Aus dem psychologischen Inslitul an der Techn. Hochschule Braunschweig

## Arbeitspsychologische Untersuchung der Tätigkeit bei der Aufnahme von Morsezeichen <br> Zugleich ein neues Anlernveriahren für Funker

# Von der Technischen Hochschule Carolo-Wilhelmina 

zu Braunschweig
zur Erlangung der Würde eines Doktor-Ingenieurs
genehmigle
Dissertation
vorgelegt von
Dipl.-Ing. Ludwig Koch
aus Kassel


1936

Berichter: Prof. Dr. phil. Bernhamd Herwig
Mitberichter: Prof. Dr.-Ing. Lieo Pungs

Eingereicht am 25. April 1935


Diese Arbeit erscleint gleichzeitig in der
${ }_{\text {nCeilschrift für angecandte Psychologic und Charakterkunde", }}$, Band 50, Heft 1 u. 2 (1986)

## Inhaltsverzeichnis

A. Einleitung S. 1, B. Allgemeine Betrachtungen zur Untersuchuog der Funkertatigkeit S. 2. I. Anwendungsgebiet des Funkwesens. II. Das Morsezeichen. III, Das Problem der Ganzheit und der Gestalt beim Morsezeichen. C. Die Untersuchung der psyehischeu Erscheinungon beim Autnehmen des Morsezeichens S. 7. I. Die Versuchsanordnung. II. Suswertuag der Versuchsergehnisse. III. Dentuag der Ergebaisse. a) Algemeine Gesetzmaigkeiten fiber die Bezichungen zuischen der Gestaltung des Morsezeichens und dem Gebetempo. b) Individuelle Gestaltung einzelner Morsezeichen. IV. Zusammentassuog der Ergebnisse und Schluffolgerung. D. Das psychologische Anloraverfahren S. 27. I. Untersuchung und Kxitik der Lisherigen Ausbildongs. rerfabren. II. Entricklung eines neveu Anlernvertahrens. a) Theoretische Grundlegung. b) Praktische Gestaltung des Verfahrens. 1. Allgemeiner Aufbau. a) Klangbild und Rhythmis. a) Verstirkung der Gestaltwirkung des Morsezeichens. Zweitonverfahren. h) Gebetempo im Anlernverfahren. 2. Spezielle Fraten. a) Yerschiedene Schwierigkeiten beim Erlernen Binzcher Buchstaben. (3) Unterschejdung ahmicher Bochstaben, f) Üben von Gruppen von Buchstahen. d) Verteilung der Übung. c) Praktische Ergebnisse der Anlerbung. E. Frage der Eiguung S. 50 . F. Technik der Durchfubuong S. 66. G. Zusammenfassung der Hauptergebnisse B, 67.

## A. Einleitung

Das Ziel aller arbeitspsychologischen Untersuchungen muß daria besteben, optimale Auswirkungsmöglichkeiten für die menschliche Arbeit an schaffen. Dieses Ziel wird erreicht durch die
wechselseitige Anpassung zwischen der psychischen Struktur des Menschen und der Gestaltnug aller Arbeitsbedinguagen, unter denen die jeweilig zu untersuchende Arbeit abläuit. Dic Aupassung zwischen Mensch und Arbeit kanu auf zwei verschiedeueu Wegen mit grundsätzlich verschiedeveu Ausgangspunkten, nämlicb entweder dem Menschen oder der Arbeit, aber gleichem Ziel erreicht werden.

Wenn man rom Menschen ausgeht, so wird die arbeitspsychologische Aufgabe darin bestebeu, deu einzeloeu Menschen in seiner psycbiscben Struktur durch eingehende psychologische Untersuchung (Eiganngsuntersucbuag) zu exkennen, un für ibn eive Arbeit zu fínden, die seinen Aulagen eatspricht, für die er also, eutsprechend dem eigentlichen Sinne des Begriffes Beruf, wirklich ., herufeu ist".

Die Berufstatigkeit wird aber nicht nur durch Anlagen bedingt, sondera sie setzt sich zum großen Teil ans bestimmten übbaren Fertigkeiten zusammen, für die die ursprünglicheu Anlagen uur Vorausselzung sind. In richtiger Verfolgung dieses Arbeitsweges zur Aupassung des Menscbeu an seine Arbeit wird als weitere Aufgabe der Arbeitspsycbologie die Entwicklung von psychologisch richtigea Aulernverfahren entstehen, die aus der in der Eignungsuutersuchnog festgelegten Grundunlagen die eigentlichen Berufsfertigkciten entwickelo sollen.

Jedoch wird diese Anpassung des Menschen an seine Arbeit noch nicht zum vollen Erfolg für die Arbeit führen können, da ebeu auch der best geeignete und angelernte Berulswatreter sich picht voll iu seincr Arbeit auswirken kanu, wenn dic Arbeitsbedinguagen selbst nicht num ibrerseits ouch dem Menschen in seiner gesamten psychischen and physischen Struktur angepaßt sind. Dies führt zu dem zweiten arbeitspsychologischen Weg, der von der Untersuchung aller Arbeitsbedingungen auszugehen bat. Diese Uatersucbuag wird sicb zu richten baben nicht mur aut die Gestaltung der speziellen Bedinguugen der auszufübrenden Arbeit, wis die Gestaltung des Arbeitsplatzes, des Werkzeuges, der Maschine, uufallverbütender Maßbahmen, Arbeitsbaltung usw., sondern ebenso aucb auf die allgemeinen Arbeitsbedingungen wie die Gestaltung des Arbeitsraumes, der Arbeitszeiten, Pausenregelung usw.

Während die Cignungsuntersuchuageu sicb einstellen auf die psychische Haltung des einzelnen Menschen in seiner individuelleu

Eigenart, müssen naturgemiß $\beta$ die Untersuchaugen der Arbeitsbedinguugen von der normalen psycbischen und pbysischen Koustitution des arbeitenden Menschen ausgeben und für diese die Bedingungen so gestalten, daß sie dieser normalen Leistungsfahigkeit möglichst weitogehend angepaßt sind.

Erst weau beide Wege beschrittea werden und sich gegeuseitig erganzen, wird eine möglichst weitgeheude Anpassung zwischen Mensch and Arbeit erreicht und damit die Voraussetzung geschaffeu für die günstigste Answirkungsmöglichkeit des arbeiteaden Menschen. Grundlegend wird in beideu Fällen eine eingeheade psycbologisch gerichtete Untersuchang der Arbeitsverhältuisse sein miinsen, da auch Eignungsuntersuchnng und An. leruung anf dieser Kenntuis der psycbiscben Vorgänge in dem betreffenden Berufe aufbauen müssen.

Daher wird aucb in der vorliegeuden Arbeit über die Tätigkeit des Fuakers von der psychologischen Analyse des Arbeitsvorganges und seiner Bedingungen ausgegangen. Da das Wesent. liche bei der Arbeit des Fankers in der Aufnabme der Morsezeichea besteht, muß dieser Vorgang zuuächst einer cingebenden psychologiscben Untersuchung uaterzogen werdeu. Hieraus werden sich, wie in der vorliegenden Arbeit gezeigt werden wird, die wesentlichen Grondfaktoren ergeben, die die Arbeit des Funkers beeiuflossen, woraus daun die Entwicklung eines neuen, allea psychologischen Bedingungen entsprechendeu Aulernverfabrens und gewisse Gesichtspunkte für die lirage der Eignnngsuatersuchungen für Funker folgen.

## B. Allgemeine Betrachtungen zur Untersuchung der Funkertätigkeit <br> 1. Anwenduagsgebiet des Funkwesens

Die Arbeit des Funkers besteht in ibrem wesentlichen Gehalt. im Aufnehmen und Geben der: Morsezeichen; außerdem müssen noch gewisse technischo Betriebskeuntnisse vorhandeu seiu. Die Anforderngen in bezug auf das Tempo, d. b. auf die Menge der Zeichen pro Minnte beim Aufuehmen und Geben, sind den verschiedenen Betriebsbedingungen des Fuukverkehrs entsprechend mebr oder weniger hoch gestellt. So minssen 2. B. infolge der außerordentlichen Bedeatung des Fuakwesens für die Fïbrung von Fligzeugen, auch die Anforderungen an den Bordfunker ent-
sprechend gesteigert sein. Pür die Zulassung zum Flugfunkerdienst müssen daber die Bedingangen des Funkerdiploms I. Klasse erïullt sein.

Der Funkverkehr im Schiffsdienst steht nuter gleichgearteten Bedinguugen, d. h. einrandfreies Beherrschen des Tempos 100 ZMin . Codetext. Die Prüfungsbedingungen des Bordfưukerlehrgaugs lauten $z$. B.:
„Tastea eines Telegramms von 100 Wörtern zu je 5 Buchstaben in 5 Minuten am Morseapparat in einwandfreier Schrift.
Aufnabree eines Code-Telegramms von 100 Wörtern und eines offenen Textes von $12 \overline{5}$ Wörteru zu je 5 Buchstaben in
o Minoten; die Niederschrift des letzteren erfolgt an der
Schreibmaschine ${ }^{\text {1." }}$
Bei dea sonstigen Anweadungsgebieteu kanu allgemein festgestellt werdeu, daß das normale Betriebstempo des durchschnittlichen Funkers in den Grenzen 60-90 Z/Nin. liegt. Iunerhalb dieses Geschwindigkeitsbereiches arbeitet z. B. aucb der Fuoker bei der Nacbrichtentruppe im Heeresdienst. Wenn auch beim Heer aus taktischen Gründen (Abhör- nod Leuschtatigkeit) die drabtlose elektrische Nachrichtenübertragang mehr vom draltverbundeuen Ferasprecher verdräugt ist, wird doch das Funkgerät als Nachrichteumiittel zur sofortigen Bereitschaft wichtig bleibeu.

Im Wirtscbafts- und Verkebrsleben ist der drabtlose Hörempfang nicht mehr gebräuchlich, da leistungsfabigere Apparate die menschlichen Sinneswerkzeuge abgelöst baben. So siad beute im Postbetrieb Schuelltelegrapbeu gebranchlich, die bis etwa 400 Z/Min. leisten. Der Höraufnahme ist durch die menschliche Leistungstähigkeit eine bestimmte Grenze gesetzt. Die internationale Vereinbarung, nact der cin Telegraphist $12 \overline{5}$ Buchstaben pro Min. aufnebınen manß, ist zustande gekommen ohne vorherige Prüfung der Fähigkeit, ein so hohes Tempo zu erreichen (vgl. Breged ${ }^{*}$ ).

Obwobl durch technische Eiurichtungen die Tätigkeit des Menschen als Funker zurickgedrangt ist, wird der Hörempiang immer da nuentbehrlich bleiben, wo infolge der besouderen Verbältnisse der Meusch nicht zu ersetzen ist.

[^0]
## II. Das Morsezeichen

Nach internationaler Vereinbarugg sind für den zeitlichen Ablauf des Morsezeichens genane Proportionalitätsbediugungen lestrgelegt. Die Zeichen setzen sich aus kurzen uod lâageren 'Tönen zusammea, deren 'Tonhöne je nacb Art des Senders verschieden sein kamn. Bei verscbieden boben Gesclowindigkeiten soll. das Verbältuis vou kurzeu und langen 'Tönen und deren Abstande stets das gleiche bleiben. Maßeiukeit für diese Proportionalität ist das kurze Element. In der Folge sollen die Clemente des Morsezeicheas als Punkte und Striche bezeichnet werden, entsprechend deru bei Funkern üblichen Sprachgebranch, der aus den optischen Symbolen für die Morsezeichen (,$\cdots-\cdots$ ) entstanden ist.

Die internationalen Vereinbarungen iuber die Proportionen des Zeichnens legen folgendes lest:

Maßeinheit ist die Punktinge.
Der Strich bat drejach Punktinge.
Lanerhalh des Morsezeichens bat die Pause zwiscben den einzelven Elementen des Zeichens die Dauer von einer Panktange.

Nach jedem Morsezeichen hat die Pause die Daner eines Striches.
Diese international festgelegten Proportionen des Morsezeichens eignen sich - wie vorliegende Cntersuchungen zeigen werden nur für die Höranfnahme bei Geschwindigkeiten oberhalb von etwa 50 Z/Min, allerdings einer Geschwindigkeit, die beim praktischen Funkverkehr immer erreicht werden wird.

Der Grund bierfür liegt darin, daß die akustische Aufnabme des Morsezeichens genau wie die Wahruebmungsinhalte a af anderen Sinnesgebieten gebanden ist an die allgemeine psychische Erscheinung der Gauzbeits und Gestaltauffassmag.

## III. Das Problem der Ganzbeit und der (xestalt <br> beim Morsezeicheu

Die Ergebnisse gestaltpsychologischer Forscbung führen zu der grundsätzlicben licststellung, daß die Eindrücke unserer Sinneswelt ganzheitlicher Art sind. Fedrx. Knurger stellt in sciner Abhandlung "Über psychische Ganzbeit" fest: "Bei psycbischen Ge. gebeabeiteu jeder Art überwiegt regelmäßig qualitativ und funktional das psychische Gauze ${ }^{14}$ " O. Buss erläutert den Ganzheitsbegriff wie folgt: "Von Ganzheit reden wir daun, wean eine durch

[^1]Leben gebundene primäre Notwendigkeit der Einheit vorliegt. Das Ganze bat eiven Wesensprimat vor seiven Teilen; es ist unmöglich, das Ganze aus einer gesetzmäßigen Ord̀nng von 'Teilen sich konstituieren zu Iassen ${ }^{1}$."

Wir können den Begrifl von der Ganzheit oder von dem Ganzsein aicht logisch definieren, sondern es kaun lediglich Ganzheitliches dargestellt werden.

Ein auf einen Blatt Papier aufgezeichnetes Viereck ist z. B. wicht einfach aufzufassen als eiue Beziehung oder Summe von vier aufemanderstoßenden Linien, vielmehr wird dieses Viereck als eiue Ganzbeit, eine optiscbe Gestalt wahrgenommen, die sich sofort und unmittelbar aus ihrer Umgebung luerausbebt.

Die gleiche Erscheinung dex Gestaltbilduug tritt beim Lesen anf. Der Lesekundige liest nicht einzelue Buchstaben, sondera faßt das Wortganze als Gestalt aut. Die praktische Auwendung dieser Emenutnis führt zur Entwicklung der bekanaten Gazzlesemetbode für das Erlernen des Lesens.

Als Beispiel für die Gestaltauffassung auch aut akustischen Gebiet kann das militärische Hornsigual betrachtet werden. Die Bedeutung eines soloben Signals wird nicht verstanden durch das Erfassen einzelner isolierter 'löne, sondern dadureh, daß der Tonkomplex in seiner Ganzheit, also als eine alsustische Gestalt in ibrer für dieses Signal typischen Gesamtstruktur erfaßt wird. Ebcuso setzt sich jede Melodie picht aus einzelnen Tönen, sondern aus Tonkounplexen, Teilgestalten zusammen.

Diese lebeudige Gauzbeit dex Diage beschränkt sich micht auf das pur augenblickliche Erfassen von Wahrnehmungsinbalten, sondern auch das Bebalten und Reproduzieren iugend welcher Dindrücke seeliscben Geschehens und Erlebens im Gedächtnis erfolgt. in solchen Gestalten.

So jst es z. B. viel schwieriger, einzelne 'fonfolgen einer Melodie nacb dem Gedächtnis zu siagen, als dieselbe 'Tonfolge wiederzugehen, wenu sie in einer Melodie eatbalten ist.

Gestalten besitzen dempach eine höluere Reproduktionsfähigkeitals ungestaltete Komplexe

Sollen also irgeudweiche Inbalte eingepriggt und bebalten werdea, so daß das Reproduziereu scbnell und sicber moglich ist,
' O. Buss, Muttersprachliche Gestatten berorlet unter dem Gesichts. punki der Gauzheit. ZAngPs 4(0. 1434.
so müssen die Lernmethoden von derart ganzheitlich erfaßten, gestalteten lahalten auggehen. So beruht die schon erwähnte Gruzlesemethode vou Decroly ${ }^{1}$ im Anfangsschulunterricht auf diesen Voraussetzungen, denn es werden nicht einzelne Buchstaben, soudern vou Anfang au ganze Wortbilder eingepragt, genan so wie ja auch spitter beim lesekundigen der Leseprozeß sich auf die Gestalt des ganzen Wortes stützt². Die Erfolge der Ganzlesemetbode sprechen für die Richtigkeit dieses Verfahreas.

Ebenso wie mit Recht und Erfolg die Anwendung dieser Überleguagen aut optischem Gebiet zn einem Anlernverfabreu für das Lesen tübrt, so werden auch für akustische Wabrnehraungen dieselben Schliisse für ein Verfabren zur Erlermugg der Morsezeichen zu zieben sein.

Wenv aucb verscbiedentlich -.. bei weitem nicht überall Ansatze in dieser Ricbtung bei dea bisherigen und jetzt nocb üblichen Verfabren zum Exlcraen des Aufoebmens und Gebens von Morsezcichen vorbauden sind, so ist doch festzustelleu, daß kein Veriahren alle Gesichtspunkte, die sich aus der Untersuchuug der Gestaltserlebuisse beim Hören des Morsezeicheas ergeben, füu die Anlernung nutzbar macht.

Um diese Auweudung gestaltpsyehologiscber Exkernntuisse für ein Anleruverfabren tatsacblich zu ermöglichen, ist eine eingeheude psychologische Untersuchung der Erscbeinungen beim Aufnchmen der Morsezeichen notwendig, die im folgenden vorgenommen werden soll.

## C. Die Untersuchung der psychischen Erscheinungen beim Aufnehmen des Morsezeichens

Ls ist eiulcucbtend, daß die psychischen Erscheiuungen beim Aufuehmen der Morsezeichen beeinflußt werden durch das Tempo, mit dem die Zeichen aufeinanderfolgen. Dabei wird bei zunebmendew 'Sempo nicht etwa uur die Scbrrierigkeit des Aufnehmens wegen dev erhöbten Beansprucbung der Aulfassungsfähigkeit steigen, sondern es werden aucb Änderungen in dem akustischen Gesamteiudruck anftreten, die eng mit den gestaltbildenden Foktorea zusammenhtingea.

[^2]Die wichtigste Aufgabe wird darin besteben müssen, diese Abhängigkeit vom Tempo eingehend zu untersuchen, wobei sich auch erreisen wird, daß hieraus überbaupt fast alle auftauchenden Fragen zu klaren sind.

Bei dieser Untersuchung ist nun nicht der zunächst naheliegende Weg eingeschlagen worden, die psychischen Erscbeinungen beim Hören, also beim Aufnebmen der Zeichen, zu untersuchen. Einer exakten experimentellen Beweisführung durch Uatersuchung der Vorgänge beim Hören, würden viele Schwierigkeiten im Wege steben, wie später (S. 19) noch bei den zum Vergleich herangezogenea Versuchen dieser Art gezeigt werdea wird.

Vielmehr ist die Untersucbngg so durchgeführt worden, daß das Üben bei verschiedenem Terapo untersucht wurde, um Iest. zustellen, in welchem Rhytbmus die einzelnen Elemente jedes Morsezeichens bei den verschiedenen Geschmindigkeiten von geübten Funkern gegeben wurden. Diese Methode bietet die Möglichkeit, die erhaltene Zeitdaner für die Eilemente und ibre Abstinde innerhalb des Zeichens und von Zeichen zu Zeichen genanestens zu untersuchen.

Die Berechtigung, aus der Art des Gebens auch ant die Vorgänge beim Aufuehmen zu schließen, liegt darin, daß die Vp., die in einem Kopfhörer auch gleichzcitig das von ihr gegebenc Zeichen hört, im allgemeinen denjenigeu Rhytbmos inuerhalb des Zeichens geben wird, der ihr bei derm betreffeuden Tempo nicbt our motorisch, sondern auch akustisch am angepaßtesten erscheint. Die Bestätigung dieser zunächst theoretischen Annahme wird später gegeben werden könen, wenu die Ergebnisse der Gebeversuche wit der unmittelbaren Untersuchung der Vorginge beim Aufnebmen der Zeichen bei verschiedener Geschwindigkeit verglichen werden, wobei sich eine gute Ubereinstimmung zeigen wird.

Für die Gebeversucbe können nor Vpn. gewnhlt werdeu, die gute Leistungea im Geben auf Grund langer Übung aufweisen, da nur bei ihneu die natürliche Einstellung auf den akustischen Rhytbmus erfolgt, ohne von anderen störenden Momenten beeinGußl zu sein. Es müssen bei diesen Untersuchungen mebrere Vpa. herangezogen werden, da ja bekanntlich jeder Funker seine eigene Gebeweise hat. Wean aber totsachlich bestimmte allgemeine Zusammenhänge zwischen der Gestaltung des Morsezeichens und dem Tempo besteheu, so werdeu sich diese Beziebungen trotz kleiner individueller Unterschiede zeigen müssen.
I. Die Vexsuchsanordoung

Entsprechead der Versuchsabsicht, die zeitlichen Verbältaisse beim Geben der Morsezeichen in vershiedenem Tempo exakt zu uutersuchen, warde folgende Versuchseinrichtung zur zeitlichen Registrierung beuatzt.

Ein endloses Papierband, dessen Flache berußt ist, wird über awei l'rommeln gefubrt (Meangesche Schleife). Die Aatriebstrommel kann durch einen Motor mit beliebiger, aber jeweils konstanter Geschwindigkeit zur Umdrebung gebracht werden. Auf dem berußteu Papier schreibt ein elektromagnetischer Schreibhebel und eine Stimmgabel mit 100 Schmingungen/Sek. zur Markierung des Zeitablaufs.

Die Morsetaste ist mit dem Scbreibhebel in Reihe geschaltet. Gleichzeitig bört der Funker durch Kopfhörer mit, so daß er den akustiscben Eindruck des von ihm gegebeneu Zeichens bat.

