4. Folge

Wien, am 28. Juni 1960

Aus dem Inhalt:

Neue Vereinsbeitritte und -austritte
Neuer österreichischer Rekord
Frauenländerkampf Österreich - Schweiz abgesagt
Zum Tode Janauschs
Rambler-Wanderpreis kommt wieder zur Vergebung
Rangwürdung der europäischen Nationen
Wer hat die besten Springer und Werfer?
Ergebnisse des Bundesländervergleichskampfes 1960
Bundesländervergleichskampf der Jugend
Deutschland vor Österreich im 30-km-Länderkampf
Thun, Klaban und Strasser begeistern in Sofia
Gute Ergebnisse in Erfurt und Weimar
Klaban distanziert Weltklasse in Warschau
Transportables Schutzgitter für Hammerwurf
Sportgerät- und Kontrollwaage
Neue Vereinsbeitritte bzw. -austritte:

Nachfolgender Verein wurde nach Prüfung seiner Satzungen durch den zuständigen Landesverband in den ÖLV aufgenommen:

Burgenland: Union-Neckritz

Die Vereine Akademischer Sportklub Sensengasse und ATV Freistadt haben ihren Austritt beim ÖLV bekanntgegeben und wurde dieser zur Kenntnis genommen.

Neuer österreichischer Rekord

Männliche Junioren:

Wiener-Athletik-Club (Fürster, Brügmann, Krug, Wiedemann)
4 x 800m 8:10,6 1.5.1960 Wien-WAC

Frauenländerkampf Österreich:Schweiz abgesagt


Zum Tode Janausch's


Janausch, der 1907 geboren wurde, erreichte seine größten sportlichen Erfolge in den Dreißigerjahren. Mit seinem 1932 in einem Länderkampf gegen Polen erzielten, Diskusrekord von 48,73 m rangiert er noch heute an dritter Stelle der ewigen Bestenliste.

Janausch war in späteren Jahren auch Vorstandsmitglied des ÖLV.

Rambler-Vanderpreis kommt wieder zur Vergebung

Einer der ältesten Wanderpreise der Leichtathletik, der Rambler-Preis, wird wieder vergeben. Das Österreichische Marathon-Komitee stiftete diesen – zuletzt 1907 von Schönecker gewonnen – für die dreimalige Erringung des österreichischen Meistertitels über 100 m.
Rangwertung der europäischen Nationen


Österreich könnte weit besser im Rennen liegen, wenn es nicht in manchen Bewerben wie den Langstrecken, den Türmen und Hindernislauf und auch in manchen technischen Disziplinen an Ende der IO-Bestenlisten nicht ausgesprochen schwache Leistungen zu verzeichnen hätte. Es mangelt uns in diesen Bewerben noch an einer gewissen Breite in der Spitze.

Dahin die von Deven veröffentlichte Zusammenstellung:

<table>
<thead>
<tr>
<th>1. Gruppe</th>
<th>1958</th>
<th>1959</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>UdSSR</td>
<td>211</td>
<td>213</td>
</tr>
<tr>
<td>DDR</td>
<td>187</td>
<td>190</td>
</tr>
<tr>
<td>Polen</td>
<td>187</td>
<td>190</td>
</tr>
<tr>
<td>DDR</td>
<td>178</td>
<td>186</td>
</tr>
<tr>
<td>England</td>
<td>181</td>
<td>183</td>
</tr>
<tr>
<td>Finnland</td>
<td>182</td>
<td>182</td>
</tr>
<tr>
<td>CSR</td>
<td>178</td>
<td>178</td>
</tr>
<tr>
<td>Schweden</td>
<td>176</td>
<td>178</td>
</tr>
<tr>
<td>Ungarn</td>
<td>174</td>
<td>178</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>2. Gruppe</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Italien</td>
<td>169</td>
<td>175</td>
</tr>
<tr>
<td>Frankreich</td>
<td>170</td>
<td>174</td>
</tr>
<tr>
<td>Norwegen</td>
<td>163</td>
<td>167</td>
</tr>
<tr>
<td>Jugoslawien</td>
<td>166</td>
<td>165</td>
</tr>
<tr>
<td>Rumänien</td>
<td>161</td>
<td>159</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>3. Gruppe</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Schweiz</td>
<td>153</td>
<td>154</td>
</tr>
<tr>
<td>Ungarn</td>
<td>151</td>
<td>154</td>
</tr>
<tr>
<td>Belgien</td>
<td>148</td>
<td>151</td>
</tr>
<tr>
<td>Griechenland</td>
<td>149</td>
<td>151</td>
</tr>
<tr>
<td>Holland</td>
<td>148</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>Spanien</td>
<td>145</td>
<td>144</td>
</tr>
<tr>
<td>Österreich</td>
<td>142</td>
<td>144</td>
</tr>
<tr>
<td>Dänemark</td>
<td>140</td>
<td>143</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Verschlechterungen gegenüber dem Vorjahr haben nur Finnland, Jugoslawien und Rumänien aufzuweisen, was jedoch insgesamt bei den überragenden Verbesserungen nur als lokale Erscheinung zu werten ist.

