein paar Worte dazu schreiben. Allerdings will ich vor ausschicken, daB mich die Cassette maßlos enttäuscht hat. Warum?
Darum: The CLAP klingen wie eine Mischung aus Honeymoon Killers + 4 D, leider ohne Iddee und Schwung. HEUTE liefern eine grausige 'Sex-machine'-Fassung ab und bei meiner ehemaligen Formation POISON DWARFS enthalte ich mich der Stimme, von wegen der Befangenheit und so... Die Hollkinder MEER STAAL sind leider auch nur eine -poor man's Test Department-band; Die Form spie It steif, marschähnlich, ganz ontfer nt klingt's nach Residents.
Der PYROLATOR hat auch schon besse re Zeiten gesehen, fällt aber wegen der schwachen Nachbarschaft angeif nehm auf. Der Japaner KUSAFUKA nerv mit seinen Fingerubungen auf dom Synthie ganz gehörig, der einzige Lichtblick sind die CLEANERS FROM VENUS, die ein nettes Bpstückchen mit drumbox und hellen Gitarren ab liefern. Filmmusik(?),d.h. langweilige Sequenzerspielchen mit Hinter grundregen kommen vom PLAN, die COR VAIRS lassen einfach das Band von einem Stück rückwärts laufen. Wie m I man weiB, ergibt sowas in den wenig B sten Fällen etwas Originelles, auch - dies will nur ansatzweise gefallen (Ein mittelmäBiges Funkstuck mit Überlänge (aber dafur ohne Ideen) E geben DOJIJI zum Besten(?) und FLU? beenden das tape mit melancholisch em Frauengesang, Sax....vorbeirausch Die Verpackung ist ausgesprochen luxuriös und liebevoll gestaltet, leider steht sie in keinem Verhält nis zum Inhalt, wo wirklich nur Abfall undStudiorestschnipsel der Gruppen versammelt sind.Nicht zu empfehlen. HW

Bezugsadresse: Kassetto Fix c/o Horst Toe, Festungsberg 2, 8650 Kulmbach. Preis: 12 LM. Limited Edition: 500 copies.
the CULT-3.10.84, Detmold/Hunky Dory
Diesmal hab ich mich sehr frith auf die Socken gemacht(siehe Gun Club-Review), sodas noch Zeit war, im Bielefelder off Beat-Laden eine Karte im VV zu erwerben und den Laden zu inspizieren. Fazit: Gut sortiert und ziemlich aktuell, ABER zu teuer!Lps um, nein-uber 20,-,in der Ecke sogar ein Stapel neue Iron Maiden für NUR 20,95 (pro Stuick versteht sich!). Eine lange Uberlebenschance geb ich dem Schuppen nicht. 2 nette Jungs haben mir dann noch das neue PC 69 gezeigt, welches ein paar Straßen weiter liegt, und dann an der Heeper Str. das AJZ, wo unheimlich viele Punkgigs laufen futr'n Appel und n Ei.Allerdings wäre es angebracht, wenn man abends gut laufen könnte da man sich in Bielefeld (der Heimat von Dr. Oetker) immer noch diesen leidigen Fraktionskämpfen hingibt,Nun ein Zeitsprung ins Hunky Dory, wo sich bis halb neun höchstens 60-70 Gläubige versammelt haben. Too much cult? Daß Cult davor Death Cult und davor Southern Dedth Cult hießen, wiBt ihr ja ohnehin. Daß die Musik irgendwie eine Fortsetzung von den Theatre of Hate ist, wird auch jeder merken, der mal ne platte von Cult gehört hat(ficht verwunderlich, da der Gitarrist Billy Duffy (ex T. O.H!) zusammen mít Sänger Ian Astbury die songs schreibt). Vor diesem Kult-Publikum spielten the CULT eine Stunde lang, 12 Titel.Ian Astbury's Stimme, die mich auf Platte total faszinierte, kam nicht so recht durch, ex machte einen etwas gesch1auchten Eindruck. Ansonsten spielten CULT sehr routiniert ihre Hymnen runter, Anlaß zu größerem Ansporn erhielten sie ja aufgrund der wenigen leute nicht-obwohl das Argunent auch nicht so ganz ziehtles gibt immer noch genug Gruppepdie/sich den Arsch abspielen, und wenn nur $21 / 2$ Leute zum gig kommen.Vielleicht war auch das ausgesprochen blbde Info mitschuld, wo was von Vergleichen zu U2 und Simple Minds gefaselt wurde (Würg), und der Gipfel war die Aussage, sie hitten das gewisse Etwas der frithen Stones! Dem Verfasser solchen Schwachsinns gehören echt die Ohren abgeschnibbelt!
4 Tage später. Schauplatz: Odeon, Munster. Hab ich's doch im Urin gehabt. Sie können's besser! Mir kam's teilweise auch so vor als hätten sie ganz andere stucke gespielt. Vielleicht lag's ja auch an den Kerzen und dem Trockeneisnebel, who knows? Jedenfalls sprang hier wenigstens manchmal der beruichtigte Funke uber, d.h., Akteure auf der Buhne und Publikum werden gleichermaßen infiziert.Bassmann Jamie Stewart ist auf jeden Fall ein Schelm, der eigentlich besser in eine Spaßpunkkappellle passen wïrde, Ganz andrs dagegen Sänger Ian, der Westentaschen-Winnetou, der seine ganzen Indianerphantasien auslebt und dauernd so aus der Wäsche guckt, als wurde General Custer jeden Moment mit einem Regiment in den Saal gestürmt kommen.Möglicherweise war diese Vorstellung der Grund für ihr sehr unschönes Nichterscheinen zur heftig verlangten Schlußzugabe?

HW


Nigel Preston.Jamie Stewart.B.Duffy.I!Astbury

## NDR Radio Niedersachsen



## Rock-Fan <br> Gi sucht <br> Gleichgesinnte, <br> ieden tag if

13.15 Uhr bei Poen Tag'
DR Radio Niedap-


Was ich vom bundesdeutschen Rundfunk halte, kann man im Skalp 3 nachlesen. Indessen hat sich die Situation verschärft, War die Musik filr junge Leute auf MDR 1 bislang noch das Mekka fur nicht im trend liegende Musik, so hat sich das ab 1.Oktober grundlegend geändert.Meine Recherchen sind furs erste abgeschlossen. Elne Woche habe ich mich der Nachfolgesendung Pop Fit ausgeliefert;mit diesem gefährlichen Selbstversuch míBte ich eigentlich ins Guiness Buch der Rekorde ko mmen!
In diesem Bericht werde ich etwas tun, was mir etliche Leute bestimmt verubeln werden, nämlich auf einen Artikel von Diederich Diederichsen aus der Szene Hamburg 12/83 zurlickgreifen.Meckert dber den Mann soviel ihr wollt, aber einen treffenderen Artikel Uber den Rundfunk(speziell den NDR) habe ich noch nirgendwo gefunden.
Pop Fit wird in Hannover gemacht und die Musik fur junge Leute kann nur noch in Ham burg empfangen werden. Trotzdem gibt es nicht viele Unterschiede zwischen den NDR 2 Sendungen und dem neuen Pop Fit.
n....die Brutstatte des Schnauzbartes, die Wiege der lockeren Lippe, der schmunzelnden Schnute und der gerunzelten Braue".
Schauen wir uns die Woche etwas genauer ans es soll eine Sendung fur alle sein, Elgentorl Schon wieder wird der schlimmste aller FehHer begangen, und behauptet bzw, davon ausgegangen, die Jugend hätte eine gemeinsame Musik. "Wix hören die Musik der Mehrheit. Einer Mehrheit aber, die es nicht mehr gibt. Die Jugend hat nicht mehr eine Mehrheit, sondern stellt sich als eine Reihe von Minderheiten dar, die Mehrheit des NDR ist in Wahrheit nicht das Abbild von Hörerinteressen, sondern das Erziehungsziel dieses Senders und seines Jugendfunks". Dementsprechend sah dann auch die Mixtur aus: hier ein BAP-Interview, da die neue Talk Talk, dann eine Kurzreportage-1 DM mehr fur Soldaten, was sagen Betroffene und Behörden, dann schnell einen Golden Olde hinterher usw.
Die Moderation ist betont unverbindlich ABER kumpelig!MiBtrauen ist also angesagt. "HHBr mal'n beten to, Morgenandacht und der Club unterscheiden sich nur noch unwesentlich. Auf allen Programmen spricht der ewige 3040 jahrige Schnauzbart, macht die gleichen Witzchen('Lost again' könnt' das Lied von meinem Kugelschreiber sein:schon wieder weg') und spielt alte Musik. (...)Wiederkehrendes Merkmal ist der Lobgesang auf die Ausdauer alter Stars. Paul Simons 25. Come-back-Konzert mit Art Garfunkel ist allemal wi chtiger und berichtenswerter als das Neu este aus England. IJeder Idiot wird zum Hel den, nux weil er der Altersgruppe des zuständigen Moderators angehört, der gleichen Logik wegen wird alles Kurzfristige verteufelt. Das "Here today-Gone tomorrow"-Credo
des Punk ist nicht nur deswegen den NDR-Mo deratoren zuwider, weil Sich-darauf-Elnlass en sehr viel Arbeit bedeuten wirde. Sich auf etwas, das im Augenblick stattfindet und Gemuter bewegt, einzulassn, wirde ganz einfach den immens hohen Unverbindlichkeitscharakt or der Sendungen storren,Naturlich kommon auch neue Stlicke zu Gehör, vor allem zwar solche, die Musiker zu verantworten haben, deren Glanzzeit mit der Jugendzeit des Spr echers zusammenfallt."
Ist der Club schon widerlich, so bewegt sich Pop Fit noch 3 Klassen darunter, weil es hiex auch noch zusätzlioh nach Provinz mieft. So geht es weiter, Tag fux Tag: die neue Grơnemeyer, die Kneipenszene in Gottingen, Cat Stevens, 5 名arbeitslose Jugendliche weniger, Jecksons, Billy Ocean, Level 42 und, man staune: Fehlfarben. Selbstverstrindlifoh das Stlok, welches von vornherein als Verarschung gedacht war: Es geht voran, Kommentar dazu:
. "der Wunsch aller Autofahrer" Hahahaha. Von einem Sportredakteur wie Oliver Thoma kann man denn wohl auch nichts anderes erwarten als diese abgestandene Brtihe. Kommen tare zu Neuerscheinungen beschrinken sich auf das Notwendigsteidie noue Chakaka ist super, die neue Depeche Mode ist wieder echter Synthie-Pop, dufte, dann eln Jingleund mal wieder ein oldielDies Konglomerat aus B1111g-D1sco-Ware, Alt-Rock und allgemeinsten Wortbeiträgen zur Friodensbewegung oder zum Schalerfilmtreffen in Hintertupf ingen ist nichts weiter als ein Mittel zur Verdummung, Wer sich Tag fux Tag diesem Mist aussetzt, findet irgendwann nichts anderes mehr gut, als eben diesen verkrampiten Sohw achsinn. Spiel ein Scheisslied mehmals pro Woche, irgendwann bleibt es den Leuten 1 m Ohr, sel es noch so schleoht. Weitaus schilmner als diese Gehirnwlische ist die Tatsa che, daB den Hörexn vorgegaukelt wird, was sie zu hören bekommen, spiegele wirklich einen Quexschnitt durch die aktuelle Musik wider. Nicht jeder hat Lust, bei kleinen Inde pendents zu forschen, womigitich per post zu bestollen usw., daß ist verstindilich, aber dieser Drang zum Suchen nach evtl. obskuren Psychobilly-Scheiben wird ja gar nicht erst geweckt! Denn er ist nicht ervinsoht.Konsum heibt die Parole!zieh dir die neue oldfield rein, hol dir die neue Meat Loaf-große Flrmen grobes Geld.Möchte nicht wissen, was in den Anstalten so an Sohiebungen und Schmiererei en laufen, dammit oin geplanter Hit auch wirk lich einer wird. Aber es nimmt kein Ende, es ist ja erst Frei tag. Chart-Plazierungen aus der US-Hitliste sind dran, dann Golden Earxing, Sonst:Main-stream-Schrott ("..da geht mal wieder die Post ab") Mir wird schlecht,muß abschalten. "Was definitiv nicht vorkommt im Club und fast nie in der Musik fur junge Leute,ist Punle, harter Funk, harter Rap, Underground

 onteren Semester unter den norddeutsch on Lesern werden sich noch dran erinnern, daß es auch mal Zoiten gab,wo der Club z, B! die totale Underground-Sendung war. Dreckig e, lärmige Musik, obskur und skurril ging es da zu. So ändern sich die Zeiten, Als im August von den Chaos-Tagen in Hannover berichtet wurde, gab's zwischen den peinlichen Reportagen naturlich"This is not a love song" von PIL, Var da nicht der Tschonni Rotn bei, der fruher mal die pankband Sacks Bistls gegrindet hat. Hat das alles nicht irgendwas mit PUNK zu tun?
Das Stadtblatt befurchtete eine Sendung fur Manta-Fahrer, und richtig-die schlimmsten Befurchtungen wurden noch um ein vielfaches dbertroffen. Es regiert das ewig Gestrige, die Ablenkung und die Einschläferung.


HW
Dem guten Peel ist es fa mittlerweile auch an den Kragen gegangen, nur noch 1 Stund Sendezeit, sonntares yon $0-1$ Wh? und die
 Dafur tut sich sehr erfreuliches beim WDR 2.Freitags von 21.05 bis 22.30 läuft "Graffiti-Musikmix $84^{\prime \prime}$ mit Gunther Janssen. Sehr empfehlenswert. Besser als Peel.
PSiWas ioh mir zu Weihnachten wlinsche? Pine Riesenantenne,mit der ich wieder Hamburger Musik fur junge Leute hören kann, verdammtnochmali!