Die Morsetaste ordneten wir ráumlich getrennt von der Registriereinrichtung au, urn die $V p a$. völlig uubefangen geben zu lassen.

Sämtliche Vpa. gaben bei allen untersuchten Geschwindigkeiten die gleicbe Folge von Zeichen, für die folgende Reibe ausgewahlt wurde:
bcygflbyzx
II. Auswertuag der Versuchsergebaisse

Die so aufgezeichnete Folge der Morsezeichen ergibt durch Aasmessungen der Markierungen auf dera berußten Band die zeitlichen Proportionen innerhalb der verschiedenen Zeichen nod ibre Abstände.

Das Verhältnis zwischen den aufgezeichueten Längen und den zugebörigen Zeiten errechnet sich für jede der durchgefiibrten Untersuchuugen aus folgeuden Versnchsclaten, von denen ein Tablenbeispiel herausgegriften sein soll.

Die Lange des ganzen Papierbaudes betrug 208 cm , die Zeit für einea Umlauf 3 ã Sekundeu.

Ein Zentimeter zurückgelegter Weg auf dem Papierband entspricht demnach 0,168 Sekunden.

Die Abmessangen für die Puokte, Striche nad Zwischenraume seien mit a, b, $c$, d bezeichnet, wie folgende Skizze zeigt:


## Berechaung der Gebegescbwindigkeit

Die Gebegeschwindigkeit ist an sich der Vp. bei jedern Versuch vorgeschriebea. Der Funker kann aber ein bestimmtes vorgeschriebenes Gebetempo aur in menr oder weuiger großer Anuäherung einlalten, besonders wenn el niedriges Tempo geben soll. Für die Auswertung unserer Uatersnchungen muß daher das tattäcblich eingebaltene Gebetempo aus den aufgezeichneten Gebeproben in folgender Weise errechuet werden:

| Die Gesamthage firr die 10 | Zeichen $=1$ ( (m) |
| :---: | :---: |
| Zeitfaktor: | $1 \mathrm{cms}=\mathrm{t}(\mathrm{sec}$. |
| Daher Zeit für 10 /eichen | $=1 \cdot \mathrm{t}$ |
| Geschwrindigkeit | $=\frac{10 \cdot 60}{1 \cdot t} \mathrm{z} / \mathrm{ilin} .$ |

Es ist auberden noch zu beacbten, daß die Größe der Gebegeschwindigkeit davon abhängt, aus welchem Morsezeichen einc Gebefolge zusammengestellt ist, da es längere und kürzere Morsezeicher gibt.

Wean man als Mal3einbeit für die Zeichendauer eiues Morsezeichens ( $\alpha$. h. für die Zeit, während der das Zcichen tönt) die Zeitdauer einer "Punktlänge" bestimmt, so verhailt sich beispielsweise als Extremfall in Morsealphabet entsprechend der internationalen Vereinbarung (S.5) die Zeichendaucr des Bucbstabeo e (-) 8 u ch ( - ——) wie $1: 15$ :

Durch die Unterschiede in der Zeichendaner der einyelven Morsezeichen ist das Tempo eiaer Gebefolge stark beeinfußt. Die Gebegeschwindigkeit kaun daber in der Praxis aur annäberud angegeben merden, weil eine mittlere Zeicbendauer, die als Maßeinheit oder Beziehnngsgröße für jede Gebefolge gelten könnte, praktisch nicht bestimmt wird.

Bei einer Gebefolge in Klartext würde $\%$. B. die mittlere Zeichendauer von der Haufigkeit der Buchstaben dieser Folge abhängen. Im Code-Text richtet sich die mittlere Zeichendauer nach der Zusammerstelluug der Verschlüsselung. Das gesamte Alphabet der Buchstaben A-Z hat eine mittleve Zeichendauer die cine Zeit von 8,4 Punktlängen beträgt.

Im vorliegenden Falle unserer aufgenommenen Gebeproben, die sich aus verhältnismäßig langen Norsezeicben zusammensetzt, betragt die mittlere Zeichendauer der 10 gerablten Zeicben 10,2 Punktlangen. In Beziehung zu der mittleren Zeichendaner des Alphabets von $A-Z$ gebracht, würde z. B. das Tempo unserer Gebefolgo, wean es absolut berechuet 25 Z/Min. bat, relativ $25 \cdot \frac{10,2}{8,4}=30 \mathrm{Z} / \mathrm{Min}$. betragen; stalt absolut berechnet $85 \mathrm{Z} / \mathrm{Min}$. würde das Ternpo relativ aut $85 \cdot \frac{10,2}{8,4}=100$ Z/Min. anwachsen.

Nach Klarstellung dieser stets zu beachtenden Beziehungen kann nun die Answertung der Versuchsergebaisse erfolgen.

Nit der beschriebenen Registriereinrichtung waren die 10 Morsezeichen, die von 4 geäbten Funkern mit verschieden hohem 'lenupo gegeben wurden, aufgenommen worden. Aus diesen 10 Morsezeichen sind bei jeder Vp. für die Elemente a, b, c, $\alpha$ die arithmetischen Mittelwertc bestimmat

$$
\left(A M=\frac{\sum_{i=h}^{n} w_{i}}{n} ; \quad\left(w_{i}=\text { Maßwerte der einzeluen Elemente }\right)\right)
$$

and jeweils mit den dazugehörigen errechneten Gescbwindigkeiten in den Kurven der Abb. 1 bis 4 zusarnmengestellt.

Ferner wurde die mittlere Streuung MV

$$
\left(\text { mittlere Variation : MV }=\frac{\sum_{i=1}^{n}\left[A M-W_{i}\right]}{\mathrm{n}}\right)
$$

der einzelnen Werte bestimmt. Es zeigt sich dabei, daß die Werte für $a, b, c, d$ mit ausreichender Konstanz von den Funkern eingebalten worden sind. Größere Uusicberbeit ist teilmeise bei dem AN-Wert vou $d$ bei niedriger Geschwindigkeit featzustellen. Es ist uänulich wegen der zu lang werdenden Zwischenpanseu sebr schwierig, bei niedrigem 'Tempo die Abstande zwischen zwei Morsezeichen annähernd übereinstimmend groß zu balten. Mit steigendem 'Tempo wisd daber anch der' Wert für d konstanter.

Zur bessereu Übersicbt der gegebenen Werte sind diese in Abb. 1 bis 4 in 4 Kurveo für je eine Vp. dargestellt. Die Karven zeigen die Abhängigkeit der zeitlichea Verhältuisse des Morsezeicheas won der Gebegeschwindigkeit.

Die Maße für $a, b, c, d$ sind auf der Ordinate in $m m$, das Tempo ist auf der Abszisse ( $1 \mathrm{Z} / \mathrm{Min} .=2 \mathrm{~mm}$ ) aufgetragen. Diese
 Karven verauschaulichen daher die Bezicbungen zwischeu den Längen der Elemente des subjektiv gegebenea Morsezeichens und dem Ternpo und zeigen scbon bei oberflächlicher Be . trachtung in ihrem
Abb. 1. Vp. 1. Die zeitlichen Proportionen des Abbjektiv ge gebenen Morseseichens abhangig vom Mompo 1 Miu $=2$ mer ompor lichem Verlauf, insbe-


Abb. 8. Vp. II


Abb. 3. Vp. III sondere der Kurven I bis III - bei Vp. IV liegen später zu klidrende Sonderverhalt. nisse vor ---, daß eine bestimmte Gesetzmäßigkeit für die $A b$. bängigkeit zwiscben derp gegebenen Ternpo und dem Zeitver. hiziltais der einzelıea Elemente des Moxsezeichens bestebt.

Um tieferin diese Zusammenhange einzudriugen, ist es zunüchst von Bedentung, diese zeitlichen Größen des subjektir gegebenen und gehörten Zeichens mit den mathematischen dbmessungen des Horsezeicheus, das nacb den Proportionen dex internationalen Vereinbarung zusammengesetzt ist, bei gleich hobem Tempo zn vergleichen. Diese Gegen-
überstellung ist in der graphischen Darstellang (Abb. 5 bis 8) gezeigt Bei gleich bohem lempo ist jedesmal das subjektiv gegebene Zeichen und das entsprechende Morsezeichen mit deu inter national festgesetaten Proportionen gegenübergestellt.

Die Elemente a, b, c, d des subjektiv gegebenen Zeichens sind so aneinandergereiht (in mm ), daß sie genan dem zeitlichen Ablauf dieses Morsezeicbens bei dem betreffenden T'empoent-


Abb. 4. Vp. 1 V sprechen.

In der gleichen Zeitdauer dieses subjektiv gegebenea Zeichens (s) würde das Morsezeichen mit den Proportionen der interbationalen Vereinbarung (o) die Gestaltung anaehmen, wie sie aus der gxaphischen Darstellung ersichtlich ist.

## lll. Deutuag der Rrgebaisse

a) Allgemeine Gesetaüßigheoten uber die Besichungen awischen der Gestallung des Morsezeichens und dem Gebetompo

Die Diskussion der Karven wird Aufscbluß über den zeitlichen Ablauf und die Gestaltung des Morsezeichens gelben, gleichseitig die Frage der Braachbaxkeit der Proportionen nach dex internationalen Vereinbarung beautworten.

Wenn die von uns gewäblten Be\%eichuungen der Elemente des Morsezeichens a, b, c, d zugruude gelegt werdca, so setzen die Proportionen des M.orsezeichens nach der internationalen Vereiabarung fest:

Maßeioheit für die Puktlänge ist a.

$$
\mathrm{b}=3 \mathrm{a}, \quad \mathrm{c}=\mathrm{a}, \quad \mathrm{~d}=3 \mathrm{a}
$$

Von den Kurven Abb. 1 bis 4 seien zunaichst nur die ersten drei der Vpn. I, II, lll einer Betrachtung unterzogen, angefangen bei dem niedrigsten Gebetempo ca. $25 \% / \mathrm{Nin}$. Es zeigt sich, daß die Abmessungen für a und $c$ nicht sonderlich voneinander abweichen.

Die strichlänge b beträgt das 3 - bis 4 fache, bei $V_{p}$. III sogar das 8 fache der Länge von a, während die internationale Vereinbarung $\mathrm{b}=3 \mathrm{a}$ vorschreibt.

Über die Abmessungen a, b, c, die infolge individueller Verschiedeakeit des Gebers mehr oder weniger nahe mit dea Maßen der interaationalen Vereinbarang übereinstimmen, wird später noch $z n$ sprechen sein.

Wichtiger für unsere Untersuchung ist zunäcbst eine Betrachtnag des Abstandes $d$ zwischen zwei Zeichen. Die internationale Vereinbarang setzt diesen Abstand $d=b=3 a$ fest, hingegen betrigt bei unseren aufgenommenen Werten der Abstand $d$ das 3 - bis 4,5 fache von $b$.

Der Funker gibt demnach bei langsamer Gebegeschwindigkeit das Zeichon aicht in deu vorgeschriebenen Proportionen, sondern er zieht es stärker zusaramen, wean auch nicht bis auf die günstigsto Form ( $b=3,5$ bis 8 a statt $3 a$ ). Er macht dafür den Abstand d zwischen den eiazelnen Zeichen wesentIich Liager.

Das subjektiv gegebene Zeichen wird also auch bei niedrigern Geschwindigkeiten vom geübten Funker zu der akustischen Einheit einer Gestalt zusammengedrängt.

Dieses Zusammencirăngen der einzelnen Elemente des Morsezeicheus zu einer Gestalt tritt sebr deutlich bervor bei eimem Vergleicb des subjektiv gegebenen Zcichens mit den Abmessungen des Zeicheus anch dex internationalen Vereinbarang bei gleichem Terapo (graphische Darstellung Abb. Ø̆ bis 8).

Die Gegenüberstellung zeigt, wie sich bei dem betrachteten Tempo 25 ZMin. die Strichlange b der internationalen Abmessung langgezogen dahinstreckt. Besonders eindringlich wird dieses Hinstrecken der Strichlauge auf den Menschen bei dem akustischen Liudruck wirken, den ein solches Morsczeichen mit den internationalen Abmessuugen bei der Höraufnahme bietet. Würde man bei laugsamer Geschwindigkeit diese nathematischen Proportionen cinbalten, so eutstande beim Aufnehınen ein gequailtes, langes Ansemanderziehen des einzelneu Zeichens, die aknstische Gestalt des Zeichens wülde vollstäodig auseinandertallen. An dem Beispiel des subjektiv gegebenen Zeichens bestatigt sich die auch aus anderea psycbologischen Untersuchungen bekannte Tatsache, daß Gestaiten nach Zusammenscbluß und Vollendung dräagen.

Die graphische Darstellung Abb. 5 bis 7 zeigt, daß 1 uit zunehmendeu Geschwindigkeiten die Verhältaisse für das Zustande-
kommen akustischer Ganzheiten, Gestalten, günstiger werden. Gleichzeitig nähern sich damit auch die Proportionen der interaationalen Vereinbarang den psychisch günstigsten Bedingungen.


Abll. 0 . Vp. I. Vergleich des subjektiv gegebenen Morsezeichens mit dom Morsezeichen aach don international. Proportionen bei verschiedenem Terapo. $s=s u b j$. Zeichea, $0==$ Zeichen nach der internationalea Vereinharung

, bob. 6. vp. If


Z/Win. $\rightarrow$ Abb. 7. Vp. III


Wir erkennen diese Tatsache an der graphischen Darstellung Abb. 5 bis 7 insofern, als mit Xortschreiteadem Tempo bis zur höcbsten menschlichen Hör. und Gebegeschwindigkeit eine immer größere Übereinstimmung zwiscben den matheruatischen Proportionen und der Gestaltung des subjektiv gegebenen Zeichens festzustellen ist. An den Kurven Abb. 1, 2 und 3 zeigt sich diese Übereinstimmung darau, daß die b-uvd d-Linien mit zunehmendem Tempo einander mehr und mebr aähern, um schließlich fast ineinander überzugehen. Die Kurven beweisen ganz allgemein, daß das Morsezeichen unabhungig vom Tempo immer eive Gestalt annebruen muß, weil es unmöglich ist, „das Ganze aus einer gesetzmäßigen Ordnung von Teilen sich konstituieren zu Iassen" ${ }^{1}$,

Das gilt in unserem Falle, wenn bei langsamem Tempo durch das weite Auseinanderziehen die Teile nicht mebr zu einer Einheit verschmelzen können.

Ls kann demach aus den Darstellungen der Abb. 5 bis 7 gefolgert werden, daß die Proportionen der internationalen Vereinbaruag bei niedrigen Tempo nieht der psychischen Veranlagung des Menschen angepa.Bt sind, sondern erst von einem Tempo von etwa 50 Z/Min. ab dieser Veranlagung entgegen kommen.

Wir haben diese Folgerung zunächst gezogen auf Grund der Untersuchungen, die von cler Art des Gebens ausgehen, wobei wir voraussetzen (pgl. S. 8), daß die Art des Gebens sich im allgemeinen den psycbischen Yerhältuissen beim Hören anpassen wird. Un diese Voraussetzung zu beweisen, wurden auch Versucbe durchgefülrrt, die die Verhältnisse beim Hören klären sollen.

F'ür diese Versuchazwecke rurden eine Anzahl beliobig zusammengestellier Morsezeicben ( 30 Zeichen) zu einem Gebediktat zusammengefaßt und mit verschiedenen Geschwindigkeiteu gegeben und aufgenommen.

Die Morsezeichen waren bierbei nach den Proportionen der internationalen Vereinbarung zusammengesetzt und ibre zeitlichen Verhältnisse konaten bei jedem Tempo durcb eine automatische Gebevorrichtung (s. S. 66) genau eingebalten werden.

Da so bei jedem Tempo automatisch die internationalen Proportionen eingebalten wurden, entstanden also Zeichea, die in ibren «eitlichen Proportionen so gestaltet waren wie die Zeichen o

[^3]in der Abb. 5 bis 8 . Jür die Versuche standen eine Auzabl von Funkern zur Verfügoug, die berufsmanigig Tempo 100 Z/Nin. aufnehmen und geben könuen. Diesen Vpn. wurden die Zeichen in den verschiedenen Gescbwindigkeiten, von ca. 25 Z/Min. begiuneud, gegeben.

Die Kontrolle der Brauchbarkeit der Gebeart für die Aufpahme geschab durch Auszählung der falscheu nud ausgelasseneu Zeichen in dem aufgenormmenen Diktat.

Bei niedrigem Tempo stellte es sich heraus, daß die Sicherbeit im Aufnehmen der Hörfolge bei ansereu Vpn. sebr gering


Abb. 9. Aufnahmesicherheit des Morsezeichens n. d. int Vereinbaruag ablengig rom Tempo. $12 \mathrm{M} \mathrm{Min}=1,5 \mathrm{~mm}$. $10 \%=1$ min (rerbleinert auf 1/2. Grö́be) war. Bei Tempo 25 Z/Min. wareu von dieseu geübten Fuokern unr $\overline{3}$ bis 8 Zeichen von 30 gegebenen Morsexeichen richtig uufgenommen worden. Mit zunebraender Gesch windigkeit wurde die Höraufnabme besser, um schließlich im 'Tempobereich 40 bis $50 \% / \mathrm{Min}$. aus reichende Sicherbeit zu erlaugen. Die Ergebnisse der Fforrersuche sind ia den Kurven Abb. 9 gezeigt. Jede Kurve stellt die Sicherheit der Horraufuabme einer einzelnen Vp. dar. Auf der Ordinate ist die Aufnahmesicherheit $S$ in Prozenten aufgetragen. Die $30 \%$ eicheu des Gebedikintes sind also bei null Fehlern hundertprozeutig vom Fau. ker aufgenommen wordeu. Das Maß "huodert Prozent S" entspricht den 30 fehlerfrei anfgenommenen Morsezeichen.
dus den Feststelluagen dieser Hörversucbe gebt die Übereinstimmung mit den gewounenen Jigebuisseu der Gebeversuche Abb. 5 bis 7 hervor.

Auch hicr ergibt sich übereinstimmend mit den früberen Versucben die Tatsache, daß die internationalen Proportionen sich erst vom 'Tempobereich von etwa $50 \% / \mathrm{Min}$. ab der psychischen Veranlagung des Menscben auzupassen begionen. Bei niedrigerem Tempo tritt bei Einhaltung der mathematischen Ab messungen der internationaleu Vereinbarung Gestaltszerfall des Zeichens ein, wodurch die geringe Aufnabmesicherheit entsteht.

Das Morsezeichen muß also, wenn es der psycbischeu Veranlagung entsprecben soll, nabbuangig vom Tempo immer Gestaltcharakter besitzen.

Daß diese Schlußfolgerung richtig ist, beweist ein weiterer Versuch, den wir mit denselben Vpn., die uns für die vorausgegangenen Horversucbe zur Verfügang standen, durchfiibrten, um die Fedeutung der akustiscben Gestaltwirkuag nachzupriifeu.

Mit derselben niedrigen Geschwindigkeit, bei der wir vorber die mathematischen Abmessuugen automatisch eingebalten batten, gaben wir nuu Zeichen, deren Abstand d (zweifach) vergrößert wurde. Da nunmehr auch bei niedrigem Tempo bereits deuthich die akustische Gestalt des Zeicbens hervortrat, machte diese Aufuabine unseren $V$ pn. überhaupt keine Scbwierigkeit, währead die Sicherheit bei dem voraugegangenen Versuch mit deu mathematischen Abmessungeu so geriug war:

Der akustische Eindruck dieser "gestalteten" Zeichen entspricht der Gestaltung, wie sie bei dem sabjektiv gegehennen Zeichen unserer Gebeproben (Abb. $\overline{5}$ bis 7 /eichen s) bei niedrigem Tempo auftritt.

In beideu Fälleu ist der Abstand d merbbar größer als die mathematische Abmessung bei gleichern Tempo vorschreibt und das Zeichen selbst ist mebr in sich zusammeudrängi.

Diese Übereinstimmung des subjektiv gegebenen Zeicheas der Gebuprobea (Abb. X bis 3, Vp. I, II, III) mit dem "gestalteten." akustischeu Lindruck des Zeicheus unseres Hörversuches liefert einen meiteren Beweis daf̈rr, daß der Weg, die Untersucbungen über die Art des Gebens vorzanehmen, auch Aufschlul psychischeu Vorgänge beim Hören gehen kanu und daher berecbtigt war.

Die Notwendigkeit zu diesem Vorgeben ergab sich aus der Tatsache, daß die Hörversuche als einzige Müglichkeit zur Messung die Zählung der Fehler (Sicherheit des Aufnehnens) aufweisen. Dieses $M a B$ ist aber recht grob und führt aicht in die Feinheiten der Einzelberiehungen hinein wie die exakte Aufaahne beim Geben, wenn es uns auch, für diesen Zweck ausreichend, die Richtigkeit unseres methodischen Vorgehens und der gezogenen Schlüsse bestätigen kounte.

Auderseits ergeben sich aber bei der Uutersuchung des Förens noch einige Möglichkeiten, aus der Deutung von Selbst- und Fremdbeobachtnongen weitere Schlüsse zu ziehen, die gleichzeitig
durch die exakien Ableitungen bei den Gebeversucben gesichert werden künnen.

Diese Deutungen werden Gelegenheit geben, noch weiter in die psychischen Vorgänge beim Aufnebmen der Morsezeichen einzudringen.

Zumächst müssen auf diese Weise die Gründe noch näher erläutert werden, die zu dem außorordentlich starken Versagen der geübten Funker führen, wenn ibuen in niedrigem Tempo die Morsezeicben entsprechend den Proporionen der internationalen Verembarung gegeben werden.