Man kann aber die Einteilung nicht nur durch die erreichte Punktzahl betrachten, sondern man kann auch die Einwohnerzahl der einzelnen in Betracht nehmen. In diesem Fall kommen größere Verschiebungen vor und besonders die kleinen Länder zeigen sich als "große" Sportnationen. Eine Reihenfolge nach diesem Prinzip zeigt sich folgendermaßen:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Land</th>
<th>Erreichte Punkte</th>
<th>1 Punkt auf Einwohner</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Norwegen</td>
<td>167 876</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Finnland</td>
<td>182 372</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Schweiz</td>
<td>154 327</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Dänemark</td>
<td>144 078</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Schweden</td>
<td>178 631</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Bulgarien</td>
<td>154 032</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Österreich</td>
<td>144 682</td>
<td>47</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Griechenland</td>
<td>151 351</td>
<td>49</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Ungarn</td>
<td>178 262</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td>10. Belgien</td>
<td>151 883</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>11. Holland</td>
<td>150 391</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>12. CSG</td>
<td>179 906</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>13. DDR</td>
<td>186 387</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>14. Jugoslawien</td>
<td>165 856</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td>15. Polen</td>
<td>190 038</td>
<td>98</td>
</tr>
<tr>
<td>16. Rumänien</td>
<td>159 961</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>17. Spanien</td>
<td>145 815</td>
<td>118</td>
</tr>
<tr>
<td>18. Frankreich</td>
<td>174 453</td>
<td>238</td>
</tr>
<tr>
<td>19. DDR</td>
<td>190 421</td>
<td>262</td>
</tr>
<tr>
<td>20. Italien</td>
<td>175 472</td>
<td>262</td>
</tr>
<tr>
<td>21. England</td>
<td>183 851</td>
<td>272</td>
</tr>
<tr>
<td>22. UdSSR</td>
<td>231 274</td>
<td>927</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ver hat die besten Springler und lächer

Nachstehend die Reihenfolge:

**Springer**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nation</th>
<th>Ergebnis</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>UdSSR</td>
<td>2,13 + 8,01 + 16,70 + 4,64 = 31,48</td>
</tr>
<tr>
<td>USA</td>
<td>2,13 + 8,10 + 15,98 + 4,70 = 30,91</td>
</tr>
<tr>
<td>Polen</td>
<td>2,02 + 7,82 + 16,44 + 4,45 = 30,73</td>
</tr>
<tr>
<td>DDR</td>
<td>2,08 + 7,79 + 16,04 + 4,57 = 30,48</td>
</tr>
<tr>
<td>Frankreich</td>
<td>2,03 + 7,65 + 15,99 + 4,32 = 29,99</td>
</tr>
<tr>
<td>Italien</td>
<td>1,98 + 7,59 + 16,10 + 4,25 = 29,22</td>
</tr>
<tr>
<td>23. Österreich</td>
<td>2,00 + 7,40 + 14,60 + 4,00 = 22,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Werfer**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nation</th>
<th>Ergebnis</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>UdSSR</td>
<td>19,40 + 58,12 + 32,04 + 67,88 = 231,44</td>
</tr>
<tr>
<td>USA</td>
<td>18,01 + 56,27 + 32,18 + 67,92 = 224,36</td>
</tr>
<tr>
<td>Polen</td>
<td>17,40 + 59,91 + 85,56 + 65,61 = 228,54</td>
</tr>
<tr>
<td>Ungarn</td>
<td>18,20 + 59,05 + 73,54 + 65,72 = 221,49</td>
</tr>
<tr>
<td>Schweden</td>
<td>17,09 + 53,69 + 82,96 + 65,97 = 219,71</td>
</tr>
<tr>
<td>DDR</td>
<td>16,92 + 55,24 + 80,04 + 62,77 = 214,97</td>
</tr>
<tr>
<td>22. Österreich</td>
<td>15,86 + 48,73 + 66,47 + 63,89 = 194,95</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Werferinnen**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nation</th>
<th>Ergebnis</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>UdSSR</td>
<td>17,25 + 56,48 + 55,76 = 129,49</td>
</tr>
<tr>
<td>DDR</td>
<td>16,28 + 55,01 + 52,04 = 123,33</td>
</tr>
<tr>
<td>DDR</td>
<td>15,44 + 55,70 + 51,79 = 122,93</td>
</tr>
<tr>
<td>CSR</td>
<td>14,55 + 52,28 + 54,09 = 120,90</td>
</tr>
<tr>
<td>Rumänien</td>
<td>15,41 + 49,68 + 51,97 = 117,06</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Österreich</td>
<td>13,59 + 49,10 + 48,99 = 111,68</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Ergebnisse des Bundesländervorberichtigungsfames 1960**