Nun schreibe ich doch wieder für den Skalp - und gleich im Anschluß an die zuletzt erschiene Ausgabe. Dabei sollte es wirklich bei dem ersten Beitrag bleiben, eher als ein Test, ein Probieren, vielleicht sogar als eine Fingerubung (Bildlich gesprochen im Kopf, wörtlich: auf der Schreibmaschine)

Was reizt mich nun so sehr, daß ich weiterschreibe?
Boris hat mir versprochen, ich könnte dadurch bekannt werden, mir einen Namen erschreiben, Wenns so ist, dann ist es den Versuch

Ich las kürzlich etwas über die gegenwärtige Jugend. Darüber wird ja so viel geschrieben (sogar eine Forschungsstudie von einem Ölmulti ist darunter) das man gar nicht an der Jugend, ihren Problemen vorbelisesen kann. Das ist sicherlich wieder ein Problem, und nicht nur für die Jugend.
Was ich las, sollte zu ergründen versuchen, was die Lage der Jugend sp schwer macht. "Der Kontakt . . zwischen den Generationen nimmt ab" las ich, und: "Die verschiedenen Kulturen háben ihre Eigenständigkeit zum großen Teil verloren". Doch gleichzeitig sei der Abstand zwischen den Generationen gewaltig angewachsen, "Wir haben heute einen kritischen Punkt erreicht: Die Jugendlichen der verschiedenen Völker sind einander ännlicher als irgendwelche von ihnen ihren Eltern." Und dann wird noch auf die Gefahr hingewiesen, die heutige jüngere Generation könnte der älterer wie einer feindlichen Gruppe gegenüberstehen.
Die Gruppen derjüngeren Generation, die so feindlich eingestellt sein sollen, wenn es gegen die älteren geht, werden dann räher beschrieben:
Ihr Zusammenhalt werde durch die gemeinsame Hochschätzung gruppenspezifischer Verhaltensnormen bewirkt. (Ja, so wird in vielen Berichten, Essays und Aufsätzen geschrieben) Ich dachte da Punks. Aber weiter: die Preis für die gegenseitige Hochschätzung in der eigenen Gruppe sei die Verachtung, ja die Feindschaft gegen vergleichbare, rivalisierende Gruppen. - Also Feindschaft: zwischen Jugend und Erwachsenen - Dieses negative Emotionale Verhältnis wird ver lichen mit demjenigen zwischen zwei benachbarten Stämmen von Papus oder südamerika ischen Inianern. "Indianer und Papues schmücken sich mit stammesspezifischen Bemalungen und Anhängseln, die heutige Jugen tut Analoges, und zwar in erstaunlich uniformer Weise" als Motivation diene für die Abgrenzung auch Aggressivität.

## Warum schreibe ich dies im Skalp?

Ich weiß, Punks lesen Bücher wie das, aus dem ich eben abgeschrieben habe (zitiert nennt man das auch), in der Regel nicht. Essteht aber etwas uber sie und die Jugend allgemein darin. Das sollten Sie wissen. Erkennen sich die Leser, besonders die jungen, in dem Bild, das hier vorgestellt wurde, wieder? Ich würde mich wundern, ich kenne auch ganz anderes Verhalten gerade von Punks, die doch mit der Bemalung oder dem Behängen dem aufgezeigten Bild ähneln könnten.
Ich kenne z.B. eine groBe Gemeinsamkeit zwischen Punks und Mitgliedern der allteren Generation: HANSA-Pils!
Oder ist das schon nicht mehr in? Ist es ein anderes Getränk, das bevorzugt wird? Dann wäre ich jetzt schön blamiert, sagt mir schnell, welches Bier ich jetzt trinken muß, damit ich mich wenigstens der Jugend anpassen kann, damit die Feindschaft aufhört. Dafiir verspreche ich auch, mich zu bemalen, mich zu behängen. Lieber aber wäre mir HANSA-Pils oder ein Glas Rotwein in der "Zwiebel".
Wenn die Jugend mich auch verachtet, bitte, stoßt wenigstens mit mir an.

# 1 

(kuxz TVP's) von Hans C. $j r$.
Vom Entschluß, diesen Artikel zu s schreiben, bis zur Realisierung des Planes war ein langer Weg volir SchweiB und Tränen, Angst und Zitt ern. Ständige Selbstzweifel nagten an mir-wïrde ich der Aufgabe gewachsen sein, uber eine der bedeutendsten und wichtigsten(hihi, sel bst reingefallen. Es ist der größte B1ödsinn, den ein Musikschreiberlin $g$ machen kann, in Bezug auf eine Gr uppe das Wörtchen WICHTIG zu benut zen. Eline Kapelle kann nicht objekt iv wichtig sein, sondern nur subjek tive Bedeutung besitzen, Die Anerke anung bleibt im Endeffekt dem Benu tzer selbst uberlassen. Davon abgesehen;ich leite WICHTIG von der Be zeichnung WICHT ab und der ist be canntlich eine kleines unbedeutend es und pieseliges Wesen...insofern natuirlich gerade auf der Musikszen noch häufig anzutreffen...Egal. Ende des Exkurses. Finitum.) Gruppen ler letzten zehn Jahre etwas einig axmaßen verntinftiges zu Papier zu rringen? Nun frisch an, probieren ge it $u$ ber studieren-wer nicht wagt, ler nicht gewinnt und wer zuletzt lacht,muß die Tränen aufwischen! rVP's-gegrindet 1977, erste Single 1978 "Part time punks", zeitweilige Indie-Nr. 1 in England(genaugesagt war das Ding eine 4 -Track EP mit $d$ m Obertitel "Where is Bill Grundy now?", bekanntgewordenclist es aber unter obigem THtel).
181 kam dann die erste LP auf Roug Trade heraus: "And don't the kids just love it" mit dem ebenfalls et ras bekanntgewordenen und im tbrig on phantastischen"I know where Sid 3arrett lives", was dann auch schon riel, bzw, alles liber die Stimmung d or ganzen Platte sagt: Die 6o's war эn back, die Aufnahmequalität demontsprechend, Wiederentdeckung der jarage als Aufnahmeort, alles in al tem-eine OffenbarungIVierzehn Tite insgesamt und jeder in meinen Oh en immer noch ein Hit. Der langen Rede kurzer Sinn-die Kritik gab si sh alles in allem positiv, es wurde ron einem Psychedelicrevival gespr chen, große Freude allerortens und die meistens geschah nichts, d.h., iie Platte ging zumindest hierzula rde so gut wie unter. An dieser Ste le ist tibrigens endlich einmal di

Gelegenheit,klarzustellen wer sich auf dem Cover der Platte befindet. Nein, die Dame neben John Steed ist nicht,ich betone jetzt endgultig u und zum allerletzten Male, nicht me ine große(streng platonische natur lich)liebe Emma Peel, sondern deren etwas farb-und ruhmlose Nachfolger in, ihren Namen hab ich schon vergessen...Und für die ganz Dummen u nter Euch-Es sind auch nicht John Peel und Emma Steed, aber all das $k$ önnt ihr ja auch gax nicht wissen, DARUM: Demonstriert für eine Wieder einsetzung von "Mit Schirm, Charme und Melone" als konstante Fernsseh serie, ein Thema, für das es sich 10 hnt auf die Straße zu gehen!! inneren Werten dem Vorgängermodell LP, nichts nachstehend-die zweite LP: "Mummy your not watching me". E1f Titel nur noch, dafur etwas län ger, keinesfalls langatmiger, vielle icht ein kleines bißchen melanchol ischer.Jedoch auch diesmal:Superp1 atte, gute Kritiken blabla, Resonanz gleich Null!Muß dies das Schicksal des wahren Kunstlers bleiben, auch in unserer heutigen ach so aufgek1 arten und aufgeschlossenen Gesellschaft?Besinnungsfrage zur nächste n Stunde,möglichst schriftlich! Dieses Werk erschien auch schon au f dem WHAMI-Label welches von vorn herein sehr psychedelisch(Reiz-Hie b-und Stichwort zur Zeit, nicht?All e sofort losrennen und nach WHAM! Platten suchenlAber nicht mit der ähnlich bezeichneten Schlabberpop gruppe verwechseln! Enttauschung guaranteed!)war. Als nächstes dann die LP"They could have been bigger than the Beatles". Sechzehn Titel, teils live teils Studio, Stimmung noch melancholischer, wie der Titel. der Platte schon besagt. Presse wie vor, Reaktion der Massen noch Ubler Ich kann mich noch gut erinnern wi e bei unserem ortsansässigen größt en Vinyluntersvolkunddamitvielfreu debringer, Name wird hier aus Grind en des Wettbewerbe nicht genannt, drei dieser Kleinode eintrafen, Bin es wurde sofort von meinen gierige n Fingern ergriffen und in Gefilde uberfuhrt, die anderen beiden jedoc h standen dort nun herum und wurde n von Euch miBachtet,bzw, so lange unschlussig begrabbelt,bis die-han dgespritzten-Cover total verschmie rt waren! Banausen! Das Ergebnis dieser konstanten MiB achtung seitens der Konsumentensch aft, denn gerade der Künstler lebt ja nicht nur vom Brot allein und enn er das nicht mal bekommt wie oll's dann weitergeh?, folgte auf $d$ em Fuße: Die TVP's gaben ihre Auflo sung bekannt. Grund siehe oben;man wollte nicht mehr länger Kultband sein,wemn nicht anders dann eben m it Gewalt. Die Masse ist halt doch meist selbst schuld-seht es endlic $h$ ein-masst nicht mehr
essanten, aber das an anderer Stell e) ILLUMINATED RECORDS Label.In gut ex und illustrer Gesellschaft schw ingt man sich zu nouen Höhenflügn auf. Zwar wurde Abschied genommen on dem alten Garagensound, ein mode mes Studio hat aber auch fur die TVP's seine Vorzige.Es entstand ei n Meisterwerk(man muß bei diesen M enschen wirklich ständig Superlati ve benutzen, sonst wird man der Sac he nicht gerecht) aus Rookstücken, Balladen, Soundcollagen und diverse m Psychedelicgefummel,welches wir alle doch zumindest insgeheim stet s geliebt haben. Andere haben schon reichlich berichtet, darum will ich an dieser Stelle nicht ausführlich jeden Titel behandeln. Jedoch, sollt et ihr wo auch immer dieser Platte begegnen: "Stop and smell the roses" Anspieltip und Empfehlung zugleich. Und sollte dem einen oder anderen der Reiz dieser Produktion nicht so fort bewußt werden-sie wächst mit
 einigkeiten verborgen, die sich dem flüchtigen Ohr niemals zeigen könn ten. Endlich Musik mit der man leben

## kann. 

 Ich gerate ich Schwarmen, hat man © bemerkt?Also stop it hereldie ne uste Meldung war küzlich(ohne Gewähr) es gäbe bereits eine neue LP unserer Freunde, statt Vierer jetzt wieder zu dritt! Who knows?Ich jede nfalls warte mit Sehnsucht!
## 

## Genesis POTridge

## DIE VERBREITUNG VON INFORMATION

Sie ist der Schlüssel zur Veränderung, der Schliissel zur Erkenntnis, überhaupt der Schlïssel zur Entfaltung auf allen Ebenen. Es ist ein Fehler, irgendeiner dogmatischen Politik Glauben zu schenken. Politik ist nichts weiter als eine Fassade. Wie sich zeigt, entspricht es den überkom menen Interessen verschiedener Gruppen in unserer Ge sellschaft, zum allgemeinen Glauben beizutragen, dafs Politik das Handeln von Regierenden sei, mit dem sie uber das Schicksal ihres Landes bestimmen, auch wenn das in Wirklichkeit gar nicht so ist. Jedenfalls nicht in der Weise, wie man die Leute glauben machen will. Politik ist nichts weiter als eine bequeme Scharade, damit die Leute sich sicher fuihlen. Es bestärkt sie in dem Glauben, sie selbst hätten einen beherrschenden Einflufs auf die Gesellschaft. Sie wählen ihre Führer, also müssen sie die Wahl haben. Politik ist nichts weiter als eine bequeme Scharade, damit sich die Leute sicher fuihlen. Sie gibt ihnen das Gefiuhl, daf hier aus Uberzeugung gehandelt und demokratisch vorgegangen wird; dafi sie verstehen, was abläuft. Dafs es verschiedene Politiker gibt, die ihre verschiedenen Dogmen vertreten, und dafs diese in der Offentlichkeit diskutiert werden, wobei dann von der Öffentlichkeit der Bewerber ausgewählt wird, der ihr am fahigsten und gecignetsten scheint, zu einem festgesetzten Termin sein Amt anzutreten. Glaubt diesen Schwin del blof nicht.
ch glaube, es steckt dahinter ein ununterbrochener Prozefs, der sich von frühesten Stammeszeiten an, über die ersten Ansiedlungen, äber Städtebildung und Industrialisierung bis zum heutigen Tag entwickelt hat. Ich nenne ihn den Kontrollprozef, und er existiert unabhängig von irgendwelchen Individuen. Dieser Kontrollprozé kann zu jedem historischen Zeitpunkt von fast jeder Interessengruppe fir ihre überkommenen Interessen eingesetzt werden. Er ist unparteiisch, hat keine Verpflichtung und keine Moral, ist charakter- und zeitlos. Der Kontrollprozef ist stets präsent. ,,Kontrolle braucht Zeit, wie ein Junkie seinen Junk braucht" (WV.S. Burroughs). Tch teile nicht die Ansicht, Kontrolle sei weder Zeit noch Raum unterworfen. Kontrolle verschlingt Völker, verschlingt Geschichte, versechlingt Ideale und Hoffnung. Sie ist durch alle Zeiten hindurch präsent, ganz gleich, in welcher Maske sie auch daherkommen mag. Und diesem Konzept bzw. dieser Situation, wo alles von cinem Prozef́s kontrolliert wird, den im Grunde keiner - ein Minimum an individueller Vernunft vorausgesetzt - haben will, stehe ich äuferst skeptisch gegenüber. Die Idee gefällt mir ganz und gar nicht. Wenn wir überhaupt einen Feind haben, dann ist es dieser Kontrollprozef. Es ist von lebenswichtiger Bedeutung, diesen Kontrollprozé $\overline{6}$ kurzzuschliefen. Es ist ein völlig unsichtbarer, subtiler Prozef. In gewissem Sinne ist er Teil des mensechlichen Stoffwechsels geworden. Die einzige Hoffnung, diesen Kontrollprozef zu unterbrechen, besteht mit der Zeit darin, daf die Leute reifer, selbständig werden. Mit dem fortschreitenden Reifungsprozef des Individuums wächst seine Fähigkeit zu eigensändigem Denken, Ver-


D.