Mit der entsprechenden Willensejustelluag wird scbließlich jeder Funker imstande sein, das so akustisch zerlegte Morsezeichen zu übersetzon. Die Pause d zwischen zwei Zeichen ist zeitlich ausreichend lang, daß in ihr durcb Nachdenken das verkluagene auseinandergezogene Zeichen wieder zusammenzusetzen ist. Die Vpu., die zu diesen Untersuchungen berangezogen waren, sind, wie bereits erwäbnt, berufsmäßige $「 u n k e r$, die durcb tägliche Übung an den Rlythmus des Tempos 100 Z/Min. und au das Klangbild des Keichens gewöhnt sind. Die Vpn. kounten sich obne weiteres nicht auf das gequälte Zerlegen des Zeichens und das darauf erforderliche Wiederzasammensetzen umstellen. Wean die analytische akustische Darbictung des Zeicheus, wie gezeigt, allgemein gegen die psycho-physische Veraulagung gerichtet ist, so wird sich der dabei aultretende Gestaltszerfall als ganz besonders störend erweisen, wena, wie dies bei unseren $V_{p n}$. der Fall ist, eine fest angewbinte Rhythmuseinstellung vorhanden ist. Dadurch erklärt sich wabrscheinlich diese große Unsicherheit unseror Vpa. bei den Untersuchungen des Hörens mit geringen Geschwindigkeiteu.

Wenn also der so eingestellte Funker das gehörte Zeichen, sofern es bei niedrigem Tempo mit den mathematischen Abmessungen gegeben wurde, allenfalls noch durch Nachdenken in der Pause d wieder zusammenzusetzen vermag, so wird er aber mit viel größerer Schwierigkeit ein solcbes Morsezeichen mit den eingehalteneu mathematischen Proportionen geben können.

So war z. B. einer unserer Funker (Vp. I, Abb. 1) beim Geben eifrig bemüht, die mathematischen Abmessungen bei niedrigem Tempo möglichst einzuscbalten, was ibw aber nicht gelang, wie sich aus Abb, I und 5 ergibt.

Diese Hermmungen gegenüber dem analytischen Geben werden besonders stark sein bei Personen, die wie diese Vp. I dem
akustischen Vorstellangstyp angehören. Diese akustischen Typen laben eine gute Veranlagang für den Hörempfang, deun sie werden im Gegensatz zum optischen Typus auch von sich aus gar niclit die Neigung haben, über das zerlegte optische Symbol zu lernen und aufzufassen.

Daß solche Zusammenhänge tatsäcblich besteben, zeigt das Verhalten der Vp. IV, die dem optischen Typus angebört. Diese Vp. hat beim Goben mit niedrigem Tempo tatsächlich die interaationalen Proportionen eintalten konnen. Wie die Kurve IV, Abb. 4 zeigt, sind fül alle Geschwindigkeiten die Zeitwerte für die Elemente b und d nabezu gleich groß und auch die Werte für a und $b$ stehen beinahe in den richtigen, nach der internationalen Vereiubarung vorgeschriebenen Verbältnis von $1: 3$.

Sehr aufseblußreich ist nan die näbere Analyse des psychischen Verbaltens dieser $V_{p}$, bei der sich ibre optische Veranlaguag stark auswirkt. Die $V_{p}$. IV bat das Funken nicht über das Hören gelernt, sondern ist vom Gebeu ausgegangen, and zwar unter Zugrundelegung der optischen Symbole, so daß sie große Übung besitzt, nach dem optischen Symbol das Zeichen in den mathematischen Proportionen zu gebeu. Trotzdem aber erklärte auch diese Vp., daß diese Gebeweise für die Höraufnahme sehr nngeeignet sei, weil sie selbst eine derartige Darbietung des Morsezeichens aur mit großer Unsicherheit aufuchmen könne.

Die Auswirkuug dieser Anlernmethode und der Veranlagung der Vp., als dem optischen Vorstellungstypus angehörend, zeigt sich in der Tatsache, daß trotz langer Übung der heutige Übungsstand im Hören und Geben unserer Vp. IV so ist, daß sie einwaudfrei $110-120$ Z/Min. zu geben vermag, es dagegen inu Aufnehmen nicht über 60-70 Z/Min. bringt. Vp. IV berichtet bierzu, dal das Lernen des Höreas für sie immer große Schwierigkeiten bereitet hat, insbesondere die Steigerong des Tempos, was nach all unseren bisherigen Ableitungen durchans verständlicb ist und eime weitere Bestatigung für die Richtigkeit unserer Schlüsse darstellt.

Für die optische Einstellung der Vp. IV ist weiterbin auch charakteristisch, daß sie bei der Unterbaltung äber die verschiedenen Vorginge die Zeichen nie akustisch oder lautierend gibt, soudem immer wieder das optische Symbol aufmalt.

Somit siad diese Besonderheiten, die in den Kurven der $V$ p. IV auftreten, verstündlich, und zwar einmal aus der individuellen Aolage der Vp. IV (Visueller '「yp), zam anderen ans
der Art der Erleraung der Morsezeichen, die autodidaktisch und diesem Sypus entsprechend über das optische Symbol und das Geben und nicht über das Hören erfolgte. Wahrscheinlich wird die Schlußfolgerang berechtigt seiu, daß Vp. IV wegen dieser typusmaßigen Einstellung kaum zu böhereu Leistungen im Aufnehmen kommen wird. Im Gegensatz zu Vp. IV sind die Vpu. I, II und III gauz auf den akustischen Eindruck des Morsezeichens eingestellt. Natürlich tretea auch in den Kurven dieser Vpin. Differenzen auf.

So zeigt sich z. B. in den Kurven der Vp. IlI, daB sowobl a über alle Geschmiadigkeiten kürzer ist als der Zwischearaum c, der eigentlich gleich lang sein sollte, und bei den auderen Ypa. auch tatsachlich ist. Ebenso zeigt sich, daß sich hei Vp. ILI die Werte vou b und d bei höherea Geschwindigkeiten nicht so weit nähern, wie bei den übrigen Vpn. und wie es deu Verhailtnissen der interuatioualen Vereinbarung entspricht. Auch bier wird die Gebelänge (b) kürzex als die entsprechende Pause (d).

Beobachtet man nun die $V_{p}$. beim Geben, so sieht man, dali der Grund für diese Abrreichung nicht auf akustischem, sondern anf motorischem Gebiet liegt. Die Vp. hat sich numblich angewöhat, die Zeichen mehr schlagend, kurz und abgehackt zu geben; daber komme es, daß trot\% sonstiger guter Liustellung auf das gestaltete Klangbild die durch Merunterdrücken der Taste erzeugten Elemente a und b kuixzer werden als die entsprechenden eigentlich gleich langen Pausen c und d.

Die Untersuchungen dieser Art haben sich auf diese 4 Vpn . beschränkt, da sie das Cbarakteristische eindeutig zeigen und gleichzeitig in den vorhandenen Besouderheiten gewisse Extremfalle autweisen, zwischen deaen naturlicb gerade auch in bezug auf die mehr akustische oder optische Einnicllung der Vpu. noch viele Übergangsformen auftrelua könaen.

## b) Individuelle Gestaltung einzelnor Marsezeichen

Die eben besprochenen Uatersuchungen weisen schon daranf hiu, daB inaerhalb der gefundeuen allgeneinen Geselzmäfigkeiten auch noch Besonderheiten auftreten, die yon der individuellen Eigenart des Gebers abhängig sind und so zu einem typischen, individuell bedingtea Blangbild des Morsezeichens fuibren, trotzdem es insgesamt seiaen ganzheitlichen, gestalteten Charakter behält.

Lis ist im Funkverkebr eine haufig beobachtete Tatsache, duß dic Funker auf deu verschiedenen Sendestationeu sich gegenseitig an der bestimmten Art ihres Gebens erkennen. Jeder Funker hat eine Geheweise, die für ihn typisch zu nemen ist und von seiner motorischea uud rhytbmiscben Einstellung abbängt.

Infolgedesseu wird auch das subjektiv gegebene Zeichen in seiaem akustischea Liadruck anch bei Geschwindigkeiten, bei denen infolge der Anpassung an die psychiscbe Veranlagung die Abmessungen der internationalen Veceinbarung mit denjenigen des subjektiven Zeichens ibereinstimmen, gewisse Abweichungen aufweism.

Das Klangbild ist in mehr oder weniger großer Anaäberung an die Ubereinstimmung mit den mathernatischen Proportionen gebundea, aber es ist außerdem "typisch" gestaltet.

Wenn man bei einem böheren Tempo (60-100 Z/Alin.) eive beliebige Folge von Morsezeichen aufnimmt, die von Hand gegeben werden, und dan die gleiche Folge bei gleicher Geschwiadigkeit mit den genau eingehaltenen mathematischen Abmessungen darbietet (durch automatische Gebevorrichtung), so ist die Vexschiedenartigkeit beider Klangbildarten deutlich herauszuhüren.

Beim Heraushören dieser Unterschicde der beiden Klangbildarten hat man eine abanliche Rmpfindung, als wean ein Musikwerk von einem automatischen Masikinstrumeat (Orchestrion) heruntergespielt oder von der Hand eines geübten Musikers vorgetragen wird.

Das automatische Instrument gibt die Tonfolgen mathenatisch genau und abgehackl, wäbrend die gefüllsbestimmate Verbunden. heit der Tonfolge und ihre Gestaltung aur von einem vortragenden Menschen nach seiner individuellon Veranlaguag bervorgebracht werden künnea.

So wird auch die typische Gestaltung des Morsezeichens von der psychischen Veranlagong des liunkers verursacht nerden. Un die so iadividuell bedingte Klangbildgestaltung zu untersuchen, warden arch dex auf S. 9 beschuiebenen Methode auf der Registriereiarichtung von mehreren Funkera Reiben von Morsezeichen aufgezeichnet.

Aus den so erzielten Eirgebnisseu seien einige besonders charaktecistische Beispiele herausgegriifen. Um die Unterschiede der beiden Gestaltbilduagen, d. h. der indiriduelleu und der entsprechenden matbematischen Gestaltung zu erkenuen, sind sie in

Tabelle 1 mit ihren optischen Symbolen gegenübergestellt. Dabei enteprecben die Abstände zwischen Punkten und Strichen den zeitlichen Intervallen in den Klangbildern.

| Zeichen | Mathem. Form | Individ. Form |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | --- - | - - - - |
| £ | ---. - - | - - - |
| c | ----- - - - - | - - |
| q | $\square-\ldots$ | - |
| \% | $\square--$ | - .-. |
| y | - - - | - - - - |
| k | . | - - |
| d | - - - | - - - |

Die aus 'Tabelle 1 ersicbtlichen Abweichungen der individuellen Formen von der Gestaltung nach den mathematischen Proportionen konaten zunächst den Aaschein erweckeu, als würden zasammengebörige Elemente eines Zeicheus scheinbar sinn-und regellos aus der gestalteten Einheit heransgerissen. In Winklichkeit sind aber aucb hierfür Gestaltrwirkungen malgebend, das Zeichen zerfällt namolich in Teilgestalten.

Uw diese Zusammenhänge leichter zu überseheu, wällen wir ein Beispiel aus dem optischen Gebiet. Auch hier ist die Aufuahme eines Wahrnehmungsinhaltes um so leichter, je mehr dieser Inbalt Gestaltcbarakter hat.


Die Betrachtung obenstehender Figuren lallit aut den exsten Blick erkennen, daß die gesamte Gestalt durch den Gestaltcharabter der 'Teile gekenazeichnet ist. Diese Wirknng ist so stark, daß sie auch bei ganz kurzer Betrachtnog im 'lachistoskop auftritt, d. h., daß vior Paare von Linien gesehen werden. Die Gesamtgestalt ghicdert sich in Teilgestalten. Wir nehmen die Gliederung der

Gesamtgestalt um so deutlicher wahr, je mebr der Wabrnehmungsinhalt das Entsteben der 'Ceilgestalten anregt. So werden in Reilue 1 bei gleicben Abstünden aller Linien keine 'Teilgestalten auftreten, was zur lolge bai, daß bei tachistoskopischer Betrachiung nucb die Zahl der Lipien nur unsicher erkannt wird. In Reibe 2 treten dagegen 'Ceilgestalten auf, die in Reihe 3 wegen des geringeren Abstandes der za einem Paar gehörigen Linien noch stärker in Erscheinung treten.

Die gleiche Erscheinung des Herausbebens von Teilgestalten aus der Gesamtgestalt beobachton wir nun auf akastiscbem Gebiet bei den verschiedenen Gestaltbildern von subjektiv gegebenen Morsezeichen. Der Funker kanu in das Morsezeichen gewisse Teilgestalten hineinbören, die je nach der Art der Anregungen, die das betreflende Morsezeicben durch seine Form bierzu gibt, oder anch entsprechend der individuellen Anlage gebildet werden.

Dementsprecbend wird er auch beim Geben diese Teilgestalten herausbeben und so das Zeichen individuell färben. Betrachten wir unter diesem Gesichtspunkt beispielsweise das Gestaltbild des Buchstaben c.

Nicht jeder Funker wird dieses Zeichen als ungegfiederte Ganzheit: ---- anfnehmen, häufiger beobachtet wan eine Aufgliederung in zwei Teilgestalfen: - - - (da dit.. da dit), seltener in: -- - (da dit da . dit), gewisserioß̉en eine Hauptteilgestalt, an die dann der kurze Punkt angehängt wird.

In ahnlicher Weisc erfolgt auch die Gliederang in 'Toilgestalten bei den anderen Zeicben in Tabelle 1. Man orkennt aber auch an dieser 'labelle, daß diese Erscbeinung nur bei solchen Zeichen auftritt, die ewe (抆iederung nahelegen. Dies zeigt sich darin, daß Teilgestalten \%. B. nicht bei dem Zeichen s (---) oder ähnlichen Zeichen entstehen.

Besonders auffallend ist die Neigung zum Gliedern des Ganzen in Teilgestalten bei den Gebeproben von Anfängern, aber auch geübtere Funker könuen sich oft hiervon nicht ohne Schwierigkeiten freimachen

Neben dieser Gliederung in Teilgestalten sei anf einige andcre individuelle Besonderheiten, die die Gestaltung des Morsezeichens beeinflussen, nur nocb kurz hingewiesen.

So betonen \%. B. manche Funker besonders die Strichlange b bei bestimmten Zeichen, d. h. sie balten beim Geben die Zeit für
b) länger als die mathematischen Abmessmongen vorschreiben. Wieder andere geben die Punktläuge a kurz und abgehackt, also kürzere Zeit als das mathematische Maß beträgt (ogl. 2. B. den auf S . 22 beschriebenen Fall der $\mathrm{V}_{\mathrm{p}}$. III).

Außerdem ist noch als chatakteristisch zu nennen, daß vor und nach kurzen Morsezeichen der Abstand von beuachbarten Zeichen etwas vergrößert wird. Wahrscheinlich entsteht das aus dem Gelühl, dadurch ein Verschmelzen des kurzen Zeichens mit den benachbarten Zeichen zu verhindem, einer Gefahr, die ja hei den kurzen Zeichen sebr nabeliegt. 'Tatsächlich hat der Funker ja auch diese Zeit infolge der Kü\%e des Zeichens zur Verfügung, obne damit sein Gebetempo herabzudxücken (vgl. die Bemerkungen über die Beziehungen zwischen der Länge des Zeichens und der Gebegeschwindigkeit S. 10). Alle diese Abweichungen und Eigenheiten sind individuell bediugt; sie siad an sich sebr klein und bewegen sich nur in der Größenordnung von $1 / 100$ Sek., aber dennoch geben sie einer - voo einem Menschen - gogebenen Folge von Morsezeichen eiven indiriduellen Charakter, äbnlich wie das 2 . B. auch bei der Handsebrift zu beobachten ist, obne daß cladurch die Grunderscheinung der ganzheitlichen Gestaltung des Morsezeichens zerstört wird

> IV. Zusammenfassung der Ergebuisse und Schlußfolgerung

Abgesehen vou den kleinen iudividuellen Schwankungen, wie sie zuletzt beschrieben wurden, baben die bisherigen Untersuchongen über das Morsezeichen ergeben, daß für die Aufıahme durch den Menscheu als Grundprinzip das Wirken des Morsezeichens als akustische Ganzbeit, Gestalt, Voranssetzung ist. Aus dieser Grundgesetzlichkeit ergibt sich eimal, daß das Morsezeichen nach den Proportionen der miternationalen Vereinbarung: nur vou etwa Tempo $50 \mathrm{~L} / \mathrm{Min}$ an brauchbar ist. Danu allerdings wird diesem Grundprinzip durchaus genügt. Unter Tempo $50 \mathrm{Z} / \mathrm{Mlin}$. sind die Proportionen nach den internationaleı Proportionen unbrauchbar, weil daun Gestaltzerfall eintritt.

Für die Frage der Erleruung der Morsezeichen ergibt sich hieraus die Folgerung, daß eim Anleraverfabren als erstes Grundprinzip die Erleruung der Morsczeichen als akustische Gestalten aufstellen maß.

Wean raöglich, wird man auch versuchen müssen, noch durch weitere Maßaahmen die akustische Gestalt für das Erlernen einprijgsamer zu machen. Für die Entricklung eines Auleraverfohrens werden sich noch weitere Gesichtspunkte aus einer Aualyse des Lernvorganges ergeben, die im folgenden Abscbnitt vorgenommen werdeu soll.

## D. Das psychologische Anlernverfahren

I. Untersuchung uad Kritik
der bisherigen Ausbildungeverfahren

## Die aualytische Methode

Die Ausbildung für den Hörempfang nacb diesem Verfabren beginut in allgemeinen mit dem Auswendiglernen der optischen Symbole des Morsezeichens. In der Praxis werden die verschiedenartigsten Merkmetboden zum erleichterten Eiuprägen der Zeichen verwaudt.

Finige Beispiele seien genannt:
Die Zusammenstelhng der Keichen aus 1, 2, 3, 4 Punkten gibt das Merkwort eisb,
die Zusammenstellung der Zeichen aus 1, 2, 3, 4 Stricheu gibt das Merkwort t moch.

In Aufbau verwandte Zeichen werden zu einem Scbema zu sammeugestellt


Nachdem dem Lervenden die optischen Symbole der Morsezeichen bekanot geworlen sind und im Lasfe der Übung gelestigt werden, wird bei niedrigen 'Tempo mit dem Aufuebmen der Zeichen begonnen. Bei dieser Methode des Anlerneos versucht der Funklehrer, die internationaleu Proportionen des Morsezeichens beim Geben einigermaßeu angeuabert eiuzubalten. Es entstehen also Zeichen, dic in ibren zeitlichen Proportionen so gestaltet sind wie das Zeichen 0 , das in Abb. 5 bis 8 bei niedrigem Tempo dargestellt ist. Die Punktlange zieht sich iber eine gewisse Zeit-
strecke hin. Die Stricblänge ist in dem extsprechender Verhätuis zur Panktlänge weit auseinandergezogen. Durch dieses angenäherte Einhalten der mathematischen Proportionen bei dem niedrigen Tempo wird die aknstische Eiuheit des Zeichens völlig auseinandergerissen (s. S. I7). Der Gestaltzerfall wirkt sich in der Art aus, daß beim Aufuchmen der Zeichen das Abzählen bzw. Eioprägen pon einzelnen Punkten und Strichen oder vou kürweren und längeren Tönen unvermeidbar ist. In der Zeit, währead dex das Zeichen tönt, bat der Höreade anßerdem noch die Möglich. keit, darüber nachzudenken, was aus dem augenblickjich tönenden Zeichen entsteben kann. Während der Lernende z. B. das Zeichen - - so quälend lang auseinandergezogen anbört, könnte el darüber nachdenken oder darauf warten, ob nocl ein oder zwei Punkte oder Striche für das soebea töneade Zeichen kommea. In diesern Falle wird seine Kouzentration unnötigerweise be. ansprucht und ron dem klaren Effassen des Zeichens abgelenkt. Nachdern das auseinandergezogene Morsezeichen verklungen ist, muß der Hörer aus der im Gedächinis eingeprägten Reibenfolge von Punktea und Strichen das soeben gebörte Zeichen durch Nachdenken wiedex zusaramensetzen. Dicses Zusammensetzeu erfolgt meisteus aul deın Umweg des Übersetzons über das optische Symbol, das ja bexeits vor dem eigentlicben Hören beherrscht wurde. Da die Pause d bei niedrigem 'Tempo ausreichend laug ist, macht das Znsammensetzen des verklungeuen Zeicheus noch keine großen Schwierigkeiten. Das andert sich aber daun, wenn das Hörtempo im Laufe der Ausbilang zunimms. Der Leruende muß sich von diesem Übersetzen umstellen auf die unmittelbare Beziehung zrischen dem cbarakteristischen Klangbild und dem zugehörtigen Buchstaben, wenn er überhaupt ein höheres Tempo erreichen will. Außerdern aber hat sich der Lernende mittlerweile zwangslänfig das Zusammensetzeu des zerlegten Morsezeichens in der Pause d angewöbnen müssea. Die Erhöhung der Hörgeschwiudigkeit verkiirzt nun nicht nur die Pause $d$, sondern verändert auch dus Keichen selbst in seiner Klangwirkung. In der graphischen Darstellung Abb. 5 bis 8 ist gezeigt, welche Veräaderung das Zeichen 0 , also das Zeichen mit den eingehaltenen mathematiscben Abmessungen bis zu dem Terupo erfäbrt, bei dem die internationalen Proportionen sich der psycbischen Veranlagung des Menschen auzupasseu beginnen. Im Verlauke des fortschreitenden Ausbildungsganges wird daher bei jeder Tempoerböhung
das internationale Zeichen in seinem Charakter geändert. Der Lernende muß sich immer wieder neu auf diese Ändcrung des Zeichens unastellen, das an sich schon in der akustischen Wirkung gegeu seine psychiscbe Natur gericbtet ist. Hinzu kommt, daß die Pause d zwischea den Horsezeichen mit zanehmendem Tempo küızer wird, so daß das Nachdenkea über das vorliegende Zeichen beschlewnigt werden muß. Im Tempobereich 50 ZM Min , wo die Anpassuug der mathematischen Abmessungen an die psychische Veramlagung im allgemeinen erreicht ist, bat das Morsezeichen die akustische Gestalt, das Klaughild, angenommen. Aus der quälenden Zerlegung des Zeicheus ist bei diesem Teinpo $\overline{30}$ Zalin. endlich die gestaltete akustische Einheit gewordea. Für den Leraenden bedeutet diese Entwicklung in der Aufnahme des Morsezeichens vom Zerlegen bis zuna Elangbild eime starke Belastung und erfordert eine dauernde Umstellung auf das vorn Tempo abhängige Zeichea.