Im Übrigen konnte die Spitzenstellung sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern erfolgreich und sicher verteidigt.

**Die einzelnen Ergebnisse waren:**

**Männer**

100 m: 1. Berger (Salzbg., 10,6)  
2. Karauer (Kärnt., 10,6)  
3. Schwarzgruber (Wien, 10,3)  
4. Fläschberger (Wien, 10,3)
<table>
<thead>
<tr>
<th>200 m:</th>
<th>400 m:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Hauser Kärnt. 21,8</td>
<td>1. Friedmann Kärnt. 59,9</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Haider Stmk. 22,3</td>
<td>2. Paak Stmk. 50,3</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Leichtfried Ö. 22,3</td>
<td>3. Schweiger Stmk. 50,3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 800 m:


### 5000 m:

| 1. Gruber Ö. I5:24,6 | 1. Wien 42,7 |
| 2. Kargl Stmk. I5:30,4-2 | 2. Kärnt. 43,0 |

### 4 x 400 m:

| I. Steiermark 3:22,9 | 1. Mučitsch Kärnt. I4,8 2,2m/s |
| Heidallner Stmk. | Tirol I5,9 |

### 400 m Hürden:

| I. Mučitsch Kärnt. 55,4 | 3000 m Hindernis: |
| 2. Heid Tirol 56,6 | I. Haberl Vorar. 9:37,0 |
| 3. Faček Stmk. 56,9 | 2. Bäumer Ö. 9:38,0 |
| 3. Gansl Ö. 9:49,2 | |

### Hochsprung:

| I. Dörner Wien I:91 | Weitsprung: |
| 2. Slavinski Stmk. I:84 | |
| 3. Oswald Wien I:78 | |

### Stabhochsprung:

| I. Grä tzner Kärnt. 3,91 | DreiSprung: |
| 3. Probo Stmk. 3,80 | 2. Stoff Tirol I3,21 |

### Kugel:

| I. Tucek Wien I5,21 | Diskus: |
| 2. Fötisch Stmk. I4,95 | 1. Seibert Wien 46,21 |
| 3. Rahnenkamp Wien I4,85 | 2. Eggemann Ö. 45,89 |

### Speer:

| I. Krüger Tirol 59,88 | Hammer: |
| 2. Deboeuf Wien 59,24 | 1. Thun Wien 60,61 |
| 3. Löffelbauer Sbg. 57,45 | 2. Pöttsch Stmk. 52,06 |

### Endstand der Länder:

| 1. Wien 40 704 | 5. Tirol 16 476 |
| 2. Steiermark 36 092 | 6. Oberösterreich 13 666 |
| 3. Oberösterreich 28 067 | 7. Salzburg 12 124 |
Frauen:

100 m:
1. Murauer Stmk. 12,1
2. Bosnyak Stmk. 12,6
3. Hofner ÖO. 12,6

200 m:
1. Murauer Stmk. 25,4
2. Scholtes Wien 26,5
3. Hofner ÖO. 26,7

800 m:
4 x 100 m:
1. Pfeiffer Wien 2:23,8
2. Auer ÖO. 2:25,2
3. Marasch ÖO. 2:27,1