Feind ist also der Kontrollproze $\beta_{\text {, }}$ und dessen Macht grindet letztlich kaum auf Militär oder Polizei, ist keine Sache brachialer Gewalt. Die ist nur eine sekundare Taktik, das ist nicht der springende Punkt - die wirkliche Macht hat der, der die Information hat. Die Schwäche desjenigen, der eine Datensammlung kontrolliert, liegt darin, daf er - sofern er seine Informationen entsprechend speichern und benutzen will - Systeme zur Speicherung und Reproduktion von Information ent-
wickeln muf. Solche Systeme sind sehr aufwendig und wickeln muff. Solche Systeme sind sehr aufwendig und teuer und setzen kostspielige Produktionsmittel voraus, die nicht voll ausgelastet werden können. Um die Entwicklungskosten zu decken und die Produktionsmaschinerie auszulasten, werden diese Systeme auch für Leute wie uns produziert, damit sich das Ganze letzten Endes auch bezahlt macht. Aus diesem Grunde hat heute jedermann Zugang zu technischen Entwicklungen wie Kabelfernsehen, Digitaluhren, Xerox, Schnelldruck, auch die Post gehört dazu, auch Video und Polaroid. All dies sind
Nebenprodukte des Big Business, Nebenprodukte des Big Business, der Konglomerate und der Leute an der Spitze, die direkt mit Kontrolle arbeiten. Sie entwickeln diese Technologie für ihre eigenen Zwecke, aber es verschlingt dermafien viel Geld, daf sie den Kram in Massenproduktion herstellen müssen, um die Entwicklung finanzzieren zu können. Und so kommt es, daff es für uns alle immer einfacher wird, mit moderner Technologie unsere eigenen Ideen und Informationen zu verbreiten - das ist ein paralleler Prozef.
Die zweite Schwiache jener, die an den Kontrollhebeln sitzen, liegt darin, daf́ sie eine sehr einseitige Perspektive
haben, während wir, die Outsider, die genetischen Terrohaben, während wir, die Outsider, die genetischen Terroristen oder Kontrollagenten, wie wir bei Throbbing Gristle dazu sagen (was nicht heifit, dafs wir Kontrolle ausuiben, sondern dafs wir uns mit ihr auseinandersetzen), die Fähigkeit des Mutanten haben, Bewuftseinssprünge zu machen. Genau das sagt man ja kreativen Menschen nach, oder Künstlern oder talentierten Kriminellen: daf sie die Dinge im gröferen Zusammenhang erkennen, Strukturen von aufen analysieren, mit diesen Erkenntnissen spielen, arbeiten, sie zurückwerfen können. In inspirierten Momenten fliegt der Sand in so manches Ge-
triebe ... Das Werkzeug, das wir in die Hand bekommen, triebe ... Das Werkzeug, das wir in die Hand bekommen, mit dem wir unsere Aubenseiter-Position noch deutlicher manifestieren können, ist also ein Nebenprodukt der
Kontrolleure. Dafuir kriegen sie natürlich auch was von

## The Las Vegas Story GUN CLUB


$\frac{\text { GUN GLUB-1, } 10.84 \text {, Dotmold/Hunky Dory Musichall }}{\text { A1so so was kann auch nur einem Skalp-Redakteur passieren! }}$ In dem festen Glauben, dal Konzerte hier in der weiteren Umgebung nie vor 22 odor 23 Uhr beginnen, duse ich runter nach Detmold, und-ja,ihr habt's erraten!Der Gun Club spielte schon, man verlangte keinen Eintritt mehr(erfreulich), also wïrde das Konzert wohl schon bald zuende sein(sehr unerfreulich!). Ich erfuhr dann, daß dor GC seit ca. 20.30 spielt, es war ursprünglich auf 20 Uhr angesetzt worden! Schock!!Nun denn, es war jetzt 21.30 und Jeffrey machte schon einen derbe betrunkenen(?)Eindruck. Der GC heizte voll durch, die songs hab ich vor lauter Schreck auch nicht erkannt, da gingen sie schon von der Bühne, Da liefen sịe nun direkt vor meiner Nase vorbel, hatton wahnscheinlich das heisste Konzert diesses $J$ Jhrhunderts gegeben und ich komm zu spät. War ich froh, als sie nochmal fuir ne lange Zugabe zurickckahmnen!!Der Jeffrey sieht witzig aus, Vollmondgesicht(ja, gewisse Ähnlichkeiten mit Miss Blondie sind nicht zu ubersehen) und vom Typ her eher ein untersetztes Bauernsöhnchen, Aber singen kann der, mein lieber Scholli, soviel Energie vermutetman gar nicht in so einem kleinen Körper. Er machte teils so einen fertigen Eindruck, daß ich dachte, der würde die Buhne jeden Moment vollkotzen.Man kennt ja diesen flehenden Gesichtsausdruck von jemand, der kurz davor steht, seine Gedärme auszuwringen. Der Wachsamkeit des Ordners (Kennzeichen: Brustkasten wie ein Fesselballon) hatte es Jeffrey zu verdanken, daß er uberhaupt den Weg Richtung Garderobe gefunden hat, er stand nämlich plötzlich wie ein Maulwurf zwischen den Leuten, völlig ohne Orientierung, den Kopf gesenkt-richtig bemitleidenswert. Ich hatte eines der Kiirzesten Konzerte meines Lebens gesehen, aber besser ne halbe Stund Gun Club als gar nichts! Leuteppie auch beabsichtigen im Hunky Dory ein Konzert zu besichtigen, kann ich nur heiß empfehlen, sixh frihzeitig (also vor 20 Uhr) dort aufzutauchen, ansonsten wird es auch etwas verlängerte Gesichter geben!

Die Falkland-Gedăchtnismedaille in pink erhält DIRK EHLERT vom HEILIG EN KRIEG/Hamburg. Er schafft es,soviel in einem Brief unterzubringen wie andere in einem ganzen fanzine. Als da wäre: Vorderseite:der Terro rist-Poster. Flipside:Brief, charts, Eishockey-Infos, Slade-news, Lebenslauf incl. mag/mag nich-Liste, Holy War-news Zeichnungen $^{2}+1000$ P. S.'s.
Hallo und vielen Dank gehen auch a n KRUUMEL FRANK/'Die Faust'/Hamburg Auch DU wirst mal $27 . .$. aber ich ko mm trotzdem(bald..) und die Lochstr eifen haben mix viel Spaß bereitet.
TAUSCHE zweimal getragenes Tote Ho sen tischört gegen RAMONES shirtil Kein Scherz IGröße 6=L. (Helmut)Eilf!!
SURPLUS sTeck gehen Anfang 185 wie der auf ausgedehnte BRD-tour, schei nbar ist ihnen dasselbe Schicksal beschieden wie den TVP's(s.Bericht) if AUFTRITTSYÖGLICHKETT fur punkbänds: ?Falls es jemand immer noch nicht wissen sollte: Im JZ Ostbunker in Osnabruick findet jeden letzten Fr eitag im Monat ein Punkgig statt!! Bewerbungsunterlagen sind an Helmut $\mathrm{p}^{-}$ zu_richten, ollesklor??-!-Iー? Schon gemerkt: in OS finden seit längerem KEINE KONZERTE mehr statt. Man trifft sich jetzt in Minster, Detmold, Bielefeld, Enger. . . Reisen sol1_ja_angeblich_gesund sein? 1.....
GEBURTSTAGIHeiBa, der SKALP wird im Frihjahr 185 zwei Jahre altlPampers Schnulier und Konfetti an die Red. I
Kostenlos ind KLEINANZEIGEN im
_SKALP.Logo 2 nur_private.
Alltag, Eintönigkeit.Nichtssagende Dinge, die man tun muß;langweilige Leute, denen man begegnet. Doch was uns den Tag durchstehen lät, ist der Gedanke an die Nacht. Denn auf den Schwingen der Finsternis flie gen wir davon, um uns mit den Mäch ten der Finsternis zu verbridern. Und keiner von den Leuten, die uns tagsuber auf der Straße begegnen, wissen, ahnen auch nur etwas davon daß wir nachts frei sind, einzig untertan dem Herrn der Finsternis. Und wir lachen, lachen, lachen uber diese absurde,kleinliche Welt, der on Berohner blind umherlaufen, eng stimiges Nicht-wissen-wollen fur Moral und Tugend halten und die sterben, ohne je gelebt zu haben. (aus "Hexentenz $5^{n}$-hallo Petra, hoffe Du hast keine Einwände, es ist halt zu gut...1)
Ein merkwiurdiges zine(?)wurde jüngs st auf dem Osnabricker Markt gesic htet.Name: STATTBLATT. 55 Seiten für 1 DM, ABER der Inhalt: Sex, Sex, Sex. Fir und wieder, warum+wieso,kein lay out,Hetze gegen unser Lieblingsmaga zine "Der Schrott", geklautes aus an deren zines, einzig ein anonumer Leserbrief konnte uns kurz erheitern.
Insgesant das schlechteste was ic 1 . je an zines gesichet habe, Nomercy. vom "Testament". Freddy, der wahrhaf tige Prophet exfreute uns schon lan nge vor Erscheinen mit einer ausge bufften Pressekampagne(scheint imm mer belibter zu werden dieser Medi enrummel, siehe den Super-Gratis-We rbefeldzug der Schrottler)um uns d dann mit seinem Erstling zu uberra schen. Inhalt: Wald-Interview, news von lokalen undergroundgeschehen, Report von 'Nachtderlangennasen', Buchtips u.v.a.,kostet 1 IM bei F. Engel, Natruperstr. 151,45 Osnabruck Nicht zu verwechseln mit dem Berliner Testament!
$\qquad$ 1
$\frac{1}{5}$
in it -


$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$


Nach bisher unbestätigten Meldung en, soll Kollege Boris im Anschluß an die ersto Ostbunker-punknacht dazu gezwungen worden sein, sein 'Karloff' durch 'Kid Hanuta' zu ersetzen. Wir bleiben am Ballaํ.2 Nur einen Tag später folgte die Re che: Helmut the Ghul glaubte in ei ne Verkehrsicontrolle zu geraten, als sich der vermeintlich kellenschwingende als Kollege Boris ent puppte, eine Feuerfackel schwingend. Wo soli das alles enden. $2.2111 ? ? ?$
 Erstaunlich anch die Tatsache, daß OS-teenies unseren guten TEX MORT ON nioht unter diesom Narfen Konmon, sondern immer von "der mit DEN OHR EN sprechen. Laßt Körperteile spre chen!

## 相

2ORRO-TAPES gibt es immer noch. Aktuelle Gratisliste bei Helmut anfordern! (Te1: 0541-53715).

Der Laudltufige Irrtum, däs zweitbeste zine aus OS, hat die nx. 4 draußen. Bislang die stäkste AusgabelGutes und sicher arbeitsintensives layout, Berichte dber Geschmacklosses, TVP's, Reggae, Tex Mor ton Interview (hey mann, warum hast Du Deine musikalische Zusammenarb eit mit Sonne,Mond+Sterme und Poi son Hans ausgespart?), Power Paul Comic, Fotos von der Nachtd.1.Nase n u.v.a. Erhaltlich an Jedem UniBuchertisch!

R.A.F.Gier "Jung Genug" Channel Rats
(Konnekschen) LP

## Die R.A.F,Gier-Seite: Den ersten Preis ff

 fur das genialste Verarschungscover der Saison haben die 4 Munsteraner schon mal sicherlBlumchenuntergrund, Blumchenhemden, Beatnik-Perlicken, ja, sogar Zobpfe hat sich der eine angesteckt,Gelungene Verappelung der momentan sich im Schweinsgalopp ausbreitenden Psychedilawelle.Die Musik von R.A.F.Gier dagegen ist derb es Zeug. Schneller, kantiger, disharmonischer amimußiger hardcore. Sie scheinen die Bad Brains sehr zu mögen. 'Chemische Autarkie' und 'Jung genug' (toller Heavy Metal Anfang) sind spitze, 'Forget' und 'Langeweile'sind schwach, der Rest ist guter Durchschnitt. Die Texte sind ganz ordentilch, deutsch unn englisch, mehr fallt mir dazu nicht ein. Die Channel Rats-Seite: Lange wurden diese Aufnahmen schon angedroht, jetzt sind sie endlich da. Pizza(bekannt als Knallschote und funziner), Stickel, Beyer und Bodo präsentieren 3 kurze und 2 lange Stllcke im guten 'alten-punkrock-party-stimmungssound' .Mit einer Tratine im Knopfloch schielon sie nach 77 und sehnen sich nach einem 'Wild Island', feiern dann eine zunftige 'East End Party'und preisen dann'Micky Ma us'als thren Retter, Hits fur jede Tagesund Nachtzeit!'Geisterstunde' ist ein her vorragendes Stlick mit einem Refrain der mir nicht mehr aus den Ohren will. Sowieso, die Texte sind fernab von Klischeepeinlich keiten, eher so Richtung Tote Hosen, Da die Jungs von der Waterkant kommen, darf natlirlich eine Wurdigung von Hans Albers nicht feh len. 'Auf See'ist ein tolles Piratenstlick, sogar eine Quetschkommode misc ht da mit, echt originell und fun hoch 3 . Also ich begluckwinsche die Channel Rats erstmal zu dieser LP-Seite, und solltet ihr live auch so gut drauf sein, dann wird man euch wohl irgendwann mit den Arzten, Hosen und Mimmis in einem Atemzug nennen.
Noch ein Wort zu der Idee :2Gruppen auf 1 LP . Ich halte die Idee fur sehr vornuinf tig und okonomisch, Viele junge Gruppen Uberschätzen sich und wollon auf Deubel kommraus ne LP vollmachen, was aufgrund fehlender Ideen oft katastrophal endet. Fur bands in einem solchen Stadium wie die obigen,ist dies mit Sicherheit die beste Art, sich erstmal mit ein paar aus gesuchten Stucken bekannt zu machen, und die billigste Art, wenn es schief gehen sollte. Warum machen das nioht viel mehr?
HW
Auf der A-Selte singt Peter Hein so, wie er es zu 'Monarchio+Alltag'-Zei- ten getan hat,nur die Musik drumherum hat sich verändert, Viel Geblase, was dem an sich guten Lied doch etwas von seiner Frische wegnimmt, Besser ist die 'Mildred'-Seite, Es knilpf't noch am ehesten an die punk-roots an und textmäßig ist Hein immer noch ungeschlagen im Lande. Sehr punkig auch die Länge des Stucks: 1:33!Schade....

ABWXRTS
"Olympia/Men of poor beginnings" Maxi-Totenkopf-TOT 13-
Material von Abwärts braucht bei mir immer eine gewisse Anwbirmzeit. Zuerst bin ioh fast onttäuscht, doch mit jedemmal Hören weicht die Enttłauschung und es bleibt entweder Genugtuung o oder Euphorie. So auch geschehen bei "Olympia". Sie sind leichter verdaulich geworden, aber zum Glück nicht schleimig, Und da ist immer noch der Schizzo-Gesang von Frank $Z$ und eine hypnotische Basslinie Uber einem drängelndem Rhythmus. Weitaus besser gefalit aber doch der "Man with poor beginnings". Ein richtiges Juwel zum Zuhören, sparsam und sehr räulich produziert, was dem Lied eine "ge-dampftes-Licht-Stimmung" verleiht. Auf der Ruckseite gibt es dies Ding nochmal 'in Dub', ich frag mich was der Mumpitz soll?

HV

## NASH THE SLASH

## "THE MILLION YEAR PICNIC"

Tja, beim erstenmal anhören dachte ich, daß es nicht sehr schwer sein durfte, etwas uber diese Platte zu schreiben Musik, von der man denkt, sie irgendwann schon mal gehört zu haben, es fällt einem bloß nicht ein wann. . . . . . . . . . . Tausend Vergleiche zu anderen Gruppen bieten sich an, Kraftwerk, Tangerin Dream (die frühen), nen bißchen Klus Schulze, the Residents, usw. .