Als weiterer Übelstand kommt noch hiuzu, daß bei zu niedrigem Tempo ein mangelhafter Gesamtrhythmus eutstehen muß. Bei jeder Tempoerböhung im weiteren Verlaulc der Ausbildung andert sich mit dern Tempo der Rhythmus und diese Änderung exfordert immer wieder eine Umstellung des Lernenden auf den neuen Rhytbraus.

Faßt man die perschiedenen Nachteile dieses Ausbildungsverfabrens kurz zusammen, so ergeben sich als wesentlichste folgende Punkte:

1. Lernen init Unweg über das optische Symbol.
2. Raten, welches Zeichen kommen kounte, Ableukung.
3. Das zerlegte Zeichen entspricht nicht der psychischen Struktur des Measchen.
4. Umstelluang von zerlegten Zeichen auf das Hören der gestakteten Einnheit.
5. Umstulluug vom Raten und Übersetzen über das optische Symbol auf die numittelbare Verbindung Klaugbild-Buchstabe.
6. Umstellung im Gesamtrbythmus.

Alle diese Nachteile fübren zo einer Lisscbwerung und Verlangsamung der Anlernung.

Diese analytische Ausbildungsweise ist heute vielfach schon abgelöst durch eine Methode, die den mäbsamen Entwicklungsweg von der Zerlegung des Morsezeichens bis zur akustischen Gestaltwirkung überwunden hat.

## Die Klangbildmethode

Die Ausbildung beginut auch bier mit viedrigem Hörtempo, aber das Morsezeicheu wird von Anfang au zeitlich kurz zusammengezogen in seinem Charakter als Klangbidd geboten. Ds wird also so gegeben, wie die Zeicheu s der Abb. 5 bis 7, d. h. das Zeichen erbält in seinem akustiscbed Eindruck Gestaltcbarakter, es wirkt als Klangbild. Die Umstellung vou dem zerlegteu Zeichen auf die akustische Gestalt des Zeichens wird hierbei vermiedea. Wie bei der analytischen Methode wird aber auch bier vielfach mit dem Auswendiglernen der optischen Symbole vor dem eigentlichen Beginn des Aufuebmens angefaugen oder sie werden gluichzeitig gegeben. Da der Lernende bereits die optischen Symbole beherrscht, wird er aucb bier zwangsläufig das gehöre Klangbild über das optische Symbol übersetzen molleu und das bedeutot wieder nicbts anderes als ein Zerlegen des gestalteten akustischen Hindrucks in Teile. Das Klangbild muß aber nach dem Vorbergehenden unmittelbar als Gaazheit wirken und in dieser Klangeinheit unmittelbar mit dem Bedeutungsinhalt, dem Buckstaben, rerbunden werden. So ist an dieser Stelle die Keautais des optischen Symbole, das die Neigung zur Zerlegung des Klaughildes hervorruft oder verstürbt, störend und besser zu vermeiden. Dieses Übersetzen über das optische Syrabol wird noch durch eine weitere Fracheinung begünstigt, die aus dieser Methode des Gebens entsteht. Da das Zeichen selbst kurz gegeben wird, kaun das langsame Tempo aur durch Vergrößerung der Pausen $d$ zwischen deu Zeichen erreicht werden (vgl. Zeicben s Abb. 5 bis 7 bei laugsamern Tempo). Während dieser laugen Pauseu zwischen den einzelnen Elangbildern geröbut sich daher dex Lexuende das Nachdenken über das verkluagene Klaugbild au. Mit zunehmenden Hörtempo verkürat sich aber die Pause d zwischen den Klangbildern mebr und mebr und schließlich wird mit forfschreitendem Übuagsstand ein Tempo erreicht, bei dem die Pause d so kurz wird, da. 3 das Nachdenken äber das soehen gebürte Morsezeicben immer schwieriger und endlich unmöglich geworden ist. Dieser Fall tritt bei einem Hörtempo ein, das unu 50 \%/Min. schwaukt, hier maß also der Schüler seine psychische Einstellung beim Aufnchmen der Zeichen umstellen. Die Karven in Abb. 10 zeigen, daß die gescbilderten Eirscheinungen tatsächlich auf die Ausbildung wesentlicben Einfluß haben. Diese Kurven stellen den Leistungsfortschritt währead einer mehrwbehentlichen Ausbildung nach der Klangbildmetbode
dar. Es sind in Abb. 10 vier solcher Kurven aus eiper großern Zabl ${ }^{2}$ herausgegriffen, die aber den allgemeinen typischen Verlauf bei dieser Ausbildung zeigen ${ }^{2}$. Die Leistungskurveu geben in. Abhängigkeit von der Ausbilduagsdauer eines Lehrganges die Steigerung im Terapo der Aufaabme an. Diese Ausbildungsdauer ist auf der Abszisse in Wochen aufgetragen, wobei zwar die tägliche Übuagszeit eine Rolle spielt; da diese tägliche Ausbildung aber rclativ gleich bleibt, kann sie vermachlassigt werden.

Nacb anfänglich melur oder weniger steilem Anstieg verflacht sicb im allgemeined die Kurve in dem Bereicb des Tempos 50 Z/Nin. za einem Platead, das sich über eine gewisse Zeit (1, 2, 3 Wochen) erstreckt. Dels Aufnalametempo in diesem Bereich der H -ïr. kurve ist so bocb ge. worded, das in der Pause, die mwischen dea Klangbildern


Abb. 10. Leistungskurven-Khangbildausbildung liegt, das Nachdenken über das verklungene Klangbild jetzt sebr schwierig geworden ist. Während jeuer Zeit der Plateaubildung unserer Kurve ist also in Übuagsstand des Lermenden kein Fortselritt zul verzeichnen, da er jetzt die schon erwäbate Umstellang voruehmen muß. Es war bereits festgestellt worden, daß das Nachadenkeu in der Pause d inn Bereich jeues Aufnabmetempos, hei der der Plateauverlauf in der Leistuagsknrve einsetzt, wicht mebr möglich ist. Wenu daon aber nach einer gewissen Zeitstrecke (Plauteauzeit) daueruden Übens im Hören des Tempos $50 \mathrm{Z} / \mathrm{Min}$. - bei unseren Kurven bis zu 3 Wocben - die Leistungskurve wieder ansteigt, so mulß dex Lemende das aun namöglich gewordene Nachdenken und Über-

[^4]setzen über das optische Symbol in der Pause d überwanden haben. Durch anhaltendes Üben im Aufuehmen des Tempos 50 Z/Min. ist allmäblich die unbedingt notwendige Bcdeutungseinheit zwischen akustischen Zeichen und Buchstaben bergestellt. Der Funker schreibt also sofort nacb Verklingen des Morsezeicheas mechanisch den Buchstaben nieder, den das Klaugbild bedeutet, obue aucb wur im geringsten über dieses Klangbild nachzudenkeu oder über das optische Symbol übersetzen zu müssen. Das Aufnehmen im böheren Tempo ist ohne diese Gewiunung der Bedeutaugseinheit zwischen Klangbild und Buchstaben und ibre Mechanisierung umöglich. Die Plateauzeit ist demnach eine Umstellungzeit für den Funker vora Nachdenken zum autoruatischen Erfassen des Klangbildes. Diese Zeit ist je aach Veranlagugg und täglicher Übungsdauer verschieden lang. Für viele Personen ist diese Umstellang, wie später noch gezeigt werden wird (S. 62) aus Mangel an Eignung so gut wie unruöglich. Auch bei diesem Verfabren tritt als weitere Schwierigkeit wie bei dem analytischen Verfahren die Notwendigkeit des Um* stellens auf immer wieder anderen Gesamtrbythraus der Zeichenfolge auf. Es kann also hei diesem Klangbildverfabren festgestellt werden, daß zwar der wesentlicbe Fehler des KerreiBens des einheitlicben Klangbildes des Morsezeicheus vermieden ist, daß aber denuoch verschiedene Fehler übrig bleiben, die sich vor allem ant die Daner der Ausbifdungseeit recht nachteilig auswirken. Faßt man die Nacteile des Verfahrens kurz zusammeu, so ergeben sie folgende wesentliche Punkte:

1. Lerven mit Uwaweg üiber das optische Symbol.
2. Nachdenken über das Zeichen wäbrend der langen Pausen.
3. Unstellung vom Nachdenken und Übersetzen über das optiscbe Symbol auf die umittelbare Verbindnng Bedeutungseinheit, Klangbild-Buchstabe.
4. Umstellung in Gesaintrhytbmus,

Aus der vorliegenden Untersuchung der bisber üblichen Ausbildungsverfabren ergeben sich nun gewisse Richtlinien für die Entwicklung eines verbesserten Anlernverfahrens, das, wenn os zun Erfolg fübren soll, alle psychologischen Gesichtspunkte berücksichtigen muß.

Die wicbtigste Folgermag, die das zu entwickelnde Anlernverfaluren grundsatzalich bestimmt und es auch primzipiell von den bisherigen Verfahren onterscheidet, bezielat sich auf das Gebe-
tempo bei der Aulernung. Sowohl die eingeheuden Untersuchungen über die Beひicbung zwischen Gebegeschwindigkeit und akustische Aufuabme dorch den Funker wie die Uatersucbung der bisberigen Anleraverfahrea haben als kritisches Tempo für die Umstellung in dem psychischen Verbalten beim Autinebmen die Geschmiadigkeit 50 Z/Min. ergeben.

Wenu also all diese mit der Umstellung verbundenen Nachteile vermiedeu werden sollen, so muß das Ausbildungstempo vou Aufaug an oberbalb dieser kritischen Geschwindigkeit liegen.

Vou diesera grundsătzlichen Gesichtspunkt geht das neue Verfabren aus und bestimmot es in seinen wesentlichsten Teilen. Ehe auf die Einzelbeiten des neuen Vexfahreus eingegangen wird, seien die bisher festgestellten Febler nochmals kurz zusammengestellt, un aus ihnen und den sich ergebenden Verbesserungsmöglicbkeiten die Grundsütze für das veue Verfabren entwickeln zu könnca. (Die mit I Dzw. II bezeichoeteu Fehler betreffen das aualytische Verfabren (I) bzw. das Klangbildverfahren (II), die Indizes die ant S. 29 u. 32 angefíahiten Punkte.)

1. Fehler, die die Bildung yon akustischer Ganzheit (Gestalt, Klangbild) cerhindera

$$
\text { Fehler: } \quad \text { Vbrbesserung: }
$$

a) Umweg uber das optische Symbol Auschalten der optiaschen Symhole. $1, \mathrm{In}_{i}$
b) Zexfall der akustischen Gestalt Zeichen in Form des Klangbildes des Zeichens $X_{3}$
c) Umstellung rom Môen des zerlegten Zeichena auf Hören des legteu Yeicheu
Klangbildes $I_{4}$ geben.
Klangbild sofort bei Beginn der Anlernung geben.
2. Fehler, die die Entstchung der Bedeutangseinheit zwischen akustischem Eindruck und Buchstaben beeintrathehiged

## Febler:

i) Raten, welches \%eichen kommen konrte Iz
b) Nachdenken über das Zeichen wahrend der laugen Pausen $\mathrm{II}_{2}$
c) Umstellen vom Nachdenken und Thersetzen auf Bedeutungseinheit zwischen alustischem Zeichen und Buchstaben $I_{b} I_{3}$
d) Umstelling im Gesamtrhythmus $\mathrm{I}_{6} \mathrm{II}$.

Verbesserung:
Geben des Zoichens als Klangbild. Geben in höberem Tempo.

Schon bei Begina der Anlernung hohes Tempo.

Mit bohem Tempo hegiunen und dies beibehalten.

Von diesen Gesichtspunkten aus soll nun ein $\alpha e u e s$ Anlernverfabren eutwickelt werden.
II. Entwicklang eines aeuen Aulernverfabrens

Bei der Entwicklung des neueu Verfahrens soll zunächst im Anschluß an die soeben herausgestellten Fehler eine theoretische Gruadlegung gegeben und daun darauf die praktische Gestaltung der Anleraung aufgebaut werden.
a) Theoretische Grundlegung

Das Morsezeichen muß selbstverständlich auch bei diesem Ausbildungsverfahreu in seinem Charakter als Ganzes, als Klang. bild, unverändert erbalten bleiben. Lis ist aucb schon ein Febler, wenu dem Lerneuden bereits vor dem rigentlichea Hörea die optischen Symbole der Morsezeichen eingepragt werden. Das bereits bekanute optische Symbol des Morsezeicheas wird die Neigung des Lerneuden zum Zerlegeu des Klaugbildes iu Punkte und Striche wabrend der Pause a uabedingt anregen oder verstärkend beeinflusseu. Außerdem bringt die Tatsache, daß das Symbol bereits beherrscht wird, den Nachteil, daß eine Übersetzung vom Klangbild über das optische Symbol \%um Bedeutungswert erfolgt uud wicht direlt vom alkustischen Eindruck zam Bucbstaben. Zweilelsohne wird derausch das in der Ausbildang augestrebte unmittelbare Erfassen des Klangbildes okne Nachdenken, also das Bilden einer sofortigen Bedeutungseinheit zwischen Klangbild und Buchstaben durch das Beherrschen des optischen Symbols erschwert. Erst bei fortgeschrittenem Übungsstand, weun der Lerneade sofort automatisch die Bedeutung des gehörten Morsezeicheus niederzuschreiben vermag, werden auch die dann erst eingeführten optischen Symbole in dem Übungsfortscbritt keinen Schaden mehr anrichten könven. Die bisherigen Maßnabmen sollen erreichen, daß der Lernende von Anfang an auf den akustischen Ganzbeitseindruck des Zeicheus eingestellt wird, ohne durch Storrungen abgelenkt zu werdeu. Es ist daher die weitere Übcrleguag berechtigt, ob diese Erzieluug des gestalteten akustischen Lindrucks durch besondere Maßnahmen erhöbt werden kann. Zu diesern Zwecke ist das Zweitouverfahreu eingeführt worden.

Das Zweitonausbildungsverfabren besteht darin, daß Punkte und Striche in awei verschiedenen, aber able beieinanderliegen-
den Tonhöhen gegeben werden. Dadurch gewinnt das Morsezeichen noch stärker einen typisch melodischen Charakter und damit noch größere Gestaltwirkung. Etna von der Mitte der Ausbildung ab werden daun die beidea Tơne allmäblich wieder geaäbert, bis die Zeichen mit eivem Ton gegeben werdeu, is welchen dann subjelktiv die charakteristische Melodie der einzeluen Zeichen hineingehört wird. Mit diesen Maßnahmen werden also alle Febler der Gruppe 1 (S. 33) vermieden, die der notwendigen Gestaltwirkung des akustischen Eindrucks des Morsezeichens entgegenwirkea uad zu hemmenden Umstellungeu während der Ausbildung fübren. Die Beantzung des Zweitonverfahrens ist dabei uicht unbedingt notwendig, es ergibt jedoch eine weitere Exleichterung. Es sind mumnehr also noch Maßnabmen nötig, die die Fehler der Grappe 2 (S. 33) ausschalten sollen, also solche, die das Entstehen der Bedeutungseinheit: Morsezeichen - Buchstabe, beeintrachtigen.

Die Plateaubildung der Hörkurve bei etwa 50 Z/Min., die fiir die Ausbildung einen größeren Zeitverlust bringt, eutsteht, wie vorbergehcud ausgefühit wurde, durch eine allmäbliche und mü̈hselige Umstellung des Leraenden. Diese Umstellungsbemmung muß vermieden werden, um für den Lernenden von vornherein die sofortige Bedeutungseinbeit von Klangbild und Buchstaben herzustellea, die bei höherem Hörtempo unbedingt notwendige Voraussetzang ist. Daraus ergibt sich die Folgerung, die Ausbildung sofort mit dem Tempo 60 Z/Min. zu beginuen, also oberhalb dieses kritischen Tempos und der Lage des Plateaus der Ausbildungskurve. Auf diese Weise werden alle Nachteile und der langwierige Weg der Ausbildung von laugsamem bis zu böberem Tempo mit den danit zusammenhäugeuden Umstellungen iuberwunden. Lintscbließt maxu sich dazu, die Ausbildung gleich nait hohem Tempo zu beginner, so folgt daraus die Notweudigkeit für eine weitere Umstellung des Ausbildungsganges gegenüber dcu bisherigen Verfabren. Bei diesen wird nämlich im allgemeinen schuell zum Leraen aller Zeichen vorgeschritteu. Wiirde man das gleiche bei hohem Tempo tun, so wäre sehr schnell der normale Auffassungsamafag. überscbritten. Daher kann die Ausbildung dem 'Tempo entsprechend nur mit zwei Zeichen beginnen, die solange geiibt werden, bis der: Leruende diese sicher mechanisch uiedexzuscbreiben vermag. In der gleichen Weise wird allmählich Buchstabe für Buchstabe dazugeschaltet.

Der bisherige Weg geht also vom schnellen Erleraen aller Zeichen zux Steigerng des Tempos, der nene Weg dagegen von hohem Tempo zum gauz allmäblichen Rrleruen aller Zeichen.

Durch die Festsetzung dieses Hörtempos wird der Zweck erfüllt, daß das Klangbild sofort automatisch erfaßt werden muß und damit jedes Nachdenken von Anfang an unmüglich gemacht wird, so daß damit auch alle langwierigen Umstellungen vermiedeo werdea.

Der Sinn der 'Tempoausbildung liegt also darin, vom ersteц Augenblick der Aulernung an alles au vermeiden, was der Bildung der Bedeutungseinheit zwischen akustischem Zeichen und Buchstabeu hinderlich sein kann, um von rornberein diejenige Einstellung bei dem Lernenden an erzielen, die ihn alleiu befäbigen kann, ein Hörtempo zu erreichen, das den prakischeu Anforderuagen genügt.

Die festigung dieser Beziehung zwischen Zeichen und Buchstaben kann natürlich nar durch inteusive Übung erreicht werdea; daher wind inmer aur ein einziger Buchstabe aeu zu den bisher bekannten zuzuschalten und solange zu üben sein, bis diese enge Vcrkuüpfung erreicht wiud, so daß die Übertragung vom Zeichen auf. den Buchstaben obne Nachdenken und Umwege stattfindet. Der Vorgang wird also automatisiert, indem das Nacb denken schon bei der Anleruung durch unbewult arheitende Einstelluagen abbgelöst und damit auch entlastet wird.

Man deake vergleichsweise an das Beispiel vom Soldaten, der seine Griffe lermt.

Enmesmeln beschreibt diesen Übungsvorgang in seiner „Einfïbrung in die Ganzheitspsychologie" ${ }^{1}$ wie folgt:
„Zuerst muß der Soldat jede 'Seilbewegung mit voller Beteiligung des Bewnßtseins ausfüliren. Diese Aufgabe erfordert bei den exsten Übungen in der Regel seine ganze Aulmerksamkeit. Der gut einexerzierte Soldat dagegen kann während der Aus fübrung des Griffes an irgendetwas anderes denken, obue daß seine Bewegung dadurch aa Genauigkeit einbüßen müßte. Aus bewußt ausgeführten Bewegnagsiolgen entstehen unbewußt ablanfende Eiustellungsganzbeiten. Der biologiscbe Zweck aller Übung ist in der lintlastuag des Bemußtseins durch unbewußt arbeitende Einstellungen zu suchen."

Äholich verhält es sich auch beim Erwerb der Fertigkeit im Gebrauch ciner fremden Sprache. Anfanglich sotzt man mühsam in Gedabchtnis die Yokabeln zusammen und übersetzt dann in die fremde Sprache. Durch anbaltende Übung der Vokabeln, fusdrücke usa: komint man schließlich anf den richtigen Weg, sofort in der fremden Sprache zu denken und zo sprechen.

La der gleicben Weise wird nun bei der vorgeschlagenen Metbode zunächst bei zwei Zeicben durch dauerndes Üben im Tempo 60 Z/Min. eine enge Verbindung zwischen dem akustiscbeu Zeichen und seiner Bedentung geschaffen, die dann stets automatisch ohne Nachdenken abläuft. Daher kanu auch immer nur ein Zeicben weu binzugeschaltet werden, damit auch für dieses von voruherein die Bedeutungseinbeit zwischen Llangbild and Buchstabe eindeutig entsteht. Wiirde man gleichzeitig mehvere Zeichen nev einführen, so würde dies den Auffassungsumfang zu leicht überschreiten und die Bildung dieser festen Beziehung verbindert werden.

Diese Tempogestaltung bat außerdem noch binfluB auf die Frage nach der Bedeutung des Rhytbmus für die Anleroung. Von einer. gewissen Tempo an bieten sich die Morsezeicheu dera Ohx als eine taktmäBig gegliederte Reizfolge. Das regelouaßige Auf und Ab sich folgender Morsezeichen und Pausen erzeugt beim Hörenden cinea die Klaugbilder begleitenden Rhytbmus.

