# Brandem hisst die Sege 



## Einige Hinweise zum Verhalten auf Segelbooten:

Das Erzählen von Witzen, in deren Verlauf der Käptn back- und steverbord verwechselt, wird mit Extradienst am Seitenschwert belohnt.

* "Klar zur Wende / Halse" ist keine Frage, sondern die Aufforderung, Trinken, Sonnen, Diskutieren oder Träumen einzustellen, um bei der Wende / Halse tatkräftig anzupacken; korrekte Antwort: „Ist klar!"
- "Ree" hat hier nichts mit Skatspielen zu tun, sondern leitet das Wendemanöver ein.
* "Rundachtern" ist keine ungefähre Zeitangabe für's Abendessen, sondern das Kommando für die Halse.
2um Vermeiden einer unsachgemäßen Dekapitation durch schlagende Bäume sollte bei Halsen der Kopf eingezogen werden.
- Es heißt Leine, Schot, Fall, Want, Stag etc, und nicht Strippe, Kordel, Seil oder "das da"
. Etwaige Absonderungen von Flüssigkeiten oder halbfest Vorverdautem erfolgen zweckmäßigerweise nach Lee.


## Seglerisch - Deutsches Wörterbuch

Baum: hängt am Mast und hält das Segel; nicht zu verwechseln mit der Gaffel, also die Spiere, die das (Groß und Besan-) Segel hoch oben aufspannt
Backbord: in Fahrtrichtung links, Gegenteil von steuerbord
Fall, Schot: laufendes Gut, Tau / Leine zum Hochziehen / Ausrichten der Segel
Halse: Kurswechsel, Heck durch den Wind; das Gegenteil ist Wende: Bug durch den Wind Lee: windabgewandte Seite, Gegenteil von Luv
Leine: Sammelbegriff, z.B. Festmacherleine, Vorleine .
Schwerter: stabilisieren die Geradeausfahrt, verringern die Windabdrift, auf der Waterwolf je nach Kurs steuer- oder backbord eingesetzt.


Die Waterwolf ist ein Platibodenschiff, 1899 als Frachter gebaut und 1997 zu Segelreisen umgebaut. Auf 41 m vom Bugspriet bis Ruder bietet das Skipper-Paar den Gästen zwölf Doppelkabinen, Salon und Decksalon, und viel Platz auf den verschiedenen Decks. (Skipper: Jelte \& Annelis Toxepeus; Charteragentur: Zeilvaar/Naupar über Sailing Istand, MGI

Ausgangspunkt war das malerische Enkhuizen. Das alte Örtchen an der Westikiste des lisselmeers ist durch die Niederlassung der Niederländischen Ostindien Kompanie im 17. Jh zu großem Reichtum gekommen, was den Ort heute noch prägt. Auch ohne Segelförn lohnt sich ein Besuch, das Schlendern durch die liebevoll gepflegten Gässchen mit ihren typisch holländischen „Durchguck-Häusern" aus dem 17. und 18. Jh., der Besuch des Zuiderzeemuseums, das Appelgeback mit Chocomel an einer der vielen Grachten, oder der abendliche Besuch eines der Restaurants am alten Hafen, z.B. des „Admiracl".



Vant, Stag: stehendes Gut, Tau / Drahtseil zum Abspannen des Mastes


Die BrandComs in der Plicht der Waterwolf, irgendwo zwischen Segelabenteuer, Betriebsausflug und Teambuilding

> Auf dem Trockenen

Nachdem der Skipper die Waterwolf kontrolliert auf eine Sandbank gesetzt hat, bietet sich für ein, zwei Stunden die Gelegenheit für einen ganz unwirklichen Spaziergang übers Wasser.