Beim erstenmal anhören fand ich diese Platte nicht beso nders toll, doch je öfter ich sie höre, desto schwerer fä llt es mir die Musik zu beschreiben, alle Vergleiche hin ken irgendwo... inzwischen finde ich die Platte ziemlich gut, Nash spielt wunderschön Geige, die RüttMus Maschine klingt nach Residents, und wer sich für schöne, teilweise ein wenig langatmige, teilweise ins $X$.perimentelle reinl appende PoP-Musik tntbegeist r,n k,nn, sollt, hier ruhig mal reinhörn/(Ihr könnt ja mal mit nem 6 -pack bei mir vorbeikommen, dann spiel ich euchs vor)euer Karloff.....

vom TEAM gibts nen tolles, neves Tape, unter dem Namen TEAMIONES, viel Gitarre, schöne Melodien, Qualität liegt auf Platten-Niveau, sollte man sich zulegen!



Blattenkritiken，aber ultra－kurze，weil zeitmangel．．． also ersmal 5 Compilation LPs，WE GOT POWER，䒨 40 stücke， viel gutes dabei，wie 2B．Minutemen，Dr．Know，Adrenalin o．d．， Big Boys，usw．Der MYSTIC SAMPLER is auch sehr gut，viel Punk，viel Trash，wie Suicidal Tendencies，Manifest Destiny， S．V．D．B．，usw．PLIP SIDE VINYL FAIIZINE VOLUIE 1，absolut toll， musik von Psycho，Dickies，T．S．O．L．，F．U．＇s，und viele andere geile Gruppen．Zuguterletzt noch die COPulation LP，nen Sam－ plêr mit stücken über Bullen，Sado Nation，Wurm Black Flag， Grim，und 昆筑 total geiles stück von S．V．D．B．，das auch

## 허ํ

 aufm Mystic Sampler is（is auch vom gleichen Label），your friendly local police heißts！
an normalen LPs wären da 300 FLOWERS，nen paar sehr gute melodiöse Punk stücke die auch ganz gut reinhaun，aber zuviel anderer Kram，wose zeigen wollten dasse auch noch was anderes können，das Problem is nur，daße was anderes eben nich können（zumindest nich so gut）insgesamt aber gut．

M．I．A．＂Murder in a foreign place＂gut gespielter，meiBtens ziemlich schneller Hardcore mit teilweise recht kompli－ zierten Riffs．PERSONALITY CRISIS＂Crestures for Awhile＂ Unheimlich－Punk，kein？Hardcore，Sänger mit sehr ungewöhn－ licher Stimme，sehr gut．XXXY．SACCHARIN TRUST＂Surviving you，always＂nichts für schwache Nerven，scnell＋nervig，

 der besten LPs überhaupt, genialer Pop-Heavy Metal-Trink-Tanz-Hardchlor-Punk, sofort kaufen I! ! ! ! ! ! ! ! !1! !1!!!!!!!!!!!! I FA, tja, eben gut, kann man sonst nix zu sagen............. FIENDS \& "We've come for your Beer" toller Fun-Punk, darf

## 

, genau wie Toy Dolls, auf keiner Fete fehlen. fxexelxysxzx


SACRED COWBOYS toller country Punk, anders als Blood on
Saddle, irgendwie morbider, kapputtter...sehr gut... on the Saddle,irgendwie morbider, kapputtter...sehr gut... 系 RHYTHM \& NOISE "contrpl under notice"
Geräusche, soll im Laden unter "SOUNDEFFECTS"stehen, hätte Geräusche,soll im Laden unter "SOUNDEFFECTS"stehen, hätte ansich eine eingehehdere Beschreibung verdient, weil, sie i sehr interressant, schwer zu hören, aber ver auch mal was experimentelles verträgt, sollte mal verbeikommenm, und sie fox

##  <br> \$5 partage paid <br> 4 Gozioson

 sich anhörn (ruft aber vorher an, 23228,0.k.?)DISTKISUTED BY: TOXICSHOCK, ROUGHTRADE, SYSTEMTK OFCOHMAVYTTY DUTLH EASTINDIA ANDIMPORTANT TO NAMEAFEW. WHILE HHEY LA



nachm essen weiter feschländert， 5 kleine Negerlein gesehen die am Brechtanz－praktizieren waren（sogar zu Computerwelt von Kraftwerk 111），dann warn da noch 2 so Komika，auf ganz
hoen 1rädern，die das Publikum vollkommen hart angemacht

 haben（wenn ich so aussähe wie du．．．．）＋hinterher auch noch dick abkassiert hamm．．．
zur cabel－car station geatzt，da warn aber so viele Touristen daß man nicht mehr die hand vor Aug－en sehen konnte（ich
Ma解行解 diese Weise China－Town zu vereichen．．

## 

ooh ich vergesslicher Mensch，bevor all dieses，wir hamm
What
 Geschehnissen inchina－town，：1．ohrringe für nadja（grummmel．．） gekauft， 2 kleine Fische（ich finds passend），aus rosa Koralle ich findse gut，aber diese undankbare trägt die teile nich， na klar，is ja auch nich gut－gestylt－nu－weyfick，ne，also die g sind ja nichmal NEON－rosa，und das mußes doch schon sein， oda？？na egal，danach noch durch 10000000 andere Läden geschländert，ham echt schöne sachen，diese Chinesen，absesehen Leben jaje vergessen hab，woll！（am nexten tach beim scheißen tat mein Arsch tot weh，ohohoh，armer Boris）
 mal the karate－kid unn einmal cloak\＆dagger，kann ich beide echt empfälen，hähähähähähähä－

 ＂am samstach ：＂Great America＂，son produkt des amerikanischen größenwahnsfunterhaltungszwangs，ziemlich langweilig und arschteuer，ca． 30 Mark，um das irgendwie auszunutzen hätte man mit all diesen Sado－Maso－Karussels fahren müssen，
mittwoch(das eben war dienstach)mit den besagten mädchen zum Ubungsraum vonner sehr obskuren Punk-Band gegangen, was sehr ätzend war, weil wegen Hitze, außerdem war zuerst keiner da, und auf der suche nach den Leuten sind wir nen paarmal den total steilen Hügel auf dem das Haus stand, in dessen Garage die Gruppe dessen Gitarist einen entfer nten Verwandten hat,welcher in einer Wäscherei die Unter hose deg.......usw, ne, jez aba mal im ernst, die Gruppe war nich besonders... oooh, ich hab ganz vergessen, was dienstach Ahmt noch los war, da bin nähmlich mit son paar kalifornische n PAPPNASEN auf sone art Jahrmarkt gegangen, was eigentzlich vollkommen in die Hose $E$, scheiß,ich kann doch nich schon wieder "gegangen" schreiben, wie hörten sich das an... aber egal.ihr wilist was ich meine...also, meine einzige Rettung an dem Abend war ein gut großes Glas Tequila... ansonsten sind die Exzesse der kalifornischen stumpfies genauso lächerlich wie die der Deutschen $1!1!11!!11!1!!!1!1$ zurück zum mittwoch,ich hab von den Punx erfahren, das in einer Woche das Sommer-Skank-Dinnggens in San Jose abläuft, natürlich gleich nen Platz im Autochen gesichert, aber dazu komm ich später noch. Am Abend dann hab ich nen geilen Film gekuckt, in dem hat sich nen Punk(oder so)in ner Mieze
 natülich hamm inre bescheuerten Freundinnen sie total dumm angemacht, aber zum schluß habense sich natürlich


 latsch, latsch, endich bin ich da, rring ring, Tür auf, netue junge Frau steht mir gegenüber: Melissa (TTAXAXÄTTERRRRÄÄTTTÄÄÄ) Gun Club dringt mir in die Ohren, und ehe ich mich versehe (sacht man doch so,oder?)blätter ich mitner Flasch Bier in Hand ihre Platten durch(die Macht der Gewohnheit): Cramps, Hardcore Krams, undn geiler Death-Rock-Sampler(nich wahr, Torsten?), alles in allem äußerst sympatisch. Melissa erzählt mir dasn ganz gutes Konzert leufen würde und ich rufe in Morgan Hill bei Dort an und sach ihr, das ich bei Melissa schlafen würde, wogegen Dort auch nichts hatt $e$,warum auch, und selbst wenn...pffff I
Melissa mußte kurz später zup Psychater (nich wegen mir, inr Nasen, sie hatte einfach nen Termin, was in Amerika dauernd vorkomint, nein, nich daß man zum Doktor geht wenn man nen Termin hat, sondern das man zu m Psychokater geht, Wer in USA keinen Terrepeuten hat, der is unnormal-1 Scheiße,wenn ich noch mehr so Exkurse mache werd ich ni

## DON'T BUY RECORDS. TRADE THEM!

ARE YOU STUCK WITH OLD RECORDS YOU DON'T LISTEN TO ANYMORE? KAMAKAZI WILL GIVE YOU CASH OR CREDIT FOR YOUR USED ALBUMS, CASSETIES, AND 45 'S
We pay up to $\$ 300$ in trade for single alburss, and more lor doubles and collector's items. A buyer is always on duty
BRING YOUR USED RECORDS TO KAMAKAZI NOW!


RECORDS
1399 HAIGRT STREET (Corner Hiaight Blasonic) 864-9148
OPEN 7 DAYS ILAM to 1OPM


Musik für diese Seite: Code of Honor 1
In dem Laden hab ich mir dann noch 8 Platten gekauft ( zb . Die, die ich grad höre, welche is das wohl?)
der jüngere Verkkäüfferrer spielt inner Gruppe mit, die "Our Ladies Pain" heißt, natürlich gleich Adressen ausgetausc ht...nachdem der OS-Sampler durchgelaufen war, bin ich weiter gegangen, um was für Anndtte(zum mitbringen)zu suchen, zwischendurch noch nen paar Skate-Punx geknipst, weiter, aus einem Schaufenster lachte mich ein Keramik-Totenschädel an,mit Glasaugen, die leuchten, wenn man ne Kerze in den Schädel ste11t!1war nur leider zu teuer(ca.55,- DM)
wieder mit Melissa netroffen, anderer Laden,Schmuck+Klamotten , alles so Okkult-Kram,Kreuze schädel pentagramme schwerter schwarz silber , eben'okkult, höhö
für Annette 2 Ohrringe gekauft(kaufen, kaufen,kaufen.........) ein umgedrehtes Kreuz+ein Schädel aus Yak-Knochen.
Kaffee trink-Kuchen ess-Melissa zahlt-
weiter.Comix Shop:ANARCHIE-COMICS , dann in ein ANARCHIE-LADE N gegangen, Life is borinf compilation+3. World War Comics gekauftgekauftgekauftgekauft, Amerika, Land des Konsums, ich fands aber nichmal so unangenehm, tja,ich bin eben Materialist zurück zu Helissa (ich nenn sie ab jez einfach nur"Mu,ok?) mehr Beer gedrinkkt, danach ins Mab (=Mabuhaly Gardens, da wo man hingeht, viel Punx, oft gute Konzerte), da sollte das $K_{\text {_ }}$ nzert lafen.dort angekommen muß $\circ x$ ich zu meuner enttäuschung feststellen, daß man dort keine Träwler-schex annimmt, Nelissa leiht mir dann was, Karte gekauft,inzwischen spielt hexxas schon die dritte Gruppe, daß ganze hatte nämli ch schon um 5 angefangen, un jez wars halb7), das conzört war vom Scam-Fanzine organisiert, und der erlöß war auch zur unterstützung desselbigen gedacht, an einem Tisch lagen nen paar ausgaben, die aber nich so verkauft wurden sondern nur als Abo(son Quatsch,wer läßt sich darauf schon ein........)
das Scam war ziemlich dünn, kein besonderes Lay-Out, mehr ka nn ich dazu nich sagen, keine zeit+kein bock zum Lesen..... das Mädchen das an dem Tisch stand war da schon eher etwas zeit wert, wir ham uns zuerst verbal, da das durch zu große Lautstärke bald unmöglich wurde,tja, da ham wir uns eben durch Körpersprache verständicht, was auch ganz gut klappte (hmmi) genu̧ schmutzige wäsche gewaschen(hä?), jez mal was zur Nusik, alles so Skin-Gruppen, was aber (in SF) nich gleich heißt dasse beschissen sind, die erste (für mich erste) war UNITY INSTIEATION $\approx$ (name ohne Gewëäa):
gute Musik, gutes Tanztempo, die Band besteht aus 3 Skins +
einem langhaarigen Schlagzeugen (spielte saugut), hat sich insgesamt ein wenig wie Fang angehört, nur nen bißchen $5 V$ (Dos
weniger Gitarrengedoedel, ham mir gut gefallen.

## 2.: CONDENNED TO DEATH

warn, soweit ich mich erinnern kann, nich ganz so gut, aber immernoch sehr geil;der Gittarero hatte ne echte Les Paul... +ein Frankensteins-Monster-T-Shitb antein Tattoo, "the bride of Frankehstein", sehrrr seeehhhhrrr sympatico! !1!1!1!1!111!1!