80 m Hürden:
I. Murauer Stmk. 11,2
2. Fleisch ÖO. 11,8
3. Bosnyak Stmk. 11,8

Weitsprung:
I. Fries Wien 5,48
2. Bosnyak Stmk. 5,17
3. Auer ÖO. 5,15

Kugel:
I. Hofrichter Stmk. 13,59
2. Peyker Kärnt. 13,52
3. Pöll Wien 12,52

Diskus:
I. Hofrichter/Stmk. 45,70
2. Pöll Wien 43,06
3. Peyker Kärnt. 41,08

Endstand der Frauen:
1. Wien 19 880
2. Steiermark 17 196
3. Oberösterreich 15 956
4. Niederösterreich/IO 785

Bundesländervergleichskampf der Jugend


Einziger Zwischenfall: Beim Speerwerfen der männlichen Jugend wurde gegen die Verwendung privater, nicht gewogener Speere protestiert, welchen Protests auch stattgegeben wurde. Die Leistungen waren sowohl bei der weiblichen als auch bei der männlichen Jugend teilweise sehr gut und es gab durchwegs spannende Kämpfe.

Bei der weiblichen Jugend konnte Wien seine Spitzenposition neuordnend erfolgreich verteidigen während bei der männlichen Jugend die Steiermark an der Spitze der Bundesländer stand.
Endstand der weiblichen Jugend:

1. Wien 19 574 5. Salzburg 8 959
2. Oberösterreich 18 875 6. Steiermark 5 173
3. Niederösterreich 12 808 7. Vorarlberg 2 188

Endstand der männlichen Jugend:

1. Steiermark 20 540 5. Niederösterreich 8 441
2. Wien 19 050 6. Tirol 8 335
3. Oberösterreich 13 307 7. Vorarlberg 8 055
9. Burgenland 2 712

Deutschland vor Österreich im 30-km-Länderkampf

Der diesjährige Länderkampf im 30-km-Straßenlauf zwischen Deutschland, der Schweiz und Österreich wurde durch die Teilnahme Hollands erweitert, wobei die Holländer allerdings nur in einer Sondervor- tung Deutschland – Holland mitnahmen, die österreichische Mannschaft, bestehend aus den Läufern Gruber, Lackner, Wagner und Grobath, überraschte im angenehmen Sinn und unterbot ihre 1959 in St. Wolfgang gelaufene Zeit um nicht weniger als 45 Minuten, was gleichbedeutend mit dem zweiten Platz und der besten jeweils im Ausland erzielten Zeit war. Erwartungsgemäß siegte Deutschland mit klaren Vorsprüngen, während die Schweiz, die drei ausgeglichene Läufer stellte, von Österreich mit sechs Minuten distanziert wurde.

Einselsieger wurde der ausgezeichnete Holländer Kuenen, der das Feld der sechzehn Läufer vom Start weg anführte. Gruber landete nach einem ausgeglichenen Lauf am vierten Platz und erhielt für seinen Endspurt Sonderbeifall. Der überraschend schön laufende Lackner wurde Siebter. Wagner konnte, trotz eines Schwächeanfalles bei 20 km, durchhalten. Grobath war international noch zu unerfahren um dieser Fervenzauber standhalten zu können.

Die Ergebnisse:


Österreicher im Ausland

Thun, Klaban und Strasser begeistern in Sofia

Vier Starts, zwei Siege und zwei wertvolle zweite Plätze, das ist das erfreuliche Ergebnis der kleinen österreichischen Expedition. Heinrich Thun gewann den Hammerbewerb mit ausgezeichneten 62,65 m
vor dem Tschechen Kalek (60,87 m). Erika Strasser gewann das 
Speerwerfen mit 45,02 m. Klaban erreichte über 800 m hinter dem 
rumänischen Klasseläufer Vamos (1:49,2) in der Zeit von 1:50,4 
den zweiten Platz. Österreichs Mittelstreckler Dr. I belegte 
auch über 1500 m in der ausgezeichneten Zeit von 3:45,5 den 
zweiten Platz hinter dem Rumänen Vasos (3:44,6). Klaban ließ 
bei diesem Rennen eine ganze Reihe Europaklasseläufer hinter sich, 
so den Polen Jochmann, der im Vorjahr 3:43,2 lief.

**Cute Ergebnisse in Erfurt und Weimar**

Zu Pfingsten gastierte eine österreichische Delegation an den 
internationalen Meisterschaften in Erfurt und Weimar und errang beacht-
liche Erfolge.

