


Nr. 20 EINE HARK

Bob BlizzKrieg's Retum Hollow Skai's ganz andeses Dentseriand

Rabatz' Visite in Punkfurt Bilder, die Musik marren Watters Benjamins Punk-Thanipst Kellogg's Sugar lom Tops usw.


$\therefore$ GEST.
ist WEISS, so dap die Anveige nivii so an sit?
Sie soll Ever Interesse eaure cken und ist ein Teil des Kempagre No FUN MUSS TAGESZETTUNG WERDEN? Die K<mpagne ist ow Eosi abgerielt, whil wis hoffon, EUR AUFMERKSATKETT auf dieses NO FUN w lenken. Sie worde von des Groppe PLAY'LOUT reroffentlist. Jat werden villliert MEHR von Ever No Fun kawfen. Bas bringt Hollow Skai melr Guld. Was natorlion in seinem Intuesse liegt. Die kontonummes för ABONNETIENTS (awtat: Psikto. Hannover Nr. 500643-305 (Holges Poscich).
Wis haben versout, Eure Neugies w enwecken, und wean the bis hiesher gelesen hast, dann 7) haben wis Eure. Neugies enwednt. In diesem Fall fü ein NO-FUN-A80. Das ist des Trick. Nist nor dieses ANZEIGE.
Fer Dn 10, - erhaltet the SAusgaben oon No FUN. Sie werdem Euer mit des Post wuessickt. Das ist Votor kuinis alles. Wir danken Euer för die Aufmeaksamkeit. odevol-x-3 Und wis hoffer
 natirlior, dep the jitel gair NO FUN abonniest. Weil wit Geld browcren.
Das war mers als. lin ANZEIGE,
ANZEIGE. ANZEIGZ्ठ. A NZEIGE. ANZEIGG. ©CNZ EIGE. ANZEIGE. ARFEIC
$G E$. ANZEIGE. ANZEIGI $G E$. ANEEIEE. ANEM
-ANZETGE.ANZEIE AN NसEIGEANL OFIGQ. A
 IGE. ANEEIGG. ANEIG G. ANLE]GE. ANFTH ANEECIए. ANEEIEEEAN
 ZEIGGH NZEIGE. ANZ GE. ADEGIGE. ANe ${ }^{2+4}$ -ANDETI:, ANEED Gge.ANZEIGE. ANGE: ENANZEIGE. ANZECK: ANZRELE. ANEEKK.A CHETMWZEIGE. AN
 TIZEIGE. ANZEIGE. HFGGEMANZFIGEFN:

$B \triangle B$ BLIZZKRK的 RKTURN IN
$N \triangle$ FUN
by Bot Blitz Krieg reviewing:


Wh Mann, was hat ich auf diese Srhelibe gewartet. Diese Tuge isse endlich auslondon gekommen. Neben SPUNK ist es whil das. wichtisste und fürmich auch besser als SPUNK. Aufgenommen ist es nock mit der dummen Mat locke in Burton am 24.9.1976(!). Fs ist praktisich die tetate Gelegenheit die Pistols 5000 live zu hüren, wenn nicht noch liveRufnumenen aut dem Kommerden "Roch + Roll Swindle" zu hưen sind. Die Atmosphüre eines Pistol's Gis in Kleinen Clubs ist hier schrgut eingefangen (bei einer für Bootlegs unge wohnlich guten Qualifät) jmich evinnert EXPOSUnE sehr an das "Live at the Roxy", allein von der Stimmuny her. Dus chaos eines Pistols - Auftritt hört man hier an "llen Ecken und Enden. "Problems" mo $\beta$ in der M. He abgebrochen werlen, weil Jones sein Feedfuck nilt mehr unter Kontrolle hat. Ausserdem sind dic meisten bangs schön unsubler gespielt und nicht so routiniert wie a of Bolwcks oder SPUrk, Pie Titel $\sin$ a fast athe bekanit: als erstes "Anardyy "nutürlich, "I wunnu be me", "lim a lary sod" (spater, Serenteen"), "Pills" (spüter "New york), "Pont gire me no lip" (eine
clings ist nStei, is' sione ", im Orginal von den Monkees. Das Stück ist mit rofeiner Intensitat sespiet wie k's sie nur von Anarchy ' Kenne. Kuvm aus zudenken, was passicrt ware, hait'en die Distols das Dig Ding yis Singte vuosgebracht. Weiterhin drauf sind "Submission", "Liar", "Substitute" (von den
Wo), "No Feeling", "No Fun" "Mos gebia als finule. "No Fun " "PreHy Vucant" und "Problews" " Indecent fx posure ist in den Charts des englischen
Fanzines "Ripped + Torn" üfrigend Fanzines "Ripped + Torn" übrigends schon No 5 !! Für alle die versuchen wollen das Ding 20 be Kommon,
nier die Nummer: (Rotten Records $S \in B$ aes)