Es ist bekannt, daß bei allen Arbeitsvorgängen der Rhythmos lördernd wirkt, da er die Arbeitsantriebe erleichtert ${ }^{1}$. So wird auch hier der Rbythmus, der durch die Folge der Jeichen in bestimmtem'Tempo eutsteht, die leistung güustig beeiaflussen köanen, falls die Anlernverbaltaisse diese Wirkungen günstig gestalten. Das ist aber bei allen bisherigen Methoden nicht der Fall. Durch das Geben in bestimmtem Tempo wird dem Lexaenden ein Rbyihmus aufgezwungen, der nicht in jedem Falle seiner eigenen psychischen Aalage, seinem Eigeurbytbmus zu eutsprecheu braucht. In diesem Falle muß sich der Lerneude allmäblich auf dicsen Rbytbmus einstelleu, bis der Rhythmus überhaupt förderade Wirkungeu ausüben kanu. Ist diese Eiustellung noch aicht ertolgt, so kann der aufgezwungene Rbythmus sogar störead wirken. Wenn uun bei den bisherigen Aulernverfabren bei der allmäblichen Temposteigerung auch imner wicder der Rhythmus gelindert wird,

[^5]so muß der Lernende auch bier immer wieder Umstellungen vornehmen, die wiederam die Anlernang erschweren und daber auch verlängera.

Bei dem neueu Verfahren wird das Tempo und damit ancb der Rbytbmus über die ganze Ausbilduag gleich gehalten, so daß diese Unastellungsbemmungeu fortfallea.

Man wird auch darüber himaus versacheu müssen, durch besondere Maßnabmen den Lernenden gleich zu Beginn auf diesen Rhytbmus einzustellen. Daß und mie dies moglich ist, wird uocb in dew Abschaitt über die praktische Gestaltung des Verfahreus auszufübren sein. Die Maßuabruc, die Ausbildung sofort mit dem Tempo 60 Z/Nin. zu beginuen, erreist sich daber aach alleu Richtungen hio als üußerst zwecknäßßig, demn es mird dadurcb einmal zwangsläufig die Gestaltung des Mlorsezeichens als akustische Ganzheit, Gestalt, Klangbitd exreicht, feruer wird dadarch das Umstellen voru Raten und Nachdenken auf das uuruittelbare Erfassen des Bedeutungsinhaltes und das Unstellen im Rhythmus vermieden. Aus all diesen Unstunden erklart sicb die später archzuweisende Überlegenbeit der Verfabrens gegenüber den bisherigen.

Eine Frage bleibt jedoch noch \%u klären; das Tempo 60 Z/Min. stellt ja moch nicht das für den proktischen Betrieb ausreicheade Tempo dar. Man könute also zunächst daran denken, das Tempo von voruberein noch höher zu woblen, evtl. gleich so hoch, wie es für den beabsicbtigten Zweck gefordert wird. Dieser Versuch ist auch tatsäcblich germacht worden, indern bei einern Ausbildungskursus das 'lempo 100 Z/Nin. gem:ablt wurde. Dazu ist festzustellen, daß es durcbaus möglich ist, auch von der ersten Stuade ab in diesem Tempo das Beherrscheu der ersten Buchstabeu ohne weiteres zu exreichen. Im Verlanfe des Kursus zeigte es sich jedoch, falls es sich nicht um Yersonen besonders guter Jignung handelte, dal der Auffassungsumfang sehr stark angespannt wixd, so daß das Zuschalten immer neverer Buchstaben mit größerer Sohwierigkeit verbundeu ist. Es exscbeint daher für die allgemeineu Verhältnisse zweckmáBiger, mit Tempo 60 Z/Niu. zu beginaen.

Es zeigt sich nümlich auch, daß das Fortschreiten zu höherem 'Tempo vom Tempo 60 Z/Min. aus keine grundsätalicheu Schwierigkeiten mehr macbt. Dies beweist schon die 'latsacbe, daf obne woiteres anch Tempo 70 Z/Min. Lis $80 \mathrm{Z} / \mathrm{Min}$. obne jede weitere T̈bung anfgenommen wird. Aacb die früheren theoretischen Ab-
leitungen weiseu darauf hin, daß nach dem Tempo 60 Z/Min. keine grundsätzlichen Ulmstellungen im gesamepsychiscben Verhalten mebr notwendig sind, wie dies etwa um das Tempo 50 Z/Min. herum eintrat. Die Richigkeit dieser Anuabme geht ans dem Verlauf der Übungskurven in Abb. 10 hervor, die nach dem Tempo 50 Z/Min. einen stetigen Austieg ohne weitere Plateaubildungen zeigen.

Es wixd also nach Beherrschung des Tempos 60 Z/Nin. uur durch weitere Übung ohne neue priazipielle Schwierigkeiten möglich sein, das Temapo auf die für deu betreffenden praktischen Betrieb notweudige Geschwindigkeit zu bringen.

Durch das Automatisieren der Bearehungen awischen Klaugbild und Buchstaben, clas für die Funkertatigkeit beim Aufnehmen der Morsezeicben in der Praxis unbedingt vorhanden sein muß, wird weiterbin erreicht, dals der Funker das gebörte Zeichen niederschreiben kann und wäbreud des Schreibeas das neue Klangbild bört (obue Nachdenken). Es bildet sich mebv oder weniger schnell bei der Höranfnabme eimer ausgebildeten Person vom Niederschreiben des gehörten Zeichens und dem Hören des uächsten Klangbildes diese Verschiebung heraus, wie man hei geübteu Funkera bäufig beobachten kann.

## b) Pralitische Gestaltung des Verfahrens

Die aus den bisherigen Untersucbuugen und theoretischen Überlegungen gezogenen Scblässe müssen nuf ibre praktische Braucbbarkeit exprobt werden, um die Wirkuugsweise eines solchen Verfahrens - gegenüber cten bisherigen - zu erweisen. Aus dem Verlaufe der Anleroung werden sich danu weitere Gesichtspankte für den speziellen Aufbau des Verfahrens gewimen lassen.

Zu diesem Zwecke wurde im Psycbologiscben Institut ein Fuokraum mit den entsprecbenden Gebe- und Höranlagen eingericbtet. Hier wurdeu mebrere Kurse durcbgeführt, die nach den gemachten Erlahruagen in verschiedener Weise eingerichtet worden, um Unterlagen fïr die Klarrung der verschiedenen auftauchenden Fragen zu gewinmen.

Es ergeben sich also für die weitere Bebandlung zwei Fragen, nämlich einoal die Schlüsse, die aus den praktischen Anlernverfahren für die Gestaltung dieses Verfabrens zu ziehen sind und ferner der Nachweis der guten Leistungsfäbigkeit des Vexfabrens durch die praktischen Ergebaisse der Aaleraung (II, c, S. 52).

Die Schlüsse für die praktische Gestaltuag des Verfabrens werden cinmal den allgemeinen Aufbau betreffen, bei dem die Fragen über die Gestaltwirkuug des Klangbildes, den Rhytbmus und das Tempo zu klären sind und ferner speqielle Fragen, die die verschiedene Schwierigkeit bei der Erlernang einzelnex Bucbstaben, die Unterscheidung ähnlicher Buchstaben usw. behandeln. Im tolgenden sollen zunächst die allgerneinen Probleme geklärt werden, um dann anschließend die praktischen Erfolge nachzuweisen.

## 1. Allgemeiner Aufbau <br> a) Klaugbild nod Rhythmons

Der lerneade wird zuerst iu den Rbythmas des Aushildungstempos 60 Z/Min. eingefïhrt. Da dieser Rhythmus aufgezwuagen ist und daher nicht immer dem Eigeurhythmus des Lernenden zo entsprechen braucht, stellt sich der Schüler je vach seiner Veranlagnig mehr oder weniger scbuell darauf ein, so da $\beta$ die Schalung mit einer Finstellung auf den Rbythmus beginnen muß. Hierbei geht man zweckmäßig von zwei sich gut unterscheidendea Klaugbilderu aus, die mittcls automatisecher Gebevorrichtung (S. 66) dargeboten wurden, um das Tempo genau einzuhalten. In der Praxis ist es bei Anwendung chiffrierten Textes üblich, Buchstabengruppen von je 5 Zeichen zusammenzustellen, die mit entsprecheud merkbareu Pausen zwischen den Fünfergruppen gegeben werden. An diese algemeine Eiorichtung des praktischen Eunkverkehrs sollte der Lernende von Anfang an gewöhnt werden, so daß diese Bucbstabengtuppierung bei unserer Ausbildung von Anfang an durchgeführt wurde.

Hehr oder weniger schwer bürt cler Lerneude aus den beiden ersten regellos nacheinander dargebotenen Klangbildern die akustische Gestalt des einzelnea Zeicbens herans. Die za dea Klangbildern gehörigen Buchstaben merdeu noch wicht genanot, deon der Lernende soll vorläufig nar durch das Mithören der Gebefolge auf die aknstische Gestalt des Zeichens und anf den Rhythmus eingestellt werden.

Manche Personen sind sofort von diesem Rbythmus erfaßt weil der aufgedrängte Rhytbmus mit ibrem Eigearhythmus übereinstimmt oder verwandt ist.

Das Ausbildungsverfabren verwendet einen Vordruck zuin Niederschreiben der Buchstaben nach folgender Anordnugg:


Um den Lexneuden zunächst in den Rhytbmas einzufïihren, soll ex: in die freien Felder des Vordruckes jodesmal einen Punkt setzen, weun er aus der Hörfolge die akustiscbe Gcstalt eines Zeichens heraushort. Er reibt aut diese Weise Punkt an Punkt in die Felder des Scbemas und wird so allmäblich in den autgezwungenen Rhytbmus eingeführt. Das Eiusetzen der Punkte bei Beginu der Übung hat außerdem die Bedeutung, daß dadurch ein Einspielen entsteht zwischen dem akustisch aufgenommenen Rbythmus und den Rhythmus der scbeeibenden Tlaod. Vor allen Dingea aber bewirkt auch diese Schulung anf den Raythmus, daß der Lernende zwangsläufig auf das Heraushoren des anzerlegten Klangbildes geführ't wird. Das optische Symbol wird daher, wie schou vorhergehend erwähnt, dem Lernendeo völtig ferugehalten.

Erst nachdem die ersten beiden Klangbilder als verscbieden herausgebört werden und der Lernende sich auf den Rhythmus eingestellt hat, werden die zu den Klangbildern gehöreaden Buchstaben genanut. Das Niederschreiben dieser Bucbstaben bereitet dann im allgemeinen keine Schwierigkeit. Selbstverständlich kommt es aber auch weiterbin ab and zu vor, daß der Lernende in dieser ersten Ansbildungszeit ein soeben verklingendes Zeicben nicht sofort automalisch erfaßt hat. Er wird daher versuchen wollen, in der allerdings riel zar kurzen Pause bis zum Ertünen des näcbsten Zeichens darïber uachzudenken, melches Zeicheu soeben verklang.

In dieses Nachdenken hinein tönt nun aber das folgende Klangbild und bewirkt, daß der Lerneude ans der Fassung gerät und darnit überhanpt den Zusammenhang mit dem Rhythrans der Hörlolge verliert.

Diese Störung mula von vornhereiu uaterbuaden werden. Es ist dem Lervenden daber einzuscbarien, daß er in einem solchen Falle, wo das Klangbild nicht sofort ron ihm automatisch erfaßt
ist, an Stelle des unverstandenen Klangbildes einen Punkt in das betreffende Feld des Schemes setzt. Der Lernende bleibt dadurch im Rhythrnus der Hörfolge. Das nicht automatisch erfaßte Zeichen muß sofort fallen gelassen werden; der Lernende dari sicb nicbt das geringste Nachdenken angewöbnen wollen. Mit dieser Eiustellung ist er imstande, das auf ein unverstanden gebliebeues Morsezeichen folgende Klangbild tatsäcblich wieder zu erfassen. Daher wird diese erste bewußte Rhythmusschulung ancla für den gesamten Ablauf der Anleraung von wesentlicher Bedeutung sein.

Nach kurzer Übungsdauer (etwa 10 Munten) sind die Beziehungen zwischen dern akustischen Eindruck und den dargestellten Buchstaben der beiden ersten Zeichen so fest geknüpft, daß eine unmittelbare Übertragung vom akustischen Klangbild auf deu Bucbstabeu erfolgt. Erst wenn dieses erreicht ist, clarf das uäcbste Morsezeichen zu den beiden Klangbildern hinzugenommen werden. Das geschiebt zreckmafig tuf folgonde Weise.

Die Hörenden werden daruf aufmerksam gemacht, daß vou jetzt an ein neues Klaugbild in der Gebefolge auftritt. In der Reilhenfolge des Gebeus kommen zuerst die beiden bekannten Morsezeicben, das dritte Morsezeicben ist das meue unbekannte Klangbild. Für dieses neue Klangbild ist in das freie Teld des Schemas ein Punkt zu setzea. In diescr Gebefolge tritt das neue Klangbild regellos noch mebrere Male auf, und der Lerneude muß demnacb jedesnal in das betreffende Feld des Vordrucks den Punkt setzen. Der Funklehrer überzengt sicb durch Kontrolle der Hörprotokolle, ob die Lernenden tatsächlich den Pankt an die richtigen Stelleu gesetzt baben. Ist dies scbließlich der Fall, so kann der Buchstabe für dieses neve Klangbild genannt werden Durch mehrere Übuugsreihen werden die drei ersten Klaugbilder gefestigt. Bei jedem Zuschalteu neuer Buchastaben muß besonders darauf geachtet werden, daß der Auffassuugsumfang des Lernenden niclat überschritten wird, d. b. es braucht und darl nicht übertrieben schnell mit der Zuscbaltung neuer Buchstaben vorwärtsgepaugen werden. Dies gilt besonders für dea Beginn der Anleraung, es genügt also, wenn in der ersten Übungsbalbstuade aur drei Klangbilder eingeiibt werden, obwohl Geeignete noch mebr zu leisten vermögen. Die weitere Anlernung gescbiebt aun so, daß allmablich Buchstabe für Buchstabe eingeführt wird. Die Einführung der weiteren Buchstabeu erfolgt auf die Weise, daß in der Gebefolge der neue Buchstabe aweimal am Antang und
dann regellos verstreut unter den anderen Bucbstaben gegeben wird (rgl. Buchstabenanordnwagen [S. 56 a. 57]). Dadurch, daf immer wieder der neue Bucbstabe zunächst durch eimen Punkt bezeichnet wird, exreicht man außerdem, daß die Einstellung, unverstandenea Zeichen nicht hinterherzadenken, sondern durcb einen Punkt zu markieren, immer wieder geiibt wird.

Wichtigste Voraussetzung bei dem jedesinaligen Eiofübren eines neuen Buchstabens ist aber; daß diese Zuscbaltung immer erst dann erfolgen darl, wenu der Übungsstand für die Aufnahme dex bisherigen Zeichen eine ausreichende Festigung erfahren hat, da sonst bei Zuschaltung neuer Buchstaben sofort der Auffassungsumfang überschritteu wird.

Bei Überschreitung des Auffassungsumfanges kano es zu einer erbeblichen Stiorung und Hemmung der weiteren Anlernuug kormmen. Von dieser Tatsacbe muliten wix uns durch praktiscbe Erfabrungen in einem Ausbildungskursus, bei dem gleichzeitig zwei Bacbstaben neu eingeführt wurden, überzeugen. Besonders wenn schon eine größere Reihe von Ruchstaben bekaunt wat, fübrte dies zu einer Überscbreitung des Auffussuagsumfanges, was danu - wie das auch auf anderen Gebieten bekanat ist wicht mur die Sicherheit in der Aufnabme dieser noucu Buchstaben gefabrdcte, sonderd die gesamate Aufuabme, also auch dex schon bis dahin bekannten Zeichen, empfindlich störte. Der prak. tische Lrfolg war dann der, daß zur nenen Festigung sehr viel lingere Übungzeiten gehraucht wurdeu, als wemu die Buchstahen einzeln zugeschaltet würden. Im spătereu Verlanfe der Ausbildung kann aucb das optische Symbol gegeben werden, denu wenn erst eimal die grundsatzliche Einstellang des Lernenden zur Auflnabme des Zeichens direkt über das Klaugbild und nicht über das optische Symbol gefestigt ist, so wird aucb die Kenatnis des optischen Symbols sich nicht mehr schadich auswirben.

## $\beta$ ) Verstärkung der Gestaltwirkung des Morsezeichens. <br> Zweitonverfahreu

Währeud der Lerneude in deu Rhythmus des Tempos 60 Z/Mia eingefilart und an dieson gewölme wird, stellt ex sich auf die Unterscheidung der beideu ersten Klangbilder ein, Das erfordert für ibn nicht unerkeblicbe Konzentration, besonders, wenu spater bei fortscbreitender Übung bereits mehrere Klangbilder bei dem
hohea Tempo bekannt sind and immer neue Zeichen binzuge schaltet werdeu.

Diese Kouzentration sucbten wix $\mu \mathrm{u}$ entlasten darcb weitere Anpassung der Klangwirkungen des Zeichens an die psycbische Veranlagang. Im Simue dieser Aapassung mutersuchten wi:: die Frage, ob die akustische Gestaltwirkuug des Morsezeichens nicht noch weiter durch Hervorheben der charakteristischen Nerkmale des Klangbildes verstirkt werden könnte. Die Auregung zu dieser Frage gab folgeade Beobacbung.

Es gibt Funklebrer, die - allerdings melir oder weuiger bewulit - ibren Schiilem das Klangbild sehr charaktexistiscla verstäudlich machen. Der Furklehrer formo die Klangbilder des Morsezeichens zu einer kleinen Melodie, d. h. Punkte uad Striche werden in $z$ woi verschiedeuen Tonhüben rou ihm gesungen oder lautiert, das Klangbild wird dadurch plastischer gestaltet. In der ja allgemein bekannten Weise wird die Strichlinge durch daa, die Punktlange durch ditt akustisch in verschiedenen Touhühen dargestellt, so duß z. B. das Zeicheu fü: „" klanglich dargestelt wird a.Is: ditt daa ditt ditt oder "q" als: daa daa ditt daa.

Es ist zu erkennen, daß die akustische Gestalt des Klangbildes durch diese Tonverschiedenbeit von Punkt und Strich besonders hervorgehoben wird. Daunit wird sowobl die Unterscheidung der verschiedenen Klaugbilder erleichtert, wie aucb gleichzeitig die Bildung der sofortigen Bedeutungseinheit zwischen akustiscben Zeicben und Buchstaben (Zahl, Iuterpunktion) gefördert.

Diese Überlegungen führten zu dem Versucl, nicht erst auf dem Uruweg über das Lautieren diese cbarakteristische Formung des Morsezeicbens so erreichen, sonderu dadurcb, daß das Zeichen selbst melodiehaft gestaltet wurde, indem Puukte und Striche in verschiedenen Tonhöhen gegeben werden ${ }^{1}$. Das Geben in zwei verschiedeuen Tonhöben wurde durch einc mechanische Gebeeinriclatung erreicht, die weiter unten (S. 67) beschrieben wird. Der Strich wird dabei in etwas höluerem Ton gegeben als der Punkt, jedocb darr der Tomnterschied nur klein sein, um das Klaugbild nicht zu stark zu verindern und die spätere Überfïlumag anf einen Tou nicht an erschweren.
R. ist nâmlich niclat erforderlich, diese 7 weitonmetborle bis zuro lindo der Ausbilduag beizubebalteu. Das Zweitonverfahron dient

[^6] stras segeben.
lediglich dazu, dem Anfänger die Einführung in die Tätigkeit der Horaufnahme zu erleichtern. Nach einem gewissen fortgeschrittenen Stande der Ausbildung wird man wieder auf einen Ton zurückgehen. Wir nähern daher allmählich, füx den Lernendeu unmerklich, die beidea Töne immer mebr aneinander bis nar ein Ton erkliugt. Bei uuseren Kursen haben wir ungefähr ein Drittel bis die Hälfte des Ausbildungspeasums in Zweitonverfahren gegeben, deun wurde allmailicb anf eineu Ton zurückgeschaltet. Selbstverstriadlich wäre es nicht falsch, die ganze Ausbildung bei $60 \mathrm{Z} / \mathrm{Min}$. im Zreitonverfahren durchzufülıren, dean das Umschalten auf eineu Ton bereitet spiter keine Schwierigkeiten. Jedoch genügt es nach unseren Erfahrungen schon, wemn die Ausbildung im Zweitonverfabren nur im ersten Teil der Anlernung verwendet wird, da der Lernende, wenn er eimmal an diese melodische Wirkung des Zeichens gewöhat ist, aach bei einero. Ton die Melodie immer subjektiv hineinhört und damit selbst das Klangbild charakteristiscb gestaltet.

## 8) Gebetempo in Anleraverfabreu

Die internationale Vereinbarung setzt fest, daß der Fouker im Klartext 120 Z/Min., im Codetext 100 Z/Min. aufnehmen muß. Bis zu dieser international verlangten höchsten Hörgeschmiudigkeit mall also jede Ausbildang fortgefübrt werden

Nachdem unsere Ausbildung das eimmal fest eingefübrte Hörteropo von $60 \mathrm{Z} / \mathrm{Min}$. im Codetext bis zur Beherrschung aller Zeichen beibehalten lat, müßte die Steigerung bis zur verlangteu böchsten Hörgeschmindigkeit durch weiteres Schulen von 70 auf 80, $90,100 \mathrm{Z} / \mathrm{Min}$. cluxchgeführt werden. Wie schon in den allgemeinen tbeoretischeu Erörtorungeu ausgeführt murde, könute nau sich pun fragen, ob uicht die Ausbildung für irgendein gefordertes Betriebstempo von 80 oder $100 \mathrm{Z} / \mathrm{Min}$. darch sofortiges Schulen auf diese Geschwindigkeit durchzuführen wäre.