Im Erfurt erreichten fast sämtliche Athletinnen und Athleten 
ihre Jahresbestleistungen. Klaban siegte in einem I500 m-Lauf 
in der guten Zeit von 3:43,4 und Thun erreichte einen zweiten 
und einen dritten Platz, jeweils als bester Österreich. Öster-
reichs Rekordhalter im Hochsprung, Donner, zeigte sich ebenfalls 
verbessert und landete 5,94 m hinter Kucharow und Pfeil auf 
Platz drei. Friedl Murauer wurde Vierte über 80 m Hürden in II,2, 
was ihrem Rekord gleichkommt. Dorli Hofrichter erreichte in Weimar 
sowie Dritte in Diskuswurf 46,04 m.

Die einzelnen Ergebnisse:

**Erfurt:**

Herrn


1000 m: 1. Holodni (UdSSR) 2:58,6. 2. Sacharow (UdSSR) 2:56,4.


Hochsprung: I. Kucharow (UdSSR) 2,06. 2. Pfeil (DDR) 2,00. 3.

Donner (Oe) 1,94. 4. John (DDR) 1,94.

Damen

80 m Hürden: 1. Birkemeyer (DDR) 10,8. 2. Volkowa (UdSSR) 10,8.

3. Gutsche (DDR) 10,2. 4. Murauer (Oe) 10,2.


100 m: 1. Meyer (DDR) 11,9. 2. Döbel (DDR) 12,0. 4. Murauer (Oe) 12,3

13. Weitsprung: I. Claus (DDR) 6,16. 2. Schaprunkova (UdSSR) 6,06.

7. Fries (Oe) 5,65.

Diskuswurf: I. Müller (DDR) 52,80. 2. Schuch (DDR) 50,08. 3.

Ulbricht (DDR) 49,07. 6. Hofrichter (Oe) 47,48.

Kugelstoßen: I. T. Pries (UdSSR) 16,97. 2. Nütte (DDR) 16,02.

3. Hoffmann (DDR) 15,88. 5. Hofrichter (Oe) 13,91.

**Weimar:**

Herrn

400 m Vorlauf: I. Kostulski (DDR) 49,9. 2. Klaban (Oe) 49,9.

13. Hochsprung: I. Kucharow (UdSSR) 2,00. 2. Rammer (DDR) 1,90. 3.

Freimuth und John (DDR) 1,90. 5. Donner (Oe) 1,90.

1500 m: 1. Holodni (UdSSR) 64,II. 2. Thun (Oe) 61,47. 3.

Peter (DDR) 61,33. 4. Sacharow (UdSSR) 60,35.

Damen

80 m Hürden: 1. Birkemeyer (DDR) 11,0. 2. Volkowa (UdSSR) 11,2.

Kugelstoßen: I. T. Fress (UdSSR) 16,32. 2. Hoffmann (DDR) 15,70. 3. Lütte (DDR) 15,30. 4. Hofrichter (Oe) 13,55.
Diskuswerfen: I. T. Fress (UdSSR) 53,07. 2. Thiele (DDR) 46,75. 3. Hofrichter (Oe) 46,04.
Weitsprung: I. Claus (DDR) 6,04. 2. Schaprunowa (UdSSR) 6,03. 9. Fries (Oe) 5,34.

Klaban distanziert Weltklasse in Warschau


Die Ergebnisse:

Hammerwerfen: I. Mikulin (UdSSR) 64,17. 2. Samotzwetow (UdSSR) 64,17. 7. Thun (Oe) 59,90.
Ergebnisse des Schülermannschaftsbewerbes 1959.  
(Schulen u. Vereine.)

**Vereine:**

1. Kl. - 10 Dreikämpfer männl. C. 
   1. U. Mattersburg 19,744 Pkt.  
   2. ATSV, Enns 17,906  
   3. ATSV, Linz 17,346  
   4. U. St. Pölten 17,108  
   5. ATSV, Linz 16,730  
   6. ATSV, Ternitz 16,153  
   7. ATSV, Linz 12,834  

1. Kl. - 10 Dreikämpfer männl. D. 
   1. U. Mattersburg 19,922 Pkt.  
   2. ATSV, Ternitz 19,462  
   3. ATSV, Ternitz 17,091  
   4. U. Langenlebarn 16,906  
   5. ATSV, Linz - LA. 16,816  
   6. ATSV Linz 16,060  
   7. ATSV, Ternitz 15,008  
   8. U. Langenlebarn 14,890  