das 1. album von rotton's/lydon's neuer band, wohl ebenso lang erwartet wie das neue clash album. und mann, es ist teins der geilsten alben von '78, denn rotton ist ein einmaliges genie, ein mann, für don punk keine pose ist, sondern sdie BRUTALE WIRKLICHKEIT. die scheibe ist an arrescivitat und unästetik nicht zu uberbieten, dem zuhörer werden brutale klangfetizen an den kopf geworfen, verzerrte elektronische klänge. dadaism in music. PUBLIC IMAGE strahlt hauptsächlich verzweifelung, nihilismus und zerstörung aus und ist wohl schwer zu konsumieren.fegen PIL hört sich bollocks wie die neue rollers $1 p$ an, sie ist derart negativ und lebensverneinend in text und musik, daß sich labile menschen nach dem hüren das liben nehmen mißßten. rotton bringt dem punk wieder zum agressiven zurick wihrend sich buhmtaunräts und andere hilfeimer den punk hoffnungslos als modeerscheinung vermark ten.
zu den besten tracks pehören 'theme', in dem immer wieder die itt worte i wish i could die wiederholt werden, die rotton mit lebensverachtung hinklagt.die single 'public image' klingt noch amfröhlichsten/optimistischsten von allen tracks obwohl vom text her auch nerativ, 'attack' ist ein kotzender angriff auf die zivilisiertr welt.
noch nie wurde der lebenshass und zerstöruneswut so gut in rutie musik umpesetzt, wie auf diesom nlbum. JIt hilft dir zu sterben.

## Hollow Skai's <br> Meinganzanderes Deutschland

Am 24.1.' 79 Rwor. पy ewwisate mir ein Brif vom Verla Avantgaide, des v.a. \& EINIGE HILLIONEN> heraws j'st: zusammen wabeit in der Sage, damit diese ganze impoturte 68 es - Kwltor endlier den cehtion Swfees fot"" Am clicten Tay war aur nor XEROX 2000 in des Stactt. "Vilfalt, die sirs nist kopieten kapt" (Punk-Xerox). Die Kaffer-Kopier-stube scritate jidor evstmal an Rēumliakitu. Die Szene ändert sich thasmithes brabid mi dann Bruno Hoffmann, Emils Ponk des Jones, einem writesen Brief und nori're Demo-Cassette von den

# Po wird das Telefonieren zur Abschreckung 

5: Zu der Berichteratattung Ober die Eintuhrung it eines neven Telefonwahilones (Dauerton) durch C. dio Poot:

1. Die Bundespost hătte sich wahrhaftig, wenn schon ein neues Freizeichen erforderHich wurde, einen angenehmeren Dauerton einfallen lassen können.
2. So wird das Telefonieren zur Abschrekkung. Höllentien wra die Bundespost in diesel Hinsicht mal kundenbewubter und ändert diesen achrecklichen Ton. Hannover