## 3.: BREAKOUT

sehr gut und sehr schnell, 2 Gitarren, schlecht zu vergleichen aber auf jedenfall ne tolle Mischung aus härte, geschwindigkeit und IELODIE, sowas solls geben, 111 getanzt wurde kaum, nur manchmal ham die Skins wohl nen Tanz-fy Flash gekricht und sind, wild mit den Armen fuchtelnt, durch die Gegend gelatscht, sehr merkwïrdig,ich hab denen dann erst mal guten, doitschen Pogo gezeicht, was ihnen aber irgendwie unheimlich gevesen sein muß, keiner hat sich mehr auf dief Tanzfläche getraut...

mitn paar Skins hab ich mich fürn nexten Tach verabwedelt, aber in einem Punkt sind sich Skins und Punx wohl gleich, sie sind meißtens nicht sehr zuverläßich, niemand kam.... aber der abend war insgesamt gesehen sehr toll, viele Leute kennengelernt, viel spaß gehabt, das einzich blöde war, daß man in California Alk erst ab 21 kricht, so hab ich nur was durch schnorren von $M^{1}$ s Drinksbbekommen, na, immerhin. .................... als wir dann nach Hause wollten, war M zu besoffen um irgendw as auf die Reihe zu kriegen, Busse kamen auch keine, so daß wir erstmal durch die Gegend gelatscht sind, meine Füsse taten schon verdammt wh, denn wie der geneigte Leser sich
 Unternehmung schon reichlich gelatscht (latsch latsch latsch ) .irgendwann kam dann doch noch nen Bus(das müßtes bei uns auch geben, Busse um 3 Uhr nachts...) und wir sind, nachdem wir durch die halbe Stadt gefahren sünd, doch noch bei ihrer Wohnung (die sie sich noch mit 2 andern teilt) angekommen... der nachhauseweg war übrigenz sehr toll (abgesehen von meinen Fußschmerzeh), wir ham uns die ganze Zeit irgendwelche Geschi chten erzählt, Gesungen, und total viel gelacht(über die Touristen, hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha)

Was in der Nacht dann geschah, werd ich euch nich erzählen, da der Hauptteil unserer Leserschaft erwiesenerweise unter 18 Jahren is, und ich keinen Ärger mit den zuständigen Behörden hahm will, hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha!



das nexte Zimmer war dann wohl das Büro, das aber gleichzeitich auch Atelier, Wohnzimmer+Studio zu sein schien... die wände sind voll mit Bildern der Residents, Zeichnungen, Drohbriefen, obskuren Objekten, naja, halt sowas in der art... auf einem schreibtisch stehen 2 Computer, einer ausgeschaltet und einer lallt nur schwachsinn auf seinem Bildschirm, "the San Francisco Punks are just boring art students....... Susann has got a new Birthday cake, we are roing to èt it... i. can't remember what i've eaten for lunch. . . . . . . . . . . . . . . . . is somebody who talks to a computer a happy man ?........... in some cases alcohol is $0 . k_{\text {. , but }} i$ always drink beer....... i promis not to lie again, don't switch the power off......." so in der art,keine Gewehr für richtichkeit, mit andern


$$
\begin{aligned}
& \text { BTG BRXOTHIER? } \\
& \text { HIS PHONIE NUNIBEIR IS } \\
& 415.546 .08881
\end{aligned}
$$

ich geb dem netten Menschen 4 Skalps (sogar die viel gesucht e erst-Ausgabe), nen OS Sampler, nen Markus Tape+nen AnnetteHex Tape. Er bedankt sich, und gibt mir seinerseits die RhythmoNoise LP, die Nash the Slash LP+die Resis single "itts a mans mans mans mans world"(die absolut geil is)
 DaNN, 1-nE TREppE hoch, \%, (kleine TReppE), zum ZWECKE ; uns 1pa REsiDentsch ViDeosch anscuschaun................................
1.:der Video zum resis-hit aller zeiten, der geniale "it's a mans mans mans mans world"-Video,er is wirklich TOLLL 111 dann einige Ausschnitte aus dem Monumentalwerk "VILENESS FATS", zu dems jez auch den Soundtrack auf Vinyl gibt(sehr empfehlenswert), sehr merkwïrdif, ziemlich abstrackt, mehrere Handlungs-Ebenen, die Leute erinnern an die alten Sachen von Fritz Lrang, die Kostüme Kommen so Oskar Schlemmer-mäßich, gefällt mir auch gut, is aber nich sehr leicht zu sehn, aber Beriesel-rilme gibts ja auch schon genuch.

4. Gruppe:HALF CHURCH

Death Rock mit Weih Rauch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . der Percaschen Typ sah aus wien Hippie, der grad an einer Schwarzen Messe teilnimmt(war aber recht sympathisch wie sich später rausstellte).ne lustige Show gabs auch,bei einem Lied hat nen Franzose Break-Dance gemacht, und bei nem anderen Lied hat der Perkassionist ne lebensgroße Reagan-Puppe kastriert, mit nem Krummsäbel(ich hab den stumme

5.: 45 GRAVE

Die beste Gruppe des Abends, die beste Gruppe des Monats, die beste Gruppe des Jahresllone of the best concerts i've been tow! ! I (magh is vieliecht ein bischen ̈̈fertheben...) Sängerin im schwarzen Lederkleid,blonde Hexen erobern die Welt, Panik in der U-Bahn, ein schwarzer Raabe auf ihrer Schulter, der BöseBlick in ihren Augen, empfange voller
 der eine Gittarist:der Teufel ohne Alter millionen seelen geholt, auch deine mit einem grinsen in den TOD... und die TOTEN tanzen vor der Bühne den tanz des verderbens, schneller und immer schneller, der Synthesiser ist kein Instrument, er istà der Belzebub der mit millionen Fliegen durch deine Ohren diene Nase deinen Mund in dein GEHIRN eindringt böse Musik für böse Menschen, you're evil 11!1111 die schlagzeugerin fickt mit dem schlagzeug, der Rhytmus kommt aus ihrem KÖRPER die Gitarren treiben deinen Körper

 zugabe einige nette Lieder zum ausklang, das Böse ist ausgetrieben, die Gruppe hat gesiegt, DU hast gesiegt.... ich gleich wieder hinter die Bühne(nach den andern Gruppen auch, Adressen geben lassen+so), zu der blonden schönheit gestürzt,ihr meine Begeisterung mitgeteilt,Adressen ausgetauscht,kurz-Interview gemacht,leider warn die Batterien nach der ersten Gruppe schon alle(das Licht am Walkman leuchtete aber noch)und so sind die

## Aufnahmen (fast)alle nix geworden.....

hier is ne Liucke in meinen Aufzeichnungen, was ich da gemacht hab überlasse ich eurer versauten Phantasie, da kommt bestimmt was ganz lustiges bei raus, wer lust hat, kann mir
 seine Vorstellungen ja mal schreiben, wennse gut sind,werden se abrgedruckt,im nexten Skalp........................................ das nexte was in meinen Skizzen wieder auftaucht, is das

# CLUB $X$ - PROUDLY PRESENT - 

 in SJ ersma gesucht wos is, unn alls wers dann gefunn hamm, echt, voll dea schock, wa ey, total die tilitif große Halle+richtich nobel, kam ungefair so wie unsre Stadtfalle... + ausigerechnet da sollte nun also die Punk-Sau abgehn, auweia ersma nen paar Drogen konsumiert(hi markus)und dann nix wie rein, Bullen ham die manzan Punx gefilzt und ihnen die Nietenamrmbänder weggenommen, bzw exabmachen und wegstecken lassen, mich meins auch, das war ja auch noch ganz o.k., wir wollen ja alle nich, $\mathrm{d} \cap ß$ irgend.jemandem was zustößt(hehe), aber als man mir meinen Walkman entwenden wollte, hab ich doc h energisch protestiert, mit erfolgl

## EXECUTIONER

## STIFFS



## 1. Gruppe: EXECUTIONER

guter Sänger, aber Mjusick zu Heavy Metallic..... 2.Gruppe:THE STIFFS

Musik schon besser,immer noch etwas zuviel Häwwie Mättell, so Gitarren-dödel, aber schnelleres Schlachzeuch. der Sänger war das absolute Tier, reißt der Ansagerin (hübsches Mädel)nach 2 Worten das Mikro aus der Hand, stößt sie $\mathbf{x}$ wegm und ab gehts..., dann klettert er auf die PA,kippt sie fast um und beachtet die Veranstalter die ihn anmekkern überhaupt nich...er trug übrigenz (hinweis für die weiblichen Fans)ne hautenge, Xścharze Hose mit Silber-Glitter. .......... . . während des Kరnzerts wurde ein Portmannie gefunden (Aortmannie=Gällt-beudel), er hielt es hoch und fragte wems gehört (jez komm ich außer vergangenheit wieder in die Gegenwart, ich hasse Grahmahtick'7(+Rechtschreibfehler)(ne, Quatsch, Rechtsschreibfehler hasse ich nich, rechtschreibung hasse ích!!!)
seis drumm, jedenfalls kommt ein Mädchen zur Bühne und sacht,dasses ihrs wäre. Er untersucht das Ding gründlich, then he says"i think you are lying? und scmeißt den Leder-safe einfach weg, jawohl, so einer is das, der Sängerl 3.Band:RIBSY
die schnellste Gruppe des Abends, der Drummer is ne Frau, spielt total geil, hat ihre Männlichen Kollegen echt gegen die Wand gespielt, vollkommen abgeledert, hal pure Energie, die Fraull ansonsten gut gespielter Hardcore...

## EASTERN-FRONT-PESTIVAL (in Berkley) <br> 

also, eigentlich wollt ich da ja auch mit den MH-Punx hin,
aber die hatten Ärger mittn Eltern und außerdem keine Kohle (wie könnts anders sein), so hab ich mich dann entschlossen (ca.ne halbe stunde vorm offiziellen Anfang)allein hinzufahr n , Mathew hat mich bis Freemont gebracht, von da aus bin ich mitter BART nach Berkley gefahrn. Unterwegs hab ich,teufel sei dank, nochn paar Punkers getroffen die da auch hinwollten ,ich häts allein nie gefunden.
am Einmang zum Park('s war nen Aupen Är Konzert)ersmal nen Schock:9(Dollar) Eintritt!!!!dann dachte ich mir, na,ja,für 8 Gruppen, außerdem, nun biste schon so weit gefahrn............. also Geld raus und geblächt... die meißten Punx sind vorne vor stehen geblieben,'s war
drinnen ziemlich leer.....


* 1.Gruppe: STRANGLEHOLD guter+schneller Hardcore 2.Gruppe: SLUGLORDS
ein bißchen Hiinuteman ähnlich, auch drei Hann Besatzung, manchmal nen bischen viel Gitarrengedödel, ham aber insgesamt einen guten Stil, Punk + lietall $+J a z z+?+\&+\S+1=$ SLUGLORDS, naja,
is jedentalls guter Trash!

3. Gruppa:NEIGHBOXRHOOD WATCH
haben sich nach einer Aktion gegen Hauseinbrüche benannt, bei der die Nachbarn nen Auge auf die Häuser werfen(schwupp) dessen Besitzer in Urlaub sinn, oda so....
Der Sänger isn 21 Jähriger Alki, der aussieht wie 40... Lieder mit, Intros, nich einfach nur"1, 2 , Fuck you", trotzdem teilweise nen bißchen langweilig,zuviel englische Einflüsse a la Discharge...
4.bännt:RAN POWER (Italien)
mu $\beta$ man nach $S E$ fahren um Italienische Gruppen zu sehen?? scheint so....



## SLUGLORDS Witie-bass

Steve-guitar, vocals
John-drums, vocals
The SLUGLORDS play a strange brew of metal- hardcore with a twist of jazz influences. They are definitely a Vat band. They began in the Vats in Feb. '83, and played their first gig on April Fool's Day. They have a variety of backgrounds. Steve was the original guitarist for BAD POSTURE, before they moved to New York, and played bass for FLIPPER on a recent tour of their's. Willie is a classical pianist, and John was with MINDLESS THUGS, also a Vat band. John is on tour right now in Europe with M.D.C., filling in on drums. When he returns to the SLUGS, they'll plan a U.S. tour for the Spring. They now have a debut $12^{\prime \prime} \mathrm{EP}$, out on Slime Records (their own label), entitled Trails of Slime. Send hate mail and Records/ 121 Capp St./ S.F., CA 94110.
> die Leit'warn recht gemischter Meinung, manche meinten, die Musik würde sie krank machen, andere meinten, es wäre die beste gruppe des Tages...t.ja, und ich,ich fands nich schlecht aber auch nich grade berauschend...zuviel Heavy Metal, nen bißchen langsam, und hätte ruich melodiöser sein könn,ich hab nix gegen unmelodiöse Musik, es muß nur gut gemacht sein, und vor allem,es muß irgendwie PASSEN. 51 : RIISTETYT, Finnen in Amerika... Riistetyt hätten bei Hardcore bleiben sollen, daß hamse wenichstens beherrscht...es lappte alles ziehmlich dick ins Pseudo-Lords of the New Church-mäßige, schlum schluß wurde "Anarchy in the UK"vergewalticht,ob das nun sein muß.. 6. Kapelle:IRON CROSS
> guter Hartkohr, nich allzu schnell, dafür aber gut Power.

## 7.: F.U.'S, Nazis hin, Nazis her, (ich find die Texte von

 "my Amerika"gar nich so schlimm, kommt alles $x$ auch nen wenich auf die Auslegung an...), die $M^{\prime}$ sik is au jedenfall genial, hart, schnell, tolle, eingängige Melodien, einfach tall! die Typen sahn aus wie nette Schuljungs, der Gittarist mit "Bis Country"-T-Shirt, die Nieten machen nich den Punk 1!!!!!

Keixin und Kathy kennengelerment(hi you twol), die mitbewohner mit Paul zum Straßenfest ins Schwulenviertel gegangen,lustig Leut sinn da wesen...
dann ins Graffiti, genau drei minuten, dann Rausschmiss, weil Karlofe nich 21... dann zur Hamburger Marry, nenseNjew-Wheyv Restorante, oder sowat, aaschteuer,ich hab nen Glas Milch getrunken, und alle ham doof geglotzt...............................

nach der HABBURCXER MARY sintwir zu Paule ғergancen, ham getrunken, musikrehört, unt gürstchen g.grillt.

IIoNtAcH (äChTs), um 4 UhR früh Milch (warm)g.trunken, +Mastermind sespielt.
lange r.schlafen, dann mit Kevin unter halten, Wodka+0live getrunken. Dann kam Christina mit her Husbent(Ehegatter) , Kathy hat bei Melissas Job angerufen, daß eingebrochen worde n wäre, und daß Melissa auf jedenfall sofort nach Hause komm en sollte, sie kam dann auch, und sieh da,gar groß war die Freud'Chritinnazaieder zu sehen!
ich bin dann noch inn Golden-Gate Park gefahrn, und hab e....