1. Kl. - 10 Dreikämpfer weibl. C. 
   1. ATSV, Linz-LA 18,776 Pkt.  
   2. ATSV, Linz 17,683  

1. Kl. - 10 Dreikämpfer weibl. D. 
   1. U. Langenlebarn 9,913 Pkt.  
   2. ATSV, Linz 18,091 Pkt.  
   3. Friesacher AC 9,297  
   4. ATSV, Linz 9,236  
   5. SK. Altheim 9,174  
   6. ATU, Berndorf 7,603  
   7. ATSV, Linz 6,679  

2. Kl. - 5 Dreikämpfer männl. C. 
   1. U. Kufstein 9,660 Pkt.  
   2. UKJ, St. Pölten 9,316  
   3. SK. Altheim 9,257  
   4. Friesacher AC 8,988  
   5. TV, Mettmach 8,180  
   6. ATSV, Linz 8,054  
   7. ATU, Berndorf 7,669  
   8. ATSV, Linz 6,996  

2. Kl. - 5 Dreikämpfer männl. D. 
   1. U. Kufstein 9,704 Pkt.  
   2. UKJ, St. Pölten 9,746  
   3. SK. Altheim 9,682  
   4. Friesacher AC 9,271  
   5. SV, Reutte 9,203  
   6. ATU, Berndorf 8,163  
   7. ATSV, Ternitz 7,219  

**SCHULEN:**

1. Kl. - 10 Dreikämpfer weibl. C. 
   1. SV, SV, Reutte 10,955 Pkt.  
   2. U. Kufstein 8,765  
   3. ATU, Berndorf 8,541  
   4. Friesacher AC 7,957  
   5. SK. Altheim 7,956  
   6. ATSV, Linz 7,374  
   7. UKJ, St. Pölten 7,554  
   8. ATSV, Linz 7,105  
   9. ATSV, Linz 6,394  

1. Kl. - 10 Dreikämpfer weibl. D. 
   1. Hauptschule, Traismauer 22,054 Pkte.  
   2. " Reutte I. 18,353 "  
   3. " Reutte II. 16,198 "  
   4. " Reutte III. 15,025 "  

**SCHULEN:**

1. Kl. - 10 Dreikämpfer männl. D. 
   1. Hauptschule Reutte 19,400 Pkte.  
   2. RG+G, Mattersburg 19,176  
   3. Hauptschule Reutte II 16,673  
   4. " Reutte III 15,561 "  
   5. " Reutte III 15,561 "  

4. " Reutte III 16,420 "

**Österr. Leichtathletik-Verband,**  
Wien, III., Löwendgasse 47.
Welche Athleten/Athletinnen haben sich schon für Rom qualifiziert?

Der größte Teil der internationalen Auslandsstarts unserer Olympia-Kandidaten ist vorbei. Es kann daher eine Zwischenbilanz über den Leistungsstand unserer Rom-Anwärter gezogen werden. Die festgelegten Entscheidungsleistungen haben bereits erreicht:

THUN Heinz Hammerwurf (Qualifikationsleistung 3 x 60 m) mit 61.30m, 62.65m, 60.61m, 62.12m.

KLABAN Rudolf 1500 m (Qualifikationsleistung 3 x 3:47.0) in 3:45.5; 3:46.8; 3:44.2.

GEGLEDI Josef 1500 m in 3:45.7; 3:45.2; 3:44.4.

Beide Läufer unterboten auch die von der IAAF festgelegte Leistung für 2 Startende von 3:49.0.

MURAUER Friedl 80 m Hürden (Qualifikationsleistung 3 x 11.3) in 11.2 (R.W.), 11.2, 11.0.

HOFRITTER Dorli Diskus (Qualifikationsleistung 3 x 47 m) mit 47.05m, 47.48m, 47.08m.

Von den übrigen Olympia-Kandidaten erreichten:

Gruber Adolf, ÖHV, Augsthal, bei seinem ersten Marathonstart in Prag einen 2. Platz in der Zeit von 2:30:40,2 Stunden. (Qualifikationsleistung 2:28,0.)

Machitsch Hans, KLC, 14.8 Sek. über 110 m Hürden allerdings mit Rückenwind.

Donner Helmut, UKJ, Wien, im Hochsprung 1.99m (Qualifikationsleistung 3 x 2m)

Steinbach Walter, SWW, stellte über 3.000 m Hindernis mit 9:08,2 Min. einen neuen österreichischen Rekord. (Qualifikationsleistung 3 x 9 Min.) auf.