Manfred Schmidt
Immuhin kenn man jitht darar die Gitarten stimmen.
 raincoats, dem Passions und den Sistributors woXerox 2202 bic. Die wollen cine 23-TayeTounce dures Jutsikand marem, und ir soll das arsriesen. Turs in einem dee ridestem No FuN's. Bwor es dann scoppio Risising im Kino sbl, tagth nor die Programm gropme oom Club IADAmarica: Wenn's kJan ${ }^{2}$, findut die necuste Cub-Veranstaltong im AmerikaHows stath: DIE SUCHE NACH DER PERFEKTION Hows stalt: DIE SUCHE NACH DER PERFEKTION mal no IN
ALS ALLTAGGCHE KONDITIONIERUNGuck dir mal Dietmar Althof war in Bordeaux





# Das Bild <br> macht die Musik 

Alfred Hilsterg / Wolf Moser

Rock-Musik aussellen? Viellecicht gar in den fast heiligen Hallen cines Museums? Unmög-1 lich, sagten viele, als wir mit den Vorbereitungen anfingen. Wenn, dann muß da viel Musik laufen, forderten einige. Da geten doch keine Jugendlichen rein, behaupteten andere. Ja, eine gute ldee, sagten wenige, aber dann sollte der künstlerische $\Lambda$ spekt der. Rock-Musik dargestellt werden, dic fantastischen Plattencover und so. In Deutschland? Iragten die Englānder zweifelnd
Die Ausstellung, die am 19. Januar in der Hamhurger Markthalle erïlfnet wird, wird on hoflen wir - keiner der othen genannten Erwartungen, Aefürchtungen und Forderunren gerecht. Wir wollen mit diesem Projekt. mit der Aussellunge, mit Filmen und Videonrogrammen und mit Konzerten Hinweise
liefern fïr unsere These, daB Rock-Musik weder gestern noch heute von der Musik geprägt wird, sondern von Bildern, von visuellen Reizen. Rock-Musik funktioniert wesentlich durch Image-Bildung.
Sicher: die in den USA aus den verschiedensten Einflüssen und mit den unterschiedlich. sten Absichten vor rund 25 Jahren erfundene ., weiRe" Musik. ehen dieser Rock 'n' Roll, war ohne elektrische Gitarre, ohne die gesangliche Verstarkung, und Tonträger aller $\wedge$ rt $7 \mathrm{u}-$ năchst nicht denkbar. Aber was dann als ..weltweiter Siegeszug" in den Plattenkonzernen bis heute geliefert wird, war ohne den Einsatz aller visuellen Medien - von der 7eitung üher das Fernsehen his zur Satelliteniihertragung - nicht mëglich. Wer hat noch nicht das Redïrfnis gehaht, den Produzenten der Vibrationen im Körper auch sehen >u können?
Mit der Abbildung der Stars auf dem Plattencover wurde der erste Schritt vollzogen, durch den neue Bedilrfnisse geweckt wurden: den Helden .,live" zu sehen, alles tiber ihn zu erfahren, die Platte unbedingt haben zu wollen, sich selhst zumindest annathernd so zu bewegen, sich so 70 kleiden wie ..er" oder ,sie". Die Hinwendung zu Jußerlichen Attributen verdrangt die ureprianglichen Inhalte der Musik oder was man dafür hält.