## Kleiner Kaliformischer Slang-Wortschatz

dude Mann, dessen Namen man wahrecheinlich nidht kennt
(fo) Urspriinglich: ein schlechter Rauschgiftrip; inzwischen freak out auch: geistiger Zustand nach einem unangenehmen Er lebnis. Ausflippen.
(n) gns Ein talles Eriebnis
say Homosexuell(er) Die gays -came out of the closet- in den 1070 ern .
sis Bezahiter Job, meist temporair
hassle Eine Menge Mihhe, schwierig, problematisth
(a) head Fortivahrender Rauschgiftbenutzer
heavy Ernsthaft;intensiv
libber Feministin
(0) make out Sexuellen Verkehr haben
mant Einc Arl Anrede, wie um Anerkrnnung und Kameradschaft auszudricken; z. B. =Man, that's really greatla
nilty-gritty Haut und Knochen, das Wesentliche
old man Liebhaber oder Vater
old Inily Liebhaberin oder Mutter

## ARE YOU A SUCKER?


pie Bulle, Polizist
raj. Konversation
really Nachdruck verieihendes. Wort ( -1 had a really good time....*) Auch: yes
right-on Ausruf, andeutend, daß jemand den Nagel auf den Kopf getroffen hat
slammer Gefängnis (Die Tür slammed)
straight Konventionell, benutzt kein Rauschgiff. Heterosexueller
stoned Unter Rauschgifteinfluß
trip Etweitert uber Rauschgift-irip hinaus, jedes angenchme Erlebnis, aber auch ein schilechtes Erlebnis: a bid trip
(a) Juritoh Etwas Aufregendes, Interessantes (Rauschgift, Musik)
up-fight Umfassender Begriff; bezeidnet iemanden, der nicht zustimmt oder die BewuBtscinslage teilt; allgemein bezogen auf Starrheit in Situationen, in denen Toleranz und Flexibilität angebracht waren
wasted Von Rauschgift zerstört; ermattet; in Vietnam als Umschreibung für Töten benützt
wow Ausruf, der GenuB und Uberraschung ausdriiekt

BROWNIE, der Stadtbekannte D.J.macht während der Hyde-Paak-Pause im EXIL Musik, Mittwoch+Freitach,wer also ausgehn will, und kein Bock hat,sich mit Müll volldröhnen zu lassen, der hat jez seine Chance, nutze er sie... (gute Musik=Cramps, ^lien Sex Fiend,
Bauhaus, Clash,usw)
bag Irgendein umfassendes Interesse. Eine kleine Leinenoder Felltasche für Marijuana ist eine dooby bag
(to) ball Geschlechtsverkehr haben
boogie Geh'n wir
bummer Nichtgut
burnedout Abgeschlafft
busted Verhaftet wegen Rauschgift- und anderer Vergehen
dick Junge Frau, Mädchen
coot O.k., in Ordnung
cop-out Sich einer Verantwortung entziehen
crash Einen Rauschgiffrausch ausschlafen; inzwischen auch: eine Menge Schlaf braucken nach anstrengender Tätigkeit
doper-Marihuana-Benutzer (Dope $=$ Marihuana)
crash-pad Schlafplatz, gewöhnlich temporär
drop-out Zu arbeiten sufhören oder aus der Schule austreten, um dem Boheme-Leben oder einem besonderen Interesse, meist einem künstlerischen, zu folgen

DR.NASE, part2
die BLUTlache dampft noch, da durchstösst ein zweiter SCHREI die dunstglocke, die die stadt EINHUUTP Dr.NASE hat dem OPFER, eine vollbusige, gutaussehende JUNGE frau, die ARME AUSGERISSENX, UND SCHNEIDET IHRE BRUSTTE MIT SEINEM KRUMMSÄBEL...AB ! !
DANACH ZIEHT ER DER JUNGEN DAME DIE HOSE UND DEN (ROSA) SLIP AUSX, UND SCHÄNDET DAS UNSCHULDIGE ZWM HILFLOSE GESCHÖPF,VOR DEN AUGEN DES TATENLOSEN PUBLIKUMS, DAS SICH INZWISCHEN ANGESAMMELT HAT. ja, Dr. Nase ist schon ein verrücktes Arschloch...


Ungeachtet der Tatsache，da $B$ ich satte 2，30 Nachporto berappen durf Ote（wollt IHR mich ruiniereni）möcht自 e ich Euch das corpus（den？）delicti dstimmte Herz legen：DAS MOB nr． 14. S ，Diesmal als Kalender（DIN A 3），un－ entbehrlich für alle MOB－fans die auch einmal die Helden der vielen otollen Abenteuergeschichten die da 0. Leben schrieb，kennenlernen wollen． 3.0 Außerdem helft IHR dem Michael，sein ${ }^{\circ} \mathrm{o}$ ，finanzielles Debakel in Grenzen zu ${ }^{3} \mathrm{O}_{9}^{\prime}$ Gerät oingbrockt hat．Genug gefasel an diesem Kalender werdet IHR 1000 Mal mehr Freude haben als an dem $0_{i C}^{C \text { edes Jahr gleichen，ofden Geschenk }}$ ？O，Bestellt schnell bei：Michael O．B． ${ }^{3} \mathrm{O}_{\mathrm{C}}$ Krahe ${ }_{2}$ B1ondelstr，22， 5100 Aachen HaitiDas Ding kostot 4？位Ius Porto ENDLICHIDer TOY DOLLS Fan Club ist dalEndlich einer，der auch seine ab
dsolute Berechtigung hatlDie Anschr solute Berechtigung hatidie Anschr
ift：t．d．f．c．， 94, Lindisfarne Road？ Newton Hall，Durhem，Tyne and Hear， DHI 5 Y？ oAusgefallen ist das Konzert der ps ychobillies guanabatz in Enger．Die （bänd hätte sich zu popelig angeste Ol1t，stands an der Tir geschrieben，
Odeswegen ist die ganze tour gekipp t＿worden．Wirk1ich＿schade Nach der Renovierung von der sCHALL －platte（os no． 1 record－dealer）gabs Tage voller Freibier und Dumping－ preisen．Ein Hammer von vielen war die Red Cross－LP für 20 Pfennig！！ Bitte offters renovieren：
；Eine ganz böse Sauerei ereignete
sich Anfang November，als Ali，Mamush （von BU KOLLEGAS）und Martin nach einem Kinobesuch von Mitgliedern des Rockerclubs＇Ghost Guards＇zu－ sammengehauen wurden．Liebe Kutten Bleibt in eurer Flippothek und zer deppert euch bitte die eigenen Ma－ $0_{1}$ tschbirnen，OK？Danke！（ $\because ⿺$ ）

TORPEDO MOSKAU＂Malenkaja Rabota＂ （Weird System LP WSOO9）

Torpedo Moskau bestehen aus：Stephan （ex－Slime）／Schlagzeug，Arne（ex－Napa $0,1 \mathrm{~m}) /$ Bass und Witte（ex－Napalm）／Gita ＂rre und Gesang．Die langjahrige Er O fahrung mag der Grund dafur sein， $O_{0}$ daß die Herren aus Hamburg eine to $b_{o}$ tal uberzeugende Debütplatte ablie fern． 14 Titel und kein einziger Ausfall dabei．Uberzeugend nicht $n$ onur in musikalischer Hinsicht，son 0 ． 0 dern auch wegen den Texten，die aus 3 fuhlen bestehen，die ohne jede Phra csendrescherei auskommen．Mit sowas Tf kann ich mehr anfangen als mit den ＂erhobenen－Zeigefinger＂－Texten． M ir ist jedenfalls noch keine Pun o．kgruppe untergekommen，die es schaf $0.0 \mathrm{ft}, \mathrm{z}$ ．B．solch einen hervorragenden 0 ，Text zum Thema Tod／Beerdigung（aus 3, der Sicht des Toten）zuschreiben， $\int_{3}$ ohne in peinliche Gefilde abzurut－ schen．Die Torpedos haben eine sich ere liand beim songschreiben，die
O，Chöre，der Refrain，das Solo．．．．es O，haut hin！Im Promotext ist die Rede $O_{0}$ von Anlehnung an US－bands wie Hyp－ ${ }^{\circ} \mathrm{O}$ kenn ich zwar alle nicht（Mönsch is der HW doof．．．），schreib sie aber zur Orientierung für Interessierte auf，da mir auf Anhieb keine ver－ $0 /$, gleichbare Gruppe einfällt．
0,3 Auch mit diesem Produkt hat Weird ${ }^{2} S_{8}{ }^{\prime}$ System wieder seine Geschmacks－ ${ }_{3}{ }_{6}$ sicherheit unter Baweis gestellt weiter so ．．．．．und．．Nastrow．ie．．．


 0 sage＋schreibe 18 ，－Abendkasse！ Zu Ge 0,3 spater im Musik－Convoy doch noch ，wo er und band zu playback rumham $\sigma_{8}$ pelten．．．de blak petty bouswah：$\rho ?$ ？$?_{8}^{y_{8}}$


Fanzineszene OS＋Uimgebung：
$0 .+$ DER KLETNE VAMPIR（uberwiegend puin O，k／hartchlor）－Andreas
（
＋ABFALL（mir unbekannt）－Michael Hi eln

+ DER DURCYBRUCH（nur pank／h＇artchor）$b_{0}$ O－Uwe Mindrup，Gustav－Adolf－Str．19， 0,4507 Hasbergen
0 O 0 ，＋DER LANDLÄUFIGE IRRTUA（Sicsties，
12 R＇nRoll，Comics，Klatsch）－Martin
${ }_{30} 9$ Barkawitz，Rehmstr．24，4500 os
DAS TESTAMENT（von allem etwas）
－F．Engel，Natruperstr．151， 45 OS


## 0 ＋DER SKALP

 $0 .{ }^{0}$[^0]Die alljährliche Bestandsaufnahme bundesdeutschen Punktreibens gibt nicht gerade Grund zu überschweng lichem Jubeln．Wie bei Samplern so o，Ublich，liegen auch hier Licht und Schatten nah zusammen．
0 ： 2 Wirklich iberragend sind die NEU－ $\sigma_{\rho}$ ROTIC ARSEHOLES mit ihren 2 Beitr 2 cägen，die können es lässig mit aus ${ }_{9}$ landischen＇Supergruppen＇aufnehm en（live auch，wie man nach dem Ost obunker－gig feststellen konnte）． © Die größte tberraschung waren für O $0^{\text {mich ChAOS }} \mathrm{z}$（jetzt FLIEHENDE STilR 0 JNE），die schon früher mit einer LP ，zauf Schrott－0－Rama sehr unangeneh 39 m aufgefallen sind．Diese beiden 0 Titel gefallen mir $100 \%$ ig．Sie hab on sich weiterentwickelt，wie man Cso schön sagt，new waviger，unter－ schwellige Dynamik wie Screaming ，O Dead oder Chameleons mit eingekli O nkter Speedpille．Anlaß zu größer－ $00_{0}^{\prime}$ er Hoffnung geben auch TORPEDO MO SKAU，weil bei ihnen einfach alles stimmt．Texte sind intelligent，die Musik ist frisch，die Leute können 0 spielen．

GIm Mittelfeld tummeln sich u．a． EA 80 ，die zwar härter als auf ihr or LP spielen，was aber nicht unbe ，dingt vorteilhaft ist，Außerdem ist fder Gesang teilweise so grausig da sneben．．．Die CRETINS liefern ganz －brauchbaren Punk＇${ }^{\prime}$ Roll ab，PORNO PATROL mittelmäßigen hardcore mit Z ZZ Top－Riffstenglischem Gesang； TIN CAN AIMY sind mir zu stumpf／ deutsch，A GEN 53 gerade noch Durch schnitt und VфLXFRめNT tragen die
$\square$ HW

Eine single teilen sich die
（8f CRETINS（＂Dachau Disco＂），ein song ？von＇79 fur alle，die bei gewissen Reizworten immer umfallen，ahnlich wie ihr Samplerbeitrag．und BLUT＋ EISEN（＂Summa summarum＂）－können B＋ E Uberhaupt was schlechtes machen？


## Programmvorschau JZ Ostbunker/Osnabrïck Oststr.65,Te1: 0541-24780: <br> 1985

### 25.1.85: Torpedo Moskau + Cretins

8.2.85: Punkfilme $(90 \mathrm{~min})$ mit Black Flag, D.O.A., Chelsea, Toy Dolls, Peter+t. Test Tube Babies,Mimmi's u.v.a.

- $21 \mathrm{Uhr} / 1 \mathrm{LM}-$


### 22.2.85: Razzia + Maniacs

29.3.85: (noch unsicher) Targets+holländ.Gr. ...... desweiteren irgendwann Cocks in stained satin, Blut+Eisen u.v.a. !!!

M

OX, zurick zum Alltag. Dle Ostbunker-Konzerte waren and aind elne Sache, die drizar am Herzen liegen. Die Renonanz Gar alch ea aicher noch einigea zu ver bessern gibt.Aber allein die Tataache, das hier in unserer lauaigen Stadt mindestens 1 Mal im Monat Pu ne konsequente Entacheldung, die sc hon lange uberfillig var.Die Serie var ursprunglich bls Mira ' 85 veranachlagt, doch nachdem die ersten belden gigs $200-300$ Leute angezoge n haben, gehen die Kitarbeiter davo ser Grobienordnung vorhanden ist, und dementaprochend werden die Xon zerte alas auch unbegrenzt velterlaufen, pllmabende git Punkrilmen aind erstaal noch eine zusilitzliche bar lat und welche Anregungen noch vom Publikum kommen. Panzines aind hier ein weiterer wichtiger Verait tler, und die acheinen momentan hie $r$ Hochkonjunktur zu haben, venn ich
da 2 Jahre zuruckdenke... dhnende da 2 Jahre zurdckdenke $\ldots$ ghnende ich darin, dal dort wo es Ilve-Musi $k$ gibt, sich auch eher mal neue ban ds zusamnenfindon und den dienstill teren, vielleicht etwas zu selbstzu frie en!

## 

H GIENDZENTIRUM


S


10
BARRACUDA5, 10, 10, 84 , Bielefeld/Pappelkrug Richtig heiB gemacht hatte mich ein paar Tage vorher noch der Artikel im Heiligen Krieg liber das Barracudas-Konzert in Hamburg, und nicht zuletzt 2 LPs ließen mich doch auf einen großen Abend hoffen, Ich hoffte nach der ersten halben Stunde immer noch, dachte, Mensch irgendwann muß en sie die Handbremse doch mal loslassen und abziehen. Der Sound 'zu' sauber und ordentlich, alles proper, alles stimmigaber der KICK, der fehlte!Da schwammen die Barracudas daher, vơllig harmlos. Da konnte sich auch die Psychologiestudent tin im 20. Semester echt dufte einen bei abschuitteln. Es roch mir alles zu derbe nach vorgestern, sprich Sixties.Nett zum rumschliiren und Bierchen schlabbern, aber da gibt es schon so viele bands fur. "Was soll man uber so ein Konzert schrei ben", hieß es nachher während der Heimfahrt."Einerseits war es nicht so schle cht, daß man einen ordentlichen Verriss schreiben kann, andererseits aber auch nichts, was einen richtig erfreut hätte." Da hat Heinz recht.