Genan so wie man bei dem Ausbildungstempo 60 Z/Min. die Beziehung zwischen Klangbild und Buchstabeu automatisiert, müßte dieses Verfabreu auch 2. B. bei Tempo 100 Z/Min. anznwenden sein. Wir haben einen solcben Versuch gemacht. Dabei hat sich berausgestellt, dal3 sich die Anforderongen an die Konzentration des Lernenden bei diesern Tempo $100 \mathrm{Z} / \mathrm{Min}$. bedeutend steigeru, besonders, wena im Lauic des Vertahrens bereits mehrere Zeicheu beherrscht und neue Klangbilder hinzugeschaltet werden.

Diese Art der Ausbildung ist also zu anstrengend und erschöpft den auszubildeadeu Meuscheu uach kurzer Übungszeit ziemlich stark, wenn er micht ausnabrasweise über ganz besonders gute Eigaung verfügt. Nach allen Eriahrungen kam daher festgestellt werden:

Das Hörteropo 60 Z/Min. ist für die Ausbildung zum Fuuker einc optimale Aulerngeschwindigkeit

Der Lerneude, der erst einmal bei diesem Tempo 60 Z/Min. im Aufnehmen sicher ist, vermag aucb obne Schwierigkeit und obne besondere Schulung das Tempo 70 Z/Min. zu beherrschen. Die weitere Steigerung des Tempos aul 80, 90, 100 Z Min. reht bei entsprecbender Übung und Ausdauer ohne Schwierigkeit vor sich. Wie scbon in den theoretischen Besprechungen entwickelt wurde, treten oberhalb des Tempos 60 Z/Min. keine neuen prinzipielleu Schwierigkeiten oder Umstellungeu in psycbischea Verhalteu auf. Wir haben uns daher bei der Entwicklung des neueu Aulernverfahrens daraul beschränkt, die Untersuchungen bei dem gleichbleibeaden Tempo 60 Z/Nia. durchzuführen.
2. Spezielle Fragen

Nebeu den ebea behaudelten Fragen, die deu allgemeinen Aufbau des Verfahrens wesentich begrüadeu, treted nun ooch einige spezielle Fragen auf, die die Gestalung des Verfahtens in Eimzelheiten im Rahwen der allgemeineu Richtlinieu bestimmen werden.
a) Verschiedene Schwierigkeiten beim Erlernen eiozelner Buchstaben

Die Morsezeichen sind in bezug auf ihre akustische Gestaltwirkung ziemlich unterschiedlich zusammengesetzt. Aus diesem Gronde bereitet dem Lerneaden das Erfassen einzelaer Morsezeicben mobr oder weniger große Schwierigkeiten. Manche Person, die an sich gute Veranlagung für den Hörempfang hat uad auch im Übuagsstand der Ausbildung gut vorwärts kommt, vermag mitanter ein oder auch mebrere Klangbilder nur scbwer zu erfassen. Der Lernende würde durch ein solches Morsezeichen, das ibm beim Aufuehmen besonders schwer fallt, immer in Verwirrung gebracbt, wenn er sich nicht zunächst daran gewöbnen wörde, folgerichtig eioen Punkt in dasjenige Feld des Schemas zu setzen, in das der Buchstabe für das unverstandeue Klangbild hiueingehört.

Die Leistungskarve zeigt für eimen solchen Fall besonderer Scbwierigkeit eines Buchstabens eine, weun auch uur geringe Plateaubildung. Diese Buchstabenschwierigkeit ist bei jedem Lernenden verschieden, der eine eriaßr schlecht das Klaugbild des Buchstaben v, bei emem anderen tritt die Schwierigkeit bei dem Klanghild des d oder irgendeines anderen Buchstaben ouf.

Neben solchen individuellen Besonderbeiten haben wir aber im Verlaufe unserer Untersuchung lestgestellt, daß zwar nicht bei allen Lerneaden gleichmäßig, aber doch sebr häuifg die Klang. bilder für $x, y, p, q$ verhuiltaismaibig schwer autzuiassen waren. Daber wird es angebracht sein, diese ziemlich allgemeiu göltigen Umstande bei dem Aufbau des Verfabrens zu berücksichtigen. Wenn mau diese Gruppe scbwieriger Bucbstaben an den Aofang der Ausbildung verlegeu würde, so würde infolge der auftretenden Hemmungen die Lernfreudigkeit des Aniangers ungünstig beeintrichtigt werdeu. Zweckmäßiger verlegt man die schwierigen Buchstaben in oder anschlieBeud an das erste Drittel der Ausbilduag. Dadurch kommen diese Klaugbilder, dem Aufbau des Verfahrens entsprechend, inmer wieder in den Gebefolgen bis zam Ende der Ansbilduag vor und es wird erreicht, daß sie dauerud geübt und gefestigt werden. Würde man diese Buchstabengruppen wegen ibrer Schwierigkeit erst an das Eude der Ausbildung legeu, so fielen die dauernden Übungswirkungen fort, bie Aushildung würde verlängert werdea, da man dann am Schluß diese schwierigen Buchstaben länger übeu mülste

Die auf Gruad dieser Überleguagen und soustigeu praktischen Erfahrungen Hür unser Verfahren gewählte Reiheufolge der Buchstaben ist aui S. 56 orgeben.
'Triti an der Roilhe der so nacbciaander einzufübreaden Buchstaben mum ein solchey auf, der grüßere Schwierigkeiten bereitet, so wird dadurch das Tempo der Ausbilduug an dieser Stelle verlangsamt, da längere Zeit bis zur völligen Festiguug des Zcichens benötigt wird. Aus diesem Gruude werden io den Leistungskurven der Ausbildang an diesen Stellen Jleine Plateabildungen auftreten (vgl. Abb. 11). Diese beruhen aber nicht wie bei den bisherigen Verfahren auf grondsät/2Fchen Schwierigkeiten der Umstellaug und ähuliched Irüher schon behandelten Faktoren. Sic baben ihren Grund nur in deu Schwierigkeiten bei der Erfassung sclawierigerer Bucustaben, die in der Natur der Sache liegen und aicht zu vermeiden, höchstens in ibrem Auswirkungs-
umfang entsprechend den vorher erwäbnten Maßnahmen zu beeinflussen sind.

## B) Unterscheiduug äbulicber Buchstahen

Jene Morsezeichen, deren Klangbilder verwechselbar ähnlich sind, können bei höberem Tempo vom Anfänger scbwer unterschiedeu werden. Der Leraende muß sich schon einige Mühe geben, wenn er 2. B. bei dem Ausbildangstempo 60 Z/Min. am Arfang die Klangbilder des Buchstaben $s(--)$ und $b(---)$ richtig auseinanderhalten soll. Bei dieser scbuell aneinandergereihteu Punktfolge und der relativen Kürze des gesamten Klaug. bildes von s und h sauß das Ohr besonders empfiadlich sciu; um die Zeichen wăhrend der Zeitdauer ibres Tönens richtig zu bören. Nur durch entsprechendes Üben uad starke Konzentration ist endlich die Unterscbeidung möglich.

Nach den Lrfahrungen, die wir in längeren Ausbildungsbursen sammeln konnten, gebören bei höhcrem Tempo zu den leicht rerwechselbaren Klangbildern solche Morsezeicben, bei denen die akustische Gestalt in ibrem Grundaufban die gleiche ist und die unterscheidenden Merkmale nur gering sind. Daber werden auler den genanuten Klangbildern von $s$ uod $h$ voru Anfange:: bei höherem Tempo leicht verwechselt die Zeicheu für u-nad von v--- oder von $d$--- und b--. .

Es haudelt sich bei diesen Zeichen um akustische Gestalten, deren optische Syıubole so zusammengesetzt sind, daß vor oder nach dem Strich die Punkte - wie ersichtlich - sozusagcu als Vor- oder Nachsilben wirken.

Die akustische Gestalt zweier solchex verwechselbarer Zeicben ist in ihrer Gesamtwirkung wenig geändert, weil der Zeitunterschied, in dem die zwei oder drei Punkte als Vor- oder Nachsilbe gebört werden, bei hohem 'Terapo sehr gering ist. Das Gehör muß also für die Unterscheidnng dieser Äbalichkeiten schon geschult sein.

Weaiger große Schwierigkeiten bei böherem Tempo bereitet das Auseinanderhalten der Zeichen, deren optische Symbole aus Strichlängen zusammengesetzt sind, z. B. O-- und ch-- - - -

Der Strich ertönt ja dreifach langer als der Punkt, so daß auch die Unterscheidung ron drei und vier Strichen bei hohern Tempo leichter möglich ist, als bei drei und vier Pankten. Aus dem gleichen Gruade entstehen auch weniger Schwierigkeiten
beim Auseinanderhalten der Klangbilder z. B. für die Buchstaben g —— und $\mathrm{O}-$--- oder w--- und j-——. Solche Zeicheu, dereu optisches Symbol Spiegelbilder sind, geben trotz ibrer optischen Ähnlichkeit als akustische Gestalten nur wenig Verwechslungsuöglichkeit. Zeichen wie v--... und b---- sind in ihren Klangbilderu zu sehr unterschiedlich, als daß sie verwechselt werden könnten.

Wenn dather gelegentlich geschlosseu wird, daß diese ähnlich und daher schwer zu unterscheiden wären ${ }^{\text {s }}$, so verfállt man wieder in den Fehler, vom optischen Symbol, statt von der akustischen Gestalt auszugehen.

Um für deu Lernendea bei der Einführung in die Tätigkeit der Höraufnahme unnötige Schwierigkeiten zu vermeiden, muß auch die Frage der Unterscheidung ähnlicher Buchstaben in der Reihenfolge der zuzuschaltenden Buchstaben berücksichtigt werden. Wenn die Ausbildung mit äbnlich klingenden Zeichen einsetzt, so werden unnötigermeise gleich am Anfang an die Konzentration, die der Lernende aufzubringen hat, besonders hohe Anforderungen gestellt. Wir haben einen solchen Versuch in der Form durcbgeführt, daß die Anleruuug mit der Darbietung der Zeichen für $\mathrm{e}(-)$, i (--), s (---), h(---) begaun. Man kö̈uute annebmen, daß dadurch gerade im Anfang das Obr im Uuterscheiden feiner Unterschiede besonders gut geschult würde. Es hat sich jedoch gezeigt, daß dabei eben die negativeu Wirkungen, die aus den großen Anforderungen au die Konzentration entstehen, die Vorteile einer solchen Hörschulung übertreffen. Aus diesem Grunde wird man das Anleruen besser mit Zeichen beginuen, die sich merkbar voneinander abbebeu. Allmäblich hört der Lernende die 「einheiten der Unterschiede von Klangbildern schärfer heraus und sein Gehör wird auf diese Weise im Laufe der fortschreitenden Ausbildung auf das Heraushören der Unterschiede geschalt.

Auch diese Gesiebtspunkte sind bei der Auffelliung der Rcibenfulge der Buchstaben (S.56) berücksichtigt.
$\gamma$ ) Das Üben von Gruppen von Buchstaben
Wie bereits vorübergehend erväbnt, ist es für das Fortschreiten des Übungsstandes eines Lelirganges wichtig zu beachten, daß nur bei ausreichender Sicberbeit im Aufnehmen der jeweils bereits
${ }^{1}$ Binger, Eine Eignungsprüfung fur Funkentelegraphisten. PsychotechaZ, Jg. 6. H. 2. 1931.
erlernten Zeicben ein neues, unbekanntes Morsezeichen hiuzugeschaltet werden darf. Auf diese Weise vermeidet der Funklebrer die Störungen, die das Überschreiten des Auffassungsnmfanges für den luernenden mit sich briugen würde. Wie leicht der Auffassungsamfaug des Lernendeu überschritteu werden kanu, zeigten Versuche, bei deuen wir im Verlaufe eines Ausbildungslebrganges immer Gruppen von Buchstaben übten und dann die ganze Gruppe zu deu vor'her geïbteu Keichen zuschalteten.

Wir begannen die Ausbildang bei einem Tempo von 90 bis $100 \mathrm{Z} / \mathrm{Min}$, mit solcben Klangbildern, deren optische Symbole nar aus Stricben zusanmengesetzt siud, t , in, o , ch (1--4 Striche), Nach entsprechender Übungsdauer und ausreicbender Sicherkeit der $V_{p n}$. im Aufnehmen dieser Bucbstabengruppe, die nach unserem neuel Verfubren eingeübt wurde, stcllten wir die Übung dieser Gruppe wieder ein. Vielmehr wirde pua in gleicher Weise eine ueue Gruppe von Buchstaben geübt, deren optische Symbole aur aus Punkten bestebt: e, i, s, h (1-4 Punkte). Als diese beiden Gruppen gemiscbt zusammengebracht wurden, war die Sicherheit des Aufnehmens bei unseren $V$ pn. sebr gering. Wir mußten gewissermaßen die Ausbildung dieser acht Zeichen fast von Anfang an wieder beginoen, bis diese beiden Gruppen zusammen beberrscbt murden. An sich wird das bobe Ausbildungstempo eine gewisse Scbuld an der Störuag tragen, weil die Anforderung an die Konzeutration dadurch besonders boch ist. Außerdem wirkt sich in diesen Faile das Zusammentreffen abulicber Klangbilder, besonders der Zeichen vou s und b, aus, die bei dem bohen 'Sempo von $100 \mathrm{Z} / \mathrm{Min}$. ungenacin schwer zu unterscheiden sund, wie schou ausgefübrt wurde. Da vorber jede Gruppe lür sicb einwandfrei beberrscht wurde, könneu aber diese augeführten Gründe nicbt allein an dem Versageu der Vpa. scbuld trageu. Erst durch das Zusammenlegen beider Gruppen wird der Auffassungsumfang plötzlich so erweitert, daß die Aufnahne nicht mebr gelingt und dann lange Übung nötig wird.

Nachdon die gemazuten acht Zeicben eimigermaßen sicher aufgenommen wurden, stellten wir wie vorher das weitere Üben dieser Gruppe ein.

Es warde nuu eine Gruppe der drei Buebstabeu d, b, g mud daran anschließ zusamınengebracbt zeigten das gleiche ungenügende Ergebois wie bei der Zusammenschaltuug dex ersten beiden Übungsgruppen.

Als wir nach entsprechender Übungszeit zu der letzten Gruppenzusamrnenstelluag - d, b, g; u, v, w - die ersten Zeichen der vorher beherrscbten Gruppe von acht Buchstaben binzuschalteten, ergab sich, dall diese ersten Zeichen wieder so gut wie vergessen waren.

Dies liegt darau, daß die crsten Zeichen ja nicht mebr von der Übung erfaßß, im Gegenteil, noch von den Übuugen mit den neuen Zeichen überlagert wurden. Das Übeu von Bucbstabengruppen becinfußt also die Ausbildung recht ungünstig. Man wird daher aus diesen Versuchen folgern müssen, eimnal, daß immer nur ein Buchatabe neu zugescbaltet werden darf, um den Auffassungsumfang niclit unuötig anzuspannen uod zom anderen, daß dieser neue Bucbstabe immer wieder zusanmeu mit deu scbon bekannten \%eichen geübt werdcu muß, um kein Zeichen aus dem Gedachtuis zu verlieren.

## ס) Verteilung der Übung

Diese Überlegungen fübren überhaupt dazu, aucb beim Erlernen der Morsezeicben die in Betracbt kommenden Erkenntnisse aus der psychologiseben Untersucbung des Gedächtnisses nud des Lernens zu berücksichtigen.

Für den vorliegenden Zweck interessieren vor allern die Ergebnisse über die Wirkung der Wiederbolungen und ilure Verteilung auf den Leruerfolg. So bat $九$. B. Jost ${ }^{1}$ gefunden:
,Je mebr man eine Auzabl vor Wiedcrboluagen verteilt, zeitlich auseinauderzieht, desto schneller exlernt man und desto besser behălt man."

IGs köunen z. B. jeweils 24 Wiederholuugen auf verschiedeue Weise folgendermaßeu vorteilt werden:

$$
\begin{array}{cccccc}
\text { auf } 3 \text { Tage zu je } 8 & \text { Wiederbolungen } \\
" & 6 & " & " & " & 4 \\
" & 12 & " & " & " & 2
\end{array}
$$

Bei der Nachprüfung der Meuge des Behaltenen nach der Wiedererkeunungemethode land Jost bei diesen drei Eirpräguogsarten 7, 31 bzw. 55 Treffer; d. h. die gleiche Zabl von Wiederbolungen hatte um so starbere Wirkung auf das Bebalten, je mehr die Wiederholangen verteilt wirden. Im 3. Falle war beim gleicben

[^7]Aufwand aur durch die Art der Yerteilung fast das 8 -fache an Lerneffekt gegenüber der ersteu Verteilungsart erreicht wordea.

Nach diesen Ergebnissen wird also auch bei der Gestaltung des gesamten Ausbilclungsgauges die Lage und zeitliche Verteilung der Übungsstunden auf clas Ausbildungsergebuis nicht unerbeblichen Einfluß ausüben.

Die Wiederholung des jeweils erreichten Ubungsumfanges an beherrschten Morsezeichen sollte demoach zeitlich nicht allzusehr zusammengedrängt werdeo. Man soll nicht an einem Tage morgens stundenlang mit entsprechenden Erholungspausen und wachmittags im selben Sinue fortfiahrend üben. Der Wert eines solchen Übens ist nur geriug, da einmal schon die starke Belastung durch die notwendige hohe Konzentration viel zu schnell emaüdeod wirkt und ferner die für das Behalten so wichtige Verteilung der Wiederholungen nicht erreicht wird.

Nach den bei vielen Kursen gemachten Erfabrungen kapn zunilehst fïr die Länge einer Ubung festgestellt werden, daß eine Halbstunde fortlaufenden Übens die günstigste Zeitdauer darstellt.

Gerade das Üben von Anfang an im hohen Tempo stellt ja große Anforderungen an die Konzentration, so daß es sieh praktisch auch zeigte, daß ein Ausdehoen auf dreiviertel oder eine Stunde schon so viel Ermüdung erzeugt, daß der Erfolg schlechter wird als inteasives Üben während eiper halben Stuade.

Damit wird dann auch gleichzeitig die notwendige Verteilungen der Wiederholungen erreicht. Nach unseren Erfahrungen könnte man, falls die Mogrlichkeit im Rabmen einer auch sonst geschlossenen Ausbildung gegebeu ist, wobl morgens und nachmittags je eine halbe Stunde üben, um zum besten and schnellsten Erfolg zu kommen. Dies bezieht sich natürlich auf das neue, hier vorgeschlagene Ausbildungsyerfahren, da bei den älteren Verfaliren - z. B. für die Ermüdungsfrage - andere Verhältnisse vorliegen.
c) Praltische Ergebnisse der Anlernung

Nach Klarstellung der allgemeinea Ricbtlinien für die praktische Gestaltung des Verfabrens soll nau der Nachweis seiner Leistungsfahigkeit durch die praktischen Ergebnisse der Anlernung erbracht werden. Wir haben mebreve Kurse nach dem neuen Verfahren durelgeführt, über deren Ergebnisse im folgenden berichtet werden soll.

Hierzu sind zunä.chst einige allgemeine Vorbemerkungen über die Art unserer Vpn. mod die Kurse notwendig, da sie fuir die Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Verfahrens wichtig sind.

Bei der Aushildung zum berufsmäßigen Funker Marine, Flieger, Heer usw.) werden die Lernenden in irgendeiner Form (Kaserne, Lager, Schule) zusaumengehalten uod stehen dem Funklehrer regelmäßig zu einer bestimmten Zeit zur Ausbildung zur Verfügung. Mit dieser an sich selbstverständlichen Voraussetzung konnten wir bei unserer Ausbildung nicht rechnea, dena für uosere praktisehe Frprobung des neuen Verfahrens kamen lediglich Vpu. in Frage, die außerberuflich ausgebildet werden konaten. Die Vpn. warea Studenten, Studentinnen, Handwerker und Kaufleute. Abgesehen davon, da.ß bei diesen Vpn. Antriebe wie Berufsinteresse, Ehrgeiz, Schulzwang, Lerneifer oder dergleichen fehlten oder erst im Laafe der Anlerinng angeregt wirden, mußten die Öbungsstuudea außerdem daronter leiden, daß sie sehr unregelmäßig und unbeständig aufeinanderfolgten. Die Kurse konnten nur an zwei oder böchstens zeitweilig an drei Wochenabenden statffinden. Nachteilig wirkte sieh poch der Umstand aus, daß die Übongen häufiger zuzeitẹ abgehalten wurden, in denen die $V$ po. voa ihrer Tagesarbeit abgespannt nod müde waren. Aus allen dieseu Ursachen konaten wir nieht den Wert und die Auswirkuag einer Verteilnng der Übungen wie sie folgerichtig pach deu friüher angeführten Gesichtspunkten durchzufübren wären, in systematischer Weise beobachten. Natürlich mußte das Aushildungsergebnis unter cliesen nugünstigen Umständen leiden. Wabrscheinlich würde man unter günstigerea Verbältnissen zu noch besseren ligebnissen auch in bezug auf die Zahl der notwendigeu Ubungsstunden kommen.

Allgemein zeigte sich bei allen Kursen, dela das Automatisiereu der Beziehungen von Klangbild und Buchstaben bei dem Ausbildungstempo $60 \mathrm{Z} / \mathrm{Min}$. ohne Schwierigkeiten vor sich geht. Von den Geeigacten konnten in der ersten Übungshalbstunde vier oder teilweise sogar füuf. Zeichen bei diesem Tempo sicher aufgenommen werden.

Die Ausbildung schritt danu in der Art fort, daß in den aufeinanderfolgenden Übungestuoden der bereits beherrsehte Stoff immer erst wiederholt wurde. Es erwies sich dabei -- wie auch iu auderen Fällen -, daß das bereits einmal Gelemte bei der ersten Wiederholung lebhaft aufgenommen wird.