Rock ' $n$ ' Roll war immer dann am interessantesten, in den frühen 50 ern, in der Beat-Zeit der 60er oder im Punk der Spal-Siebzizer, wenn Jugendliche diese Musik akzeptierten aufgrund ihrer aggressiven, tabuverletzenden, rebellischen Inhalte und Formen. RockMusik aber als Teil des allgemeinen Warenverkehrs muBte auf die Einhaltung der Normen bedacht sein. Die Ersatzbefriedigung der Bedürfnisse, seien sie sexuell, politisch aggressiv oder aut inneren Frieden gerichtet. wird durch die vielfaltigsten, raffiniertesten oder primitivsten Image-Bildungen geleistet. Die ..Bruchstellen" in der Rock-Musik, wie zuletzt der Punk, in dem sich Jugendfiche "von unten" artikulierten, werden als Erneverung schnell vereinnahmt. Das visuelle Rock-Erlebnis, im Konzert, in der Pop-Zeitung, mit Hilfe von Postern oder T-Shirts, durch das Fernsehen oder auch nur Öber das Plattencover, hat das musikalische Erlebnis lăngst verdrängt. Der Rock-Star von heute ist der Film-Star von vorgestern.
Die Ausstellung ., Das Bild macht die Musik" soll mit ihren verschiedenen Ebenen zumindest einen Beitrag leisten, sich in der immer weniger Öberschaubaren Welt der Rock- und Pop-Musik zurechtzufinden. Der Besucher wird im Verlauf seines Rundgangs mit sehr extremen und sehr gewöhnlichen Versatzstücken der visuellen Rock-Welt konfrontiert. Aus der gerade erst 25 jahrigen Geschichte dieses Phănomens haben wir Materialien zusammengestellt. konfrontiert und collagiert. in denen es um ein zentrales Thema geht: die Entwicklung von rexueller Darstellung und Image-Bildung als der entscheidenden Ersatzbefriedigung. Wo mőglich, werden allerdings auch andere Bereiche entsprechend vermarktet: gerade der Tod von Rock-Stars eignet sich hervorragend zur Identifikationsbildung und ihren Folgen. Fotos, Plakate, Werbematerialien. Plattenhullen. Objekte und andere Versatzstücke aus den letzien 25 Jahren wurden von uns zur Darstellung der offiziellen, öffentlichen Rock-Welt verwendet. Unser eigener Standpunkt dazu wird hoffentlich nicht zu übersehen sein.

Der..gewöhnliche" Rock-Fan hat auf die veröffentlichte Rock-Welt normalerweise keinen Einfluß Wie er damil umpeht, wie er sich damit auseinandersetzt oder wie er die ihm vorgesetzten Angebote einfach konsumiert, das sollen die Fans in einer weiteren Abteilung der Ausstellung selbst zeizen. Jeder hat auch noch während des vierwöchigen Verlaufs des Projekts die Möglichkeit, seine private Welt. seine eigene Auflassung. seine eigene Rock-Geschichte einzubringen. Wir stellen Raum und Materialien zur Verfügung. damit einzelne oder Gruppen (z. B. Schulklassen) ihre Dinge vorstellen kōnnen: Sammlungen von Autogrammkarten, Starschnitte. Fan-Post, selbstgeschriehene Texte. eigene Zeichnungen. selhstgemachte Fotos von Rock-Stars oder gar Gemâlde oder Filme. Wir zeigen auBerdem, wie die Hülle einer Schallplatte von der Idee, ither das Konzept bis zum Druck hergestellt wird. In einer weiteren Abteilung wollen wir den Besucher mit der anderen Welt einiger Rock-Stars konfrontieren, die sich einige von ihnen, quasi als "Doppellehen", aufrechterhalten: Musiker aus England zeigen eine Auswahl eigener Zeichnungen und Gemailde.

In welehem Mable der Film zur Image-Biidung beigetragen hot, wird in einer umfangreichen Retrospektive von Kino-Filmen zum Thema Rock-Musik im Ahaton-Kino demen-
striert. In der Markthalle findet auBerdem eine Reilie von Koazerten stati, bei denen uberwiegend Musiker und Bands auftreten, die es 2 . B. wegen mangeindem Image bisher nicht zu Ruhm und goldener Schallplatte gebracht haben, sondern eher zu Kult-Figuren geworden sie wir sie für den lebendigen stellung, als dab wir sie für den lebendigen men Rock-Musik an der Oberflăche funktioniert.
Wir haben uns für die Markthalle als Veran-staltungs- und Ausstellungsort entschieden, weil dort eher alltagliche Bedingungen vorzufinden sind als 2. B. in einem vort Jugendlichen abspielt als in einein Kunsthaus. Für den Kulturring der Jugend, der das Projekt in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt und ein erster Versuch, durch die Form einer Ausstellung Jugendliche sich mit ihrer eigenen Welt auseinandersetzen zu lassen. Für uns als Initiatoren und Realisatoren des Spektakels ist es darüber hinaus auch ein Versuch, uns selbst zurechizufinden, eine eigene Sielung-
nahme zu Rock-Musik als einem wichtigen Teil unseres Lebens abzugeben. Wir sind überzeugt, daB Rock-Musik gerade wegen ihrer widersprüchlichen Entwicklung noch lange lebt, und wir mit und von ihr. In diesem Sinn ist die Ausstitik, sondern auch die Aufforderung selbst etwas zu machen: sich zu erinnern, sich mit anderen auseinanderzusetzen, selber produktiv zu werden.