HW

## abcdefghijklmnopqrstuvwxyz\& <br> R 5 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ <br> €1234567890

DREAH sYMOICATR-26,9,84-Hamburg/Markthalle 2 Rauchbomben gezindet, Eluckilcherweiso bliob ea daboi. Besondor viel Leute waren nioht da, wahrscheinlich haben die meiston doch am Abend vorher ihr Geld zu don Violent Fomanes gobracht.Irgondvie hatte ich mir von diesem Konzort einiges forsprochon, wohl haupt
silchlich vegon dem tierischon Doblitalbuib Days of winetrosos", das zweite "Modicine show iat zuar draussen, ich kenn ea abor nooh nicht. Boobachtor aur einsamem Posten ist mal wioder dor beliobto Stofan K, (halio Rainer..), aber Jetzt kommt dio Gruppe und ..."Tell me whon $1 t^{\prime}$ s over", Don Titel konnto man wortilich nehmon, denn dor laute, schrille Soundbrei var sohior unertrifilich. Es solito allordings noch oinige Stilcko daworn, bis man soing Ohren wiedor hochklappen konnto. Drean Syndeate machen stimint mehr von alten Gruppen(MC 5, Doors odor Lou Reed) beinflugt worden sind als von denon dor lotzton Jahre. Mas abor fur mich den Reiz diosor Musik ausmacht, ist u, a, dio Tatsacho, daC hior keino Standard-Riffs und Kisacheo-Soli runtergohobolt verdon, sondern spannungsgeladone songa, garagenmaige, viel gell vor-
zerrto Gitarro, oin vordammt guter Slinger und ne Monge gutor songs das Ohr vorwobnon. Den Titel 'Catweazle der Feedbackgarde bokomat dor Citarrist fü soine meisterifchon Spielchen boi "So suro" ('ono of our very early songs'), wirklich, so mul os soin-6konomisch und einfallsroich-keine PosereloniNooh spannonder vurde es boi dom gigantischon 'John Coltrane Storeo Blues'. Sich gegonsoities voranpoitschondo, kreuz und quordavonjagence sich in dio Tiofo( (loho)roisstiKeino Fraga das es Zugaben hageltolBoi dor zwoiton stiofolto dann ein Typ aur die Buhne, dor mir bokannt vorkam, abor don ich orat jetzt anhand von Bildvorglaichon richtig idontifiziort habo, Es war dor Bassis arian Ritchie von den Violont Fenmes, dio ja an Vorabond hior gastiorton und dann oin paar Tago day-orf hation. Er schnirte sich also das woht als Sokriles aufcofasst haben, aber sie iledon. tatstechisoh die Texasbriffol raus und spiolton die Sudstaatonhyane 'Suoat home Alabamha' von don toton Lynyrd Skynyrd.Kann man druber stroiton, ob das unbedingt n8tig var, abor vonn s als Hlomage gedacht var, wer Will's ihnen VeribelnzEticche $2 u-$ zaben beendoton dann oin Konzort, welchos ich als gut durch-
 10 J


Enter the Iron Division's Iron Man Competition
Swim the Möhnesee ( 800 m ) Complete a 7 km Run Attempt an Archery Shoot


Date
Machine
Paper
Counter
Exposure

Testchart 1


ะลo๐ 요
\%iono
 nie viel dariber nachgedacht, in welche Kateforie unsere Niusik paßt und die Leute tun sich schwer damit, uns einzuordnen, aber ich denke, 'Jazznewwavepop'ist so zutreffend wie auch andere, denn bestimmt haben alle die se Nusikrichtungen einen Einfluß auf uns gehabt.Unsere Verbindung zu OUTATUNE kam durch Michael Tesch (SPEX) zustande, der Uber unser Cass ettenalbum 'Accessible As Gravity' (1982) eine Kri fonlon tik schrieb, außerdem waren wir auf seinem Cassetten uON Sampler 'Inspiration Series no. 2'. Danach zeigte er Interesse an einer IP-Produktion mit uns, aber wir br auchten ein Label, und Bob Giddens von Outatune war in teressiert, so wurde sie im Winter +83 hier produziert $N$ when im Marz 183 von Fred Frith gemischt und in den USA au $f$ Generic Records herausgebtacht und in Deutschland im September 184 . Soweit es gigs anbetrifft, haben wir in der Vergangenheit schon ein bißchen gespielt, aber gege enwartig gibt es, vesonders hier in der Gegend, nicht sehr viele Auftrittsorte. Getourt sind wir nach Washin gton DC, Philadelphia, NYC, und wir haben mit vielen ver schiedenen bands, wie z.B-Skeleton Crew, Half-Japanese Etron Fou Leloublan, zusammengespielt. Die Publikumsrealitionen waren im Aligemeinen vorteilhaft (charmant au
stedruckt, die Rod.). Rebby Sharp (gult, voo) hat beim Zonsor eine Single herausgebracht, "Green Street/Hollow Earth", und ich Elaube, ein Bild von ihr war im 'Sounds SiaGazine', Burkhard Seiler hörte "Green Street" auf ei nor Arcifacts/yclept Compilation("This strange little cricket") und wolltes es als Single rausbringen. Wir haben alle non-music-jobs um durchzukommen, aber wir freuen uns auf die Zoit, wo die Musik alles sein wird, fir wirden perne in Deutschland touren, wenn uns jomand die Flugtickets zuschickt werden wir sehr schnell da sein!Unsere Definition von ORTHOTONICS lautet: Ortho-korrekt. ....Tonic-zur Stäkung servieren . .fir uns aber(??die, Red.)ist es 'corrective music' (corrective=berichtigend, Besserungs-Gegenmittel). fir hoffen in nilchster Zeit wieder etwas aufnehmen zu können, da wir schon die ganze Zeit đber viele, neue Iddeon mit uns herumtragen.

Hoffentlich tro
en wir uns mal in Deutsch- ychic Diso
land!" Paul (guit, trump, voc); ${ }^{\text {sungday aug. } 30}$

Th0. 7


TUESDAY IS MY DAY OFF

Thesday is my day off, and I want to be with you I don't know exactly what we'll do but We'll have fun, we'1l have fun and we can Look at art, po downtown
Wash the clothes, fuck around
We could go buy canics, but I think we have them all So let's go buy records I wish they didn't Cost so much, cost so much and we can Look at art, po downtown Nash the clothes, fuck around

Tuesday is my day off, and I hope that we don't fight It just really makes me mad, $n$ 'I know we're wasting Precious time, precious time when we could Look at art, ro downtown Wash the clothes, fuck around

## HERE

## RF.NNI Rebby Sharp © 1980

Wie versp̄̈ochen, nun ein paar Worte zu einer der eigenständigsten Gruppen, die mir in der letzten Zeit untergekommen sind, die Rede ist von den ORTHOTONLC\& aus Richmond/USA.Informationen waren selbst bei Manager Gisbert nicht zu kriegen, sodaß ich mich mit ein paar Fragen selber an sie wandte. Und wie es der Teufol wollte, genau an dem Tag,als Gisbert wenigstens ein paar Fotos und einen Waschzettel für mich vorbereitet hat,kam Post aus Richmond! Den Inhalt dieser Sendung wird man hier im layout und unten als Übersetzung des Briefes von Paul Watson wiederfinden, Auß erdem lag noch die Cassette 'Accessible as gravity' bei, auf der schon oinige Stücke der jetzigen LP zu hören sind. Schade nur, daß 'Tuesday is my dayoff' nicht auf Vinyl gebannt vurde, es ist eines ihrer tollsten Stücke,was Musik + Text anbetrifft. So, nachdem ich jet zt oin paar Zeilen mit einführenden Worten vergeudet habe,uberlaß ich Paul das Wort...d.h, nicht ohne vorher den Richmond Newsleader vom April 184 zu zitieren: "Die orthotonics bewisen einfürallemal, daß sie eine der innovativsten und absolut anziehendsten Gruppen aur der lokalen Szene sind;mit einem Set von urspringlicher Musik, die kritische Hörer und Tänzer Sp gleichermaßen uborzeugen konnte. Vertrauend auf


Saturnay dec.19,9:3032
RAWIVIT EASIMAN
); sunday


COPA RRISAIAUGG7.89.30


Da die PA noch nicht ganz einsatzfahig war, begann Sainger Robert Lloyd schon mal, "Well done, Underdog" ohne elektrische Verstarkung in den Kellerraum hineinzusingen. Da er aber manehmal mit der Stimme nicht so hoch kam wie er wollte,klang das schon sehr drollig, und er mußte selber lachen, Komödiantische highlights setzte er dann noch, als er wathrend des Liedes immer wieder 'wie zufillig' in Richtung Mikro sang, in der Hoffnung, daB die Anlage inzwischen klar ist, dem war aber nioht so, Nach kurzem Zwiegespräch mit dem Mixer, entschied sich die band, erstmal wieder zu einem fuck off von der 'Buihne' Derweil konnte man sich von dem wirklich angenehmen Auftrittsort uberzeugen, ein niedriges Kellergewölbe, praktisch durch eine nach beiden Seiten offene ThekE getrennt.
Es dauerte dann aber nicht lange, bis die Nachtigallen endilch anfangen konnten. Wahrend des ersten, bzw, zweiten Stuckes, reichte Robert noch eine Platte mit belegten Broten ins Publikum, eine nette Geste, die sich noch viel mehr Gruppen zu eigen machen sollten!! die Nightingales sind live noch besser als auf Platte, soviel stand schon nach knapp 3 Stilcken festl2 kratzige Gitarren, Bass, Schlagzeug und Gesang-und man glau bt kaum, was fur eigenwillige, aufregende Musik die Jungs damit hervorzaubern!Irgendwo zwischen sagen wir mal The Fall/Diagram Brothers und (laut Klaus) Capt. Beefheart, und manchmal sind sie auch ein bißchen psychedelisch, Sie sind aber trotzdem keine der vielen Gruppen, die sich erst seit kurzem an diesen trend an koppeln wollen, sondern machen das alles schon seit ungefahr 1979. Daß hat auch wohl dazu beigetragen, daß sie bislang noch relativ unbekannt waren, dafur können sie dann aber auch (wie z.B, Idie TV Personalities) auf eine kleine aber treue Fangemeinde bauen.
Vie The Fall, sind auch die Nightingales, ziemlich unscheinbare Geschöpfe. Kein modisohes outfit,nicht die cleinsten Accesoires (in Franzbisich ver ich noch nie gut)die sie irgendwle einordbar machen. Konzentriert, aber trotzdem mit viel Spaß an der Sache, bringen sie thren Sot.Manchmal denkt man, die songs fallen auseinander, aber dann paBt plotzlich doch wieder alles.P Pure EnergielJa, ihr werdet's kaum glauben, a.8r man kann sogar dazu tanzen!Ich weis nicht wieviele Zugaben sie geben mußten, ich weiB nur, daß alle die nicht da waren, etwas verdamit tolles verpabt habenll HW


## Herber Nachgeschmack

Necht der langen Mesen-zum ersten,: zum lotzten! Viele von euch hartgesottenen Skalp Fanatikern werden sicher Heft schon nach einem Bericht uber die von uns inszenierte Nacht suchen, Vergeblich! Ich persönlich wïrde es auch peinlich finden, wenn wir uns als Veranstalter auch noch mit einem Eigenbericht hervortun wollten. Dafur sind dio anderen zines da,lest dort,was der Mob so uber das Ereignis schreibt.
Urspringlich wollton wir ja im November 184 eine zweite Nacht folgon lassen, da die Besucherzahlen uns Mut gemacht hatten. Warum daraus nichts wird, will ich in ein paar Satzon klarmachen, auch wenn das wahrscheinlich gewisse Leute nicht so gerne wahrhaben wollen,Also,mit wieviel Arbeit und Nerverei so ein Konzertabend verbunden ist,wird sich kaum jemand vortsellen können, der sowas noch nie durchexerziert hat, Außerdem muß man in kauf nehmen, fü jedes MiBgeschick doppelt dumm angemacht zu werden, da man ja ein Greenhorn ist, und vom harten showbiz keinen blassen Schimmer hat. Nun gut, durch sowas haben wir(Klaus, Martin+ich)uns den Spaß nicht nohmen lassen, wär ja auch wohl noch schönertJeder hat so gut or konnte, getan was er konnte(mein Gott welch ein Satz!), Don Gruppen kon

nten wir am Ende sogar noch mehr Kohle aushändigen als eingeplant, und jeder(vom PA-Verleiher bis zum Tiursteher!!) ist korrekt bezah1t worden, dafir gibt es jede Menge Zeugen, Vir drei haben uns fur unsere investierte Arbeit nicht einen Pfennig genohmigt, schön blöd muß ich houto sagen! Die Monate danach kommt aus verschiedenon Vinkeln der Brd Post mit durch die Bank positiven Berichten ${ }^{\text {Bber die Nacht, }}$ Gruppen fragen an, ob sie boi der nächsten Nacht spielen können. Schön und gut,wir uns also wieder zusammengesetzt und bekakelt, Pete im Subway die Sache vorgetragen und ein Datum, ins Auge gefasst. Bis dann jener denkwiirdige Abend im Casablanca unseren Glauben an bestiminte Leute bis aufs Mark erschütern sollte! Namen nenn ich nicht, weil mir nichts daran liegt, Leute hier schriftlich hinzurichton, es soll nur denen als Erklärung dienen, die und nicht ganz verstehen, warum wir alles hingeschmissen haben. Gegen Kritik ist bestimmt nichts einzuwenden, wenn sie berechtigt ist schon gar nicht, aber wenn es dann in bösartigen Unterstellungen und Liigen endet, dann ist irgendwie das Ende der Fahnenstange erreicht. So geschehen, nachdem Astro Lude und die Pseikos(quatsch, umgekehrt naturlich) einen phantastischen Set hingelegt hatten. Wir wollten uns so nebenbei bei einem PA-Verleiher nach seinem Interesse fur den nächsten Abend erkundigen. Als wir dann sagten, das Programm wirde schon stehen, ging bei dem Herrn die Klappe runter. (Zur Erklarung muß gesagt werden, dieser Herr spielt auch in einer Kapelle, die or schon für die nächste Nasen-nacht eingeplant hatte, öh-etwas sehr dreist,aja?). Auf einmal meinte er, er wißte (lberhaupt nicht, ob er dann Uberhaupt Zeit hätte, und uberhaupt, für den Preis vom letzten Mal liefe sowieso nichts. Bumm.