Jeder Übungseriolg — ganz gleich um welche Art der Übung es sich baadelt - steigt erst scbuell, dann langsam an ${ }^{1}$. Es ist natürlich nicht möglich, daß in der \%weiten Übungsstunde von jedern Lernenden abermals drei oder vier neue Elaugbilder binzugenommen werden köluen.

Wean der durchschnittliche Auffassungsumfang des Leernendeu so groß wăre, dann würdeu wix ja z. B. bei 30 einzuübenden Morsezeichen mit 10 Wiederholungen bereits am Ziele seiu köunen.

Hit der fortschreitenden Übung wird immer mebr gelennt, aber die Zunabme der Zabl der Morsezeichen bleibt nicìt gleichnäßig, sondera verringert sich stark. Es ist daher notwendig, sich vor jedem Fortscbreiten der Ửbung durch Zuschalten eines neuen Buchstabens zu überzeugen, ob die bisher exlernten Zeichen ausreichead sicher beherrscbt werdeu. Es werden daher laufend in die Übungen Kontrollen eingescboben, iudem in einer gegebeneu Folge von Zeichen die lehlerzahl aller Schüler festgestellt wurde. Das hatte auch den pädagogischen Wert, daß die Schüler selbst dauernd eine genaue Kontrolle ihrer Leistung batten, die dureh. ans als Ansporn für den Lerneifer wirkt.

So wurde dana auch jedesrual der Zeitpunkt bestimmt, an dem die Zuschaltung eines neuen Zeichens erfolgeu konnte, als uuteren Grenzwert setzen wir bei den Kursen fest, daß die Zahl der Fehler für die ganze Gruppe böchstens $10 \%$ der Zabl der gegebenen Zeichen betragen durfte.

Damit wird nun auch gleichzeitig ein Maßstab für die Schnelligkeit des Fortschreitens der Anlernuug gewonneu, dex für die Beurteilung der Leistungsfahigkeit des Verfabrens weseutlich ist.

Kuazichst ist allgemein in bezug auf die Zeitdauer der Ausbildung festzustellen, daß bei unseren Kursea fur die Behexrschang des gesamten Morsealpbabets bei Tempo 60 Z/Min. eine Zeit beanspruclit wurde, die in den Grenzen von 24 bis zu 28 Ubungshalbstunden lag. Die Ausbildung nabm einen solchen Verlaur, wie sie gruudsatzalich den theoretischen lirwägungen der Metbode entsprach.

Bemerkenswert sind iusbesondere zwei Ausbildungskurse, die wir gleichzeitig durchfülırteu.

[^8]Sie unterschieden sich nur insofern, als der eine Lehrgang nach dem Eintonverfabren, der andere anch dem Zweitonverlahren erfolgte.

Die Ergebaisse der beiden Kurse sind in Leistungskurven (Abb. 11) dargestellt, die auch gleich allgemein ein Bild über den Verlauf der Anleruung geben. Die Kurve zeigt die Leistung der gesamten Gruppe 20 des betreffenden Ausbilduagslebrganges, ist also eine Darstellung der Durchschuittsleistung.

Auf der Ab sxisse ist die Zeitdauer der gesamon Ausbildung aufgetragen, die durch die Zabl der zux Ausbildung benötigten Übungshalbstundengegeben ist.

Aaf der Ordinate ist die Zabl der jeweils beberrschten Zeichen angegebeu, wobei die Schuelligkeit des Fortschreitens durch die ebcn für die Kontrollen gegebenen Bestimmungen festgestellt ist.

Die Anordnung dieser 26 Zeichen bei den beiden Lehrgäugen ist auf S. 57 gegeben.

Aus dem Verlauf der Kurven ist zu erseben, daß die Ausbildung bei dem Zweitonverfahreu 24 Halbstundea, bei dem parallellaufenden Eintonverfafiren 27 Falbstunden heanspruchte. Die Vpa. waren in bezug aut Eignung aunähernd gleichwertig.

Weun man die Leistungskurven beider parallellaufender Lehrgiage vergleicht, so ist festzustellen, duß die Kurve für die Zweitonansbildung vor allem ina Anfang steiler ansteigt, als die für das Lintonverfahren. Dieser Austieg erklät sich aus der Konzentrationsentlastung des Lernenden durch die verstärkte Klangbildwirkung des Morsezeichens nach dem Zweitonverfahren, die sich ja auch besonders beim Begina der Ausbildung auswirkte.

Bachstabenfolge im Anlernversuch



Das Schema zeigt die Art der Zuschnltung der einzelnon Buchstabon der jeweils oen eingefuhrte Buchstabe ist fett gedruckt

Nach dem auf diose Weise aufgestellen Schema werdon filr jede Übung weitere Uuongsreihen gebildet.

Wie bereits früher erwäbnt, ist es nicht erforderlich, die Ausbildung bis zum Ende mit dem Zweitonverfahren durchzufübrea. Die verstärkte Klangbildwirkung soll lediglich dera Anfänger die linfübrung in die Arbeit der Höranfnahme erleichtern. Wir baben das Umschalteu des Zweitones auf einen Ton bei unseren Kursen bei verschiedea fortgeschrittenem Übungsstand vorgenommen. Es ist dabei an sich gleichgültig, ob man nach dem 15. oder nach dem 20. Buchstaben auf Einton übergeht, da nach genügender Scbulung sowieso das subjektive Fineinhören der charakteristischen Klaugfolge des Zeichens erfolgt.

An diesen beiden Kurven $\varepsilon$ eigen sich kleinere Plateaubildangen, die aber aicht hoi den bisherigen Verfabren auf grundsätzlichen Schwierigkeiteu der Umstellung des Lernenden beraben.

Wie bereits früher erwähat (S. 47) baben die Plateauerscbeiaungen im Kurvenverlauf ihren Grand in den eimzelnen Schwierigkeiten beim Erfassen bestimmter, schwierigerer Zeichen, die nicbt zu vermeiden sind ( $p x y y q z$ ).

Die Auswirkung der Buchstabenschwierigkeit haben wix noch an einem anderen Ausbildungsgang untersucht. Wir stellten, entsprechend deu oben gegebeaen theoretischen Erwägungen die
nach unseren Erfabrungen scbwierigen Buchstabeu p, x, y, q in das erste Drittel der Ausbildung. Die für diesea Kursus aufge zeichnete Leistungskurve (Abb. 12) zeigt an der Stelle, wo die schwierigeren Buchstaben - nämlich bei der 10. bis 13. ÜbungsLalbstnnde - im Úbungsstand auftreten, die Plateanbildung.

Außerdem zeigte es sich hei diesem Kursus, daß diese schwierigen Buchstaben infolge der Übung, der sie durch ibre Liaführung im ersten Drittel der Ausbildung unterliegen, ams Schluß des Kursus auch mit ausreichender Sicherheit beherrscht wurdea.

Das vorliegende Verfahren ist mit demselben Erfolg auch bei Jugeudlichen anwendbar.


Abb. 12. Leistungskurve eines Ausbildangskursus nach dem Tempoverfabren (60 Z. Min.)

Nachgewiesen wurde dies an einem Kursus mit 13 bis 14 jührigen Schülern, wobei die Ansbildung denselben Verlauf zeigte wie bei der Anlernung von Erwachsenen.

Faßt man das praktische Gesantergebnis des neuen Ausbildungsverfahrens zusammen, so tritt vor allem der außerordent lich starke Zeitgewinn gegenüber den hisherigen Verfabren hervor.

Es war schon friulier festgestellt worden, daß der schwierigste, zeitraubendste und grundsătzlich wichtigste Teil der Ausbildung bis zum 'Tempo 60 ZiNin. liegt. Nach dem neuen Verfabren wird die Beherrschung sämtlicher Zeichen in 28 Halbstuadeu exreicht, wäbrend bei den in Abb. 10 aus den älteren Ausbildungsverfabren gegebenen Leistungskurven dieses Tempo mit allen Zeichen nach einer Ausbildungszeit von 7-10 Wochen erreicht wird.

Berücksichtigt mau noch, daß die Ausbildung, von der die Kurven in Abb. 10 stanmen, in gauz regelmäßigem schulmaßigen Betrieb, also unter wesentlich güustigeren Bedingungen als bei
unseren Kursen stattianden, so ergibt sich daraus eine recht erhebliche Uberlegenheit des neuen Verfalarens.

Das Gleiche zeigt sich, wean man den bei diesem Verfabren benötigten Zeitaufwand vergleicht mit den in Ansbildungsvorschriften für liunker auf verschiedenen Gebieten auf Grund langer Erfahrung festgesetzten Ausbildungszeiten, denn auch diese sehen ganz wesentlich längere Übungszeiten vor ${ }^{1}$.

Dabei ist besonders zu betonen, daß diese Überlegenheit nicht durcb besonders starke Beanspruchung des Funkschülers erreicht wird, sondera im Gegenteil dadurch, daB infolge der Anpassung der Aulernmethode au die psychische Struktur des Menschen alle unnötigen Hermmungen beseitigt werden, die, wie festgestellt wurde, vor allem in den verschiedenen Umstellangsvorgängen bei dem. 'Sempo 60 Z/Min. liegen.

Eis ist vielleicht noch zu bemerken, daß selbstrerstiandich nach Schluß der Aushildung nach den 28 Übungshalbstunden noch weitere Ưbungen erfolgen ruüssen, um absolute praktische Betriebssicherheit auch auf die Dauer zu erhalten. Das triflt aber auch auf die underen Verfahren zu, so daß damit der Vergleich der Verfahren und die Bedeatuag des Zeitgewinnes nicht abgeschwächt werdes.

## E. Erage der Eignung

Bei den bisherigen Untersuchungen haben wir uns stetzt bewußt auf die allgemeiuguiltigen Verhältnisse eingestellt und individuelle Unterschiede nur da gestreift, wo sie für die allgemene Betrachting von Bedeutung warea.

Wenn auch das wesentliche Ziel der vorliegenden Arbeit ju diesem allgemeingüligem Problem liegt, so wollen wir doch wenigstens noch einen kurzen Blick anf die Bedeutung der individuellen Anlagen richten, insbesondere, da uusere Untersuchung auch bier einige nene Gesichtspuakte ergaben.

Die Betrachtung der individuellen Aulagen führt nun naturgemäß zur Frage der individuellen Cignung der Funkertätigkeit und damit zum Problem der Lignungsuntersuchungen für Funker:

Die Cignnagsuotersucbuagen gehen vielfach so vor - früher noch stiarker als heute -, daß die verscbiedeneut Anlagerichtungen

[^9]für sich mit jeweils besonders aul diese Anlagen eingesteilten Aufgaben untersucht uad dicse dann in Verbindung mit der Gesamtgestaltung der Persöalichkeit gebracht werdeu.

Wenn man trotz der immer vorhaudeneu Einheit der Persönlichkeit doch solche einzelnen Anlagen untersucht, so bat dies seineu Grund darin, daß im allgemeinen bei dem verschiedenerlei Berufstätigkeiten des gleiehen Berufes die erforderlichen Grundanlagen in den verschiedensten Wirkungszusammenbaingen auftreten können. Soll z. B. ein 'Tiscbler ein 'leilstück eines Gegenstandes bearbeiten, so ist die Leistung wesentlich bedingt durch seine Handgeschicklichkeit. Macht er dagegen einen Entruurf für eimen berzustellenden Gegenstand, so treten andere Anlagen in Funktion, vor allem räumliches Vorstellungsvermögeu nud tech-nisch-konstruktives Denken. Beide Anlagegruppen, also sowohl Handgeschicklicbkeit als auch technisches Denken treten jedoch in einem Wirkungszusamraenhang anf beim \%usammeubau eines Fertigungsgegenstandes.

Im Gegensatz zu einer solcben Berufstatigkeit, die in den Einzeltätigkeiten des Berufes vielfáltig ist, sehen wir bei der Haupttätigkeit des Funkers, die im Aufnehmen und Geben der Morse»eichen bestebt, immer wieder den gleichen Arbeitsablauf. Diese Haupttätigkeit ist dadurch charakterisiert, daß eine Reihe von Einzelanlagen immer in dem gleichen bestimrateu Wirkongskomplex vorhanden sein müssen, wobei es nicht nur daraul ankommt, daß die Einzelanlagen an sich vorhanden siad, sondern daß sie in diesem für die Berufstätigkeit des Funkers typischen Gesamtkomplex auftreten. Daber liegt auch der Grundgedanke uabe, nicht die Einzelanlagea in einer Eignongsuntersuchuag festzustellen, sondern in einer wirklichkeitsnaben Komplexprobe die Cinstellungsfähigkeit anf diesen Gesamtkomplex zu prïfen. Betrachtet man von diesem Grundgedanken aus die bisherigeu Vexfahren der Eignungsuntexsuchung, so ergibt sich folgendes.

Die in der Literatur veröffeatlichten älteren Abhandlangen über „Eignungsprüfung von Funkeru" ' uutersucken gesondert Einzelaulagea, die zur Funkertätigkeit erforderlich sind. Diese Arbeiten berücksichtigen nicht oder mu wenig, daß die vorban

[^10]deaen Grundlagen nur von Bedeutung sein könnea, weun sie in den erforderlichon Wirkungszusammenhang treten könuen. Die Sicherheit der Diagnose wird daher bei einer solchen Methode beeintrachtigt sein köuven.

Eine Arbeit, die bereits eine Untersuchung der Ganzbeit dex Psychischen Erscheinungeu beim Hörempfang als Grundlage wällt, ist die Eignungsprüfung für Fuoker von Bregel ${ }^{1}$.

Anf diese Abhandlung soll daber weiter unten waiber eingegangen werden. Zunächst sollen die Gesichtspunkte für eine Eiguangsuntersuchung entwickelt werden, die sieh aus dea vorliegenden Untersuchungeu ergeben haben. Schon die bisherigen theoretischen Überlegungen machen es verständlich, daß bei dem vorliegenden Anleraverfatren etwa in den ersten zwei Halbstunden aus dem Ergebais der Anlernang uud dera hierbei gezeigten Gesamt verhalter des Funkschülers mit großer Sicherbeit geschlossen werden konate, ob die Anlernung liriolg versprechend sein wird. Der letzto Grund Lierfür: liegt darin, daß wir durch die Verlegung des Anlerutempos oberhalb des Plateaus der Anlernkurve (Abb. 10) sofort den Aulagekomplex in demjenigen Wirkungszusammenbang verlangen, der in der praktischen Cätigkeit des Funkers notwendig ist. Bei deu ältereu Eignungsprüfungen, die die einzelven Anlagen untersuchen, ist es durchaus wabrecheinlich, dall bei Vorbandensein dieser Einzelanlagen die Anlernuag bei geringeıu 'Tempo erfolgreich sein wird. Es ist damit aber nicbt gesagt, daß diesen Personeu die Umstellung auf ein boberes Tempo bei den oben besclariebenen Sclawierigkeiten des Auleruvcrfabrens gelingt. Diese Umstellung wird nur für diejenigen Personen möglich sein, bei denen die Grundlagen in deu erforderlicben Wirkungskomplex treten können. Tatsächlich beobachtet mau aucb bei Anleruverfahren alterer Art, daß manche Personen trotz aller Bemühung nicht auf ein höheres '「empo zu schulen sind. Dies siad die 「älle, bei denen aucb eine solche analytische Cignungsuntersucbung zu Febldiagnosen fïturen kann.

Ls ist daber kein Zufall, dall wir, obne überhaupt die Absicht zu haben, eine Eignungsprüfung zu eutwickeln, ans dem prakischen Verlauf der Anlemong in den ersteu Ulongsstuaden zwangsläufig aul das Eiguluggsproblem gefïhrt werdeo.

[^11]Wir konnten feststellen, daß diejenigen Personen, die in der ersten 2 Halbstunden nicht die Aufnabme von 4 Zeichen bei Tempo $60 \% /$ Min. erlernten, trotz aller Bemuibungen - sie wurden sogar in einem kleinen Souderkursus zusammengefaßt, um all ihren Schwierigkeiten gerecht zu werdea - nie zu einem Beherrschen der Höraufnahme zu bringen waren.

So banien wir zu deru Schluß, daß wir die ersten 2 Halbstunden der Anleraung (Anleraung von 4-5 Zeichen) bei Tempo 60 Z/Min.) als Eiguungsprüfung auffassen könnea. Die praktische Möglichkeit, das Auleruverfabreu als Eignungsuatersuchang zu verwenden, liegt darin, daß die Anlermng zunächst aut zwei Zeicheu und ibre Unterscheidung ohae jegliche Vorkenntais möglich ist and daß auch erfahrungsgemeß die Zuschaltung des 3. und 4. Buchstabens bei jeder geeigneten Person in 2 Halbstuaden erreicht wird.

Die praktische Brauchbarkeit und Bewähruug des Verfahreus als Eiguungsprüfung ergibt sich aus der Tatsache, daß bei denjenigen Personen, die aut Grund dieser beiden ersten Übungen als ungeeignet eckanat murden, aucb nach wochenlanger eingehendster Ausbildung kein Erfolg zu erzielen war. Dieses Verfahren ergibt zunächst aur die eindeutige Ausscheidung der Ungeeigneten. Alle ührigen erweisen sicb als geeignet und man kann die Ausbildung mit ihnen durchfübren. Die Scbeidung dieser Geeigueten in Grappen mit guter oder nur mittlerer Yeranlagung ist damit aber nocb nicht gegeben. Da aber alle diese Personen die Ansbildung durcbfübren können, ist in dieser Tatsache kein gruadsätzlicher Mangel ou erklicken. Die Scheidung in Persouen mit guter oder mittelmaßiger Cignuag ergibt sich eindeutig in den nächsten 1-2 (̈̈bungsstunden. Je nach Befähigungegrad können daun die Persones in gesonterten Ausbildungslehrgängen zusammengefaßt werdou, was enpfeblenswert ist, damit die Guteu nicht durch die anderen, die etwas laugsamer fortschreiten, unnötig gehemrat werden.

In der Gesamotbeit der psychischen Erscheinungen beim Hörempfang treten verscbiedeae Teilbegabungen auf, die unbediugt vorhanden sein müssen, die aber aicht durch eine Prütung der Einzelfunktionen genügend sicberen Aufschluß über die individuelle Eignuag geben, weil diese Teilbegabungen aur in der Gunzheit des Wirkungszusammenhunges von Bedeatung sind.

Dennoch müssen sie aber im Gesamtzusammenhang beachtet werden, um sonst mögliche Fehlschlüsse zu vermeiden.

So zeigte sich bei unseren Untersuchuagen eine Erscbeianng, die leicht zu einer falschen Beurteilung des Prüflings führen kana. Es gibt Personen, die an und für sich dem akustiscben Rhythmus des Gebediktates folgen können und auch die akustischen Gestalten sicber unterscheiclen, die aber nicht die Buchstaben aiederschreiben können, weil ibnen die für böheres Tempo nötige Schreibfertigkeit feblt. Dieser Mangel ist, falls er nicht auf einer unabünderlichen schlechten Anlage der Handgeschicklichkeit, zu ,schwerer Hand" liegt, bei manchea Personen durch entsprechendes Üben zu beheben. Wir überzeugteu mas von dieser Tatsache bei eivern Prüfling, der sich dana später tatsäcblicb als gut geeignet für die Ausbildung erwies. Auf diese Erscheinung muß demnach im Anfang der Anlerauag geachtet werden, insbesondere muß sie bei der Eutscheidung über die liganng des Schiilers berück. sicbtigt werden.

Als wichtigste Teilbegabung für den Hörempfang ist die Fähig. keit zur Konzeutration zu betrachten. Personen, die darch Veranlagung oder durch irgendwelche geistige Titipkeit an Konzentration gewöbnt sind, eignen sich gut zum Auluchmen. Selbstverständlich häugt diese konzentrationsfähigkeit nieht von der Iutelligenz des Menschen ab. Ls gibt scbr intelligente Personen, die sich überhaupt wicht zum Höremprang eiguen. Besonders gute Veranlagung \%urn Aufuebmen haben jeue Personen, die dem akustischen Vorstellungstyp angehören, wie ja auch bereits bei den vorausgegangenen Untersuchungen (S. 21) festgestellt wurde.

Eive geaauere Behandlung von Teilbegabungen soll aus den vorausgegangenen Erwägungen hier nicht vorgenommen werden, insbesondere auch als der Zweck der vorliegenden Arbeit nicht in der Entwicklung einer Eignungsuntersuchuag bestand.

Die Vorteile einer Eignangsprüfung nach dem vorliegeaden Verfahren beruben vor allem in der großen Sicherhoit des Verfabrens, die sich darin zeigt, daß bei den vielen ausgebildeten Personen (ca. 100) keine der auf Grund der ersten zwei Hallistunden gestellten Diagnoseu zu einem Feblurteil fübrte. Lin weiterer Vorzug ist in der Eiafacbheit der Untersucbung und ibrer Hillsmittel zu erblicken, da keinerlei Apparatur erforderlich ist außer der Höranlage, die für die Anlernung schon vorhanden ist. Nach Entwicklung dieses Verfahreus erscheint es jedoch noch notwendig,
auf die anfangs erwähate Eignungsprüfung von Bregel näher einzugeben, weil bier bereits eine Uatersuchung der Gesamtheit der psychischen Vorgänge beim Hörempfang vorliegt.