16.2. 2Szene'79>0.a. mit den Boomtown Rats und den Rambless (ARD)
18.2. Tlusikladem extra, mit Darid Bowie um 16.15h
11.2. Johnny Halliday (ARD)
¿FUCK RADIO ETHIOPIA

- HERE IS RADIO BRooklyN,
(Loukeed, Take no prisonee)
<IGS 1N D\&R MARKTHALLE
ZU HAMBURG
3.2. SIOUXSIE \& the BANSHEES
9.2. Herman Brood \& his wild Romance
14.2. SHAH'69
20.2. The Pirates
24.2.ab18h

Punk-Night | Mall |
| :---: |
| Hitimpoase | SYPH

Dewtso-Amerikan's Se
in Hlamburg Haws-A-PLAST. PVC. FFuRS
Hintubeigus Wut. Babbles und KLEENEX
Außerdem spiden am 3.2. KALTWETTERFRONT + HANS-A-PLA im UJz Konshr., Hannover.


Iryend so'rem Aise hase is or eingun Honation mal die CEASTER, von Patti Smith ulitum. Hoffenttior ist die bald mat wiede da.

- Hollow Skai ,TU. 711183

Die Galenie Art Attack soll wai z.z. langssm vor die turnde geren, deshatb hiu die Adresse: Froweinsti. 11 Wuppertal-Elbesfuld


So
m millloon
ist ( $k$ ) ein Fanzine ows Eubsenkirdem, de im Akantrode Verilay (p.0. box 1142, 4650 Gulscukuidem) esserint, suit des No. 415 allendings CDIE 80 es JAHRE, heipt. Fägen Kramer, des die 80 u forr mant, spielt wdem in cinees Gruppe name «Das Wettende, die sis jidor weade a losts. "Mase jitit Ein-Mann-Anstritte unies dem Namen < Das Sein?. Im Fibrows und TEre peit's nierifig los, Benutu E-Gite Dias, Elkitiomotoren, Tapus, Lilt, TV, Fil und wie's grade Kommt." Eines von rílionem. 6000 crary. Einigy Millionen..


Pietăt ist Glïcksache. Hatuptsache die Kohle stimmt: umstrittenes Sid Vicious T-Shirt.

Foto: Paul Vunt

## Das Geschäft middem Tod

, She's Dead - I'm Alive . I'm Yours" lautet die geschmackvolle Aufschrift eines T-Shirts, das Vivienne Westwood, Lebensgefihhrin des Pistols-Managers Malcolm Mc Laren anfertigen lie $\Omega$, nachdem Nancy Spungen, Freundin von Sid Vicious mit einem Messer im Unterleib gefunden wurde. Sid, mit bïrgerlichem Namen John Ritchic, der im Verdacht steht, Nancy im Drogenrausch erstochen zu haben, wurde gegen 50000 Dollar Kaution freigelassen, damit er
sich auf seine Verteidigung vorbereiten kann. Nach neuesten Vermutungen sind in den grausligen Mordfall im New Yorker Chelsca-Hotel eventuell Mitglicder eines Drogensyndikates verwickelt, die Sid daran hindern wollen, gegen sie auszusagen. Dafïr spricht auch die Tatsache, daß Nancy kurz vor ihrer Abreise nach New York auf der Londoner Kings Road mit einer $\Lambda \times t$ attakiert worden war. In diesem Fall hat sich bisher auf grausamste Weise der Punk-Slogan crfiltt: No Futurel



WALTER BENJAMIN

## $D \in R$ DKSTRUKTIV

 <HARAKT<R \& < H $S \in I N \in N \quad W \notin \square$Ein Punk-Manifest<br>aws den 30 er JSiren