## Fortsetzung: Herber Nachgeschmask

Etwas verdutzt iiber seinen plötzlichen Stimmungswechsel, wollten wir dann doch genaueres wissen. Ja, also das war ein Sonderpreis gewesen, außerdem wäre soin zweiter Mann nicht bezahlt worden, wir hätten nicht mitgeholfen beim Auf-und Abladen, und wir hätton soviel eingenommen, da hatte fhm auch mohr zugestandenldas wär so abgemacht gewesen. Wir fragen uns heute noch,mit wem er das wohl abgemacht hat,mit einem von uns jedenfalls nicht.. Mit dem Nicht-Helfen, weiß nicht, also wir waren alle daboi, vielleicht hat er uns nur nicht exkannt?Sogar als wir die Gruppen verabschiedet hatten, haben wir uns um 2.30 nachts draussen vor der backstage Tix den Arsch abgefroren, gerufen, geklopft, da vorne niemand mehr war, Irgendwann ging die Tür dann doch noch auf und wir haben den Krempel aufgeladen, Also was soll das dumme Geredo??Es ist eigentlich nicht schwer zu erraten, wo der Grund fur den Stimmungswechsel bei besgatem Herrn zu suchon ist, dies wurde mir auch von einigen anderen Leuten best太tigt. Stinkig, weil seine Gruppe nicht vorgesehon war, weil wir die naimlich nicht besonders mögen, ja.so egoistisch sind wir-suchen oinfach Gruppen aus, die uns gefallen, Erpressen lassen wir uns erst recht nichtliächerlich. Da versucht man was einigermaßen vernüftiges auf die Beine zu stellen, und dann bohren die vermeintlichen Mitstreiter einem das Messer in Aen Rucken, Ein weiteres Aufklärungsgespräch verlief mit tunlichem 'Erfolg', Tatsachen wurden verdreht, Unterstellungen, die ich nur noch als mies be-
zeichnon kann, wurden uns vorgehalten, die Verwirrung war Isomplett!Nicht das er der einzige PA-Verleiher vor Ort ist, aber bevor wir uns da in ungewisse Sachen reinstürzen lassen wir die Sache doch storben, Achja, der Eintritt wite zu billif (1:1) Eovesen. 5 IM fur drei Gruppen, dan muß man das Schlimmste befurchten. Da woht also der Wind her. Die Herron wollon die große Absahne, von der sie schon seit ihrer Kindheit trifumen, und von der sie noch als Rentner trdumen werden, Dabei vergessn sie, wie Veranstaltungen mit relativ unbekannten Gruppen fast immer enden, wenn de Eintritt zu hoch ist: die Leute bleiben weglSo einfach is das. Das sollten doch auch so angeblich erfahrene 'Mucker schon in ihror Laufbahn gemerkt haben, gerade in Osnabrick Abor os wird wohl so sein, wie esiguter Bokannter von mir formulierte: In Wirklichkeit gönnon die euch den Erfolg nicht, und die wollen immer nur ihre Interessen vorrangig behandelt wissen, Die halten euch doch fur 'n bißchen doof, weil sie doch die alton Hasen sind, und ohne sie in der Stadt nichts lifuft, Uns liegt nichts daran, zu beweisen, daß es auch ohne sie geht,Martin gab seinen Ausstieg aus dem Team noch am selbon Abend bekannt, und Klau und ich haben 2 Tage spätor endgultig beschlossen, die Sache abzuhaken. Wozu sich rumärgern, für wen und wofur?? Und wenn lberhaupt keine Konzerte mohr stattfinden, was schert uns das?Man wird sehen, ob die angekündigten Altivitäten obengenannter Krelse zustande kommen, und wie die Reaktion soin wird,Nur, liebe Leute,ihr solltet euch mal durch den Kopf gehen lassen, was euer ScheissVerhalten im Prinzip gebracht hat. Bine Szene, die ohnehin sehr dün besiedelt ist, kann nichts gescheites hervorbringen, wenn sie sich selbst zerfleischt. Um letzte Unklarheiten Uber unsere Finanzen zu beseitign jetzt noch eine Auflistung der Einnahmen/Ausgaben bei
der Nacht dex langen Nasen:

## Einnahmen: <br> ca. 1475 DM

HV

Auscraben:
geschatzte Besucherzahl: geschätzte Besucherzahl:
weit iber 300 (zahlende+nichtz)
Plakate: PA Tursteher Benzingeld fur 3 Gruppen Telofon: Benzin Porto



330, - auf 3 Gruppen verteilt:
$+330$
475.

Irgendwie tauchten dann noch knapp 50,Munzgeld auf, von der wir
uns ne gewltige Sause erlauben werdon. Schwein muß man sei

Wer aber jetzt denkt, daß die Skalp-Redakteure schlappe Ärsche sind, und gloich den Schwanz einkneifen, dem sei empfohlen, jeden letzten Freitag im Monat seinen Körper zum Ostbunker auf die Party zu bringen, jeweils 2 bands spielen pro Abend fir inflationtire 3,- Eintritt, Ratet mal, wor dort die Gruppenverpflichtungen macht??Hier spricht ihre Flugabwehr, sie haben keine Chance mehr, nơöb̋̌t nöb̋ööööt, prust. . . . . . .jaja!

## PINK INDUSTRY <br> Wir alle wissen, daß aus Liverpool nicht nur fähiger

## PINK INDUSTRY

Fußball kommt, sondern vor allen Dingen immer und immer wieder tolle und außergewöhnliche Gruppen. Nachdem wir damals schon den Cocteau Twins(siehe Skalp $n x, 1$ ) don groBen Durchbruch prophezeit haben, ist es jetzt an der Zeit, einerweitereqhierzulande noch nicht soo bekannten band ans Tageslicht zu verhelfen: PINK INDUSTRY.
Niemand sollte sich von dem Namen abschrecken lassen. Es handelt sich weder um eine 'Industrial'-band noch muß man Angst vor 'Floydscher' Wabermusik haben. Zur Musik aber später mehr.
PINK INDUSTRY sind entstanden aus Ambrose (von Frankie goes to Hollywood) und Jayne Casey (erst BIG in JAPAN dann PINK MILITARY), außerdem ein gewisser Tadzio, der als drittor Mitstreiter ohne solch illustren background angefuhrt wird.Ans Licht der öffentlichkeit traten PINK INDUSTRY dann mit einem Kniller: eine lifnch EP mit lauter Indianerköpfen drauf und dem Titel "Forty-Five". Das Lost Music Network schrieb dazu: "Wenn du die Welt durch den Boden einer leeren Weinflasche betrachtest, bekommst du so ein Gefuhl als wenn du dieser EP zuhörst. "Und in der Tat, mit 'Don't let go' haben Pink Industry einen Klassiker geschaffen, der von der Stimmung und der Stru ktur her dem Lou Reed schen TWalk on the wil 1d side'ebenbuirtig ist Eine hypnotische Bass
 linie, ein sanft "seufzender" synthie und der dariber ge-croonte, gespenstische Gesang von Jayne. Auch die anderen 3 Stutcke lassen aufhorchen. Begriffe wie Zerbrechlichkeit, Schönheit und Menschliohkeit fallen mir beim Hören ein.


Anfang 183 kam dann endlich die erste LP "Low Technology" heraus.Im Presseinfo wird die Sache auf d den Punkt gebracht: "PINK INDUSTRYglauben, daB die moderne Technologie'at its best', statt das menschliche Element zu elemenieren, es besser integrieren sollte, weil es so lebenswich tig für gute Musik ist." Endlich mal ein Presseinfo, das recht hat!

Im selben Jahr dann erschien ihre zweite LP "Who told you you were naked", auch wieder auf ihrem oigenen Label Zulu Records.

In Abwandlung eines historischon Spruches,konnte man sagen: "Pink's not Dead!" Wo viele Gruppen oft schon nach einer LP ihr kreatives Pulver verschossen haben, hier haben wir es mit einer wirklich außergewöhnlichen LP zu tun. Im Prinzip kein großer Bruch gegenilber der exsten sondern mehr eine konsequente Weiterentwicklung!Einfach, wohldurchdachte son
 gs,die manchmal rau manchmal anschmiegsam und hypnotisch den Zuhörer in seinen Bann ziehen. Aber-und das ist wichtigdie Musik ist gut zugänglich, was aber nicht heißen soll, daß wir es jemals in den Charts sichten werden. Dafur ist es viel zu gut! Elektronische drums und tapeeinspielun ger bilden die Grundlage, ein weit nach os giss vorne gemischter, satter Melodiebass die tiefe, hypnotische
 $0^{\prime}$ - Stimme von Jayne habe lange uberlegt, ob Gruppen gibt, die so athnlich klingen, aber ob man es glaubt oder nicht-es gibt ganz einfach keinelWenn schon ein Vergleich her muß, dann wird ich vielleicht sagen, daß Pink Industry die Weiterfuhrung der Young Marble Giants sind, naturilich mit anderen Mitteln, sprich Instrumenten, und daB sie den 'soul' von The Passage mitabbekommen haben. Elektronik, aber nur hie und da, Melodien, die unter der oberfläche an-und abschwellen, Collagen und Dub-Effekte
 fließen in das meist dunk 1 e Stimmungsbild herein-und trotzdem ist die Musik sehr physisch, d,h., man möchte immer irgend ein Körperteil dazu bewegen. "Pretty in Pink"stand mal als Uberschrift zu einor Konzertnotiz
in einer englischen Zoitung. E's sollte aber niemand auf die Idee kommen, und Pink Industry deswegen zum wiedererwachten Psychedelia-Rummel zu zahlen!Es ist nur Pink Industry drin, wo auch Pink Industry draufsteht(deutsche Werbewelsheit), Hoffen wir auf weitere Leckerbissen aus dem Hause Zulul!
PS: Ich hoffe, Jayne hat die Mumps gut auskuriert und die geplatzte Deutschland-tour kommt bald zustande!

"...ich hörte mir Leute wie Lou Reed an und mochte sie wirklich geme, aber in den letzten $2-3$ Jahren hab ich mich uberhaupt nicht mehr um irgendwelche Platten gekümmert."
"Die LPs 'Low Technology' und 'Who told you you were naked' kamen doch in ziemlich rascher Reihenfolge auf den Markt?"
"Ja-wir hatten einen solchen Uberfluß an Material-sie repräsentieren beide den gleichen Stand der Entwicklung für uns."
"Ihr habt bislang noch keine Single herausgebracht-wegen dem Nachschub bei solchen Plattenveröffentlichungen oder wegen der Form eures Materials?"
"Wir haben unsere eigene Plattenfirma, Zulu Records, welche uns glücklicher- weise die Kontrolle uber


CREATO:
 Produktion, Verpackung und Promotion iuberläßtweil wir alles selber machen!Wir haben mal mit einer Single geliebäugelt ('Don't let go'war ein beliebter Vorschlag) aber heutzutage ist das promo ten einer Single eine extrem spezialisierte
'direct-business'-Ge schichte, also etwas wovon wir nur wenig verstehen." "Sieht die Sache also so aus, daß ihr etwas nur machen wollt, wenn ihr mit ganzem Herzen bei der Sache seid?"
"Genau. Ich bewundere wirklich was Holly (von Frankie goes to Hollywood) gemacht hat. Sie setzen an um die charts zu erobern und erreichten auch das was sie sich vorgenommen habend Wir werden demnächst ein Compilation Album rausbringen mit einem song, den sie vor 2 Jahren fü uns aufgenommen haben, plötzlich springt Rough Trade wild herum und sagt wir haben die Frankie goes to Hollywood LPlMach dir keine Sorgen, so wird die Sache wohl kaum laufen." "Am Ende eures Sets heute abend, als Du sagtest "Ich weiB nicht was auf der
 anderen Seite des tapes ist aber wir werden experimentieren", hattest Du wirklich keine Ahnung was kommen wïrde?"
wirklich diese vorpro
"Ich hasse grammierten grnezt dich der songs Als wir diese schieden wir
maschinen aufzunehmen-


Sets,aber das tape was die Reihenfolge anberifft,total ein. gigs starteten, ent uns, einige Rhythmus tracks auf das Band vollkommen zufällig!"


WIDDER ( $21,3,-19,4$, )
Sie sind voller Energie und stets voller Enthusiasmus. Thre Lebhattigkeit geht anderen fürchterlich sut den Wecker. Sie konzentrieren sich aut zukünttigen Erfolg, um sich domit von dem Kontrontiertwerden mit den Fehlern der Gegenwart und deir Vergangenheit abzulenken. Sie haben starke Baziehungen zu Menschen, die viel Jünger sind als Sle.

## Klaus Ulf

STIER (20.4,-20.5.)
Sie sind beständig und sogar stur in Ihren Gewohnheiten. Leute, die Sio gut kennen, beschreiben Sio als Starrkopt. Sio genießen Musik, doch das einzige Instrument, das Sie beherrschen, ist das einzige Slestrind oin Kommunist.
das Radio. Sie sind

## Helmut Pec

## ZWILLINGE (21,5,-20,6.)

Sie sind außerordentlich überschwänglich und genießen es, sich selbst auszudrücken. Ihre Freunde ? halten Sie für einen Wichtigtuer und Langweller. Sie geben Immer mit Ihrer Vielseitigkeit an, doch tief im Innersten wissen Sie, daß Sie in Wirklichkeit nichts richtig können. Die moisten zwillinge sind arbeitslos.

## Tex A.Beton

## KREBS (21.6.-22.7.)

Sie sind sehr geduldig. Es kann gut passieren, dok Sie einschlaten, während Sie darauf warten, doß etwas geschieht. Sie haben ein gutes Gedächtnis und rezitieren Ihren Freunden oft langwellige, obskure Dinge. Krebse sind leicht zu beeinflussen und bringen es tatsaichilich fertig zu ortrinken, wenn man ithen sagt, sle sollten doch Ifeber gleich ins Masser gethen.

## Eschmann

## LOME (23,7,-22,8.)

Sie sind ein stolzer und vertrauensseliger Mensch. Andauernd werden Sie von anderen ausgenutzt. Sie morken nicht, was man mit Ihnen macht, weil Sie im Grunde ziealich duma sind. In Joder Gruppe sind Sie die Witztigur.

## JUNGFRAU (23.8,-22,9.)

Sle sind aukerordentiich methodisch veranlogt und lieben es, alles in Oranung zu haben. Aut dor anderen Soite sehen Sie selbst meistens ziemlich schlamplg aus. Sie halten sich für wälerisch. während andere meinen, doß Sio nur geizig und egoistisch sind. Sie sind amoralisch.
minlumine
WAAGE (23,9,-22,10.)
Sie sind anderen gegenüber sehr mitfühlend. Sie lieben es zu heulen. Sie reden recht viel über Gerechtigkeit aber trauen tut Ihnen niemand. Die meisten Waagen sind Alkoholiker und Rauschgiftsüchtige. Man betrachtet Sie voller Mitleid.

## Torsten Lüde

## SKORPION $(23,10,-21,11$,

Sie sind ein sehr herrischer Mensch voller fester Meinungen. Es ist Ihnen egal, auf wen Sie trampeln müssen, um nach oben zu gelangen. Sie lachen während Beerdigungen. Die meisten Skorpione werden hinterrücks erschossen.

## Markus Wolle

## SCHOTZE (22,11,-21,12.)

Sie besitzen eine lebhafte Phantasie und probleren andauernd neue Sachen aus. Ihre Freunde halten Sie für pervers. Ehrlichkeit ist Ihnen so sehr wichtig, daß Sie sogar zugeben, unglaublich dämliche Dinge getan zu haben. Nudisten sind fast immer Schützen.

Nadja S. Freddy
Brownie Bob G.

## STE INBOCK (22.12.-19,1.)

Sie sind sin Auficatitertaiter von Tiadition uni Autorität. Das liegt daran, daß Ihnen Einfallsreichtum und Kreativität fehlen. Ehrliche Kritik vertragen Sie nicht. Nicht einmal von Ihrer Mutter. Die meisten Gefängnisaufseher sind Steinböcke.

## Bright

$\frac{\text { WASSERMANN }(20,1,-18,2 .)}{\text { Sie sind ein liebenswürdiger Mensch, der auch }}$ gern beliebt sein möchte. Sie müssen dauernd andere um sich haben, weil Sie sich selbst nicht aushalten. Wenn Sie allein sind, dann stellen Sie reichlich abartige Dinge mit Ihrem Körper on. Geschlechtsumwandlungen finden sich sehr häufig unter Wassermännern.
U.Loos

Stephan G.

## FISCHE (19.2,-20.3.)

Sie sind ein gütiger, sanfter Mensch. Ihr sensibles Wesen hat Innen den Ruf eingebracht, ein Angsthase und Widerling zu sein. Ihr Mangel an Ehrgeiz steht in direktem Verhältnis zu Ihrem Mangel an Talent. Fische geben gute Platzanweiser ab.

## Martin Annette




[^0]:    of Diverse－＂Keine Experimente！＂Vol．
    $0, \quad$（Weird System LP WSO10）