Huber Adolf, KAC, und Nöster Gerd, ULC, Linz, vielen durch Krankheit bzw. Verletzung aus.

Hürle Siegfried, Tsch, Lustenau, wird Ende Juni aus dem Bundesheer entlassen.

Über 4 x 100 m wurden bei 2 Starts jeweils 42,1 Sek. erreicht. Hier machte sich der Ausfall von Huber und Nöster besonders bemerkbar.

Bei den Frauen erreichte:

Erde Trude, VAF, im Weitsprung 5.65m (Qualifikationsleistung 3 x 5,80m) im Hürdenlauf 11,7 Sek. " 3 x 11,3 Sek.

Strasser Erika, ULC, Linz, im Speerwurf 46,48 m " 3 x 46 m)

Püll Anna, SWW, im Diskuswerfen 43,06m " 3 x 47 m)

In den Olympiakadern neu aufgenommen wurden:
Kunauer Elmar 200 m in 21,8 Sek. (Qualifikationsleistung: 3 x 21,6)
Grätzner Günter Stabhoch 4,20 m (3 x 4,33)

Auf Grund der internationalen Handhabung, daß derjenige Athlet, der die von der IAAF festgelegte Olympianorm erreicht hat, in die Olympiamannschaft eingereicht wird, hat der ÖLV-Vorstand beschlossen, daß auch in Österreich diejenigen, welche die Olympianorm erreichen, in die Olympiamannschaft eingereicht werden. In diesem Falle treten die ÖLV-Bedingungen außer Kraft. Diese Leistungen, die bei einem Start von mehr als einem Athleten von allen erbracht werden müssen, lauten:

Männer: 100 m - 10,4; 200 m - 21,3; 400 m - 47,3; 800 m - 1:49,2; 1500 m - 3:45,0; 5000 m - 14:10,0; 10.000 m - 29:40,0; 3000 m Hindernis - 8:55,0; 110 m Hürden - 14,4; 400 m Hürden - 52,2; Hoch - 2,05; Weit - 7,50; Dreisprung - 15,60; Stabhoch - 4,40; Kugel - 17,00; Diskus - 53,00; Speer - 76,50; Hammer - 62,00; Zehnkampf - 6750 Punkte.

Frauen: 100 m - 11,9; 200 m - 24,3; 800 m - 2:12,0; 80 m Hürden - 11,2; Hoch - 1,67; Weit - 5,90; Kugel - 14,60; Diskus - 48,00; Speer - 49,00.

Der letzte Termin zur Erbringung der Entsendungsleistung ist der 7. August. Bis dahin sind noch folgende Veranstaltungen:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Juli</th>
<th>Landesmeisterschaften</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>17. Juli</td>
<td>Länderkampf Österreich - Bulgarien, Frauen</td>
</tr>
<tr>
<td>23./24. Juli</td>
<td>Länderkampf Österreich - Schweiz, Männer</td>
</tr>
<tr>
<td>29./31. Juli</td>
<td>Österreichische Meisterschaften</td>
</tr>
<tr>
<td>7. August</td>
<td>Internationales Meeting, Klagenfurt</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Transportables Schutzgitter für Hammergefahr:

Ein Transportables Schutzgitter für Hammergefahr aus Drahtgeflechtrahmen bestehend aus:

7 Drahtgeflechtrahmenfelder 2500 x 2800 mm
7 Abspreizstangen aus Rundeisen I5 mm
7 Erdspieße aus Rundeisen I5 mm
12 Verbindungsklamern mit Flügelmutter

... $6370.00

Feuerverzinkt

... $8320.00

liefernd die Bau- und Eisenkonstruktionsschlosserei

Karl BERGER
Wien VI., Gumppendorferstraße 87

Die Bestellungen sind direkt an o. a. Firma zu richten.

Sportgerät- und Kontrollwaage


1 St. Sportgerät- und Kontrollwaage $80.00

Der Preis verstehet sich franco ungarisch-österreichische Grenze, Verpackung inbegriffen.

Liefert die Firma

ARTEX
Ungarisches Außenhandelsunternehmen
Postfach: Budapest 62. Hr.: 167

Eigentümer, Herausgeber, Verleger und Druck: Österreichischer Leichtathletik-Verband, für den Inhalt verantwortlich: Dr. Erich Fuštar, alle Wien III., Löwengasse 47. Tel. 72 42 90