Nur noch ein Trammerhaufen blieb von der Tischierel Obrig. :.
Aufn.: Viola Hauschild
Es könnte einem geschehen, daß er,beim Rückblick auf sein Leben, zu der Erkenntnis käme,fast alle tieferen Bindungen, die er in ihm erlitten habe, seien von Menschen ausgegangen, über deren "destruktiven Charakter" alle Loute sich einig waren. Er würde eines Tages,vielleicht zufällig, auf diese Tatsache stoßen, und je härter der Chock ist, der ihm so versetzt wird, desto größer sind damit seine Chancen für eine Darstellung des destruktiven Charakters.

Der destruktive Charakter kennt nur eine Pacole:Platz schaffen: nur eine Tätigkeit:räumen.Sein Bedürfnis nach frischer Luft und freiem Raum ist stärker als jeder $\mathrm{Haß}$.
Der destruktive Charakter ist jung und heiter.Denn Zerstören verjüngt, weil es die Spuren unseres eigenen Alters aus dem Weg näunt; es heitert auf,weil jedes Wegschaffen dem Zerstörenden eine vollkomene Reduktion, ja Radizierung seines eignen Zustands bedeutet.Zu solchem apollinischen Zerstörerbilde führt erst recht die Einsicht, wie ungeheuer sich die Welt vereinfacht, wenn sie auf ihre Zerstörungswürdigkeit geprüft wird. Dies ist das große Band, das alles Bestehende einträchtig umschlingt. Das ist ein Anblick, der dem destruktiven Charakter ein Schauspiel tiefster Harmonie verschafft.

Der destruktive Charakter ist immer frisch bei der Arbeit.Die Natur ist es, die ihm das Tempo vorschreibt,ir direkt wenigstens:denn er muß ihr zuvorkommen. Sonst wird sie selber die Zerstörung übernehmen.
Dem destruktiven Charakter schwebt kein Bild vor. Er hat wenig Bedürfnisse, und das wäre sein geringstes: zu wissen, was an Stelle des Zerstörten tritt, Zunächst, für einen Augenblick zumindest, der leere Raur der Platz,wo das Ding gestanden, das Opfer gelebt hat.Es wird sich schor einer finden, der ihn braucht,ohne ihn einzunehmen.
Der destruktive Charakter tut seine Arbeit,er vermeidet nur schöpferisc |So wie der Schöpfer Einsamkeit sich sucht,muß der Zerstörende fortdauer sich mit Leuten, mit Zeugen seiner Wirklichkeit umgeben.
Der destruktive Charakter ist ein Signal. So wie ein trigonometrisches Zeichen von allen Seiten dem Winde,

H vou ajn (iaausgesetzt. Dagegen ihn zu itzen ist sinnlos. destruktive Charakter ist bicht daran interessiert, tanden zu worden, Bemuhungen lieser Richtung betrachtet ls oberflächlich.Das Mißverdenwerden kann ihm nichts ben. Im Gegenteil, er fordert heraus, wie die Orakel, diese rruktiven Staatseinrichtungen, herausgefordert haben. Das inbürgerlichste aller Phäno, der Klatsch, kommt nur zunde, weil die Tieute nicht mißstanden werden wollen. Der truktive Charakter läßt sich verstchen;er fördert den Klatsch ht.

destruktive Charakter ist der nd des Etui-Menschen. Der Etuiisch sucht seine Bequemlichkeit, das Gehäuse ist ihr Inbegriff. Innere des Gehäuses ist die Samt ausgeschlagene Spur, die in die Welt gedrückt hat. Der struktive Charakter verwischt far die Spuren der Zerstörung. destruktive Charakter stieht der Front der Traditionalisten. nige überliefern die Dinge, indem sie unantastbar machen und