Bregela beginat die Eignuagsprüfung mit Darbietung vou drei Klangbildern bei einem Hörtempo, das bei etwa 40 Z/Mia. liegt. Das Tempo wird dann in 5 verschiedenen Stufen gesteigert bis zu eineru T'empo von $90 \mathrm{Z} / \mathrm{Min}$. Die Zeichen werden hierbei. nach unserer Einstellung durchaus richtig, gleich als Klangbilder gegeben. Bei dem Anfangstempo treten noch keine großen Schwierigkeiteu im Aufnehmen der Hörolge auf, denu die Pause d zwischen 2 Klangbildern beträgt 1 Sek. uud der Prüfling kann in dieser Zeit durch Nachdenken das Zeichen richtig erfussen. Mit zanehruendem Tempo wird aber das Nachdenken in der Pause d immer weniger möglich sein. Wir hatten vorhergehend entwickelt, daß sich aus diesen Gründen bei deu heute noch üblicheu Anlernverfahren in einem bestimmten Tempobereich (um Tempo 50 Z/Min.) eine grundsätzliche, langwierige Umstellung bei dem Lernenden vollxiehen muß (S. 32). Ja, diese Umstellungsphase der Ausbildung bedeutet für manche ebeu letzten Endes ungeeiguete Personen mü̈berwindliche Schwierigkeiten. Nach einer Ausbildungs. zeit, die bis zo diesem Umstellungstempo bereits Wochen gedanert hat, muß der Lernende schließlich erkennen, daß er den Forderungen des praktischen Funkverkehrs nicht genügt. Inscfern als im Funkverkehr mit Geschwindigkeíten im Hören und Geben gerechnet wird, die über der Plateaubildung der Hörkurve liegen, können und müssen grundsattzlich die psychischen Bedingungen dieser boheu Geschwindigkeit allein als Voraussetzong für die Eignung bestimmend seiu.

Gerade diese gruadsätzlichen und entsebeidenden Gesichtspunkte übersieht nun aber die Bregelsche Methode trotz mancher ricbtiger Ansätze. Es mag dies wohl darin begründet sein, daß Bregel ibre Eignuagsuatersucbungeu nicht auf so eingehenden Studien aller Vorgänge beim Hörempfang aufgebaut hat, wie dies in der vorliegenden Untersuchuag geschehen ist. Zanüchst ist festzustellen, daß eine brauchbare Leistung bei den Eignungsprobeu Bregers mit uiedrigem Tempo für die Leistung bei hðberem in der Prasis geforderten Tempo keine eindeutige Prognose ermöglicht.
${ }^{1}$ Breagi, Rine Eigaungapruifung fiur Funkentelegraphisten. PsychotechnZ, J. 6. H. 2.1931.

Noch entscheidender aber ist wohl ein anderer Fehler. Bregel erzeugt ja durch das Steigern des Hörtempos in 5 Stafen vou $40(50,60,70)$ aut $90 \mathrm{Z} / \mathrm{Mlan}$. die Notwendigkeit der Umstellung (etwa bei Tempo $50 \mathrm{Z} M \mathrm{Min}$.), die sich bei all unseren Untersuchuugeu als besouders schwierig und hemmend erwiesen hat. Nun soll aber diese Umstellung, die, wean auch mit allen Zeichen, bei F'unkschülero nach langer Ausbildung noch Wochen dauert (siebe Hörkurven Abb. 10), bei den Eignungsantersuchungen von Bragel in dieser ganz kurwen Zeit der Untersuchung erlolgen. Hier liegt sicher cine Quelle für Febldiagnosen, die ja auch bei der Braghrscheu Veröffentlichang auftreteu.

Breger motersucht auch noch die Faktoreu des Rhythrmus und der Geistesgegenwart, aber auch dies deutet auf eine nicht genügend tiefe Durchdriaguag der lwychischen Vorgange bei der Aufnahme von Morsezeichea. Bregel versteht nämlich unter Rhytbmus die typische Klangbildgestaltang des Morsezeichens. Sie will die Fähigkeit zum Auffassea solcher Klangbilder dadurch antersuchen, daß sie 2 Zeichen - wieder in den gleichen Geschwindigkeitsstufen wie bei den ersten Versuchen - darbietet, dereu optische Symbole Spiegelbilder darstellen. Sie ïbersieht dabei völlig, daß solche Zeichen wie früher schon ausgeführt wurde, in der Klangwirkung sich sogar ganz charakteristisch unterscheiden und aichts von der Äbolichkeit aufweisen, die beim optischen Symbol im Spiegelbild vorliegt.

In übrigen erscheint hier die Verwendung des Begriffes Rhythmus, an falscher Stelie geschehen zu seiu, da die eigentlich rhythmische Lrscheinung beim Hören der Morsezeichen in denu durch Tempo bestimmten Ablauf der Morsezeicben gegeben ist, wie bereits in dem Abscbnitt über den Khythmus (S. 37) entwickelt worde.

Die an dieser Stelle auch behaadelte Erscheinung, daß der Schüler dadurch, daß er ein Zeichen nicht sofort auffaßt, aus dem Rhythmus herauskommt und num vielleicht gleich mehrere Zeichen auslassen mulb, führt Bregse aut eineu Mangel an Geistesgegenwart zurück. Wir habeu jedocl früher nachweisen können, daß dies auf noch nicht richtiger Einstellung des Schülers auf den Rhythmus und auf gewisse Techniken (Ersetzung des unverstandeneu Zeichens durch einen Punkt) beruht und durch systematische Schuluug überwuoden werden kann.

Wena also auch die Eignungsuntersucbang von Bramer sehon einen gewissen lortschritt gegeniber den alteren analysierenden

Verfahren darstellt, so entbält sie jedoch verschiedene Fehler, die wohl im wesentlichen auf den Mangel an noch nicht geuügeud eingeheaden Untersuchungen über die psychischen Vorgäuge beim Aufnehmen der Morsezeicben zurückzufübren siud.

Auf derartige Uutersuchungen können sich jedoch die hier gemachten Vorscbläge für eine Eignungsuntersuchung für Funker stützen, so daß sie wohl ein noch brauchbareres Verfahren darstellen, insbesondere als auch die praktisch durchgeführten Prognosen ihre Brauchbarkeit erwiesen haben.

## F. Technik der Durchführung

Die für das neue Ausbildungsverfabren erforderlichen beiden Töne des Klangbildes (Zweitonverfabren) werden nach einer zu diesem Zweck entwickelten Schaltungsart erzeugt. Zwei Elektronearöhren (R.E. 134) als Schwingungserzeuger mit verschiedeuen entsprechend aabe beieinanderliegenden Frequenzen siud durch cine automatisch arbeitende Koutaktgebung auf Kopfhörer oder Lautsprecher geschaltet. Die Regulieruag der Tonböhen geschieht dnrch die veränderlichen Heizwiderstănde der verwendeteu Elektrouenröhren.

Die autornatische Kontaktgebung haben wir auf folgende Weise gelöst. Es wurde unbrauchbar gewordenes Filmband (Schmaltilm 16 mm ) als Sendestreifen verwendet. In diesen Filmstreifen siad mit eutsprechendem Abstand in \%wei Reiben nebeneinanderliegend Aussparungen gestanat. Die eine Reihe euthält die Aussparungen für die Strichlängen, auf der anderen Reihe sind die Aussparungeu für die Punktlängen der Morsezeichen eingestanzt. Zuna Stanzen der für die Ausbildnng zusammengestellten Gebefolgen des Anlernkursus stellten wir eine einfache Stanzvorrichtung her.

Der so vorbereitete Sendestroifen wird über eine Kontaktwalze aus Kupfer fortbewegt. Dabei greifen in die Aussparungen der Punkt- und Strichlängen auf dem an sich isolierenden Filmstreifon. zwei leicht federnde Kontaktspitzeu (Neusilber) und dadurch wird jedesmal, entsprechend der Reihenfolge der Elemente eines Morsezeichens, der eine oder der audere Stromkreis (entsprechend Strich oder Ponkt) geöffuet, wodurch das zweitönige Klangbild entstebt. Der Sendestreifen wird mittels eines gezabnten 'liansportradchens fortbewegt und ist gegen Abratschen durch eiue Druckrolle gesichert. Der Antrieb des Transporträdchens er-
folgt über cine Kupplung (kleine Gummischeibe), die auf der Antriebsstelle verschiebbar angeordnet ist, durch einen kleinen Elektromotor. Zur Regulieruug der Transportgeschwindigkeit des Sendestreifens ist der Elektrornotor mit Zentrifugalregler ausgerüstet. Durch die verschiebbare Kupplung auf der Antriebswelle und den Zcutrifugairegler des Elektromotors ist das Gebetempo in den gewünschten Grenzen zu regulicren ( $60-100 \mathrm{Z} / \mathrm{Min}$.). Das Geben mit "Zweiton" ist nach einiger Ubung auch ohne Schwierigkeit von Hand möglich.

## G. Zusammenfassung der Hauptergebnisse

In der vorliegenden Arbeit sind Untersuchungen über die psychischen Erscheinungen bein Aufnehmen der Morsezeichen (Hörempfang) durchgef̈̈̈brt worden. Aufbauend auf den Erkenntuissen dieser Untersuchungen wurde ein Anleraverfahren für Funker entwickelt und Scblüsse auf das Eignungsproblem gezogen.

1. Das Aufaehmen des akustischen Morsezeicheus
2. Die Aufnahme des akustischeu Morsezeichens ist an die allgemoine psychische Erscheinung der Gauzheit- und Gestaltauifassung gebunden (Klangbild des Morsezeichens).

Das Morsereichen muß also unabhängig vom Ternpo, wenn es der psycbischen Verablagung entsprechen soll, immer Gestaltcbarakter besitzen.
2. Die durch internationale Vereinbarung festgesetzten zeitlichen Proportionen des Morsezeichens eignen sich daher für die Hörraufnalame uur für Geschwindigkeiten (Z/Min.), die oberhalb des Tempobereiches von etwa 50 Z/NMin. liegen, da erst von diesen Geschwindigkeiten ab das Morsezeichen zu einer akustischen Linbeit (Gestalt) wird.
3. Bei niedrigerem Tempo tritt mit Einhaltung der Proportionen nach der internationalen Vereinbarnng Gestaltzerfall des Morsezeichens ein.
4. Beim Gebeu der Morsezeicheu in böherem 'Tempo werden von dem an das Autaehmen von "gestalteteu" Morsereichen gewöbnteu Tunker im allgemeiuen auch die internationalen Proportionen eingehalten. Jedoch taucben auch im Klangbild individuelle Verschiedoubeiten auf (Aultreten von Teilgestalten usw.), die nur auf kleinsten zeitlichen Unterschieden beruhen, aber dennoch das Gesamtklangbild individuell charakteristisch gestalten.
II. Dus psychologische Anleruverfahren

1. Bei den bisherigen Verfahrea zux Exlernung des Horempfangs treten im Tempobereich 50 Z/Min. beim Lernenden Umstellungshemmungen auf. Der Grund biertür liegt darin, daß das Erfassen des gehörten Morsezeichens zunächst über das Nachdenken erfolgt und bei höherem Tempo abgelöst werdeu muß durch allmähliches Bilden eiver sofortigen Bedeutungseinheit zwischen dem gehörten Morsezeichen und dem Bucbstaben. Diese Umstellung erlordert längere Zeit und äußert sich daher in einer Plateaubilduug der Leistungskurve, also in einer Verlängerung der Anlernzeit.
2. Un diese zeitraubenden Umstellungshemmungen zu vermeiden, beginnt das bier vorgeschlagene neue Aulernperfabren die Ausbildung sofort mit Tempo $60 \mathrm{Z} / \mathrm{Miu}$.
3. Die Ausbildung mit noch höherem Tempo (100 Z/Min.) zu begmen, ist wegen der zu bohen Auforderungen an die Konzentratiou uicht ratsam und auch unnötig; da nach der Beherrschung der Aufnahme bei Tempo 60 Z/Min. die weitere 'lemposteigerung keine grundsitzolichen Schwierigkeiten mehr bietet.
4. Wahrend die bisherigen Verfahren zunaichst alle Zeichen bei niedrigen Tempo aulernen und daun das Tempo steigern, beginnt das neue Verfahren gleich mit Tempo 60 Z/Miu., lexpt aber zonschst zwei Zeichen an und scbaltet dann allmählich die übrigen Zeichon einzeln za.
5. Der Sion dieser Methode liegt darin, dal3 von der ersten Übung an der Schüler aui die unmittelbare Bedeutungseinhcit zwischen Klaagbild und Buchstaben (Automatisieruag) geschult wird. Die Zuschaltung jeweils eines neuen Buchstabens darf aber erst erfolgen, wend diese Automatisierung voll erreicht ist.
6. Um das Bilden dieser autoraatisierten Bedeutungseiubeit Klangbild-Buchstabe aicht zu störeu, dürea im Aatang der Absbildung dio optischen Symbole für die Morsezeichen nicht eingefïbrt werden.
7. Eine Folge vou Zeichen ergibt in der akustischen Wirkung einen durch das 'Tempo bestimmten Rhythınus, der für das sichere Aufnehuen von Bedeutung ist. Um den Funkschüler an der Rhythmus des Tempos $60 \mathrm{Z} / \mathrm{Min}$. zu gewöbuen, wird bereits mit der Anlernuag auf die beiden ersten Zeichen eine Schulung des Rhythwus verbunden.
8. Die an sictu schon durch die Wabl des Tempos 60 Z/Min. gegebene Gestaltwirkng des Morsezeichens kann zor weiteren Entlastung der Konzentration nocb dadureb verstärkt werden, daß Punkt- und Strichlängen des Zeichens in \%wei verschiedenen, aber nahe beieinanderliegenden 'Touhöhen gegeben werden (Melodie. wirkang). Im weiteren Verlaaf der Anlernung werden die Töne wieder einander genahert; der Aufuebmende hört dana diesen charakteristischeu Tonablauf in das Klangbild des Zeichens hinein.
9. Der Ausbildungsverlauf wird noch durch weitere Besonderheiten beeinflußt, z. B. Unterscheidung ähalicher Buchstaben, vexschiedene Schwierigkeit beim Aufuehmen einzelner Buchstaben, Art der zeitlichen Verteilung der Übungen nsw. Fine richtige Gestaltung des gesamten Anlernverfabreas muß diese Gesichtspuakte berücksichtigen.
10. Der praktische Erfolg dieses neuen unter Berücksichtigung aller psychischen Bedingungen aufgebauten Verfahrens erweist sich vor allem in der 'latsache eiuer ganz wesentlichen Verkürzung der Aulemzeit. Bei Tempo 60 Z/Min. warde das Beberrschen aller Buchstaben erreicht in 24 bis 28 Halbstunden, wobei noch zu berücksichtigen ist, daß die Übungsstunden aus äußerlichen Gründen meist wicht günstig lagen.

## IIL. Lignuagsuntersuchong für Funker

1. Trotzdem an sich die Aufgabe der vorliegenden Untersuchungen nicht in der DotwickIuug einer Eignungsuntersuchung bestand, ergaben sich doch aus den bei der Anlernang gemachten Erfahrungen einige Gesichtspunkte für die Eigmungsuntersuchung.
2. Die Eiguungsuatersuchung für Funker scheint gn sichereren Ergebnissen zu führen, wenn aicht Eiuzelfunktionen für sich untersucht werden, sondern in dem Wirkungskomplex, der beim Aufuehmen in höhereu Geschwiadigkeiten auftritt.
3. Daher ergibt das Verhalteu beim Aulcracn der ersten 3 bis 4 Zeicben (1. bis 2. Halbstunde) in Tempo 60 Z/Min, schon ein sicheres Urteil darüber, welche Schüler ungeeignet siad.
4. Die Scheidung der übrigen Schüler in mittel und gutgeeiguete ist im allgemeinen in der 3. bis 4. Übungshalbstunde eiuwaudfrei möglich.
o. Das neue Anlernverfabren bat also den weiteren Vorteil, die Eignungsuntersuchung gleich mit einzuschließen.

## Schrifttum

1. Biegel, Eine Eignungsprüfung für Funkentelegraphisten. PsychotechnZ, Jg. 6, H. 2. 1931.
2. Biegel, Das Anlernen der Höraufnahme durch Funkentelegraphisten. PsychotechnZ, Jg. 7, H. 5. 1932.
3. Buss, Muttersprachliches Gestalten bewertet unter dem Gesichtspunkt der Ganzheit. ZAngPs 46. 1934.
4. Bücher, Arbeit und Rhythmus. Leipzig 1924.
5. Eirenstein, Einführung in die Ganzheitspsychologie. Leipzig 1934.
6. Fröbes, Lehrbuch der experimentellen Psychologie. Freiburg i. Br. 1917.
7. Giess, Psychotechnik. Breslau 1928.
8. Hayaide, Die Methode Decroly. Weimar, Hermann Böhlaus Nachf. 1928.
9. Jost, Die Assoziationsfahigkeit in ihrer Abhängigkeit von der Verteilung der Wiederholungen. ZPs 14. 1897.
10. Kern, Ist unsere Lesemethode richtig? Freiburg i. Br. 1931.
11. Kuutke, Psychotechnische Eignungsprüfung für Funker. PrakPs 4. 1922/23.
12. Kiokgri, Über psychische Ganzheit. NeuPsStud 1. Leipzig 1926.
13. Lipmann, Die psychologische Eignung der Funkentelegraphisten. SchrPs Beruf H. 9. Leipzig 1918-1920.
14. Rupp, Psychologische Grundlagen der Anlernung. PsychotechnZ, Jg. 2, H. 2. 1927.

## Lebenslauf

Ich wurde am 17. Januar 1901 zu Kassel als Sohn des Kaufmanns August Koch geboren. Mit der Reife für Obersekunda schloß meine Schulbildung ab und nach $2 \frac{1}{2}$ jähriger praktischer Tätigkeit absolvierte ich das Kyffhäuser-Technikum Frankenhausen.

Anschließend war ich als projektierender Ingenieur bei der Firma Siemens-Schuckertwerke, Siemensstadt, tätig; dann arbeitete ich als Werkstudent bei den Firmen: H. Büssing, Braunschweig; Ilseder Hütte; Eisengießerei Seneca, Karlsruhe, und bereitete mich selbständig während dieser Zeit auf das Abiturientenexamen vor. Im Februar 1927 legte ich als Extraneer an der Kant-Oberrealschule zu Karlsruhe die Reifeprüfung ab. Seit S.S. 1927 studierte ich an der Technischen Hochschule Braunschweig Elektrotechnik und schloß 1931 das Studium mit der Diplomprüfung ab. 1932 war ich SA.-Mann. Von Frühjahr 1933 ab beschäftigte ich mich im Psychologischen Institut der Technischen Hochschule Braunschweig unter Leitung von Herrn Prof. Dr. Herwig mit einer arbeitspsychologischen Untersuchung der Funkertätigkeit. Die Arbeit entstand in den Jahren 1933-1935.

Ich möchte an dieser Stelle meinem sehr verehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. Herwig, für seine mir sehr wertvollen Unterweisungen und seine stets tatkräftige Unterstützung der Arbeit meinen besten Dank aussprechen. Besonderen Dank schulde ich auch dem Assistenten des Psychologischen Instituts, Herrn Dr.-Ing. Harenberg, der mir sowohl in praktischer als auch wissenschaftlicher Hinsicht stets als ein hilfsbereiter Förderer der Arbeit mit Rat und Tat zur Seite stand.


[^0]:    ${ }^{1}$ Plan und Prüfugsvorsctrift für den Bordfunkerlehrgang I. Klasse mit Sonderbestimmungeñ für die Ausbildung des Debeg. und Transradiodienstes. Berlia 1925.
    ${ }^{2}$ Bugel, Eine Eignuagsprafung fir Funkentelegraphistea. PsychotZ, 6. Jg., H. 2. 1931.

[^1]:    ${ }^{1}$ F. Kaupam, Dber psychische Ganzheit. NeupsySt 1. 1926.

[^2]:    ${ }^{1}$ Haname, Die Methode Decroly. Weimar, Bohlaus Machf. 1928.
    ${ }^{2}$ Krbx, Ist unsere Lesemethode richtig? Freiburg (Breisgau). 1981.

[^3]:    ${ }^{1}$ O. Buss, Muttersprachliches Gestalten bewertet unter dem Gesichts. punkt der Ganaheit. ZangPs 46. 1934.

    Zcitacturift fur seimwadto Psychodrgio and Charakterkundo a0

[^4]:    ' Die Kurven sind freundicherweise von der Deutschen Verkehrs Aliegerschule Brannsehweig zur Vertagung gestellt worden.
    ${ }^{2}$ Die gleiche Plateaubildung zeigt sich bei einer von Guse (Methoden der Wirtschaitspsychologie, Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden, [927, aui S. 333) veroffentlichten Kurve von amerikanischen Anlerufer fahren. Das Flauteau liegt hier bei nngefahr 60 zMin . und erstreckt sich auf etwa 6 U'bungswochen.

[^5]:    ${ }^{1}$ Ehbexstans, Einfuhrung io die Ganzheitspsychologie. Leipzig 1934.

[^6]:    ${ }^{1}$ - Dje Anregung yu diesem Versuch wurde fon Herra Dr. Ing. Hank.

[^7]:    ' Josm, Die Assoziationsfanigkeit in ihrer Abhitngigkett von der Yer. teilung der Wiecierholungen. ZFyychol 14.1897.

[^8]:    ${ }^{1}$ Rupp, Psych. Grundlagen der Anlernung. PsychZ, Jg. 2, H. 2. 1927.

[^9]:    ${ }^{1}$ Vgl. Angabe von Gubs, Methoden der Wirtschaftspsychologie im Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden, Berlin.WFien 1927, über đie Untersuchungon von Bryan und Harter.

[^10]:    ( Klotne, Psychotechoische Eigoungsprufug für Funker. ZPraktischerPs 4. 1923. -- Lapanss, Die paychinche Eighung des dunkodtelegre phisten. SchPsBcruf, H. 9. 1919.

[^11]:    ${ }^{1}$ Bugel, Line Eimnungsprafung filir Funkentelegraphie. PsychotechinZ, Ig. 6. H. 2. 1931.