## REINDEERWKRK IM

- Rāume fö cine 14 tägie Peformance PAVICLON w e chatten, tiep die Affinititsppe < Pyramide> des F.I.U. extra Disk Larsen - Tom Pukki aus Amstedam annlisen, die ederum im Ratimen cines Volloesammlong eBorguinitiative Raseplate e. U. $\rightarrow$ eine formance abhiltten. Während Dik Larsen
kon rvi an, amis, tie sibnation $n$, indem sie sie handlich machen und liquidieren. Dtese nennt man die Destruktiven.
Der destruktive Charakter hat das Bewußtsein des historischen Menschen, dessen Grundaffekt ein unbezwingliches Mißtrauen in den Gang der Dinge und die Bereitwilligkeit ist, mit der er jederzeit davon Notiz nimmt, daß alles schi.ef fohen kann. Daher ist der destruktive Charakter die Zuverlässigkeit selbst.
Der destruktive Charakter sieht nichts Dauerndes.Aber eben darum sieht er überall Wege. Wo andere auf Mauern oder Gebirge stoßen, auch da sieht er \| (yeinen Weg.Weil er aber uberall einen Weg sieht, hat er auch uberall aus
dem Weg zu räumen. Nicht immer mit

roher Gewalt,bisweilen mit veredelter. Weil er überall Wege sieht, steht er selber immer am Kreuzweg.Kein Augenblick kann wissen, was der hächste bringt. Das Bestehende legt er in Trummer, nicht um der Trümer, sondern um des Weges willen, der sich durch sie hindurchzieht.
Der destruktive Charakter lebt nicht aus dem Gefiihl, daß das Leben lebenswert sei, sondern daß der Selbstmord die Mïhe nicht lohnt.


## PAVILL $\Delta N$

die unre fit wie ein Mongoloides rumlief, wekte Tom Pukki nor mit dem kopt (so dap ei am niestom Tay Serwieri keiten hatte, demselbem out den Sruttenn whetiatern - lawt Bruno). Danaer eistimal SCH WEIGEN. . .... is wriß nisit, wann das anfeng, abee wenn das anfangt, dann hbit das nixt mels owfe. (Bronott.)


24.1. ${ }^{179}$ Revol. $\downarrow$


NO FUN erscreint juwils nad und nad, d.h. die cirnulren Seiten strem far sir, weiden CAN ${ }^{\text {IT }}$ Jimand heimhio, still \& hise aus der niert im Zusammentring ky-outet, sondern CAN Nordstadt davon serkiest. 179 widd entstrem un-abhing voncinander, in vesshiedusen Nätion, nad dem Taxiforren, odes wenn is aws dem Forum Konme. NO FUN ist damit Ausdruck meines eigunen Zerrissenheit. Die Verbindung des cinulrem Seiten ist der Frrst, oder die Leure, die langevile, die fellende Perspektion.
No 7UN ist Nordstadt. \& Nordstadt ist noglires Zu fll > (Euli).
Ob die cine odes andere Ausgabe von NO FUN dem einen odes des andesen milr odes wenige getallt, ist dathee unerhublis: No Fan wird nist im trinblick auf potortielle leser gumart, wonnglier diese darin oufoder untertawien. Fidenfllbs nist nor. NO PUN ist Keine tuitung, sondenn permanentr Produktion. Kritik af cinutren Aus abem ist daher zwangsieufig oberffecrlich, sie mifter sid sron gegen unsee ganus Wren ridtm.
No FuN ist cine zeitung. Nist mers, abe our niat winige. D.h. Sie unterliegt ständigen veranderungen. Rritik miptre daries die Entwiklong dieses Farrines eirstriepen und ristungswissend $\sin$. No FUTURE.
Auperdem komme ir sowisso jides Kritik wor. Nor ingudwotche Fingen?
NO FUN ist das, was id jivoils gan sain moste. NO FUN ist des Zuit voraws, wéhrend is einem Fiel hintuter kwfe, das is nist (mels) hase.
Is browcre miri Aktivisten in meium Wem.



## $V \triangle R S<H A U:$

Derck Jarman's e JUBILEE + Intenriew mit Roxy Cosmic + Konzetberiote + dt. Fanzines + Poll?? ? + Hake me into a monster + Roxy Cosmic Thes Veloet Underground + Neve Setion !!!


